كتاب
إيضاح الوقف والابتداء
في مكتبة الله بفضل وجهال
تأليف
أبي بكر محمد بن الفاسي بن بشار النجاري
1328 - 271
خدم
محمود الربيع
البلايين رمضان
دمشق
1391 هـ - 1971 م
كتاب

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل

تأليف

أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنصاري النحوي رحمة الله

رواية أبي القاسم إسماعيل بن سعيد بن إسماعيل

ابن محمد بن سعيد عنه،

رواية الشيخ أبي جعفر محمد بن أحمد بن عمر بن الحسن

ابن الحسن عنه،

سمع الشيخ أبي غالب محمد بن عبد الواحد بن الحسن القرّاز،

وابنه أبي منصور عبد الرحمن نفعها الله بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن الملاط(1) قراءة عليه، وأنا أسمع فأقول به: قيل له: أخبركم أبو القاسم إسحاق(1) بن سعيد بن إسحاق بن محمد بن سويد الشهيد قراءة عليه، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم(1) الأنباري التحوي قال:

الحمد لله الأول بلا إبتداء، والآخر بلا انتهاء، والظاهر ألفائف نواذاب الأبصر، والباطن المدرك بوجود الآثار، والكائن من غير حدوث، والباقي إلى غير مدي ولا وقت، والقديم السابق للأزمنة(1)، والقائم الدائم قبل الأمكنة، والعليّ المتعالي عن كل

1 - ح (الرحيم وله نستعين وصلاة على محمد وآله).  
2 - لفظ (محمد) سقط من: ز.  
3 - س، ح (الملاط).  
4 - ز (الملاط قراءة عليه قال أخبرنا إسحاق).  
5 - ز (القاسم بن بشار).  
6 - ح (الأزمنة).  

2 -
شيء عظمة، والقرب الشاهد لكل نحوا معرفة، والفرد المُنذره عن إلغاد الملحدين، والواحد المبرأ من إشراك المشركين باللحجج، القوية القاهرة، والشواهد الجليّة الظاهرة، أحمد وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه، وأشهد أنت لِإِلَّا ـ الله وحده، لاعرف له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﷺ.

إن الله جل جلاله ونقدست أسماؤه، عظَّم القرآن وشرِّفه، وصَكرَه، أمر فيه ونهى، وضرب فيه الأمثال، وأوضح فيه الشائع والأحكام، وفضله على كل الكلام، فقَال عز وجل: (وإنَّهُ لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه) [فصلت 41: 42]. وقال تعالى جَدَهُ في موضع آخر: (الله نزَّل أَحَسَنَ الحديث، كتاباً مُّنشِيماً مثانيّ تَشِيرُ منه جلود الذين يُحَشَّون رَبَّهم) [الأرطى 12: 32] وقال في موضع آخر: (إِنَّهُ لِقُرآناً كرِيماً، في كتاب مكتوب، لا ينسخ إلا مطّرودون) [نَزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالِمِينَ] [الواقعة 27: 80]

أ وحدثنا زُيئْر بن موسى قال: حدثنا حسين بن عبد الأول

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل كلام الله تعالى على سائره من الكلام كفضل الله على خلقه.

وعده جلّ خلقه على تلاوته وأعماله بما في جزيل الثواب وسنيه، من ذلك:

2 - محدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: حدثنا خلف قال:
 حدثنا منصور بن عطاء - رجل من أصحابنا - قال: سمعت

---

1 - ك المهمذاني بإذن الالحامج.
2 - في نظر (الخزرجي) ستة من: زف، إلا أنه جعل فوقها علامية السقط، لم يثبتها في الحاشية لامتثالها للسياق.
4 - سنن الدارمي 2/441 و442، وإعجاز القرآن 246، كل رجالات ثقات إلا عطية العوفي فيه ضعيف.
حمزة بن حبيب الزيات يحدثنا عن أبي المختار الطلائي عن ابن أخي الحاجب (1) عن الحارث قال: دخلت (2) المسجد فإذا الناس قد وقعوا في الأخاديد فأأتيت عليهما، رضي الله عنهما. فقال: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد وقعوا في الأخاديد؟ فقال: أو قصد (3) فقلت: فنعم. فقال: أما إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. قال: قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال: كتاب الله. في نبأ من قبلكم، وخبر من بعدكم، وحكم ما بينكم، هو أفصل ليس باهزل، من تركه من جبار قمه الله، ومن ابتغي الهدى في غيره أصله الله، وهو حنبل الله المتنين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا يزغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن ذوي، ولا تنقضي عباده (1) هو

1 - قوله (1) يحدثنا عن أبي المختار (2) ابن أخي الحارث، سقط من:
   نص، غ، ح
2 - ف، ز (دخلت على المسجد).
3 - ك (قد).
4 - تكملة من: ك، وسقطت من غيرها.
الذي لم تنته الجنة إذ سمعته، قالوا: (إذا سمعنا قرآناً عجيباً)
[الجنة 1] من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به
عدل، ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم، أو من (ع) استعصم
به هدي إلى صراط مستقيم، قال: خذها إليك يا عورت([[،]]
3- وحدثنا علي بن محمد بن أبي الشوام الأفاضي قال:
حدثنا أبو أليبلد قال: حدثنا زارة بعنه أبي حسن عن سالم بن
أبي الجعد بن معاذ بن جبل قال: 5 من قرأ في ليلة ثلثائنية آية
لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسة آية كتب من ألفتين،
ومن قرأ في ليلة ألف آية كتب له فنطار من الأجر، وزرت
الفنطار ألف ومائتا أوقية، الأوقية خيرًا ما بين السما والأرض).

1- ك (سمعته عن أبٍ).
2- ز (ومن استعصم).
3- قوله (أو من استعصم 00 مستقيم) سقط من: ح.
4- الترمذي 8/113 قال فيه: هذا حديث لاهوته إلا من
هذا الوجه وإسناده ظبو، وفي الحارث مقال، وفضائل القرآن
لا ين كثير 14 - 15، وعيون الأخبار 133/2، وفي الطبري
بالإسناد نفسه بعنوان 1/172 غيره، 173.
5- فضائل القرآن لا ين كثير 191-192 بعنوان وبعض لفظه.
4 - وحدثنا الكحلاوي قال: حدثنا يونس بن عبيد الله
العمري قال: حدثنا داود أبو بكر المكناني عن مسلم بن
شداد عن عبيد بن عمير عن عبيدة بن الصامت قال: إذا قام
أحدكم من الليل فليجهز بقراءته فإنه يطرد 3/2 بقراءته
مردا الشياطين وفساق الجن، وإن الملائكة الذين في
البواء، وسكان الدار يصلون بصلايته ويستمعون لقراءته.
فإذا مضت هذه الليلة أوصست الليلة المستأنفة فقالت: تحفظي
لساعاتها، وكوني عليه خفيفة، فإذا حضرت أوفاة جاء القرآن
وقف عند رأسه وهم يغسلونه، فإذا غسلوه وفطنه وجه القرآن
دخل 10 حتى صار بين صدره وقفنه فإذا دفع وجاه منكر وتكبير
خرج حتى صار فيها بينهما 16 فيقولان: إليك عينا، فإننا نريد

1 - ح (عبد الله).
2 - ك (العمري).
3 - ك (داود بن ميم).
4 - ك (الذين هم 000).
5 - ز (فرف) ولفظ (دخل) سقط من: س، غ، ح.
6 - س، ح (فيهما).
أن نسأله، يقول: والله ما أنا بـُدايَةٍ (1) أبداً حتى أدخلها الجنة، فإن كنت بأمَرِي فيه شيء فما عرفك. فأنا القرآن الذي كنت أسر ليلك، وأظلمه نهارك وأمنعك شهوتك وسمعك وبصرك، فأبشر، فما عليك بعد من ساءة منك ونكير منك ولا يحزن. قال (2): فعمَّر الله القرآن إلى الله عزّ وجلّ فيسأله له فراشاً ودثاراً وقنديلة، فأتاره بفرش ودثار وقنديلة من نور الجنة واسمين من ياسمين الجنة، فحمله ألف ملك من مقربي ملكي سماه الدنيا. قال: فنسبهم إليه القرآن، يقول: هل استوحشت بعدي؟ فإنني لم أزل حتى أمرك (3) الله تعالى بفرش ودثار من الجنة واسمين من الجنة، فيجعلوه (4) ثم

1 - ز (مفاده).
2 - لله (قال) سقط من: س.
3 - لله (قال) سقط من: ز.
4 - لله (ومدتها) سقط من: ك.
5 - ز، ك (السما).
6 - ز، ك (أمر الله تعالى لك).
7 - لله (فجعلوه) سقط من: س، ح.
يُفرِّقون ذلك الفَّراش ويتَّبعون الدَّثار عند رجلهم والياسِمين عند صدرهم، ثم يُضْمِنونه على ٤/١ أَيْنَّما أَيْنَما يَخْرُجونُ عليه فلا يزال ينظر إليهم حتى يلَّجوا في السهاء، ثم يدفع له القرآن في قبة الفَّيْسَر علَيْهِ مسيَّرة خمسة عُمَّام أو ماسِأة الله، ثم يحمل الياسِمين فيضاعه عند منْخْرِيه ثم يأتي أَهله كَلّ يوْم مَرَّة أو مرتين فإن ذئبه يبتغونه ويدعون له بالخير والنِّور، فإن تعلم أحد من ولده القرآن بشَّره بذلك، وإن كان عقبه عقاب سوء أُتام كَلّ يوْم مَرَّة أو مرتين فبِكِّي عليهم حتى ينفخ في الصور (٨،١).

١- س، ل (رجله).
٢- ح (يخْرُجون).
٣- ز (الي).
٤- س، ك، غ (له).
٥- ك (في كل يوم).
٦- ز (وكان عليه عقْب).
٧- س (بالصور).
٨- وأيضاً في تَنْزِيه الشرِّيعة المرفوعة ١/٢٩١-٢٩٢ وقال: ولا يصح، في الكُتِبِي ودائم بن راشد الطَّفَاوي (تَنْقِب) بأن الكُتِبِي بَرِيء.
0 - وحدثنا سفيان بن يحيى الضبي قال: حدثنا محمد يعني ابن سعد، قال: وحدثنا(1) عبد الوهاب بن بشر بن طهير عن ألقاسم، مولى خالد بن يزيد، قال: أخبرني أبو أمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ نزل القرآن أعطي نيتي النبوة، ومن قرأ القرآن كله أعطي نيتي النبوة كلها، وينبغي لي يوم القيامة: إقراء وازدقة بكل آية درجة، فقرأ(2) آية وصعد درجة حتى ينجز مامة من القرآن ثم يقال له: اقبض قيضك بيدك ثم منه.) فقد أخرج الحارث في مسنده ابن أبي الدنيا في البجاء وابن الضبي في نفائس القرآن وابن نصر في كتاب الملاة كله من حديث داود من غير طريق الكحلي... وله شاهد من حديث معاذ بن جبل وفيه انتفع، قال اليسار خالد لم يسمع من معاذ وهو في نفائس القرآن لأبي هبید 100/1أ.
1 - س، غ، ح (حدثنا).
2 - لفظ (خالد) سقط من ح.
3 - ز (بقرأ).
يقال له: اقبض فيقبض بيده، ثم يقال له: هل تدري ما بيدك.

فإذا في يدِّ اليميني الخلد، وفي الأخرى التميم (1).

ولَّنذلِهِ (الله) تعالى بأفصح لغات العرب وأعرَبها وأبينها.

فقال: (إِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًا لِّعَلَّمَكُمْ ۛ تَقْلِيلًا) (الزخرف 3).

وقال: (وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنًا أُنْجِمِيًا لَّفَالَّا ۛ لَا قُسُولَتْ أَيْلَانَهُ

أَعْجَمِيَ وَعَرَبِي ۛ قُلُوهُ ۛ لَذِينَ آمَنُوا هُدُى وَذِي فَرَأ). (فصلت 44).

1- والأثر في تجزيه الشرعية المرفوعة 1/292-293، قال فيها: (ابن الجوزي) من حديث أبي أمة ولا يصح فيه بشير بن ثمير (نعيب) بأن بشيراً من رجال ابن ماجة (قلت) قال الحافظ في التقيب متروع مكده والله أعلم، والحديث أخرجه البيهقي في الشعيب وقد ورد منه حديث ابن عمر، وفيه تفصيل فان شاء القاري، المزيد فليرجع إليه، وهو في اعجاز القرآن للباقلاني 186، وميزان الاعتدال 1/363، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 12/446/13 من طريق قاسم بن إبراهيم المطي عن لوين عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجاء في ترجمة المطي في الموضع نفسه: كان كذاباً أذكاً يضع الحديث.

2- تكميلة لازمة من: ز.

3- س، ح (وقال).

4- ل، ك (وقال تعالى).
٦— وَهَدَّنَا إِدْرِيسٌ قَالَ: أَخْبَرْنَا خَلَفٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَكَبَّ بْنُ مَالِكٍ أَوْ عَنْ سَمِعْتِ هَاذَا الحَرَفُ عَنِ الْمَالِكِ أَوْ عَنِ سَمِعْتِ عَبْدَ اللَّهِ، الشَّكَّ مِن۴۱ خَلَفٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمَّى عَمِيرٌ وَجَلَّا يُقْرَأُ هَذَا الحَرَفُ (لِيَسِجَّنِهِ عَنْ حَيْثُ) قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَمِيرٌ: مَنْ أَقَرَّأَهُ هَذَا۴۲ قَالَ: إِبْنُ مَسِعُودٍ، فَقَالَ عَمِيرٌ: (لِيَسِجَّنِهِ عَنْ حَيْثُ)۴۳ [بِوَسْفَ۴۵] قَالَ: فَمَ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى إِبْنِ مَسِعُودٍ مَسِعُودُ:

سَلَامُ عَلَيْكَ،

أَمَّا بعْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ آَنَزَ الْقُرْآنَ فَجَعَلَهُ قُرْآنٗ۴۶ عَرَبِيًا مُبِينًا، وَآَنَزَهُ بَلْغَةً هَذَا الْأَلِحْيَانَ مِنْ فُرْشِهِ، فَإِذَا أَيْتَكَ كِتَابُ هَذَا فَأَقْرِئِهِ النَّاسُ بَلْغَةَ فُرْشِهِ وَلَا تَقْرِيْهُم۴۷ بَلْغَةً هَذَّيلٗ.
وحدثنا يشري بن موسى قال: حديثنا محمد بن مقاتل قال:
أخبرنا عمارة بن عبد الملك قال: حدثني محمد بن عبد العزيز
الفرشي قاضي المدينة قال حديثنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن
ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن بالنفيح
قال محمد بن مقاتل: سمعت عماراً يقول: ( أذرا أو
لذرا ) ( المرسلات 6).
وجاء عن النبي صلى الله عليه ورحمة الله وأصحابة وتابعين
رضى الله عنهم من تفضيل إعراب القرآن والحس على
تعلمه وذم الله وكراهيتهما ما وجد به على قراء القرآن أت
أخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه، من ذلك:

1 - غ (حديثنا).
2 - في حاشية ففظ ( يعني ) في فضائل القرآن لأبي عبيد.
3 - غ (قرأ).
4 - غ (قال أبو بكر وجاب). 5 - ز ( وعن بعض أصحابه).
6 - أ ( وعن التابعين).
7 - ح (عليه وعلي 6).
8 - ف، ز، غ، ك، ح (تعلمه) وترجمت ما في: س.

14
8- محدثنا سائfan بن يحيى الصّي، قال: حدثنا محمد، يعني بن سعدان، وحدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن سعيد المُقري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعربوا القرآن وألقوا غزابًا.


قال أبو بكر: وحدث يزيد بن هارون بهذا الحديث، فقيل

— ز (الصفري)
— س، غ (قال).
— ك (قال حدثنا أبو معاوية).
— الجامع الصغير 329 و他说 صحه، وقضايا القرآن لأبي عبيد 299/1، وقضايا القرآن لأبي كثير 201.
— 36 (وحدتنا).
— فضائل القرآن لأبي عبيد 299/1، والأضداد 339، والبيان والتبين.
— قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، غ، ك.

- 15 -
19- كتاب الزاهي، ولِه ختامٌ للزجاجي(1).
ولِه في خُصُوم القرآني من الكتب ما يرفعه مقام المشاهير من العالماء
في فنونها، منها:

20- كتاب الهياءات في كتاب الله.

21- كتاب الرد على خالف مصحف عثمان(2).

22- كتاب المشكل في معاني القرآن.

23- كتاب غريب الحديث وقد ذكره أنه خمس وأربعون ألف ورقة(3).

24- كتاب إيضاح الوقف والابتداء في القرآن الكريم.

وهو هذا الذي نكتب له هذه المقدمة.

وبعض المصادر تذكر له مؤلفات لم يجامع إليها غيرها، فالأستاذ
الزركلي يذكر له:

1- تاريخ الأدب العربي لبروكليان 3/ 215.
2- معجم الأدباء 18/ 313، وانباه الرواة 3/ 204.
3- انباه الرواة 3/ 204، وطبقات الحنابلة 2/ 71.

16-
كتاب خلق الإنسان
كتاب عجائب علوم القرآن
كتاب الأمالي، ويذكر أنه رأى قطعة منها في المدرسة
النظامية وعليها خط الحافظ عبد العزيز بن الأحمر سنة 1899.
وبالرغم من هذا العدد من مؤلفات ابن الأنباري فقد ذكرت
بعض المصادر أن ابن الأنباري مات ولم يجد له العلماء من تصنيفه
بلا للسير، غير أن هناك قولًا آخر في ذلك، يقول الخطيب
البغدادي: "سمعت حنزة بن محمد بن طاهر الدفيق يقول: كان أبو
بكر بن الأنباري، بدلا من كتبه المصنفة، وجالسها المشتملة على
الحديث والأخبار، والتفسير والأشعار، كل ذلك من حفظه.

1 - ويذكره أيضاً صاحب كشف الظنون، 222/1.
2 - الأعلام 7، 222-227.
3 - تاريخ بغداد 3، 184/2، وطبقات الخناصة 2، 70.
4 - تاريخ بغداد 3، 183/2، وإناء الرواة 3، 202/6، والأناسب 49/2.
باب على أنه يلمح. قال: فذاك أظرف له. يريد باللمح أفقه، يقول: اللحان بيجنه.
قلت: فلمح في هذا الحديث من الصواب من قول الله تعالى:
وَلَعَرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنٍ أَقْهَهٍ [مَجَاهِدٍ] أي في مذكوه ووجهه
وأخذ أبو عبيد معمور بن أسفي التيمي في هذا:
ولقد كنت لكم لكي تفقحوا ووحيت وحيا ليس بالمرتاب
قال: وأشدا أبو العباس أحمد بن يحي الشباني:

1 - س (بلحان بالقرآن)
2 - غ (قال)
3 - الأضداد 239، وأمالي القالي 2/5، والبداية والنهاية 284/8
4 - كذا في الأصول وجعل الصواب القطن كي يستفاد من المصادر المذكورة.
5 - ز، س، غ، ك، ح (قال أبو بكير قلت).
6 - ك (في وجه ومذهبه) وما جاء في هذه الفقرة في الأضداد 238 - 239.
7 - الشاهد للقتل الكلابي كا في الأضداد 240، والأمالي 1/4.
8 - لفظ (قال) سقط من: س، غ.
9 - 18.
... وتلحن أحياناً ناً وخير الحديث ما كان لنا فعنه(1). وتصيب أحياناً لأن أول البيت:
منطق صائب وتلحن أحياناً ناً وخير الحديث...
يقال: قد لين الرجل(2) بلحن فهو لين إذا أصاب. ولكن يلحنه فهو لاحن إذا أفساد(1).

۱۵ - أخبرنا محمد قال(3): حدثنا إدريس قال: أخبرنا(4)
خلف قال: حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سفيان بن
يسار أن نشر رضي الله عنه أخرى على قول يقررى بعضهم
بعضاً فاتنا رأوه سكنوا فقال: ما كنتم تتراجعون؟ قالوا: كان

١ - الشاهد 말ك بن أحجا الغزاري كأ في البيان والتبين ۱۷۳-۱۷۴، والأضداد ۲۳۱، ومجالس ثعلب ۵۳۱.
٢ - ك( قال أبو بكر فعنه).
٣ - ك( فلان).
٤ - ك( آخده) وتقدير في اللسان وحن، ومفردات الأصفهاني.
٥ - قوله (أخبرنا محمد) سقط من: س، غ، ك.
٦ - س، غ، ك، (حدثنا).
١٦ - وحدثنا أبي قال: حديثنا أحمد بن الصحاك الحنشاب
قال: حدثنا إسحاق بن المنذر قال: حدثنا شريك عن جابر عن
محمد بن عبد الرحمن عن زيد قال: قال أبو بكر وعمر رضي
الله عنهما: هل بعض أعرب القرآن أعجب إلينا من حفظ بعض
حقوفه؟

١٧ - وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن وافد قال:
حديثنا أبا قال: حديثنا خمرة أو عن إسماعيل بن عبيد بن
عبيد بن كهير من بن حكيم من الشعبي قال: قال عمر رضي الله
عنده: من قرأ القرآن فأعرب كان له عند الله
أجر شهيد.

---
1 - س غ (فقال).  
2 - الإضداد ٢٤٤.  
3 - ك (أحمد بن محمد البخلي).  
4 - ك (زيد).  
5 - غ (فأعربه).  
6 - ٢٠ -

بغير إعراب [3].

19 - وحدثنا أبو حصن الكوفي قال: حدثنا الولاء بن عترو الخنافسي قال: حدثنا يحيي بن بريدة الأشعرى عن ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا العرب أئمتهم لأنو عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي [4].

20 - وحدثني أبي قال: حدثنا أبو منصور الصاغاني قال:

حدثنا يحيى بن هاشم الفصلي قال [5]: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

١ - تكملة لزمة من: ح، وسقطت من غيرها من النسخ.
٢ - لفظ وجه، سقطت من: س، غ.
٣ - انظر الملاحظة [٠] في الصفحة المقدمة.
٥ - ك (وحدنا).
٦ - لفظ (قال) سقط من: ك.


22 - حدثني أبي قال: حدثنا أبو منصور قال: حدثنا

1 - تكملة لأزمة من: غ، وتقويم من غيرها من النص.
2 - الجامع الصغير ١/١٩، وفضل القرآن لأبي عبيد ٩٩/ب.
3 - غ (حدثني).
4 - أك (حدث).
أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال:

حدثني(1) أبو الأزهر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لأن أعرف آية من القرآن ۱/۳ أحب إلي من أن أحفظ آية ۲/۳.

22 - حدثنا(2) محمد بن سليمان قال: حدثنا ابن سعدان قال:

وحدثنا الحسين بن محمد عن حماد بن زيد بن واصل مولى أبي عبيدة - عن يحيى بن نعيم عن يحيى بن يعمر أن أبا ذر قال:

وعلموا القراءة في القرآن كما تتعلمون حفظها(3).

24 - حدثنا(4) يشتر بن موسي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عن يزيد بن إبراهيم التستر عن أبي هارون العتدي عن مسلم بن شداد عن عبيد بن عمير الليثي(5) قال: قال أبي بن كعب: تعاملوا

1 - انظر الملاحظة ۱۰۵ في الصفحة المتقدمة.
2 - فضائل القرآن لأبي عبيد ۹۹/۱ بالاستدلال نفسه.
3 - س ۶۵، ك ۴۴ (أخبارنا) .
4 - العقد الفريد ۲۱۷۹.
5 - ز ۸۴، ك (الليثي عن أبي بن كعب).

2۲
اللحن في القرآن كما نعلمه(1) ۴۴-۲۵ وحدثنا إدريس قال: حدثنا خلف قال(۲) حدثنا
حبوب عن أبي هارون العقّوتي عن مسلم بن شداد الأثري عن عبيد
ابن عمر الأثري عن أبي بن كعب قال: نعلمنا اللحن في القرآن
كما نعلمه(۳).

۲۲ - وحدثنا سليم بن يحي اللب في قال: حدثنا محمد قال:
حدثنا أبو معاوية محمد بن عبيد وإسحاق الأزرق عن عبيد الله
ابن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن في كتاب
الله عز وجل(۴).

۲۷ - وحدثنا إدريس قال: حدثنا خلف قال: حدثنا أبو

1 - س، غ، ح (تعلمونه).
2 - الأضداد ۲۳۹ ، وفضائل القرآن لأبي عبيد ۹۹/۱ بالاستناد نفسه ،
وطائف الخبر من: ك
3 - لفظ (قال) متقطع من: ز.
4 - ز (عبد الله).
5 - الأضداد ۴۴۴، وميزان الاعتدال ۳/۶۳۹ ، والإحكام في أصول
الأحكام ۸۹/۶.

۴۴ - ۲۴
أسامة خرَّاج بن أسامة وإسحاق بن عيينة البصري
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب بنيه
على اللحم.

28 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل القاضي قال: حدثنا إسحاق
يحيى بن حرب. قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثني رجل من
من بابعة أن كتب أبي موسى كتب إلى عمر فكتب:

من أبو موسى،

فكتب إليه عمر:

و إذا أتاك كتابي هذا فإن له سوء واعزله عن عمله.

29 - حدثنا (1) أبي قال: حدثنا أبو منصور قال: حدثنا
أبو نعيم عن أبي خلده (2) عن أبي عائشة قال: كان ابن عباس

(1) - الـbian والثنين 2/442، ومراتب النحوين.
(2) - غ (حدودي)، وفي: ك (حدودنا).
(3) - ك (أبي خالد).

- انظر الملاحظة 55 في الصفحة المتقدمة.
- لفظ (هذا) سلط من: غ.
- الـbian والثنين 2/442، ومراتب النحوين.
- غ (حدودي)، وفي: ك (حدودنا).
- ك (أبي خالد).
30 - حدثنا سفيان بن ميسي قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن رجل عن مجاهد قال: لأن أخطى بالآية أحب إليّ من أن أحن في كتاب الله تعالى.

31 - حدثنا إدريس قال: حدثنا خلف قال: حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد أنه كره الدخان في القرآن.

32 - حدثني(1) أبي قال: حدثنا أحمد بن موسي المعدل قال: حدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا خلف بن يحيى قال: حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن يزيد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه قال: لو أبي(2) أعلم أبي إذا سافرت أربعين ليلة أعربت آية من كتاب الله لفعلت(3).

33 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا سفيان بن حرب

---

1 - الأحاديث
2 - ك (حدثنا)
3 - لفظ (أتي) سقط من غ
4 - الإتفاق 175/2

- 26 -

42- حدثنا إدريس قال: حدثنا خلف قال: حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى ابن عتقاق قال: سأل المحسن قلت: أرأيت الرجل يتعلم العربية، يطلب بها حسن المنطق ويلتمس أن يقيم(2) قراءته؟ قال حسن فتعلماها يا أخي، فإن الرجل ليقرأ الآية فهي بوجهها فيـUCK فيها(3).

45- وفي حديث إسحاق بن إسحاق قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا الأصمعي عن سليم بن أخضر عن ابن عون قال:

كتب أشبه لهجة المحسن بلعجة رؤية بن الجحش.

47- وفي حديث أبي قال: حدثنا علي بن حرب قال: 7/ ب حديثا

1- فضائل القرآن لأبي عبيد 99/ب. 
2- س، غ، ح (قلت).
3- غ (يقم بها).
4- فضائل القرآن لأبي عبيد 99/ب، والإلتقاء 179/120/180.
الحسين، يعني الجعفي، عن أبي موسى البصري قال: قال رجل للحسين: 
بأبي أبعديما أراك تلحن. فقال
يا بن أخي إني سبقت اللحن. 
27 - حدثني أبي قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا
حسين عن محمد بن أبان قال: قال رجل: لعبد الملك بن عمير: 
ما أراك تلحن. قال: إني سبقت اللحن. 
28 - حدثني أبي قال: حدثنا أبو منصور قال: حدثنا
أبو بكر البصري ذا قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا
اللحم بن البندري عن عمرو بن بشّر الحصامي عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن أبي عباس قال النبي صلى الله عليه: ما الجمال في الرجل يا رسول
الله؟ قال: اللسان. 
29 - حدثنا إدريس قال: حدثنا خلف قال: حدثنا خالد

1 - س، غ، ك، ح (قال).
2 - زهر الآداب 3/229.
3 - ح (حسن).
4 - غ (نراك).
5 - البيان والتنبيه 1/195، وعيون الأخبار 2/168.
الواسطي عن "ليث عن مَجاهد عن ابن عمر قال: أَمْحَرْبَوا أَلْفُرَّاتٍ.


42 - حدثنا إسحاق بن إسحاق قال: حدثنا نصر قال:

1 - ز (الواسطي عن أبيه عن ليث).
2 - القرطبي 1/223، والأحمد 1/244.
2 - قوله (ابن سعدان) سقط من: س، غ، ك، ح.
3 - الجرح والتعديل 1/1، والمقد الفريد 2/379، والقرطي.
4 - ر 23/1.
5 - س، غ، ك، ح (قال).
6 - القرطي 1/32.

29 -
حدّثنا الأصمعي قال: حدثنا عيسى بن عمر قال: قال رجل للحسن:
(يوم جحش) فقال (المتقاتلون) قال: فإنها (المتقاتلين).
قال: فهنا (تَحَشَّر المتقاتلين) [مسيرم ٨٥].

٤٣ - حدثنا إسحاق بن إسحاق قال: حدّثنا نصر قال:
حدثنا عبد الملك بن قريش الأصمعي قال: حدثنا عيسى بن عمر.
قال: قال رجل للحسن: أنا أفضح الناس. فقال (الشام) لا تفعل.
قال: ساعد علي كلمةٌ ٨/ أ واحدة. قال: هذه.

٤٤ - حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد.
قال: حدثنا إبراهيم بن المذار الحزيمي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن قنفذ من أهل وادي الفرِّى عن ابن أخي
ابن شهاب عن عمّه:

١ - لفظ (فقال) سقط من: س، ح.
٢ - س، ح (وحدثنا).
٣ - قره (ابن إسحاق) سقط من: ك، ح.
٤ - س، غ، ك، ح (فقال).
٥ - ز، س، غ، ك (سعد).
٦ - ز، ح (الحزيمي).

٣٠ -
أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أن مر من قبلك بعلم العربيه فإنها تدل على صواب الكلام ومرهم برؤية الشعر، فإنه يسدل على معالي الأخلاق."

54 - حدثنا(1) أبي قال: حدثنا أبو سعيد الغاضري قال:

 حدثنا أحمد بن البختري قال: حدثنا(2) حيى بن جبلة عن لية عن مجاهم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تعمروا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد في المروة"(1).

56 - حدثنا(3) إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا سليمان(2) قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة قال: قال أبو الأسود:

---

1 - في حاشية: ف (يتعلمون) وفي: ز، ك (يعلم).
2 - غ (حدثنا) 4، ك، ح (وحدثي).
3 - ز (أخبرنا).
4 - طبقات النجويين واللغويين 444.
5 - ك، ح (وحدثنا).
6 - لفظ (قال) سقط من: ز.
7 - 21.
6 - حديث أبي قال: حدثنا أبو منصور قال: حدثنا عبان بن زُفَّر قال: حدثنا حيان بن علي عن ابن شُربَة قال:

"ما لبس الرجال لبساً أَزينَ من العَرَبة، ولا لبس النساء لبساً أَزينَ من الشعر".

48 - حديث (3) أبي عن بعض أصحابه قال: قلَّ قال العبد من بن العدَّة:

"أَبو الرَّحْمَة، كان يقال: إذا أدرت أن تعظم في عين مَن كنت في عينه صغيراً أو يصغر في عينك من كان عندك كبيراً فتعظم العَرَبة".

49 - وحديث أبي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي قال:
حدثنا النضر بن شمئل قال: حدثنا الحليل بن أحمد قال:
لَخَن أَبْوَيْب السُكَتِّيَانِي في حُرَف فقال: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وحدثنا ابن ناجية وأبو الحسن (ت) الأسدي قالا: 8/8
حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا النضر بن شمئل
قال: حدثنا الحليل بن أحمد بعده.

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا نصر قال:
أخبرنا (ت) الأصمعي قال: حدثنا عيسى بن عمر قال: قال ابن
أبي إسحاق ليكر بن حبيب: ما أَلْحَنْ حَرْفًا واحداً. فمرت
به ستور فقال: أَخْيِي. فقال: هذه، أَلَا قُلْتِ إِلَّا أَخْيِي.

وحدثنا أبي قال: حدثنا أبو عبيد الله الوراق
قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شريك عن جابر عن الشعبي

1 - غ (أبو الحسين).
2 - غ (حدثنا).
3 - بغية الرعاة 1/444، وطبقات النحويين واللغويين 42، وطبقات
القراء 1/410/1.

إيضاح الوقف - 33 -
قالت: فلقي أسمع الحديث ليس بإعراب أو أعرب؟ قال: نعم.

51 - وحدثنا أبي قال: حدثنا عبد الله بن عمرو الوراق قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن المنذر الجزاعي، قال:

73 - وحدثنا محمد بن سليان، قال: أخبرنا المصري، قال:

64 - وحدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا عباد بن عباد آل مهلي عن راضي مولى أبي (عبيدة قال: قال عمر بن الخطاب رضي

1 - غ (ليس فيه إعراب).

2 - الكفاية 194 بالاستاد نفسه.

3 - لفظ ( يعني) سقط من: غ.

4 - س (محمد بن بخي بسليان).

5 - س (أبو عبد الله).

6 - غ، أ، ح (العريش).

7 - ز (ابن).
الله عليه وَّتعالَّوا إِعْرَاب الْقُرْآن كَمَا تَتَعَالَّمُونَ حَفظَهُ، (١). 

٥٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﴿١﴾ ﻣَرَاضِقُ ﴿٢﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿٣﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿٤﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿٥﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿٦﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿٧﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿٨﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿٩﴾ ﻣَسْعُودٌ، أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ ﻓَإِنَّهُ عَرَبٌ﴾ ﴿١٠﴾. 

٥٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٌ ﴿١١﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿١٢﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿١٣﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿١٤﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿١٥﴾ ﻣَسْعُودٌ ﴿١٦﴾ ﻣَسْعُودٌ، أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ ﻓَإِنَّهُ عَرَبٌ﴾ ﴿١٧﴾. 

فَإِنَّهُ عَرَبٌ ﻓَإِنَّهُ ﺷَيْخٌ ﻓَقُومٌ يُقْتَفِقُونَهُ ﻭَلا يَسْقَى ﻋَلَيْهِمُ-trade-mark. 

١ - ك (عِلَامَاتٍ).
٢ - العقد الغريرٍ ٢٧٧/٩.
٣ - غ (محمَّد بن سِلَيْمان).
٤ - ك (حَدَّثًا).
٥ - أنظر الملاحظة ٥٥ في الصفحة المتقدمة.
٦ - ز (أَبُو عَبْدَة).
٧ - أَعْرَبُوا الْقُرْآنَ لِأَبِي عَبْدَةٍ أَوِّلٍ، ﴿١٦﴾ ﻣَسْعُودٌ ٩٩/ أ، ﴿١٧﴾ ﻗَرْطَبٌ.
٨ - ز، غ (وَإِنَّهُ). 

٣٩ -
قال أبو بكر: معيَّنُنَا يُقْوَمُون ۹/۳ حروفًا(1)
كَيْ يُقْوِمُ المَلِقُ ﻟَمْعَامِ، قال عُلَيُّ بْنُ كَلْتُومَ التَّمْنِيَّ: عَضْوَزَةٌ إذا أَنْقَلَبَتْ أَرْنَتْ أَنْقَلَبْتُ أَرْنَتْ، فَقَا المَلِقِّ وَالجِبَنَا (2)
فالعَضْوَزَةٌ (3) الشَّيْخَةُ الْقَلْبَةُ، وقَوْله: إذا أَنْقَلَبْتَ أَرْنَتْ(4) معنُاهُ: إِذَا أَنْقَلَبَتْ فِي ثَقَافَهَا صوْتَتْ وَشَجَّتْ فَقَا مَلِقَّهَا (5) أَي مَعْقُومَةُ(6) وَهَذَا مَثَلٌ ضَرْبَهُ أَيُّ قَناَّتَا لَا تَسْتَقِيمُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْوِمُهَا، وَمَعْنَى الحَدِيثِ أَنَّهُمْ يُقْوِمُونَ أَفْلَاخَهُمْ، وَلا يَعْمَلُونَ بِهِ.

۷۵ - حَدَّثَنَا سَلِيْمَانُ بْنُ يَحْيَى الْضَّيْبَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبُنا(1) يُقَالُ لِهِ عَلِيٌّ، عِنِّ عَبْسٍ بْنِ يُوسُفَ(7) بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ(8).

١ - الْهَمَّامُ مَثْقُولٌ، وَمَفْرَداتِ الأَصْفَهَانِيِّ، ٧٧.
٢ - شَرْحُ الْقَصَائِدِ السَّبْعِ لَا خَالِفُ، والْهَمَّامُ مَثْقُولٌ، (بِالْخَلَافِ). (٥)
٣ - كَ (قَالَ أَبُو بَكْرِ فَالْعَضْوَزَةُ).
٤ - لَفظُ (أَرْنَتْ) سَفْطُ مِنْ غَ.
٥ - سُ - غَ، حَ (مِنْ يَعْقِبَةِ).
٦ - حَ (يَقْوُمَهَا).
٧ - كَ (بُنُوُّ عُنَّ بْنِ إِسْحَاقِ).

(8) وحدثني بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله محمد

______________________________

1 - لفظ (به) سقط من: ك.
2 - لفظ (قال) سقط من: غ.
3 - ح (هذا القرآن).
4 - غ (هو).
5 - ح (رسوله ورفع اللام) والخبر في القرطبي 1/24/10.

- 37 -

1- ز (الطيبي).
2- ك (محمد بن زيد).
3- س (عمر بن الخطاب).
4- ح (وقال).
5- غ (يقرئي القرآن).

- ٣٨ -
فقالت: أو قد بريء الله من رسوله، إن يكن الله بريء من رسوله فأتنا أبرا منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعراوي. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: {أن الله بريء من المشركين و رسوله}. فقال الأعراوي: وأنا والله أبرا يمن بريء الله و رسوله منه. فأمر(٣) عمر بن الخطاب ألا يقرؤه القرآن إلا العالم باللغة، وأمر أبا الأسود فوضع النحو(٤). 

٥٩ - حدثني أبي قال: حدثنا أبو عكرمة قال: قال(٥) الgrunt : كتب معاوية(٦) إلى زيد يطلب عبيد الله ابنه، فما قدم عليه كله ونجده يلحنه فرده إلى زيد، وكتب إليه كتابا:

١ - ك ( قال ).
٢ - غ ( قال ).
٣ - ك ( و أمر ).
٤ - قوله ( عن ابن أبي مليكة قال قدم أعراوي ٠٠٠ أبا الأسود فوضع النحو ) في القرطبي ١/٤٤٤ ( بالنص )، وأخبار التحريين البصريين ١٣.
٥ - ك ( قال لي ).
٦ - غ ( معاوية يوما إلى ).
يا عقوم فيه، ويقول: "أحيل عميد اللَّه يضيع" (1).
فبعث زيد إلى أبي الأسود فقال له: يا أبا الأسود، إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب فلو وضعتم شيئاً يصلح به الناس كلامهم، ويعربون (2) به كتاب الله. فأقبل ذلك أبو الأسود وكره إجابة زيد إلى ما سأل. فوجه زيد رجلاً وقال: "أصعد في طريق أبي الأسود فإذا مر بك فاقرأ شيئاً من القرآن وتعمد اللحن فيه ففعل ذلك، فلما مر به أبو الأسود رفع الرجل صوته يقرأ (3): "آن الله يَرَى من المشرِكين، ورسوله" (4) فاستعم 10/1، فذا أبو الأسود وقال: "وعر وجه الله أن يیقرأ (5) من رسوله، ثم رجع من فوره إلى زيد فقال له: "هذا قد أجبتوك.

1 - مجالس نخلة 66 (نجلاف)، وأمالي النقلي 1/5.
2 - ف (يعرفون) ثم صوتت في الحاشية، وفي: ز، س، ك (يعرفون).
3 - لفظ (ذلك) سقط من: غ.
4 - ك (فقال).
5 - ز، ك (فقرأ).
6 - ح (آن يقرأ الله).
7 - لفظ (له) سقط من: س، غ، ك.
إلى ما سألت، ورأيت أن أبداً بإعراب القرآن فابتعث إلي ثلاثين رجلاً. فأحضرهم زياد فاختار منهم أبو الأسود عشرة ثم لم يزل يختارهم حتى اختار منهم رجلاً من عبد القيس فقال: {خذ المصحف وصبغه بيلافف لون المداد، فإذا فتحته شفقي فانقطع واحدة فوق الحرف، وإذا ضمتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفله، فإن} أُبعت شيئاً من هذه الحركات غنّة فانقطع نقطتين. فابداً بالمصحف حتى ألق على آخره ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد ذلك.

60 - حدثنا يموت قال: حدثنا السجستاني أبو حاتم قال: سمعت محمد بن عبد الله المطيري عن أبيه قال: سمع أبو

---

1 - ح (ثلاثين).
2 - ك (وإذا).
3 - البيان والتبين 2/36، ومراتب التحويتين 10-11، وأخبار التحويتين البصريتين 16، وأذان الرواة 11/1.
4 - ك (يوب يعني ابن المزرع).

---
الأسود الدوالي رجلا قرأ: (ان الله برى من المشركين ورسوله) بالجزر، فقال: لا أظني يسعني إلا أن(1) أضع شيئاً أصلح(2) به لعن هذا، أو كلاماً هذا معناه(3).
وقال أبو حامد: وسمعوا أن أبا الأسود ولد في الجاهلية وقرر أخذ النحو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه(4).
11 - حدثني أبي قال: حديثنا عمر بن شبة قال: حدثنا حيان بن بشر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عباس عن عمرو: أن أبا النجود قال: أرسل من وضع النحو أبا الأسود الدوالي، جاء إلى زيد بالبضرة فقال: إني أرى(6) العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم(7) أفتاذن لي ان أضع للعرب كلاماً

1 - لفظ (أن) سقط من: ك.
2 - لفظ (أسلح) سقط من: ح.
3 - مراتب النحوين ٨، وأخبار النحوين البصريين ١٦.
4 - مراتب النحوين ٦.
5 - قوله (إني أرى) سقط من: ح.
6 - ك (ألسنتهم).

- ٤٢ -
يعرون (1) أو يقيمون (2) به ۹/۸ [كلامهم قال (۳)]: لاأنف. فجاء رجل
لزعيد فقال: أصلح الله الأمير، تفشي أبانا وترك بنونا. فقال
زعيد: تفشي أبانا وترك بنونا؟ ادع لي أبا الأسود. فقال: ضع
للناس الذي نبتَك أن تضع لم (۴).

۲۲ - حدثني أبي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني أبو
سالمة موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا (۵) أبي قال: كان أبو الأسود
الدُّول في أول من وضع العربى بالبصرة (۶).

۲۳ - حدثني (۷) أبي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني

۱ - س (يعرفونه)، غ (يعرفون به).
۲ - ح (يقومون).
۳ - غ (قال، فقال).
۴ - غ (قال، فجاء).
۵ - س، ك (أصح).
۶ - عيون الأخبار ۲/۱۵۹، وأخبار النحوين البصريين ۱۵، وقضايا
القرآن لابن كثير ۸۹، والمساوي، والخاضن ۲/۱۵۶.
۷ - ز (حدثنا).
۸ - مراتب النحوين ۸.
۹ - ك (حدثنا).

۴۳ -
التوزي: قال: سمعت أبو عبيدة مغفر بن البشَّي يقول: أوَل من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي ثمّ يبحرون الأقوام ثمّ عينت الفيل ثمّ عبد الله بن أبي إسحاق قال: ووضع عيسى بن عمر في النحو كابين متى أحدهما الجامع والآخر المكمل. فقال الحليل ابن أحمد:

بطل النحو جمعاً كله، غير ما أحدث عيسى بن عمر.
ذلك إناه وهذا جامع فهِئ الناس شمس وعمَر.


قال: ويله؟ قال: لا تكل لا إله بعَريّة، أو قال بالكلام. قال: فإني لأعرف منها [شيناء] 

1 - مراتب النحوين 11.
2 - مراتب النحوين 32، وأخبار النحوين البصريين 32-33.
3 - ف، ز، س، ك، ح (لأنه) وتصويرها من: غ.
4 - تكملة لازمة من: غ.
صديقُ مَدَام يرفع الشرب رأسه فيحيا وقدمت عظامً ومفصلُ
10/أ ما يعني بالفصل؟ قال: الساتر (٣). قال: إغْدُ علي
لأحذِّك.

٢٥— وحدّثني أبي قال: حدثنا أُباي ماضي قال: قال إسحاق
ابن أبي إسحاق: سمع أبو عيرو بن أَلَعَل، وَجَلَّ، يلحن فقال:
"أَلَا أَرَاكَ نَذَلًا بعَدٌّ.

٢٦— وحدّثني١٠ [ أَبا ]١١ قال: حدثنا عبد الله بن أبي
سعد قال: حدثنا الحسن بن سُرَّدُ قال: أخْبَرْنِي سَلْمَةٌ بن٦ عاصم
قال: أَخْبَرْنِي الفراء قال: أَخْبَرْنِي الكسائي عن أبي الدينار قال:
"تَعْمِلُ" العربية فإنها هي "المرودة الظاهرة" وهي تُرْتَبُ الوَضْيَع

١— الشاهد للأخْلُق انظر ديوانه.
٢— اللسان وفصله، ومفردات الأصفهاني٨.
٣— ك وحدّثنا.
٤— تكمِلُة لازمة من ح، وسُقْطَت من غيرها.
٥— لفظ (ب) مقطَّن من س.
٦— ز، ك (تعلموا).
٧— غ (فِئِاه تزيد في المرودة).
وَهَذَا الْبَيَانُ مِمَّا يَمَكِن أَن يُعيَّنَنَا عَلَى تَعْبِين تَأْسِخ هَذِه
النِسْخَةُ. فَأَبَوْ عَجْلِبُ الْقَرْزَاز مَثَلِّي كَبِيرٌ وَقَدْ نَسَأَ الْرُوايَاتِ عَلَى
أَبِي عَلِيِّ الْشَّرْقِيْنِي وَأَبِي الْفَتْح ابن شَيْطَانٍ وَعَلِيُّ بْنُ عَمَّرُ بْنُ عُثْمَانُ عَلَى
أَبِي مَجَدُ الْغُرُوِّي وَأَبِي إِسْحَاقُ الْبَرْمِكِيِّ، أَسْمَعْنَا هَوْاء
ابْنِهِ الْمِجَّالِكُ تَأْرِيخًا بِغَدَادِ لِلْخَطْيَبِ، وَرَوَى عَنْهُ يِحْيَى بْنُ مُوَهِّب
وَسَعَدُ الْعَلِيُّ الْدِّفَقَانِي وَحَفيَّهُ نَصْرُ اللهِ الْقَرْزَاز قَالُ الْدِّفَقَانِي
فِي تَوْثِيقِهِ،
هُوَ كَانَ ثُقَةً عَالِمًا جَلِيلًا، نَسْخُ الكُتْبِيّ (١)، وَالَّذِي يُهْمِئُ مِن
هَذِهِ الْتَّرْجِيَةِ ذِكَرْ نَسْخُهُ الكُتْبِيّ فَضِلاً عَلَى مَقَامِهِ كَقَارِئِ، وَتَوْثِيق
الْجَهَمِيّ وَغَيْرَهُ. إِذَا أَرْجَحْ أَنْ يَكُونَ هُوَ نَاسَخُ النِسْخَةِ غَيْرُ أَن
هَنَاكَ سَمَاعَاتٌ وَبَلَاغَاتٌ أَخْرَى لَهَا مِن الْقِيَمَةِ مَا يَبْعَلُنَا تَرْيِيْثٌ فِي
هِذَا الْتَّرْجِيَةِ وَسَنَاتِي عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ قَلِيلٍ.
وَأَمَّا أَبِي أَبْنُ مَصْوَر فَقَدْ ذِكَرْ اِبْنُ الْجَوَّيْزِ أَنْهُ: "مِن
١ — طَبْقَاتِ الْقُرُوَّاءِ ٨٩٣٣، وَمِنْ طَبْقَةِ الْقُرُوَّاءِ الْكَبْرَاءِ عَلَى الْطَبْقَاتِ
الأَعْصَارِ ٣٧٨١ – ٧٧٧، وَهُوَ مِتَّوَجِمٌ أَيْضاً فِي الْمُتَّوَجِمِ ١٧٩١ – ١٧٩١،
والْأَنْسَابِ ٤٨١٤/٢٣٤١.
٤٦٧ –
أولاد المحدثين، سمع من ابن المهتدي وأبي جعفر ابن المسامة وأبي بكر الخياط وغيرهم، كان صحيح الصلاة، خيرًا(1) وقد توفي سنة 530 هـ.

وأذهب هذا السباع سماع آخر تاريخه يوم الخميس مستهل شعبان سنة الثنتين وتسعين وأربعين، وأما كتبه فهو محمد بن الحسين ابن علي بن جعفر الأزدي.

وأوجه الورقة الأولي سماع مهم أنقل منه ما تبقى وهو الذي يعنينا: . . . عبد الواحد بن الحسن القرآز وأخوه أبو طالب عبد المحسن وأبو محمد عبد الله بن . . . محمد وأبو علي الحسن بن أسعد السبط الحمداني والمبارك بن أحمد القصار بقراءة شجاع بن فارس بن الحسين الذهلي وذلك في ذي القعدة من سنة ثمان وخمسين وأربعين.

والذي نتريث عنه في السباع هو القاري، شجاع بن فارس;

يترجم له الذهبي يقول: "الحافظ الإمام أبو غالب الذهلي

1 - المنظم 10/100.
7 — حدثني أبي قال: حدثنا أبو عكرمة الضبي قال: قال نبينا عن أبيه (1) ها استذن رجل من جند الشام له فليم قدروا على
10 أبي عبد الملك بن مروان وهو يلعب بالشتر فيقال: يغلام نظماً بسنية (2)، فهذا شيخ له جلاله ثم أذن له، فقالا كله وجدته
11 يغلام، فقل: أضفيها، ليس للاجن خمرة (3).
7 — حدثني (4) أبي قال: حدثني عبد الله بن محمد بن رستم
 قال: قال سلم (5) بن رستم: 5 خنشا من خراسان، فجاء رجل
 منصوح فجعل يقع ويلحن، فقال له ابن المبارك: أنت يكن لو رآه
 الخطيئة ليبكي عليه.

1 — غ (أبي قال).
2 — ما بين المعروفين فئة من: ز ، وسقط من: ف في التصوير أو من
 أصل الخطوط.
3 — السمية ضرب من الشبايب ينسب إلى موضع بناحية بالمغرب يعرف
 بين كما في الفصحى (سكس) 
4 — الأصدار 245.
5 — س غ (وحدثني) 4 أك (حدثنا).
6 — س 4 أك (سالم).

48 —

30 - حدثنا إسحاق بن إسحاق قال: حدثنا نصر قال:

33 - وحدثنا إسحاق بن إسحاق قال: حدثنا نصر قال:

34 - أخبرنا الأصم عيسى بن عمر عن ابن أبي إسحاق

1 - ك (ذلك).

2 - فضائل القرآن لأبي عبيد 99/أ-ب، وبداية الخبر مايلي: بلغ قارئها مقاله وسجاء.

3 - س، غ، ك (وحدثنا)، ح (وحدثنا).

4 - ك (نصر بن علي).

5 - ميزان العدل 1/397.

6 - س، غ، ح (حدثنا).

إيضاح الوقف - 40 -
قال: لقيت أبا الزناد فسألته عن لهجته فكأنما يقرؤه من كتاب(1) .

75— حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن الحارث الخراز(2):
قال: أبو عبد الله بن الأعرابي: قال رجل لبنيه: يا بني أصلحوا
أليكم فإن الرجل توضبه الثانية يجب أن يتجمل فيها فيستعير(3) من أخيه دابه وثوبه ولا يجد من يُعتبر له سنة.

76— حدثني(1) أبي قال(4): قال(5) أبو هسان: عمر بن
الطيب بقوم وهم يزعمون فقال: ما أسواكم زيّكم. قالوا: نحن
نعملن. قال(7): فظكم 11 / أ أسوأ من زيكم(8). فقال بعضهم:
بأمر المؤمنين يضحي بالضني. قال: وما عليك لو قلت: ظلي(9)؟
قال إنها لغة. قال: رفع الديث لا يضحي بشيء من الهش(10).

1— انظر الملاحظة 55 في الصفحة المقدمة.

2— ز (الحرز).

3— ك (فطع).

4— ك (وحدني).

5— لفظ (قال) سقط من: ك.

6— ك (قال) غ (وحدني).

7— ح (فطع).

8— الأصدر 44.

9— ز (باتبي).
٧٧ - حدثني أبي قال: حدثنا أبو يعكورة قال: كان عمر بن الخطاب إذا سمع رجلاً يبتغي قبض عليه وإذا أصابه ينحفو ضربه بالدفة.

٧٨ - حدثني(١) أبي قال: حدثنا عمر بن شبة قال: قال عبد الملك ابن مروان: ما رأيت مثلنا ومثل هذه الأعاجم. كان الملك فيهم دَهْرًاء طويلاً، فوالله ما استعانوا منا إلا بِرجيلٍ١٣١٨١١١، واحد، يعني النعاس بن المذر، ثم عادوا عليه فقتله، وإن الملك فينا مذ هذه المدة فقد استعنا منهم بِرجال حتية في سكاننا، هذا إسماعيل.

٧٩ - حدثني(١) أبي قال: حدثنا(١) عمر بن شبة قال: ودخل(٣) السهيب مسجد الكوفة وعدة من الموالي يعلنون

١ - ك (وحدثنا) ، ح (وحدثني).
٢ - ك ، ح (برجل).
٣ - غ (وقد).
٤ - س ، غ ، ح (وحدثني).
٥ - غ (دخل).
٦
العربية فقال: نعم أصلحوا لسأتمهم، فإنكم أنتم أفسدتهم.
80 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا نصر قال:
حدثنا الأصمعي قال: حدثنا قرة قال: قال رجل من بني مازن بن
شيبان للصحاب: في الكتب آية يخفى علي وجهها. قال:
فأنا pitfalls؟ قال: فأنا في البَدْوِي ثم أدركه جدل أهل
البادية وقلة خجلهم ثم قال: وما عسى أن تكون، هي مثل
طمس وحم؟
81 - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا نصر قال: حدثنا
الأصمعي قال: قلت لأبي عمرو: إن عيسى بن عمر حدثنا

1 - غ (قال).
2 - ك (السنتم).
3 - البيان والبين 2/69.
4 - ح (إسحاق الفاضي).
5 - س (كتاب الله).
6 - ف، ز، غ، ك (المعدي) وتصويبهما عن: س، ح.
7 - لفظ (ثم) سقط من: ز، ك.
8 - ز، س، غ، ك (بن العلاء).

52 -
قال: قرأ ابن مروان: (هي من أطيهر لكم) [هود: 78] قال:

أحتي في لنه!)

28: وحدثني أبي قال: حدثنا أبو زيد عمرو بن شبة قال:

حدثنا أبو غسان المداني قال: أجرى عبد الله بن يزيد بن
معاوية الحبل بن معاوية الواد بن عبد الملك فسبقه عبد الله،
فدخل الوالي على خليل عبد الله فعقرها فباء عبد الله خالداً
أخيه فقال: ألم تر أنني سابقت الوالي فسبقته فعقر خليل;
والله كلهمت أنني أقتله. قال: فدخل خالد على عبد الملك
 فقال: يا أمير المؤمنين، أتاني عبد الله فحلف فيم بقتل
الوليد. فقال عبد الملك: لم يقتله؟ قال: سابقه فسبقته،
فدخل خليله فعقرها. فقال عبد الملك: (إن الملك إذا
دخلها قرية أفسدوها وجعلوا أغزها أهلها أذن الله وحكذاً

1 - الطبري 1/10/444، وجالس ثعلب 340، وطبقات القراء 2/261،
وقوله: أحتي في لنه على الشيء يريد إنفاحي. في خطبه، يا في
الأنسان وحباء.
2 - ح (لقد هميت).

1 - لفظ (قال) ضقت من: ك.
2 - ح (وأخوه).
3 - لفظ (والله) ضقت من: غ.
4 - لفظ (قال) ضقت من: غ، ح.
5 - خبر مقتل عروج سعيد في البداية والنهائية 8/7/07، وشذرات الزهر/77/2.
أن أزيله لأزلته. قال\(^{11}\) : إذا(\(^{12}\) شنت أت تطفئ نورك فافعل. قال : ما جرآك على ياخالد؟ خليني عنك. قال لؤا الله ما قال أشاعر:

وَيَجُرُّ الْلُّسانُ مِن أَسْلَاتِ الْحَرْبِ مَا لَيْتَ جُرُّ مِنْهَا الْبِنْانُ(\(^{13}\) قال) : فاستحيا عبد الملك وقال(\(^{14}\) : ياوليدك أكرم أخاك وابن عمك فقد 12 / أ رأيت أباه يكرم أباك وجده يكرم.

وقد حديثي أبي قال: حدثنا أبو عكرمة الصبي في حديث ذكره: أن الوليد بن عبد الملك قرأ على المنهر: ( باليتّها)

---

1 - ك ( قال أبو بكر الأنصاري: عني بقوله أن أم خالد قالت مروان).
2 - ك ( فإذا ).
3 - لم أعرف قائله ومعنى أسلة شبهة الحيرة المستدقة انظر الدس.
4 - لفظ ( قال ) سقط من: غ ، ح.
5 - غ ، ح ( فقال).
6 - الكامل 1967 ، والعقد الفريد 207 / 4 ( مقتل حمرو بن سعيد ) ، والصناعتين 186 .
كاتبة (القضية) [الحافة 27] وتحت الميزان عمر بن عبد العزيز، وسليان بن عبد الملك. فقال سليان: ودَيْنِها وَايَلِ (الله).  

84 - وحدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا نصر قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا ثابت بن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن هزيز الأعرج أنه قرأ: (لاَخَفَتْ عَلَيْهِ أَجْرَأَا) [الكهف 72]
قال: لا تأخذها عنده فإنه لم يكن عالما بالتحو.  

85 - وحدثنا إسماعيل قال: حدثنا نصر قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا ثابت بن أبي نعيم عن عبد الله بن عمر، ومالك من الصبيان قال: وقرأ نافع: (لاَخَفَتْ عَلَيْهِ أَجْرَأَا)  

86 - وحدثنا محمد قال: وحدثنا إسماعيل قال: حدثنا
نصر قال: "أخبرنا" 
الأخمعي قال: "قرأ أبو عمرو: "ولو
شئت لتخدت عليه أجرا" (1). "

87 — حدثني أبي قال: "حدثني الحسن بن عبد الرحمن
الزبيدي قال: "أخبرنا الطوزي أبو محمد قال: "حدثنا أبو معيمر،
صاحب عبد الوهاب عن عبد الوارث" قال: "كان شعبة يحقرث في
أبدا إذا ذكرت شيئا". قال: "فحدث بوما عن ابن عون عن
ابن سيرين أن كعب بن مالك قال:
قصيتنا من تهامة كل زبيب، وخبير ثم أجمتنا السيوفا،
خُفَّرتها، ولو نطقت لقالت قواتعمن دنسا أو تنيفنا
و ننزع العروش عروش و ج، وترك داركم منكم خوفنا
فلست خاصب إبن لم توزك، بساحه داركم، مثا أولها" (2).

1 — س، ج (حدثنا)، غ، ك (خبرنا).
2 — التيسر 145، والنشر 14/114، والقرطبي 11/113.
3 — قوله (عن عبد الوارث) سقط من "غ".
4 — تأخر البيت الثالث في "س، غ، ك".
5 — س (داركم).
6 — ديابه 273، والعقد الفريد 278، واللسان 800 (الأول).

- 57 -
قال، فقال شعبة: وَنَنْتُرُعُ الْعَرْوَسِ عَرْوَسَ وَجَّ. فَقَلَتْ;

"يا أبا يسُطُام، وأي عروس تَنْتَرَعُ؟" فقال (2) : "ويلك ما (3).

ما ؟ قلت (1) : "العروس. قال الله تعالى: (فيه خاوخية على

نورضها) [الحج 64] فكان (5). بعد ذلك يها بني ويجليتي (7).

وحدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى قال: حدثنا محمد (7) بن

مسرور قال: حدثنا علي بن سلمة قال: حدثنا عبد الصمد بن

عبد ورائ قال: حدثنا حرب بن السائب قال: قال النبي للحسن :

أبو سعيد. فقال الحسن: أَكِبْ الدَوَانِيَشْ عَلِيُّ وَعَزَّ (8).

1 - فلظ (1) سقط من: ك.
2 - ك (قال).
3 - ك (وما).
4 - ز (قلت).
5 - ك (قال فكان).

6 - وبناء هذه الخبر جاء في الحاشية: بلغت قراءة على شرف الدين الحسيني، وعرفنا باحلد. على أبي سهل السهروري).
7 - س، غ (أحمد).
8 - ك (عن أن).
تقول: يا أبا سعيد؟ قال: ثم جعل يفهمه فلا يفهم ولا يفهمه فلا يفهم. فقال: يا عبد الله حذ يمد هذا الالعلج فأقمها (3) عني فإنه يمنعه عليه أن يفهم ما أقول (3).


1 - ل (ولا).
2 - ز (وأفهمه).
3 - البيان والبيتين 24/2 و فيه (بأبي سعيد)، والعقد 3/480.
4 - غ (حدثنا).
5 - ز، س (أحمد بن المحجح الحساب).
6 - غ (عبد الله بن جوير ...).
7 - ك (قالوا).

59 -
من يبده ولا آوْلَاه في الدنيا ولا في الآخرة(1). قال(2) :
قُل الحسن: أَتْرَوْهُ مَجْنُونًا؟
10- وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن الحجيم عن أئمة
قال: وحدثني منِّسَدَل بن علي العنوي عن الأعش قَال: قَالَ
عَمَّرُ إِبَراهِيمُ النَّجْمِي وَطَلَّحَةَ بن مُصْرَفَ : ( قَالَ لِمَن حَوْلَهَا
لَا تَسْمَعُون ) [ الشعراء ۲۵ ] قَالَ : فَقَالَ إِبَراهِيمُ : مَا تَزَال
نَشَا تَلْتَعَن، إِنَّمَا هُوَ ( قَالَ لِمَن حَوْلِهَا ) قَلَتْ : لَا، إِنَّمَا
وَ( لِمَن حَوْلَهَا ) قَالَ : فَقَالَ إِبَراهِيمُ لَطْلَحَةَ بن مُصْرَفَ :
كَيْفْ تَقُولُ ؟ قَالَ : كَمَا قَلْتُ ( لِمَن حَوْلِهَا ) قَالَ ۱۳ / أُ شَعَامَ.
الأعش: قَلَتُ(۳) : لِنَعْسَكُمَا لَا أَجَالُكُمَا الْيَوْمُ(۱).
11- وحدثني أبي قال: حدثنا أبو العباس بن الحسين

_________

1- غ (والآخرة).
2- فظ (قال) سقط من غ، ك.
3- غ (قلت).
4- معاني القرآن ۲/۷۶، وتأويل مشكل القرآن ۴۳.
الأمانطي قال: حددتنا علي بن الجعد قال: سمعت شعبة يقول:
مَثْل صاحب الحديث الذي لا يعرف الغريبة مثلاً الحديث عليه
مخالفة لاعف فيها

قال: من طلب الحديث ولم يتعلم اللفظ أو قال اللفظية فهو كمثل الحديث يعلق عليه مخالفة ليس فيها شرع.
قال أبو بكر: وجاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكلة اللغة والشعر ما بين صحة مذهب التحريشين في ذلك وأوضح فساد مذهب من أنكر ذلك عليهم. قال: فنذكر ذلك.
93 ـ محدثنا عبد بن عبد الواحد بن شريك البزرق قال:
حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ابن فروخ قال: أخبرني
أسلمه قال: أخبرني عكرمة أن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن
غريب القرآن فالتمسوه في الشعر الفاني الشعر ديوان العرب.

44 - قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: حدثنا:
خلف قال: حدثنا جحش بن زيد عن علي بن زيد بن جحش قال:
سمعت سعيد بن جبير ويوسف بن مهران يقولان: سمعنا ابن عباس
يسأل عن شيء من القرآن فيقول فيه كذا وحكذا، أما سمعتم
قول الشاعر يقول فيه كذا وحكذا.

95 - حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب قال: حدثنا
إبراهيم، يعني ابن بشار الرمادي، قال: حدثنا سفيان قال:

1 - العقد الفريد 15/181، وجاح سعلب 317 (بعله) والإثنان
11/11.

2 - لفظ (قال): مط من: س، غ، ك، ح.

3 - القرطبي 24/1.

4 - ك (حدثنا)، ح (حدثني).

5 - س (الشوارب الفاني).

- 67 -
حدثنا الأجلح عن عكرمة – قال سفيان: أراه عن ابن عباس –
في قوله تعالى: (وَرَهَّبَتْ لَكَ فَطُرْبٌ) [المدثر 4] قال: لا تلبسها على غدر ولا إيمان، البسها، فأتت طاهر 12/1 البدين، قال:
سفيان: وقال اشاعر:
فإني بحمذ الله لا تقوم غادر، ليست ولا من خزينة أقنع
96 – حدثني أبي قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا
ابن فضيل قال: حدثنا الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس: وسأل
رجل عن قول الله تعالى: (وَرَهَّبَتْ لَكَ فَطُرْبٌ) قال: لا تلبس
نيابة لعذر، وتمثل بقول غيلان الثقفي:
فأني بحمذ الله لا تقوم غادر، ليست ولا من سواه أقنع
1 - اللسان طهر، ومفردات الأصفهاني 310، غريب القرآن 496.
2 - ح (فاجر).
3 - ز (سوءة) وكتب فوقها (خزينة).
4 - الشاهد لغيلان الثقفي انظر اللسان طهر، غريب القرآن 495.
5 - ز (لا يلبس ثيابه).
6 - ما جاء في الفقرتين السابقتين في القراني 25/1.
وجدتنَا محمد بن يُوسف قال: حَدَّثَنَا يَحِيٍّ بن بَعْذَرَةَ الْلَّهُ أَبُو الْكَوْلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمٌ بن قَتِيَّةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بن حَبِيبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةِ عُمْرَانٍ بْنَ أَبِي عَطَاةٍ عِنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي قُولِهِ: "قُرْنَ فِي أَمْرٍ (صرف)". [ق 5] قَالَ: "مَخْطَطٌ". أَلَّمْ تَسْمَعَ إِلَى فَوْرَاءِ الشَّاعِرِ:

فَمَنُّ الْبَيْتِ وَالْكَمَسَةُ بِهِ حَشَاةً فَخَرَّ كَأَنَّهُ خَوْطَ "صرف"؟

98 _ وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْقَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ:

مَنْ عَصَمَ بِن قَدَامٍ الْجَدُّ بَيْنَيْنِ قَالَ: سَأَل رَجُلٌ عَيْكَرَةٌ مِنْ الزَّنَم.

فَقَالَ: هُوَ وَلَدُ الْرُّقْبِيّ (1) ، وَتَمَّلَّ بِبيتِ شَعْرٍ:

لَا لَيْسَ يُعْرَفُ مِنْ أَبْوَهُ يَغْيُبُ الْأَمَّ ذَوُ حُسْبَ آثِمٍ؟

9 _ وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا...
 أسبط بن محمد قال: حدثنا هشام عن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: الزنرم الدعى ألف أشش اللهم ثم قال:
من زد في عرضاً أضفر أكرعه
كما زيد في عرضاً الأديم أكرعه

100 - حدثنا (السكوني) قال: حدثنا يحيى بن يعمر اللبني.
قال: حدثنا سلمان بن ثابت عن 14/ أ. عبد الله بن السعان عن عكرمة في قوله تعالى: (ذواتها أفانان) [ال الرحمن 88]. قال: ذواتا ظلماً
و أغصانهم). ألم تسمع إلى قول الشاعر:
ماهاج شوقك من هديل خضرة تدعو على فن الجهون حاملاً
تدعو أبا فرحين صادف طائرًا دا مخالب من الصفر قطامة.

1- ز (الأكربع) والشاهد حسان بن ثابت ولم أدعه في ديوانه وهو في الكامل 2/141.
2- ظ (وحدني) س غ (وحدنا).
3- ك (مسلم).
4- الاسم دقن، ومفردات الأصفهاني 394.
5- لم أعدد إلى قائلها، والفقرات الثلاث المتقدمات في القرطبي 1/20.

إيضاح الوقف - 60 -
101 - و حدثني [أبي] قال: حدثنا أبو زيدٍ عمر بن سهبا
العمري قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بكر بن
مُجاهد: (والليل وما وسق) [الانشقاق 17] قال وما جمع(1)
قال ابن عباس:

"مستسقاتاً لو يُجِدن ساتنا"(2)

102 - و حدثني(3) [أبي] قال: حدثنا الحسن بن عروفة قال:
حدثنا هشيم عن مغيرة عن عثمان بن عيسى عن نعيم بن حذام
أنه قال في قول الله تعالى: (مطعمين إلى الذاع) [القمر 8]
cال: وهو التجميع. قال: والعرب تقول للرجل إذا قبض ما بين

1 - قوله (أبو زيد) سقط من: س.
2 - غ (وما).
3 - اللسان وسق، والمسائل 1/1-3، ومفردات الأصفهاني 545،
و غريب القرآن 531.
4 - قاله أبو طالب كما في صفحة 96، انظر السكالك 1402/1402، و ينسب
إلى العجاج كما في اللسان 1/29.
5 - ح (وعن أبي).

66 -
عينيه: لقد جمع قال: وقد قرأ على عبد الله بن مسعود القرآن.
وفي حديث آخر سأل تائف بن الأزرق ابن عباس عن قوله عز وجل: (مُطْعِمٌ إلى الداع) قال: المطع الناظر. وقال أبو عبيدة: المطع المسرع(1)، واحتج بقول الشاعر:
بدجلة دارُهُم ولقَد أراهم بِدِجلة مُطْعِمٍ إلى الساع(2) أي مسرعين(1).

102 - حدثني(3) أبي قال: حدثنا أحمد(1) قال: حدثنا الهيثم ابن عدي الطائي عن الكلبي عن أبي صالح عبد الويل بن مهجد في قوله تعالى في طنم الشعراء(4) ب في قصة صالح وشعبة.

1 - غ (قد).
2 - اللسان (هطلع) ومفردات الأصفهاني 566 وغرائب القرآن 361.
3 - لم أعرف قائله انظر اللسان (هطلع) (بدجلة أهلها) والقرطي 379/9.
4 - قوله (أي مسرعين) سقط من ك.
5 - ز (حدثنا) اشترك (وحدثني).
6 - ك (أحمد بن عبيد) غ (أحمد يعني ابن عبيد عن الهيثم).
(إِنَّا أَنْتَ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ) [153] قالاً: من المَخْدُوْعِينَ،
قَالُ الْكَلِّيُّ: وَهِيَ مِنٌّ لَّغَةُ الْعَرَبِ جَمِيعًا وَأَنَا نَشْدُنَا:
إِنَّا نُسْحَرُنَا وَنَصَافَرُنَا عَلَى هَذَا الْأَيْامِ الْمُسْحَرِ.
وقَوْلُهُ (فَأَنَا نُسْحَرُنَا) [المؤمنون 89] [مِن هَذَا
وَنَشْدُنَا شَعَرَ امْرِيَ، أَلْقِيسَ:
أَرَانَا مُوْضِعٌ لَّوْقِ عَيْبٍ وَنُسْحَرُ بِالْطَّعَامِ وَبِالْشَّرَابِ،
۴۱ - وَحُدْثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أُبُو مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو عُمَيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَشْمُونَانِ أَبِي بِشْرَ عُمَيْدَ بنَ جْبِيرٍ أَوُ
جَاهِدٍ(۷) عَنْ ابْنِ عِبَّاسِ فِي قُوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ( وَلِلَّيْلِ وَمَا وَسُقَّ)
۱ - الطبري ۱/۲۰۶، ومفردات الأسفيî ۲۲۴، وغرب القرآن ۲۲۰.
۲ - لفظ (من) سقط من : ك، وفي : ح (في اللغة).
۳ - الشهيد الكيف في ذيّانه ۵۶.
۴ - رَكَّة لَازِمَة مِنْ ح، وسقطت من غيرها.
۵ - ذيّانه ۹۷.
۶ - غ (حدثا).
۷ - غ (جبير وجاهد).
الانشقاق 17 قال: م(2) جهم(3) وأثناء:
قد اسقينا لوجدن(4) سابقاً
105—وحدثني أبي قال: حدثنا أبو منصور قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا حصن عن عكرمة عن
ابن عباس في قوله تعالى: (فأذا هم بالساهرة) [التازعات 14]
قال: الأرض(5). وقال ابن عباس: قال(6) أمية بن أبي الصلت:
عندهم حلم بحر وحلم ساهرة
قال أبو بكر: والرواة يروون هذا البيت:
وفيها هلم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم(7)
106—وحدثني أبي قال: حدثنا أبو منصور قال: حدثنا

1 غ، ك (وما).
2 انظر الصفحة 66 ح، الملاحظة (3).
3 غ، ك (مبدع).
4 المسائل آب.
5 اللسان، د، س، والمراد الأصلي 245.
6 غ (قال الشاهر).
7 ديرته 64، واللسان د، س، والفقرة المتقدمة في القرطي 1/25.
ومعنى البيت في صفحة الجنة.

- 79 -
أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان النوري عن أشعت
ابن أبي الشعثاء عن زيد بن معاوية العباسي عن علقة في قوله:
وجِلَّ (ختمة بمضك) [المطففين 46] قال: ليس بخاتم يُختم
ولكن ختامه 15 أ. خلطته، لم تزل إلى المرأة من نساءكم تقول
لليتيب خلطته مسكون، خلطه كذا وكذا. 3)
107- وحدثني أبي قال: حدثنا أبو منصور قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا هشام قال: حدثنا (منصور عن الحسن
قال: كنا لاندري ما الأراكان حتى لقيتبا رجل (من أهل اليمن
فأخبرنا أن الأراكان) عندكم الحجالة فيهم السرير. 3)
108- وحدثني أبي قال: أخبرنا (أحمد بن عبيد) عن الهيثم

1- غ (تسمع).
2- البسان وخمص، وفضلات القرآن لأبي عبيد 98/1.
3- س، غ، ك، ح (أخبرنا).
4- ز (رجل كان من).
5- ف، ز، س، غ، ك (الأراكان) ووصيت من: ح
6- البسان وآرك، وفضلات الأصفهاني 14، وفضلات القرآن
لأبي عبيد 97/ ب.
7- ك، ح (حدثنا).

70-
ابن علي عن مسنجر بن كدام عن قطاعة عن ابن عباس قال:
ما كنت أدرى ما يقوله. (افتتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير ألفاظين) [الأعراف 89] حتى سمعت بنت ذي يزنف الحميري وهي تقول: هلم أفاتك، تعني أضافك، وفي سورة السجدة:
(متي هنذا أفتح إن كنتم صادقين) [28] يعني متي هذا القضاء، وهو قوله: (الفتحاء العلماء) [سـبأ 37] قال:
القضاء. وقوله: (إذا فتحنا لك فتحا مبينا) يعني إن قضينا
لك قضاء مبيناً.

١٠٩ - حديثي(١) أي قال: حديثنا أبو منصور قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن
إبراهيم بن مهاجر عن نجاحه عن ابن عباس قال: كنت لا أدرى

١ - لفظ (متي) سقط من: ك
٢ - لفظ (هو) سقط من: ح
٣ - تأويل مشكل القرآن ٣٧٦، ومعاني القرآن ١٤٤، ومفردات
الأصفهاني ٢٧٦.
٤ - ك (حديثا)
ما (فاطر السياوات والأرض) [يوسف 101] حتى آتاني أعراباً
بخصائص في بتر قال أحدهما : أنا فطرتها [أي] [1] أنا ابتداها [2].

عن [6] الليث قال : حدثني الكفري عن حياني بن منبر الكفري،
وهو من حضرموت، وعبد الوهاب عن جاهد : أي ابن عباس
قال : أنا بعلها. فقال ابن عباس: أتدعو بعلاق وتذرون
أحسن الحاجبين [الصفات 125] أتدعو ربًا، أين أنت؟

1 - تكمية لأزمة من : غ.
2 - فضائل القرآن لأبي عبيد 98/1، وفضائل القرآن لأبي كثير 68.
3 - قوله (حدثنا محمد قال) سقط من : س، غ، ك.
4 - س، غ (أخبرنا).
5 - ح (أحمد بن عبيد).
6 - ك (بن).
7 - ز (ثاقة).
8 - غ (بني).
9 - لفظ (له) سقط من: غ.
10 - ح (آتنت).
قال: من حيٍّ(1) بن عبد(2) بن عبد(3) بناء عليه عن الكلٍّ:

111 - حدثني أبي قال: أخبرنا أحمد(4) عن الحكم في الكلى.

هود(6) [ قال: [ الوراء[7] ولد الولد](8).]


1 - فضائل القرآن لأبي عبد 98/1، ومفردات الأصفهاني 94.
2 - ز (أحمد قال)، س (أحمد بن).
3 - ك (قال).
4 - تكميلة لزمة من: ك، وسقطت من غيرها.
5 - الأضداد 99، والطبلي 15/395.
6 - لفظ (قال) سقط من الأصل.
7 - لفظ (الوراء) سقط من: ز.

114 - حدثني(1) أبي قال: حدثنا(2) أحمد عن(1) الهيثم عن الكافي عن أبي صالح وعبد الوهاب عن مجاهد في قوله:
(اللولو، والمجرجج) [الرحمن 22] قال اللولو عظام اللولو، والمجرجج اللولو الصغير(3). قال الكافي: وهي بلغة أهل...

1 - زي ك (قال).
2 - غ (كان عيسى والله سراً).
3 - السائل 3/146، وفضائل القرآن لأبي عبيد 98/1، غريب القرآن 274.
4 - (حدثنا).
5 - س (أخبرنا).
6 - ك (أحمد بن).
7 - المسند ومرج، ومفردات الأصفهاني 482.
اليمن. وأُشاَمِدُ شعر جَبِيلَة* بن عَدَي الكِرْنَدُ الَّذِي يُقَال
له الدَّائِدُ:
أَذُوَّنَ القُوَّاءِ عَنْي ذِيَادَا ذِيَادُ عَلَام* تَنْقَعُ جِيِّدَا
وَأَعِّزَلْ مُرْجَانَهَا جَانِبًا وَأَخْذُونِ دُرُّهَا (1) الْمُسْتَجِدًا (2)
(1) تَنْقَعُ جِيِّدَا (2) الْمُسْتَجِدًا
115 - وَحُدْثَنِي أَيْ قَالَ: أَخَرُنا (3) أَحَدِينَ عْبِيدُ(4) عَن اِلْهَيْمِ
قَالَ: حَدْثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ السُّدِّيٍّ فِي قُوْلِهِ تَعَالَ:
("لَذِي حَجَرُ") (الْفَجْرُ) قَالَ: لَذِي لَبُ (5). قَالَ الحَارِثُ بْنُ مُسْبَحُ
الْجَنِّي (1) أَ نَّمُذْحِجًّ لَابْنِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:
وَكَيْفَ رَجَاهُ أَتْ تَتُوبَ وَإِنَّا
يُرِجِيُّنَّمُنْ كَانَ دَا حَجْرٌ؟

1 (مُرْجَانَهَا)

2 - ما يَقْعُ فِيهِ الْتَّصَحَّفُ ١٣٠، وَلَكِنَّهَا مَنْسَوبٌ إِلَى اِمْرَأَةِ الفِيْس
إِنْ حُجَرُ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ ذِيَادُ. كَأَنَّهُ ذِيَادُ عَلَامُ، وَكَذَلِكَ اللَّدُسُانَ وَمُرْجَ، وَهُمَا مَنْسَوبٌ
إِلَى اِمْرَأَةِ السُّدِّيٍّ بْنُ بَكْرٍ كَأَنَّهُ كَأَنَّهُ فِي الْمَؤْتِفَةِ وَالْمُخْتَلِفَةِ.

3 - كَ (حُدْثَنَا).

4 - قَوْلُهُ (إِنْ هِيَدِ) سَقَطُ مِنْ صُحُبٍ، سِعَة، كَ.

5 - السُّدِّيٍّ حَجَرٌ، وَغَرِيضُ الْقُرْآنِ ٥٢٧.

6 - لَمْ أَجِدْهَا فِي رَجْعَتِهِ مِنْ مَصَادِرِ

٧٠
116 - وحدثنا بشر بن أسن ( ) قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن ( ) بن شقيق قال: حدثنا أبو صالح هدية ( ) بن جاهد قال: أخبرنا محمد بن شجاع قال: أخبرنا محمد بن زياد النيسكي عن

ميثون بن يبران قال:

دخل نافع بن الأزرق إلى المسجد الحرام فإذا هو باب عباس جالساً على حوض من حياض السقاية قد ذل رجليه في الماء، وإذا الناس قيام عليه يسألونه عن التفسير فإذا هو لا يجيبهم بتفسيره. فقال نافع: أنتِ ما رأيت رجلاً أجاراً على ما يأتي به منك يا ابن عباس. فقال له ابن عباس: تكلن أملك، أولاً أدلنك على من هو أجاراً متي؟ قال: ومن هو؟ قال: رجل تكلم ( ) بغير علم أو كتم عمله عنده. فقال نافع: يا ابن عباس ( ) أريد أن أسألك عن أشياء فأخبرني بها. قال:

1 - ك (بشر بن أسن أبو الخير).
2 - ح (الهدين).
3 - ك (هدية).
4 - ك (من تكلم).
5 - لفظ (إني) سقط من: غ، ك.
سَلَّمُ عَلَيْهِمَا وَ سَلَّمَ [جَبَّارُ] ۚ قَالُوْا: أَخَوِيْنِيٌّ عَن قُوَّلِ اللهِ تَعَálَىٰ: (ۖ حَتَّىٰ يُسَرِّعُ لِكُمْ الْحَيَّاظُ النَّجْمِيّ الأَبْيَضُ مِنَ الْحَيَّاظِ الأَسْوَدِ) [٤٧١] \[البقرة\] ۚ قَالَ: الْحَيَّاظُ الأَبْيَضُ ضَوْءُ النَّهَارِ، وَالْحَيَّاظُ الأَسْوَدُ سَوَادُ اللَّيلِۚ قَالَ: فَلَكَانِ الْعَرَبُ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ ثُلُثَٰنَ أَنْ يَنْزُلَ الْقُرْآنُۚ قَالَ: نَعَمَّ، قَالَ أُمَيَّةٌ بْنُ أَبِي العَلَيْلِۚ الْحَيَّاظُ الأَبْيَضُ ضَوْءُ الصُّبْحِ مِنْفِقٌۚ والْحَيَّاظُ الأَسْوَدُ لَوْنُ اللَّيلِ مِكْمُومٌ﴾

قَالَ أَبُو بُكْرُ: الْحَيَّاظُ فِي مِنْفِقِ أَجْرَوْدُ عَلَيْهِۚ قَالَ: فَأَخَوِيْنِيٌّ عَن قُوَّلِ اللهِ تَعَálَىٰ: (ۖ لَا تَأْخُذُنَّ سَيْتَةٌ وَلَا سَيْمَةٌ) [٤٧١] \[البقرة\] ۚ مَا السَّيْحَةُۚ؟ قَالَ: النَّعَاسُۚ قَالَ زَهْرٌ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍۚ ۖ أُتْقَانُ عَلَّمُواٰ
لا سنة في طوال الدُّهر تأخذه ولا نسائم ولا في أمره فَقَدْ ۱۶/۱۹
قال فأخبرني عن قول الله تعالى (قاتِل مِعَه رَبّيُون كَثِير) [آل عمران ۱۴۶] ما الرَّبّيُون قال الجموع الكثيرة قال فيه حسان بن ثابت:
وإذا معتشر تِجَّقوها عن الخف في خَمسٍ عليهم رَبّيَاً قال فأخبرني عن قول الله تعالى (والكافرون الظَّغَظ) [آل عمران ۱۳۴] ما الكافرون قال الحايسون الظَّغَظ
قال عبد المطلب بن هاشم:
فَحَصَّست قُوَّمٍ واحتسبت قَتَالُهُم
وَالْقُوَّمُ مِن خَوْفٍ قَتَالُهُمْ كُلُّمٌ(۲)

۱ - لم أجد في ديوانه وهو في القرطبي ۱/۲۵.
۲ - الطبري ۷/۲۶۶ والسُّـنَّ ۱۱۲ وغرب القرآن ۱۱۳.
۳ - لم أجد في ديوانه وهو في الإتقان ۱/۱۳۳.
۴ - السنن ۱۰۸، ولفظهم، ومفردات الأصفهاني ۴۴۶.
۵ - ك (واحبحت).
۶ - هو في القرطبي ۱۱۴/۳.

1 - الاسماء ورمز، وغرائب القرآن. 105.
2 - لم أعرف قاله، وهو في الإتقان 124/1.
3 - الاسماء وحوت، وغرائب القرآن 114، ومفردات الأصبعاني 133.
4 - ديرته 115.
5 - الاسماء وقيل، والطبري 458/8.
6 - لم أجد في مصدر بما عدت إليه.

- 79 -
قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل: (فإذا لا يؤمن الناس نقيبا) [النساء 33] ما النقيب؟ قال: ما في ظهر النوة.17
قال فيه الشافعي:
لقد رزخت كلام بني زيندان) فا يعطون سائها نقيبا2
قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: (على كل شيء مقيتا) [النساء 85] ما المقيت؟ قال: المقتدر.1. وقال فيه أخينة:
ابن الجلاخ:
وذي ضغن كففت النفس عنه وكتبت على مسأله مقيتا.3
قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: (إن تكونوا تأملون فاتهم بألملون) [النساء 104] ما الأمل؟ قال: أوجع.1.

1- الطبري 8/ 473، واللسان، مقت.2، ومفردات الإصفهاني 133.
2- غ (تيم) في حاشيته (زيد مير).
3- لم أعرف قائله.
4- الطبري 8/ 583، واللسان، مقت.
5- وبنسب إلى غيره كما في إصلاح المتنبي 276، وهو في غريب القرآن.
6- الطبري 8/ 172، واللسان، مقت.2، ومفردات الإصفهاني 19، والمسائل.
7- الطبري 8/ 172، واللسان، مقت.2، ومفردات الإصفهاني 19.
فيه الأعشى:
لا آقمن ما جَنَّ السَّلَاحَ. ولاً نَا، كَمْ جُرَّحاً ولاً نَبَالَ السَّهَا
قال: أَخَبَرُتُني عن قول الله تعالى: "فَهَلَى أَضْطَرُّ فِي عُفْسَةٍ "
المائدة 37] [ما المَخَصَصُ؟ قال: الجَرَاءٌ. قال فيه الأعشى:
تَبَيِّنَ عِندَكَ شَيْءًا بَيْنَ نَفْسِكَ وَبَيْنَ نَفْسِي، بَيْنَ خَمَصَةٍ
قال: أَخَبَرُتُني عن قول الله تعالى: "وَأَتَبَيَّنَّا إِلَيْهِ الوَسْلَاءِ "
المائدة 25] [ما الوَسْلَاء؟ قال: القُرْبَةٌ. قال فيها عَنْتَهُ:
إِنَّ الْغَدِيدَ لْيُعْلِكَ وَسْلَاءَ، إِنِّي أَخْذُوكَ تَكْمِيلًا وَخَطْطٍ
قال: أَخَبَرُتُني عن قول الله تعالى: "( غَدَى اللَّهُ)"
الأعرام 93] [ما اللَّهُ؟ قال: اللَّهُ. قال فيه الشاعر عبد الله
ابن الحارث:

1 - ديرانه 249.
2 - اللسان، وخصٌّ، ومفردات الأصفهاني 159.
3 - ديرانه 1، وإبي، والطبري 953/9، وعين الأخبار 371/3.
4 - ديرانه 48، (فاخدري).
5 - اللسان، وخصٌّ، ومفردات الأصفهاني 545.
6 - ديرانه 24.
7 - اللسان، وخصٌّ، وقرآن 1433، ومفردات الأصفهاني 570.
81 - إيضاح الوقف 1.
إذا وجدنا بلاد الله واسعة
تُبقي من الذل والمحزاة والغون
قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: (وألقفوا ما لم تقرفا) [الأنعام 112] قال: وليكُتِسِبوا 17/1 بسماهم
لكتبون(7). قال فيه: لبيد بن ربيعة:
إني لأتيت وأتيت وإنني لاقتُفت نفسي على راهب(8)
قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: (ولنصغي إلى أفنده الدي لا يؤمنون بالآخرة) [الأنعام 113] ما تقصى قال:
لتميل(9). قال فيه: القطامي التعلم:
إذا سمعن هماها من رفقة ومن النجوم غواير لم يحقق أصغى إليه كجاهل يجدوها آدمين إلى الخدا السوي(10)

---
1 - تاريخ الإسلام وطبقات الشاهير 1/107، والإصابة 4/5.
2 - اللسان، قرف 4، ومفردات الأسفياني 1، غريب القرآن 143، ديوانه 349.
3 - ديوانه 349.
4 - ز، ص، ك (فأخبرني).
5 - ل (ولتميل إليه)، انظر: اللسان 5، صغي 4، ومفردات الأسفياني 283.
6 - ديوانه 333.
قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (مذموماً مذحورآ)

الأسراء 18] ما أذمهم؟ قال: المعبوب(1) قال في الأعشى:

وقد قالت قتيلاً إذ رآتي، وإذا تعمم الحسناء ذاها(2)

قال: فأخبرني عن قول الله عز وجل: (وقطعناهم في الأرض

أمَا) [الأعراف 188] ما الأمة؟(3) قال: افقر(4). قال

 فيه بشر بن أبي خازم:

من قيس عيلات في دوايتها منهم وهم بعد قادة الأمة(5)

قال فأخبرني عن قول الله تعالى: (كأن لم يعثنوا فيها)

الأعراف 92] قال: لم(6) يعثنوا فيها(7). قال فيه(8) المحبيل:

1- ز، غ، ك، ح (أخبرني)
2- اللسان قدوم، ومفردات الأصفهاني 182
3- ديوانه 30
4- قوله (ما الأمة) سقط من: س، غ
5- اللسان د أسم، ومفردات الأصفهاني 21
6- لم أجد في ديوانه
7- س، غ، ك، ح (أخبرني)
8- ح (كأن لم)
9- اللسان غني، وغريب القرآن 170
10- لفظ (فيه) سقط من: ك
غَيْبَتُ دَارُ النَّاسِ تَهمَّةً في الدُّهَر - وَفيها بَنُو مَعْلُوم حُلُولاً
وَقَالَ فِيهِ لِبَيْدٍ:
وَغَيْبَتُ سَبِيلًا قَبْلُ جَري دَاحِسٍ
لَوْ كَانَ النَّفْسُ الآجوج خُلُوَّدٌ
قَالَ: أَخْبَرْنِي عن قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: (لا يَغْفِرُونَ في مَوْمِينٍ
لَا وَلَا دَيْمَةٍ) [التوبة 10].
ما الْإِنْ[۲۰] قَالَ: الرَّحْم٨/۱۸ أَقَالَ فِيهِ حَسَنٍ بِنَ ثَابِتٍ:
لَمْ يُرْكَبَ إِنِّي إِلَّا مِنْ فُرْقَانٍ كَالْسَيْفِ مِنْ ذَلِلِ النَّعَم٧
قَالَ: أَخْبَرْنِي عن قُولِ اللَّهِ: (يَوْمُ عَصِيبٍ) [هود ۷۷]
مَا العَصِيبُ؟ قَالَ: الشَّهِيد١۸. قَالَ فِيهِ عَدِيٍّ بْنُ زِيد١۸.

١ - اللسان، غنيٍّ.
٢ - غ (أَيْد أَيْدًا).
٣ - دُواهُ قُصُصٍ وَإِصلاَحٌ المَبْقَى.
٤ - س، غ، ك، ح (أَخْبَرْنِي).
٥ - تَكْتُمَةً لَمَّا زَمَهَا مِنْ: كَ ح.
٦ - اللسان، وَأَلِل، وَمُفْرَدَاتُ الأَصْدَفَاءِ: ١٩، وَغَيْبَتُ الْقُرْآن١٨٣.
٧ - دُواهُ ۴٠٤٦، الأَضْدَاد١٩٦.
٨ - اللسان، عَصِيبٌ، وَمُفْرَدَاتُ الأَصْدَفَاءِ: ٣٣٩، وَغَيْبَتُ الْقُرْآن٢٠٦.
٩ - مِثل١٨٨.
فكتت لي زار حضنك(1) لم أعرش وقد سلكوك في يوم عصيب(2) 
قال، أخبرني(3) عن قول الله تعالى: (فأسر أهلك يقطع من 
الليل)(4) هود 81 [ما(5) يقطع؟ قال آخر الليل سحر(6) 
قال(7)مالك بن كنانة: 
وانتقا تقم بيطع ليل على رجل أهاتن(8) شعوب(8) 
قال، أخبرني عن قول الله تعالى: (بمس الذنود المرويود)(9) 
هود 99 قال: اللغة بعد اللعنة(10) قال فيه نابعة بن(11) 
ذيابات: 
لا تبقي يبركين لا كفاء له وإن تأفك الأعداء بالردد(11)

1 - غ (قرماك).
3 - انظر الصفحة المقدمة الملاحظة 449.
4 - ز (قال ما).
5 - اللسان دقطع، وغريب القرآن 210.
6 - ك (قال فيه).
7 - غ (أصابته).
8 - لم أجد في غير الإتقان 127/1.
9 - اللسان دفده.
10 - ك (بن).
11 - ديوانه 36.
قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (هَيْتَ لَكَ) [يوسف 22]
قال: هُم، لَكّ(1). قال فيه: أُحِبَّة بن الجَلَاح:

(ب) أنمي المصلح إذا دعائي، إذا مُقَرَّ بِالأبطال هَيَّا(1)
قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (تفقد صواع الملك) [يوسف 72]
ما الصواع؟ قال: الإثائ(1). قال فيه: أُعِشِ(1)
له درَك في رأسه ومشارب وشُروع وقُصُور ودِينَا(2)
قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف 72]
ما الزعيم؟ قال: الكَفِيل(3). قال فيه: فَرُوْه بِن مَسْبِك:
أَكُونَ زِعِيمُكم في كل عام، بَيْش جَهْش لِيَبْ قُلُوم

1 - الله، هُم، ومفردات الأصحابي 596.
2 - انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة (8).
3 - انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة 530.
4 - الله، صواع، ومفردات الأصحابي 596.
5 - لَفظ (فيه) سقط من: كَ.
6 - ز، ورستاق، انظر ديوانه 217، والبيت في صفة حصن السموأل
السمى: (الأبطال).
7 - ز، غ، ح، (فُأخبرني).
8 - الله، زعم، ومفردات الأصحابي 212.
9 - لم أحدث في مصدر رجعت إليه.

86 -
قال فأخبرني عن قول الله تعالى: (وَأَنْبِئْتَ عِينَةً مِّنَ الْخُزُّ، فَوُعِدْنِ) [يُوسُف ٤٨] ما الكَذَّابُ؟ قال: الْمُغْمُومُ (١). قال فيه قيس بن زَهِيرُ:

فَإِنَّ الله كَذَّابٌ لِّلسَّابِقِ شَأَسٍ فَأَلَيْتَ الْيَوْمَ مَنْ طَلَّبَ لِسَانِهِ

٨٥ [يُوسُف] وما الحَرْضُ؟ قال: القَيْدُ الْمُدْنِفُ (٢). قال فيه تَرْمِيظَةَ:

أَمَّن ذِكْرُ سَانِيٍّ (٣) أَنَّ نَآئِمَ غَزْرَةٌ ە

سَكَبْنَاكَ هَمّ الْأَطْبَاءِ مَعْرَضٌ (٤)

قال: أَخْبَرْتُ (٤) عن قول الله تعالى: (مُّهَطَّعِينَ إِلَى الدَّاعِ)

١ - السَّجَدُ ٢/ب، واللَّسَانُ ٣/كَثَّمٌ.

٢ - وَيَسِبَّ إِلَى زَهِيرٍ بِنَ جَذِيبٍ كَأَنَّهُ في السَّجَدَ ٢/ب.

٣ - انظِرَ الصَّحِيفَةُ المُتَقَدْمَةُ المَلَاحِظَةٌ ٤٧٧.

٤ - اللَّسَانُ ٥ حَرْضٌ، وَمَفْرَدَاتُ الْأَصْبَابِيٌّ ١١٢.

٥ - غَ (لِلْيِلِّ).

٦ - لم أَجِدَهُ فِي دِيَاوَنِهِ وَهُوَ فِي السَّجَدَ ٢/ب، واللَّسَانُ ٣ حَرْضٌ.

٧ - اللَّسَانُ ٥ حَطْعٍ، وَمَفْرَدَاتُ الْأَصْبَابِيٌّ ٥٦٦، وَغَرْبُ الْقُرْآنِ ٤٣١.
إذا دعا فأهتطأٌ لـَ دَعْوَتِهِ دَاعٍ تَبِيعُ فَقُوهَا وَسَاقوْنا
قال: أَخْبِرْنِي عَنْ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ( مُقَنِّي رُؤْوسِهِمُ).
[إِبْرَاهِيمٌ ٤٤] ما المَقْنُوعٌ قَالَ: الْرَافِعِ رَأْسَهُ. قَالَ فِيهِ كَعْبٌ
ابن زُهْرٍ:
هَجَانَتُ وَحُرُ مُقَنِّعاتُ رُؤْوسَهَا
وَأَصَفُّ مَشَمُولٌ مِنَ الرُّهْوَ فَاقِعٌ
قال: أَخْبِرْنِي عن قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ( وَلَهُ الْدِّينُ وَاصْبَا).
[النُّحلٌ ٥٤] مَا الْوَاصِبُ قَالَ: الدَّاِحُ. قَالَ فِيهِ أُمِّيَّةٌ بْنُ
أَبِي الصَّلَتِّ:
وَلِهِ الْدِّينُ وَاصْبَا وَلِهِ الْمَلِكُ وَحَمَدْ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ
قال: أَخْبِرْنِي عن قُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ( إِلَى غَسَقِ اللِّهِ).

---
1 - لم يعرف قائله.
2 - اللسان وقعه، ومفردات الأصفهاني ٤٤، وغريب القرآن ٤٣٣.
3 - ك (مشمول).
4 - لم أجد في ديوانه.
5 - انظر الصفحة المقدمة الملاحظة ٣٤.
6 - االتلامس وصبه، ومفردات الأصفهاني ٥٤، وغريب القرآن ٤٣.
7 - ديوانه ٥١.

- ٨٨ -

قال فيه۲ زَهْيَر بن أي سلَام: ظلَّتُ تجدؤُ بِداها وهي لا هيِّة حتَّى إذا جَنح الإطمَّام وَالغَسْق
قال: فأخبرني۳ عن قول الله عز وجل (قلعلك باخع نفسك) [الكهف ۶] ما الباعد؟ قال: يقول۴ قائل نفسك۵. قال فيه لبيد۶: لعلك يوماً إن فقدت مزاها على بعد يوماً لنفسك باخع قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: (ولن تجد مِن دُونِهِ)

۱ - في حاشية: ف (بظالتُ فيه) ف، وفي س: غ (بظالتُ) انظر
اللسان غَسَق، ومفردات الأصفهاني ۲۶۶.
۲ - لفظ (فِه) سقط من: غ.
۳ - لم أجد في ديوانه وهو في شرح القصائد السبع اللطيف ۵۹.
۴ - غ (أخبرني).
۵ - لفظ (يقول) سقط من: ك.
۶ - اللسان بنجع، ومفردات الأصفهاني ۳۷، وغريب القرآن ۲۶۳.
۷ - لك (لبيد بن ربيعة).
۸ - لم أجد في ديوانه.
۹ - س، ك (فأخبرني).
مَتَّعداً) [الكهف 27] قال: ما الملتعد؟ قال: المدخل في الأرض. قال فيه خصيب الصمري:

بألف نفسي وألف غير مجدية عني وما عن قضاء الله ملتعد.

 قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (من آلكبَرْ عَطِينا). قال فيه الشاعر:

مرم8 ما ألمتني قال اليوس من آلكبَر. قال فيه الشاعر:

إنَّا يعذر الويلد ولا يعذر من كان في الزمان عتباً.

قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (فَذَاءَ جَعَلَ رَبُّكَ تَنَبَّكْ سَرِيَّا) [مرم42 ما السري] قال: النهر الصغير. قال فيه الشاعر:

سِلُّ الخليقة ماجد ذو نائل مثل السري مرام الأهمار.

1 - لفظ (قال): سقط من زؤس غ، ك.
2 - اللسان: لهد، ومفردات الأصفهاني 464.
3 - لم أجد له في غير القرائي 19/22.
4 - انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة 159.
5 - اللسان: نعي، ومفردات الأصفهاني 324، وغريب القرآن 274.
6 - لم أعرف قائله.
7 - قوله (ما السري): سقط من غ.
8 - اللسان: سري، ومفردات الأصفهاني 324، وغريب القرآن 274.
9 - لم أعرف قائله وهو في الإتقان 187/1.
10 - 90.
قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (واعترفي ملِيًّا)
[ص بب 46 ما ملِيًّا؟ قال: طويلاً؟]. قال فيه المهلل:
وتصدَّعَت سُئم الحِنَالَ أَلْيْوُناهُ
وَبَعْثُ عليهِ الْمَرْبَالَات مِلِيًا.(19

وقال [فيه](الشاعر:
فَعَاقَت مَشْرَب الشَّبَادات يَوْمًا وقد شربت به بكر ملِيًا(20
قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (عليهم ضداً)
[ص بب 82 ما الصد؟ قال: نقل(21. قال فيه حمية بن عبد
المطلب:
وإن تكونوا فلهم ضداً نكن لكم
ضداً بعليكم(22 مثل الليل علكوم(23

1 - انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة 540
2 - اللسان ملِيًّا، وغريب القرآن 274 ومفردات الأصمالي 190
3 - لم أجد فيه غير القرطبي 111/111
4 - تكميلة مناسبة من ح، وسقطت من غيرها
5 - لم أعرف قائله
6 - اللسان م ضداً
7 - ح (بعلياً)
8 - لم أجد في مصدر ما رجعت إليه.
قال: أخبرني عن قول الله تعالى: ( تَنْوَزُّهُمْ أَزَا ) [ سُورَةٍ ۸۳ ]
ما أَزَا (١)؟ قال: تُوقِّدهم وَقُوَّدَمْ(٢). قال فيه الشاعر:
خَاصِمْ أَمِينَ حَبُّ الْيَسَالِ مَنْ خَيْلَةٌ. ٣٦٣.
إِذَا أَزَا الأَقْوَامُ لمْ يُبَرَّمْ. قال: أخبرني (٣) عن قول الله تعالى: ( لا تَرْيِ فيٌّ هُمْ عَجَّا)
ولا أَمَّتَ (٤) [ طَهٍّ ۰٩٤ ] ما الأَمَتُ ؟ قال: الشيء الشاحص من الأرض. (٥). قال فيه كَعْبٌ بْنُ زَهْرَاء:
فَبَصَرَتْ (٦) لَمَّا حَدَّثَهُ ۚ مِن رَّاسِ عَكْرَمَةِ
في كَافِرٍ مَا يَهْ مَ أَمَتٌ ولا شَرَفٌ.(٧)
قال: أخبرني (٨) عن قول الله تعالى: ( هُمْ فيُهَا زَفَيرٌ وَشَهِيدٌ)
لا عذر إن لاقت أسماء بعدها
قفنفشي علينا إن فعلت فتutzt
فنجبرها أت رب يوم وقفته
على هضبات السفح تبكي وتزفر.
قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (يصر به ما في بطولتهم
والجلود)، [الحج 20] [الصفر 98] قال: الإذابة.
قال فيه
مياض المرادى 20/أ
فظللنا (7) بعدما امتد الضحى بين ذي قدر ومنا مصر.

1 - انظر اللسان زفر
2 - ك (نفرها).
3 - لم أجدوا في دياره.
4 - انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة 44.
5 - غ (قال ما).
6 - اللسان صبر، ومفردات الأصفهاني 289.
7 - ك (وظلنا).
8 - لم أجد في مصدر رجعت إليه، والبيت في جماعة أصابوا صيداً
فجعلوا يضحون عليه ويصرون شعجة.

٩٣ -
قال فيه الشاعر: 

(ظل مرتبلاً للشمس تصرفُ) حتى إذا الشمس ما آت جانباً عدلًا 

قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (ومن يفعل ذلك 

(هل أتام) [القرآن 68] ما أتام قال: الجزاء). قال فيه 

عامر بن الطفييل 

وزوينا الأسنة من صداء ولا يفتح جنبه منه آتام. 

قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (إن غداها كانت 

غراما) [القرآن 65] ما الغرام قال: لما لع. قال فيه 

عبد الله بن عجلان: 

وما أكله إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن عفتها بغرام 

---

1- سغ (الشاعر أيضا). 
2- الشاهد الأفظل انظر ديوانه 141. 
3- غ (أخبرني). 
4- اللسان، أم، ومفردات الأصفهاني 366. 
5- لم أجد في مصدر رجعت إليه. 
6- غ (أخبرني). 
7- اللسان، عرم، ومفردات الأصفهاني 366. 
8- لم أجد في غير الطبري 538 (ولا جوعة إن جعما).
قال: فأخبرني(1) عن قول الله تعالى: (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِدُونَ)
[الشعراء: 56] ما الحايزدون؟ قال: التأمون السلاح(2).
قال فيه التجاجي:
لعمرو أبي أنال حيثمسى، لقد تأرت به أبناء بكفر
حنيقة في كتاب حازرات يقودهم أبو شبلي هزير(3).
قال: أخبرني(1) عن قول الله عز وجل: (يَرْسَلُ عَلَيْكَ شُواطِرٌ مِنْ نَارٍ) [الرحمن: 35] ما الشواطر؟ قال: لحب بعسيرة
دخان(4). قال فيه أمية بن خلف:
ألا من مبلغ حسان(1) علي معلقة تدب إلى عسكات
أليس أبوك قنناً كان فنما لدى الغائات(5) فصلي في الحفاظ(6) بب
يظل يشيد كيراً بعد كيراً وينفع دنياً لحب الشواطر(7).

1 - انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة (16).  
2 - اللسان وحذره، ومفردات الأصفهاني 109.  
3 - لم أجدها في مصدر رجعت إليه.  
4 - ح (فاخري).  
5 - اللسان وشوز، ومفردات الأصفهاني 272، وغريب القرآن 438.  
6 - ز (حيان).  
7 - ز (العارات).  
8 - اللسان وشوز، (الثاني والثالث باختلاف).
قال: أخبرني عن قول الله تعالى: (والنجم والشجر بنجدان) [الرحمن 2] ما النجم؟ قال: ما أنجبت الأرض نا لا يقوم على ساقه، فإذا (3) قال على ساقه فهي شجرة. قال:

صفوان بن أسد التميمي:

لقد أنجبت اللئام الكثير عضاه، ف поможет عليه جيبه وواط (1)

وقال زهير بن أبي سلمى:

نكلا بأصول النجم، نسجت ربع الجنوب لضاحي ملته الفبى (5)

قال: أخبرني(1) عن قول الله تعالى: (والقمر إذا استق) [الأنشقاق 18] ما أنسولوج؟ قال: اجتيازه (7) قال فيه:

 أبوطالب:

1- زك، ح (نابراني)
2- غ (وندا)
3- اللسان ونجم، ومفردات الأصفهاني 105، وغريب القرآن 429.
4- لم أجد في غير القرطبي 153/17.
5- هاربه 172، واللسان ونجم.
6- اللسان وسق، ومفردات الأصفهاني 545، غريب القرآن 306.
7- لفظ (فه) سقط من: غ.
إِنَّ لَنَا قَلَانَا فَوَانِيًا قَدْ أَسْتَغْفَرُ لَوْ يَجِدَنَّ سَائِقًا (١) قَالَ فَأَخَبَرْنِيٌّ (٢) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٌ (٣) حَسَنًا مُقْضِيًا ١١٦٣٢ [ مَا أَخْلَمُ ؟ قَالَلَوْرَاحِبٌ (٤) قَالَ فِيهِ أَمْيَةٌ يُبْنِيَ الْصَّلَبَةُ أَبِي الْصَّلَبَةُ عِبَاذَكُمُ يُخَفَّيْنَ أَوْ أَنْتُمْ رَبُّ يَكْفِيكُمُ الْمَنَايَا وَالْمَحْمُومُ (٥) قَالَ فَأَخَبَرْنِيٌّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٌ (٦) لَبْعُرْقُيُّكُ بَيْمَ [ الأَحْزَابٌ ٢٠] قَالَ لَوْلَعْتِكُ (٧) قَالَ فِيهِ الْحَارِثُ بِبَيْتِهِ لا نَقُولُنَا عَلِىَّ لِيَأْكُ أَنَا قَبْلَ مَا قَدْ وَشَيْ بِنَا الأَعْدَاءِ (٨) قَالَ فَأَخَبَرْنِيٌّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٌ (٩) فَاَتَّقِمْ أَلْحَوْرُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٠) [ الصُّفَافُاتٌ ١٤٢٢] مَا أَلْمُهُمَّ ؟ قَالَ الْمُذْبِنُ (١١) قَالَ فِيهِ (١١) (١١)

1 - تقدم تخرجته في صفحه (٦٦).
2 - س (أخبرني)
3 - اللسان حجم ٥، ومفردات الأسافاهن ١٠٥.
4 - دراهم ٥٤، والمسائل ٤/١.
5 - ز (لوازنك بضم) انظر اللسان غرى.
6 - شرح القصائد السبع الطوال ٤٥٤.
7 - غ (أخبرني).
8 - اللسان دوم ٥، وغرر بغير القرآن ٣٧٤.
9 - لفظ (فه) موضوع من: غ.

إيضاح الوقف - ٧ - ٦٧ -
عَمَّة بن أبي الصلت:

17) والآفات لمسا بأهل ولكن السمى هو المليم (2/31 أ)

حدثني أبو عبد الله القدر قال: حدثنا أبو بكر الأنصاري قال: حدثنا أبو بشر هارون بن حاييم الزاز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي خَمَّاد عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: (رَبِّ الْأَمْوَاتِ) [البقرة 2] شكل (1)، إلا مكاناً واحداً في الظروف: (رَبِّ الْأَمْوَاتِ) [رُبِّ الْأَمْوَاتِ] يعني حوادث الأمور (2). قال:

وقال ابن عباس:

1 - ف، ز، ث، س، ق، ك (في رواية أبي سهل قال أبو بكر: برى، ينسد البيت وهو زيادة. قال الشيخ الذي حذفت: والصواب الآخذ يكون برى، ويتكون أول البيت من الآفات، وفي جانب الحاشية نفسها جاء ماجري: قوله برى، خرم يتم به المعنى ولا يعتد به في التبديل).

2 - المائل 4/1.

3 - تكملة مواقفه: ك.

4 - المائل 2/1، والطبري 228/1.

5 - اللمان وريب ، ومفردات الأصفهاني 304، وغريب القرآن 39.
فُرِصُبَ بِهَا رُوْبَ الْمَدِنِّ لَعْلَمَهَا ۖ تَطِلُقُ يَوْمًا أو يوْمٌ حَلِيلٌ(۱)
۱۱۸ - وَهَذَىۡ (۲) أَبِي قَالَ: أَخْبِرْنَا ۖ أَحْمَدٌ عَنْهُ الْهَيْثُمَّ قَالَ: وَأَنَبَأْنَا أُسْمَاةَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ سَئِلَ عَنْ قُوَّلِ اللهِ
تَعَالَى: { يُؤْمَنُ يُكْفَفُ عَنْ سَاقِيّٖ } [ ﴿الْقُلْمٍ ﴾: ۴۲ ] قَالَ: أَمْـا
سَيْتَ تُلَيْلُ الْفَتْحِ:(۳)
وقَامَتُ الحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاقِيّٖ(۴)
وَقَالَ عِكْرُمَةٌ: عَلَى أَمَرِ شَدِيدٍ(۵)
قَالَ: أَبُو بَكْرٍ(۶): وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْحَدِيثِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالْتَابِعِينَ
إِلَّا أَنَا نَحْتَرُهُ، وَأَذُرْنَا كَراهيَةٍ لِإِتْلَافِ الْكِتَابِ، وَإِنا ذِكْرًا
إِلَى ذُكْرِ هَذَا أَنَّ جَمَاعَةَ لَأَعْلَمُ لَهُمْ بِحُدِيثِ رِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ

۱ - لَمْ أَعْرِفْ قَالَهُ.
۲ - غَ ( حَدِيثًا )، أَكْ ( حَدِيثًا )
۳ - أَكْ ( حَدِيثًا )
۴ - أَكْ ( أَحْدَبَّنَهُ ۖ الحَمِيْمُ )
۵ - لَمْ أَعْرِفَ قَالَهُ لَأَنْظِرَ الْلَّسَانَ دِوَرُهُ
۶ - الْلَّسَانُ دِوَرُهُ، وَمَفْرُدَاتُ الْأَصْفَهَانِ ۴۴۹، وَغَزِيرٌ
الْقُرَآنِ ۴۸۱
۷ - قَوْلُهُ ( قَالَ أَبُو بَكْرٍ ) سَقْطُ مِنْهُ: ح.
ولا معرفة لهم بلغة العرب أن احتجوا على النحوين احتجاجهم على القرآن بالشعر، وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن. وقالوا أيضاً: كيف يجعل أن يجتذب بالشعر على القرآن، وندقال الله تعالى: (والشاعراً تبعهم الغافون) [الشعراء 224] وقال النبي صلى الله عليه: لأن تبتؤل جوف أهديكم فيجها حتى يبلغ خير الله من أن يبتؤل شعراً.

فأما ما أدعوهم على النحوين من أنهم جعلوا الشعر أصلاً للقرآن فليس كذلك إذما أرادوا أن تبتؤلوا الحرف الغريب من القرآن 216 بالشعر لأن الله تعالى قال: (إذا جعلنا قرآناً غريباً) [الخرف 3] وقال: (بليسان غريبي مبين) [الشعراء 195] وقال ابن عباس: شعر ديوان العرب، فإذا خلقوهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب

1- غ (هذا) وفي حاشيته (ذلك).
2- غ (جعلتم ذلك).
3- البخاري (كتاب الأدب)، وسلم (كتاب الشعر).
4- ز (المغرب).
وجعلوا إلى ديوانها فالتسموا معرفة ذلك منه،

١١٩ - وما يدل على صحة هذا حديث حدثني أبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمد يعني أليريبي، قال: حدثنا سفيان عن ابن جابر٦) عن ابن عباس قال: تفسير القرآن على أربعة وجه٦) تفسير تعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب، وتفسير لا يعذر أحد بيدهه، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فهذا علامة٦) فهو كاذب٦).

١٢٠ - وحدثني٦) أبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان عن أسامة بن زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أعطكم العربية في القرآن فالتسموها في الشعر:

١٠١.

١ - ح (ابن جابر عن حديثه من ابن عباس).
٢ - ح (أوجه).
٣ - ك (عامة يعني عامة به فهو).
٤ - الطبري ١٥٣، والإنقان ١٨٢/١، والإنقان ١٨٣/١.
٥ - ز (حدثنا).
٦ - فضائل القرآن لابن كثير ٢٨٨ (بعثنا) والإفطار ١١٩/١.
قال أبو عبيد: والتأويل عندي في هذا الحديث غير هذا لأن [الشعر] الذي نُعيِّن به التي صلى الله عليه لَوَ كَانَ شَظٌّ بِتْ لَكَ، فكأنه إذا حَكَّل وجه الحديث على إمتلاء القلْب منه أنه قد رُحِب في القليل منه قال: ولكن وجه عندي أن يشيء قلبه حتى يغلب عليه فيشغله من القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه من أي الشَّعْر كان، فلما إذا كان القرآن والعلم الغالب عليه فليس جوفة مثلاً من الشعر وهو يعني قوله: حتى يرده، حتى يأكل القلب جوفة، قال عبد بن الحسحاس: وَزَاهِنَ رَبِّي مِنْ هُمَا قَدْ وَزَّاهُن مَا أُحِيَّى عَلَى أَكْبَادِهِنَّ المكاوياً

1 - تكملة مناسبة من: غ.
2 - لفظ (قال) سقط من: ك، ح.
3 - ك (كان العلم والقرآن).
4 - لفظ (عليه) سقط من: س.
5 - غ (قلب).
6 - ز (هو) وسقط اللفظ من: س، غ.
7 - لسان حري.
8 - ديوانه ٢٤٠، والأضداد ٢٠٧، والكامل ١٩٧٠٠
هـذا من(1) قول أبي عبيد(2) وقال الأصمعي: "حتى يرية،
معناأ حتي يذوي جوفه(3).
قال أبو بكر(4): وكيف يجوز أن يصح ماذكره أولاء من
ذم الشعر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه، وعن
أصحابه وتابعهم(5) تفضيله، من ذلك قوله: "إن من الشعر
طبعك(6).

132ـ وحذفني أبي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال:
حدثنا سفيان بن عبيدة عن الزهراء عن سعيد بن الممسيب قال:
مرر عمرو بحسان بن ثابت الأنصاري، وهو ينشد الشعر في المسجد،
فلما رأى إليه، قال: قد كنت أنشد(7) وفيه من هو خير منك(8).

---
1 - لفظ (من) سقط من: ج، ك.
2 - ف، ز، ك، ح (أبي عبيدة) وتصويبه من: س، غ.
3 - انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة (9).
4 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، غ، ك.
5 - لفظ (وابيعم) سقط من: ح.
6 - مسندر الإمام أحمد 138/4 وهو في: (إن من الشعر حكما ومن
اليان سعزا).
7 - غ (أنشد الشعر).
8 - شنرات الذهب 111/1

---
104ـ
ثم السقت إلى أبي هريرة فقال: أَنْشُدِكَ اللَّهُ أَسيَعَنَّ الْيَبِينَ - صلى الله عليه - يقول: أَجِبَ عَيِّ اللَّهِ أَيْدَهُ بِرُوحَ الْقُدُّسِ. قال:


123 - حديثنا أبو عمران موسى الخياط قال: حديثنا أحمد يعني الدوربي، قال: حديثنا عبد الرحمن بن مُهدي قال: حديثنا عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي السمر بن الشعبي قال:

كان 22/43 أبي بكير شاعراً، وكان عمر شاعراً، وكان علي رضي الله عنه، أَشْهَرُ الْثَلَاثَةِ.

124 - وحديثنا الكومي قال: حديثنا محمد بن عبيد الله قال:

حديثنا أبي عن النبي، عن عبد الوهاب بن عبيد الله بن أنبي بكره عن أبيه أبي بكره، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه،

1 - البخاري (كتاب الصلاة وكتاب بناء الحق وكتاب الأدب وكتاب ذكر الملائكة).

2 - المقدقدريد، 5/382.

3 - غ (عبد الله).

4 - س (عبد الله عن).

5 - ك (بكر).

- 105 -
وعند أعرابي ينشده، فقتلت يا رسول الله أشعرأ أم قرآنا؟
قال: في هذا مرة وفي هذا مرة. 

125- وحدثني أيقال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدووق وحنان بن هارون قال: أخبرنا شريك عن محمد بن عبد الله المرادي عن عمرو بن مروة عن عبد الله بن سلمة قال: كنا عند عمارة بصقين وعنده شاعر ينشده(1)، فقال الرجل: أقول الشعر عندكم وأنتم أصحاب محمد(2)، صلى الله عليه، وأصحاب بدر، فقال: إن شئت فاستمع وإن شئت فاذفع، إنما لنا هجانا المشركين شكونا ذلك إلى رسول الله(3)، صلى الله عليه، فقال(1): هم وقولوا لهم كما يقولون لكم، فإن(4) كنا نتعلم الإماة بالمدينة(1).}

1 - ح (يشده).
2 - ه (رسول الله).
3 - غ (النبي).
4 - س (قال).
5 - غ (وأن).
6 - العقد الفريد 6/295، وبلغ آخر هذا الخبر الساخن.
126—حدثنا موسى قال: حدثنا أحمد بن الدوارة قال:
حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال: حدثنا النبي بัยس بن قَوْمِهِم عن عبد الله بن عمير اليماني قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدون الشعر وهم يطوفان حول البيت.

127—حدثنا موسى قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعش عن أبي خالد الرؤبي قال: كنت أجلس في حلقة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ينشدون الشعر حتى ينتظروها.

128—حدثنا موسى قال: حدثنا أحمد وإبراهيم الهروي

---
1 - س، غ (حدثني).
2 - ز (قال).
3 - غ (عبد الله بن عبيد الله بن عمير).
4 - (ينشدون).
5 - ميزان الأندلس 427/274.
6 - (لا يذكروا)، غ (لا يذكرون).

---
قالا

(1) حدثنا إسحاق بن عطية قال: حدثنا أبو بكر عن محمد بن كعب

(2) كبر بن أفلح قال: كانت آخر مجلس جالسا 23

(3) في زيد بن ثابت بجي نعندنا في الشيخ.

قال أبو بكر (1): وهذا كثير مفرط الكثرة تجاريئ منه

(2).

ومن (3) تمام معرفة إعراب القرآن ومعانيه وغريبه معرفة

الوقف والابتداء فيه، فينبغي للقارئ أن يعرف الوقف

التام والوقف الكاف الذي ليس بتأم والوقف القبيح الذي ليس

بتأم ولا كاف. فينبغي له أيضاً أن يعرف ما يوقف عليه

بالباء والواو والآلف وما يحذف منه لعلة أوجبت ذلك فلا

يجوز إثرائه من أجلها. وما يوقف عليه بحذف الباء والواو والآلف

1 - س (قال).

2 - س، غ (أخبرنا).

3 - ز (حمد بن).

4 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: ح.

5 - غ (يذا الحث على معرفة الوقف والابتداء).

6 - لا (قال أبو بكر ومن 60).

- 108 -
ابتاغا للمصاحف ولو أثبتت (لجاز). وما إتفق ( القراء والتحويين على حذف اليا منه في الوصل والوقف، وما تفقوا على حذف اليا منه في الوصل، وakhelfa في الوقف، وما يُوصل بالتنوين ويُوقف عليه بالاَلف، وما تثبت فيه اليا والواو والاَلف في الوقف ويُذكَن من الوصل بلا خلاف بين القراء والتحويين)، وما لا يُوقف عليه إلا نصبهما بعده، فإذا رفع ما بعده حسن للمضطر أن يقف عليه، ويبقى له أيضاً أن يعرف أَلف الأصل في الأسماء والأفعال وألف الوصل في الأسماء والأفعال وَألف القطع في الأسماء والأفعال، وهي عندما خلافة لأَلف الوصل وألف الاستفهام في الأسماء والأفعال، وألف المخرج عن نفسه في الأفعال دون الأسماء، وألف مالم يسم:

1 - غ (أثبت فيه) .
2 - ح (لُجِاز ذلك) .
3 - غ، ك (اتفق عليه) .
4 - ح (النحاة) .
5 - ك (أيضاً له) .
6 - ز ، س ، غ (الأصل) .

109
ناعله أيضاً في الأفعال دون الأسماء، وغير ذلك من أبواب الوقت والابتداء.

قال أبو بكر (ر): وآنا، مفسر ذلك كله بابا بابا وأصلة أصل، وذكر اختلاف القراء والتحويين، فيه ومبين ذلك 24/2.

بعد استقصاء هذا الوقت النام والكا في كل سورة من أول القرآن إلى آخره إن شاء الله.

---

1 - لفظ (أيضا) سقط من: ز.
2 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، غ، ك، ح.
3 - ح (وأما إن شاء الله).
4 - غ (وذكر).
5 - ح (والنجاة).
6 - لفظ (ذلك) سقط من: ك، ح.
7 - أك (استقصائي).
8 - س، غ، ك (والوقف الكافي).

- 110 -
ذكر أسانيدهما في الكتاب من القراءات

فأما كان في كتابنا هذا عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ، فقد تحدثنا به إسماعيل بن إسحاق الفاضل قال: حدثنا عيسى بن ميناء، ويلقب قالون، قال: قرأت على نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ، هذه القراءة غير مرة وأخذتها عنه، وحدثنا أيضاً بها سليمان بن يحيى بن الوليد التميمي المعروف بالضبي، عن أبي جعفر محمد بن سعدان عن المتنبي عن نافع، وحدثنا بها أيضاً محمد بن سليمان عن ابن سعدان عن المتنبي عن نافع.

1. تكملة لزومة من غ وسقطت من غيرها.
2. ح (باب فا).
3. ح (القارئ).
4. ح (قال قانون).
5. س غ 4 ك (بها أيضا).
6. لفظ (بن) سقط من ك.
7. قوله (وحدثنا بها أيضاً محمد بن سليمان عن نافع) سقط من ك.

- 111 -
وما كان فيه عن عبد الله بن عمير وأهل الثامن فأخبرنا به
الحسن بن علي المعمري عن هشام بن سنوين بن عبد العزيز
وأبو بيم المقارئ عن يحيى بن الحارث المعماري أنه حدثها
عن عبد الله بن عامر.
وما كان فيه عن أبي جعفر وشيبة فحدثنا بها عُبيد الله
ابن عبد الرحمن بن القيقد عن أبيه عن إسماعيل بن جعفر
عن أبي جعفر وشيبة ونافع.
وما كان فيه من رواية أبي بكر عن عاصم فحدثنا بعضها
إدريس عن خلف عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم.
وحدثنا بعضها محمد بن سليمان عن ابن سعدان عن المعلّي عن
أبي بكر عن عاصم.
وحدثنا بها(1) كلها من أول القرآن إلى آخره محمد بن سليمان عن
ابن سعدان عن محمد بن المندير عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم.

1 - ح (عن عمير).
2 - لفظ (عبد الله) سقط من: ك.
3 - غ (به) ولفظ (بيها) سقط من: ك.

112 -
وأما كان فيه(1) من رواية أبي عمر الزراز عن عاصم فحدثني به أبي قال: أقراني عمى أحمد بن بشار بن الحسن الأنباري عن الفضل بن يحيى الأنباري عن أبي عمر عن عاصم. وقال(2) أبي: قال لي عمى: كان الفضل(3) قد أقام ببيك بجاوة حتى أخذ ٤٤/١ القراءة عن أبي عمر.

وأما كان فيه عن الأعش فحدثنا به محمد بن سليمان عن ابن سعدان عن الحجاج بن محمد عن حزرة عن الأعش.

وأما كان فيه عن أبي عمرو(4) فحدثنا(5) به—(6) أبي عن أبي(7).

خلاد سليمان بن خلاد عن الزيدية عن أبي عمرو.

وأما كان فيه عن حزرة فحدثنا به(8) إديس عن خلف عن سليم عن حزرة.

1 - ز (فيا).
2 - ز ؛ غ ؛ ك ؛ ح (وقال لي).
3 - ز (المفضل).
4 - ك (أبي عمرو بن العلاء).
5 - ك (فحدثني).
6 - لفظ (بها) سقط من: ك.
7 - ح (ابن خلاد).
8 - س (بها).

إيضاح الرقم: ٨ – ١٩٣.
وحدّتنا به أيضاً سليمان بن يحيى ومحمد بن سليمان عن ابن سعد.

ومكان فيه عن الكسائي حدّثنا به إدريس عن خلف عن الكسائي.

ومكان فيه عن يعقوب بن إسحاق الحضري حدّثني به أبو بكر الأثرب المقرئ، قال: أقراني أبو عبد الله محمد بن المتمول اللألأل.

الموفّر يبرّأّ، عن يعقوب، وكان يمن قرأ على يعقوب.

وحدثني(1) بعضها أبي عن أبي الفتح التحفوي عن يعقوب.

ومكان فيه عن خلف حدّثنا به إدريس عنه.

ومكان فيه عن ابن سعدان فحدثناه(2) سليمان بن يحيى عنه.

ومكان فيه عن أبي العباس أحمد بن إبراهيم فؤاد به.

وبعيد الله بن عبد الرحمن عنه.

ومكان فيه عن أبي زكريا يحيى بن زيد آل فروة، حدّثني به(4).

---

1 - لفظ (اللآل) مقطع من: ك.
2 - ك (قال حدّثني).
3 - غ، ك ح (حدثنا به).
4 - غ (أبي قال حدّثني محمد).

- 114 -
عن محمد بن الجهم(1) عن ألفاراء.
وما كان فيه عن أبي عبيدة القيس بن سلام فحدثني به أبي عن أبي
منصور نصر بن داود بن طوق(2) الصاغي عنه.
وما كان فيه عن أبي العباس أحمد بن يحيى فهم ما سمعته(3) من
لفظه في حروف كثيرة تأتي بغير هذه الأسانيد يطول السكتاب
بتعمدها(4) وإحصائها.
قال أبو بكر(5) : أنا مبتديء في 24/ب أول الأبواب بما
لا يخالف فيه بين القراء والتحويلين، وعاقب أصول الأبواب في(6) أكثَر
هم مفرعة بعد ذلك وذَاك(7) الاختلاف بعد الاتفاق وناسر الله
المعونة على ذلك، والتوافق الصواب والسهد والرشاد والفضمة
من الخطأ والرمال في القول والعمل، وعلى تكالبنا وإليه سبيل.

1 - س (عن ابن الجهم).
2 - لفظ (طرق) سقط من ح.
3 - غ (سمعته عنه).
4 - ز (بتعددها).
5 - قوله (قال أبو بكر) سقط من س، غ، ك.
6 - ز (من).
7 - ك (وأذكر).
8 - غ (نسال).

- 110 -
باب ذكر ما لا يتم الوقف عليه

اعلم أن لا يتم الوقف على المضاف دون ما يضيف إليه، ولا على المنوضة دون اللفت، ولا على الرافع دون المرفوع، ولا على المرفوع دون الرافع، ولا على النصب دون المنصوب، ولا على المنصوب دون النصب، ولا على الذي كد دون النوكيك، ولا على المنسوق دون ما نسقت عليه، ولا على إب، وأخواتها دون اسمها، ولا على اسمها دون خبرها، ولا على دكان وليس وأصبح ولم يزل، وأخواته دون اسمها، ولا على اسمها دون خبرها، ولا على ظن منها، ولا على اسمها دون الاسم، ولا على الاسم دون الخبر، ولا على المتقطع منه دون القطع، ولا على المستثني منه دون الاستثناء، ولا على المستفر عنه دون

1 - هو المطرف.
2 - لفظ (على) مقط من: ك.
3 - القطع: الحال، والمقطع منه: صاحبها.
التفسير(1)، ولا على المترجم عنه دون المترجم(2)، ولا على الذي وما ومن، دون صلاتين، ولا على صلاتين دون معرفتين(3)، ولا على الفعل دون مصدر، ولا على المصدر دون آلهة(4)، ولا على حروف الاستفهام دون ما استفهم بها عنه، ولا على حروف الجزاء دون الفعل الذي يليها، ولا على الفعل الذي يليها دون جواب الجزاء، فإن كان جواب الجزاء مقدماً لم يتم الوقف عليه دون الجزاء ولا على الأمر دون جوابه(5)، لا يتم الوقف عليه دون جوابه، ولا على الأمر ولا على اللجوء والتنبي، والخصوصة والاستفهام، والحبوب، والتنبي، والشعر(6)، لا يتم الوقف عليه.

1 - التفسير: التعريف، والمشير عنه: المترجم.
2 - المصدر: هو البند أو عطف البيان.
3 - المعرفتين: أي معرف الأمام الموصل ولا يبدع بذلك، كما يظهر من المثال الذي سافه فإنه يعد، إلى الأمام الموصل المرجع، بدءاً من معرفة، فعرض هذا الأمام أي رافعه على مذهب، أو مذهب، أو مذهب، أو مذهب، أو مذهب، أو مذهب، أو مذهب، أو مذهب.
4 -ıdır:いう
5 - الشكوك: يريد، كما يظهر مما مثله بعد، الرجاء، وذلك لأن الرجاء غير حق، 없다ً الواقع، وإن كان متورقاً، وانظر في هذا المعنى تأويل مشكل القرآن(7) 37-28.

- 117 -
لا ينتمى الوقف على الأيمن دون جواباته، ولا على دقيق، دون ما بعدما ولا على بعض أسماء الإشراف دون بعض.

ولا ينتمى الوقف على المضروب عنه دون الصرف، ولا على الجحد دون المجدد، ولا على إلا في الني دون المجزوم، ولا على إلا إذا كانت معنى شهرة، دون الذي بعدها، ولا على إلا إذا كانت مرتبة دون الذي بعدها، ولا على إلا إذا كانت توكيداً للكلام غير الجحد، ولا على إلا إذا كان الصرف الذي قبلها عاملاً في الذي بعدها، فإن كان غير عامل صلح للضطر أن يقف عليه.

1 - غ (جواباه) وفي حاشية س (جواباه).

ولا يِمَّلُ اللَّهُ كَلَامَهُ عَلَى الْمُكَافَاضِيِّينَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، وَلَا عَلَى تَقَعُّ الْمَايِدَةَ فِي مَعَانٍ. وَلَا يِمَّلُ اللَّهُ وَلَا يَلْبَسُ وَلَا يَنْثِمُ لَأَنَّهُ نَحْوَ مَعَانٍ تَقَعُّ الْمَايِدَةَ فِي مَعَانٍ.

فَأَمَّا الْمُعَضِّلُ مِنْهَا فَبَلَغَهُمْ عَلَى مَا قَبَلٍ. (السُّجُودُ) ۱۱۸ [البقرة] الوقف على الصِّبَاغة الأولى (السطر) كَيْبِحْ لَأَنَا مَضَافِعًا إِلَى (الله) . وَكَذَّلِكَ (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الَّذِي خَسِنَ) [الأعراف] الوقف ۲۵/۲۶ [الواقعة ۹۰] (وَلَدَارُ الآخَرَةِ خَيْرُ) [يوسف] الوقف على الحَقِّ وَعَلَى الْمَدَارِ كَيْبِحَ لَأَنَا ذُكِرْتُ. (۲) وَأَمَّا الْمَعْوَوتُ مِنْهَا فَبَلَغَهُمْ عَزُّ وَجَلَّ : (الهَمِّدُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) [الواقعة] الوقف على (الله) غَيْرَ تَمِمٍّ لَوْنَامًا، لَأَنَّ (رَبُّ الْعَالَمِينَ) ۱۱۹
في نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله) نطقه: (الله)
(الحمد). وقد كان قومٌ من القراء يقولون: من خفض في الواصل فقال (الله الذي) ثم وقف على (الحمد) ابتداً بالرفع، وهذا غالب بين لأن الابتداء لو كان يوجب له الرفع ويزيل عنه معنى التقت لوجب على من وقف على قوله: (الحمد الله) أن يبتديء؛ (رب العالمين) بالرفع، وعامة إذا وقف على (بسم الله) أن يبتديء؛ (الرحمان) والحميد) بالرفع، وهذا فساد بُينٌ.

وأما الرافع (دون المرفوع) فقوله تعالى: (قال الله) بالمائدة 115] [الوقف على (قال) قبيح لأن الذي بعده مرفع به. وكذلك: (إذ ابتلي إبراهيم زُبُرُهُ) [البقرة 124] [الوقف على (ابتلي) قبيح لأن داره، مرفع به. وكذلك: (أعجب الكَفَّارُ نباته) [الحديد 20] [الوقف على (أعجب) قبيح لأن (أعجب) رافع للنبات.

1 - ز (وابعه).
2 - س (وهذا غالب وفساد بُين)، غ (وهذا فساد وغلط).
3 - س (الرفع).

١٢١ -
(وأما المرفوع دون الرافع قوله جل وعز : ( الحمد لله
رب العالمين ) الوقف على ( الحمد ) قبيح لأنه مرفوع باللام
الأول من اسم الله . وكذلك : ( الله خلق كل شيء )
[ الرعد 16 ] الوقف على ( الله ) قبيح لأنه مرفوع ب- ( خالق )
و ( خالق ) به . وكذلك : ( والسماوات مطويات ) يشبهه :
[ الزمر 27 ] الوقف على ( السماوات ) قبيح لأنها مرفوعة ب-
( مطويات ) و ( مطويات ) مرفوعة ب- ( السماوات ) .
و كذلك : ( الله الذي رفع السماوات ) [ الرعد 2 ] الوقف
على ( الله ) قبيح لأنها مرفوع ب- ( الذي ) و ( الذي ) به .
و كذلك : ( وبالآخرة هم يرتفعون ) [ البقرة 4 ] الوقف على
( هم ) قبيح لأن ( هم ) مرفوعون بما عاد من ( يرتفعون ) (1) .
و كذلك ما أشبهه . قوله عز وجل : ( جزاء من رَبِّكم تطأ
حسابا . رب السماوات والأرض وما بينها الرحمن ) [ النبأ
227 ] ، من رفع ( الرَّب ) و ( الرحمن ) كان الوقف على

1 - قوله ( الوقف على هم قبيح 300 من يرتفعون ) مقط من غ.
2 - لفظ ( الرَّب ) مقط من غ.

122 -
قوله (عطا حسابا) سُكِّنَتْهُ قال: ٥ جزاء من ربك، (٥) ثم يبتديء بالرفع، ولا يتم السكاليم على قوله: (والأنفال) لأَنَّ الرب على عنوان مرفوع بـ (الرحمن) (والرحمن) وَبِهِ. ومن قرأ: (رب النبيات والأرض وما بينها الريحان) بالخفض كان الوقف على قوله ٥٤/١٢ (لا يكون ما يخطب.) ولا يتم الوقف على قوله (حسابا) لأَنَّ (رب النبيات والأرض) نعت لقوله (جزاء من ربك) كأنه قال: ٥ جزاء من ربك رب النبيات. ومن قرأ: (رب النبيات والأرض) بالخفض، وقرأ (الرحمن) بالرفع كأنه تمم السكاليم على قوله: (وَمَا بَيْنَهَا) ثم يبتديء (الرحمن) على معنى: هو الريحان.

وأَمَّا النصب دون المنصوب فقوله: (وَتَأَمِّلْ نُوحَ الْبَنَّ) هود ١٠٤ [الوقف على (نوح) غير تام لأنَّ الابن. منصوب بـ (تآم).] وكذلك: (وَإِذَا بَنُوا عِبَادَتِهِمُ ١٢٤ ) البقرة [البقرة ١٢٤] [الوقف على (بنوا) غير تام لأنَّ (إبْنَاه) منصوب به. وكذلك الوقف على قوله تعالى (لا يسمعون) [الأنيس ١٠٦] والابتداء.

١ - قوله (كأنه قال جزاء من ربك) سقط من: س. غ. ك. ح.
ب (٤٠) \( \text{فَيَسُجُّدُ لَهُ مَنْ فِي النَّجَاَةَ وَمَنْ فِي الأَرْضِ} \) [الحج ١٨] 
والوقف على (السياوات) غير تمام لأن (من) الثانوية نسق على الأولى. والوقف على (الأرض) غير تمام لأن (السياوات) نسق على (من). وكذلك الوقف على (الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرَ وَالْدِينَاَب) غير تمام إلى قوله: (فَقَأله مُن مَكَرِّم) [الحج ١٨] وكذلك.

١ - قوله (غير تمام) سقط من: ح.

١٢٤ -
قوله ۲۷/۲ : ( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ) النحل ۱۲ [ الوقف على ( الليل ) غير تمام لأن ( النهار ) نسق عليه. وكذلك الوقف على ( الشمس ) غير تمام لهذا المعنى. وفي ( القمر ) وجهان : من قرأ : ( والنجوم مسخرات ) فوقع ( النجوم ) ب ( مسخرات ) و ( مسخرات ) ب ( النجوم ) كان الوقف على ( القمر ) والابتداء ب ( النجوم ). ومن قرأ : ( والنجم مسخرات ) نسق ب ( النجوم ) على ( الليل ) ونصب ( مسخرات ) على الحال من ( النجوم ) وخفضت الناء لأنها غير أصلية، الدليل على أنها غير أصلية لأنها لا تثبت في الواحد ولا في التصغير لأن الواحدة مسخرة والتصغير مسخرة، ويتم الكلام على هذه القراءة على قوله : ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقولون ). النحل ۱۲.

وأما د إن دون اسمها فقوله تعالى : ( إن إبراهيم لحليم أواه ) منيب [ هود ۷۵ ] [ الوقف على ( إن ) قبيح لأن ( إبراهيم ) اسمها، والوقف على ( إبراهيم ) قبيح لأن حليها خبرها والوقف على ( حليم ) غير تمام لأن د أواها، نعت له. وكذلك - ۱۲۵ -
الوقف على (أو يا) غير تمام لأنهن مسبقاً، نعت له. وكذلك:
(إن دبت بكم يوماً تخبره) [العاديات 11] الوقف على (إن)
غير تمام وعلى (ربهم) وعلى (ربهم)، والوقف على خبير، تام.
وأما (كان، دون اسمها فقوله: وكان الله غفوراً رحيماً)
[الفرقان 70] الوقف على (كان) قبيح لأن (الله) تعالى مرتفعً?
بها، والوقف على (الله) قبيح لأن (غفوراً) خير (كان)
والوقف على غفور، غير تمام لأن (رحياً) نعت له غفوره.
وكل ذلك: (كان أمر الله قدروا مقدوراً) [الأحزاب 82]
الوقف على (كان) قبيح لأن أ الأمر، اسمها 27/ب والوقف
على الأمر، قبيح لأن أ الأمر، مضاف إلى (الله)، والمضاف
المضاف إليه بمزالة حرف واحد، والوقف على (الله) قبيح
لأن (قدروا) خير (كان)، والوقف على (قدروا) غير تمام
لأن (مقدوراً) نعت له القدر، وكذلك قوله: (فاصبحوا
1-اك (قال أبو بكروamma).
2-اك (موقوف).
126
لايرى إلا مساقينهم [الأحقاف 25] الوقع على (فاصبحوا) غير تمام لأن الحبر ما عاد من الهاء والميم المتصانين بـالمساقن، واسمه أصبه، مضمار فيها من قوم عاد، كنى منهم ما تقدم ذكرهم. وكذلك قوله، (ليسوا سواه من أهل الكتاب أمة قائمة) [آل عمران 112] الوقع على (ليسوا) قيبح لأن (سواه) خبرها واسمها مضمار فيها من ذكر الفاسقين. وذلك أنهم قد تقدموا في قوله: (وأكثركم الفاسقون لينضروكم إلا أذى) [آل عمران 111] والوقع على قوله: (ليسوا سواه) والإبتداء: (من أهل الكتاب أمة قائمة) هذا قول، وفيه قول آخر وهو أن ترفع الأمة بمعنى (سواه) وتجعل (من أهل الكتاب) من صلة (سواه) كأنه قال: لا يستوي من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة، فاكنفي بالقائمة من التي ليست بقائمة فخذت كما قال الله تعالى في موضع آخر: (وجعل لكم سرا بيل تقيمكم الحرم) [النحل 81] فعنه: تقيمكم الحرم والبرد، فاكنفي بالحرم من البرد، وشبه: (إن علينا للهدى) الليل 12] معناه: للهدى والإضلال، فاكنفي بالهدى.
من الإضلالي، فحدّف كما قال عز وجل: (وأَلَّذِي قَدَرَ نَبْدِي) [الأعلى 3] مَعْنَىُ: فَهَدُى وَأُضْلِلْ، فَأَكْتَنِي بِهِدَيْهِ، فِي أُضْلِلِ، وَمَثْلُ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَمَا أَذْرَى إِذَا يَمْتَعَ وَجْهًا أَرْيَدُ أَلْحَيْرَ أَيْبَاهُ بَيْنِي\n
اللَّهُ الَّذِي أَنَا أَبَقَّيْهَا أَمَّ الشَّرْرِ الَّذِي هُوَ يُبَتَّغِيْهَا!

وَقَالَ أَبُو ذُرُّ بْنُ بِاَلْبَيْنَ: 

تَصَافَى إِلَيْهِ الْقَلْبُ إِلَى أَمْرِهَا تَسيِّعُ فَأَذَرُّ أَرْشُدُ طَلَبُهَا 

فَنَعْنَاهُ أَرْشُدُ طَلَبُهَا أَمَّ غَيْرِ رُشُدَ، فَأَكْتَنِي بِهِ الرُّشُدَ، 

فَأَكْنِي بِالْحَيْرَ مِنَ الشَّرِّ فَخَذَفَهَا، فَهَلْ أَذَرُّ هَذَا المَذْهَبُ التَّلَاتُ يَكُونُ 

الْكَلَامُ تَامًا عَلَى قَوْلِهِ: (وَهُمْ يَسْجُدُونَ) [آل عمران 113] 

وَلَا يَسْجُدُوْنَ أَلْحَيْرَ عَلَى (سَوَاءٍ) يَمْعِنُهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، 

وَلَا يَسْجُدُونَ عَلَى الْمَرْفَعِ دَوْنَ الْمَرْفَعِ قَيِّبُهَا.

1- البيتان للمتنبئ العبدي كما في المفتيات 293، وشرح الحديثة 1587.
2- مداراة المذهبين 1/71، والطبري 1/277/1.
3- معاني القرآن 1/236، والطبري 7/119/1، والقطع 507/1.

- 188 -
وكل ذلك قوله: ( ولا يزالون مختلفين ) [ سورة هود: 118 ] الوقف على ( يزالون ) قبيح لأن ( مختلفين ) خبر ( يزالون )

واسم ( يزالون ) مضاف فيها من الناس.

وأما ظنتك وأخواتك دون اسمها قوله تعالى:

( ولا تحسبن الله غافلاً عمداً يعمال الظالمون ) [ سورة إبراهيم: 42 ]

الوقف على ( يتبنون ) قبيح لأن ( الله ) تعالى هو الأنس.

والوقف على ( الله ) غير قام لأن ( غافلاً ) هو الحكير. وكذلك:

( الذين يتبنون أنهم ملاقوا الله ) [ سورة البقرة: 249 ] الوقف على ( يتبنون ) قبيح لأن ( أن ) كافية من الأنس والحكير، وذلك أن ظنتك وأخواتك إذا جاءت بعد جوابك الأقسام كفت من الأنس والحكير. وجابات الأقسام أربعة: الاسم وأن و肇ًا ولا. تقول: ظنتك أن زيداً قائم، فكتبتني ب ( أن ) من الأنس والحكير، وقول: ظنت ليقومن زيد، فكتبتني

---

1 - س ( يزال )
2 - س، غ ( يزال )

إيضاح الوقف 6 - 136
لابس البيتين من الاسم والخبر. وتقول: ظننت ما يقوم زيد، فكتبني هما، وتنقل: ظنن لا يقوم زيد، فكتبني بولا، ينها، والوقف على قوله: ( الذين يظنون أنهم) فنيح لأن قوله: ( ملاقو) خبر ( أن) والوقف 82/8 على قوله: ( ملاقو) قبيح لأنه مضار إلى ( الله) والمضار والمضار إليه بمنزلة حرف واحد.

وأما المقطع منه دون القطع قوله: ( وله الدين واعصبا) [النحل 52] [الوقف على ( الذين) غير قام لأن ( واصبا) قطع به. وكذلك قوله: ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مخبرات) [الممتحنة 10] [الوقف على ( الميمنات) قبيح لأن ( مخبرات) في موضع نصب على القطع من المؤمنات لاختفت الباء لأنها غير أصليبة، الدليل على أنها غير أصليبة أنها لأنبي في الواحد ولا في التقصير لأن الواحدة مخبرة والتصغير مخبرة.

وأما المُستثنى منه دون الاستثناء قوله: ( إن الإنسان)
لبي خسر. إلا اللذين آمنوا وعملوا الصالحات) (العصر 2) 2 \[ \text{الوقف على خسر} \] غير تمام لأن (الذين آمنوا) منصوب بوت على الاستثناء من (الإنسان) كأنه قال: إن الناس لفي خسر. 
وكذلك قوله: (لا تنعصر الشركاء إلا قليلاً) (النساء 2) 83 \[ \text{الوقف على الشركاء} \] غير تمام لأن قوله: (لا قليلاً) منصوب على الاستثناء من قوله: (اذعوا به) (لا قليلاً). ويجوز أن يكون مستثنى من قوله: (لعلهم الذين يستشيطرون أنه) (لا قليلاً) ولا يجوز أن يكون مستثنى من قوله: (لا تنعصر الشركاء) لأن فضل الله شامل كل من ترك اتباع الشركاء وهو غيره. وأما المعنى عنه دون التفسير قوله: (فآن يقبل من أحدهم يملأ الأرض ذهبًا) (آل عمران 91) \[ \text{الوقف على الأرض} \] قبيح لأن الذهب مفسر. وكذلك: ( والا من سفه) (البقرة 12) \[ \text{الوقف على سفه} \] قبيح لأن النفس نتصب على التشبيه بالتفسير. والوقف على قوله: (فإن يابنَ
لكم ۲۹/۱: عن شيء من نفسه نَجَا (النساء ۴) [الوقف على شيء منه] قبيح لأن النفس تنتقب على التفسير.
وكل ذلك: (فلكي وفظري وقرى عينا) [مريم ۲۶] [الوقف على: (فظري) قبيح لأن العين تنتقب على التفسير.
ولأَمَّا فَأَمَا [المترجم عنه دون الترجم فقوله تعالى:
(أندنون علا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم وربكم) [الصفات ۱۲۵، ۱۲۶] [الوقف على (البابلين) غير تمام لأن الله) مترجم عن (أحسن) ومن قرأ: (الله ربكم)
رفعه على معنى: هو الله ربكم، لم يقف أيضا على (البابلين) لأن (الله) مترجم عن (أحسن) من الوجهين
جميعاً. العرب تقول: ضربت زيداً أخاك، وضربت زيداً أخوك، فنصبون الأخ على الترجم عن زيد، ويرفعونه بإتباع هو، وهو من الوجهين جميعاً مترجم عن زيد،
وأهدي القرآن:

1 - تكملة لازمه من: غ وسقطت من غيرها.

132
فانَتْ لهما جارينَ أن يُغْنِروا بها
ربِّيبٌ النبيّ وابن خُلُفَ الخَلِافِينَ)
رفع على معنى: هما ربيب النبيّ وابن خير الخلفاءٍ.
وقال نصبً:
إِنَّ الَّذي كان يرجم أن يَتَمَّ لَهُ 
حُسْنُ الصَّنيعة في الدنيا وبحث سبيل
عبد العزيز أبا الأضيف فارقكم، فهل إليه لباغي حاجة سنة
نفسه، عبد العزيز، على الترجمة عن الأشياء، ويجوز
رفعه على معنى: هو عبد العزيز، وكذلك الوقوف على قوله:
( أهدينا الصلوات المستقيمة [ الفاتحة 6 ] غير تمام لأن قوله:
 صلوات الذين أنعمت عليهم ) مترجم عن (الصلوات) الأول.
والذي ما ومن دون صلاتهم قوله: ( قال القرن الذين يطعون )
البقرة 449 [ الوقف على الذين ] قبيح لأن ( يطعون ) صلتهم.
و كنال: ( أفرأيت الذي تولى ) [ النجم 49 ] ب الوقف على

1 - الشهيد محمد بن أوس كما في الأضداد 144 ، واللسان ربيب .
2 - لم أثر عليه في مصدر رجعت إليه .
2 - ١٣٢ -
(الذي) قبض لأن (توَّلَى) صلة (الذي) وكذّل (سبح الله في السماوات وما في الأرض) {الحشر 1} {الوقف على (ما) نب لأن (في السماوات) صلة (ما). وكذّل قوله:} {قالوا مزاولة من وجد في رح判 فهو جزاءه} {يوسف 75} {الوقف في (من) قبض لأن (وجد في رح判) صلة (من). وكذّل:} {والذي قال لوالديه أف لكما} {الأخبار 17} {الوقف على (الذي) قبض لأن (قال) صلة (الذي) والوقف على قوله (أن لكما) غير تمام لأن معرف (الذي) ما عاد من قوله:} {ابن قول هذا) ولا يتم الوقف على صلة (الذي) دون معرفه.} {وأفعل دون مصدر قوله:} {وفقناك} {الوقف على (فناك) غير تمام لأن (فتناك) مصدر (فناك).} {والمصدر دون أنه قوله:} {جعل الله الكعبة البيت الحرام} {فنا الناس} {المائدة 97} {الوقف في قيام، غير تمام لأن}
اللاicates آلتة ألقايم(1)، ومعنى قيام، عاصمة للتاس، وفيه ثلاث
لغات: قواما، وقايم(2)، وقايما(3)، قال لبيد:
أَفْلِكُ أَمْ وَحَشَيْتُ مَسْبُوعةً خَذَكَت وَهَادِئَةً الصَّوارِ قوامًا؟
وقال الأنصار: قد شهد أنك عبد المليء ك أرسلت نورا بدين قيم(4)
وأما الاستفهام دون ما استفهم عنه قوله: (كيف تكلم
من كان في الدهن صبيا) [Salirم 69، الوقف على (كيف)
قبيح، وكذلك: (قل تحيس منهم من أحد) [Salirم 98
الوقف على (هل) قبيح لما ذكرنا. وكذلك في جميع حروف
الاستفهام 6/30
وأما حروف الجزاء دون الفعل الذي يليها قوله: (ولكن

1 - ك (القياس)
2 - س، غ، ك (قياسا وقواما)
3 - اللسان وقوم، ومفردات الأصفهاني 428
4 - ديوانه، 307، واللسان وقوم.
5 - الأنصاري هو حسان بن ثابت انظر ديوانه 375.
-135-
بات الأحزاب) [الأحزاب ٤٧] والوقف على (إن) قبيح.
والوقف على (يأت) قبيح لأنف (يودوا) جواب الجزاء.
وكذلك قوله: (إن من يبقي ويصبر). [يوسف ٩٠] الوقف
على (من) قبيح لأنها مازمة ل(تبقي) وهم في منزلة حرف واحد.
والوقف على (يصبر) غير تمام لأن جواب الجزاء ألقى الله التي في
نوله: (فإنا اللهم لا تضيع أجر المحссنين) وكذلك(١): (مها
تأتنا به من آية) [الأعراف ١٣٣] الوقف على (مها) قبيح
والوقف على (تأتنا) وعلى(٢) قوله (انسخنا بها) غير تمام لأن
جواب الجزاء ألقى الله في قوله: (فما نحن بلك بمؤمنين).
وأنا(٣) جواب الجزاء المتقدم قوله: (واشتكروا نعمة الله
إن كنتُ إياكم تعبدون) [النحل ١١٤] لا ينتم الكلام على قوله:
(واشتكروا نعمة الله) لأن قوله (إن كنت) متعلق بالذي قبله.

١ - غ (وكذلك قوله).
٢ - لفظ (قبيح) سقط من ح.
٣ - لك (تأتنا قبيح والوقف على).
٤ - غ (فاما).

١٣٦ -
وأما جواب الفاء فقوله: (أعلِي أُبلغُ الأسباب). أسباب السياوات فأطعل) [غافر 47] لا يتم الكلام على السياوات لأن قوله (فأطعل) جواب لِلشك' (", ومِن قرأ (فأطعل) بالرفع لم يتم الكلام أيضاً (" في قراءته على السياوات) لأن قوله فأطعل نسق على أُبلغ).

وكذلك قوله: (أو أنت لي كَرَّة فآكون من المحسنين) [الزمر 85] لا يتم الوقف على كَرَّة لأن قوله فأكون جواب الثماني). وكذلك (يا ليثني كَنْتَ مَعْمُومَ فَأُفوْزَ عَظِيمًا) [النساء 32] لا يتم الوقف على مَعْمُوم لأن اقْتَفَاء جواب الثماني.

وأما الأيمان دون جواباتها فقوله: (وَاللَّيْلُ إِذَا كَفَّرَلَّهُ) [الليل 1] لا يتم الكلام دون قوله: (إِنْ سُفِيرُكَ لَشَتَى).

١ - ز، غ (الثكَّة).
٢ - غ (في قراءته أيضا).
٣ - قوله (لا يتم الكلام على السياوات . . . قراءته على السياوات) مقطع من: ك.
٤ - ز (التمثلي).

١٢٧ -
لا يتم الوقف على (سجى) لأن قوله: (ما وذّاك و بُك) جواب 3/2 بقسم، (الليل) إذا سجى) (الليل 2) لا يتم الوقف على (سجى)
وأما حيث، دون ما بعدها فقوله: (ومن حيث) خرجت) (الأبقراür 149) لا يتم الكلام على، حيث، لأنها متعلق بالفعل الذي بعدها.
وأما بعض أسماء الإشارة دون بعض قوله (وهذا كتاب) مصدق) (الأحقاف 12) لا يتم الكلام على دها، والابتداء بهذا لأنهما بمزلة حرف واحد، وذلك لأن اسم من هذا الذال زيدت عليه ألف تكثيرًا له لأن الاسم لا يكون على حرف واحد، ودخلت دها للتنبيه. وكذلك: (هاء أنتم أولاء) (آل عمران 19) لا يتم الكلام على (أنتم) لأنتم أولاء) متعلق بهما، وهو كثير في القرآن والكلام، وأما المصرف عنه دون الصرف فقوله: (ولن يعلم الله
الذين جاهدوا منكم وعلم الله الصابرين) [آل عمران 144] لا يتم الكلام على منكم لأن (يعلم الله) الثاني منصب على الصرف عن الأول. وفعله قوله: (أو أتى بقين بما كسبوا ويعف عن كثير. وعلم الله الذين) [الشعرى 42، 60] لا يتم الكلام على كثير لأن (يعلم الله) منصب على الصرف.

وأما الجهد دون المجزوم قوله: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) [المائدة 116] الوقف على (ما) قبيح. لأنها جحد وما بعدها محجد. وكذلك: (لم يانيةكم نذير) [الملك 8] الوقف على (الم) قبيح والعرب تتجهد وما ولا وليس ولن ولما وإن الخفيفة.

وأما دائما في النبي دون المجزوم قوله: (وإذا قيل لهم لا تفصدوا في الأرض) [البقرة 11] الوقف على (لا) قبيح لأنها مع المجزوم بنزلة خريف واحد. وكذلك: (لا تغلوا في

---

1 - قراءة النصب هي قراءة غير نافع وابن عامر من السبعة وأما هذا فقرأ بالرفع.
2 - ك (والذي).
3 - ك (فما).
وإنكم ولا تقولوا على الله إلا الحق [ النساء 171 ] الوقف على (لا) قبيح لأنها مع 3/1 المجزوم بمجزأة حرف واحد.

وحدثنا أبى أيوب العنيق قال: حدثنا ابن سعدان قال: سمعت رجلا قرأ على سليم فوقف على (لا) فنهبه سليم عن ذلك.

وأما( لا ) فإذا كانت بمعنى دعير، قوله: ( يوقد من مجرة مباركه زينوبة لا شرقيّة ولا غربيّة [ النور 125 ] ) لا يتم الكلام على (لا) لأن معناه: دعير شرقيّة وغير غربيّة، ولهذا( لا ) دعير من يحموم، لا بارد، ولا كريم.

[الواقعة 94 ] معناه: غدير بارد وغير كريم، ولهذا قوله: ( انطلقوا إلى ظلٍّ ذي ثلاث شعب لا ظليل ) [ المرسلات 31 ] معناه: غير ظليل، فهلا( ) وما بعدها بمجزأة حرف واحد.

| 1 - س، غ ( ونهبه ). |
| 2 - ك ( فاما ). |
| 3 - غ ( وكذالك قوله ). |
| 4 - لفظ ( قوله) سقط من: س، غ، ك، ح. |
| 5 - س، غ ( ولا ). |
| 6 - غ ( مع ما ). |
وما دل، إذا كانت تبنّنة فقوله: (لا لم، ذلك الكتاب لا ربي فيه) [البقرة: 1, 26] الوقف على لا، قبيح لأنها مع المنصب بمثلة شيء واحد، ولا يتّمل الكلام على ربي، لأن فيها خبر التبرّة، ولكنه: (فلا ركّت ولا سوق ولا جدال في الحج) [البقرة: 197] الوقف على لا، قبيح لأنها مع ما بعدها في مثلة حرف واحد. ومن قرأ: فلا ركّت ولا سوق، بالرفع صلح له أن يقف على لا، إذا كانت مضمّرة لا مختاراً، لأن الوقت مرفع يتضمن كأنه قال: فلا ثمّ ركّت ولا سوق) (1. وكذلك (لا شبة فيها) [البقرة: 179] الوقف على لا، قبيح لأنها مع المنصب بمثلة شيء واحد، والوقوف على شبهية قبيح لأن فيها خبر التبرّة. وأما دل، إذا كانت توكيداً فقوله: (قال ما منعك ألا تسجد) [الأعراف: 12] لا يتّمل الوقف على لا، لأن معناه: مما منعك أن تسجد، وكذلك: (وحرام على قرية)
أُلْكُنَا مَا أُنْهَمْ لَا يَرْجِعُونَ [الآدم 95] معناه : أنهم يرجعون ۱/۳۱ بولا توكيد للكلام. وقوله (لا أقسم بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) [الْقِيَامَةِ ۴] حككي عن الْخَسَاسِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لا صلة. والمعنى : أقسم بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ(۳) فالوقف عليه لأنها صلة لَمَّا بعدها. وبهذا أنقول قال مالك بن سعدان. وأُنْكَر أَفْرَاء هذا القول. وقال : إنما تكون لا صلة إذا تقدم الجُدُد كقوله : { لا يُفِعِّلُ شَيْئاً وَلَا يَضْرِّطَكُمْ} [الْآدم ۶۶] وكقول جرير : ما كان يرضى رسول الله دينهم؟ ولعلي廢نات أبو بكر ولا عمر؟

1 - غ (معناه) .
2 - الأضداد ۲۱۵، والفرعي ۱۹۰/۱۹۰.
3 - قوله (على لا) مقط من : ك.
4 - ك (وها). 
5 - ز (دائمك) وفي هامش غ (فعلهم).
6 - دراه ۱۱۷، والكامل ۸۴/۱۴۲.
مغناه، والطبيبان: أبو بكر وعمر. و، لا، توكيد للكلام لتقديم الجهد، فاختصر بعض ممن قال بالمذهب الأول بقول الشاعر:

في بئر لا يخرج سري ومشهر.
قال مغناه: في بئر حور أين في بئر هلاك، ولا صلة.
وأنكر الفراء أن تكون لا في هذا البيت صلى، وقال:
هي جهد خفض، كأنه قال: في بئر لا تهان تعلوه شيا، أي لا ترد عليه شيئاً. والعرب تقول: طحت الفرا لأحازت شيا، أي لم يدبين لها أثر عمل. وقال الفراء في قوله: (لا أقيم بيتكم للقيامة) لا، ردك للكلام متقدم، كأنه قال: لا ليس.

1 - لفظ (والطبيبان) سقط من: غ.
2 - ز، غ، ك (واحتج).
3 - الشاهد للمجاج (انظر دربه). 16.
4 - لفظ (هذا) سقط من: ك.
5 - ز (طحته).
6 - غ (قال كان المعنى والله أعلم).
7 - ز (أقسم).

- 143 -
الأمر كما يقولون، ثم قال: أُهِمُّ بِيْيَمِ الْقِيَامَةِ، فَعَلَّمُنِّهِمُ الْوَقْفَ عَلَى دِيْرٍ.

(3) وأما ديراً إذا كان الظرف الذي قبلها عاملاً في الذي بعدها فقولها: (إِلاَّ نَنْفِرُوا بِعَدْدِ بَكمْ عَدَا بِأَليِمًا [التوبة 39]) لأن يحسن الوقف على ديراً لأن، إن، عائلة فياً بعدها وولا، مع ألفٍ ينزلة شيء واحد، ولا يحسن الوقف أيضاً على ديراً لأنها باجزاء للفعل الذي بعدها والجازم 32/ أ، والمجازوم ينزلة شيء واحد، وكذلك (إِلاَّ نَنْفِرُوا بِعَدْدِ بَكمْ عَدَا بِأَليِمًا [التوبة 40]) (إِلاَّ تُعْلِمُوهُنَّ ثُمَّ يَتَحَفَّظُونَ فِي الْأَرْضِ وَقَسَمًا كَبِيرًا [الأنفال 37] لا يقف عليها (إِلاَّ) دون المجازوم، ولا على (إِن) دون ديراً، وكذلك: (إِلاَّ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلاَّ يُقِدُرونَ عَلَى مَيْتٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الحديث 29] الوقف على (إِلاَّ) قبيح لأن ديراً، مع الفعل ينزلة شيء واحد، والوقف على ديراً.

1 - معاني القرآن 8/246/12، الطبري 322/13، 23.
2 - (كقوله).
3 - ز، ك (الآية)
قبيح لأنها آصبة للفعل، والناصب والمنصوب بمثلة حرف واحد. وكذلك (حقٍ على أن لا أقول) [الأعراف 101] لا تقيق على (لا) لأنها مع الفعل بمثلة حرف واحد، ولا على (أني) دون (لا) لأنها آصبة، والناصب والمنصوب بمثلة حرف واحد.

وكل ما في كتاب الله تعالى من ذكره نازع في المصحف حرف واحد إلا عشرة أحرف في سورة الأعراف: (حقٍ على أن لا أقول على الله إلا الحق) [101] وفيها أيضاً: (أني لا يقربوا على الله إلا الحق) [169] وفي التوراة: (وظلموا أن لا ملجاً من الله إلا الله) [118] وفي هود: (أني لا إله إلا هو) [14] وفيها (أني لا تعبدوا إلا الله) [26] وفي الحج: (أني لا تشرك في شيطان) [60] وفي الدخان: (أني لا تعبدوا الشيطان) [66].

1 من ح (شيء واحد).

2 قوله (لأنها مع الفعل دون لا) حق من: ز.

إيضاح الوقف 105 - 10
اظلوا على الله (19) وفي المُمنِّجِة : (أن لا يشر كن فِنِّيثنَى) (20) وفي ن (11) : (أن لا يدخِلُنها ليوم نَيْكَم مسِكينَ) (24) هُوَ لآ (19) العشْر الأحْرَف مقطوَة (10)

فَالمواضِع التي كُتَبَ فيها مقطوَة.

بينا على الأصل لأن الأصل فيه، أن لا، والمواضع التي كُتَبَ فيها موضوًة ببني الخط فيهما علَّة الوصل لأن الأصل.

ب: أن لا، فأدغّنث الثَّون في اللام لإقرب عُرجُها منها، بَلْ بألف الفم أَكَاف عَشر عُرجاً، المخرج الخامس منها لِلَّام، ب والسادس لِلفنون، فَلما أَدغَّنث الثون في اللام صارَت تَسْتَدِئة وُبيِّن الخط على اللَّغْظ، ولا يُسْعَي أن تَنَافع على

١ - خ (ن والقلم).
٢ - ل (فؤلاء).
٣ - الصاحف ١١٥، والمقطع ٦٨، وهجاء مصاحف الأمصار م/١٨ - ت
٤ - ك (موضوًة).
٥ - ك (كان).
٦ - ل (اللام).
٧ - ز (الثون).
٨ - خ (نرن).
٩ - خ (ان يقف).
1. ليسير ١٠٠٠٠، والنشر ٢٥٥/٢.
2. لا.
3. ز، ك (قراءة).
4. غ (صلح له أن يقف إذا).
5. لفظ (أيضاً) سقط من: غ.
6. غ (عامل في القمر).

٤٥
وقال الله هذا: وأما الحكايَة دون التحكيَّ فقوله تعالى: (قال الله هذا)
وم ينفع الصادقين صدقهم (المائدة 119) لا يتم الواقع (قال الله) لأن قوله: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم)
قلوه: (ذلك اللفظ العظيم) هو الكلام المحكي.
وذكره: (يوم نقول لجهنم كل امتلاك) (ق 30) لا يتم الواقع على (جهنم) لأن قوله: (هل امتلاك) هو الكلام المحكي.
وأما و قد وسوف و لما و ثم فإنهن كثيرات في القرآن،
فلك قوله: (كل سوء تعلمون، ثم كل سوء تعلمون) (التكريت 14) لا ينفع على (سوب) لأنها تشهد على الذي
بما بالاستقبال، والفائدة فيها بعدها. وكذلك قوله: (فاما
له أنه عدد الله ثبرًا منه) (النور 114) لا يتم الكلام على
امل) لأنها مع الفعل الذي بعدها بحئرة شيء واحد.
وذلك قوله: (ألا إنهم هم المفسدون) لا يتم الكلام على
ء لك (حکیة ولا يتم).
- ب (وكذلك قوله).
- لفظ (قوله) سقط من: ح.
148
(ألا) لأنها افتتاح للكلام) . وإذا وصلت ألقع بصلة لم يتم الكلام ٣٣ أً عليه دونها كقوله: (والتباوات مطويات يمينه) [الرز ٥٧] لا يتم الكلام على (طويات) لأن ألباء من صلة (طويات) ، فإن قدما صلة ألقع عليه لم يتم الوقف عليها دونه كقوله : (وبالآخرة هم يوقنون) [البقرة ٤] لا يتم الكلام على الآخرة ، لأن ألباء من صلة (يوقنون) .
واعلم أن الوقف على ثلاثة أوجه : وقف تمام ووقف حسن ليس بتام ووقف قبيح ليس بحسن ولا تمام . فالوقف التسام هو ١١ الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون بعدة ما يتعلق به كقول الله تعالى : (أولئك على هدى من بهم وأولئك هم المفلحون) [البقرة ٥] فهذا وقف تمام لأنه يحسن أن تقف عليه المفلحين ، ويحسن

١ - ز (الكلام).
٢ - س ، غ (الوقف).
٣ - س ، غ ، ك ، ح (هذا).
٤ - ز (قلم).
١٤٩ -
الابتداء بقوله: (إِنَّ الَّذينَ كَفُرُوا) [البقرة: 6] وكذلك:
(أَمْ لَا يُؤْمِنُونَ) [البقرة: 6] وقف تام.
والوقف الحسن هو” الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله (الحمد لله) الوقف على هذا حسن.
لأَنَّ إذا قالت: (الحمد لله) عَقِّلَ عنك ما أَرْدَتْ وليس بتام.
لأَنَّ إذا ابتدأت: (ربِّ العالمين) [الفاتحة: 2] قُبِّحَ الابتداء
بالتغرير. وكذلك الوقف على (بسم الله) حسن وليس بتام.
لأَنَّ ابتداء: (الرحمن الرحيم) بالخفض.
والوقف القبيح الذي ليس بتسام ولا حسن قوله):
(بسم الله) الوقف على (بسم). قبيح لأنه لا يعلم إلى أي
نُؤَسَّس. وكذلك الوقف على: (مالك) والابتداء
(بسم الدين). قبيح. يُقوس على هذا كل ما يرد بما يشاكله.

1 - س (وهو).
2 - ز (وقفه).
3 - ك (الابتداء).
4 - س، غ، ك، ح (إن شاء الله) وبداية هذه الفقرة بلغت القراءة والسياق.

- 100 -
باب ذكر الألفات اللاتي

(1) "يكن" في أوائل الأفعال

وإذا بدأنا بها قبل ألفات الأسماء لأن الأصول فيها أبيل

وأقرب 32/ب من المعلومين من ألفات الأسماء.

أعلم أن ألف الأفعال تنقسم على ستة أقسام: ألف
وصل وألف أصل وألف قطع وألف المختصر عن نفسه وألف الاستفهام وألف لم يتم فاعله.

فأما ألف الأصل فإنها تأتي في الماضي بالفتح وتعرفها

بأن تبدها فاء من الفعل ثابتة في المستقبل.

وأما ألف الوصل فإنيك تعرفها بسقوطها من الدخول وفتح أول المستقبل وهي مبنية على ثلاث المستقبل إن كان الثالث مكسوراً كسرت، وإن كان مضعوماً ضمت وإن كانت مفتوحاً كسرت

[أيضاً 

1 - ز، ك (اللوائي).
2 - ك (تكره).
3 - س (بدا بالفتح في الماضي).
4 - تكملة من: ك، وسقطت من غيرها.

- 101
ولأنا ألف القطع فإنك تعرفها بضم أول المستقبل.
ولأنا ألف المخبر عن نفسه فإنك تعرفها إذا حسن بعد ألف.
فهي فيه أنا، وكان مستقبلا.
ولأنا ألف الاستفهام فإنك تعرفها مبتنين إذا جاءت بعدها
أم أحسن في موضعها هلة.
ولأنا ألف مالم يستفف فإنها تكون في أربعة أصلية: في
ألف واستفعل وافتعل وانفعل، وقد تكون في فعل أكل:
أخذ وأمر وأكل، وليس لازمة لجميع هذا
أي أن تقول في ألف الأصل: (أتى أمر الله فلا تستعجلوه)
بنك أن وزن ألف من ألف فعل، فالآلف بحذاء ألف.
وقبل في المستقبل، يأتي، فتجدها ثابتة فيه. وكذلك
أكل وأمر وأبى، الآلف فيهن أصلية لأنها فاء من ألف.
بنك أن، (2) على وزن ألف فعل، فالآلف بحذاء ألف.

1- انظر الصفحة المتقنة الملاحظة 445
2- غ (أكل وأمر وأبى).

102
ومنقول في المستقبل، يأكل ويأمر ويأبى، فتجد الألف ثابتة في المستقبل.

وأما 4 - 2 1/2 الألف الوصل فهي الألف في قوله: (احدثنا الصراط) [الفاتحة:2] تستدل على أنها ألف وصل بسقوطها في الدورج.

وذلك أنك تقول في الدورج: (نستعين اهدنا) فلا تجد أليفاً. فإن قال قائل: فما الصامة التي في النون في (نستعين)؟ فقل (11): هي علامه الرفع، وذلك أن الفعل المستقبل مرفع بالحرف الذي في أوله في قول الفلكسيات في نستعين، مرفوع بالنون التي في أوله، والضمة علامه الرفع. ونقول في المستقبل: ينبغي، فتجد أوله مفتوحاً، فهذا مما يدلك على أن الألف في أهدنا، ألف وصل.

 فإن قال قائل (12): لم أدخلتها في الابتداء، وأسقطتها في الدورج. فقل: وجدت الحرف الذي بعدها ساكناً وهو ألماء في أهدنا، والضاد في أضرب، والغرب لا تبتديء بها، فدخلت أليفاً.

1 - ح (الجواب قال).

2 - في كل النسخ (من) سوى ح، وصربت من الأخيرة.

3 - ح (فإن قال).
نع بِهِ الابتداء، وحذفِها في الدُّرجة (٤) لأنَّ الَّذي بعدها أصلَ
لمَّا تَقَلْبَة فَلَم تَكُنَّ بحاجة إلى إدخالها. وكَذَّلِكْ (٥) إن قَالَ
قل: لم تَقَلْبَة ألف وصل؟ فَقُلَ: لَّا إِنَّهَا وَقَلَفَت الكَلام
فَلَمَّا بعدها فَما قَلَفَت وَسَقطَتْ من اللُّفظ. فَإِن قَالَ: لم تَقَلْبَة
واختفَت وَسَقطَتْ من اللُّفظ؟ فَقُلَ: أُنيَتَهَا في النُّصْب لَقََلَفَت
رَمَى السَّكوت عَلَى كُل حَرفٍ (٦)، والابتداء بِهَا مِنْ بَعْدِه
ذِبْنَة في النُّصْب كَمَا ثَبَتَتْ إِذَا ابتُدِئَت بِهَا. فَإِن قَالَ قَاتِلٌ (٧)
أَلِيَّ تَقَلَفَ أَلف الْوُسَلُ فَتَقَلَفَهَا أَلفاً أَمّ (٨) حَمِيزَة؟ فَقُلَ:
اِخْتُفَّ الْتَخْوِيْنَ في هَذَا، فَقَالَ اللُّكْسَاءُ وَالْقُرَاءُ وَسِبْيَاَبِهِ:
يَلْف وَسَلُ، وَالْعَجِّةِ كَلَمْ فِي هَذَا أَنْ صُورَتَهَا صُوَرَةُ الأَلْف
١ - ك (الابتداء بياناً) ح (بعداً الابتداء).
٢ - غ (في الوضع).
٣ - غ (و كذلّك فإن).
٤ - ك (قال لك).
٥ - غ (حرف منه).
٦ - لفظ (قائل) سقط من غ ح.
٧ - ح (أو).
فلْتِيَتْ أَلْفًا لِهذَا الْمَعْنَى، وَقَالَ الْأَخْفَشُ: هِيَ أَلْف سَاكِنَة
لَا حَرَكة لَهَا كُسَرَتْ في قَوْلِهِ: (أَهْدِئُوا الْصِّرَائِطُ) ٢٤٩٥٠، وَمَا
أَشْهِبَهُ لِسَكُرَّنَا وَسَكُونَ الْحَرْفِ الَّذِي بَعْدَهَا وَقَالَ: ضِعْتُهَا
في قَوْلِهِ: (اقْتُلُوا يُوسُفَ) [ بَيْسُفٍ ٩٠٩] وَفِي قَوْلِهِ: (أَدْخُلُوا
عَلَيْهِمْ الْبَابَ) [ الْمَائَةَ ٢٢٢٠] لَأَنْهُمْ كَرَهُوا أَنْ يَكُسِرُوهَا
وَبَعْدَهَا النَّافِثَةُ فِي قَوْلِهِ: (اقْتُلُوا) مَضْمُومَةٍ، وَالْخَمْسِاءَ فِي
اِدْخُلُوا) مَضْمُومَةٍ يَصْنَعُهَا مِنْ كَسَرٍّ إِلَيْ ضَمّ، فَضِعُوهَا
بِضَمِّ الْحَرْفِ الَّذِي بَعْدَهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا غَلُطُ لَأَنْهَا إِذَا
كَانَتِ يَعْنِدَهُ سَاَكِنَةً لَا حَرَكةً لَهَا فَحَالَانِ يَدْخُلُهَا الْاِبْتِدَاءُ لِأَنَّ
الْعَرْبِ لَا تَبْتَدِئُهُ فِي السَّاَكِنِ، فَلَا يَجْزَ أَنْ يَدْخُلُ الْاِبْتِدَاء
حَرَفاً؟ يَنْوِيُ بِهِ السَّكُونُ. وَقَالَ قَطْرُبُ فِي أَلْفٍ (أَهْدِئُوا

1. قولٌ (في قوله) سقط من: ح.
2. لفظ (مضمومة) سقط من: غ، ح.
3. قوله (قال أبو بكر) سقط من: ح.
4. ل (أن يدخلوا)
5. في كل النسخ حرف، صري: ك، والتصويب منها.
لا يحملها أي همزة كُرَّة فَّترَكَت. قال أبو بكر: 
وهذا غلط أيضاً لأن الهمزة إذا كانت في أول حرف ثم وصلت بي كُبْلِها كانت مُمْهوذة في الوصل كما تُسْمَّى في الابتداء، من ذلك قوله تعالى: ( وأخذتمَّ على ذِلكْ إِصْرَى) [آل عمران 88] 
ثمَّة في (إِصْرَى) ثابتة في الابتداء والوصل، فيجب عليه أن همزة أَفَّ (أَهْدَا) في الوصل والابتداء(3) إنما كانت عند الهمزة، فإن قال قائل: لم(0) كِيرت الأَفَّ في (أَهْدَا) ؟ فقال: لأنهما مبنيَّة على ثالث المُستقبل وهو الدال في. يَهْدِي: فإن قال: لم بنيبتها على التالت ولم بنيبتها على الأَوَّل ولا على الثاني ولا على الرابع ؟ فقال: لأن الأَوَّل زايد والرايئ لا بنيت عليه،

1 - ح (أَشْهَر).
2 - قوله (قال أبو بكر) مقطٌ من: س، ح.
3 - غ (الابتداء والوصل).
4 - س، غ، ك، ح (إِذَا).
5 - غ (فِلْم).
والثاني ساكن، والثالث لا يبتدأ به، والرابع لا يثبت على إعراب واحد لأنه يكون في الرفع ضموماً وفليس للفعل مفرداً.
وفي الجزم ساكن، وذلك أنك تقول في الرفع: أنت تضرب، فتنضم أبآ وتكوين النصب. أنت أضرب، فتنضم أبآ أفتح الباء وتقول في الجزم: أنت أضرب، فتنضم أبآ، فالباء لا يثبت الرابع على إعراب واحد لم يثبت ألف عليه وثبت على التاء إذا كان إعرابه لا يتغير. وكذلك تبتذي بنكسر قوله: (قلنا أضربوه) [البقرة 72] (أضربوه)، (أن أضرب بهما أخباركم) [الشعراء 63] (أضربوا)، (والذي هو خير أهبطوا مصر) [البقرة 61] (اهبطوا)، (ربنا أكشف عنا العذاب) [الدخان 13] (بتبدوا)، (أكشف)، (ربنا أطمئن على)

1- غ (والرابع حرف الإعراب لا).
2- لفظ (أنت) سقط من: غ، ك.
3- تأتي هذا الشيء عن تالي في: غ.
4- لفظ (بتبدى) سقط من: س، غ، ح.
- 157 -
أو أرسلمـ [ يعـنـي 88] تبـتـديـه [ إطمس ] وـهـل (~إـكـشف عـنـا إلـذابـه) ( إـصـرـف عـنـا إلـذابـه جـهـمـ) [ أـلـفـقـان 65] [ إـبـنـيّ صحـا] [ غـافـر 39] ( إـقـفـيـه فـي الـيـمـ) [ طـه 39]

تبتدى هذا وما أـمـبـيّه بالـكـسر لـآنَّ ثـالث المستقبـل مـكـسورة وذلـك أنـك تـقول? ضرب يضرب ، هـبـط يـهـبط ، صرـف

صرف بني يـبنيّ ، طمس يطمس ، فتـجـد الثـالث مـكـسورأ وتبتدى أيضاً بالـكـسر قوله : ( إـستـعينوا بالله وإصـيّروا) [ الأـلـفـار 138] ( إـستـعينوا بالصـبـر والصـلاة) [ الـبـقرـة 153] [وـكـذـلـك : ( إـستـخـوـدَّ عـلـيـمـه الـشـيـطان) [ المـجـالـدة 19] [وـكـذـلـك : ( إـستـكـبـروا) [ الأـلـفـار 75] لأنـثى الألف مـبـنـية على عـنـين أـلف وهي الباء في ( يـستـكـبـر ) ، الواو في ، يـسـتح، وذلـك

1 - لـفـظ ( تـبـتـديـه) سـتـقـم من : س ، ح.
2 - قولـه ( ربنا اطمس ... عـنا إلـذابـه) . سـتـقـم من : غ.
3 - ح (نـقـول في مـستـقـبل).
4 - سـتـقـم هـذا السـماحـم من : غ ، وتأخـير عن قـلينه فـي : ك.

١٥٨
أنك تقول: ينفشد ويستحوز، فتجد ألباء والواو مكسورتين وهما في عين الرفع، فإن قال قائل: كيف جاز للألف بناء على عين الفعل، فإن قال قائل: كيف جاز للألف في ألباء في "مستكرب" و"نستحوز"، فإن تبنى على ألباء في "مستكرب"، والواو في "نستحوز"، وها خامستان؟ وقال: قد ( زعم ) أن الألف تبني على الثالث. فقيل له: ألباء في "مستكرب"، وإن كانت خامسة في اللفظ فهي ( ) 3/3 ثانية في التقدير، وذلك أن أصول الحروف ألفاء والعين واللام، وما سوى هؤلاء الثلاثة الأحرف فزائد لا ينفشد إليه، فلما قلنا: ينفشد، و"نستحوز"، وجدنا وزنه من ألفاء ينفشد، فالكاف في

1 - غ ( أنك إذا قلت )
2 - لفظ ( وقال ) سقط من: ز، س، غ، ك، ح.
3 - ك، ح ( وقد).
4 - لفظ ( ففي ) سقط من: ز.
5 - غ ( هذى).

- 109 -
وبَإِسَارَةِ الْحَالِ، وَالجَاهِلِيَّةِ يُسَبِّحُونَ بِثَلَاثِ أَلْفٍ، فَعَلِيمُهاَّ يَقُولُ الْبَيْناءُ، وَلا يَتَلَبَّسُ الْسَّيْنُ وَالتَّسْعَاءُ لَعِنْهَا زَانِدَتَانِ، فَكَلُّ مَا أُتُكَ امْنَادُ مُجَنِّسِ يَأْسِرُ الْأَلْفِ فَإِنِّهُ عِنْهَا أَفْعَلُ والَّذِي ثَلَاثِ أَلْفٍ (فُهِمُهُ فِي الْبَيْنَاءِ) [الْقُرْآنِ] كُرِّرَتْ الْأَلْفُ بِنَاءَ عِنْهَا أَفْعَلُ وَهُوَ الدَّالُ بِهِ، وَلَمْ يَتَلَبَّسَ إِلَّا أَلْيَاءً لَعِنْهَا زَانِدَتَانِ، وَكَذَّلِكَ (إِفْتَرَبَتِ اً) [الْقُرْآنِ] بَكَسَرَ الْأَلْفُ بِنَاءَ عِنْهَا أَفْعَلُ وَهُوَ اللَّهُ الْبَارِيُّ، وَكَذَّلِكَ (إِفْتَرَبَتِ اً) [الْقُرْآنِ] بَكَسَرَ الْأَلْفُ بِنَاءَ عِنْهَا أَفْعَلُ وَهُوَ اللَّهُ الْبَارِيُّ، وَكَذَّلِكَ (إِفْتَرَبَتِ اً) [الْقُرْآنِ] بَكَسَرَ الْأَلْفُ بِنَاءَ عِنْهَا أَفْعَلُ وَهُوَ اللَّهُ الْبَارِيُّ، وَكَذَّلِكَ (إِفْتَرَبَتِ اً) [الْقُرْآنِ] بَكَسَرَ الْأَلْفُ بِنَاءَ عِنْهَا أَفْعَلُ وَهُوَ اللَّهُ الْبَارِيُّ.
وي هي الواو المكسورة في الأصل، وذلك أن الأصل في (1) نستعين، نستعون، فاستثقلوا الكسرة في الواو فنقلوها إلى ألسن فصارت الواو ياء لانكسار ما قبلها، فالألف مبنية على الواو المكسورة التي صارت ياء. وكذلك (استكماراً في الأرض) [فاطر ٣٢] تبتديء الألف بالكسر بناء على ألسن وهي الباء في مستكبرة، وكذلك فا استطاعوا أن يظهروا (الكشف ٩٧) تبتديء (إسطعوا) بكسر الألف بناء على ألسن وهي الواو المكسورة في الأصل، وذلك أن الأصل في المستقبل، يستطيعون (١٧) فاستثقلوا الكسرة في الواو فنقوها إلى الاتس فصارت الواو ياء لانكسار ما قبلها وحذفوا الباء من، يستطيعون (١٦) حذفها من مزايد، قال الخطبة: 
والشعر لا يسطع من يطالبه يريد أن يعرَّبه فيعجمها

1 - لفظ (في) مقطع من: ح
2 - ح (باستطيع).
3 - ك (باستطيع).
4 - ديوانه ٣٥٦.

إيضاح الوقف - ١٦١ -
فكتْ السَّي، وانتظروا، بناءً على الواو المكسورة التي صارتُتً ياه، و確لٌّ (استغفرُوا رَبّكمُ) [هود 2: 34] بنِبِّنِيَّةَ السَّي، وانتظروه على السَّي، وانتظروه، وإذا السَّي، انْفَتَرُوا [النفوذ 1: 19] تبتديه (انْفَتَرُوا) بالكسر لأنَّ السَّي المبَنَّة على السَّي، وهي الطائفة في انْفَتَرُوا، وكذلك إذا السَّي، انْفَتَرُوا) [الإسراء 1: 19] تبتديه (انْفَتَرُوا) بالكسر. وتبتديه أيضاً بالكسر: (إِنْفَتَرُوا إِلَيْهِ وَلَا تَنْظُرُونَ) [يوسف 71: 21] وتبتديه (وَقَالَ الْمَلِكُ اْتْبَنَى بِهِ) [يوسف 100: 50] تبتديه (اتْبَنَى بِهِ). (نَّمَّمُ أَتْبَنُوا صنَّفًا) [طه 24: 42] (اتْبَنُوا صنَّفًا) بكسر السَّي لأنَّ السَّي مبنية على السَّي، وهي الطائفة في يأتي، والضاد في يقضي، فإن قال [قَالُوا] لم أبتدأها بالكسر والضاد مضومة في (إِنْفَتَرُوا) وهي السَّي العاشرة، والتباء مضومة في.

1 - غ (التي كانت).
2 - ح (استغفروا).
3 - لفظ (و كذلك) سقط من ك.
4 - تكملة لازمة من غ، وسقطت من غيرها.
5 - ز (و هي الثالثة)، وقوله (و هي الثالثة) سقط من غ.

- 162 -
(التقوى) وهي الثالثة، قال له: الأصل في التاء الكسر، والدليل على ذلك أنها تقول للرجل: اقت يارجل، ونقول الاثنين انتيا يارجلان، أقضيا يارجلان، فنجد التاء والضاد مكسورتين في فعل الواحد والاثنين فبنيتا ألف عليها، وكان الأصل في الجمع، انتيوا أقضوا، فاستثقالا الضمة في إليها فنقلوها إلى التاء والضاد وأسقطوا إليها لسكونها وسكون واو الجمع، فإن قال: قلم (2) ابتدأت ألف في (انتقى) بالكسر ونحن نقول في المستقبل: تنشق، 3/3 فلا تجد فيها حرفًا مكسورًا، قيل له: كان الأصل في تنشق تنشق، على وزن تنصل، فاستثقالا الجمع بين قافين متحركين لأن العرب لا تجمع بين حرفين متحركين من جنس واحده، فأسقطوا حركة ألف الأولى وأدغموها في ألف الثانية فصارتا قافًا مشددة. وكان الأصل في قولهم: اقت يارجل إثت يارجل،

1 - ز (الثالثة).
2 - غ (قاله فلا).
3 - ك (فيا).
إذا أتى رجالاً فجعلوا الهمزة الساكنة ياء لسكونها وانكشار مائلها، وذلك أن العرب تجعل الهمزة ياء إذا انكسر ما قبلها ركاز ساكنة، ويّعلونها أباً إذا سكتت وانفتح مائلها ويّعلونها وواو إذا سكتت وانضم ما قبلها.
أما الهمزة التي سكنت وانكسر ما قبلها فقولها: الذيب، كان الأرض فيه، الذيب فأبدلوا من الهمزة ياء لسكونها وانكشار مائلها، وإذا حكمنا على الذيب بالهمزة لأنه مأخوذ من نذآب الريح وهو بجيئة من كل وجه) قال ذو الزمرة:
بات يشيَّرُ ثَبٌّ وَيُسَهَّرُ
تذَّوُّبُ الْرَيْحُ وَالْوَسَاسُ وَالْيَضِبَّ(";
لم يشتَرَّهُ، يَشْخَصُهُ وَيُقَلِّبهُ، والتأذى الندى، وتذآب الريح بجئها من كل وجه، واليَضِبُ الْدَفْعَاتُ من المطر)
قال
نَزُولُ الزِّمَّةُ أيضًا :

1- مع (قال أبو بكر وناهيف).
2- إلى، ذاب، ومفردات الأصفهاني، 182.
3- ديوان 229، والدان، ذاب، 182.
4- إلى، هضب.
5- 164
غدا كأنه جنّا تذاهبه من كل أقطاره يخشى ويرتفع
فتعانه: كأنه جنّا تأخذه من كل وجه.
وأما الهزة التي جعلت ألفاً لا نفتاح ما قبلها فقوله:
(آمن الرسول) [البقرة 285] كان الأصل فيه: آمن الرسول،
فجعلوا الهزة الساكنة ألفاً لا نفتاح ما قبلها، وذلك أنها إذا سكتت
ضعفت فتغلب الحركة عليها. وكذلک: (يابني آدم)
[الأعراف 26] كان الأصل فيه: آدم، فجعلوا الهزة الساكنة
ألفاً لا نفتاح ما قبلها.
وأما الهزة التي سكتت وانضم ما قبلها) فقوله دهو يوم
كان الأصل فيه: يوم، فجعلت (الهزة الساكنة واأ لانضام
ما قبلها.
فإن قال قائل: إذا قلنا في الدّرج (لاقتنا إنش) [يونس 15]
فما هذه الهزة؟ قيل له: هذه الهزة هي الساكنة التي في

---
1 - ديوانه 300.
2 - قوله (وأما الهزة 000 ما قبلها) سقط من: ز.
3 - ك (فجعلوا).
4 - فظ (له) سقط من: ح.
--- 160 -
فقد أجازٌ لك كلامه أن تثبت الهمزتين في الابتداء، فأجاز للمبتدئ أن
هو (إنْ يُقْرَأَتْ) [يوسف 15] همزتين أخريَّتين
من إدريس عن خلف عن ألكساني. قللُ (٢) وهذا قبيح
لأعرب لاتجمع بين همزتين، الثانية منها ساكنة، ومع هذا
فإن لا تنتظر بهمزَة ساكنة إلا بنو١) تتم فأنهم يهمرون
بده: الذئب والكأس والرأس، وقوله عز وجل: (فمن شاء
خذل ربي سبيلا) [المزمل ١٩] هذه الهمزة هي همزة
من ألف، وقد اتخاذها ساقطة لأنها ألف وصل، وكان الأصل

- ل (وهو).
- ز (وأجاز).
- غ، ك، ح (حدثنا).
- لفظ (قلت) سقط من: غ، ك.
- في كل النسخ (إن) وتصوبها من: غ.
- لفظ (أنه) سقط من: غ.
- ك، ح (بني).

- ١٦٦ -
في شاه، شُيّا، فجعلوا الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وفمّا: [إذا أَنزَلْنا عليهمَّ السَّترَة] [فصلت 39] هذه الهَمُزة هَمزة المَاء، وألف هَمزة، ساِقَةٌ لأنها ألف وصل، وكان الأصل فيه: [إذا أَنزَلْنا عليها أَلمَة، فجعلوا الراو 27] بـ ألف للتحركها وانفتاح ما قبلها، وأُلَّدُوا من الهَمَزة لُقَْرب خُرجها منها وذلك أن أقصى مُخارج الحَلَق للهَمَزة، وقاله عز وجل: [إذا شاء أَقْرَه 22] قرآني أبو عمرو: [ثم إذا شا أَقْرَه) يَبِيعُه واحِدَةٌ، وهَمزة الثانية في قراءة أبو عمرو همزة أَقْرَه، وهَمزة شاه ساِقَةٌ اكتُفاءٌ بالهمزة الثانية منها، وإذا تَبِعتَ الألف في أَقْرَه لأنها ألف قطع، والدلِيل على هذا) أنك تقول: أَقْرَه

١ - ك (الهَمِّة) .
٢ - ز (قال).
٣ - التـيـبـر ٣٣.
٤ - ك (فَهُمَّة).
٥ - ز (أَكْفَرَوا).
٦ - س، ظ، يك (الدليل).
٧ - د، غ، ح (ذَالِكَ).

١٦٧
بشر، فنجد أول المستقبل مضموناً، وسندبين ألف القطع بعد هذا إن شاء الله.

وإذا كان ذلك المستقبل مضموناً ضممت الألف في الأبتداء كقوله: (يا أبا الناس اعبدوا ربكم) [البقرة 21] تبديء يا أعبدهم، بالضم لأنها منينة على تلك المستقبل وهو أباء في بعدهم، وكذلك: (يا أبا الذين آمنوا أذكروا الله) [الأحزاب 41] تبديء أذكروا، بالضم بناء على الثالث وهو الكاف في (فذكر، وكذلك: (وإذا قلنا للملائكة أذكروا) [البقرة 44] تبديء أذكروا. وكذلك: (أدخلوا عليهم الباب) [المائدة 24] (أدع لنا ربك) [البقرة 99] (أقتوا يوسف) [يوسف 9] (أنقض منه قليلًا) [المزمل 2] (أسكن أن وزوجك) [البقرة 85] (أشتكري لي ولولديك) [لقاني 14] (أحشروا الذين ظلموا) [الصافات 22]

1 - (من)
2 - تأخر هذا التأهيد عن الذي يليه في غ.
3 - غ (وذلك).

- 168 -
(انظر آنَّ يُؤْفِكُونَ) [المائدة 75] (أركِضَ بِرَجْلِيكَ) ص 42 [ (أخلفني في قومي) [الأعراف 142] (أدخلي الضريح) [النمل 44] (أدخلوا الأرض المقدسة) [المائدة 21] ، (انصرني بَاذَّنِبُونَ) [المؤمنون 27] (انفخوا حتى إذا جعله ناراً) [الكهف 96] ]

وقولهم جل ثناؤه : (ألا يسجدوا) [النمل 25] اختلف أهلها فيها ، فكان نافع وعايم وأبو عمرو وخمزة يقرؤون : (ألا يسجدوا) ينقيش ، ألا ، وكان أبو عبد الرحمن السامي والحسن وأبو جعفر وعميد والكسائي 82/3 يقرؤون : (ألا يا أصحابنا) ينقيش ، ألا ، فإن قرأ (ألا يسجدوا) ينقيش ألا ، وقف ، ألا ، وابتدأ : (يسجدوا) . ومن قرأ ، ألا ، بالتخفيف وقف ، ألا يا ، وابتدأ : (يسجدوا) بالضم لأن الألف مبنية على الذالك وهو اليمين في يسجدوا ، ومعنى هذه القراءة : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، فخذوا هؤلاء ، وأبقوا

1 - ح (بالتخفيف من قرأ) انظر التيسير 167 ، والنشر 237/2.
2 - غ 4 ك (وقف على).

169 -
بأ"""" كما قال آل مرقص:

"إلا يا أسامي لا صرم لي اليوم فاطماً
ولا أبدا ما دام وصلك دايمة"

وقال الأخطل:

"إلا يا أسامي يا هند بن بدر
وإن كان حياتنا يد آحر المهمير"

وقال الآخر: "أنشدني المفضل: قال أبو بكر، وأشننناه"

أبو العباس:

"إلا يا أسامي قبل الفراق ظعينا
تحية من أسي، إليك حزينا"

---

1 - ح (بالتفصيل وسقوط ألا) انظر الفرعي 13/186 ، وإملاء مامن

2 - هو المرقص الأصغر انظر الشعر والشعراء 214 ، والمفضيات 244.

3 - لم أجد في دواه وهو في إصلاح المتنبي 133.

4 - س، ظغ، د، ح (الفراء).

5 - ج (وأشنننا).

6 - غ (ليبك رهينا).

---

– 170 –
تحية من لاقاطع حبل واصل
ولا صادم قبل العراق قريناً
وقال الجبال:
يا دار سالم يا سالم يا سالم
بسمة أو عن يمين تسم
وقال ذو الزومة:
آلا يا سالم يا دارمي على ألي
ولا زال متنهل يجري عليك القطر
وقال الكميت:
آلا يا سالم يا تزب أسماء من تزب
آلا يا سالمي حبيبي عليي وعن صخي
أراد في جمع هذه الأبيات: آلا يا هذه السلمي: فتحت

---
1 - لم أعرف قائلتها، انظر الإنصاف 33 (الأول).
2 - ديوان 88، وتأويل مشكل القرآن 173.
3 - ديوان 1290، والقرطبي 187/113.
4 - غ (الكميت بن زيد).
5 - لم أجهد في ديوان، وهو في الإنصاف 33.
هٰذا ما تركنا يا، وقال الآخر: ۳۸۸ ب
بالغة الله والقوم نكم، والصالحين على سمعان من جار
أراد: يا هؤلاء لعنها الله، فحذف هؤلاء، وأشتد
۳۸۸ "قرأه:
وقال ألا يا استمع نعطق بعلت
فقلت: تسبع فأنطق واصيب
أراد: وقالت ألا يا هذا، فحذف هذا، وأشتد القراء
بأضاً.
"بأقايل الله صبيانا تحيت بيم
أم البدير" من زنيدها واري.

۱ - لم أعرف قائله انظر الكامل ۲/۱۶۸، وسبو به ۱/۳۹۵.
۲ - البيت للبر من تولب انظر الإنصاف ۳۵، ومعاني القرآن ۷/۳۰۲.
۳ - لفظ (أيضا) مقطع من: س، غ.
۴ - ح (الجديد).
۵ - البيت للتفثال الكلاهي انظر الإنصاف ۷۱، وشرح ما يتبع
فيه التصحيف ۱۲۲، ۱۲۸.
۱۷۲ -
أراد يأهولاء قال الله وقيل أبو بكر: أسلم يا اسمع يا ابن كل خليفة ويلسان الدين يا جبل الأرضا.

أراد يأهذا اسمع فحذف هذا.

قال أبو بكر: فإن قال قائل لم حذفوا ألف يا من الصحف في قوله: (ألا يا ابتدوا) قيل له: ألف تحرف.

ألف يا من الكتاب. من ذلك أنهم كتبوا (يقوم إعبدها) [الأعراف 9] يحذف (الألف) وإنما جاز حذف ألف ين.

يا يا يا، ندعى بها الأسماء، ولا ندعى بها الأفعال فحذروا الألف لكثرة الاستعمال.

وقال أبو عبيد القيسي بن سلام: الاختيار (ألا) بالتشديد لأنها في بعض التفسير وزينه لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال:

١ - ز (مجيلة).

٢ - الإنصاف ١٧٢.

٣ - قوله (قال أبو بكر) سقط من تغ ك.

٤ - ح (فحذفوا).
والتفهيف وجه حسن، إلا أن فيه اقتطاع الخير الذي كان من
السمى وقومهم ثم يرجع بعد إلى ذكرهم. قال: والقراءة
الأولى خبر يتبع بعضها البعض للاقتطاع في وسطه.
وقال القراء: الاختيار التخفيف 39/ أ لأنها سيدة أمرنا بها
ولو كانت القراءة بالتشقيل لم يكن فيه أمر سجود لأن المعنى:
وزين لهم السجود ألا يسجدوا. فهذا (2) خبر عن أولئك ولأ
نبي دليل على الأمر بالسجود. وهي في قراءة أبي بكر:
(لا تسجدون) بالتأو. وفي قراءة أبي: (لا تسجدون) الله
بقلبك وما تعلبون). فهذا (3) يدل على التخفيف لأن:
نوك: ألا تقوم بمثل قولك: هوى. وقال القراء: حدثنا
فكسائي عن عيسى بن عمر قال: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤوها
بالتخفيف على نبي الأمر. وحكم القراء على العرب: ألا
إرمونا، ألا يا صدروا علينا، بمعنى: ألا يا هؤلاء إفعلوا
هذا (4).

1 - ح (هذا).
2 - ح (وهذا).

174
وقوله تعالى: (وإذا قيل أنشرُوا فانشئُوا) [المُجاولة 11] اختلف القراء فيها، فكان ابن كنذر والأعش وأبو عمرو وخزيمة والكسائي يقرأونها، وإذا قيل أنشرُوا فانشئُوا، بكسر اللفين. فمن قرأ بهذه القراءة ابتدأ: (انشئوا) بكسر الألف لأنها مبنية على التاء وهو الشين في ظن شر. وكان أبو جعفر وشيبة ونافيع وأعاصم يقرأونها: (انشئوا فانشئوا) بضم الشين. فمن قرأ بهذه القراءة ابتدأ: (انشئوا) بالضم لأن الألف مبنية على التاء وهو الشين في ظن شر. وإذا كان ذلك المستقبل مفتوحًا ابتدأت الألف بالكسر كقوله: (انت ورشبك) [الائدة 94] كسرت الألف لأن التاء مفتوح وهو ألياء في رجوبه، وكذلك: (أنت أصفعه) [المعمون 27] تبديلة، (إصنع) بكسر الألف.

---

1 - التيسير 909، والنشر 2/385.
2 - ز (بالضم).
3 - قوله (الشين في قراءة ... بالضم) سقط من ز.

---

175
لأنها مبنية على الله اسْتَفْتَحُ اللَّهُ ُمَّنَّهُ (الثالث) ُمَّنَّهُ (الثالث)، وذلك أنك تقول:
بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَامَاتِ[الله: 89] [بَنَتْدِئٍ] (إِفْتَحِي) بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَامَاتِ[الله: 89] [بَنَتْدِئٍ] (إِفْتَحِي)...
وَانْثَبَأْنِ (الثلث مفتوح) وهو الناء في (التوبة)(هود)41:
كَبْرُ الْاَلْفَ لَنَّ الْثَّالِثَ مِفْتَحٌ، وهو الكاف في برَكِب،)
وكذلك:([آزْكَبْنَاهَا فيْهَا بِإِنْسَانِ اللهِ جَزَّرَهَا وَمَسَّاهَا]) (هود)41:
كَبْرُ الْاَلْفَ لَنَّ الْثَّالِثَ مِفْتَحٌ، وهو الكاف في برَكِب،
وكذلك (آذَنُوا لَهُمَا وَلَا تَفْلُقُوا) (التوبة)، (اذْهِبْ إِلَى الْقُوُمِ)
الذين كَذَّبُوا بِآيَاتِنا] [الفرَّاق: 67]، (اذْهِبُوا بِقَمْصِي هذَا)
[بُعُسَفٍ 93] (إِعْجَبْنَاهُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُ جَزَأُهَا) [البقرة: 260]
(إِعْجَبْنَاهُ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ) [بُعُسَفٍ 93] (إِعْجَبْنَاهُ عَلَى مَكَانِكَ)
[الأعراف: 125]، (بِأَرْضَ الْأَرْضِ مَاهِكَ) [هود: 44] [بالكر (الثالث) لأن
ثالث مفتوح وهو اللام في: يَلْبَعٌ، واللائي: بَلَعٌ، بَكْسِرٌ)

1 - س (بالفتح).
2 - غ (لأن الثالث مفتوح).
3 - ل (لفظ في: سقط من: غ).
4 - س (ة بلع بالكسر).
5 - ل (لم يروى: مثلا من: غ).
6 - ل (بالكسر).
اللام) وكذلك: (اقرأ باسم ربك) (العلق) 1 تبديء (اقرأ)

بالكسر لأن النائب مفتوح وهو الزاء في دعارة.
فإن قال قائل: هلًا فتحت اللهم؟ إذا كان النائب مفتوحًا.

كما تكسرها إذا كان النائب مكسورًا وتضمها إذا كان النائب مضموماً.
فقال: كرهت أن أفتحها فيلبس الأمر بالخبر، وذلك 
أني لوقت في الأمر: أذهب يا رجل، أصنع يا رجل،
لانتبس بقولي(في الخبر): أنا أذهب، أنا أصنع، فكسرناها
لم تظل فيها الفتح لأن الكسر أخر الفتح، وذلك أن الحركات
ثلثا: فتحة وكسرة وضمية. فالفتحة أخف الحركات ثم
الكسرة تليها، والضمية أندل الفتحات، فحركت الفتحات بالكسر
لما كانت الكسرة تقرب 40/1 من الفتحة، وتبديء أيضاً.
بالكسر قوله: (اتأقلت إلى الأرض) (النوبة) 38 ) (إشاركوا

1 - لفظ (اللام) سقط من: ك.
2 - ح (الرف).
3 - ك (بقولك).
4 - غ (ثلاثة).
5 - لفظ (أيضاً) سقط من: ح.

الأيض الوقف - 12 - 177 -
فيها جميعاً (الأعراف 28) لأنَّ عين الفعل مفتوحة وهي ألف في يشاقل، والراء في يدأرك، وذلك أن وزن يشاقل، ويدأرك يتفاعل، فالقال في يشاقل، بجسداء أعين، والراء في يدأرك، بجسداء العين. وكذلك: (قالوا أطيرنا بكسر الألف لأنه عين الفعل مفتوحة وهي الياء في يطير، ومثله: ( بل إدأرك أو اسمهم في الآخرة ) (النمل 67) [ تبتديء ] (إطيرنا) بكسر الألف لأنه عين الفعل مفتوحة وهي الراء في يدأرك، وكانت الأصل في هذا: حتى إذا تداركوا فأذغموا النساء في الدلال، فصارت دالًا ساكنة "، فلم يصح الابتداء بساكن فأدخلوا ألفًا يقع بها الابتداء. وحكذاك (قالوا أطيرنا) كانت الأصل فيه: قالوا طيرنا، " (في سبيل الله ألقتم إلى الأرض) كان الأصل فيه: تاقتم، ( بل إدأرك) كان الأصل فيه: تدارك، 1 - غ (ساكنة مشددة). 2 - ك، ح (وحكذاك).
128 — حدثني(1) أبي قال: حدثنا أبو منصور قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن هارون قال: في هرفة أبي بن كعب: "أم تدارك عالمهم؟"، وقال أنشداني الكسائي: تولي الصبيحة إذا ما استقفاها خصراً غذب المذاق إذا ما تابع الطبل(2) أراد، إذا ما تابع القبل، فأغغم الناء الأول في الثانية فسكت ثم صلح الابتداء، فآخذ فأدخل ألفاً يقع الابتداء(3) بها(4).

وقال أنشداني(5): روي(6) عن بعض القراء أنه كان يقرأ: (قالوا

1 - س (أخبرنا محمد قال وحدثني).
2 - معاني القرآن 299/2.
3 - س (قال).
4 - لم أعرف قائد انظر الطبري 2/244، ومعنى القرآن 1/438.
5 - لفظ (القبيل) سقط من: س، غ.
6 - ك (به الابتداء).
7 - لفظ (بها) سقط من: س.
8 - ز (وروي).

179 —
أطلتنا بك، (حتى إذا أداركوا فيها جميعًا) بالجمع بين ٤٩٢. بسakanين) والعلامة للّا في هذا أن الطاء والدال الأولين أصلها الحركة، وذلك أن الأصل فيها: قالوا تطيرنا، حتى إذا تداركوا، فلا كان أصلها الحركة لم يعاملها معاملة الساكن الحقيقي السكون.

وتبدي، ألف ألف القطع بالفتح كقوله تعالى: (ربنا أفرغ علينا صبرا) [البقرة ٢٥٠] تبديء؛ (أفرغ) بالفتح لأن الألف فيه ألف ققطع، والدليل(٣) على هذا أنك تقول: أفرغ يفرع، فتجد أول المستقبل مضومًا. وكذلك: (أدنى [مدخل صدقي وأخرجي صدقٍ] [الإسراء ٨٠] والدليل(٣) على أنك ألف ققطع أنك تقول: أدخل ٍ يدخل، وأخرج يخرج، فتجد أول المستقبل مضومًا. وكذلك:

١ - هي قراءة أبي عمرو كما في معاني القرآن ١٣٧/١.
٢ - س (لهم).
٣ - س، ك، ح (الدليل).
(باسمعله وملؤك) [هود 44] [أسلوبه] (أقليع) [بالقطع والفتح]
لأنك تقول: أقثل يقلع، وكذلك: أنزل علينا مائدة
من النهاية) [المائدة 114] [أقسم بهم وأبصر) [المريم 38]
(أمسك عليك زوجتك) [الأحزاب 37] ، (أهلك التكلم) التكلم
[التكاثر 1] هؤلاء أقليع القطع لأنك تقول: أنزل ينزل وأسمع
يسمع، وأبصر يبصر، وألمى يلبى، وكذلك: قلوا
(أمرنا أمتنا اثنين وأحياء متان اثنين) [غافر 11] (أكرم
و(أهانين) [البقرة 1516] ، (أعتمنا عليهم) [الصافحة 7]
هؤلاء أقليع أبضا لأنك تقول أحياء يحيي، أمات يبنت:
أكرم يكرم، أهان يبهين، أنعم ينعم،
وكان أبو جعفر محمد بن سعدان وغيره يقولون: هؤلاء
أقليع أصل. قال أبو بكر: وهذا غلط لأن أصول الأسماء
والفعال ثلاثة: فاء، وعين، ولام. وكل ما زاد على هؤلاء
الثلاثة فهو زائد ليس بأصلي. فإذا قلنا: أفرغ 41 وأكرم:

1 - لفظ (أقليع) سقط من: كم
2 - ك (يسمع وأبصر يبصر)
فوزن فعال، لأنه ليس الفاء ولا عين، ولا إردا. ولا ينفي أن تسمى أصلية. وتبتندي: (رب أَرْنِي) [الأعراف 142] بالفتح (أَرْنِي) لأنها ألف قطع، والدليل على ذلك. أنك تقول: 5 أَرِي، فتجد أول المستقبل مضموناً.
وقوله عَزَّ وجلَّ (ويوم تقوم الساعة أدخلوا آمن فرعون) [غافر 46] اختلاف القراء فيه فكان أبو جعفر وشبيبة ونافع وبيبي بن وقاب والأعش وحمزة والكسائي يقرؤونها: (أدخلوا) بفتح الألف في الوصل والابتداء، فإن قرأ بهذه القراءة ابتداً: (أدخلوا) بفتح الألف لأنها ألف قطع، والدليل على هذا أنك تقول: 5 أدخل يدخل، فتجد أول المستقبل مضموناً، وننصب

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>5 (فلا)</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>قوله (بالفتح أَرْنِي) سقط من: ز.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ك (الدليل)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>لفظ (ذلك) سقط من: ز.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>التَّبْيِن 196، والنشر 2/365</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>قوله (في الوصل والابتداء 000 بفتح الألف) سقط من: ز.</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>ك (والدليل)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

- 182 -
(آل فرعون) يقع الفعل عليهم، كما تقول: أدخل زيداً الدار، وكان عاصم وأبو عمرو يقرآن: (ويوم تقوم الساعة ادخلا) يُذْف الألف في الوصل، فنقرأ: أبِناءٌ، فتُقرأ، ابتدأ: (ادْخِلا) بضم الألف، بناءً على ذلك المستقبل، وهو الحاء في: يُدخِل، وتنصب (آل فرعون) على النداء كأنك قلت: (ادْخِلا) يا آل فرعون،

واعلم أن ألف القطع إذا كانت في المصدر ابتدأ بالكسر ك قوله (وَيُخْرِجُكم إِخْرَاجًا) [فَوَاح 18] الألف في إخراج، ألف قطع لأنك تقول: (أخرج يخرج)، فتجد أول المستقبل مضموماً، وكذلك: (وَمَن يُرِيدُ فِيهِ إِلَى الْحَدُّ بَلْ) [الحج 26] الألف في إلحاد، ألف قطع لأنك تقول: ألد يلحد، فتجد أول المستقبل مضموناً.

فإن قال قائل: لمصارف ألف القطع مكسورة في المصدر؟ فقال: كرهوا أن يفتحوها فينَّس الصدر بالجمع، وذلك أنهم لو 1/4 قالوا في المصدر: (أخرج وألحاد) لانتمب الجمع

1 - غ (في المصدر مكسورة).

- 183 -
كتوك "أيتات" وأَنّاب وأَجَال، والدليل على هذا أيضاً أنهم لو ابتدؤوا [قالوا] (3) : أَخراج، لانتبى بجمع
دْخُرج، فكسرها الألف ليفرقوا بين المصدر والجمع،
وأما أَلف المُلخَّبر عن نفسه فإِنَّك تعرفها بأن يحسن بعد الفعل
الذي هي فيه، أَنا، وَيكون الفعل مستقبلاً كقوله تعالى:
(قل هذه سبيلي أَدعو إلى الله على بصيرة) [بَيِسْفٍ ٨١] هذه
الف المُلخَّبر عن نفسه لأنك تقول : أَدعو أَنا غداً، فتجد
الفعل يحسن بعده أَنا، وهو مستقبل. وكذلك : (ربٍ أَنْظُرْ إِلَيْكَ) [الأَعْرَاف١٤٣] الألف في (أنظر) أَلف
المُلخَّبر عن نفسه لأنك تقول : أَنظر أَنا غداً، فتجده يحسن
بده أَنا، وهو مستقبل. وكذلك (آوَّل أَفرُغ عليه قطرة)
الكهف٩٦] الألف في (أَفرَغ) أَلف المُلخَّبر عن نفسه لأنك
تقول : أَفرَغ أَنا غداً،

1 - ح (أناب).
2 - ح (أَجَال).
3 - تكملة لازمة من ح، وسقطت من غيرها.
4 - ز (الأَخراج).

184
فإن قال [قاتل] (1) فليَفْتَحَ الأَلْفِ فِي قُوْلِهِ : ( أَدْعُ إِلَى الله ) وضمنته [في (أَفْرَغ)] وكتابها أَلْفٌ المُخْبِرِ عن نفسه 2
فقال (3) : إذا كان الماضي على أقل من أربعة أحرف أو أكثر من [أُرَبَعةْ أَحْرَف] فألف المخبر [عن نفسه] (4) مفتوحة ، وإذا كانت الماضي على أربعة أحرف فألف المخبر (5) مضمومة ، فلذي (6) تفتح فيه الألف [آثِلِ الماضي على أقل من أربعة أحرف] قوله : ( قل تعالوا أَنْتُمَا حَرَّمَ رَبَّكُمُ علَيْكُمْ ) [الأنعام 101] الألف في (أَلْفِ) أَلْف المخبر عن نفسه لأنك تقول : ( أَلْوَ أَنَا غَدًا ) وفتحتها لأن الماضي تلا ، فهو أقل من أربعة أحرف (7) . وكذلك : ( فاذْكُرُونِي أَذْكُرُ كَمْ ) [البقرة 152] الألف في (أَذْكُرُ أَلْف المخبر عن نفسه لأنك

1 - نكملة لازمة من : س ، غ ، ك
2 - ز ( قال )
3 - نكملة من : ك وسقطت من غيرها
4 - ح ( المخبر فيه عن نفسه )
5 - ك ( الألف فيه )
6 - نكملة لازمة من : س ، غ وسقطت من غيرها

185
نقول: أذكر أنا غدا. وفتحتها لأن الماضي ذكره
لحر أقل من أربعة [أحرف] وكذلك: (وأتي أتلو
القرآن) [النمل 92] الألف في (أتلو) ألف 42/43
المخير عن نفسه. وحكذا: (أجعل بينكم وبينهم ردما
الكهف 95)، (حتى أبلغ جميع البخرين أو ألمضي
الكهف 60). والذي يفتح في ألف المخير عن نفسه لأن الماضي أكثر
من أربعة [أحرف] قوله: عزر وجل: (استخلصه لنفسي
يوسف 48] ففتحت الألف لأن الماضي استخلصه وهو
أكثر من أربعة أحرف. وكذلك: (أجيب لكم إن
الذين يستكبرون) [غافر 60] ففتحت الألف لأن الماضي
تجاب، فهو أكثر من أربعة.
والذي تضم في ألف المخير عن نفسه لأن الماضي على أربعة

1. لفظ (وفتحتها) سقط من: ح.
2. انظر اللائحة 65، في الصفحة المتقدمة.
3. قوله (وحكذا) وأنت أتلو... المخير عن نفسه) سقط من: ك.
4. لفظ (أحرف) سقط من: غ، ك.

- 186 -
أُحرِفِ ( ) قُولهُ ( أُفْرُغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ) ( ] أَلْكَهْفٍ 96 [ )

أَلا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ فِي الْمَاضِيِّ ، أُفْرُغَ ، فَتَنْجِهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ أُحْرِفٍ .

129 وزِيَّر ( قَالَ أَلْعَمُّ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ) ( ] البَقْرَةٍ 259 [ ) أَخْتِلَفُ الْقُرْآنِ فِيهِ فَحْدِثْنِيُّ ( ) أَيَّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو منْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبْدَدُ قَالَ : حَدَّثَنَا حِجَابٌ عَنْ هَارُونٍ قَالَ : فِى قَرْأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ( قَالَ أَلْعَمُ أَنَّاهُ اللَّهَ ) عَلَى وَجَهِ الْأَمْرِ ، وَبِالْجَزْمِ ( قَرْأَةَ حَرْثَةٍ وَأَلْكَهْفَانِيُّ ) . فَنَّ ) قَرَأَهُ بِهِذِهِ الْقُرْآنَ ابْتَدَأَ ( ( أَلْعَمَ ) بِكَسَرَ الْأَلْفَ لَأَنَّهُ أَلْفٌ وَصِلَ كُسِّرَ لَأَنَّ ثَلَاثَ المَسْتَقِبِ مَفْتَوَحٌ وَهُوَ الْلَّامُ فِي دَعْمِ ، وَقَرَأَ أَبُو جُعْفَرٍ وَشَيْبَةٍ وَنَافِعٍ وَعَايْضَمٍ وَأَبُو عَمَرٍ ( قَالَ أَلْعَمَ ) يَفْتَحُ الْأَلْفَ وَقَطَعَهَا ( لأَنَّهُ أَلْفٌ أَلْفٌ يُصِيرُ الْعَلََمِ عَنْ نَفْسِهِ .

١ - تَكْمِيلُ لَأَزْمَةِ مِنْ : سُ ، غُ وَسَقَطَتْ مِنْ غَيْرَهَا .
٢ - ( قَالَ أَبُو بَكْرُ فَحْدِثْنِيُّ ) .
٣ - فُ ، زُ ، سُ ، ( بالْجَزْمِ ) .
٤ - الطَّبْرِيَّ ٥٠٨١ـ٥٠٨٢ ، وَالْبِسَيْرَٰٰ ٢٣٢ /٢٣٢ وَالْبِسَيْرَٰٰ ٢٣٢ .
٥ - الطَّبْرِيَّ ٥٠٨١ ، وَالْبِسَيْرَٰٰ ٢٣٢ /٢٣٢ وَالْبِسَيْرَٰٰ ٢٣٢ .

١٨٧
ذلك أنك تقول: ۸ أعلم أنّا عدا، قتّيد الفعل يحصن بعده

أنا، وهو مستقبِل ويتقول في الماضي، علم، فتّجده على أقل

أربعة. فهذا يجعلك على قطيعها، وألف المُستَخرج عن نفسه في

نَاءٍ لم يسُم فاعله لا تكون إلا مضمومة قلت حروف الماضي

كَرِئة كقولك: أكرم، وأضرب، واصحلص، و

وقوله تعالى: ۴۴/۵۹ (قال أَثْوَنِي) [الكهف ۹۹] اختلاف

سمارا فيه. فكان: أبو جعفر وشبيبة ونافع وأبو عنرو وألكسائي

روهن؟ (أَثْوَنِي) بالمد، على معنى أُعطوي، فعل هذا

تشذب تبتدئه (أَثْوَنِي) بالمد لأنها ألف قطع، الدليل على

ذلك أنك تقول: آتي يَؤُتي، فتّجده أُول المستقبل مضموماً.

وكان عِمِم والأعْش وحِرة يقرؤون: (قال أَثْوَنِي) بلا

________________________

١ - قوله (لأنا ألف: ۰ أنك تقول) سقط من: ك

٢ - ك (فقرة).

٣ - لغظ (يقرؤون) سقط من: ك

٤ - التهيئة: ۱٤٤٠، والتشرiff ۲/۱۰۵.

٨٨٨
مدّاً. ففي هذا وجهان: أ»حدّما أن يّكون(3) من(4) المّجيء، فتبتّندي: إيتوني، بكسر الفّل لأنّها ألف وصل مبنية على ثلاث المُستقبّل وهو النّاء في يأتي، فيكون المعنى: إيتوني يّقطر، أي: جيئوني به، فتّسقّط ألباء من أنّهير، كما تقول: تعلّقت الخطام، ومعنى: تعلّقت بالخطام، أَنْشَد الفرّاء، قال: أَنْشَدَني الكيسائي:

تعلقتَ هنداً تاشّاً ذات ميثرر،
وأنت وقد قُنفتَ لم تذكر ما حلمت.
أراد: تعلقتّ يّندهد فأسقّط ألباء، وأنشد الفرّاء;
نِغالي اللّحم للضياف سبّاً
وتخصصة إذا فضجُ القدور.
أراد: نغالي باللّحم فأسقّط ألباء، وقال الله جلّ وعلا، وهو

1 - معاني القرآن 1/160/2، والتفسير 141.
2 - غ (يّكون على هذا)، لك (يّكون هذا).
3 - لفظ (هن) سقّط من: ح.
4 - لم أعرف قائد انظر معاني القرآن 1/285.
5 - لم أعرف قائد انظر الإنسان فلا، غلا.

١٨٩

1 - زوج (القائلين).
2 - ز فصدقوها).
3 - الشاهد إبراهيم بن مصعب انظر الكامل 1/280، والعقد الفريد 3/83.
4 - غ (أنشدني الكسائي).
5 - الشاهد لعنترة انظر ديوانه 98.
6 - الشاهد للبيد انظر ديوانه 201.
7 - 190.
أراد: بالتفرق فحذف الباء. وقال القراء: أنشدني أب الجراح:

لقد طرقت رحال أقوم لي
فأبعد دار مرتجل مترارا.\(^{(1)}\)

أرادي: فأبعد بدأ مرتجل\(^{(2)}\), فحذف الباء, والحجفة الأخرى من قراءة: (قال آتوني) بالقصر أت يكون أرادي, قال آتوني, الولد فترك الحمزة الأولى فرجعت الهمزة الثانية.

فعل هذا يكون المعنى: أعطوني قطرًا. ويكون الابتداء:

( آتوني) بالمد على مذقه\(^{(3)}\) القراءة الأولى.

وألف الاستفهام التي تعرف بجيء أت أم بعدها. قوله تعالى: (أفترى على الله كذبا آم يه جنتة) [سياج 8] هذه ألف الاستفهام الدليل\(^{(4)}\) على ذلك تجبيه أت أم بعدها. وكذلك:

(أضفني البيات على البين) [الصافات 153] هذه ألف.

---

1 - لم أعرف قائله, ولم أأثر عليه في مصدر رجعت إليه.
2 - ز (المرحل) وسقطت من: ك.
3 - غ (على هذا المذهب).
4 - غ (والدليل), ح (الدليل أيضا).
لاستقمام الله الدليل على ذلك قوله: (أَمْ كُنْتُمْ سُلَّطَانُ مُعِينَينَ).

[[الصافات 156]]

وكل ذلك: (أَنتَ خَذَّمَ عِندَ اللَّهِ عَبَدًا) [البقرة 80] [الف 2] [البقرة 80]

وكل ذلك: (أَمْ تُقْوَلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ؟) [البقرة 80] [وكل ذلك: (أَسْتَغْفَرْتُ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفَرْنَ لَهُمْ؟) [المائدة 7] [وكل ذلك: (أَسْتَجْهَرْتُ أَمْ كَنْتُ مِنَ الْعَلَّامِينَ) [ص 75] [وكل ذلك: (وَكَانَ) الأصل في هذا].

[البقرة 42/8]، فإن قال قائل: هلا أَنَا بِهِمَّة بعد الألف فقالوا: (آَفَتَرِى) [الاستغفار الألف الثانية لأنها ألف وصل 42/8).

أما إذا قلت: (لَتَجْعَلْنَا لَكَ أَنَا) [الله خير] [انصمل 99] [الذكرى: (خَرَّى أمَّ الْأَرْضِينَ) [الإنسان 143] [الآن وقد عصيت قبئل) [يونس 91]؟ فقيل له: كان الأصل في هذا: أَنَّكَ كَرِينَ.

(1) انظر الملاحظة 4 في الصفحة المقدمة.
2 - غ (هذة الألف).
3 - ك (ذلك قوله).
4 - ك (فكان).
5 - قوله (قالوا أفترى) مقطع من ك.
أَلَّهِ أَبْنَانِي، أنَّا لَا نَعْبُدُ مِنَ الأَلَّهِ مِنْهُ كَبِيرًا إِلَّا هَذَا يُقَرِّبُوا بِهِنَّ الْإِسْتِفْهامَ وَالْخَيْرَ، وَذَلِكَ أَنْتُمُ لَوْ قُلُوْبُوا : اِللهُ خَيْرُ بِلا مِدَادٍ.
لَا تُنَبِّئَ الْإِسْتِفْهامَ بِالْخَيْرَ، أَنْتُمُ الْقُرَّاءُ أَلَّهُ أَحْقَاقُ أَنْ دَارُ الرَّيْبِ تَبَاعِدَتْ
أَوْ أَنْتُمُ حَبَّلُ أَنْ قُلْبُكُ طَائِرُ؟
وَلَمْ يُجَابُوا إِلَى هذِهِ الْمِدَّةِ فِي قُولُهُ : (افترى على الله) [سُبَأْ ۸]
لَكَ أَلْفُ الأَلِفِ الْإِسْتِفْهامِ مفتوحةٌ، وَأَلْفُ الْخَيْرِ مُكْسَرَةٌ، وَذَلِكَ
أَنْتُ تَقُولُ في الْإِسْتِفْهامِ : أَفْتَرَى أَصْطَفَى أَسْتُغَفَّرِتْ
بِفَتَحِ الأَلِفِ وَتَقُولُ في الْخَيْرِ: أَصْطَفَى أَفْتَرَى أَسْتُغَفَّرِتْ
فَجَعَلُوا أَلْفَ الشَّرَابِيْنِ لَفْتَحِ الْخَيْرِ وَالْمَكْسَرُ، وَلَمْ يُجَابُوا إِلَى فَرْقٍ أَخْرَى.
وَقُولُهُ : (مِنَ الْأَشْرَارِ. أَتَخْذَنَّاهُمْ) [ص ۶۲، ۱۳]

١ - لَفْظُ ( بين ) سَطْفٌ مِنْ حَ.
٢ - الشَّاهِدُ لَعْمَرُ بنَ أَبِي رَبِيعَةِ اِتْنَارِ تَيْبَانِهِ ۱۰۱٠.
٣ - حَ (فَلَمْ).
٤ - مَعَانِي الْقُرْآنِ ۱٠۴٥٢/۷.

إِيِّضَاحُ الْوَقْفٍ - ۱۲ - ۱۹۳ -
اختلاف القراء فيه، فكان ابن كثير والماعش وأبو عمرو وحزة والكسائي، يقرأونها: ( من الأشرار التخذالهم) بإذن ألف في الوصل. فعل هذا المذهب تبديءه، (الذرائع) بكسر ألف لأنها مبنية على اين ألف وهم الفاء في وينخذ، فإن قال قائل إذا كانت ألف في (الذرائع) ألف وصل على أي شيء ترد، أم، ؟ فقال: في هذا وجبان: أحدهما أن تكون، أم، مرودة على قوله: (ما لنا لا نرى رجالاً) [س: 62]. والوجه الآخر أن تكون، أم، نفسها في الاستفهام، ولا تكون مرودة على شيء، لأن العرب فرق بين الاستفهام الذي سيقه كلام وبين الاستفهام 44/1 الذي لم يسقه كلام، فجعلوا للاستفهام المبتدأ: هل وال ألف.

1. غ (فما).
2. لفظ (الكسائي) سقط من: ك.
3. التيسير 188، والنشر 2/361.
4. ز (الاستفهام).

- 194 -
وأما أشبه ذلك، وجعلوا للاستفسام المتوسط، أم، ليفرقوا بين الاستفسام المتقدم، والمتوسط الدليل على هذا قوله تعالى:

(اللهم تزيل الكتاب لا زيب فيه من رب العالمين، أتى ب، أتى، ولم يسبقها استفسام إلا وصفنا، ومن ذلك قول آراء العلماء، تروح من الحي أم تبتكر وماذا يضب ولي ننظر، أتى ب، أتى، ولم يسبقها استفسام، فجعلها هي الاستفسام ليفرق بين المتقدم والمتوسط،) وكذلك قول الآخرين:

كذن بك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالاً.

---

1 - ك (القدم).
2 - ك (ذلك).
3 - ديرته 154.
4 - معاني القرآن 1/71.
5 - ديرته 41.
قرأ أبو جعفر وشنيبة ونافع وابن عامر الشامي وعاصمٌ (أَنْذَرُهُمْ) بقطع الألفٍ. فن قرأ بهذة القراءة ابتدأ: (أَنْذَرُهُمْ) بفتح الألف لأنها ألف الاستفهام وتكون أَمَّ محدودة عليها، والموضع الذي تعرفها فيه تحسُن دِلٌّ، في موضع يا قوله تعالى: (الم. أَحَبُّ النَّاسَ أَنْ يَتَّزَكَّوا) [تَكْبِيْرَتْ ٢٧٠] هذه ألف الاستفهام لأنك لو أتبت بِهِ، لصلح أن تقول: الم. هل حسب الناس، وألف ما لم يسمّ فاعله التي في أول ألف قوله: (وَقَد أَخَذْنَا من دَيْرَانَا) [البقرة ٢٤٦] [الآية في٧] أُخْرِجُ، اختر من ألفٍ. أما مَلَم يسمّ فاعله، ووزن أَخْرِجٍ مِن ألفٍ.

ألف، وكذلك: (أخيرًا ١٤٤/٢ من ديارهم وآماؤهم) [الحجر ٨].

وأما ألف استعمل، فقوله: (استجبب الله حجتهم داحسة) [الثور ١٦] وكذلك: (استحفظوا من كتاب الله) [المائدة ٤٤] (استخلف الذين من قبليهم) [النور ٥٠] (استحق عليهم الأوليان) [المائدة ٧٦] من قرأ: (استحق) ابتدأ بالضم لأنها ألف مالم يسم فاعله، وهي ألف استفعل، ومن قرأ: (من الذين استحق) بحذف الألف في الوصل ابتدأ: (عستحق) بالكسر لأنها ألف وصل مبنية على عين ألف وهي ألف المكسورة، وذلك أن الأصل في المستقبل يستحق، فاستثقلوا الجمع بين حرفين متحركين من جنس واحد فاستقلوا كسرة الفاء الأولى بنتبه إلى الحاء، وأدغموها في ألف الثانية فصارتا قافا مشددة، ومثل هذه المسألة قوله: (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورتبت) ١- لفظ (قوله) سقط من: غ - ١٩٧ -
المحج 6 [ هذه الهمزة همزة الماء ، وأنف ( اهتزت) ساقطة في الوصل ، وإذا ( ابتدأت) ( اهتزت) ابتدأت) بكسر الألف لأنها مبنية على عين الفعل وهي الزاي المكسورة ، وذلك أن الأصل في المستقبل يهتز ، فأسقط كسرة الزاي الأول وأدغمت في الزاي الثانية فصارت زاي مشددة .

وأما ألفه أفعل ، فقوله عز وجل : ( إبلي المؤمنون) [ الأحزاب 11 ] ( اضطر غير باغ ) [ البقرة 173 ] كان في الأصل فيه : اضطرر ، فأسقطوا حركة الراء الأولى وأدغموها في الزاي الثانية ، وكذلك : ( اجتثت من فوق الأرض ) [ إبراهيم 26 ] ( ألف ( اجتثت ) ألفه أفعل ، كان الأصل فيها : اجتثت ، فأسقطت حركة الناء 45/أ الأول وأدغمت

1 - غ ( فإذا ) .
2 - س ، غ ، ك ( ابتدأت فلت ) .
3 - لفظ ( ابتدأت ) سقط من : س ، غ ، ك .
4 - لفظ ( فيه ) سقط من : غ .
5 - قواه ( ألف اجتثت ) سقط من : ك .
6 - س ، غ ، ك ( فيه ) .

198 -
في النهاية التي بعدها فصارت ثالث مشددة، وقَدْ جَاءَ عَلَى (فَلْيُؤْذِيَ الْكَفرُ الَّذِي أُوتِينَ أَمَانَةَهُ) [البقرة: 283] تبتدىء (بِأَوْمَيْنِ) لِعَنْهَا أَلْفَ، اقْتُلِهَا، وكان الأصل فيه: أَلْفَ، أَلْفَ، فِجَلَّتْ السَّاِكِنَةُ وَأُلَّمُمْ قَبْلَهَا، وأَجَازُ الْكَسَائِيُّ أَن يَبَدأَ: أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ.

وَأَمَا أَلْفَ، اقْتُلِهَا، فَقُولِكَ بِفَلْسِتَمَّ، فَقُولِكَ بِفَلْسِتَمَّ.

وَقَدْ تَكُونُ فِي سَوَى هُؤُلَاءِ الأَمَثِلَةِ الأَرْبَعَةِ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ، فَلِمْ يَذَكَّرُ إِلَّا أَشْعَارًا مِنَ الْإِطَالَةِ؟

فَإِنَّ قَالَ قَابِلُ: أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، فَعَلَّمَنِي أَنْ أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ؟

فَقَالَ: لَكْنَ أَلْفَ مَا لَمْ يُؤْذِيَ فَعَلَّهَا مَضْمُومَةً.

وَذَلِكَ أَنْكَ أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ، أَلْفَ.

فَضَعُوا أَوْلَى لِتَكُونُ الضَّمْمَةُ دَالَّةً عَلَى اثْنِينَ كَأَنَّهُمَا قَالَاهَا، زِيدَ حِيْثُ عَمِروُ، فَأَعْطَاهَا حَيْثُ ضَمْمَتُ فِي كُلِّ حَالٍ لَّكَ أَنْ تَدَلَّ عَلَى مَخْلِقٍ، وَذَلِكَ أَنْكَ إِذَا

١ - فِي كُلِّ النَّسُخَ (صَارَ) وَرَجَعَتْ مَا بَيْنَهَا.
ن، زيد، حيث عمر، فمثلاً: زيد في مكان فيه عمر.

ما نصحت معنى مخلص أعطيت الضمة في كل حال. الدليل على قوله تعالى: (ومن حيثْ خرجت) [البقرة 149] وقوله: (لا يأمون) [الأعراف 182] دخل الخائف على جبه. ولم يزل عنها ضنها للعلامة التي ذكرناها. وكذلك 

ما: نحن قنا، فجعلوا الدون في نحن، مضموء في كل

ود ان نحن، تتضمن معنى التثنية والجمع. وذلك أنك

ول: نحن قنا، مخبراً عنك وعن آخر قام مك. وتقول

من قنا، مخبراً عنك وعن جمع قساموا مك. فلما تضمن

نصب 5/4 بأعتي الضمة.

نكذب فعل ما لم يسم فاعله، لب تضمن معنى الفاعل

المقول بحل: أوله مضموء في كل حال. فإن قال فاعله، لمصار

عن يتضمن معنيدين يعطي الضمة؟ فقيل لأنه يقوى فيعطي أفعل

1 - ك (جعلوا).

- 200 -
الحركات. فإن قال لك قال: زعمت أن ألف المخبر عن نفسه تعرف بأن يحسن أنا، بعد الفعل وقد وجدنا ألف مكسورة في قوله: (اصطففتك على الناس) [الآعراف: 144]
و أنا، يحسن بعده، لأنك تقول: أصفيفت أنا؟ فيقال له: إنما تعرف ألف المنكل بأن يحسن بعد الفعل، أنا، ويجوز أن يكون الفعل مستقبلاً و يصفيفتك، فعل ماض لا يصح أن تقول فيه: أصفيفت غداً، فلماذا كان فعلًا ماضيًا بطل أن تكون ألف فيه ألف المخبر عن نفسه. وال ألف في أصفيف، ألف وصل، وهي مكسورة لأنها مبنيه على عين الفعل، وهي ألفه في يصفيف، يقياس على هذا كل ما يرد من ألفات الأفعال إن شاء الله.

1 - الفظ (الك) سقط من: ك.
2 - غ، ح (اصطففتك).
3 - قوله (أنا ويجوز الفعل) سقط من: ز.
4 - ك (يحسن).
5 - قوله (إن شاء الله) سقط من: ك.
6 - 201 -
باب ذكر الألفات النافذة يكن في أوائل الأسماء

اعلم أن ألفات الأسماء تنقسم على أربعة أقسام: ألف أصل، ألف قطع، ألف وصل وألف الاستفهام.

والف الأصل تعرفها بجتنين، لأن تجدها فاء من الفعل بئنة في التصغير، من ذلك قوله تعالى: وأخذتم علي ذلك. (أصرى) [آل عمران 81] هذه ألف أصل لأن (أصرى) مثالاً من الفعل فعلي، فالألف بجذاء الفاء، وتقول في مغفرة، أصير، كما ترى، فتتوجد الألف ثابتة في الصغير. وعلم أن ألف الأصل في الأسماء تكون مضمومة ومفتوحة ومكسورة، فالضمومة قوله تعالى: (قل أذن خيرك لكم). [النور 61] ألف في (أذن) أصلية، لأنك تقول في مثلاً، فعل، فالألف بجذاء الفاء، وتقول في تصغيرها

٢٠٢
وأَذِينَةٌ، فتَجْدُ الأَلْف ثَابِتةً فِي الْتَصْـيِّر. وَكَذَٰلَكْ: (بَلْ أَخْتَ هَارُونَ) [مَرْيَمٌ ٢٨] الأَلْف فِي (أَخْت) أَصْلِهَا لأَنَّهَا فَاءُ مِن الفَعْلٍ، وَهِي ثَابِتةً فِي الْتَصْـيِّر، أَلاَّ تَرْى أَنْتَ تَقُولُ فِي التَصْـيِّر أَخْـيَةَٰ. [الآيات]] المفتوحة قَوْلٌ: (أَعِلْتُمْ أَمَرَ رَبِّكُمْ) [الأَعْرَاف] ۱۰٠] الأَلْف فِي (آَمَر) أَصْلِهَا لأَنْكَ تَقُولُ فِي مَيْلَةٍ فَعْلٍ، فتَجْدُ الأَلْف بَعْدَ الْفَاءِ، وَتَقُولُ فِي تَصْـيِّرٍ آَمِرٍ، فتَجْدُ الأَلْف ثَابِتةً فِي التَصْـيِّر. وَكَذَٰلَكْ: (مَا كَانَ أَبُوكُ إِمْرَا سَوْهُ) [مَرْيَمٌ ٢٨] الأَلْف فِي (الأَبَ، أَلْف أَصْلٍ) لأَنْكَ تَقُولُ فِي تَصْـيِّرٍ أَيُّهُ، وَتَقُولُ فِي مَيْلَةٍ: فَعْلٍ فَالْأَلْف بَعْدَ الْفَاءِ. [الْمَحْكُوْسُورَةُ قَوْلِهِ: (وَأَخْـيَةَ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي)] [آل عَمْرَان٨١]}

والابتداء فيها مِثْلُ الوُسْلُ، إِذَا وَجِدْتَ مِمْكُسوْرَةً فِي

١ - ح (وُسْل).  
٢ - ز (مِثْل).  
٣ - ۲٠٣.
الأوصل) كسرتها في الابتداء، وإذا وجدتها مضمومة في الوصل ضمت في الابتداء)، وإذا وجدتها مفتوحة في الوصل ففتحتها في الابتداء.

وألف القطع في الأسماء على وجهين: أحدهما: أن يكون في أواكيل الأسماء المفردة. والوجه الآخر: أن تكون في أواكيل الجمع.

فالي تكوب في أول الأسماء المفردة تعرقها ببكر زيا في التصغير. وأي تتمحى الألف فلا تجرها فاها ولا انها ولا لاما. من ذلك قوله: (فَتَبَارَكَ الَّذِي أُحِبَّ الْحَيَابِيَّاتِ) [المؤمنون 14] الألف في (أحسن) ألف قطع لأن يكون تقول في تصغيره أحسن.

---

1 - غ (في الوصل مكسورة) وقوله (في الوصل) سقط من: ك.
2 - قوله (وإذا وجدتها ... في الابتداء) تأخر عما وله حتى آخر الفقرة في: س غ ك ح.
3 - ز (إحداهما).
4 - غ (والموجه الثاني).
5 - غ ، ك (أواكيل).

- ٢٤
فتّجّد الألف ثالتًا في التصغير، وتقول في مثله، من الفعل، أَفَعَلَ، فتجّد الألف ليست فاء ولاعينا ولا لاماً. وكذلك: (وإذًا خَيْأَمْ بِمَجِيبِه، فَخْيَا فِيَّهَا) [النساء: 66] الألف في أَحْسَنَ، أَلف قطع، لم يذكرنا.

فإن قال لك، قائل: قد (1) زعمت أن ألف الأصل (3) يعرف بسبياتها في التصغير، وزعمت أيضًا أن ألف القطع يعرف بسبياتها في التصغير (1)، فما الفرق بينها؟ قال: الفرق بينهما (4) أَتَ أَلْف الأصل فاء من الفعل وأَلف القطع ليست فاء ولاعينا ولا لاماً.

ولألف القطع في الجمع تعرّف بها بأن تتجّد الألف واللَام يمسّ:

1 - لفظ (الك) سقط من: غ، ك، ح.
2 - لفظ (قد) سقط من: غ.
3 - ز (القطع).
4 - قوله (وَزَعْمَتْ أَيْضاً، ِفي التصغير) سقط من: ز.
5 - س، غ، ك، ح (القط).
6 - قوله (فَقَلَه،) سقط من: ز.

٢٠٠ -
دخولها عليها وتحت使いها فلا تجدها فاء ولا عينا ولا لامنا
سكونه تعالى : ( وَخَمْرُ كُلِّ ذِئْبٍ أَلْفُ تِلْكَ ) { فاطر } ٢٧
الالف في ( أَلْفَات ) أَلْفِ قطع لأنك تدخل عليها
الالف واللام فتقول  ؛ الألوان ، ومنها ) من الفعل ؛ أفعال ،
фالألف ( ليست فاء ولا عينا ولا لاما . وكذلك : ( فاخرجنا
به أزواجه ) { طه } ٣٥ [ الألف في ] أزواج ، أَلْفِ قطع لأنك
تدخل عليها الألف واللام فتقول ؛ الأزواجه ، وآزواجه ،
و الالفة ) من الفعل ؛ أفعال ، فالألف ليست فاء . وحكمذك :
( ولا تقولوا إلا تصف٦٧٨/ا ل كَبِل ) { النحل } ١١٦
الالف في  ؛ الألفة ـ أَلْفِ قطع لأنك تدخل عليها الألف
واللام فتقول ؛ الألفة ـ ليست فاء من الفعل ـ
والألف الاستفهام مع الأسماء تتمحَّن بمثل ما استُنْجِت به

١ - ( ومثلا )
٢ - ز ( الفاول )
٣ - الفاظ ( مثله ) متعلق من ٠ ، وفي ( ووزنها )
مع (1) الأفعال.

والافعال (2) الوصل في الأسماء تسعة: ألف ابن وابنة وابن وابنتين وامرأة وأسرة وأمام وأماماً. فهؤلاء (3) الثانية تكسر الألف في الابتداء فيهن وتهدف في الوصل. وتثانئة التي تدخل مع اللام للتعريف، وهي مفتوحة في الابتداء ساقطة في الوصل.

فأما الثانية فإنك تعرفين بالتصغير إذا وجدت الألف ثابتة (1) في التكبير ساقطة من (3) التصغير عامت أنها زائدة. من ذلك قوله: ( يا عيسى ابن مريم ) [المائدة 116] إذا وقفت على (عيسى) ابتدأ (ابن مريم) بكسر ألف لأنها ألف وصل.

والمدلل على ذلك أنها لا تثبت في التصغير. وذلك أنك تقول في التصغير بني، كما ترى. وكذلك: ( إن ابنى من أهلي) [هود 45].

1 - لفظ (مع) سقط من: ح.
2 - غ (باب ذكر ألفات الوصل اللائي يبكت في أوائل الأسماء قال: أبو بكر).
3 - غ (فهد).
4 - ز (تبث).
5 - ك (في).

- 207 -
إذاً اضطررت إلى الوقوف على (إن) ابتدأت (إثني) بكسر
الألف لِأ ذكرنا، وكذلك: (وَمَرَّمٌ ابْتِنَ عَمَّان) [التحرير ١٢] تبتدئ (إثني) بكسر الألف لأنها ألف
وصل، الدليل على ذلك أنك تقول في التصغير: بنية، فتجلها
غير ثابتة في التصغير.
فإن قال قائل: لم صارت أَلْفٌ إِنَّهُ تبتدأ بالكسر؟
قل: لأنّ أصلهُ أمرٌ من لَّتِينَت، كان الأصل فيه: إِنَّهُ على وزنٍ، أَفْضَى، إِنَّهُ ثم عَرْبَهُ بِتَعْرِيبٍ /٤٧/ بِالأسلاء
فَرَعَوٍ وَنَحْصُو وَخَفَضْوَهُ وَنَوَّهُ، وَكَسِرُوا الأَلْفُ في: إِثْنَيْن.
لأن الأثني مبنِّيّة على الذَّكر.
وتبتدئ أيضًا بالكسر قوله: (وَبِعْنَا يَنْصُرُ اثْنَيْنِ عَشَرَ) [المائدة ١٢] تبتدئ (إثني) بالكسر لأن الألف فيه
ألف وصل، الدليل على ذلك أنك تقول في التصغير: بنية عشر;

١ - زِعْفٌ (وَإِنَّهُ) وَتَصْرِيبًا من: سَ، وَأَخوَانَهَا.
٢ - زِعْفٌ (وَإِنَّهُ) كَانَ أَصِلًا.
فتجدها غير ثابتة فيه. وصلى: (حين الوصيّة أيّان) المائدة 106 تبتدئ، (إثنان ذوا عدل منكم) بالكسر. وصلى: (فانفرجت منه إثنان عشرة عينا) البقرة 10 تبتدئ (إثنان عشرة) بالكسر لأنك تقول في التصغير، ثبتتا عشرة، فتجد الألف غير ثابتة فيه. وصلى: (فإن كانا أثنتين) النساء 176 تقف (كانا) وتبتدي (إثنتين) بكسر الألف «لا ذكرنا».

فإن قال قائل: لم صارت الألف في أثنتين وأثنتين مكسورة؟ فقال:

«ألا أصل أمر من أثنتي، كان الأصل فيه، إثنان لا جل، عني وزن، إقصي، إرم يا جل، ثم عربي، بتعريف الأسماء فدخلت عليه ألف التثنية، وكررت ألف أثنتين لأن الألف مبنية على الذكر.

1. قوله (بكسر الألف) سقط من: ز. 2. قوله (أمر من ثبت كان الأصل فيه) سقط من: ك. 3. - (عرب).

إيضاح الوقف - 10 206 -
وَنَبْتَدَيْنِي أَيْضًا بِالْكَسْرِ قُوْلُهُ : ( إِنَّ اسْمُرهُ هَلْكُ )
[النساء 176] \(\text{إذا اضطرت إلى الوقوف على} \) ابتدأت
( اسمه هلک ) بكسر الألف لأنك تقول في التصغير "مرْيِ"،
كما ترى، فتجدها غير ثابتة فيه فستدل بهذا) على أنها
ألف وصل، وكذا: (ما كان أبووك امرأة سوء) [صريح 28]
بتبدئه: (إمرأة سوء) بكسر الألف لِأ ذكرنا. وكذا:
(كل إمرأة سوء) بما كسب رَهْيْن (الطور 21) من (إضافر إلى
الوقوف على (كل) ابتدأً: (إمرأة) بلكسر الألف لِأ ذكرنا. وكذا:
إذ قال امرأة عُمرات) [آل عمران 35] بتبدئه:
(إمرأة) 48/1 بكسر الألف لأنك تقول في التصغير "مرِيتة"،
كما ترى، فتجدها غير ثابتة فيه. وكذا: (إمرأة الزعّزاع
تراود فتاكا عن نفسه) [يوسف 30]، (إمرأة فرعون)

1 - ك (على).
2 - ك (بما).
3 - لفظ (من) مقط من: ز، وفي ك (فيه).

- 710 -
[القصص 9] تبتديء بالكسر يلا ذكرنا.
فإن قال قائل: لم صارت الألف في، إمرئي، تبتدأ بالكسر؟ فقل: كان ينبغي أن تبنى على الشاذ فبطل ذلك لأن الالف لا يثبت على إعراب واحد، لأنه يكون في الرفع مضموماً، وفي النصب مفتوحاً، وفي الخفض مكسوراً، كما قال جل شئاؤه: في الرفع: ( إن أصبو هلك) فضم الراح. وقال في النصب: ( ما كانت أبولاً عما سوى،) ففتح الراح، وقال في الخفض: ( كل الأمراء) فكسر الراح. فلما بطل أن تبنى على النالف شبت بأخواتها فكسرت فيه، كما كسرت في، ابن وابنة وابنين وابنتين.
وقال TLS: وTLQ: د امرئ، معرب من مكانين: عرب من الراة والهمزة. وإنما دعائم إلى أن يعربون من مكانين، والإعراب الواحد يكفي من الإعرابين، أن آخره:

1 - لفظ (فيه) سقط من: غ.
2 - لفظ (القراء) سقط من: ز.

211 -
همزة، والهمزة قد يترك في كثير من الكلام فكروا أن يفتحوا الْرَاءِ ويتركوا الهمزة فقولوا: "امرو". فنكرت الْرَاءَ مفتوحة والواقا ساكنة فلا تكون في الكلمة علامة للرفع نبروه من الْرَاءِ ليكونوا إذا تراكوا الهمزة آمنين من سقوط الإعراب من الكلمة. وقال القراء: من العرب من يعربه من الهمزة وحدها ويبدع الْرَاءَ مفتوحة فقول: "فَقَامَ إِمَرُوٍّ وضربت امرأة، ومزرت باسمه، وأنشد: ۴۸/۱۸۱ 
"بِأَبِي امَرْوٍ وَالشَّامٍ بني وبيتة آثَّنَى بشرى برده ورساله"
ورأى القراء أيضاً:
"أَنتَ امَرْوُ مِن خِيَارِ النَّاسِ قَدْ عَلَمْوا
نَغْطِي الأَجْزِيلَ وَنَغْلُبُ (۱) الْحُمَّدُ فِي النَّمَى".

۱ - س، غ، ك (الهمزة).
۲ - ز (الرفع).
۳ - غ (الهمزة).
۴ - ح (وانشد الفراء).
۵ - الشاهد جرير ولم أجد له في طبعة ديوانه التي أعدت إليها.
۶ - ز (عطاء).
۷ - لم أعرف قائله ولم أعثر عليه في مصدر رجعت إليه.

۲۱۲ -
وإذا أُسقَطَ العرب الألف من حريص، كانت لها فيه مذهبان: التعريب من مكانين، والتعرّيب من مكان واحد. فإذا عربوه من مكانين قالوا: قام مروي، وضربت مرأة، ومررت بمرء، ومنهم يقول: قام مروي، وضربت مرأة، ومررت بمرء، وبهذة اللغة نزل القرآن، أعني بالتعريب من مكان واحد. قال الله تعالى: { بين العروة وزُوّجه } [ البقرة 102] فاجتمع أكثر القراء على فتح الميم.


1 - س (فذا).  
2 - ز، س (لها فيه).  
3 - ح (قالوا).  
4 - س (قال أبو بكر).  
5 - نَّبِيُّ (هذا) وَهَذَا الْوُجُّ حَتَّى يَدْهِبَ.  
6 - 413.
إذا، ورأيت المرآة بهذا، قال أبا العباس: وسألت أبا
السبع الفقيل فقرًا: يُحول بين الهرء والقره بالخفض.
تبدي، أيضًا بالكسر قوله: ( بكِلِّيَة مبأة اسمه المسيح )
آل غزان 44، تبدي: ( اسمه ) ككسر الألف لأنك
فول في التَّصير، سُميَ، كما ترى، فلا تجد الألف ثابتة فيه.
إذا قال قال: قل ل: كسرت الألف؟ فقال: لأن أصله أمر
من سببت، حذفت لامه ثم أُوربت بنَعرِيب 49/1 الأسماء، ومن
أرب من يقول: اسم (1)، بضم الألف، ولا (2) أعلَّم أَحَدًا
بِه. فسألت أبا العباس عن هذا فقال: من قال: دَ اسم (3).
كسر الألف أخذه من سبيت، اسمي، ومن قال: دَ اسم
بضم الألف أخذه من سبيت، اسمي، ومن العرب من

1 - ح (قال).
2 - لفظ (أبا) سقط من: ك، وثبت في الحاشية.
3 - س، ض، ك، ح (لم).
4 - ك (اسم).
5 - س (قال أبو بكر ولا).
6 - غ (هذا اسم).
يقول في الاسم: اسم واسم أنشد القراء:
وإلى من أحبنا فذخاً يكتم أبا السحاب وفرضب سماً
"بكر" كأ يكله" عظى بلحمه(4)
وانشد القراء أيضاً:
والله أسماك مما مبارك آمرك الله به إياك(5)
وانشدني(2) أبن قال أنشدني أبو عكرمة الصوفي:
بسم الذي في كل سورة سمع قد وردت على طريق تعلمه(4)
قال: ويروى اسمه بضم السين.
فأما(3) ه است فإن الألف فيها ألف وصل، الدليل على
هذا أن ذلك قول في تصغيرها، سبيهة، كما ترى فتجذ الألف غير
ثابتة في التصغير وإلا كسرت ألفها لأنها أحقت بسائر أخواتها.

---
1 - ز (متبر والكل).
2 - لم أعرف قاله وهو في إصلاح المنطق 134، والإنصاف 10.
3 - س (قال أبو بكر وانشدني).
4 - لم أعرف قاله وهو في الإنصاف 10، والقرطي 100/1.
5 - غ، ح (وأما).

---
215 -
واعلِم أنَّكَ العرب تهمَّز أَلف الوصل في ضرورة الشعر وهو نَّا، لا يلتفت إليه وإنما ذكرته لَكَ لنعرفه. قال قيس بن الحظيم:

إذا جاوز الاثنين سر فآنة بنشر وتكتير الحديث قينٌ نبهَّ أَلف الاثنينٍ وهي أَلف وصلٍ، وقال الآخر 49/ب:

ألا لا أرى الاثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مي وين جملٌ

فإن قال قائل: مَا نقول في بيت ابن قيس الرقيقات:

1 - ح (بَأن).
2 - ز (ما).
3 - ديوانه 100، والأشباه والنظائر 28/1.
4 - س (الثنين).
5 - ز (وهو).
6 - البيت جميل بشيئة أنظر ديوانه 181، ونوادر أَبي زيد 204.

- 216 -

وأما ألف التي تدخل مع اللام للتعريف فقوله: جل وعز; (بسم الله الرحمن الرحيم)، إذا وقفت على (الله) تعلل ابتدأت، الرحمن الرحيم، بفتح الألف، وإذا وصلت أذهبتها وتعرفها بأن تتحايل بالسقط من الاسم الذي هي فيه، ويدخل الألف واللأم عليها، فإذا صلح سقوطها من الاسم.

1 - س ، غ (قالت ) وطرح الفاء خرام.
2 - ديوانه ١٢١.
3 - س (الاستفهام).
4 - ك (وكان).
5 - لفظ (فيه) سقط من: ك.
6 - ك (فاما).
7 - غ (الاسم الذي هي منه).
بطل دخول الالف واللام عليها في الالف وصل، وإذا
كان غير ذلك في ١٠ الالف قطع. فإذا قلت: الرحمان الحمد الله،
علت ان الالف في الحمد، الالف وصل بأن تسقطها فتقول
حده، ولا يصلى ان تدخل عليها الالف واللام ونحو ذلك:
الملك، اللاقم، إلى البقرة ٢٣٩، [بتدوى اللاقم،
فصح لأنها الالف وصل، الدليل على ذلك أنك تسقطها فتقول
لاقم، ولا يصلى ١٠ دخول الالف واللام عليها. ونحو ذلك:
الهادى، الله الذي ١٠٠ أ، [بتدوى الهادى،
الله الحميد، لأنها الالف وصل. ونحو ذلك: (اللبه، اللاقعة).
النحل ١١٦، [بتدوى اللاقعة، بالفتح إيا ذكرنا.
بذا لتقولوا إيا تصف أرسلتم: [النحل ١١٦]
نصف الالف في الوصل لأنه يمكّنك أن تدخل عليها الالف
١- (إذا)،
٢- (هو).
٣- (يحيى).
٤- (بتدوى، بالفتح) وسقط الفظ (الحميد) منها.
٢١٨
واللَّام فتقول: الأَلْفَة، وَلَا يَمْكِنْكُمْ أَنْ تَسْقَطْ منْهَا الأَلْفَة. وَاللَّام. وَكَذَلْكَ قُوْلُهُ: (مُخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا) [فَاطِر ٢٧] هُمَّ أَلْفُ قَطْعٍ لَّا يُمْكِنْكُمْ أَنْ تَدْخِلَ عَلَيْهَا الأَلْفَة وَاللَّام فَتَقُولُ: 
الأَلْوَانِ.
فَإِنْ قَالَ لِكَ (١) قَاتِلٌ: لِمْ صَارَتِ الأَلْفَة الَّتِي تَدْخِلُ مَعَ اللَّامَة، لِلْتَعْرِيْفِ بِبَيْنَ الْفَتْحِ ٍ فَقَالَ: لَأَنْهَا أْيُّهَا بَيْنَ حُرْفٍ واحْدٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَلْفٌ عَلَى وَزْنٍ كُلٍ كُلٌّ وَبَلٌ وَمَنْ وَمَنْ وَكِمْ (٢).
فَإِنْ قَالَ لِكَ (٣) قَاتِلٌ: هَلَّا كَسْرَتِ الأَلْفَة تَشْبِهُمَا؟ بِدَيْنِ وَمِنْ أَيْنَ، فَقَالُ: كَرَهَا أَنْ يُسَكَّرْهَا فَقْطَتِينَ بِأَلْفَةَ 
أَيْنَ (٤) وَأَيْنَ (٥) فَفَتَحَوْهَا لَيُفْرِقُوا بِبَيْنَهَا.

---

١ - ز (هو).
٢ - لَفظ (لَك) سَقْطُ مِنَ: س، غ، ك، ح.
٣ - س (لَأْيَا).
٤ - ح (أَن وَزْنَ).
٥ - قُوْلُهُ (فَإِن قَالُ لِكَ ١٠٠٠ وَمِنْ وَمَنْ وَكِمْ) سَقْطُ مِنَ: ز.
٦ - لَك (فَيْلَا).
٧ - غ (أَيْنَ).
إذا قلت، "هل الرحمون؟"، كم راء فيه؟
قال: "داء"، والصخور "الأولى هي اللام" التي مع الألف اندمغت في الراة، والصخور "الآلف"، والصخور "اللامة"، والصخور "الراة". وكذلك: (الطلاقة) نبه طائان، الطاء، الأول هي اللام اندمغت في الراة، لقرب خرجها منها. وكذلك: (الضراط) فيه صادان، الأولى هي اللام اندمغت في الصاد لقرب خرجها منها، والأصل في هذا أن اللام تندمغ في أربعة عشر حرفًا: في الثاء والثاء والدال والدال والراة والراة والسين والدئين والصاد والصاد والصاد والصق والصق والصق والصق والصق والصق والصق والصق.

١ - لفظ (لك) سقط من: ز، س، ك.
٢ - س، غ، (فعل فيه).
٣ - ز (الراة).
٤ - ز (اللامة).
٥ - لفظ (الطاء) سقط من: ك.
٦ - ك (اندمغت).

٢٢٠
الأربعة عشر حرفًا) ولم تدغم في سائر الحروف لقربتها منها ولبعدها من غيرها. الدليل على هذا قوله تعالى: (والأنعام والخرف).

[آل عمران 14] لم تدغم اللام في الحاء ليخرجها منها.

وذلك أن اللام من حروف الفم، والحاء من حروف الخلق.

ومثله: ( وهل تجازي إلا الكفور ) [سبأ 17] لم تدغم اللام في ( الكفور ) ليخرج خرجها منها، وذلك أن المخرج الثاني من ألف للكاف والخارج الخامس لللائم، فلما بعد المخرج بطل الإدغام. يقاس على هذا كل ما يرد من باب ألفات الأسماء.

إن شاء الله.

__________________________

1- لفظ ( حرفًا ) سقط من: ك.

2- قوله ( إن شاء الله ) سقط من: خ، وبئسية هذا الباب مايلي:

بلغت مقابلة، بلغت قراءة.

- 221 -
باب ذكر الياءات والواووات والألفات الالزامية

يذفون عامة (للجزم فلا) يجوز إثباتهن في الوقف

إعلم أن الياءات والواووات والألفات (يذفون في الأمر
والتبني وجواب الأمر وجواب الجزاء، وما ينسق
على الجزاء وجوابه، وما جاء بعد كلمة وآلة وألف وألفاء)

فإن ذلك قوله تعالى: (ولبني الله ربي) [البقرة 282]

بتفقه عليه (ولبناء الله) بلايا إلا أنه في موضوع جزم بلاه الأمر
وكذلك: (يا بني الله نأتي الله) [الأحزاب 1]

تتفقه عليه (آتي) بلايا إلا أنه في موضوع جزم بالتأويل لام ساقطة،

1 - ف، ز (التي) ورجحت ما في غيرها.
2 - تكمية لازمة من: غ، وسقطت من غيرها.
3 - س، غ، ح (ولا).
4 - استدراك من: ح، وسقط من غيرها.
5 - غ (وفي الجزاء).

- 222 -
كان الأصل فيه: لَنِتَقُ. فَحَذَّفَتِ اللَّـمُ وَالْآيَاَلِ لْكُتْرَةِ اسْتِعَالُهُمْ
لأَمْرِ المُواجِهِمْ فَأَدْخُلُوا آلِفًا يَقِعُ بِهَا الابْتِداَءُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَن
أَصِلُّ قُوَّةٍ (۷۹) أَلِتَقُ. فَهَُّلَّهُ ( وَلِيَتَقُ اللَّهُ رَبِّهُ) فَأَمَّنِ
المُحَاطِبِ يَنُزلُهُ أَمْرُ أَلْغَابٍ إِلَّا أَنَّ اللَّـمُ هُدِّفَ مِنْ أَمْرٍ۱/٠١
المُحَاطِبِ لْكُتْرَةِ الْإِسْتِعَالِ وَشَيْتَ فِي أَمْرِ أَلْغَابٍ لْقَلْةِ الْإِسْتِعَالِ.
وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ: ( إِهْدِنَا الصُّرَاطَ) مَوَضَّعٌ ( إِهْدِنَا الصُّرَاطَ) جَزُؤُ
بَعْوِيْلِ لَامِ سَاِقِتةٍ كَأنَّهُ قَالَ: ( وَلِيَتَقُ. فَحَذَّفَتِ اللَّـمُ وَالْإِسْتِعَالُ
لْكُتْرَةِ الْإِسْتِعَالِ. وَكَذَٰلِكَ نَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ: ( وَلِيَتَقُ اللَّهُ)
الْأَحْزَابٍ۲۷) بَلْيَاءٍ لَمْذَ كَرَنا. وَكَذَٰلِكَ: ( وَأَنَّ أَلْقَى عَصَيَّكَ
۳١) أَلْقَ. وَكَذَٰلِكَ: ( وَلَتَأْتِهِ طَائِفَةٌ أَخْرِى١۰۵) النَّسَاءٌ۱۰۵) نَسَاءٌ
( فَلِيَاءَنَّمُسْتَيْعِمُهُ بِسَلَطَاتٍ٢۸) الطُّورٌ۲۸) طُورٌ. ( فَلِيَاءَنَّمُسْتَيْعِمُهُ بِسَلَطَاتٍ
( وَصِلُّهُ) ( فَوْلُ وَجَبْهَكَ) ( الْبَقْرَة١۴۴) ( فَوْلُ١۴۴) ( فَوْلُ١۴۴)
( فَأَوْفِي لَنَا الْكُبْلِ) ( بِيَسْف١۸) ( فَأَوْفِ١۸) ( فَأَوْفِ ( فَأَوْفِ
۱- لَفظ ( قُوَّة) سَقَطْت مِنْ ح. ۲۲۳ -
حتى حين ) [ الصافات ۴ ] ( فتوله ) . ( فاقض ما أنت قاض ) ۲۲ ] ( فاقض ) . هذا كله وما يستحبه يوقف عليه غيره . لأنه في موضع جزم باللام الساقطة، كان الأصل فيه لتفص، لصلاة، فحدف ) [ اللام والباء لكثرة الاستعمال والدليل على أن أمر المخاطب ينجوم بلام ساقطة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب ( في ذلك فتفرجوا ) ] يونس ۹۵ [ وقول النبي صلى الله عليه في بعض غزواته: 

دأخذوا صفاكم. ۱.

وأما حذف منه الواو للجزم قوله تعالى: ( قالوا أعنا ربك ) [ البقرة ۶۸ ] تقف عليه ( إذع) لأنه في موضع جزم باللام الساقطة علامة ۵ الجزم فيه سقوط الواو. وكذلك:

۱ - س، غ ( أشبهه).
۳ - ز ( فحذف).
۹ - ك ( استعمال لأمر المراجعة).
۴ - ك ( بالتاء) انظر معاني القرآن ۱/۴۱۹ وشواذ القراءات.
۵ - س ( وعلامة).

۲۲۴
(فليدع نادی) [العلق 17] تقف عليه بلا ول قبل لأنه في موضع جزم باللام. وكذلك: (واثل عليه نباً بني آدم) [المائدة 27] تقف عليه (واثل عليه) بلا ولا. وكذلك: (فاعف عنهم) [آل عمران 159] تقف عليه بلا ولا للعبة التي تقدمت.

وأما حذفت منه (خلاي في النهي قوله: ولا تبغي ألقاس) في الأرض) [القصص 72] تقف عليه (ولا تبغي) بلا ياى 51/ب لأنه في موضع جزم بل لا. وكذلك: (ولا تصل على أحد منهم) [النور 48] تقف عليه (ولا تصل) بلا ياى.

وذلك: (ولا يأت الشهيدان)، [البقرة 282] (ولا يأت). (ولا يأت كاتب) [البقرة 283] (ولا يأت).

وحذفت الواو من قوله: (فلا تدع مع اللّه إلهي آخر) الشعراء 213] تقف عليه (ولا تدع). وكذلك:

1 - معاني القرآن 470/47.
2 - لفظ (منه) - فقط من ح.
ولا تدعي من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) [يُوسُف 16:1]

نقف عليه (ولا تدع) لأنه في موضع جزم ولا علامة

الجزم فيه سقوط الواو.

وجزى البراء من جواب الأمر في قوله: (فأقوله على وجه

أي يات بصيرأ) [يُوسُف 92] نقف عليه) (يأت) بلا ياء

لأنه في موضع جزم على الجواب للأمر. وكذلك: (وأوفوا

بأيدي أوف بعدهم) [البقرة 104] نقف عليه (أوف) بلا

ياء). وكذلك: (ويؤت كل ذي فضل فضلته) [هود 3]

نقف عليه (ويؤت) بلا ياء لأنه في موضع جزم على النسق على

(يتعكم) و (يتعكم) هو) جواب الأمر.

وجزى الواو من قوله: (قل تعالوا أتل) [الأعجم 101]

1 - ك (علامة).
2 - ز (الباء).
3 - قوله (نقف عليه) سقط من: ز.
4 - ي، ح (بلا ياء لأنه في موضع جزم).
5 - انظر (يتعكم) سقط من: ك.
6 - ك (وهو).

- 226 -
نَقَفُ عَلَيْهِ (أَطْلَ) بَلآ وَأَوْ لأَنَّهُ جَوَابُ الْأَمَّرِ، وَهُكَذَا:
(أَقْتُلُوا يُوسَفَ أَوْ اطْرُحوهَ أَرْضًا يَخْلُكَ) (يُوسَفُ) نَقَفُ عَلَيْهِ (يَخْلُ) بَلآ وَأَوْ. وَهُكَذَا:
(فَقُلْ تَعَالَوا نَدْعُ أَبَانَاكَ) آلٌ عُمَّرَانٌ ۸۱ نَقَفُ عَلَيْهِ (نَدْعُ) بَلآ وَأَوْ.
وَحُذِفَتْ الْيَاءِ مِنَ الْجِزَاءِ فِي قُوَّلِهِ: (وَإِنْ يَأْتِ الأَحْزَابُ)
الأَحْزَابٌ ۲۰ نَقَفُ عَلَيْهِ (يَأْتُ) بَلآ يَأْتُ لَآنَّهُ فِي ضُعٌّ جَزِيمٌ
(يَسِيرًا) وَكَذَّلِكَ: (إِنْ نَعَفَ عَن طَائِفَةٍ مَّنْ كُنْتُمْ
النُّورَةِ ۲۶ نَقَفُ عَلَيْهِ (نَعَفَ) بِغيْرِ (يَسِيرًا) وَأَوْ. وَكَذَّلِكَ:
(إِنَّهُ مَن يَتَقُ وَيَضُرُّ) (يُوسَفُ) ۹۰ نَقَفُ عَلَيْهِ (يَتَقُ) بَلآ
يَأْتِ. (وَمَن يَبْتَغُ غَيْرَ الْإِلَامَ) [آل عُمَّرَانِ ۸۷] (يَبْتَغُ
بَلآ يَأْتِ). (وَمَن يَبْتَغُ السَّيِّبَاتِ) [غَافِرٌ ۹] نَقَفُ عَلَيْهِ.

١ - لَفْظُ (في) سَفَطُ مِنْ حَ.
٢ - قُوَّلُهُ (لَأَنَّهُ فِي) سَفَطُ مِنْ غَ، كَ.
٣ - كَ (بَلآ).
٤ - زَؤَسُ، كَ، حَ (بَلآ).
٥ - قُوَّلُهُ (بَلآ) سَفَطُ مِنْ غَ، كَ.
٦ - كَ (عَلِيٌّ).

٢٢٧
وأن يغص الله ورسوله (بلاو) [الأنبياء 2/26] (ومن يبتول الله ورسوله)
[البقرة 229] (وقف عليه) (بلاو) (ومن يبتول الله ورسوله)
[المائدة 56] (وقف عليه) (بلاو) (ومن يبتول فإن
الله هو الرب الحميد) [الحجرات 24] (وقف عليه) (بلاو).

وإذن الواو من قوله: (وإذن تدعُ مثقلا إلى حملها)
[قارن 18] (وقف عليه) (بلاو) (وإذن الواو لأنه في موضع جزم)
(إن). وحذفت الواو من قوله: (ومن يغص عن ذكر الرحمن)
[الإسراء 22] (وقف عليه) (بلاو) (ومن يبتول.
وكان ذلك: (ومن يغص عن ذكر الرحمن)
[الإسراء 22] (وقف عليه) (بلاو) (ومن يبتول.
(ومن يبتول الله إلهًا آخر) [المؤمنون 117] (وقف)
(ومن يبتول الله إلهًا آخر) (وقف عليه) (بلاو) (ومن يبتول الله)
(بلاو) (ومن يبتول الله (بلاو) (ومن يبتول الله)
[الأنبياء 56] (وقف عليه) (بلاو)

1- تكملة اللازمة من: ز، ك، وسكت من غيرها.
2- قوله (وقف عليه) سقط من: ك.
3- قوله (وقف عليه) سقط من: ز.
4- قوله (بلاو) سقط من: غ.

228 -
بلا يا (لأنه) في موضع جزم على النص على (يطيع)

و (يطيع) جزؤهم (من)

و حذفت الواو من جواب الجزاء في قوله: (وإن ينفرقا)

"بُغين الله (كلا من سعته)" [النساء 130] تنف عليه (بغير)

ياه لأنه في موضع جزم على الجواب للجزاء.

فإن قال قائل: لما صار جواب الجزاء مجزوءاً؟ فقل:

لمجاورته الفعل الأول وذلك أنه قال: (وإن ينفرقا) فوضع

(ينفرقا) جزؤهم (إن) علامة الجزم فيه سقوط النون,

وموضع (بغير) جزم على المجاورة ل (ينفرقا).

و كذلك: (أنبأنا نكونا بياات يكم الله جميعا) [البقرة

148] تنف عليه (يأكل) بلا (ياه لأنه جواب الجزاء). وكذلك

قوله: (وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوفِ إليناكم)

1 - ز (الف)
2 - غ، ك (عليه يغين)
3 - ك (بلا)
4 - ك (بغير)
[الأنفال 20 ] ثقف عليه ( يُوفّ ) بلا ياء لأنّه جواب الجزاء.
وذلك : ( أني أُوجّه لا يأتِ يحير ) [ التحلي 76 ] ثقف عليه.
وفي السياوات أو في الأرض يأتِ يها الله ) [ لقان 16 ] 42/52 ثقف عليه ( يأتِ بغير ياء ) .
وذلك : ( ومن يؤمن بالله يهد قلبته ) [ الثغابن 11 ] ثقف عليه ( يهد بلا ياء لما ذكرنا ) .
وذلك : ( ومن يفعل ذلك يلقي آثاما ) [ الفرقات 48 ] ثقف عليه ( يلقي آثاما بلا ياء ) .
وذلك : ( ما ننسى من آية أو نسيا آت ) [ البقرة 106 ] ثقف عليه ( نأت بلا ياء .
وذلك : ( إن يشأ يذهبكُم أتى الناس و يأتُ بآخرين ) [ النساء 133 ] ثقف عليه ( ونأت بلا ياء لأنّه في موضع جزم على النسق على بذهبك ) .
وذلك : ( إنّ يشأ يذهبكُم ونأت بخلق )

1 - قوله ( وذلك في السياوات ... بغير ياء ) سقط من : س .
2 - قوله ( لما ذكرنا ) سقط من : س .
3 - قوله ( وكذلك من يفعل ... بلا ياء ) سقط من : س .

- 220 -
د. 19

لا يَبَى لَأَنْهَ نَسَق

على جوَابٍ للجَزاء.

وَحَذَّفَ الْآوى مِنْ قُوَّلِهِ: ( أَوْ لَمْ يَفْتَنْهُ إِلَّا كَسَبَّوا وَيَعْقِبُ

جَيْبُهُ) [ الأَشْرَى ٣٤ ] نَقِفُ عَلَيْهِ ( وَيَعْقِبُ بلا وَأَوْ)

لَا يَنَفِعُ في مُوَضِع جَزْمٍ عَلَى الْنَسِقِ عَلَى جوَابٍ للجَزاء.

وَمَا جَزْمٌ بَهِ لَمْ قَوَّلَ عَزَّ وَجَلَّ: ( وَلَمْ يَنَفِعَ سَعَةً مِنْ

الْمُسَلَّمَةِ) [ البَقَرَة١٤٧ ] نَقِفُ عَلَيْهِ ( يَوتُ) بلا يَاء لَأَنَّهُ فِي

مُوَضِعٍ جَزْمٍ بَهِ لَمْ. وَمِلَّهُ: ( مَا لَمْ يَنَفِعَ أَحَدًا مِنْ الْعَالِمِينَ)

الْمُلْمَدُ ٢٠ ] نَقِفُ عَلَيْهِ ( يَوتُ) بلا يَاءٌ. وَمِلَّهُ: ( مَا لَمْ

يَأَتِ آبَاهُمْ) [ الْمُؤْمِنُونَ٦٨ ] نَقِفُ عَلَيْهِ ( يَأتُ) ( قُلْنَ

تَعْذِبُ عَنْكُمْ) [ التَّوْبَة٢٥ ] نَقِفُ عَلَيْهِ ( تَغْنَ). وَكَذَلِكَ:

( كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بَالْآسِ) [ يُوسُف٢٤ ] نَقِفُ عَلَيْهِ ( تَغْنَ).
[آية 20] تَقَفْ عَلَى بَنِي يَسَرٍّ (أَوَّلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا) [الأَنْبِيَاءٍ 23] ثُمَّ عَسَى بَنِي يَسَرٍّ، وَكَذَّلِكَ: (كَلَا لَمَّا يَقُضِي مَآ أَمَرَهُ) [عبس 22]، تَقَفْ عَلَى يَقُضِي بَلِيَاءَ لَيْتَنَّهُ اللَّهُ ۗ وَلَا يَقْضِي بِمَيْكَامَ بَيْنَ الْجَزَرِينَ (مَتَّى ۲۲). خلَّةً الْجَزَرِ في هُمَا سُقُوطَ أَلِيَاءٌ.
باب ذكر الياءات الآتية يكَن في أواخره

أعلَم أن الياء إذا سكنت ولقيها تنوين سقطت كقوله عزّ وجلّ ٨٥٧ : (وقال الذي حَظَنَ أنَّهُ ناجٍ من همّ ) [يوسف ٤٤]

كان الأصل فيه ناجي فاستقبلنا الضمة في الياء فحذوها

فبقيت الياء ساكنة، والتنوين ساكن فحذوها الياء لاجتماع الساكنين فألوقف عليه (ناجي) غير ياء لهذا المعنى.

فإن قال قائل: لم صارت الضمة تستقبل في الياء؟ فقل: لأن الضمة إعراب، والياة تكون إعرابا فكَرْهُوا أن يدخلوا إعرابا على إعراب. وكذلك: (والزيَّنة لا ينكسرها إلا زان أو مشرك) [الثور ٣] تقف عليه (زان) بلا ياء للعلة التي تقدمت. وكذلك (أليم آوج يبنسون بها أم لهم أيد يبطنون بها).

١ - غ (آخر).
٢ - ك (والوقف).
٣ - غ (قد تكون).

٢٢٣
الأعراف 195 [ نقف عليه ( أَبِدُ) بلا ياء . وَصَكِّلَكَ : (إِنّما تعودون لآتٍ)] [الأعراف 134 ] نقف عليه ( لآت )}).
وَكَذَلِكَ : (ما عندكم ينفَد وما عند الله بَاقٍ) [النحل 92 ] نقف عليه ( بَاقِ) بلا ياء ). وَكَذَلِكَ : (فَنِيمَ مَهْتَدٍ)
[المجاد 22 ] نقف عليه ( مهتد )). وَكَذَلِكَ : (لَهُم مَن جَهِمَ (بِهِم وُقَفْتُم غَواشٍ) [الأعراف 44 ] نقف عليه ( غواش )).
وَكَذَلِكَ : (فَاقْضِي مَا أَنتَ فَاضٍ) [طه 72 ] والأصل في هذا (كُلْهُ زانِي ، أَمْ لهُ أَيْدِي ، لآتِي ، بَاقِي ، فَاضِي ، فَاسْتَقْلِوا
الضنة في الياء فحذوها فسكت الياء فسقطت لسكونها وسكون الشروين (1)).
قال أبو بكر (3) : هذا مذهب القراء أجمعين ، ومذهب القراء

---
1 - غ (لآت بلا ياء) ، انظر المصاحف 107.
2 - قوله (بلا ياء) سقط من : غ ، ك ، ح.
3 - قوله (نقف عليه مهتد) سقط من : ح.
4 - معاني القرآن 2/01.
5 - قوله (قال أبو بكر) سقط من : غ ، ك ، ح.
--- 224 -
والألكسائي ومن قال بقوله: (لا ينكِّمهِ إلا زاني) يباه ۵/۲
ويقف على قوله: (ومن فرمهم غوأش) غواشي بيهاء. ويقف
على قوله: (إنما تعودون لآت) (لأتي) بيهاء۱.
وكذلك ما أشبه هذا. وقد رُوي هذا عن بعض قراء البَصْرِين
وأحتجوا بأن الباء حذف في الوصل لسكونها وسكون
الثنين، فإذا وقفنا زال التنوين الذي أسقط الباء فرجعت
الباء. وأبطل الألكسائي وآلفة هذا وقالا۳: الكلامُ يُبيني
وقفه على وصله، فلا يحدث في الوقف مالا يكون في الوصل.
وتخفف أيضاً الباء۴ من المتحفوض إذا لقيهما التنوين
كقوله: (فَحَين اضطْرَغَ غَيرَ بَايُوح) [البقرة ۱۷۳] تقف عليه
(باه) بلا باء. وكذلك: (فَمَا لَهُ مِن هَادِ) [الرعد ۴۲]

---
۱ - ز (على مثل).
۲ - لغظ (باه) سقط من: ح.
۳ - ك (وقال).
۴ - ك (وتخفف الباء أيضا).
نف عليه (هاد) بلاياه والأصل فيه غير باغي، من هادي، استنقا الكسمه في الياه فذفوها ففيت الياه ساكنة والتنوين
اكن فاستقروا لسكونها وسكون التنوين.

إيذ قال قائل: لم استنقا الكسمه في الياه؟ فقال:
أنا الكسمة إعراب واياه تكون إعراب، فكرهوا أن بدخلوا إعرابا على إعراب، وقبل الياه كسمة فنقلت الياه
والضمة معها، وكذلك الكسمة واياه.

واعلم أن العرب تستنقا الضمة والكسمة في الياه المكسر
ما أقلها ولا يستنقا الفتحة فيها، فيقولون: هذا قاضي، وهذا
هذاء داع على معنى هذاء قاضي وداعي(1)، ومررت بدع
رفاق على معنى: مررت بقاضي وداعي، فاستنقا الضممة
ولكسمة في الياه، فاستقرواها. ويقولون في النص: رأيت
داعيا وقاضيا وراميا، فيثبتون الفتحة، ولا يستنقاها في

1 - لفظ (قيل) سقط من: س.
2 - (وهذا داعي).

١٣٦
الياء. من ذلك قول الله تعالى: (بَيْنَاهُما أَجيِبِوا دَاوُيٌّ الله) [الأحقاف 21]، (وَمَنْ لَا يَجِبُ دَاوُيٌّ الله) [الأحقاف 32]
أَطْبَقَتُ الفَتْحَةُ في الياء ولم يسبقها. والعلة في هذا أنهم است덟وا الضمة والكسرة في الياء لثقلها لأنها تخرجان بتكاف شديد، ولم يستقبلوا الفتحة فيها لأن الفتحة تخرج مع النفس بلا موقعة، وأنت تجد ذلك إذا امتحنت نفسك.
ومن العرب من يستقبل الفتحة في الياء فيسقطها فيقول: (أَجيِبِوا دَاوُيٌّ الله) فيسكن الياء ويسقطها من اللفظ لسكونها وسكون اللام). ويقولون أيضاً: رأيت قاض وداع ورام فيجعلون النصب بمزلة الرفع والخفض. قال بشر بن أبي خازيم: هكين بالتأي من أسماء كاف وليست لسهيم إذ طال شاف.

---

1 - لفظ (فِي) سقط من غ.
2 - ف، غ، غ، ح (الحنون) وتصوبه من س، ك.
3 - ديوانه 1438

---

237
أراد: كني بالنأي من أسماء كافياً، فأصطلل الإياء في النصب،

والجبر: 

ستصوت عبار جنبه فتركك

جذلاته جذال قصيدة ورداؤه 1)

الجذلان: الفرح. وقال عمير بن أبي ربيعة 40/ب

كر دو ذكرت ك لو أجرى بذكركم

يا أشباه الناس كن الناس بالقمر

لأجذل أن أمشي مقاتلة

حبًا لرؤية من أشباه في الصورة 3

أراد: أن أمشي مقاتلة 3، فسكن الياء على ما ذكرنا.

قال أبو بكر: فإذا أضفته هذه الأسماء 5 إلى شيء بعدها

1 - لم أعثر عليه في ديوانه.
2 - ديوانه 116.
3 - لفظ (مقابل) سقط من: س، ك.
4 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، غ، ك، ح.
5 - ل (الأشياء).
أثبت الياء في الوقف وحذفتها في الوصل كقوله تعالى: (إلا آتي الرحمن غُربا) [مربيم 93] إذا اضطررت إلى الوقف على آتي وقفت عليه (آتي) ياء(1). وكذلك: (وما كنت مُبَلِّكي القَرِئ) [القصص 99] تقف عليه (مُبَلِّكي). وكان الأصل في(2) مِبَلَّكِنْ آتِئ (القرآن). فسقطت الذُنون الإضافة وسقطت الياء من اللَّفظ لسكنها وسكن اللام وثبتت في الوقف لأنه لم يجتمع معها في الكلمة ساكن يوجب لها السقوط، إنما أتى الساكن في حرف آخر. وكذلك: (غير مُحْلِّي الْصَّيْد) [البائدة 1] تقف عليه (غير مُحْلِّي). (غير مُعْجَّزٍ الْلَّهِ) [النَّبِيَّة 2] تقف عليه (غير مُعْجَّزٍ). (والْمَعْجِزِي الْصَّلَاة) [الجَمِيل 3] تقف عليه (والْمَعْجِزِي) بياء. وكان الأصل فيه: غير مَحْلِّي الصَّيْد، غير مَعْجَّزٍ الْلَّهِ، والْمَعْجِزِي الْصَّلَاة، فسقطت الذُنون الإضافة وسقطت الياء من(3) اللَّفظ لسكنها.

1 - ك (بالباء).
2 - لفظ (فيه) سقط من ح.
3 - ح (فيه).
وَسَكَّنَ اللَّهُ، وَثَبَتَّ فِي الْوَقْفِ لَأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُا فِي الْكَلَّمةِ سَاَكِنٌ يَوْجِبُ لَهَا السَّقُوطُ. وَحَذَّفَوا الْيَاءَ مِنْ أُرْبَعَاء أَحْرَفِ مَضَايِظِهِ : ( وَإِنَّ اللَّهَ ذَٰلِكَ لَخَيْرًا لَّكُمْ ) [ البقرة 84 ] [ الحج 55 ] [ النمل 18 ]، ( وَمَا أَنْتَ بَعْدَ الْعُيُوْنِ ) فِي سُورَةِ الْرَّومَ [ 53 ]، ( إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ لِأَحْسَنِ الْكِتَابِ ) [ الصافات 163 ] [ والعلة 37 ] فِي هَذَا أَنْهُمْ بُنُوا الحَطَّةَ علَى أَرْفَفٍ 3 .

واختلف القراء في هذا فكأن حزة والكسائي يقفان على ( صال الجحيم ) ( صال ) بغير ياء اتباعاً للكتاب. واختلفوا بالوقف على ( واد النمل ) فكان الكسائي يقف عليه ( وادي ) ياء ويقول : اسمه وادي، فلا يتم إلا بالباء 4. وكان حزرة 1 - قوله ( في الكلمة ) سقط من : غ، 2 - غ ( قال أبو بكر والعلة )، 3 - المتنج 30-33، والنشر 2/138، وهباج مصاحف الأمصان 14/1، 4 - التيسير 160، والنشر 2/139، 140 - 440.
يقف عليه بغير ياء اتباعاً للكلامٍ. وانْتَلَفَوا في قولهِ: (وَمَا أَنَّ بِهَادِ الْعَمِي) فَكَانَ أَبُو جَعْفَر وَشَيْبَة وَعَاصِم وَتَافَعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكَسَائِيٍّ يَقُولُونَهَا: (بِهَادِ الْعَمِي) إِلَّا بِالإِضْفَاةٍ. وَكَانَ يَحْيِى بِنْ وَاتِّبَاءٍ وَالأَعْشٍ وَهِيْهَةٌ يَقُولُونَهَا: (تَهْدِي الْعَمِي) بِالنَّاهِ وَنَصْبٍ (الْعَمِي) وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَامِر الشَّمْسِي يَقُولُهَا: (وَمَا أَنَّ بِهَادِ الْعَمِيِّ) بِنَوْنِهِ، وَنَصْبٍ (الْعَمِي) وَكَانَ (الْكَسَائِيٍّ يَقُولُ) (بِهَادِي) بِبَعْضِ الْبَعْضِ يَقُولُهَا: (أَنْ يَقُلُّ) أَنْ يَقُلُّهَا بِبَعْضِ الْبَعْضِ فِي سُورَةِ النُّسْلِ وَالرُّوَمِ، وَالْحَجْبَةُ لِهِ فِي هَذَا أَنَّ هَذِهِ لَمْ يَقَارِنَهَا سَاَكِنٌ يُوْجِبُ لَهَا الْسُّقُوطُ. وَقَالَ الْكَسَائِيٍّ: مِنْ قَرَاءَهَا (تَهْدِي الْعَمِي) وَقَفَ عَلَى الْيَاءِ.

1 - التَّسْبِير ۱۷۰.
2 - لَفْظُ (الْكَسَائِيٍّ) سَقْطٌ مِنْهُ كَ.
3 - التَّسْبِير ۱۶۹، وَالْنَّشْر ۲/۳۳۹.
4 - مُعِانِي الْقُوَّارِن ۲/۳۵۰، وَالْنَّشْر ۲/۳۳۹.
5 - حٌ (وَكَانَ الْإِلَامَ).
6 - غٌ (يَقُولُ عَلَيْهِ).
7 - قُوْلُهُ (فِي هَذَا) سَقْطٌ مِنْهُ غٌ.

إِيْضَاحُ الْوَتَّف ۱۶ - ۲۴۴١.
قال أبو بكر: يجوز عندي من قرأها (نهدي العامي) أن يقف (تهمه) يغيب يأله لأن العرب تكنوين بالكسرة من (بباء فتحفها) من ذلك قوله: (ذلك ما كنتا نثى) الكف 44] ، [ويوم يأتني] [هود 105]،
وستذكر هذا مستقصى إن شاء الله. ومن قرأها: (وما أت 5/ب بهادي العامي) [الروم 32] بثنوين هاء وقف (بهاد)
نغير يأله لأن الأصل فيه (بهادي العامي) فاستنقلا القسرة
ببباء فتحوها فبقيت الباء ساكنة، والحرف الذي لقيها
ساكن فأسلوب الباء لاجياع الساكنين، وأسقطوا الباء في
الرفع مع الألف واللأم في قوله: (يوم يدعُ الداع
[التمر 6] ووكذل يالله الجووار المنشآت) [الرحمن 44]
وكذل: (يوم ينادٍ المندٍ) [ق 41] وحذفوها في الحفظ
مع الألف واللأم في قوله: (أجيب دعوة الداع) [الأحقية
________________
1 - غ (في).
2 - لغ (قوله) مقطط من: غ.
3 - غ (لا точاء).
وفي قوله: (مُطَعِّنَ إلى الدَّابِعِ) [القرم 8] وحذفهما من المحتدى، في جميع القرآن إلا في الحرف الذي في سورة الأعراف: (مَنْ يَهْدِ الله فَهُوَ المُهَتَّدِي وَمَنْ يُضِلَّ فَأُولَئِكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ) [178].

فالموضع الذي ثبت في ألياس خرج على أصله وحققه لأن الأصل فيه يوم يدع الداعي، وأله الجواري، فهو المحتدى، فاستشاقوا الضمة في ألياس فحذفها فبقيت ساكنة ولم يلقيها ساكن يوجب لها السقوط، والموضع الذي حذفت منه ألياس بنيت فيه المعرفة على النكرة واكتنّي بالكسرة من ألياء فسقطت ألياء. وهذه لغة سايرة فاشية عند العرب، قال محمد بن سعدان: سميت ألكسائي يقول: العرب يقول: هذا ألوال وأوالى، وهذا

1 - المصاحف 114، والمقنع 33-34، وهجاء مصاحف الأمصار 13/1-14/أ.
2 - غ (قال أبو بكر فالملوم).
3 - لفظ (فحذفها) سقط: ح.
4 - س (قال أبو بكر هذه).
5 - ز (سيرة).

٢٤٣ -
ن والفاضي، وهذا الرأي والرأي، والداعٍ والداعٍ.

وقال كعب بن مالك الأنصاري حجة لحذف الالياء:

ما باله عميد بات ينظرني بالوادي إلى حذو عودتها 3/69.1

أراد بالوادي من هند فاكْتِنَ بالحِكْرَة من الالياء

الذنها. وقال كعب بن مالك أيضاً:

ولكن بيدر سأله عن بلادنا

على النادي والأنباء بالغيب تنفع

أراد على النادي فاكْتِنَ بالحِكْرَة من الالياء وقال

الجيش:

وأخو الغوات حتى يشأ يضرب منه

ويستن أعداء بعيد ووداء.

1 - ح (وهذا الداع).
2 - لم أجد في دراه، وهو في الإنصاف 213.
3 - دراه 213، والإنصاف 213.
4 - دراه 98، والأنبياء، 10، 10/91، 221.
آرِاد: أَخْوَى أَلْؤوانيَّ، فَكَثَنٌ بَالْكَسَرَة مِنْ أَلْيَاةٍۚ وَقُولُهُ عَزْ وَجَلَّ: (تَوْمَيْتُينَ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيِّ) [طَهُه۸۱] لا يَمْرُوز حَذَفْ أَلْيَاهُ لَا مَفْتُوحَةٍ. وَالْمَشْجَة لا يَنْتَقَلَ فِي أَلْيَاهُ بِلَا تَقْصُر مَعَ النَّفْس بَلَا مُؤْوَنَةٍ، فَلَمْ يَحْزَ أَلْيَاة تُكْتَنَى بَالْكَسَرَة مِنْ بَيْاء مُفْتَوَحَةً.
فَإِنَّ قَالَ قَابِل: هَلَا بَنِيَتُ المَغْرِفَة عَلَى النَّكَرَة؟ فَقُل: إِذَا بَنِيَتُ المَغْرِفَة عَلَى النَّكَرَة ثُبِتَتْ أَلْيَاهُ. وَذَلِكَ أَيْنَ أَقُولُ فِي الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ: هَذَا دَاعٌ وَقَاضِ٢، وَمَرَّتْ بِدَاعٌ وَقَاضٍ، فَأَجَد أَلْيَاهُ سَاقِطًة فِيهَا٣. فَإِذَا بَنِيَتُ المَغْرِفَة عَلَى هَذَا٣ جَازُ الْحَذَف٢ وَأَقُولُ فِي النَّصْبِ: رَأِيَتْ دَاعِيَةً وَقَاضِيَةٌ، فَأَجَدُ أَلْيَاهُ ثُبَتَتْ. فَإِذَا بَنِيَتُ المَغْرِفَة عَلَى هَذَا ثُبَتَتْ أَلْيَاهُ، وَيَحْزَ أَلْيَاهُ حَذَفٍ فِي النَّصْبِ عَلَى لِغَةِ الْجَيْش يُسْكَنَى بِهَا فِي كُلِّ حَال٥.

١ - كَ (فَا كَفَّنَ مِنْ أَلْيَاه بِالْكَسَرَة)،
٢ - كَ (وَهَذَا قَاضٍ).
٣ - كَ (فِيَا).
٤ - كَ (عَلَى النَّكَرَة).
٥ - وَجَاءَ فِي تَوْاَبُهُ هَذَا الْبَاب، مَايِي: بَلَغَ قَرَاءَة على الشَّيْخ شَرْفُ الْدُنِّ.
٤٠ -
باب ذكر الياقات والواوات والألفات

المعلومات اللاتي يجوز في العربية إثباتهن

قال أبو بكر (3): أعلم أن كل اسم منادي أضافه المتكلم إلى نفسه فإياها منه ساقيَّة 56/13 كقوله: (يا قوم أعبدو الله) [الأعراف 65]، (يا قوم أذكروا) [المائدة 20]، (يا قوم استغفروا) [هود 52] وكذلك قوله: (رب ارجعون) [المومنون 99]، (رب إنفر لي) [الأعراف 101]، (رب أحكم) [الأبيات 115]، (رب أنصرني) [المومنون 26]، (رب قد آتيني من الملك) [يوسف 110]، (رب أسلمني أحب إلي؟ مما يدعو نفي إليه) [يوسف 32]، وكذلك: (يا عبد قايتون) [الروم 16]،

1- انتظر ذكره مغط من اك.
2- قوله (قال أبو بكر) مغط من س، ع، ك، ح.
3- انتظر قوله مغط من س، ع، ك، ح.
( يَعِبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْقُوا رَبَّكُمُ ) في سورة الرَّسُول [10] إلا حرْقَينَ أُنْتَوَا فيهما آيَاتُهَا ( أَحَدَهَا ) في سورة الْعَنْكَابُوتَ ( يَعِبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضَيْنَ وَاسِعَةٌ ) [51] والآخر في الزرْقِ ( يَعِبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا أَسْرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ) [53]. واختلفت المصاحف في حرف في سورة الزرْقِ ( يَعِبَادُ لا خُوَفُ عَلَيْكَ أَلَّا يَزَالُ ) [68] فهُوَ في مصاحف أهل المدينة بياء، وفي مصاحفنا بعْرَاء، وكان أبو عمرو يثبت آية فيها ويحتج بأنه والآخرون في مصاحف أهل المدينة والجَيْزِيَ بِياء. وكان الْجَيْزِي يَحْلِفُ أَبَا عِمَّرُو فِي هَذَا فِي حِجْدِ آيَةٍ وَيَحْتَجُّ بِأَنَّ النَّداة مَنْيَأَة عَلَى الْحِجْدِ ٠ يَارَبِّ يَا قَوْمِ فَأَمَرْتُهُمَا لِيَقْفُوا لِيَعَلَّمُهُمَا إِلَى الرَّحْمَةِ لَيْسَ فِي هَذَا فَمَا وَضَعْتُهُمَا ١ - ٠ ( الإِيَاهُ فِيهَا ) .

2 - ز ( إِهْدَاهَا )

3 - قوله ( في الزرْقِ ) مَطْعُ من : ك.

4 - المَظْعُ وَالْيَسِيرٍ ٢٦٦٨ وَهَجَاء مَسْحَفَاءُ المَسْحَفَاءُ ١٣/١٤ /١٤٢٠ .

5 - المَسْحَفَاءُ ٤٩٥٠ وَالْأَشْرَى ١٧٠٢ .

6 - غ ( قال أبو البكر قَالَ مَا وَضَعْ ) .

7 - ٢٤٧ -
بكتأة من ألياها فحذفها، وكثر استعماله لهذا الجنس لقوته.
والله، أشيال القراء:

باعين جودة (يا دمخر منسكي جهوداً) وابك ابن أم إذا مماثت مسعوداً (1)

وأبروه (يا ابن مي إذا مماثت مسعوداً) وقال حسان بن ثابت:

عين يعني جيد الناس واسفيلي بدمخر فإن (انزقيه فاسكلي الدما) أراد: يعنى، فأكلني بالكسرة (يا أليا) وقال الآخر:

إن فضي صبر على ما كاتب من معنى (يا أوجد فحضول الناس أقراناً) 57/أ

1 - غ (بكي) وفي الحاشية كما في الأصل.
2 - لم أعرف قائله.
3 - (قال أبو بكر وابروه).
4 - لفظ (مسعودا) سقط من: غ (وقوله: مات مسعودا) سقط من: ك، ح.
5 - غ (وإن).
6 - ديوانه 998
7 - ز (بالكسر).

- 248 -
أراد: يا نفسي، فاكتني بالكسرة من آلياء.
والوقوف على الحرفين اللذين في سورة العنكبوت أحدهما
والآخر في سورة الزمر، بيا اتباعاً للكتاب، ولأنه اخرج على
الأصل فثبتت آلياء لأنها ياء المتكلم. وكلما كتب الله
تعالى من ذكر العبادة على غير معنى التدان، فذكر في ثانية قوله:
(ريدها عبادي الصالحين) [الأنبياء 105]، (فلعبادي)
الذين آمنوا) [إبراهيم 31]،
(وقليل من عبادي الشكور) [سابق 12] فالوقوف على هذا وما
أشبه بالباء إلا حرفًا في سورة الزمر: (فبشر عبد) [17]
فالوقوف عليه بغير ياء لأن آلياء ساقطة من الكتاب.

132 - وأخبرني) أبو علي المقرئ الدقاق قال: أقراني
محمد بن غالب عن شجاع بن أبي نصر عن أبي عمرو: (فبشر

1 - س، غ، ك (قال أبو بكر وكل).
2 - المتفن 34-34.
3 - س، ك (قال أبو بكرأخبرني).
سادي الذين) بفتح الياء. فَن أَخْذِ هَذِهِ الْقُرْآنِ وَقَفَّ

فَالمواضع التي أُبِينَتْ(1) فيها الياء أُخْرِجَتْ على الأصل لأنها
المتكلم، والموضع الذي(2) حذَّرت منه(3) الياء اكنُف بالكسرة
بها(4) كما قال الشاعر:

فَا وَجَدَ الْمَهْيَدُ وَجَدَّ الوَجْدُ

وَلا وَجَدَ الْعَذْرِي قَبْلِ جَمِيلٍ(5)

أراد: قبل جميل، فاكنُف بالكسرة منها.

والآيات المحدثات من كتبَ الله عز وجل اكتفاء
الكسرة منها على غير(6) معنى نداء في سورة البقرة: ( وَإِيَّاي

1 - التيسير 66، والنشر 189/2.
2 - ز (ثبتت).
3 - غ (و بالمواقع التي).
4 - غ (لك منا).
5 - غ (فيها) وسقطت من: ح.
6 - لم أعرف قائله انظر الإضاف 283.
7 - لفظ: غ (غير) مقطت: غ.

- 200 -
فأهبونٌ [40] وإياكم فاتكون [41] ، واشكو ل ولا تكفرون [152] [57/8] (أجيب دعوة الذاع إذا دعان) [186] ، (واتكون يا أولي الألباب) [197].
وفي سورة آل عمران : (ومن أتبعن) [20] ، (وقل فاتقوا الله وأطيعون) [50] (فلا تخفواهم وخفافون إن كنتم مؤمنين) [175].
وفي سورة النساء : (وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً) [141] وفي سورة المائدة : (وأخشون آيهم أكلت لكم دينكم) [3] ، (وأخشون ولا تنشروا بآياتي نثنا قليلًا) [44] ، (وأخشون ولا تنشروا بآياتي نثنا قليلًا) [44] وفي سورة الأكثر : (يقض الحق) [78] وفيها : (وقد هدان) [8] ، (وفي الأعراف : (ثم كيدون فلا نظرون) [195] وفي سورة يونس : (ولا نظرون فإن تولىتم) [112/27] ، (كذلك حقنا ننجز المؤمنين) [103] وفي سورة هود : (فلا تسألن ما ليس لك به علم) [103].

1- هي قراءة غير عامة وناقية وابن كثير من السبعة أن القراءة حجة
والكسائي وابن عامر وأبي عمر وانظر التيسير 1/103.
2- المصاحف 108، وهباء مصاحف الأمصاد 14/14.
[41] (لم لا تنتظر عيني توقّلت) [56، 55]،
ولاهزون في صبي [78]، (يوم يأتي لا تتكلّم نفس إلا
وجهه) [105] وفي سورة يوسف: (فارسكون، يوسف) [40، 47، 41]
(ولا تقرون قللا سراود) [20، 21]، (ولا أن تكنّدن)
حتى تتوتون موثقة من الله) [76]، (لولا أن تكنّدن أسراود)
قالوا لله) [94، 95] وفي سورة الرعد: (الكبير، المتعال)
[9] (أو إلى مالب) [30]، (أو إلى مالب) [26]،
فكينف كان عقاب) [32]، وفي سورة إبراهيم: (ليمن
خفّقامي وخفّق وعيد) [14]، (إني كفرت بها
أشركون من قبل) [22]، (ربنا وتقبل دعاه) [40]
وفي سورة الحجر: (فلا تفضكون) [68]، (ولا تخفون)
[29] وفي سورة النحل: (لا إلا إلا أنا فاتكون) [2]
وفيها: (إني ياء فارسكون) [51] في سورة بني إسرائيل:
(لأن أقررت إلى يوم القيامة) [22] وفيها: (فهو المتعال) [97]
وفي سورة الكافرون: (فهو المتعال) [17]، (وقل على أن
- 202 -
فهدي بن رقي (24) ، (إن تزرن أنا 88 / أقبل متك مالا وولدنا) .
فتعلى ربي أن يوعين خيرا من جنتهك (27) ، (كذا ما كنا نبغ)
في سورة طه : (لا إله إلا أنت فاعبدون) (25)
(ساركيم آبائي فلا تستعجلون) (26) ، (وأنا ربي فاعبدون)
في سورة الأنبياء : (لا إله إلا أنت فاعبدون) [25]
وي سورة الحج : (سواء ألماك فيه وآلااد) [27]
(وإن الله لهدى الذين آمنوا) [28] ، (فكيف كان نكره) [28]
وفي سورة المؤمنين : (انصرني بما كذبون : 29) ، (الصيرني
بما كذبون) . قال عما قاله (30) ، (أنا ربي
فانتقلين) [29] ، (أعوذ بك رب أن يحضرن) [29]
(قال رب ازجعون) [30] ، (ولا تكلمون) [31]
وفي سورة الشعراء : (إنى أخف أن كنت ذي كذبين) [31]
(أخف أن يقتلون) [32] ، (فهم يهدين) [33]
(فهم يهدين) [34] ، (فهم يشفين) [35]
(فهم يشفين) [36] ، (فهم يشفين) [36] ، (فهم

- 203 -
قلت: إن أولاً على وادي النمل [17]، وفي سورة النمل: 21. إن إذا أتوا على وادي النمل [18]، وأمتدون بمال فا آتان با ما آتاكِ [22]، ما حكمنا قاطعةً أَمْراً حَتَّى نبدون [23]، وفي سورة الفلس: فأَخاف أن نبدون [24]، وفِي سورة الفلس: فأَخاف أن نُكبدون [25]، وفي سورة الفلس: فأَخاف أن نُكبدون [26]، وفي سورة الفلس: فأَخاف أن نُكبدون [27]، وفي سورة الطور: وما أنِّي مَهَادُ الْعَمِّي [33]، وفي سورة سبأ: وَهَذِئَانِ الْحُجَّارِيَّةِ [33]، (فكيف كان نكير) [45]، في الملائكة: (فكيف كان نكير) [45]، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَل مِنَ الْبَيْنَاءِ ماءً [47]، وفي يس: (إِن يُرْدُنُ الرَّحْمَنِ بَضَرًّا) [52]، وَلا يُقَدِّسُونَ [53]، (يربكُ فاستَغْفِرْ) [54]، وفِي واضعات: (إِن كَذَّبْتُ لِتُرْدِئَ [56]، لابن رَبِّي مَنْ هَوَّالُ الجَحِيمِ [67]، وفي 1 - معاني القرآن الكريم ٢٩٣ (الجرفان الأولان) ٢٥٤
سورة ص: (بل آله يذوقوا عذاب) [8], (فحق عقاب) [14] وفي سورة الزمر (يا عباد فاتتون) [16], (فبشر عباد) [17] وفي سورة المؤمن: (فكيف كان عقاب) [5], (يوم التلاقى) [15], (يوم النذار) [32], (يا قوم اتبعون) [28], وفي عصف: (ومن آيته الجوار) [32], وفي الخرفا: (فإنك سبدين) [37], (واتبعون هذا ضراط مستقيم) [61], (واتبعون إن الله هو ربي وربكم) [62], (فاعتزلون) [31], (فتعززون) [20], في سورة الدخان: (أنت ترجون) [14], (أين أملك الْمَنادى) [41], (ممن يحتف وعيد) [45], (أين أملك الْمَنادى) [41], (فلا تستغفلون) [95], وفي الْقمر: (فما يغني النذر) [95], (يوم يدع الداع إلى شيء نكر) [61], (مبعطين إلى)
النور) [8] ، وفيه ستة موضوعات (عذابي وندثر) [11] 
، وفي سورة الرحمن (ولوجه المنشاة) [21] 
، وفي سورة الملك (صلى نذير) [17] ، 
(فكيف كان نذكر) [18] وفي نوح (واتقؤ وآلمعون) [20] 
، وفي المرسلات (كيف فكيدون) [29] . وفي 
، وفي النحس كُورت (الجَوْارِ الْكِتَّانِ) [16] ، وفي وَفَجَرْ (وَالليل إذا يَسْر) [4] ، (جابرأ الصَّخِرُ بالواد) [9] ، 
(أرني أُكْرَمْ) [15] ، (ربي أَهْلِنِ) [16] ، وفي قل يا أبها 
، (لكم دينكم ولي دين) [3] . 
فهذه الحروف كلها البياء منها ساقطة من المصحف ، والوقف 
عليها نباه . وما سوى هذه الحروف فهو بيان كقوله تعالى 
(سورة البقرة) : (فلا تَخْشَوْهُ وَاخْشَوْنِي) [10] [الوقف

1 - المصاحف 114
2 - المقص ٥٣، ٦٣، والنشر ١٨٤، ١٨٥، وهجاء مصاحف الأمصادر ١٤/١
---

257
على هذا بيهاء، وكذلك: (فاذكروني) [١٥٢] وفي سورة آل عمران: (فأتأتيوني ٥٩/أَنْ تُحْيِبْنِكَ اللَّهُ) (١١١) وفي هود (فوكيدوني جمعاً) [٨٠] وفي يوسف: (أَنَا وَمَنَّ أَتَبَعَنِي) [١٠٨] وفي الكهف: (فَإِنَّكَ أَتَبَعْتُي فَدَلَّا نَسِأَلِي عن شيء) [٧٠] وهو كثير في القرآن، فكلما أُتِلَكَ السَّوْيِ الحروف الأولى فعلياً فيه ثابتة (٣).

واختلف القراء في الباءات (٣) المحدودات من رؤوس الآي كقوله: (وَإِيَّاَيْ فَارْقُبْنَاهُ) [البقرة ٤٠] (وَإِيَّاَيْ فَارْقُبْنَاهُ) [البقرة ٤١] فكان القراء أُهجون يحذفونها في الوصل والوقف إلَّا عيسى بن عمر فإنه كان يحذفها في الوصل ويشتبه في الوصل ١٣٢ حديثنا (١) بذلك عُبيد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا رَوْحٌ بن عبد المؤمن عن أحمد بن موسى

١ - المصاحف ١٠٦.
٢ - هجاء مصاحف الأمصار ١٤/١، والتشر ٢/١٩٢-١٩٣.
٣ - ز (اثبات).
٤ - س (أخبرنا محمد قال حدثنا).

ايضاح الوقف - ١٧ - ٢٥٧ -
عن عيسى بن عمر بذلك.

124 - وقال إسماعيل بن مسلم: كان الحسن إذا وصلها جرها وأشهم الياء، حديثنا(1) بذلك إديريس عن خالف عن
الفقه عن إسماعيل.

125 - فن(2) حذفها في الوصل والوقف احتيج أن رؤوس الآبان فصل بينها وبين ما بعدها، واحتجو أيضاً جديداً حديث
حديثنا(3) سلامة بن يحيى الضبي قال: حديثنا محمد بن سعدان
قال: حديثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جرير عن عبد الله بن أبي
ميلكة عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه كان إذا قرأ قطع
قراءته آية آية يقول: باسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقف ثم
يقول: الحمد لله رب العالمين. ثم يقف. ثم يقول: الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين. قال محمد بن سعدان: فقلنا ليحيى:

(1) ب (قال أبو بكر حديثنا).
(2) غ (قال أبو بكر فن).
(3) ل (حديثنا به).

- ٢٠٨ -
هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا قال ابن جريج: ""أصحاب هذا المنزه أيضاً بأن رؤوس الآيات بين جزء رؤوس 99/19 الآيات وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها كما أن آخر البيت فصل، فحذفت من رؤوس الآيات كما أُحذِّف من آخرين الآيات، قال الأعشى: ومن كان شجاع ظاهر غمره إذا ما أنسبت له أنكر انكر، أراد أنكرني، فحذفت إلياه اكتفاء بالكسرة منها، وقال لبيد:
فانتلنا وابن سالم قاعد كعتيب الطير يغفي ويجلي.

2 - ك (قال أبو بكر واحتج).
3 - غ (فحذف).
4 - ديوانه 19.
5 - ز (راعد).
6 - ديوانه ال190 والبيت في صفة مبغي.
وقال الآخر:

"إذا حاولت في أسيد فجورا فإني لست منك ولست من...

أراد ولست مني فحذف و قال أيضاً (1):

"لم وُزِّوا الجافر على تمسك وهم أصحاب يوم عكاظ إن...

أراد: إنني فحذف.

والذين أثبتوا آياء في الوصل وحذفوها من الوقف قالوا:

"ابنها في الوصل لأن إثباتها هو الأصل، لأنها [1] إضافة، وحذفناها في الوقف اتباعا للمصحف.

وكان يعقوب الحضري يثبت آياء في الوصل والوقف والحجّة.

له في هذا أنه أخرجها على الأصل (2)."

1 - ك (الآخر وهو النابغة).
2 - ديوان النابغة 3340 و مسعودية 290/2.
3 - ك (فحذف 사람이)
4 - غ (وقال الآخر).
5 - الليث للنابغة انظر ديوانه 1336 ومسعودية 290/3.
6 - في كل النسخ سوى: ك (إنها) وصواب من المذكورة.
7 - النشر 182/2 - 260 -
وأخذت القراء في الياقات التي في قوله: (يوم يذعُ الدّاع) [الطير 6] و (أجيب دعَاة الدّاع) [البقرة 186] (ينادى المناذ) [ق 41]. فكان أبو جعفر وشيبة ونافع يستمّن الياء في الوصل ويحذفونها في الوقف. وكذلك كان أبو عمرو بن الوليد يّبت الياء في الوصل في الدّاع والمناذ وجعلوه كالحروف، ويجذفها في الوقف.

وكان عاصم والأعش وحمزة والكسائي يحذفونها في الوصل والوقف. وقد تقدمت أعلّة في الإيضاحات والخف في الباب الأول.

وأختلّوا أيضا الياءات في قوله: (يوم يآت لا تكلّم نفس إلا بإذنه) [هود 100] و (ذلك ما كنتا نبّغ) [الكهف 64]، والليل إذا ينير) [الدّاع 4] فكان عاصم وحزمة يحذفان

1. التيسير 206، والشر 18/3.
2. قوله (في الواصل) مقطّع من: غ.
3. التيسير 182، 206، 2006.
4. التيسير 76، والشر 18/3.
5. 211 -
١٩٨ - طبيعة الآية، ومعاني القرآن ٢٧٨، والتفسير ٢٥٠.
١ - (قال أبو بكر): 
٢ - (نَيْبُ ثَبَتَ) ورجعت مافي النسخ الأخرى.
٣ - التفسير ٢٧٩-٢٧٩، والنشر ١٨٢/٢.
٤ - (وثبتناها).
٥ - (من) وصوبت من النسخ الأخرى.
٦ - (استجزت).
٧ - ٢٦٢.
127 - حديثنا هذا أيضاً إدريس عن خلف عن آل مسيئي
عن تافعٍ 10 ب. وحديثنا هذٍ يُسّمٍّ خلف الوضوء والوقف قالوا: اكتفينا بالكسرة
من اليداء واجتمع لنا مع هذا موانعة المصحف. قال القراء:

1 - التيسير 107، والنشر 31/2.
2 - قوله (أخبرنا محمد) سقط من: غ، ك، ح.
3 - لفظ (قال) سقط من: غ، ك، ح.
4 - س، غ، ك، ح (حديثنا).
5 - التيسير 144، والنشر 289/2، 321.
6 - غ (قال أبو بكر وحديثنا).
7 - لفظ (هذا) سقط من: س.
بين الغرب تقول: لا أدر، ولا حفر، فيذرون آية

ولا الكوت، وآدت:
لبن يُخفي يسارقي قدر يوم.
ولقد تخاف شيمتي إساري.
أراد: يخفي، فاكفي بالكَسرة من آياء. وقال:
صَفَقُكَ كما تُليقُ دَرهم
جوداً وأخرى تَعَطِ بالسبَف الدَّما.

وقال أبو خراس:
ولا أدر من آلي عليه رداءه.
خلا أنه قد سل عن ماجد مَحَض.
أراد: ولا أدر، فاكفي بالكَسرة من آياء.

1 - فظ (آياء) سقط من ح.
2 - ك (من).
3 - لم أعرف قاله انظر الإنصاف.
4 - س، غ، ك (وقال آخر).
5 - لم أعرف قاله انظر الإنصاف.
6 - ح (ولكنه).
7 - الإنصاف.
8 - معاني القرآن.

- 268 -
يعقوب الخضرى يثبت آلية في جميع هذه الحروف في الوصل والوقف ويستنتج أن إثباتها هو الأصل.

138 - وحدثنا (1) عبيد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عبيد(2) قال: حدثنا حجاج عن هارون قال: في مصحف أبي وعبد الله بن سموع: (يوم يأتي لا تكلم) بالاله. قال أبو عبيد: ورأيت أنا في الذي يقال إنه الإمام مصحف عثمان، رحمة الله عليه، (يوم يأتي لا تكلم) بغير ياء(3).

وكان(1) الأصل في هذه الحروف، ما كننا نبغي، يوم يأتي، ينادي المندى، والليل إذا يسري، فاستقبلوا الضمة في أليه. فحدثوها بقيت أليه ساكنة فاكتفى بالكسرة منها.

وكان 1/11 أبو عمرو وفتح أليه في قوله: (ما آتاني الله خير).

---
1 - 3 (قال أبو بكر وحدثنا).
2 - 5 (أبو عبيد).
3 - انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة 88.
4 - غ، ح. (قال أبو بكر وكان).
فَنَّالْكَمْ [[ الْيَلُومٌ ۲۶ ] فِيلَمَّهُ أَن يَقِفْ عَلَيْهِ بَيْاءً] .

وَمَعْساَى هَذِهِ الْحُرُوفُ فَالْوَقْفُ عَلَيْهِ بَيْاءٍ ، وَالْيَاءِ ثَابِتَةٌ فِيهِ

في السِّمْعِ كَقُولِهِ : ( يَقُومُ تَأْيِيْنِ الْيَاءِ ٌبِدَخَانَتِ ٌمَّيْمَ٣٤) \[ الأنَّفَالٌ ۱۰ ] الوَقْفُ عَلَيْهِ (تَأْيِيْنِ) بَيْاءٍ . وَكَذَٰلِكَ : ( إِذَا

بَنَوْى الْذِّيْنَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ) \[ الْقُرْآنَ ۸۰ ] الوَقْفُ عَلَيْهِ

(بَنَوْى) بَيْاءٍ) وَكَذَٰلِكَ : ( وَلَوْ بَيْرُ الَّذِيْنَ أَخَذُوا

الْقُرْآن١٦۵ ] [ تَقِفُ عَلَيْهِ (يُرِىُ) (٣٤) ( إِنَّمَا يُرِىُ الْقَوْمُ)

الْإِلْهٍ) بَيْاءٍ) . ( فَسَبْرَى اللهُ عَلَيْكُمْ

الْقُرْآن١٠٠ ] بَيْاءٍ) \[ فَسَبْرَى] ( اللهُ يُبَيِّنُ الْأَنْفُسَ) \[ الْرَّسُولُ ۴۴ ]

(بَنَوْى) ، ( وَيَخْشِيُ اللَّهُ) \[ الآخِرَةُ ۲۷ ] ( وَيَخْشِيُ)٦) .

وَكُلُّ مَا كَانَ خَارِجًا مِّنَ الْحُرُوفِ الَّتِي عَدَّتْهَا أُولَاَ

۱ - الْسِّيْرُ ۱۷۰ ، وَالشَّرُّ ۲/ ۳۴۰.

۲ - لَفظ (بَيْاءٍ) سَقْطٌ مِّنْ : غ ، كَ.

۳ - ح (يُرِىُ بَيْاءٍ).

۴ - لَفظ (بَيْاءٍ) سَقْطٌ مِّنْ : س ، غ ، ح.

۵ - لَفظ (يُخْشِيُ) سَقْطٌ مِّنْ : ز ، غ .

۶ - ۲۲۶.
فالوقف عليه بياء. وقوله: (أتيدوني بمال) [النمل 36] اختلاف القراء فيه فكان نافع يقرأ: (أتيدوني بمال) باثبات ألياء. وكان عاصم والمسكاني يقرأ: (أتيدوني بمال) بخفض النون مع حذف ألياء. وكانت أبو عمرو يقرأ: (أتيدوني بمال) باثبات ألياء في الوصل وخفضها من الوقف. وكان حزة يقرأ: (أتيدوني) بنون مشددة ويفق بألياء. وكذلك يصل.

قال أبو عبيد: الاختيار عندنا قراءة عاصم والمسكاني لأنه ليست فيها قراءة أشد موافقة للكتاب منها، إنما هما نونان في كل المصاحف.

واعلم أن الواو ثابتة في كل فعل لم يدخل عليه ما يجوزه.

1 - التيسير 170، والشر 240/2.
2 - ك (بنون واحدة).
3 - ز (فيه).
4 - ز (موافقة الكتاب).
5 - ز (وصل).

- 267 -
كقوله في سورة الرعد: ( يمحو الله ما نشاء ويشيت ) [39] 
الوقف على هـذا ( يمحو ) لأنه في دواعي رفع بالياة التي في أوله؛ علامة الرفع فيه سكون الواو، وذلك أنك تقول في النصب:
لن يمحو، وتقول في الجزم ۱۱/ب لم يمحو، فتجد الواو مفتولة في النصب۱ ومحذوفة في الجزم، فإذا سكتت كان سكونها علامة الرفع.
وقد حذفت الواو من أربعة أفعال مرفوعة أولاً۷ (ويدع الإنسان بالشر) [الإسراء ۱۱] الوقف عليه (ويدع) بلا الواو، وكذلك: ( ويميح الله آلباغل ) [الشورى ۲۴] تقف عليه۲ ( ويميح ) بلا الواو، وهو في موضع رفع على الاستثناء، ولا يجوز أن يكون مجزوماً على معنى: فإن بئا الله يتحم على قلبك ويميح، لأن الله تعالى قد شاء أن يمحو

1 - تأخرت حال نصب عن حال الجزم في: ك.
2 - غ، ك ( آولما قوله).
3 - قوله (تقف عليه) مقطع من: غ.

۲۶۸ -
الباطل، فقال تعالى: (ليحق الحق ويبطل الباطل) [الأنفال 8] والجحية في هذا أنهم أكثروا بالضمة من الواو، وأنشد القراء:

لذا سِمِّي الْخَسْفَ آَلِ بَقَسَمْ بِاللَّهِ لَا يَأْخُذُ إِلَّا ما احْتَكَمَهُ

أرَادَ: إذا هو، فخذ الواو.

وقال أبو جعفر محمد بن سعدان: الوقف على قوله:

(وَيَمِّيَّزُ الَّذِينَ بِالْبَاطِلِ) (وَيَمِّيَّزُ) بلا واو لأنه نسق على الجزاء، وهذا لا يصح(1) للعلاقة التي تقدمت.

والحرف الثالث: (يوم يدع الداع) [القمر 6] تقف عليه

(يدع) بلا واو، والحرف الرابع (سنده الزبانية)

العلاق 18 [الوقف عليه (سنده) ، والعلة في هؤلاء]

1 - مجهول القائل، انظر الإنصاف 358.
2 - قوله (أبو جعفر)سقط من: غ.
3 - لفظ (لأنه) سقط من: غ.
4 - غ (قال أبو بكر وهذا).
5 - ك (ويصح إلا ).

269 -
الأربعة أنهم اكتشفوا بالضما من الواو فأسقطوها، ووجدوا الواو ساقطة من اللظة لسكونها وسكون اللام فبني الخط على اللظة.

وحكى إلكسائي عن العرب: أقبل يضربه لا يبال، أراد: لا يبال، فاندب بالضما من الواو.

وأعلم أن الواو الجمع ثابتة في القرآن أن كله كقوله (لا يهم صالون التأث) [ص 9] الوقف عليه (صالوا)، وكان الأصل فيه صانون، فأسقطوا النون بالإضافة وأسقطوا 2/1 الواو لسكونها وسكون اللام. وكذا: (إذا مرسلو الناقة) [القرن 27] [الوقف عليه مرسولو)، (إذا ركفو الفجدة) [الدخان 26] [الوقف عليه ركفو)، وكذا (قالوا الحق) [سيا 23] [الوقف عليه (قالوا)، وكذا: (ولا تسبوا الذين يدعون

1 - ح (وحكى الإمام).
2 - معاني القرآن 88/1، والمقنع 35، والنشر 1/148/3.
3 - لفظ (وكذا) سقط من بع، ك .

--- 77 ---
من دون الله ) [ الأعظم 108 ] [ الوقف عليه ) ( تسبوا ) ووضع ( تسبوا ) جزم على النبي ب ( لا ) ( 1 ) ، كان الأصل فيه تسبون : سقط النون للجزم ، وكذلك : ( فيسبوا الله عدوا ) الوقف عليه ) ( فيسبوا ) ووضع ( يسبوا : نصب بالفاء ، لأنها جواب النبي ، علامة النصب فيه سقوط النون . ومنه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) الأندلس 27 [ الوقف على الأول والثاني ) ( تخونوا ) بالواو لأنها واو الجمع ، ولم تخدف الواو إذا كانت علامة الجمع في كتاب الله إلا في حرف واحد حكاة أئزاء : ( نس الله فنسينهم ) [ التوبة 27 ] قاال أئزاء : الواو ساقطة من المصحف ، فالوقف ( 2 ) عليه ( نس ) بلا واو ، وعلة في هذا ( 3 ) أنهم وجدوا الواو ساقطة من اللفظ لسكون اللام فبنوا الخط على اللفظ ، واكتفوا بالضم من الواو .

1 - لفظ ( بلا ) سقط من : ح .
2 - ز ( والوقف ) .
3 - قوله ( في هذا ) سقط من : س

- 271 -
قال أبو بكر: والذي وجدناه في مصاحفنا ( نسواٰ) بالواو، فالوقف عليه بالواو. والذي مضى حكمه بعض أصحابنا عن القراء متآولاً عليه، وكلام القراء لا يدل على حذف الواو من ( نسواٰ) في الخط (٣)، وحذف الواو الجمع موجود كثير في كلام العرب، أنشدي(٣) أي قال: أنشدنا أبو ألفتح النحوي ٢٢/٦.

متي تقول خلت من أهلها الدار

كأنهم يجاها طار طار

أراد: طاروا فاكتنف بالضمة من واو الجمع. وأنشد(٣)

أي قال: أنشدنا أبو ألفتح:

نورُ أن الأطباء كانت حولي وكان مع الأطباء الشفاء

١ - نفظ ( نسواٰ) سقط من: غ.
٢ - المقت، والنشر ١٤٢/٣ أ
٣ - س ( قال أبو بكر وأنشد
٤ - لم أعرف قائله وهو في معاني القرآن ١/٩١ 
٥ - ز ( واو) -٢٧٢
إذا ما أذهبوا ونجداً بقلي وإن قيل الشفاعة هم الأمساعدة أراداً: كانوا فحذف واو الجمع وأشهد أقراء في البيت الأول: وكانت مع الأطباء الأحساء وأشهد في البيت الثاني: وإن قيل الأطباء الشفاعة وأشهد القراء:

إذا مأشاة ضررو من أرادوا ولا يألوا لهم 3 أخذ منراتا وأشهدني أبا قال: أشهدنا أبو موسى هارون بن الحارث صاحب هشام بن معاوية الضرير:

شبووا على المجد وشابوا واكتب لو أنت قولني حين أدعوهم حمل على الجبال الصم لأوزف الجبل.

1- لم أعرف قائله انظر معاني القرآن 1/91، والإنساف 312، 284.
2- لفظ (البيت) سقط من ك.
3- ك (بالوهم).
4- س (قال أبو بكر وأشهدني).
5- لم أعرف قائله.

إيضاح الوقف 18
أراد: اكتشوا وحلوا، فاكنفي بالضمة من وآو الجمع ثم
سكن اللام للفاف، وقال الآخر:
جرت ابن أوفية بالمدينة قربه.
وقلت لشفاع المدينة أوجب

وقال الآخر:
لْسَوْفَنَا بِساوْفٍ (٣) مِن تَحْيَيْهَا
سُوْفَ العيَّوف لرااح الركَب قد قنع
أراد: قد قنعوا، فحذف. وقال الآخر:
راحت بأعلاقه حوالاً إيمانية
تدعو الفقراء من بكفر، وما جمع (٢٣)
أراد: وما جمعوا، فحذف واو الجمع.

١ - البيت لابن مقبل كا في دریانه ١٩٧ ، وبیوه ٢ /٣٠ /٢٠٠٣.
٢ - ز ( ضیوف )
٣ - البيت لابن مقبل كا في دریانه ١٧٢ , واللسان دسوق .
٤ - لغظ ( قد ) مقط من : ك
٥ - البيت لابن مقبل أيضاً كا في دریانه ١٧٠ , وبیوه ٢ /٣٠ /٢٠١١ .
٦ - ٢٧٤
وأعلم أن الفعل إذا تقدم كان موحداً مع الاثنين والجمع. من ذلك قوله تعالى: ( أخرجنا من هذه القرية أهلها) (النساء 76) تثبيف عليه (الظلم) بلا ياء لأن معناه التام: ظلم أهلها) فالفعل متقدم. وتثبيف على قوله: ( إن الذين توفاقهم الملائكة ظلم ينفسيهم) (النساء 97) (ظلمي) بالباء لأنه متأخر بعد الأسماء، كان الأصل فيه: ظالماً أنفسهم، فسقطت النون للإضافة، وموضع ظالمين، نصب على القطع من الهاء والميم في (توافقهم). وتثبيف على قوله: ( قال رجلاً من الذين يخافون) (المائدة 23) (قال) (وقال نسوة في المدينة) (يוסף 30) (وقال) فتوحده لأنه فعل متقدم. وتثبيف على قوله: ( ولقد آتينا داود وسلمان عالما وقالا الحمد لله) (النمل 15) (وقالا) لأنه فعل متأخر. وكذلك:

1 - قوله (ثثفي عليه الظلم) مسقط من: غ.
2 - ك (الذي).
3 - لفيظ (ظلمي) مسقط من: غ.
4 - تكملة لازمة من: س، وسقطت من غيرها.

- 276 -
لَا أُنَفُّقُ مَا لَمْ يُنَفِّقَ مِنْ آتِيَّةٍ [ الآية 189 ] تَقَف
بَيْنَ ( دعوَ) . وَكَذَّلِكَ : ( وَاسْتَتَبِعَ الْبَابَ ) [ يَسُفُ ٦٥ ]
نَفَّعَهُ ( وَاسْتَتَبِعَ ) . وَكَذَّلِكَ : ( وَأَلْقَىْنَ سَيْدَهَا )
يَسُفُ ٦٥ ] تَقَفَّعَهُ ( وَأَلْفَىْ ) . وَمَعْنَىَ أَلْفَيْا وَجَدَأ) .
نَبَلِ الشَّاعِرِ :
حَفَظَ الَّذِي أَلْفَيْنَ شَيْخُ قَدْ بَنَى
فَأَنْفَسَتْ بُنيَانَا لَهْ لَيْسَ يُهْدَمَ
أَرَادَ : حَفَظَ الَّذِي وَجَدَتْ . وَتَقَفَّعَ عَلَى قَوْلهُ : [ يَسُفُ ٦٥ ]
قُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوْنَ يَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) [ إِبْرَاهِيمُ ]
بَعْمَانُ ) . وَكَذَّلِكَ : ( وَقُلُ لِعِبَادِي يَقِيمُوا اَلَّتِي هِيَ
أَحْسَٰنُ ) [ الإِسْرَآءِ ] [ يَقِولُوا ] . ( وَأَتَأَوَّرُوا الْأَرْضَ
الرُّومِ ] [ أَتَأَوَّرُوا ]. ( وَأَتَأَوَّرُوا الْخَيْمَةَ ) [ يَسُفُ ١٠٩ ]
( وَأَتَأَوَّرُوا ) ) . تَقَفَّعَ عَلَى هَذَا وَمَا أَشِبَّهُ بِالْوَالِدِ لَأَنَّهُ فَعَلَ
1 - الْعُلَامَ الْفَيْزِيَاءِ ، وَمَفْرَدَاتٌ لأَنْسِمَانِي ٤٤٨ ، وَغُرْبَةَ الْقُرْآنِ ٢١٥ .
٢ - لَمْ أَعْرِفَ قَالُهُ .
٣ - انْفَ ( وَأَتَأَوَّرُوا ) سَقِطُ مِنْ زِ.
٤ - انْفَ ( فَعَلَ ) سَقِطُ مِنْ ( سُ ، لِكَ .
٥ - ٢٧٦ .
متأخر بعد الفاعلين.

ونقف على قوله: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمَّ) [البقرة 21] (يَا أَيُّهَا) لأن الأصل فيه: يا هؤلاء الناس، فاكتفى بـ
ه الناس، من أولاء، فخذوا، وكذلك: (يَا أَيُّهَا ۚ ب
التي) [الأنتفاض ۲۵] تقف (يَا أَيُّهَا) لأن الأصل فيه: يا أَيُّهَا
التي، فاكفي بـ «التي»، من هذا. قال الشاعر:
أَلَا أَيُّهَا الْمَنْزِلُ الْدَّارِسُ الَّذِي
كَأنَّك لم يعَهَّد بِك الحَي عَاهِدٌ
فَأَخْرِجَه على أَصْلِه. وقال الآخر(
أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِي أَحْضِرْ الْوَغَى
وَأَنْ أَشْهَدُ اللَّدَائِقِ هَل أَنتَ مُخْلِدٌ
وقال الآخر:

1. الشاهد الذي الرمة انظر ديوانه ۱۹۹.
2. ك (الشاعر).
3. الفائد للدائم بن عبد المطلب ديوانه ۲۷، والطبري ۲۸۹/۲.

- ۲۷۷ -
ألا أتُبَدأ بِسَبَبٍ الْوَجْدُ نَفْسُهُ
لِشَيْءٍ لَمْ يَنْتَهِ عِنْهُ بِيدِهِ الْمَقَادِيرٍ
وَمِنَ الْعَرَبِ مِنْ يَقُولُ ؛ ِنَأْيَةٌ نَتَّبِعُهُ، وَوَأَيْهَا الْرَجُلُ ؛ أُشْدَدُ
الْفَرَاةُ ؛

بِأَيْهَا الْكَلْبُ الْحُجْرِ النَّفْسِ
أَقَفْ عَنْ أَلْبَيْضِ الْحَيْضِ الْلُغَـٰسِ
وَلَا يَجْرَى أَنْ يَكُونَ أَحَدَهُمَا بِهِذَهُ الْلُغَةِ لَأَنْهَا تَخَالَفُ المَصْـحَـفِ.
فَكَلَّاُ، مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِهِ قَالَهَا فَالْقَوْلُ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ
لَا ثَلَاثَةَ أَحْرَفِ فِي سُورَةِ الْوَلَدَةِ ؛ وَتَوَّبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَا
الْمُؤْمِنُونَ ؛ [٨١] فِي سُورَةِ الْبَرَاءَةِ ؛ وَقَالَوْا يَا أَيْهَا
الْمَاجِرُ ؛ [٤٩] فِي سُورَةِ الْمُحَجِّرٍ ؛ ِسَنْفُرُُّ لَكُمْ أَيْهَا
الْمُؤْمِنُونَ ؛ [٣١] فَالْقَوْلُ عَلَى هُؤُلَاءِ النَّهَى بِغَيْرِ أَلْفِ ابْتَاعَـٰثَـٰـٰ]

١ ـ الْبَيْتُ لَنَحْظِرُهُ اِلْجِرْاحَ ؛ ٣٣٨.
٢ ـ لَمْ أَفْرَكَ قَالَهُ اِلْجِرْاحَ ؛ ١٢١/٢٣٨.
٣ ـ كُلْ (لَأَيْدِانٍ يَقُولُ).
٤ ـ كُلُّ غَ، كُلُّ حُ، (وَكَلُّ).
٥ ـ كُلُّ (إِبْتَاعَـٰثَـٰحُ) مَثْلَ المَصْـحَـفِ.
٦٨٨
للمصروف 

(1) وكان عبد الله بن عامر يضم الهاء في هؤلاء المواضع الثلاثة. وقد اختلف القراء في (2) الوقف عليهم. فكان أبو عمرو والكسائي يقفان عليهين باللف. وكانت الكسائي يقول: هذا من عمل الكاتب. وكان نافع يقف عليهين بغير ألف أتباعاً للكتاب.

فإن وقف عليهين باللف (3) قال: الأصل إبمات الألف.

ومن حذفها قال: أكثيت بالفتحة منها. وقال السجستاني: لا بد من إبمات الواو في الوقف في (4) قوله: (ويذع الإنسان) [الإسراء 11] [سندع الزبانية] [الفLuke 18] [ويمح] [64/ الله الباطل] [الصورة 24] .

1 - المصروف 113 114، وجباء مصاحف الأمصاف 12/ب.
2 - ح (القراء فتين).
3 - ك (عالون في الوقف)، وقوله (في الوقف عليهين) سقط من: ح.
4 - التيسير 161-162، والنشر 142/2.
5 - ح (باللف).
6 - ك (علي).

- 279 -
وهذا "العرب حذفت واو الجمع، فحذف واو الجمع أغلظ من حذف لام ألف" فإنما جاز حذف لام ألف إذ يدلُّ حذف لام ألف على معنى أسهل. ويدل على أن حذف لام ألف يكون من وراء قولهم اجتاع المصاحف على حذف اللام (٣) . يقال على ما إن شاء الله (٣) .

1- غ، ك (قال أبو بكر وهذا).
2- لفظ (حذف) سقط من: ز.
3- غ (الرواى).
4- وآخر هذا الباب جاء لفظ (بلغ).

- ٢٨٥ -
باب ذكر ما يوقف عليه بالتفاء والهاء

أعلم أن كل هاء دخلت للتأنيث فالوقف عليها بالهاء والتفاء جائز. ألا ؟ ١{ تري }٢ آهن كتبوا في المصحف بعضها بعضاً ٣ بالتفاء وبعضها بالهاء. واختلف ٤{ القراء في ذلك، فكان أكثرهم يقولون :} الوقف على ما في المصحف لا يُعتد. فما كان في المصحف بالتفاء وقفاً عليه بالتفاء. وما كان بالهاء وقفاً عليه بالهاء. وقال آخرون: أنت خير في ذلك. إن شئت وقفت على كل هاء للتأنيث في كتاب الله عز وجل بالهاء، وإن شئت وقفت بالتفاء. فإذا وقفت بالهاء احتججت بأنك مريد للسكت، وإذا وقفت بالتفاء احتججت بأنك مريد للوصول.

---

١ - المقنع ٧٧-٧٨ (بالنص).
٢ - تكميل لازمة من ك، وسقطت من كل نسخ.
٣ - غ (بعضها في المصحف).
٤ - س، ك، ح (فاختلف).
٥ - ف، ك (فإذا) والوجه بالواو.
لا يعجبنا لأنه لو جاز
الصحف في الوقف جازٌ خلافه في الوصل. فلما اجتمع
ب، على ترك كل قراءة تختلف المصحف كان كل ممن تعمد
ين المصحف في وصل أو وقف مخطئاً.

وقال أئمة: التاء هي الأصل، وإلهاة داخلة عليها.
لا أُنك تقول: قامت وقعت، فتجد هذا هو الأصل
ضرع عليه ما فيه الهاء. قال: والدليل على أن الناء عند
رب هي الأصل أَنَّ طِنياً تقول في الوقف: هذه ۴/۶3
ربان، وهذه جاريت. فيصنون (بالتاء ويفعون بالتاء).
وقال أبو محمد سلماس بن عاصم: قال بعض النحوين:
د: في الموقف هي الأصل في الأسماء، ليفرقوا بينها وبين

1 - (الدليل).
2 - (كان).
3 - (يرصون).
4 - (هاء مضاف فالأمصار ۳/۳/۳، وسبي به ۳/۷۳۷).
5 - (النهاة).

- ۴۸۲ -
الأفعال، فتكون الأسماء باللهاء والأفعال باللثاء. وقال سلمة:
ربما قال أفراء بهذا أيضاً
فكلّ ما في كتاب الله تعالى من ذكر الرحمة فالوقف عليه باللهاء إلا سبعة أحرف، في البقرة: ( أولئك يرجعون رحمت الله 218) وفي الأعراف: ( إن رحمت الله قريب من المحسنين 65) وفي هود: ( رحمت الله وبركاته 72) وفي الروم: ( ذكر رحمت ربك عبده 2) وفي مريم: ( فانظر إلى آثار رحمت الله 50) وفي الزخرف: ( ألم يقسمون رحمت ربك فيهما 22) وفيها: ( ورحمت ربك خير مما يبغيون 37)
وكل ما في كتاب الله من ذكر السنة فالوقف عليه باللهاء إلا خمسة أحرف، في الأنفال: ( فقد مضت سنة الأولين 1)

1- غ، ك ( قال أبو بكر فكل) وفي: ح ( وكل) 2- المصاحف 100-111، وهجاء مصاحف الأمصص 1/ب-2/أ، والنشر 129/2

- 283 -
وفي الملانكة: (فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن ك 세ت الله تبديلاً ولن تجد سنت الله تحويلاً) [43]

في السورة: (سنات الله التي قد خلت في عباده) [85]

وكل من كتب الله من ذكره التुمأة فهو بالهاء إلا أحد شرحاً في سورة البقرة: (اذكروا يعمة الله عليكم وما نزل) [121] وفي سورة آل عمران: (وأذكروا يعمة الله عليكم وما نزل إد كنتم أعداء) [103] وفي المائدة: (اذكروا سنت الله عليكم إذ هم قوم) [11] وفي إبراهيم: (أين الذين بلدوا يعمة الله كفراؤا) [28] وفيها: (وإن نذروا يعمة الله لا تصووها) [34] وفي النحل: (يعرضون) [72] وفيها: (فاستغفروا سنت الله ثم ينكرونها) [83] وفيها: (فأرجعوا مسأله إن كنتم إياها تعبدون) [114] وفي لقمان: (تجرئ بالعبر يعمة الله ليبركم) [31] وفي الملانكة: (اذكروا سنات الله عليكم هل من خلق غير الله) [3] وفي الطور: 284
(إذا كنت بنيت ربك) [29].

وقوله عز وجل (تُجاهادون في سبيل الله ولا يخفافون لومة لا إيمان) [المائدة 44] الوقف عليه (لوما) باللهاء. وقاله: (بقيت الله خير لكم) [هود 87] الوقف عليه (بقيت) باللثاء. وقاله: (فرّرت عيني يلي وليك) [القصص 9] الوقف عليه (فرّرت) باللثاء.


---

1- المصاحف 106-109 سري حرف المائدة، هجباء مصاحف الأمصان 1/أ-ب.
2- المصاحف 111-118 سري الأولين، والنشر 2/130.
3- المصاحف 118، 115، وهجاء مصاحف الأمصان 2/أ.

---

285 -
كل ما في كتاب الله تعالى من ذكره المعصية فهو باللهاء إلا كلمة آمنة من آمنة [في الآية] (1) (وتمت كلمة ربك من آمنة) [في الأعراف] (2) وفي يوشع: (حققت كلمة ربك على الذين عذبوا) [في المؤمن] (3) وفي المؤمن: (حققت كلمة ربك على الذين عذبوا) [وهو] (4) وفيما في كتاب الله من ذكره المعصية فهو باللهاء إلا كلمة آمنة من آمنة [في الآية] (5) وفيما في آمنه: (فتجعل لعنت الله على الكاذبين) [في الآية] (6) وفي الآية: (والمالمة أن لعنت الله عليه) [في الآية] (7)
وكل مافي كتاب الله ﷺ من ذكر النبأ، فهو باللهاء إلا حرفًا واحدًا في سجدة الحواميم: ( وما تخرج من مراتم
من أَكَامْهَا )[47].
وكل مافي كتاب الله تعالى من ذكر[شجرة]، فالوقف عليه بها إلا حرفًا واحدًا،( إن شجَرت
القوم، طعامُ الأئِم[43])،[44].
فالمواضع[1] التي يوقف عليها باللهاء الحجّة فيها ابتاع
المصحف[2]، وإلّا كتبوها في المصحف باللهاء لأنهم بدأوا الخطّ
على الوقف، والمواضع اللاتي[3] كتبوها باللهاء الحجّة فيها أنهم
بنوا الخطّ على الوصل.

1 - المصاحف ١١٣، وجهاء مصاحف الأحمر ٢/١.
2 - لفظ (ذكر) سقط من: ح.
3 - لفظ (واحد) سقط من: غ، ك.
4 - س، غ، ك (قال أبو بكر فالمواضع).
5 - س، ح (المواضع).
6 - غ (المصاحف).
7 - غ، ك (التي).

٢٨٧ -
وكان حمزة يسكت على ستة أحرف بالناء، على: (يا أب"ب).
فقالوا: (ن حين منساص) [ص 3] (أَفْرَى اَلَّاتَ وَالْعزَى).
(البقرة) [البقرة 2.7] 13.
وقال الخصائي: الرَّقَب على مرضاة بالله لأنها مثل نبيه، وكَرَه أن يقف على: (ولات). وكان الخصائي رَبَّا
الوقف عليه البقرة 13.
13 - وروى ابن الجيعم عن الزرارة عن الخصائي أنه كان
على: (ولات) 0. وَلا ح* 0. وكذلك: (أَفْرَى اَلَّات).
(اللَا) كان يقف عليه 0، باللهاء.

---
1 - السير 0، والنشر 2/131-132.
2 - ك (يقول).
3 - ك (عليه).
4 - خ (عليه) معظمه من: ك.
5 - ح (ولات).

---
288
قال خلف: ووصل (ولات حين) أحب إلى لأنه بلغني عن أبي عمرو أنه كره الوقف على (ولات). قال خلف: والوقف على (مرضاته) باللهاء، والبقية بالثاء مثل قول حزمة (يا أبت).
و (هيئات هيهات) و (اللات) و (مریم ابنت عمران).
فأما (يا أبت) فالوقف عليه" بالثاء في جميع القرآن مثل قول حزمة إذا انكسرت الثاء لأن بعدها ياء الإضافة مخوذة.
وقال الفراء: الوقف على: (ولات حين مناص).
(أفرائيم اللات) و (حدائق ذات هجة) [النمل ۶۰]
بالثاء أحب إلى من الهاء. قال: وقد رأيت الكسائي سأل إيا فسع الأسدي فقال: هذاه ل ذات.
وقال: أفرائيم اللات ل (اللات).
وقال: (ولات حين مناص).
ولا له. وقال: ۱۶۱/۱ الفراء معنى: (ولات حين مناص).
ليس تحين فرار. والنَّوص النَّاخر في كلام العرب والبوص...

1 - ك (علمها)
2 - معاني القرآن ۲۳۲، واليشير ۱۲۷، والنشر ۱۲۱، والقواري.
۱۲۱/۹

- ۱۸۹ -
- إيضاح الوقف - ۱۶
نُدمَ (ال تقديم ) إن ظنُّ لِلِّيِّ، فَذُوقُ، غَنَّهُ عنها حَطْوًا وتَبِينُ.

وِيْنِيْنْ تَقْدِيمٌ، وِيْنِيْنْ تَأْخُرٌ (3). وَقَالَ الْقَرَآةُ:

لِتَنْصُبَ بِهِ (أَلْتَ) لَا بِمِنْ فِي مَعْنِي، لِيْنَ، وَقَالَ:

أَشْدَنَ الْفَضْلُ:

ذِي عَكْرُ حَبَّ لِلِّيِّ لأَلْتَ حِينًا

وَأَضْحَى الْشِّبْعُ قَدّ قَطَعَ الْقُرْئَانًا (4)

وْمِنْ عَرْبِهِ مِنْ يَخْفَضُ بِهَا. وَأَشْدَنَ الْقَرَآةُ:

وَلَاتَ سَاعَةً مَنْدِمَ (5)

1 - ح (ال تقديم ) إن ظنُّ للسان  يوصي نوص، وصرفات الأصفهاني .

2 - دلالة 177، والأضداد 100، والسان نوص.

3 - ب (عن قول تأخر وبوص تقدم).

4 - لم أعرف قائله انظر معاي القرآن 2/377، والقرطبي 147/16 147/10.

5 - قوله (ولات ساعة مندم) سقط من: كح.

- 290 -
قال أبو بكر: وأول البيت:
فلتغفَّ من خلاقًا مشوقًا
ولتقتِم ولات ساعة مقدّمًا
وكان (1) الكسائي وأفراء الخليل وسبيوته والأخفش
يذهبون إلى أن ولات حين 6، الناء مقطعة من 6 حين، ويقولون:
معناها أ وليس (6). وكذلك هو (1) في المصاحف الجدد والعتق
بقطع الناء من 9 حين (7). وإلى هذا كان يذهب أبو عبيدة

1 - ز (قال).

2 - قوله (قال أبو بكر وأول البيت) سقط من: غ ّ، ك ّ ح
3 - الحزينة 2/147، وذكر أنه ربما كان هو البيت الذي استشهد به
الفراء، انظر معاني القرآن 2/397، وهناك بيت وقع في عجزه
محور هذه العبارة أوردته ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن 3/303:
فما علمت أنى قد قلت، ندمت عليه ولات ساعة مقدّمًا

4 - ح (قال).

5 - تأويل مشكل القرآن 3/397، ومعاني القرآن 2/2.

6 - غ (هـ).

7 - المشرّف 2/100، والمقنع 76.

8 - 291.
سهر بن المتنى. وأجاز(1) بعض التحويين، وولات حين مناص.
نفع، على معنى(2)؛ ولاهو حين مناص(3).
قال أبو عبيد الأقاسم بن سلام: والوقف عند على هذا
المرف (ولا)، والابتداء (تحين مناص) فتكون النهاة
بع (حين) لثلاث حجيج: إحداهن أن تفسير ابن عباس يشهد
فما. وذلك(4) أنه قال: ليس حين نزو وفرار، فقد علّم أن
ليس، هي(5) أخت دلا، ومعناها، واللحجة الثانية أنّه لا
قد في نبيه من كلام العرب، ولا، إنما المعروفة، لا.
واللحجة الثالثة إن هذه النهاة إنما وجدتها تلحق مع حين، ومع
الآن، ومع، الأوان، فإن يقولون: كان هذا تحين كان ذاك.
وركذك: تأوان. ويقال: أذهب تآلان فاصنع كذا

1- زة، واختيار.
2- غ (حين مناص يعني).
3- البرهان ٤٠٥/٣٦٢.
4- لفظ (وذلك) سقط من: س.
5- لفظ: هي) سقط من: غ.
6- ٢٩٣.
وكذا قال: وقد وجدنا 1616/2 ب ذلك في أشعارهم وفي كلامهم. فنحن ذلك قول أبي وجزا السعدي، سعد بن بكر:
العاطفون، تتين مما أن عاطفون،
وم alumno زمن أن المطيع.
قال: وقد كان بعض التحويين يجعل الهواء موضعًا بالون،
فيقول: العاطفونه، وهذا خاطئ بين لأنهم صيروا الناء.
هاء ثم أدخلوها في غير وضعها، وذلك أن الهاء إنما نقصم
على النون في مواضع القطع والسكوت. فأما مع الاتصال فإنه
غير موجود، وإنما هي تتين، ومن إدخاله الناء
في أوان، قول أبي زيد الطائي:

1. المقنيع 276، والنشر 180، والقرطبي 147/15/147.
2. جبال ثعلب 7، والدنان و خان.
3. ك (قال وكان).
4. ك (فعولون).
5. س (قال أبو بكر بهذا).
6. المصاحف 112، وأين كثير 46، والنشر 100/2.
7. في كل النصين سوى غ من ) في هذا التحقيق (قال أبو عبيدة
ومن ) واستمروا الاستناد بالواو.

294 -
سيا صلَّخنا ولا نأوان فأحننا أن ليس حين بقاء
ومن إدخالهم الناقة في الآن، حدث ابن عمر، وسأله رجل
من عتاه فذكر مناقبه ثم قال: اذهب بهذه تالآث إلى
نجلاء(1).
قال (2): فهذا بين لك أن الناقة لم تكن زيدتها مع لا
بين تومها أنها دلالات من أجل أنه ليس في حدث ابن عمر
كر دلاه، وكذلك (3) قول الشاعر:
ول قبل يوم بيني جمعنا وصلينا كما زعمت ثلاثنا
فليس هننا لا (4).

---
2 - المشر 3: 100 (قال أبو بكر فهذا).
3 - س (قال أبو بكر كذلك).
4 - س (قال أبو بكر كذلك).
5 - ز (قال).
6 - الشامه جليل بينية انظر ديوانه 218.
7 - القرطبي 147/10(نذا).
قال أبو عبيد: "ثم مع هذا كله إنه تعمدت النظر إليه". في الذي يقال إنه الإمام مسجد عيان، راحة الله عليه، فوجدت النداء متصلة مع هنين: قد كتب، في حين (3) وقال القراء: الاختيار أن تقف بالناء في قوله: ( حدائق ذات نية) ; والناء (6) لأنها لا تتردد. وقال أيضاً: الاختيار أن تقف على (اللتين) بالباء لأنها حرف واحد لا نظير لها. كثر به الكلام حتى صارت النداء فيه كأنها أصلية.

140 - قال وحدثني ألبان بن معين عن منصور بن 771 عن جاهد أنه قرأها: (أَفَرَأْيْتَ الَّتَينَ وَالْعُزَّ) قال: كان رجاً يلتمتو لهم السؤال فعند الفاعل من لتين، فعل (5) قراءة جاهد.

---

1 - ك (أبو عبيد).
2 - أفظ (إليه) مقتض من: ح.
3 - المقياس 77، والنشر 2/1-100-101.
4 - ك (لأنها).
5 - س (قال أبو بكر فعلي).

- 295 -
لا يجوز أن تقف عليه (1) بالها (2).
وقوله: (يا أَبِي إِنِي رَأَيْتُ) (يوسف 4) اختلاف القراء فيه، فكان نافع وعاصم والأعش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: (يا أَبِي) بخفض التاء (3). وكان عبد الله بن عاصم البصري وأبو جعفر زيد بن المقدع يقرآن: (يا أَبِي) بفتح التاء (4).
وروي عن بعض القراء أنَّه كان يضم التاء وقوله: (يا أَبِي) بالرفع (4). فمن (5) قرأ: (يا أَبِي) بالخفض وقف على التاء. ولا يجوز أن تقف على الها لأن الخفضة التي في التاء تدل على ياء المتكلم وإلا حذفت ألياء لكثره الاستعمال كما حذفت من قوله (6) (يا قوم) (ياء عباد). ومن قرأ: (7)

1 - ك (عليها).
2 - ابن كثير 4/253، وإبلاه ما من بـه الرحمن 2/130، وهي قراءة ابن عباس.
3 - التسهير 137، والنشر 2/293.
4 - معاي القرآن 2/36، والقرطبي 2/131.
5 - غ (قال أبو بكر فن).
6 - قول (من قوله) مسقط من ك. (8)

- 296
(يا أبت) بالنصب كات له مذهبان: أحدثها أنت يقول:
أدرتُ، يا أبت، بالترخير ثم أدخلت الهاء لأنها أشبه للكلام
ثم عرقتها بإعراب إلقاء. فمّن هذا الوجه يجوز أن يقف على الهاء. وألواحه الآخر أن يقول أدرت النذرة، يا أبتاه.
فمّن هذا الوجه لا يجوز الوقوف على الهاء. أنشدنا أبْوُ الْبُسَّاس:
كَلَّمَنِ لِهِمْ يَا أُمِّيَّةٌ نُصْبٌ
وليل أُقِاسِيهِ بِطَيِّ الْكَكِمَّاءِ
وقال لنا (يَأِبَتُ) يجوز أن يكون أراد الترخير، يا أُمِّي ناصب.
فأدخل الهاء، ويجوز أن يكون أراد النذرة، يا أُمِّيته.
ومن قرآ (يا أبت) بالرفع جاز له أن يقف على الهاء، قال أفراء:
ولا نعلم أحدا قرأ بالرفع.

^- لفظ (أن) سقط من غ.
٢ - س (قال أبو يكير أنشدنا).
٣ - الساعد للنابغة أنظر ديوانه.
٤ - غ (قال إسماعيل يجوز).
٥ - معاني القرآن ٣٣٢، ٤٠، والتربي ٩/١٢١.
٦ - ٢٩٧.
وقوله تعالى: (همهات همهاهات لا تعودون) ([المؤمنون 36])
من جعلها حرفًا واحدًا لا يفرد أحدهما من الآخر وقف على الثاني بالهاء ولم يقف على الأول فيقول: (همهات همهاه)
كما يقول: خمس عشره وسبع عشره ومفروض إفراد أحدهما من الآخر.
ولو قيل: همهاهات همهاهات فينا جمعاً بالهاء وبالباء لأن أصل الهاء تاء قال القراء وکانى استحب الوقف على الهاء لأن من العرب ما يخص الناء في كل حال فكانها مثل ناء عرفات وملكوتو وما أشبه ذلك.
وكان عيسى بن عمر وأبو عمرو بن علائه يقفان عليها (همهاه همهاه) بالباء. وقد زُوّي أيضاً عن أبي عمرو أنه كان يقف على (همهات) بالباء.

---
1 - القرطبي 132/12
2 - غ 7 (والباء)
3 - ز (استحسنت)
4 - معاني القرآن 236-236 والتفسير 127، والنشر 2/238.
5 - لفظ (همهاه همهاه) سقط من: س، غ، ك، ح، وفي: ح (باء).
6 - س، غ، ك (عن أبي عمرو أيضاً)
7 - التفسير 62، والنشر 132.
---
298
قال أبو بكر(1) وقيل همّات سبع لغات:
همّات لك بفتح المهملة، وهمّات لك بخمسة المهملة
في أي جعفر(2) وهمّات لك بالخفض والتنوين(3)
تروى عن عيسى بن عمر(4) وهمّات لك برفع المهملة
وهمّات لك بالرفع والتنوين، وهمّات لك بالنصب والتنوين.
قال الأحوش:
تذكر أيااما مصينين من الصباح، وهمّات همّاتها إلى اللحظة(5)
واللغة السابعة، أيّات أيّات، أنشد القراء.
فأيّات أيّات العقيق ومن هذه
أيّات وصل بالعقيق تواصل(6)

1 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: ح.
2 - قوله (يروى عن أبي جعفر) سقط من: غ.
3 - تأخرت هذه الحال عن حال الرفع في: غ.
4 - قوله (يروى عن عيسى بن عمر) سقط من: غ.
5 - لفظ (لك) سقط من: ك.
6 - القرطبي 12/122.
7 - الشاهد بن أبي الكنانة ديوانه 479.

2999 -
فمن قال: هيهات، بفتح التاء بغير تنوين شبه النوناء.

إلهاء ونصبها على مذهب الأدلة، والذين قالوا: هيهات،

بالتنوين شبهة بقوله: {قليلك ما يؤمنون} [البقرة: 88] أي:

قليلك إياكم، والذين قالوا: هيهات ك، يخفض التاء،

شبهه بــ حذام وقطام، كما قال الشاعر:

أطركة تدلُّها قطام، وضبت بالتحية والكلام.

ومن قال: هيهات لك، يخفض والتنوين شبهه بالأصوات

بقولهم: غاغ وطاق، ومن قال: هيهات لك، يرفع

بغير تنوين ذهب بها إلى الوصف وقال: هي آدابة والأدوات

معرفة، ومن رفعها بالنون شبة الناء 8/8 بتثنى الجمع كقوله


---

1. س، ك (قال أبو بكر فن) 
2. قوله (فناً قال هيات 8/8 ونصبها) سقط من: ل. 
3. لفظ (لك) سقط من: ك. 
4. لفظ (كما) سقط من: غ. 
5. الشاهد بالناءة: انتظر دييائه 111. 
6. القرطبي/2: 123. 
---
من يقول : (أَبِيْنَ، بَلَىًٰ، وَمِنْهُمْ مِّن يَقُولُ : (أَنِيْنَ، بَلَىًٰ) ْوَبِكُمْ أَيْنَ مَا أَتْنَىٰ وَأَبْعَدَ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۖ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَّ بِعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ بْنُ عَبْدُ ۚ وَقَالَ الْبَزْيَ : الْوَقْفُ عَلَيْهَا ۚ (ۚ فَقُلْتُۖ ۖ لَمْ يَقُولُ ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۖ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَّ بِعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ بْنُ عَبْدُ ۚ وَقَالَ الْبَزْيَ : الْوَقْفُ عَلَيْهَا ۚ (ۚ فَقُلْتُۖ ۖ لَمْ يَقُولُ ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۖ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَّ بِعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ بْنُ عَبْدُ ۚ وَقَالَ الْبَزْيَ : الْوَقْفُ عَلَيْهَا ۚ (ۚ فَقُلْتُۖ ۖ لَمْ يَقُولُ ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَّ بِعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ بْنُ عَبْدُ ۚ وَقَالَ الْبَزْيَ : الْوَقْفُ عَلَيْهَا ۚ (ۚ فَقُلْتُۖ ۖ لَمْ يَقُولُ ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَّ بِعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ بْنُ عَبْدُ ۚ وَقَالَ الْبَزْيَ : الْوَقْفُ عَلَيْهَا ۚ (ۚ فَقُلْتُۖ ۖ لَمْ يَقُولُ ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَّ بِعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ بْنُ عَبْدُ ۚ وَقَالَ الْبَزْيَ : الْوَقْفُ عَلَيْهَا ۚ (ۚ فَقُلْتُۖ ۖ لَمْ يَقُولُ ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَّ بِعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ بْنُ عَبْدُ ۚ وَقَالَ الْبَزْيَ : الْوَقْفُ عَلَيْهَا ۚ (ۚ فَقُلْتُۖ ۖ لَمْ يَقُولُ ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَّ بِعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ بْنُ عَبْدُ ۚ وَقَالَ الْبَزْيَ : الْوَقْفُ عَلَيْهَا ۚ (ۚ فَقُلْتُۖ ۖ لَمْ يَقُولُ ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَّ بِعَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ بْنُ عَبْدُ ۚ وَقَالَ الْبَزْيَ : الْوَقْفُ عَلَيْهَا ۚ (ۚ فَقُلْتُۖ ۖ لَمْ يَقُولُ ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَقَالَ الْقَرْأَةُ : كَانَ الْكِسْمَيْنِ يَقُولُ عَلَيْهِمُ (لَا عَلَىْ ۖ وَالْقَرْنِي ۖ) بِالْهَالِٰلِ ۚ ۚ وَأَخَذَنَا (أَيْنَ) لَيْنَبْنِ الْقَرْنِيَ…
عليها باللهاء. (هيهات هيهات) بفتح التاء فيها، والوقف على كل واحدة(١) منها باللهاء(٢).
قال أبو بكر(٣): والوقف على ملكوت والطاغوت والتقوى، بالتاء لا يجوز إلا(٤) ذلك فلا ذكر القراء.
١٤٣ - حديثنا(٥) محمد بن سليمان قال(٦): حديثنا(٧) محمد بن محمد بن
سعدان قال(٨) حديثنا أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي عن
إبراهيم بن سعد عن ابن بشار قال: اختلفوا يومذا
بين اليوم الذي جمعوا فيه المصحف، في (التقوى) فقال زيد
ابن ثابت: (التقوى) وقال ابن الزبير(٨) وسعيد وعبد الرحمن:

١ - ح (واحد).
٢ - تشرين الأول ٥٠٠.
٣ - قول (قال أبو بكر) سقط من: غ.
٤ - ك (غير).
٥ - س (قال أبو بكر) ، وفي ك: (وحديثنا).
٦ - لفظ (قال) سقط من: ز.
٧ - س ، ك (أخبرنا).
٨ - ز (عبد الزبير).

٣٠٢ -
(التابوت) فرفعوا اختلافهم إلى عثمان، رضي الله عنه، فقال
عثمان: أكتبوه (التابوت) فإنه لسان قريش. وقال القراء:
هي لغة الأنصار) معروفة يقفون على الهاة في الوصل والقطع.
142 وحدثنا (إسماعيل بن إسحاق) عن قالون عن نافع
أنه قرأ: (يين تمرت من أكماها) بالجمع، ولديت فيها ألف
مكتوبة(1). قال أبو بكر(2): فمن بنى على هذه القراءة لم يقف
عليها الباهة لأنها تاء الجمع كائن في عرفات وقصبات).
وقوله تعالى: ( فانظر إلى طاعتك وشرابك لم ينسه
[البرق] أختلف القراء في الهاة، فكان أبو جعفر
وشبيبة ونافع وعاصم وابن كثير يثبتون 18/ب الهاة في (يتسه)
إن وصلوا وان قطعوا. وهكذا: (فيهدتهم اقتديه).

1 - غ، ك (الأنصار)، انظر القربي 1/9، 59، والمصاحف 19،
وفصائل القرآن، ابن كثير، 45-46، والمقفع 31، والفرطي 1/4.
2 - س (قال أبو بكر).
3 - قوله (بن إسحاق) سقط من: ك.
4 - ز (مكسورة) انظر التيسير 194، والنشر 2/76.
5 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: ك.
- ٣٠٦ -
الأ늘ام 90 (بالأصل لم أُؤتِ كتابته. ولم أدرِ منها)
في كتابه [الحاقه 25، 26] وكذلك [وما أدراك ماهية].
[الفارغة 10] وكان أبو عمرو يوافقهم في هؤلاء الحروف كأبن
في الحرف الذي في الأهلام فإنّه كان يجدف الهمزة منه في
صل ويشبّتها في الوقف. كذا ذكر أبو عبيد في كتابه.
144 - حديث (أبي قال: حدثنا أبو خلاد عن اليزيدي
عن أبي عمرو) أنه كان يشبّه الهمزة في (اقتديه) في الوصل
والوقف. وخلف (اليزيدي) في هذا فكان يشبّه الهمزة في

1 - معاني القرآن 172/163 164/446، والطبري 5 463-464، والتسيير
82/100.
2 - التسيير 82 455، والنشر 141/2.
3 - ز (أبو عبيد).
4 - س (قال أبو بكر).
5 - ح (خالد).
6 - ح (أبو عمرو بن الخالد).
7 - التسيير 100، والنشر 142/2.
8 - ز (خليل).
- 204 -
الوقف وي춤ها(1) في الوصل ويقول: إنما تدخل المهاء(2) للسكت.
وكانักษاش قيب المهاء في جميع القرآن في الوصل والوقف إلا في حرفين، في سورة آل عمران: (لم يتسمح) [259]
وفي سورة الأنعام (فبهذا اقتضته) [90] فسكان يحذف المهاء منها في الوصل ويثبتها في الوقف(3).
وكان الأعمش وحمرة يثبتان المهاءات في الوقف ويحذفانها في الوصل قوله: (لم يتسمح) وفي قوله: (فبدأتم اقتضته) وفي حرفين، في الحاقة: (ماليه) [28]، وفي (سلطانية) [29] وفي الفارقة: (ماهيه) [10] ويثبتان المهاء فيما سوى هؤلاء الأحرف في الوصل والوقف.
قال أبو بكر(4): فن أثبتها في الوقف وحذفها من الوصل

1- قوله (في الوصل) و cháyنها) سقط من: غ، ح.
2- انظ (الهاء) سقط من: غ، ك.
3- الطبري 8/660، ومعاني القرآن 172/167-2/142، والنشر 2/142.
4- قوله (قال أبو بكر) سقط من: غ، ح.

إيضاح الوقف 20.
قال: إذا تدخل الهاء في السكت لتثنين بها الحركة التي قبلها.
وذلك إذا كانت السكت المفتوحة فكرنا أن نقف عليها من غير هاء فلا تتبين الفتحة.
فلا كانت إذا تدخل السكت في السكت لتثنين بها الحركة ثم زال السكت ذلك.
ومن أثبتها في الوصل والوقف قال: أردت أن أثبت بها الفتحة التي في آخر الحرف 
وانتبعت الوصل على الوقف.
وأما قوله: لم يتسته وإن بئن أثبت الهاء في الوصل والوقف حجتان: إحداهما أن يقول: كان الأصل فيه.
ه تسته يا هذا، فأما دخل الجائز أُسقط ضمة الهاء ١٩ فبقيت الهاء ساكنة ثابتة في الوصل والوقف لأنها بمنزلة الميم في ١٩٠٠.

1 – ز (وقف).
2 – لفظ (التي) - نطق من: غ، ك.
3 – ز (الحرف).
4 – ح (تقدم).
- ٢٠٦ -
والدال في.

و ما يدل على صحة هذا المذهب أن

العرب تقول في تصغير السنة "سنية"، ويقال في جميع "سنوات".

على القياس. ولم يسمع الجميع من العرب، والتصغير مسعود

منهم. ويقال: عمل فلان مع فلان مساعدة فيدلك ثبات

إلا هؤلاء المواضع على أنها من نفس الكلمة. أنشدنا أبو

العباس أحمد بن يحي الشيباني حجة لهذا المذهب:

ليست ليس لها ولا زجبيّة

ولكن غرايا في السنين الجوانح

فسنها على مثال حمراء والهاء فيها بحذاء الراة. فعلى هذا

المذهب لا يوجد حذف الهاء من ، يتسعه، في وصل ولا وقف.

والوجه الآخر أن يكون الأصل فيه، يتسع ، على وزن

1- (لا)
2- (على نبات) ، ح (أثبت).
3- (من).
4- الشاهد سويد بن الصامت انظر بالأمالي 130/1، والطبري 1/611.
5- (بسن).

- 37 -
يُسقط، فإنما دخل الجائز أُسقطت الياء فصارloyd (لا يُسقط، أدخلنا الياء للسكت وأثبتناها في الوزن لم يُسقط، فأدخلنا الياء للسكت وثبتناها في الوصل بناء على الوقف. ويحوز أن نقول: كان الأصل فيه يُصِنَّب فاستنقلت العرب الجموع بين ثلاث نونات لأن النون الأول مشددة، والحرف المشدد حرفان فأبادوا من النون الثالثة ياء كما قالوا: قد تظبيت، والأصل فيه تظبيت (1) أنشقوا الجموع بين ثلاث نونات فأبادوا من النون الثالثة ياء فصار يُصِنَّب، فاس دخلت ولم أُسقطت الياء وأدخلت الهاء للسكت، والدليل على أن الأصل فيه يُصِنَّب: قول العرب: هذه سنتين كما ترى، وأنبت سنتين، ونظرت إلى سنين: يعربون النون بالرفع والنصب والخفض لأنها (2) عندهم من نفس

1 - لفظ (لم) مقطع من: ح
2 - ل (قد تظبيت).
3 - غ (فادخلت).
4 - ز (كأنما).

- 208 -
الحرف، ويقولون في الإضافة: هذه سنينك، ورأيت سنينك، وفكرت في سنينك، فيثبتونها ويعربونها في الإضافة. فقولاً أنها عندهم (ب م من نفس الكلمة لم تثبت في الإضافة). فأشهد
أبو العباس حجة هذا المذهب (1);
دُرايِنِي مِن تُجَدِّ (2) فإن سنينهُ
لعينٍ بنا شبيهاً وشبيهنا مُرداً
لِلله عَلِيّاً كَيف يترك ذا الْغَنِي
فَقِيرًا وَجَلِدُ آلِ الْقُوم تَحْبَسِهُ عَبْدًا(3)
فقال: فإن سنينه، فأثبت النون في الإضافة. والبيت

____________________________
1 - ك (وتقول)
2 - قوله (ورأيت سنينك وفكرت في سنينك) سقط من: ح
3 - الطبري 5/440-441
4 - ز (البيت)
5 - ز (هذا)
6 - البيتان للعالم بن عبد الله القشيري انظر مجالس تعلم 148 147
- 299 -
الذي قبل هذين (1) أُنشده الفراء:

{ النجح جَوًا مَن سنين مُلحة
تَنَزَّل الأُخرى تنزل الأعصم (2) أُفردها

وأَنشد الفراء:

فِي نِني الحَجْج سَلي مَعَنا بَيننا ما يَعْدُ لنا حساباً

وأَنشدنا أبو العباس:

سَني كُلها قاسية حُرباء أَعد مع الصلاحة الكبيرة
فعل هذا المذهب تقول: 5 عَمَل فلاَن مع فلاَن مُسَائِئَه،

بِنَون مِشددة.

ومن حذف الها في الوصل والوقف قال: إذا وقفت

__________________________________________________________

1 - 2 (في النبتيين).
2 - 3 (الأعظم).
3 - لم أعرف قائمة انظر معاني القرآن 92/4.
4 - لم أعرف قائمة.
5 - ك (يقال عَلَه).
أشرت إلى الحركة فكان ذلك كافياً لي من إدخال الباء. وقال أبو عبد القاسم بن سلام الأسدي، ال اختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها [ بالباء ](1) بالointments(2) لئن لأنها إن (3) أديحت(4) في القراءة مع إثبات الباء كان خروجاً من كلام العرب وإن حذفت في الوصل كان خلاف الكتاب. فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت الباءات اجتمعت له المعاني الثلاثة من أن(5) يكون مصيماً في العربية ومؤنقاً للخط وغير خارج من قراءة القراء.

1 - تكملة لزمها من: س ، ك ، وسقطت من النسخ الأخرى.
2 - ك (بالتهم بلله).
3 - غ (إذا).
4 - غ (أدرخت).
5 - غ ، ح (وهي أن) ، ك (وهو أن).

- 311 -
باب ذكر الخرفين اللذين ضم أحدهما إلى صاحبه فصارا حرفًا واحدًا، لا يحسن السكت على أحدهما دون الآخر والحرفان اللذين يحسن الوقفة على أحدهما دون الآخر.


1 - المقنع 8 وما بعدها.
2 - غ (الأخر).
3 - غ (الوقوف) وصوبت في الحاشية.
4 - غ (الوقوف).
5 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، غ، ك، ح.
6 - أك (فهر).

- 212 -
وكذلك قوله: ( إنما يريد الله ليُعذبهم يهِما) [التوبة 85]
لا يجوز الوقف على: إن، لأنك لا تقول: إن الذي يريد الله ليُعذبهم. وقوله: ( إنما تُوعدون لآيت) [الأعوان 124] يجوز للمضطر أن يقف على: إن، لأن المعنى:
هـ: إن الذي تُوعدون لآيت. وكل مافي كتاب الله تعالى من ذكر، إنما، فهو في المصحف حرف واحد إلا هذا الحرف الذي في الأعوان: ( إنما تُوعدون لآيت) 1). وقوله تعالى: ( وقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَهُمْ مِن ذَوَّةِ اللَّهِ أَوْتَانَا مَوَدَّةً لَّيْكُمْ) [العنكبوت 20]
فيها ثلاثة أوجه: (مودة بينكم) بالنصب والإضافة)، (مودة بينكم) بالرفع والإضافة)، (مودة بينكم) بثنوين أللمودة ونصب بينه، ( وإن رفع ملزمة، كان الآبين أن يجعل (إنما) حرفيين، على معنى: ( إن الذي اتخذه من دون الله مودة،

1 - المصاحف، 106، والنشر 15/4، ووجهاء مصاحف الأمصار 2/3.
2 - تأخر حال النصب عن حال الرفع في: غ، ك، ح.
3 - غ (بينكم).
ما، اسم، إن، و، الموعد، خير، إن، و، الأوثان،

بـ (الختّم)، و، من، التنصب الثاني، ويُجوز أن

نع، الموعد، بالملجّ وهو قوله تعالى: (في الحياة الدنيا)

فقال: تواصلكم في الدنيا فإذا صرتم إلى الآخرة زال.

إذا، على هذا المذهب حرّف واحده، ويُجوز أن ترفع

الموعد، بإضمار، ذلك مودة بينكم، و، هذه مودة بينكم،

كما قال: (بلاغ قيل، مِنْ أَلْقَوْمِ الْفَلاِسَفُونَ) (الأخبار

25) فرفع، البلاغ، بإضمار، ذلك بلاغ، وهو بلاغ.

يرجؤ في العربية، بلاغ، بالنصب، و، بلاغ، بالنصف.

نصبه 71/2 رَدَّهُ على قوله: (لم يلبثوا إلا ساعة بلاغاً).

تن خفض، رُدَّهُ على قوله: (من نهار بلاغ). ولا يجوز

لأحد، أن يقرأ بهذين الوجهين لأنهما لا إمام لها. وأُنفَد

الأقراء في الإضمار:

1- ك (خفضه).

2- لفظ (لأحد) مقتض من: ك.
فبعثت جاريتي فقلت لها أذنني قولي محبك، هامها محبوبلاً أراد قولي هذا محبك، فأصبح هذا. و مثله قول دي ومولاي وهو أصدق قيلاً (براءة من الله) [الترهبة 1] رفع البراءة، بإضاي، هذه براءة، وإنما على هذا المذهب حرف واحد، لا يجوز فيه الوقف على إن، ومن قرأ (مودة بينكم) بالنصب أوقع عليه (ال תשذم) ود إنما حرف واحد)، ومن قرأ (مودة بينكم) نصب المودة ب (التشذم) ونصب (بيننا) على المحل. وقوله تعالى: (إني كان قول الكنعوسين إذا دعوا إلى الله ورسولهم ليحكهم أن يقولوا سببنا وأطعنا) [النور 50] فيها (أربعة أو أجه: أحدهن) أن يتحلل إنما حرفين، كأنك لم أعرف قائلها.
1 - ز (القائمين) وقوله (قول سيد 300 فتات) سقت من : أ، ح.
2 - ز قوله (ورفوف من مودة 300 حرف واحد) سقت من : ز.
4 - ك (فه).
5 - ف، ز، غ، ك (إحداهما) وصوبت من : س، وفي ح (إحداهما)
210
ذلك: إذا كان قول المؤمنين: 

1 - ز (فاتفع).
2 - لفظ (ان) سقط من ح.
3 - ز (ان).
4 - ز (كنت).
وَكَنْتَ يُحَاضِرُونَنِّي بِمُشَيَّيْتِكَ عَلَيْنِي، وَأَنْشَدَ الْفَرَاءِ:
كَانَ لَمْ يَكُنْهَا أَلْحَيُّ، إِذْ أَنْتَ سَرَاءً
بِهَا مَيْتُ الأَهْوَاءِ مَجْمُوعُ الشَّمْلِ
فَجَعَلَهُ يَكْنِهَا بِنَزَّةٍ، يَضَرِّبُهَا، وَأَنْشَدَ الْفَرَاءِ أَيْضاً
تَنَفَّكَ تَسْمَعُ مَا حَبِيبُهُ يَفْحَدُهُ، حَتَّى تَكَوَّنَهُ
وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ الْدُّوْلِيٌّ،
فَإِلاً يَكْنِهَا أوْ تَكُنْهُ فإْنَّهُ أَخُوَّةٌ غَذَّةُهُ أَمْهُ بِليَانِهَا،
وَيُجْرِى أَنْ تَرْفَعَ الْقُولُ بَأَرَادَ، وَيُجْرِعُ، ما، مَعَ كَانَ،
مُسْتَدْرَأً لا يَجْتَاجِلَ إِلَى خَيْرِ كَفُوَّلِهِ فِي الْكَلَامِ، أَعْجَبَهُ كُونُ
الْشَّيْءِ (٧) أَيْ، وَقُوَّعِه وَحُدوَّهُ، وَقُوَّلَهُ تَعَالَ ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

١ - حَ (فِيْيُهُ).

٢ - السَّاحِدُ لَجِيّ الْرَّمحُ، انْطَرَ دِيَامَةٌ ٤٨٥.

٣ - لَقَ (أَيْضاً)، سُقَرَ مِنْ حَ.

٤ - لَمْ أَعْرَفْ قَالُهُ انْطَرُ الْبَيْانِ وَالْفَيْنِ ٣٤، وَخَزَائِنُ الْأَدْبِ

٥ - دِيَامَةٌ ١٨٩، وَسَيْفِهِ ٢١٠، وَالْإِنْصَافُ ٤٤٢.

٦ - زَ (الْفَنِّ).

٣١٧ -
أن يُعَدِّبْهُمْ (يَا فِي الْقُرْآنِ) [النَّبِيَّة ۸۹] في إِنَّا وَجَهَانُ. إن
شَتَّى جَعَلَتْ إِنَّا حَرْفًا وَأُجَادًا وَجَعَلَتْ (أَنَّ يُعَدِّبُهُمْ)
في موضع نصب، بِالإرادة، كأنك قلت: إِنَّا يُريدُ الله
هذا الشيء، وألَّوْجَهُ الآخَرَ أنَّهُ تعَدِّبُهُ، إِنَّمَا حَرْفَانِين، فتَُنْكُون
دَمَا، اسْمُ يَخِرُ، إِنَّهُ يُعَدِّبُهُمْ كَأَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ اللَّهُ غَدَّٰبَهُمْ
وقوله تعالى: إِنَّا صَنَعْوَاهَا كَيْدًا سَاحِرًا [طَهٍّ ۹] فيها
ثلاثة أو جه: أحدهم: أن تعَدِّبُهُ، إِنَّمَا حَرْفَانِين، فتَُنْكُون
دَمَا، بِعَنْيَ الَّذِي، كَأَنَّكَ قَلْتَ، إِنَّ الَّذِي صَنَعَهَا كَيْدًا سَاحِرًا,
فَتَُنْكُونُ دَمَا، اسْمُ يَخِرُ، إِنَّهُ، وَكَلِمَةٌ خَيْرُ، إِنَّهُ،
والصَّبَاطِيْسِ المضْرَّعةِ (٦٠٠) مَسَّوْنَاء، تَعَوَّدُ عَلَى دَمَا، وَأَلْوَجَهُ
الثاني أن تعَدِّبُهُ، إِنَّهُ تَأْوِيلُ المَصْدِر، كَأَنَّكَ قَلْتَ: إِنَّ
صَنَعْوَاهَا كَيْدًا سَاحِرًا، فَعَلِي هذا المَذْهِب لَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَيْفِهَا.

1- غ. (أُحَدَّاهَا).
2- س. ك. (مع).
3- غ. (هاء).
لأن ما إذا كانت مصدرا لم تنسخ إلى عائيد، قال الله تعالى:
هنا، لعائد لها لأنها مصدر 171/ب والوجه الثالث: «إذا صنعوا كيد ساحر، تنصب الكيد، ب (صنعوا)».
وانة حرف واحد ولا أعلم له إماما. 313 وقوله: (ولا يحسبن الذين كفروا آمنا نمي لهم خير، لأنفسهم) [آل عمران 681] يجوز للمضطر أن يقف على أن، وذلك أنها حرفان، كأنه قال: «أن الذي نمي لهم خير». وقوله:

1 - زع، ع، ج، ح (بامر، ك).
2 - معاني القرآن 186
3 - معاني القرآن 101-2
4 - ع، ك (أن ما حرفان كانه قال أن)
لا أرى الموت يسبق الموت شيء،
نعم الموتُ ذا الْعِينِ والْفِقْرِ.
أراد: لا أرى الموت يسبق شيء، فأظهر الْهَاء.
رأيَتُهُ أَفْقَرَاءً:

1 - ك (على ما تقول).
2 - معاني القرآن 2/338.
3 - ح (كما قال).
4 - الشاهد لعِنْدِي يُزَيدُ ابن عَذَّار، ديوانه 65، والخزانة 1/183، وشرح الجامع 37.

- 320 -
مُلّا حوضٍ زُيدٌ نَفَاعِیٍّ

أراد حوضه فُؤَرُال لَهُ للهواء.

وروي عن الفراء أنه قال: خبر (أن) موضع (ناسر).
وقوله تعالى: (إِنَّا نُعِيدُ لَهُمْ لِيُزِيدُوا إِنَّمَا) [آل عمران 178] لا يجوز الوقف على «إن» لأن «أنا» لا يحسن أن يقول.
وقوله: (إِنَّا حَرَّمْنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ) [البقرة 173] لا يجوز الوقف على «إن» لأنَّ (الميَّة)
منصوبة بـ (حَرَّمْ) فـ (إِنَّا) حرف [واحد] ».
ويجوز في العربية: إِنَّا حَرَّمْنَا عَلَيْكُمُ الميَّة، على معنى: إن الذي حرم عليك الميَّة، ولا يجوز لأحد أن يقرأ بهذا لأنَّه لا إمام له، ومثل هذا في الكلام قولك: إِنَّما أُكِلْتُ طَعَامٌ كَ، وإنَّا شرِبْتُ مَاءً

___________________________

1 - لم أعرف القائل انظر معاني القرآن 1/384.
2 - تكملة لازمة من: س، ر، وسقطت من غيرها من النهج.
3 - س (بعده).

أيضاح الوقف - 21
على معنى: إن الذي أكلته طعامك، وإن الذي شربته ماءك.)

قال الشاعر 22/أ
ذريتي إ chóngَأ خطأي وصوتي علي وإن ما أنفقت مال
أراد: وإن الذي أنفقته مال
وروى خلف بن هشام عن الكسائي أن قال في قوله:
أصحاب أثنا عشر مثلاً من مال وثنيين، أثنا كلمته
[واحدة]، كأنه قال: أصحاب أثنا عشر مثلاً فعل كذا وكذا، ثم أخبر
عنهم فقال: (ناسرهم في الخيرات بل لا يشعرون).
وقوله تعالى: (واعموا أثنا عشر مثلاً من شيء) [الأنفال 41]
أثنا عشر مثلاً في المعنى: أن الذي غنيم من شيء، ومعنى ما
الجزاء، والجزاء في قوله تعالى: (فأين الله خمسه) جواب الجزاء

1- معاني القرآن 1/600، 101، الطبري 317/13، 318
2- شاهد لوس بن غناء انظر الأعداد 197
3- غ (أنفقت)
4- تكامل مناسبة من: أثنا، وسقط من غيرها من النسخ.
وخبر أن ما عاد من الهاء المتصلة بـ الساكس، وروى خلف عن ألكسائي أنه قال: أنما غيمم، حرف واحد.

وقوله، (فلا تعذوا عن ما نُوّاعه) [الأعراف 126] (عن ما) حرفان لأن المعنى، عن الذي نُوّاعه. ولم يُقطع في كتاب الله تعالى غيرة. وقوله، (عن قليل، ليصبح نادمين) [المؤمنون 40] عنا حرف لأن معناه عن قليل، وما توكيد للكلام.

وقوله، (في ما همما أمنين) [الشعراء 146] (في ما) حرفان لأن معناه: في الذي همما. وقوله: (ولقد مكَّناهم فيها إن مكَّناكم فيه) [الأحقاف 26] همما، ثلاثة.

1 - غ، لك (عاد عليه).
2 - تكملة لازمة من: س، وسقطت من النسخ الأخرى.
3 - المقنع 74، والنشر 105/2.
4 - المصاحف 106، والنشر 154/3.
5 - معاني القرآن 144/7، والطبري 7104/7.
6 - لغظ (هبنا) سقط من: غ، ح.

- ١٢٣٣ -
أكلت في حرف، و مما حرف و آب، حرف.

لهذا إن، في معنى، إن، فإن، فإن، المفسرون والнюجوبون: معنى

فإن، الذي كان قال: "في الذي لم تكنكم فيه". وقال

هناك بن هشام: معنى، إن، قد، لأنه قال: "في الذي قد

بتيم في فيه، كما قال في موضع آخر: (فذكر إن تفعن

الذكرى) [الأعلى 9] معناه: (فذكر إن تفعن الذكرى.

وهو في المصحف حرفان).

وقوله: (من ما ملكت أياكم) [النساء 25] (بين ما)

حرفان) لأن المعنى: من الذي ملكت أياكم (1).

وقوله: (ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين) [النحل

42] (ماذا) حرفان لأن المعنى: ما الذي أنزل ربكم قالوا

وه أساطير الأولين). وقوله: (ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا)

(فتعناء).

1 - ح (فتعناء).

2 - هجاب مصاحف الأمصار 4/15، 155/2، والنشر 105.

3 - ز، س، ي، ح (حما حرفان).

4 - المصاحف 111، والنشر 154/2، والنشر 105
[ النحل ۲ ] ( ماذا ) حرف واحد لأن المعنى ۲۷/۱۲ ما أُنزل ربكم، إن الدليل، على هذا أن الرجل إذا قال للرجل:
ماذا قلت لفلان؟ فقال: كلاماً حسنًا، بالنصب. فهذا ماذًا حرفًا. وإذا قال: كلام حسن، بالرفع في ماذًا حرفان.
ويفترض أن تجعل ماذًا حرفًا واحدًا في قوله: ( ماذًا أُنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ) على معنى: بما أُنزل. فتنصب
به أُنزل، وترفع الأساطير، بإضمار وهي أساطير الأولين.
ويفترض أن تجعل ماذًا حرفين في قوله: ( ماذًا أُنزل ربكم قالوا خيراً ) فترفع ما، بهذا، وهو ذا، وما،
وتنصب الخبر بإضمار، قالوا أُنزل خيراً، قال الشاعر: ألا تسألان ألمرء ماذا يحاول أن يُنْبِت فقضى أم ضلال وباطل؟
لك في البيت أن تجعل مذا حرفًا واحدًا فتنصبهما به يحاول؟، وله أن تجعل مذا حرفين، فترفعهما

1 - غ ( الدليل )
2 - الشاهد للبيد بن ربيعة انظر ديوانه ۲۵۴.
- ۲۴۵ -
بِذَٰلِكَ وَذَٰلِكَ بِهِ مَا ۗ وَقُولُهُ: (يَسَّأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ
ۗ لَمَّا قَالَ أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) [المائدة ۴] لَكَ أَنْ تَجِعلُ مَاذَا
حَرَفًا واحِدَأً فَتَرْفَعِهُ بِمَا عَادَ مِنَ أَحِلٍّ ۗ وَلَكَ آنُ تَجِعلُهُ
حَرَفَينَ تَرْفَعِهُ بِهِ مَا ۗ وَهُدَّا ۗ وَهُدَّا بِهِ مَا ۗ وَقُولُهُ
نَهَالٌ: (وَيَسَّأَلُونَكَ مَاذَا يَنفَقُونَ قَلِيلٌ الْعُفُوُّ) [الأُم۷ ۱۹۹]
كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَشِيَابًا وَنَافِعٍ وَابنٌ كَثِيرٌ وَعَاصِمٌ وَالأَعْشَاحُ
وَاحْزَةٌ أَلْكَسَائِيٕ۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱۷۷۰۱
الوجه الأخر أن يقول : جعلت ماذا حزين ، ورفعت (1) ما ، وذا ، وذا ب ما ونصبت الالفو بإضمار
وينفقون الالفو ، والوجه المختار في نصب الالفو أن
تجعل ماذا حرفًا واحدًا ، ويجوز من نصب الالفو أن
يجعل ماذا حرفًا واحدًا ، فترفع ماذا بهاءمضمرة
مع ينفقون ، لأنه قال : ماذا 2/7 ينفقونه ، كما تقول
في الكلام : ما أكل والتمر (2) ، وما شربت واللبن (3)
يريد ما أكلته والتمر (2) ، وما شربته واللب (3) ، ومن رفع
الالفو أراد : كل هو الالفو ، ولله في ماذا الأوجه
التي ذكرناها في نصب الالفو (3) ، قال الشاعر حجة لأن ماذا
حرف واحد :

1 - س ، ح (رفعت)
2 - ل (البن ، التمر) بطرح العاطفة
3 - الطبري 292-293 ، ومعاني القرآن 1/230-231 ، والشر

- 327 -
ذكر ماذا علّمته سأتفقهم ولكن بالمغرب بنيني
قال أبو بكر (4) أراد ذري ما علّمته فجعل وماذا حركاً واحداً، هذا(1) قول الأخفش، والذي(4) أذهب إليه في هذا أُلْبِيت أن تكون ما صلة وذاؤه، يعني الذي(4) كأنه قال: ذري الذي علّم(1) آمدد الألفاظ في هذا(7) يا خزر تغلب ماذا بالنسوّتكم لا يستقمن إلى الدير أنجاتا(8)
أراد: ما بالنسوّنك(4).
فإن قال قائل: لم يحل ما مع هذا، حركاً واحداً؟

1- ك (فتني) ح (تنبيهي).
2- لم أعرف قائله انظر الحزانة 2/50، وسيرة 1/400.
3- قوله (قال أبو بكر) مسقط من: س، غ، ك، ح.
4- س (قال أبو بكر هذا).
5- غ، ك (قال أبو بكر والذي).
6- ك (عليه).
7- لفظ (في هذا) مسقط من: س.
8- الشاهد جبران انظر ديوانه 163، والطبري 4/246-247.

- 268 -
فقل: لأن وما عامة و هذاء عامة. وذلك أن ما تقع على كل الأشياء، و هذاء تقع على كل الأشياء، فلما اتفقنا من جهة العلوم ضم أحدثها إلى الآخر. سمعت أبا العباس يحبكي هذه الحجة عن أصحابه.

وقوله: ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ) [ الحديد 11 ] موضع من رفع به هذاء، و هذاء، به من. ولا يجوز أن يكون هذاء مع من حرفًا واحدًا، لأن من خاصة للناس و هذاء عام) لكل الأشياء.

فلا يجوز أن يضم العام إلى الخاص.

وقوله: ( إنما توعدون لواقع) [ المرسلات 7 ] و ( إنما تعودون لصادق) [ النازيات 5 ] ( إنما ) حرفان ولا يجوز أن يكون حرفًا واحدًا.

وقوله: ( فإما تنقفنهم في الخرب فشردهم) [ الأنفال 57 ]،

۱ - س ح ( قال أبو بكر سعيد).
۲ - ك (عامة).

٢٢٩ -
(وإذا تنافف من قوم خيانة فأنبذ إليهم) [الأنفال 80] 2/73
(فإن نذهب بكم فلنا منهم منتقرون ) [الزخرف 41]
قال خلف: سمعت الخشاوي يقول، في موضع: فإن تنفقهم، وإن تنافف من قوم خيانة فإن نذهب بكم قال: فإن شئت طففت وإن شئت وصلت. ووصله أهل إلى الخشاوي. ولم يطبع منها في المصحف إلا حرف في آخر سورة الزهر: ( وإن ما نزيلك بعض الذي نعيدم أو نتوثيقك) [40] وقال أبو جعفر محمد بن سعدان: ولا يصح الوقف على فإن دون ما» لأنها صلة له كان فيها كالحرف الواحد. وقول ابن سعدان: هو الذي أذهب إليه لأن » إما حرف واحد مزيلة ريبا وكلم. وعلم أن ما إذا كانت توكيداً للكلام لم يحسن الوقف

1 - ك، (يقول هو في).
2 - المصاحف 109، والنشر 148/2، وهجاء مصاحف الأمصار 4/1.
3 - ح (صلة لها كالحرف).
4 - غ، (وقول محمد بن سعدان).

- 320 -
على ما قبلها. وَمَا في التوحيد هي التي يسميها العرواب صلة، ولا أستحب أن أقول في القرآن صلة لأنه ليس في القرآن حرف إلا لمهنع، فمن ذلك قوله:
( مما خطبتهم أُغْرِقْوا ) [ نوح 25 ] [ الوقف على من قبيح لأن، ما توكيد معناه: من خطاياهم، وكذلك: ( أي الآجَلين قضيت ) [ القصص 28 ] [ الوقف على أي قبيح لأن ما توكيد، والمعنى: أي الآجَلين قضيت" ]، وكذلك قوله:
( أيما ما تدعوا ) [ الإسراء 110 ] [ الوقف على قوله: أي قبيح لأن المعنى: أي تدعو، فدهما توكيد، والوقف على ما أحسن من الوقف على أي، قال أبو جعفر محمد بن سعدان: قد كان حزمة يوسف يفظان جميعاً على أي، قال: والوقف الجيدعلى ما لأنما صلة لـ أي، قال أبو بكر: قلت: وأرى لفظة في هذا مذهبًا حسنًا وهو أن يكون أراد: أي، أيا تدعو، فأو ما فريقه مثل تعريب: أي،

1 – قولة ( قبيح لأن 000 الآجَلين قضيت ) سقط من: Soil.
2 – معاني القرآن 1 080 1 137 1 090، وتآويل مشكل القرآن 440.
3 – التفسير 66، والنشر 145.
4 – لفظ ( قلت ) سقط من: غ، ح، و.
وجعلها تابعةً لها خلافها للفظها، قال: "الشاعر ج471/أ. بين الفئر الذين إذا هم يهابون اللهم حلفة الباب تقعوا(3) فجعل هؤلاء تابعين لـ "اللائي" خلافهم للفظها، وقال:

عنترة بن معاوية الغبسي:

هيبت مين طلل قدام عهده أقوى وأقوى بعد أم البيتم(3)
فنسق أقوى، على أقوى كعنه جلفاء(1) للفظه. وقال الآخر:

ألا حبذا هند وأوصر بها هننده
وهند أني من دريها النأتي والبعد(6)

1 - غ: ك، ح (كما قال).
2 - الشاهد لأسلم بن الأخف اندل البيان والتبيان 3/277، والكامل 4/10، والموضح 245.
3 - لم أجد في ديوانه، وهو في شرح القصائد السبع الطوال 298.
4 - خ (خلافه).
5 - الشاهد الخطبة اندل ديوانه 140.

227 -
فنسق به البعده على النآي، ومعناته كمعناه للخالف لفظه.

وقال عدي بن زيد:

وقدمَت الأديم لراهيض، وألفى قولها كذباً وميَناً.

فنسق به المين على الكذب، ومعناته كمعناه للخلاف لفظه.

وقوله تعالى: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجرون)

الداريات 47 [فيها و(fe) [إنجعلت مما، توكيداً، وقفت عليها، ولم تقف على ما قبلها، ويكون المعنى: هكأنه يهجرون قليلاً من الليل، وإن جعلت مما، مع، يهجرون، مصدراً على معنى: هكأنه قليلاً من الليل هجوهم، صلى الله عليه وسلم أن يقف على وما، وقوله: (وقليل ما هم).

ص 41] في مما، ويجان: إن جعلتها توكيداً على معنى: وقليلهم، وقفت عليها، ولم تقف على ما قبلها، وإن جعلتها.

إمساً جاز ذلك أن تقف عليها إذا كنت مضطراً.)

__________________________

1 - ز (انه).
2 - دوراه 183، والقطع 33، أه، هنابلغ الساع.
3 - إبًا ما من به الرحمن 109، 128.
4 - 1232 -
وقوله : ( أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعاً )
[ البقرة 148 ] ( أيننا ) حرف لأنها شرط . وكل ما في
كتاب الله من ذكره أيننا . على معنى الشرط لم يصلح الوقف على
أين ، دون ما . قوله : ( أيننا يوجهه لا يأت بخير )
[ النحل 77 ] وقوله : ( أيننا كنتم تعودون . من دون الله )
[ الشعراء 92 ، 93 ] ، ( أيننا كنتم تعودون . من دون الله )
[ الأعراف 77 ] الوقف على أين ، جائز للمضطر لأن المعنى
( أين الذين كنتم تعودون ) ، أين الذين كنتم تعودون ، وهم
في المصحف حرف واحد ، النون متصلة بالميم .
وقوله 74/4 ( كلما أودوا نارا للحراب ) [ المائدة 44 ] ، ( كلما
خبت دناهم سعيرا ) [ الإسراء 97 ] ، ( كلما أرادوا أن

1 - ح ( وكل ما كان )
2 - قوله ( أيننا ( دون الله ) سقط من : ك
3 - قوله ( أين الذين كنتم تعودون ) سقط من : س
4 - س ( الذي )
5 - المصاحف 110 ، وجهاء مصاحف الأصر 4/15.

وقوله: (قال ابن أم) [الأعراف 15] هو في المصحف في سورة الأعراف حفران، وفي سورة طه حرف واحد.

وقوله: (وَمَن يُشَارِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن السَّبِيعَةِ) [الحج 31] (كأننا يساقون إلى الموت وهم ينظرون) [الأناضول 6].

وقوله: (ربُّنَا يُؤْتِي الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسْلِمِينَ)

1 - المقفع 74، وهجاء مصاحف الأمصار 4/ب.
2 - معاني القرآن 1/35، وهجاء مصاحف الأمصار 4/ب.
3 - لفظ (قوله) سقط من: س 4، غ 46، ج 4.
لا يصلح الوقف على دُكَان وَرَبٍّ، لأن دُكَانٌ ولا وَرَبٌّ ما
مع ما قبلها بنزلة حرف واحدَ.
وقوله تعالى: (٧٠: نَعْمَا يَعْظُمُ بِهِ) [النساء: ٨٨] وقوله:
إِن تُبِدْو الصدقات فَنُعَيَّنُهَا هِي) [آلِ بُقْرَة: ٢٧١] قال: الَّذِي
نَعَمَا، حُرْفٌ لأنّ مَعْنِاهُ: نَعَم الشيءٌ، وقال: كُبِّرْ
الْوَضْعُ، وَمِن قَطْعَتِهِ لم يَعْطِهَ وَحَدِيَّةً يَقِفُ عَلَيْهَا١٣٠١) عَلَى
الْكِتَابِ بِالْوَضْعِ، قَالَ خَلْفٌ: وَاتِبَاعُ الْكِتَابِ فِي مِثْلِ هَذَا
أَحْبَّ إِلَيْنَا إِذَا صَارَ قَطْعًٌ١٣٠٢) وَوَصِلَهُ صَوْابً١٣٠١.
وَقَالَ الْقَرَاءُ فِي قُوُلِهِ: (٨٠: إِن تُبِدْو الصدقات فَنُعَيَّنُهَا هِي)
مَعْنِيَ: هِي نَعَمٌ، رَفَعٌ بِهِ نَعَمٌ، قَالَ: وَهُمَا قِلَالَةٌ
لَنَعَمٍ، وَهِيَ مَعْهَا بِنْزِلَةٌ حَرْفٌ وَاحِدٌ، بِنْزِلَةٌ وَحِيدًا١٣٠١.

---
1 - لا يصلح الوقف على دُكَان وَرَبٍّ، لأن دُكَانٌ ولا وَرَبٍّ ما.
2 - المتنسب ٧٣.
3 - ز (عليا).
4 - ك (كان).
5 - لفظ (قطعه) سقط من: س، غ، ك، ح.
6 - ك (وصله واحدا).
فعل مذهب ألفراء لا يجوز الوقف على منم، كما لا يجوز الوقف على حب دون ذا.1)
وقوله: (بنفسهم) [البقرة 90] فيها وجهان: أحدهما أن ترفع بسما، بما عاد من الهمة المتصلة بالبباء، وتختفض أن يكفروا على الإتباع للهاء، كأنك قلت: اشتروا أنفسهم أي باعوا أنفسهم بالكفر.2) فعلى هذا المذهب لا يجوز الوقف على بس، لأنها لئمنا، حرف واحد. والوجه الآخر أن ترفع ما ب، بس، كأنك قلت: بس شراهم.3) وتجعل أن يكفروا في وضع رفع على الإتباع ل، ماء.4) فعل هذا المذهب يصح الوقف على بس، لأنها حرفان.5)

1 - معاني القرآن 1/57-68، المقصع 73
2 - لفظ (بالكفر) من: ك.
3 - ز (لم).
4 - ز (مشتراهم).
5 - المصحف 1/28، وإملاء ماسم به الرحمن 73، المقصع 74

- 237 - إيضاح الوقف - 22
وقال ألكسائي: وما مرفوعة بـ «بِنَسٍ»، وهي المرفوع الأول ۷۸/۱، و«أن يكرروا» المرفوع الثاني، كأنه قال: بِنَسِ الشراء كَفُرُهم، كما تقول في الأكلام: بِنَسِ الْجَلَّ زيد، وذلك أن بِنَسِ تحتاج إلى مرفوعين. وفي المصاحف:
(فِيِّسَمَا يَشَتَروْنَ) [آل عمران ۸۷] حَرْفُانٍ. وَكَذَا لِبَنَسِ مَا قَدَّمَتْ لَهُمُ الْأَفْسَقْمِ) [المائدة ۸۰] (١).
وقوله: (سَاءَ مَا يَجَّاَمُونَ) [العنكبوت ۴] وَ(سَاءَ مَا يَزِدُونَ) [الأعراف ۳۱] يَجَزَّ لِلْمُضْطَرَّ أن يَقْفَ عَلَى مَا، وَكَذَا أَنَا فِي مَوْضِعٍ رَفْقٍ عَلَى مَنْئِي: سَاءَ حَكِيمُهُمْ، وَسَاءَ وَزَرُّهُمْ (۳).
وقوله: (فيها رحمة مِن‍الله) [آل عمران ۱۵۹] وَ(عَمَّا قَبْلَ) [المؤمنون ۴۴] لا يَصِلُّ الوقف عَلَى ذِكَرٍ، لَكَنَّ

۱ - هُجُراء مُصاحِف الأُمَسَّر ۴/أ، والمصاحف ۱۰۷، والطبري ۳۵۷/۲ ۲۳۸/۲.
۲ - إِمَامًا مِنَ بَيْهَ الرَّحْمَن ۲۴۹/۲.
۳ - ۲۲۸.
معناه: «عن قليل، وما: توكيد. فإنّ جعلت ما، اسماً مخفوضاً بـ «عن» وخفضت: قليلًا على الإتباع لهما، كان جائزًا الوقوف على «عن» لأن: ما، اسم). أنشدنا أبو العباس للفرزدق حجة لهذا المذهب:

إلي وإيالك إن بلغني أرحلنا كن بواعي بعد المحل متطور
خفص مطوراً على الإتباع له، وناسنا الفراء

للأنصاري:

لحكمي بناء فضلاً على من غيرنا
حب النبي محمد (عليه السلام)

1 - معاني القرآن ٢٤/٤٤، الطبري ٧/٣٤، وإملاء ما من به الرحمن ٩٧، والمقطع ٧١.
2 - ز (بلغن).
3 - لم أجد في ديوانه وهو في معاني القرآن ٢٤٧/١.
4 - ح ( وأنشدا).
5 - غ (القراء أيضا).
6 - لم أجد في ديوانه وهو في الطبري ٤٤/٤، ومعاني القرآن ١٠/٢١.

٢٣٩ -
خفض ١٢٨٠، على الإتباع لـ١٥٠ مـ.
قال آخرون: أصل مهما، ما فوضئ الله، ما الأول بـ ما، الثانية كما قالوا "أمّا" 
فوصلوا، لأن، بـ ما، فلكل عليهم أن يقولوا ما، فأبدلوا من الألف الأول بـ ما، فهاء ليفرقوا بين الفظين. وقال آخرون في هـ ما، معنى هـ، الكلف كما يقول للرجل هـ، هـ، إذا أمرته أن يكف ثم ابتدأ فقال: ما تأينا به من آية، فعل مذهب هؤلاء يحسن الوقف على هـ.

قال أبو بكر: والاختيار عندي ألا يوقف على هـ، دون ما، لأنها في المصحف حرف واحد.

وقوله: ( وهي ما كنت فولوا وجوهكم شطره ) [ البقرة: 144] حيث يقول: حرف واحد لا يصح الوقف على حيث.

دون ما، لأنه لا يحسن أن يقول: حيث الذي، و ( حيث).

---

1 - ز (اهما).
2 - قوله (للرجل مه) سقط من: س.
3 - س، ك (يان).
4 - ج (اهما).
5 - المقطع.
---

- 241 -
بنزلة (أُثنتَا تَكُونَا بِذَكَرَكُمُ الْمَوْتُ) [النساء: 78] لا يَتَّبِعُ الْوَلَفُ عَلَى أَيْنَ دَوَنَهُ ماَ، لَيْسَا ذِكْرِيَّةً مِنْ أَنَّهُ مَا مَعَ دُبُّلُهَا بِذَلِكَ حَرَفٌ وَاحِدٌ.

ولقوله: (لكيلا) و (كي لا) قال الكسائي: كيلا.
فإنْ لأن المعنى، كي يكون كذا وكذَا، ولكي يكون كذا وكذَا، قال: و لا لاؤم تزيد في الإعراب شيئًا ولا تنقص منه. وفي المصحف: (لكيلا تنسرًا على ما فاتكم) [الحديث: 22] حرف واحده، وفي سورة الحشر (كي لا يكون سبعة) [7] حرفان.

وقوله: (الذُّكَرُينٌ حَرَمُ أَمْ الأَشْيَاءِ أَمْ ما اشتملت) [الأنعام: 143] دَوَنَهُ حَرَفانَ وَمَعَانِهُ: أَمْ الَّذِي اشتملَت به أَرْحَامُ الأَشْيَاءِ، وَمَوْضِعُ مَا، نَصِبَ عَلَى النَّسْقِ عَلَى

1- المصاحف 70، وهماء مصاحف الأمصار 5/1
2- لفظ (لا) منه من: ك
الذكرين والأنثيين، ومعنى الآية المفسّر التحريم من جهتين. النحاسين أم من جهتين الأنثيين؟ فإذا قالوا: من جهتين الذكر في حرم عليهم كل ذكر، وإن قالوا: من جهتين الأنثيين حرم عليهم كل أني، وإن قالوا: من جهة الرحم حرم عليهم الذكر والأنثى، في المصحف، أما حرف واحد.

وقوله: ( أَمُّنَ جَعَلَ الأَرْضَ قُرَارًا ) [الدنل 11] أَمْنَ حرف واحد، وكل ما في كتاب الله من ذكر أَمْنَ فهو في المصحف موصل إلا أربعة أحرف كتب في المصحف مقطوعة، في سورة النساء: ( أَمْنَ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُلِّها ) [149] وفي سورة النبوة: ( أَمْنَ مَنْ أَنْسَ ۱۷۶/۱ بَنيَّاهُ على

1 - ح (في)
2 - غ (الانثيين أم من جهة الذكر) .
3 - ح (عليهم جهة) .
4 - تأويل شكل القرآن ۴۲۴-۲۲۵
5 - قوله (وَإِن قَالَ ... كُلُّ أَنْثى) سُقُطُ من: ز
6 - غ (وكل ماكان في) .
7 - ۴۴۲
شَفَةَ جَرِيفٍ هَارٍ (١٠٩) [١١] وفي الصفات: (أمّ من خلقنا
إنا خلقناهم من طينٍ لازِبٍ) [١١] وفي حم السجدة: (أَفَمَن
يَلقي في النار خيرٌ أمّ من يأتي آمنًا يوماً القيامة) [٤٠] [١١]
فَالذي كتب موصولاً الحجة فيه أن ميمٍ (أم) اندفعت في ميم
من فصارت (ميمًا) مشددة. وِبِئْنِي الخطّ على اللَّفظ،
والذي كتب مقطوعاً كتب على الأصل.
وقوله تعالى: (فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا هُنَاكَ) هو في سورة هود [١٤]
(إِلَّا هَذَا حَرَفَ وَاحِدَانَ لَهُنَّ). وفي سورة اللفظ (فَإِنَّ
لَم) حرفان [٥٠] [١٣].
وقوله تعالى: (يَوْمَ هُمْ بَارِزُون) [١٤٨] [١٤] موضع (هم)
رفع بـ (بارزين)، و (بارزين) بـ (هم). و(يومهم)
حرفان في هذه السورة، وفي سورة النازرات: (يومهم (هم)
والنار يفتحون) [١٣] [١٤] وإما صار هذا حرفين لألف (هم) في

١ - المصاحف ٨٩-١٠٨، وهجاء مصاحف الأمصار ٤/أ.
٢ - المصاحف ١٠٨، وهجاء مصاحف الأمصار ٣/ب.
٣ - جاحظ - ٤٤٤ -
وضعه) رفع بما عاد من ( يفتنون )، وقوله: ( بومهم الذي
يُوعدون ) [ الزخرف 83 ] و ( بومهم الذي فيه يُحضرون )
الطور 85 [ نومهم ) حرف واحد(3) لأن ( هم ) في موضع
خفض بإضافة « اليوم » إليه. والمنفصل والمخفوض منزلة
حرف واحد.

وقوله: ( وإذا كالأوانهم أو وزنوهما يحصرون )[ المطففين 2]
كان عاصم والأعَش وأَبَو عَمرو(3) وألكسائي يقولون: ( كاولهم)
حرف واحد(1). والحجة في هذا أن المعنى: كَالْوَلَّام أَوْ
وزنوا لَهُم فحذف اللام، وأوريق الفِلَع على ( هم ) فصارا
حرفًا واحدًا لأن المكتن المنصوب مع ناصبه حرف واحد.
والأربع تقول: قد كُلُك طعاماً كثيرًا، وزنتك مالًا غنيًا،

1 - قوله ( في موضع ) سقط من: غ
2 - المصاحف 113 وهماء مصاحف الأمصص 5 / أ
3 - ك ( وأَبَو عَمرو وجمة واَلكسائي).
4 - تأويل مشكل القرآن 177.

٣٤٠
بمن: قد كنت لك وقوّنت لك واصدّت لك، يعني: صدت لك. أُنذِّر القراء:
ولقد جئتكم أًحكمها، وعساقلاً
ولقد جئتكم عين بنات الأزور 
أراد: ولقد جئيت لك، فخذف السلام. وأَنْشَد للقراء عنترة:
ولقد أَبيت على الطور، وأظللته
حتى أَعالُه، به كريم المأْكل، 7/٢ ب
أراد: وأظلّ عليه.
وكان عيسى بن عمر يقول: (كالوهم) حرفان، ويقف على (كالوا) و(وزنوا) ويتدوى: (هم يجبرون) فوضع

١ - ك، ح (رصدتك).
٢ - لم أعرف قائله انظر اللسان ودور، والإنساف ٣٨٨، ومجاس، نُعلب ٥٥٦.
٣ - ز (آراك).
٤ - ديرائه ٨١، ومعاني القرآن ٢١٥/١.
٥ - ٤٤٦ -
(هم) فمن قول عيسى بن عمر، رفع على التوكيد لما في (كالوا) و (وزنوا) كما تقول في الحكالم: قاموا هم وقعدوا هم، ويجوز أن يكون الكلام انقطع عند قوله: (وزنوا) ثم أبتدأ: (هم يخسرون) فرفع (هم) بما عاد من (يخسرون). وقد روي مذهب عيسى بن عمر عن حمزة.

وقال أبو عبيد: الاختيار أن يكون (كالوه ووزنوه) حرفًا واحدًا لعلّه أن المصاحف اجتمعت على طرح الألف من (كالوا) و (وزنوا) فدل هذا على أنها حرف واحد، لأن (كالوا) لو كان منفصلًا من (هم) لكتبوا فيه ألفًا كما كتبوا قالوا واجروا وذهبوا» بلف، والحلجة الأخرى أن تأويل (كالوه ووزنوه): كالوا هم ووزنوا هم. فخفف الله (الماء).

1 - ك (قال أبو بكر ويجوز).
2 - ك (فترفع).
3 - س (أجمع).
4 - القرطبي 250/19.

- ۲۴۷ -
وقد ذكرنا في هذا أبيات كثيرة في قوله: ( قال آمني أفرغ عليه قطرا ) ( الكهف 96 ).
وقوله: ( وهم من فزع يومئذ آمنون ) ( النمل 89 )
قرأُ(1) عاصم وحمزة والكسائي: ( من فزع يومئذ) بتدوين الفزع ونصب ( يومئذ). وقرأُ(2) أبو عموش: ( من فزع يومئذ) بإضافة الفزع إلى:اليوم وخفض اليوم (3). ويجوز في العربية: 2 من فزع يومئذ بإضافة الفزع إلى:اليوم ونصب:اليوم، وهو مذهب تأفع في الحدثا بال إسماعيل عن قالون عنه.

فإن قرأ: ( من فزع يومئذ) بتدوين الفزع لم يجعله أن يفق على:اليوم، إلا إذا كان مضرطا لأنه مضاف إليه.

---
1 - غ (قرأا) ك (وقرأ).
2 - ف، ك، ح (ويقرأ) ورجحت ما في النسخ الأخرى.
3 - السبتمبر 170، والشهر 2/340.
4 - لفظ (به) مقط من: س، ح.
---
ولإذا أجزنا للمضطر أن يقف عليه لأنه حرف منفصل من الحرف الذي بعده، والمعنى: من فزع في يوم، فلم يَأْسِقْنا الحافض نصيحا.

ومن قرأّ: (من فزع يوم) بكسر الميم جاز له أن يقف على "اليوم" إذا كان مضطرا لأنه حرف "و" منفصل من "وأ"، إذ "و".

ومن قرأّ: (من فزع يوم) بإضافة "فزع" إلى "اليوم" وفتح الميم من "اليوم" لم يجوز له أن يقف على "اليوم" لأنه مع "إذ" بنزلة حرف "و" حكى الكساوي عن العرب: "مضى يومذ" بما فيه. ففتح الميم لأنه حرف واحد. وأوضح القراء: رددنا بسبب الرسول ولا أرى

حكمة مذ شفنا ترد رساله(1)

---

1 - تكميلة لازمة من: غ، ك، ح وسقطت من غيرها.
2 - فف، زز، س (قال) وتصوبها من النص الأخر.
3 - معاني القرآن 3/011.
4 - الشاهد بحري كا في دروته 449، والإنصاف 165، والنقاس 132.
وقال الفراء: 
لى يومَ يُعَمِّل ( مع «إذ» حرفاً واحداً و «بعد» لا يجَّلَ مع إذ» حرفاً واحداً). 
وقوله تعالى: (قال الله) هذا يوم ينفع الصادقين صدقتهم 
المائدة 119، لوقف على «اليوم» قبيح لأنه مضاف إلى 
(بِنَفْعِ)، ويجوز المضطر أن يقف عليه، وقرأ الأعرج(3) 
(هذا يوم ينفع الصادقين) بنصب اللبلمة على معنى: (هذا الأمر 
في يوم ينفع الصادقين) فال祖先 أسفنت الالخاض نصبه على المحل، 
ويجوز أن يكون منصوباً على أَنَّهُ مضاف غير محض، وذلك 
أن العرب إذا أضافت الأموات(1) إلى الأفعال نصبها على كل 

1 - ل(بعداً وليس) .
2 - غ (مع إذ يجعل) .
3 - لفظ (الأعرج) سقط من: ك .
4 - التيسير 101، وإعلاها ما من به الرحمن 140/1، والنشر 3/256 .
5 - غ، ك (منصوبًا لأنه) .
6 - غ (الأوقات) .

٣٥٠ -
حالًا، فقالوا: هذا يوم قام زيد، ونَظَرَت إلى يوم قام زيد،
وأَنَشَدْ أَلْفُرَاءُ:
على حين عاتِبْتَ الْمَشْيِبَةَ على الصَّبا
وقلْت أَلَمَا قَصِحُ والشِّيبُ وازعٌ(1)
وأَنَشَدْ أَلْفُرَاءُ(۳):
على حين احتَتْتَ وشَابٌ رأُبِي
فأَيَّ فَتِي دَعُوتَ وأيَّ جَينٍ(۴)
وقوله: (إِنِّي رأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوَّةً) [ يوُسُفٌ،(۵)
الوقف على (أحد) قيَّح. وكذلك) : (عليها تسعة عشره)
المُدْرَرٌ ۳۰،(۶) الوقف على (تسعة) قيَّح لأن الأصل فيه
عليها(۷) تسعة وعشرة، فحُذِّفت ألوان من العشَرة، وجعل

1 - الشاهد للنابغة انظر دراهه ۷۹، والكامل ۱۰۷/۱.
2 - ح (القراء أيضا).
3 - لم أعرف قائه انظر القصائد السبع الطوال ۳۴، وإنصاف ۱۶۶.
4 - غ، ك (قِيَّح وقوله).
5 - هجاء مصاحف الأمصار ۴/۱، والنشر ۱۵۷/۳.
6 - لنظ (عليها) سقط من: ك.
7 - ۲۰۱ -
الحرفان حرفاً واحداً وعندما بكآفَّ الحركات لطول الاسم.
وقوله: (فأقاتوا الله ما أستطعتم) [النساء 12] [وقف
على (ما) قبيح لأنها في معنى الجزاء، وهي مجهولة لأنها لا يمكن
الجزم فيها بعدها. وقوله: (خالدين فيها ما ذاعت) [ب
الشباター والأرض] [هود 107] [وقف على (ما) قبيح
لأنها مجهولة، ليست بمعنى الذي ولا صلة، بما مغناها الجزاء.
وذلك (إذا كن ندخلها أبداً ما داموا فيها) [المائدة
42] لانهارز أوقف على (ما) للعنة التي ذكرناها.
وقوله: (ما لكم في المنافقين فتتين) [النساء 88]
(ما لكم كيف تتحكمون) [الصافات 104]، (ما لكم أناشي
على يوسف) [يوسف 11] قال خلف: سمعت الكيسائي يقول:
هما حرفاً. قال: ووجهه من الإعراب: ما قاصتم
ما شأنكم، مالك، ماشأنك.

14 - أنت (قال) مقطم من: ز، ك، ح.
10 - غ (في)

202
وقوله : (كَانَ ٱلنَّفَّارِ بِٱلْأَمِسِ) [يوسف ٢٤] ، (فَظَنَّ أَنَّهُ ۖ نَقِدَرَ عَليَّهِ) [الَّذِينَ نَعْمَانَ ٨٧] حَرَفانَ فِي قِيَاسِ الْعَرْبيَّةِ. ۖ وَكَذَا هُمْ فِي الْمَصْحَفِ". ۖ وَفِي سُوَءَ الْقِيَامَةِ : (أَيْجَسَبِ) [٣] ، هُوُّ فِي الْمَصْحَفِ حُرَفٌ وَاحِدٌۚ ۖ وَالْقِيَاسِ فِيهِ كَالْقِيَاسِ فِي الْحُرَفِ الَّتِي سُوَءَ الْقِيَامَةِ.

وقوله : (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَنْسِحِي أَنْ يُضَرِّبَ مَثَلًا مَا بُعْوَضَ) [البقرة ٢٦٢] مِنْ قَالَ : "مَا" تَوْكِيدٌ ، وَالْمَعْنَى "أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَنْسِحِي أَنْ يُضَرِّبَ مَثَلًا مَا بُعْوَضَ" . وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ ، إِذَا كَانَ مَضْطَرًّا ، وَلَمْ يَقْفُ عَلَى الْمَثَلِ ، لَنْ "مَا" إِذًا كَانَ تَوْكِيدًا لَمْ يَقْفُ عَلَى مَا قَبْلَهَا ، وَمِنْ نَصِبِ الْبِعْوَضَةِ عَلَى إِسْقَاطِ "بِينَ" ، فَكَانَ ٱلَّذِي قَالَ : "مَا بِينَ بُعْوَضَةٍ إِلَى مَا فَوْقَهَا" ، فَلَا إِسْقَاطٌ "بِينَ" ، كَانَ "ۖ جَعُلَ إِعْرَابُهَا فِى ۖ الْبِعْوَضَةِ ، لِيَلْعَمَّ

١ - لَفظُ (الْمَصْحَفِ) مَظْفَرٌ مِنْ حَ.
٢ - قَوْلُهُ (وَفِي سُوَءَ الْقِيَامَةِ ٢٦٢ حُرَفٌ وَاحِدٌ) مَظْفَرٌ مِنْ حَ.
٣ - هِجَاءُ مَصَارِفٌ / بَ، وَالتَّنْشِرُ ١٤٩ / ٢.
٤ - زُ (مِنْ)。
٥ - قَوْلُهُ (فَكَانَ ٱلَّذِي قَالَ "مَا بِينَ بُعْوَضَةٍ إِلَى مَا فَوْقَهَا").

- إِيِّاشُ ٱلْوَقْفِ - ٢٣٤٦
أن معنى (1) ما مراد ، وهو (2) مبالاة قولهم : ل (3) عشرون ما ناقة فجملة ، المعنى : مما بين ناقة وجل (4) فسقط (5) بين ، وجعل إعرابها في الناقية والجمل ، وحكى الكسائي عن العرب : مطرحًا ما زجالة فالتعلية فوزرود على معنى : مما بين زجالة فقلاء سقطت (6) بين ، جعل إعرابها في زجالة والتعليمة (7) ، وأنشد القراء :

بأحسن الناس ماقرأنا إلى قدم
ولا حسن محمب واصلن صقل (8)

1 - ز ، ح (معناها).
2 - ز (وهي).
3 - لفظ (له) سقط من : غ.
4 - لفظ (وجل) سقط من : ك، ح.
5 - ح (فقط).
6 - ح (سقطت).
7 - ز (فالتعلية) ، انظر معاني القرآن 22/11، والأضداد 251، والطبري 1/404/1.
8 - لم أعرف قائله ، انظر الأضداد 251، ومعنى اللبيد 19/2.

- 1/87/4 -
أراد ما بين قرن إلى قرن فعل هذا المذهب يصلح الوقف على ما قبل ما لأنها اسم وليس توكيدا. ومن نصب البعوضة على الإتباع له ما ونصب ما على الإتباع له المثل جاز له أيضا أن يقف على ما قبل ما إذا كان مضطرا لأنها ليست توكيدا وقرأ رؤية بن العجاج وليس بإمام في القراءة ما بعوضة بالرفع على معنى ما هي بعوضة فأضمر هي كما قال الأعشى فأنثى الجواد وأنت الذي إذا ما التفوس ملأ الصدورا جدير بتعظة يوم الله وتضرب من النساة التحورة أراد وأنت الذي هو جدير فأضمر وهو وقال عدي ابن زيد العبادي:

---
1 - ك (له ذلك).
2 - ديراه 10 والاضداد 251-252-250.
لم أن مثل الفتيان في غبن الأعوام ينسون ما عواقبها. أراد من هو عواقبها فأضره هو(2)، فعل هذا المذهب يعرف يوم الضطر أن يقف على "المثل" لأن "ما اسم"(3).

---

1- غ (غير الأعوام).
3- ح (فاضر ماهر).
4- في آخر هذا الفصل إشارة إلى السياق والقراءة.

---

356
باب ذكر التنوين وما يبدل منه في الوقف

اعلم أن المنصوب المنوين يوقف عليه بالالف كقول الله تعالى: (ضرب الله مثالا عبدا) [التحل 75] الوقف عليه مثلا) بالالف. وكذلك: (عبدا تملوكا) [التحل 75].
وذلك: (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا) [البقرة 226].
وذلك: (ولما ضرب ابن ساريم مثلا) [الزخرف 57]، وإذا
بشر أحدكم بما ضرب للرحمن مثلا) [الزخرف 17].

ومثله: (وكان الله غفورا رحيما) [النساء 96] الوقف عليه) (غفورا رحيم) بالالف. وكذلك: (جعل لكم الأرض فراشا) [البقرة 22] الوقف عليه) (فراشا) بالالف.

1- لفظ (عليه) خطط من: ك.
2- ك (عامتا).
3- ح (بالف).

- 307 -
والإضافة في اسم واحد لأن الأسماء ثلاثة: الألف واللام والتنوين والإضافة، ولا يجمع دليلان منهن في اسم واحد. قال الله تعالى: (فصالحات قاتنات) [النساء 44] فأدخل الألف واللام في الصلوات، ولم ينون، وأدخل التنوين في (قاتنات) ولم يدخل الألف واللام، وإنما لم يجمع بين دليلين منها لأن من شأن العرب الاختصار والإيجاز فاكتفوا بالدليل من الدليلين ولم يجمعوا بينهما.

وكذلك: (إن مثل عيسى عند الله) [آل عمران 59] الوقف عليه (مثل) بغير ألف. وكذلك وأسلنا الله عين القطر) [سبأ 12] تقف على (عين) بغير ألف إذا اضطررت. وكذلك: (غليظة القلب) [آل عمران 159] تقف عليه غليظ (غير ألف لما ذكرنا). وكذلك: (نقال الآخرة) [النازعات 25] تقف عليه (نقال) غير ألف. وقوله: (ليسنجين ولاكونا من الصاغرين)

1 - ز (ثلاث) - 209 -
[بسوط ٣٢] الوقف عليه (ليكونا) بالأنف، فالألف بدل من النون(٣). وكذلك: (لتستعنا بالنصاصية ) [العلق ١٠]
الوقف عليه (لسنفنا) بالأنف، قال الأعشى:
وصل على حين العشبات والضحى
ولا تعبد الشيطان والله فاعهدنا
أراد: فاعبدن، فأبدل الألف من النون. وأنشد الفراء:
فها تشا منز فزارة تعطكم
ومها تشا منز فزارة تمتعا
أراد: تمعن، فأبدل الألف من النون. وقال عمر بن أبي
ريعة المخزومي ٧٩/١٠
وقيمر بدأ ابن حمَّس وعشرين له قالت: الفئات قوما(٩)

1 - (بِدَلاً).
2 - ف، س، غ، ك، ح، التون وصوب من: ز.
3 - ديران ١٣٠، والإنصاف ٣٤٨ (عجزه)، وسبيله ٢/١٤٩ (عجزه).
4 - الشاهد لابن الحزيم انظر معاني القرآن ١٦٢٠، وابن الحزيم هو عوف بن عطية.
5 - ديران ٢٧٧، والسمايل ١/٨٧٧.
- ٣٨٠
أراد : قومه، فأبدل الألف من النون. وقال الآخر:
فإذ لك الأيام رهنٌ بقَرْبَةٍ
إذا سبت لم تدري من أي نسبر²
أراد : تسبن، فأبدل [الألف من النون]³ وأنشاد القرآن:
يحبس الجاهل ما لم يعلم كيسه على كرسيه معمًا 
أراد : ما لم عمان، فأبدل الألف من النون. وقال القرآن:
وغيره : الألف في ٧ علماً، صلة لفتحة اليم ونما فتحت اليم
خليا على فتحة اللام٦. وقد۴ روي عن يحيى وإبراهيم أنهما قرأااااا (وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهِدُوا مِنَّكَ) [آل عمران ١٤۲] ففتحا اليم اتباعا لفتحة اللام. ومعنى ٧ (لنسفا بالتاسية).
نأخذ الناصية الى الناس. قال الشاعر:

(...)

أرادنا أو أخذ بناصية فرس. وقال آخرون: لنصفنا الناصية من سائر الوجه لأتنا في مقدم الوجه، قال الشاعر حجة هذا القول:

وكنّا إذا نفس الغوي نرت به

سقعت على العرمين منة بمس.

أراد وسعت على العرمين.

وقوله عز وجل: (ألا إن ثودا كفروا بهم) [هود 88]

أختلف القراء فيه، فكان نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو.

1 - اللسان ومفردات الأصبهاني 233، وغرريب القرآن 332.
2 - ز (قومي).
3 - الشهيد محمد بن ثوران ديوانه 111، واللسان ومقطع.
4 - لم أعرف قائله انظر اللسان ومقطع.
5 - لك (في القراء)

- 362 -
يجرون (ثُمُودا) وبنو نونه في أربعة مواضع في هود : (ألا إنهم كفروا بِرَبِّهم) [08] وفي القرآن : (وعادا وثوردا وأصحاب الرسول) [38] وفي العنكبوت : (وعادا وثوردا) وقد تبين لكم من مسائكمهم [38] وفي النجم : (وعادا وثوردا) َ(غما أبقى) [01] .

وروي عن عاصم أنه كان لا يجري التي في النجم وليبوَّنها. وكان يحيى بن وأتاب والأعش يجريان ثُمُودا في كل شيء من القرآن وينونانه. وكان حمزة لا يجري ثُمُودا ولا يبوَّن في شيء من القرآن. وكان ألكساني يجري في الأربعة المواضع التي ذكرناها ويزيد

____________________________
1 - معاني القرآن 1325، والنشر 2009/2010
2 - ز (ثُمُود و كل شيء) سقط من ز
3 - ي (شيء في القرآن)
4 - التفسير 2005، والنشر 2009/2010
5 - التفسير 1325، والنشر 2009/2010
6 - 362
بها: (أَلا بُعْدًا لِّثَمُود) [هود 28 (1)] فمنها أجراء في
الموضع الأربعة احتج ألف ألف ثابتة فين في
صحف. ويقف أصحاب هذه القراءة: (أَلا إِنَّ ثَمُودًا)
فمن لم يجزه وقف أيضًا؟ (أَلا إِنَّ ثَمُودًا) بالألف اتباعًا
ناب. والحجة له في هذا أن العرب تقف على المنصب
الذي لا يجرى بالألف فيقولون: (أَلَّا إِنَّ ثُمُودًا) رأيت سلسلة وقواريرًا
ورأيت زيدًا وإذا وصلوا لم ينونوا. حكى هذا الأدبي
رئيسي عن العرب.
قال أبو بكر: (أَلا إِنَّ ثُمُودًا) ولا أستوجب لمن لم يجزه ثُمُودًا أنت
نف عليه: (أَلا إِنَّ ثُمُودًا) فلا ألف لأنه يخالف المصحف.
الحجة لمن أجرى ثُمُودًا: أنت يقول: هو اسم لرجل

1 - التدريب 120، والنشر 290/4.
2 - س (قال أبو بكر فن).
3 - غ (أيضاً باللف).
4 - ز (فقول).
5 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، غ، ك.

46 -
معروف فذلك أجريته. قال الشاعر في إجراه:

دعت أم عمام شر لص عائدة بأرض مهود كلها فأجابها.

ومن لم يجز مهود قال: هو اسم للامة والقبيلة فضار

بمنزلة أسماء المؤتن.

قال القراء: حدثني قيس بن الزبير الأشدي عن أبي إسحاق

الوادي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه كان لا يجري

مهود في شيء من القرآن. وقال الشاعر في ترك إجراه:

إن كنت عقرت بها وارخت منها بلاد مهود أنكِحَت الرباب؟

وقال أيضا في إجراه:

وتلاع صلالة يا رب أنزل بآلي مهود منك غدا عذابا؟

1 - قوله (في إجراه) سقط من: ز.
2 - لم يعرف قائله.
3 - ف، ز، ح (اسم الأمة) ورجعت ما في النسخ الأخرى.
4 - معاني القرآن: 20/ 3.
5 - س، غ (الإجراء).

- - 365 -
وزعم الكسائي أنه سمع أبا خالد الأصدي يقول: إن عاد
ونفع أمثال 80 في جرها لأنه جعلها اسمين للأمة،
وأثنى القراء:
أهاب عاد الله جرها خلق علي وقد أعيت عاد وتباعاً.
فلم يجريها لذلك المعنى، وقال الآخر:
بعض المجر من روح وأنكر جلده
وعجب عجيباً من جذام المطراف
فلم يجر جذام، لأنه جعله اسمًا للقبيلة.
وقال القراء: قلت للكسائي: لم أجريت ثمود في
نوبة: ( آلي بعدها يلمع) ومن أصلك ألا تجرية إلا في
وضع النصب أتباعا للكتاب؟ فقال: لما قرب من المجرى

1 - لم أعرف قائله، وإنظر معاني القرآن 47/92.
2 - الشاهد لمجرة بن النعيم بن بشير كا في الآتشفي 229/9،
3 - فزك، كح (قولك) وصواب من فاطم غ.
4 - غ (مواضع).

- ٣٧٦ -
وكان موافقاً له من جهة المعنى أجريته لجراحه. 
وقوله: (قواديرا، قواديرا من قصة) [الإنسان 16،15 ] كان 
الأعرج وأبو جعفر وشبيبة ونافع وعاصم والأعش والكسائي 
يقرؤون (سلاسل) و (قواديرا) بالف (3) في الوقف والتنوين 
في الوصل (3).
وكان حزمة يقرأ: (سلاسل) و (قواديرا. قواديرا من قصة) بغير 
إجراء وقف عليهن بغير ألف (4). وكان أبو عمرو يصل 
(قواديرا، قواديرا) بلا إجراء، فإذا وقف وقف على الأول (5) بالف 
وعلى الثاني بالف (6) ألف اتباعاً لمصحفهم (7). وكان خلف يختصر 
التنوين الأول (قواديرا) في الوصل والوقف عليه بالالف (8).

---

1 - س ن في القرآن 2/190.
2 - س غ ح (بالالف).
3 - الطبري 2/373، والقرطبي 191/19، والنشر 2/399.
4 - التيسير 217، والقرطبي 191/121.
5 - غ (الأولى).
6 - غ (بغير).
7 - المصاحف 49، والتيسير 218، والنشر 2/396.
8 - س (بالالف).

367 -
والثاني ( قوراً يألف من فصة ) يألف ألف في الوقف ، ولا تنون في الوصل ، واحترس بأن الحرف الأول رأس آية ، واحترس أيضاً بأنها في المصاحف كلاً الجدد والعفتج وألف. والحرف الثاني ( قوراً يألف ) فيه اختلاف فهو في مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة: ( قوراً يألف ) يألف ألفاً. وفي مصاحف أهل البصرة الأول يألف وثاني بالف ألف. قال خلف: وكذلك رأيت في مصحف نسب إلى قراءة أبي بن كعب عند آل أنس ابن مالك، الأول يألف 80/ب والثاني ( قوراً يألف ) يألف ألف. وقال أبو عبيد: رأيتها في الذي يقال إنه الإمام مصاحف عثمان الأولي ( قوراً يألف مشبحة ) والثانية كانت يألف فجعلت ورأيت أينها بينا هناك؟). 

فإن قرأ ( قوراً يألف ) بأجراًCI.59اً (5) كانت له

1- غ ( في الوصل بلا فتون ).
2- لانظر ( أيضاً ) متى من ك.
3- ( في كل التسخ ) رأيتها. سوي غ ورجبت مافيها.
4- الموضع 15، 138، والقرطبي 19/123، والنشر 2/395، 396.
5- وهب يألف مصاحف الأنصار 19/1 أ.

٢٦٨ -
ثلاث حجج: إحداهن أن يقول: تبعت الأولى لأنها دار
آية، ورؤوس الآيات جاءت بالنون كقوله: (مذكورا)،
(سمعا بصيرا) [الإنسان 10،] فقولنا الأول ليوافق(1) بين
رؤوس الآيات(2) ونونًا الثاني على الجوار الأول، والحجّة
الثانية اتباع المصاحف وذلك أنها جميعًا في مصاحف أهل مكة
المدينة والكوفة بألب(3). والحجّة الثانية أن العرب يُجري
لا ما لا يُجري في كثير من كلامها، من ذلك قول عمر بن
كتبٍ التغلقي:
كان سيوفنا فينا وفيم تخاريق بأيدي لاعيننا(4).
 فأجري تخاريق، وسبيله Alla يُجري. وقال لبيد:
وجزور أيثار دعوت لَثني(5).
بُغلاق متشابه أعلامها(6).

1 - ك (الأولى ليرفقي).
2 - ك (الآتي).
3 - المصاحف 49، وسياق مصاحف الأمصار 9/1.
4 - شرح الفصائد السبع الطوال 397.
5 - س (بجافها).
6 - دراية 318.

ائيض الوقف - 24
- 369 -
قال لبيد أيضاً:

"فظلاً وذو كرم ربعين(1) على الندى
سمع كوكوب رغائب غذامها(2)
فأجري رغائب وسبيله ألا تخري.

وقال القراء: العرب تجري مالا يجري في الشعر إلا أفعال
الذي معه من(3): فلا يقول أحد من العرب في شعر ولا
غيره(4) هو أفضل منك(5) لأن ممن تقوم مقام الإضافة,
فلا يجمع بين تنوين وإضافة في حرف واحد(6) لأنها دليلان
من دلائل الأسماء ولا يجمع بين دليلين.

ومن لم يخرج منا أخرجين على حقين لأنهين لا يجرين، وذلك
أنك تقول: هذه قوارير، فتجد بعد ألفها ثلاثة أحرف،

1 - س (بين).
2 - دانيه 320 وشرح القصائد السبع الطوال 123.
3 - ك (من كذا).
4 - س، ك، غ (ولا في غيره).
5 - ز (منع) انظر الترجم 192/112.
6 - تكميل لازمة من: غ، وسكت من غيرها من النسخ.
وكل جمع بعد ألف منه ثلاثة أحرف أو حرتان أو حرف مشدد لا يجري في معرفة ولا في نكرة، فالميمن (1) بعد ألف منه ثلاثة أحرف 81/3 قولك (2) قداسيل ودنايب ومشاديل، والذي (3) بعد ألف منه حرتان قول الله تعالى: (هل من تفاح المجمل). [الحج 40] لم ينجز (صوامع) لأن بعد ألف حرفين، وكذلك قوله: (ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا). [الحج 41] الذي بعد ألف منه حرف مشدد قولك: همسان ودواوب، وقال خلف: سميت بحبي بن آدم يحدث عن ابن إدريس قال: في المصاحف الأول الحرف الأول والثاني بغير ألف، فإذا حجة (1) مذهب حجة. وقال خلف: رأيت في مصحف ينسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بال ألف والثاني

1 - ز، س (والذي).
2 - غ (قيله).
3 - ز (فالميمن).
4 - ك (حجة لهذا المذهب مذهب حجة).

٢٧١
ن처럼 (11).

وقوله: (أهبطوا مصرًا فإنكم ما سألتم) [البقرة 11]

إختلف القراء فيها، فكان أبو جعفر وشنبة وثابت وعاصم
وأبو عرو وحمزة والكسائي يقرؤون: (مصر) بالإجراة.
وكان الأعش يقرأها: (مصر) بلا إجراة، وقال: هي مصر
التي عليها صالح بن علي فجعلها معرفة(17). وقال الكسائي:
هي في مصحف عبد الله وأبي بن كعب بغير ألف(18).
فإن أجرها
رفق عليها بالآلف، ومن لم يجرها كان له مذهبان أحدهما إلى(19)
أن يقف بالآلف اتباعاً للكتاب، ويتعين له مع موافقة الكتاب
ذهب من مذاهب العرب لأن العرب تقف على ما لا يجري

1 - المقنع 39، والقرطيبي 191/122.

2 - ز (فجعلها).

3 - معاني القرآن 43/1.

4 - الطبري 125، ومعاني القرآن 43/1.

5 - ك (أحدما أن يقف).

372 -
بالألف فيقولون: «رأيت يزيدا وعمرًا، وإنما فعلوا ذلك لأنهم وجدوا آخر الاسم مفتوحاً فوصلوا الفتحة بالألف، ويجوز أن تقف عليه بلا ألف وتخرج بصحف عبد الله وأني». والحجة ليمن أجري 5 مصرا، أقول: هي مصر من الأمصارات، وذلك أنهم ملوّا الملّا والسلّوى فقُسّالوا لموسى: (اذّغ لنا رَبّك جَمِير لَنَا ما نَبْت الأَرْض مِن بَلْدَها وقَيْتَانِها وفَوعَها وعَدْسَها وبَلْدَها) [البقرة ٦١] ففصل لهم موسى: "أَسْتَبِدِلْتُ الَّذِي هُوَ أَدْنِي مِن (٣٩) الَّذِي ذَكَرْتُم مِن ٨١ بَلْقِ الْقَشْاء"، «الذي هو خير أي بالملّ، والسلّوي» اهتطوا مصرًا من الأمصارات فإنهم بجدون فيه ما سألتم. ومن لم يجبها قال: هي مصر المعروفة لانجرى لعنتين؛ إحداها أنها معرفة، والمعرفة تنقل الاسم، وألّف الأخرى أنها اسم

1 - ز (زملّاون).
2 - غ (أي الذي).
3 - ك (باليكي هو خير الذي ذكرتم من البلق والقشأ).
4 - س (شبّر).

- ٣٧٢ -
ولم يختلف القراء في ترك إجراء مصر في قوله:
( آلِسِ لِي مَلِكٌ مَصرٌ [ الزخرف ٥٠ ] لَأُنْهِى مَصرٍ)
المعروفة، أُنْهِي القراء:
من أَناَسَ بِينَ مَصرَ وعاَلِجَ
وَأَبَنَ إِلَّا قَدْ تَرَكَهُمْ وَتَرَأَ
فَحُرِيْهِمْ عَدُّ عَلَى أَلْدَى خَمْرَا
لَمْ يَجِبَ مَصرَ لِمَا ذَكَرْنَا.
والله تعالى: ( وَقَثَّبْنَ بِاللهِ الظَّنُّونَ ) ، ( وَأَطْسَ النَّبِيَّ ﷺ ) ، ( فَأُطْسُنَا السَّبْيَلاَ ) [ الأحزاب ١٠٨٧، ٦٥٧، ٦٦، ٤٤٣–٤٤٥، ٤٤٣، ٤٤٥]

- معاني القرآن ١/٤٣٢، ٤٣٢، والطبري ٢/١٣٢.
- ز (كما).
- لَا مَعْنَى قَالُوا، انظُرُ إِلَصَاحَ الْمَنْطَقَةَ ١٤٦٢ (الثاني)، ومعاني القرآن ٢/٣١٥، غ (قلم).

٣٧٤
هؤلاء "الثلاثة الأحرف كئيين" في المصاحف "بالف" فكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم يثبتون ألف في الوصل والوقف، وكان الأعش وأبو عمو وحمرة يذفون ألف في الوصل والقطع (9). وكان عيسى بن عمرو الأندلسي ولكسائي يسلان بغير ألف ويقفان بالف اتباعاً للكتاب (7).
قال أبو بكر (6) : فَلَمّا أتت *حُجَّ"* في الوصل والوقف (8) كانت له ثلاث حجج: إحداهن أدب من العرب من يقف على

1 - غ ، ك (هذه).
2 - ك (كثير).
3 - س ، ك (المصحف).
4 - ك (بالألف ) ، انظر المصاحف 111 ، والتيسير 178 ، والنشر 348-347/2.
5 - ك (والوقف) ، قوله (وكان الأعش 300 والقطع) سقط من:
   نظر التيسير 178 ، والنشر 347/2.
6 - التيسير 178 ، والنشر 348-347/2.
7 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س ، ك.
8 - ك (واللف).
9 - انظر (ثلاث) سقط من: ز.

270 -
المصوب الذي فيه ألف واللحم بالف، فيقولون: ضربت الرجلا، ويقولون في الرفع: هذا الرجل، وفي الحفص: مرت بالرجل النحاة الأخرى: أنهم رؤوس آيات نحن إثبات ألف لأن رأس الآية موضوع سكط وقطع الفصل بينها وبين الآية التي بعدها، الدليل على أن العرب تزيد الألفات في قواني أشعارها ومصاريعها لأنها موضوع سكط وقطع ولا يفعلون ذلك في حشو الأبيات، قال الشاعر 82/ أَسَأَلَةٌ عَمْرَةً عَنِّيَّةٌ خَلَّالَةُ اللَّجْسِ تعَتْرِفُ الرِّكَابَا وقال جرير: أَلَا حَيُّ رَهْبِي ثُمَّ حَيُّ اتْطَالِيَا فقد كان مَانوِساً فَأَصْبِحَ خَالِيَاً وَمِن حذف ألف في الوصل والوقف احتج بأن التنوين

1 - ك (باللف). 
2 - ك (والحجة الثانية).
3 - الشاهد إبراهيم بن أبي خازم انظر ديوانه 244، والقرطبي 146/14.
4 - ديوانه 166.
لا يدخل مع الألف واللام، فلذا لم يدخل التنوين لم يدخل الألف لأن الألف مبدل من التنوين، واللزجة الثالثة لأصحاب القراءة الأولى اتباع المصحف. قال خلف: رأى في مصحف يُنسب إلى قراءة أبي بن كعبٍ: "الظلمونا، والرسولا، والدُئِيلا، وألف فيهن. وقال أبو عبيدة: رأيت في الذي يقال إنّه الإمام مصحف عثمان بن عفان، رحمة الله عليه، الألف مثبتة في ثلاثين".

ومن حذف الألف في الوصل وأثنتها في الوقف قال: جمعت قياس العربية في أن لا يكون ألف في اسم فيه ألف ولام واتباع المصحف في إثبات الألف فاجتمع لي الأمران. وقوله: (جزاء مَن رَّبَك) [النبأ 26] تقف عليه (جزاء) باللَّا والمزم من قول أبي عمرو والحساسم وأبي عبيدة لأن الأصل فيه جزاء، فأبدَّلوا من ألياء همزة.

1 - قوله (بن كعب) سقط من غ.
2 - المقص 38-39.
3 - لفظ (عليه) سقط من ك.
بلوا من التنوين ألفاً، فاجتمع ثلاث ألفات، الأولى، والثانية مبديلة من آلياء، والثالثة مبديلة من التنوين.
كذلك (أنزل من السهاء ماء) [البقرة 227] تقف عليه (ماء) الماء والحمز، وكان الأصل فيه موصلة، فأبدلوا من الواو
أنتَركها وانتتح ما قبلها، وأبدلوا من الهاء همزة
بمخرجها منها لأن الهزمة أَجْبَرَ من الهاء(3)، وأبدلوا
التنوين ألفاً ففيه ثلاث ألفات، والدليل على أن أصل
الهزة في هؤلاء، هؤلاء أن العرب تقول في جمعها (5) "أَجْبَرَةً('.)
وكل ذلك: (دعاء ونداء) [البقرة 171] تقف عليه(3):

1 - س، غ، ك (ألف بغيره).
2 - غ (في الأصل كان).
3 - س (وأبدلوا من التنوين ألفا لأن الهزة أَجْبَرَ من الهاء).
4 - لفظ (أصل) مقط من: ز.
5 - س (الجمع) غ (جمعها).
6 - س (ماء).
7 - قوله (تقف عليه) مقط من: ح.

- 378 -
(دعاء ونداة) بالمد والهمز. وكان 82/8 حزمة يسكت
عليه بلا همز ظاهر وهو يطالبه ويشير إليه.

۱۴۵- حدثنا(۸) أحمد بن سهل قال: أقرئني عبید بن الصباح
عن أبي عمر حفص بن سليان قال(۹): وأقرئني علي بن مخص
وأبراهيم السمسار وغيرهما عن أبي حفص عن أبي عمر حفص
ابن سليان(۱) [عن عاصم (۱) (دعا وندا) بترك الهمز من
اللفظ في الوقف مع الإشارة إليه مثل الذي روى عن حزمة
والاختيار عندنا الوقف عليه بالهمز للعلة التي تقدمت. ومن
العرب من يقول في الوقف عليه: "أنزل من السياها مايا،
" إلا دعايا وندايا، أشدا(۸) أبو العباس

١- غ (يقف) وفي الحاشية (يسكت).
٢- التيسير ۴۴، والنشر ۱۴/۴.
٣- س (قال أبو بكر) ج (وحذفها).
٤- لفظ (قال) سقط من غ.
۵- قوله (حفص بن سليان) سقط من س، غ، ك.
۶- تكمال لازمة من س وغيرها من النسخ سوى ف، ز.
۷- س (قال أبو بكر ومن).
۸- ك (وامش).

۳۷۹ -
غداة تايلت من كل أُوْبِيْ كَبِيْرَة عَاقِدِين لِهُمْ لَوْباً(7) \nوَأَنْشَدَنَا أَيْبَ آلٍ عُمَّانَ(8) \nإِذَا ما الشَّيْخُ صَمَّ فَلَمْ يَكُنْ فَلَمْ يَكْلُمْ وَلَمْ يَكُنْ سَمُّهُ إِلَّا نِدايَانِ(9) \nوَمِن أَلَّهِ تَنَالُ بِذِلِّلٍ فِي الْوَقْتِ عَلَيْهِ(10) أَنْزَلَ مِنْ النَّارِ مَا \n٤٤٥ [ الْبَقَرَةَ ] حِكَّىَ أَلْكَسَانِي عَنِ الْأَلْبَرَبْ " هَاجَّهُ شَرَبْئُهُ ما، \nبِأَلْفِ منْهَا(11) \nوَقَالَهُ تَعَالَى(12) " وَأَلْسَمِّي بَنَاءً [ الْبَقَرَةَ ] ٢٢٢ مِنْ الْأَلْبَرَبْ "(١٣)

١- لم أَعْرَف قَالَهُ، اِنْظَرِ النَّشْرِ ١٨٠ /٤٤٥، وِجَالِدُ نُفْلِبٍ ١٤٥، \nوالسَّانِدُ لَوَى١٤ّ. \n٢- كُنْ ( وَأَنْشَدَ ). \n٣- نَغِحِّ ( العِبَادَ ابْنَ مَا). \n٤- الشَّاهِدُ لِلْمَسْتَعْرِيْنِ بِمَرْبَعٍ حَنَّاءٍ، انْظُرْ طَبِيقَتَهُ فِي شَهَرِ الشَّهَرِ ٣٠٠، \nوَمَعْجِمُ الشَّهَرِ ١٣٣٣. \n٥- كُنْ ( عَلِيّ١٤٥٠. \n٦- قَوْلُهُ ( بِأَلْفِ منْهَا ) سَعَتُ مِنْهُ سُ/، ح. \n٧- قَوْلُهُ ( وَقَالَهُ تَعَالَى) سَعَتُ مِنْهُ سُ/، ك.
من يقصر ، أبنائه ، فيقول في الوقف عليه ، بنى ، فقال : 
ألفاء : من قصره جعله جمع ، بنية ، كما يقول : لحية وليلى 
وجلية وجلي ، وين ألفه من يقول : بنى ، بالضم ، فيجعله 
جمع ، بنية ، كما يقول : كسوة وكسي ورشوة ورشي ، وقد 
حكي عن ألفه في جمع اللحية والحلية ، لم يحل ، بالضم ، 
وتقف على قوله : ( فذا ألا ي يقول الناس نقيرا ) [ النساء 
32 ] بأسلوب لأنهحرف ينفرد ويقع آخر الكلام فيقال : 
ه زيدقائم إذا ، فكانت الألف في آخره بدلا من النون الخفيفة ، 
ولم تلتبس بقوله : ( إذا الناه انفتقرت ) [ الإnantsار 1 ] لأن 
هذه لا تنفرد ولا تأتي 88/1 آخر الكلام . 
وتقف على قوله : ( فنهم من يشي على بطنه ) [ الدور 34 ] 
من ) بالذون لا غير في جميع القرآن والكلام لأنه حرف لا ينفرد

1 - غ ( جعله ) .
2 - غ ( فقول ) .
3 - لفظ ( لا ) يسقط من : ك .

- 381 -
لا يكون آخراً فوقف على لفظه.
ووقف على قوله: ( لن تنالوا أنّه ) [آل عمران 92] [إن]
بالنون لا غير لأنّه أيضاً حرف لا ينفرد، ولا يأتي آخر
لكلام فوقف عليه كما يوصل(1) ، وقال أهلّاء : الأصل في
 فمن ما ، وفي هن ، هلا .
ووقف على قوله : ( وكأنّ من نبّي ) [آل عمران 146]
بالنون لأنّها من نفس الحرف(2) . ومن العرب من يقف
 عليه ( وكأي ) بغير نون فيشيّه بالتنوين الذي يتصل بالإعراب
وبسط(3) عند الوقف ، هذه قراءة العامة . وقرأ ابن كثير :
( وكاين ) على مثال هِفَاعل(4) . فالاختيار الوقف عليه بالنون

---
1 - تكميلة لزمة من ح، وسقطت من غيرها من النسخ .
2 - ك ( وصل ) .
3 - ك ( الكلمة ) .
4 - لظ ( وسقط ) - ح .
5 - التمايز 90، والشهر 242/2.
---
282 -
ويجوز في النحو (1) الوقف عليه بغير نون على ما مضى من التفسير، وقرأ أبو يحيى (2) : ( وکَانَ ) على مشال فعل (3)، والوقف عليه كالوقف على الأولين (1).

---

1 - س (العربية)
2 - س، غ، ك، ح (أبو يحيى)
3 - ز (فعيل)
4 - شوأ الدروات 262، وينبأ هذا الباب بلغت المقالة

- 383 -
باب ذكر مذاهب القراء في الوقف

۱۴۶ـ حدثنا(۱) سليم بن يحيى قال: حدثنا محمد، يعني(۲) ابن سعدان، قال: أخبرنا(۳) سليم(۴) بن عبيس عن حمزة أنه كان إذا وقف على حرف لم يهمز(۵) وكان يقف على الكتاب ما خلأ حرفًا يختلف فيها الكتاب: الظلون والرسول والسبيل وسلاسل قواعد الأولى والثانية(۵) وقف على هذه الأحرف بغير ألف وهن(۶) في الكتاب بآلف. قال أبو جعفر محمد بن سعدان: وأحب إلي إذا وقف أن أهمز.

---

۱ـ س (قال أبو بكير حدثنا).
۲ـ لفظ (يعنى) سقط من ح.
۳ـ س (حدثنا).
۴ـ ز (سليم).
۵ـ التيسير ۱۷۸، والنشر ۲/۳۴۸.
۶ـ وهي على توالي ذكرها في السور الآتية: الأحزاب ۱۰۶، الإنسان ۴۵، وهود ۷۸، الفرقان ۳۸، والعنكبوت ۳۸.
۷ـ ز، س، ك (وهي).

۲۸۴ـ
147 - حدثنا سليمان قال (2) حديثنا محمد قال حدثنا إسحاق السعودي عن نافع أنه كان يقف على الكتاب وإذا وقف على حرف لم يدع الهمز فيه (3). 

148 - حدثنا إدريس قال حديثنا خلف قال (3) حديثنا سليم بن عيسى الكوفي عن حمزة بن حبيب الزبيدي أنه كان يعجبه إشمام الرفع (4) وإذا وقف على الحروف التي توصل (7) بالرفع مثل قول الله تعالى في فاتحة الكتاب: (إياك نعبد) (5) يسم الدلال الرفع. وكذلك: (وإياك نستعين) و (الم) وذلك الكتاب) و (خمس الله) (6) البقرة 1 ، 7 و (يخص) برجمته من يشاء (7) وما محمد إلا رسول الله (8) آل عمران

1 - س، غ (أخبرنا محمد قال حدثنا )، ك (حدثنا).
2 - لفظ (قال) سقط من: ز، ح.
3 - س (الهمزة).
4 - التبسير 178، 217، والنشر 248/2.
5 - س (قال أبو بكر حدثنا).
6 - س، ك (أخبرنا).
7 - لكر (الحرف الذي يصل).

أيضًا الوقف: 25 - 285
24 : 144 [بترك التنوين ويشم الدال الرفع، فهذا] كبير في القرآن.

قال خلف: وسمعت علي بن حمزة الكسائي يعجبه ذلك.

وبعض القراء يسكت عليه بغير إشمام الرفع، ويقول: إنما الإعراب في الوصل فإذا سكت لم أشم شيئاً. قال خلف:

وقول حزراء والكسائي أعجب إلينا لأن الذي يقرأ على من

يعلم(1) منه إذا قرأ عليه فأشم الحروف في الوقف علم(1) معلمة (2)
كيف قراءته لو وصل، والمستمع أيضاً غير المعلم يعلم كيف
كان يصل الذي يقرأ. وقال أبو العباس أحمد بن إبراهيم
الوراق: الاختيار إشمام الحروف الرفع فرقان(3) بين ما يتحرك
في الوصل وبين ما هو ساكن في الوصل والوقف، فأردنا أن

1 - ز (وهذا).
2 - التبسير 96، والنشر 126/126.
3 - ف، ز، س، ك، ح (تعلم) وصواب من: غ.
4 - س، غ (أعلم).
5 - ك (علم الذي يعله).
6 - س (لفرق بينهم).

1282 -
نجعل على الكلمة المعرفة في الوصل علامة في الوقف ليعرف السامع أنه لم يتخيل إعرابها.

149 - حدثنا(1) أحمد بن سهل عن الشيوخ الذين أمضينا ذكرهم عن أبي عمر(2) عن عاصم أنه كان يشير إلى إعراب الحروف عند الوقف في (نعمدَ) و ( نسعين) وما أشبهها مثل الذي روينا عن حمزة والكسائي(1). قال أبو بكر: وأنا سألت أحمد بن سهل عن هذا فأخبرني به.

150 - حدثني(3) أبي قال: حدثنا أبي الفتح النحوي قال: سمحت بعقوب الخضري يشير إلى الحركات إذا وقف. وكان أبو العباس أحمد بن يحيى يختار الإسكان في كل القرآن للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه من الوقف على كل آية(1).

---

1 - س (قال أبو بكر حدثنا).
2 - ز (ابن عمر).
3 - ك (الإعراب في الحرف نعبيد).
4 - الميسير 99.
5 - س (قال أبو بكر).
6 - متن الترمذي 8/126-127-128.
7 - 287.
وقال خلف: سمحت الكساوي يعجبه أن يشم آخر الحروف
الرفع في الهاء في قول الله تعالى: (فامَ ءاسِّتْ ما حَوْلَه) [البقرة 17] يشّم الهاء الرفع بعد نصب اللام. وكذلك
(فِی عِلْمِ عَنْهُ) [البقرة 46] ومشهله من الحروف يشّم
هاءٍ ۴۸/۱ الرفع بعد نصب الهاء) [البيضاء ۹۴،۴،۰۵]
ومثله: (أَنْ نَسْوَى بَنَانه) و (لَيْفَجْرُ أَمَامَه) [القیامة ۲،۴۴]
ومثله: (أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَه) [الكهف ۷۷]
يشّم الهاء الرفع
بعد نصب الهاء ونحو هذا من الحروف.
قال: ومن [جنس] هذا جنس آخر، وهو قليل وهو
بالخفض، قول الله تعالى: (الحمد لله) [الكهف ۱]
يشّم الهاء الخفض في الوقف. وحكمه: (حدّر انتوءت)

۱ - ك (بعد نصب اللام الرفع).
۲ - التبشير ۵۹.
۳ - تكميلة لرزمة من ز، وسقطت من غيرها.
۴ - ك (في الوقف الخفض).

۲۸۸ -
البقرة 19] (لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرَيْنِ) [آل عمران 154]
(وَإِلَيْهِ مَآَبٍ) [الرعد 26، 20]
(فَكَيْفَ كَانَ تَكْرِيرٌ) [الحج 44] وَنَخُو هَذَا مِنَ الْخِرُوفِ.
وقَالَ أُبُو الْعَبَاسَ أَحْمَدٌ بْنُ يَحْيِيٍّ: إِنَّمَا اخْتَارَ الْكَسْمَيْنِ الإِشَارَةَ
إِلَى الْمَضَمِّ فِي قَوْلِهِ: (مَا حَوْلِهِ) (لَيْفِجَرُ أَمَامَهُ) لَكُنَّ الْهَلَاء
خَفِيَّةٌ فَقُوِّاَهَا بِالْحَرْكَةِ، وَالْوِجْهِ النِّسَابِيِّ فِي كُلِّ الْقُرْآنِ.
وَقَدْ وَقَفَ عَلَى الْأَسْمَاءِ خَمْسَةُ أَوْجَهٍ: أَجُودُهُنَّ(1) أَنْ تَقُولَ
فِي الرَّفِعِ: (هَذَا زِيَدٌ) بِالإِشَارَةِ إِلَى الْمَضَمِّ، وَفِي الْخَفْسِ: (مُرْبَرُرَ)
زيَدٌ، بِالإِشَارَةِ إِلَى الْكَحْسَةِ، وَ(رَايْتُ زِيَدًا) بِأَثَاثَ الْأَلْفِ
فِي النَّصِبِ، وَمَنْ هُمْ مِنْ يَقُولُ فِي رُوَايَةِ بَعْضِ الْبَصِرِيَّينَ، رَايْتُ
زيَدَ(2) فِيْشِرِ إِلَى الْفَتْحَةِ: وَلَا يَبْتِلُ الْأَلْفِ(3). وَمَنْ هُمْ مِنْ يَقُولُ

1 - قَوْلَهُ (وَإِلَيْهِ مَآَبٍ) سَقِطَ مِنْهُ: كَ.
2 - كَ (وَنَخُو هَذَا مِنَ الْخِرُوفِ).
3 - قَوْلَهُ (مَا حَوْلِهِ) سَقِطَ مِنْهُ: كَ.
4 - غَ (أَجُودُهُنَّ).
5 - سَ، غَ (أَلْفَاءِ).

- 289 -
(1) في الرفع "هذا زيد" وإلا النصب "رأيت زيدا" ، وفي الم-news "مررت بزيدي" ، ومنهم من ينقل الحركة إلى وسط الاسم إذا أمكن النقل إليها فيقول "هذا" بكسر في الرفع ، و رأيت بكسر في النصب ، و مررت بكسر في الحفص ، ومنهم من يقف بغير إعراب فيقول "هذا زيد" و "رأيْت زيد" و "مررت بزيدي" . والوجه الأول هو الوجه العالي عند العرب ، وهو عند النحوين "أتت في القياس" ، وآخر المسمة في الوقف تشديد آخر الاسم إذا أمكن ذلك "كون لهم" "هذا عمر" ، في "عمر" .

والوقت على المنصوب بفتحة لا ألف معها ليس من قول-

1 - غ (زيدو بإيات الواو) .
2 - لـ (هذا) مقطط من : غ .
3 - ح (النحاة) .
4 - ح (أجل) .
5 - غ (وذلك) .
6 - ز (كقوة) .
7 - ز (بفتحة الألف) .

--- 390 ---
من يرجع إلى قوله، إنما حكاها من لا يتوثق بعربيته. 84
و قال خلف: سمعت البسائي يسمع الجسر إذا وقف في قوله: (كماء، إنزلنا من السماء) [يونس 24] (كماء)، (ما لكم من ملجأ يومنها) [الشورى 47] (ملجأ)، (من ماء فأخيه) [البقرة 164] (ماء)، و (من سيّب أيّنباي عينين) [النمل 22] (سيا) و (نبا) (من السماء) [البقرة 19] (السماء)، وإن كان هذا الحرف غير مرنون، و نحو ذلك من الحروف. قال خلف: ومنه بالرفع قوله: (قل ما يعبأ بكُم ربي) [الفرقان 78] (تلته تفتا) [يوسف 85] (و قال الاملا) [الأعراف 90]، (و يبدأ عنها) [النور 8] (و يبدأ) (1)، و (نبي الذين كفروا) [النجاة 5] (نبي)، و حروف أيضًا بالرفع محدودة: (كما آمن السفهاء) ألا إنهم هم السفهاء) [البقرة 13] (من عباده).

1 - لفظ (سيا ونسيا) سقطا من غ.
2 - لفظ (السماء) سقط من ه كح.
3 - س (ومثله في الرفع).
4 - لفظ (ويدأ) سقط من كح.

- 291 -
فاطر ٢٨ (إن هذا هو آيلاً) [الصفات ١٠٦]،
(ومن كان عطاء رباك) [الإسراء ٢]، وقوله: (فجزاء مثل ما)
(فجزاء)١١ ونحو ذلك١١.
وكان الكساي بيد في الوقف ما كان ممدوداً ويشيم
المهمة الرفع في ذلك كله. وكان حمزة بيد في الوقف ما كان
مدوداً١١.
قال خلف: وقريش لا تهمز، ليس٣ الهمز من لغتها
وإياها همزة القراء بلغة غير قريش من العرب، فإذا١١ كانت
المهمة في آخر الحرف فإشمام(٦) الحرف الأعراب بغير إشمام
الهمز أحب إلينا.
قال أبو بكر: والاختيار عندي أن يوقف على قوله:

١ - التيسير ٢٠٠٣، والنشر ١٩٣٢/٣٣٣-٣٣٣.
٢ - التيسير ١٩٠٣، وهو مذهب حجة أيضاً.
٣ - ك (وليس).
٤ - ك (إذا).
٥ - ز (إشمام).

٢٩٢ -
(وَقَالَ الْمَلَّلُ مِن قُوَّمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) [المؤمنون 32] بغير المحبة. وَكَذَّلِكَ: (قَالَ الْمَلَّلُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قُوَّمِهِ الَّذِينَ اسْتَضْطَعِفُوا) [الأعراف 75] يوقف(٦٠) عليها وعلى ما أشبه(٦١) أَلَفَ انْبِعَاةٌ للصحَّف. وَالْوَقِفُ(٦٢) عَلَيْهِ: (فَقَالَ الْمَلَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قُوَّمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مُّنِّيِّمٌ) [المؤمنون ٢٤] بالواو لأنه في المصحف بواو(٥٦). وَكَذَّلِكَ: (وَقَالَ الْبَهْرُودُ) [المائدة ١٨] تقف عليه إِذا اضطررت أُبْنَانِي بالواو لأنه في المصحف بواو(٥٦). وَقَالَ خَلْفٌ: سجعت الله تعالى يسكت على (عُدَاى لأعْقَيَ) [البقرة ٨] (هَدِي) بالياء. وَكَذَّلِكَ: (مِن قَمَامِ إِبْرَاهِيمَ)

١ - س، غ، ك (همز).

٢ - غ (الوقف).

٣ - ز (شبة).

٤ - س، غ، ك (ورفق).

٥ - المصحف ١١.
(لا أرى ) "وكل ذلك" ( او كانوا غزاة )
 آل عدنان [156] و ( من عمل مقفى ) ( محمد 10 )، وأجل
 نسبه [ ط 129 ] وقال ألكسائي في ( غزاة ) وأخواتها باليناء
 نعل فرشي ومعلي لمكان التشديد، ويسكن أيضاً على
 سمنا فتي ( الأنياب 72 ) و ( في 85 / أ قرى ) ( الحشر 14 )
 ( أنت تترك عدل ) ( القيامة 32 ) باليان، وحزمة مثله، وقال
 نكساني: من لم يكسر، ففتح الحروف فقرأ ( أبقي وأعطي
 بوسى وعيسى واليسرى والعسري ) ونحو ذلك، يسكت
 فهى هذه الحروف بالفتح )

 قوله: ( ويكانت لا يفليج الكافرون ) ( الفصص 82 )
 به ثلاثة أوجه: إن شئت قلت: 0 ويك، حرف، ودَأْنَهُ
 حرف) والمعني: لم تر أنة(، الدليل على هذا قول الشاعر:
سآئناني الطلاق إذاً رأيتني قل مالي قد جثتاني بهجر وليك أن من يكن له نسب يده ببوب ومن يفتقر يعيش قصر وقال أهل القراء حدثني شيخ من أهل البصرة قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: أين أباك وليك؟ فقال وليك أنه وراء البيت فعنهأ أما ترين وراء البيت والقول الثاني أن يكون ه وليك حرفاً و أنه حرفًأ و المعنى: وليك إنعلم أنه فحذفت اللام كما قالوا: ثم لا أباك يريدون لا أباك 0 قال عنترة بن معاوية:

١ - ح (إن).
٢ - البيت الأول سقط من: ز.
٣ - البيتان لسعيد بن زيد بن عروانظر البيان والتبين 1/56-57.
٤ - لفت (وليك) سقط من: ز.
٥ - معاني القرآن 2/312.
ولقد شفيّ نسي أوّرا سُقّتها
قيل الفوارس : ويك عنتر أقديم
قال الآخر :
أوقت الذي لا بـٌدُّ أني مـُلاقٍ لا أبـاك تـَخـوـفـي
أراد : لا أبـاك , فحذف اللام . وـقال الفرآء : لم نجد
أرب تضرر الظن وتعمل في أن, وذلك أنه يبطل إذا كان
الكلمتين أو في آخر الكلمة, فما أضر جري غير الشرك,
و قال على هذا أن العرب لا تقول : يا هـذا أٌنـك قائم,
بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الد. د. ١٠٣

الثاني لأي حيّة التميمي انظر الكامل /١٣٨٥/ ٢ / ٢٠٠ ،
والعهد ٢ / ٤٨٨ .
٣ معاني القرآن /٢/ ٣٦١ - ٣٦٢ .
٤ لفظ (معنٍ) مقتط من : غ .
٣٦٦ -
كأنه، أظنه وأعلمه، كما تقول "في الكلام". دـكـانك بالفرج قد أقبل، فعتناء، أظن ألمَرَج مقبلاً.
فإن قال قائل: لم وصلوا أيام بالكاف فجعلوا حرفًا واحدًا وهما حرفيٌّ "؟ قيل ": لا كثر بها الكلام فجعله حرفًا واحدًا كما جعلوا: ( بـَنْتُمْ ) [ طه، 94 ] في المصحف حرفًا واحدًا، وهما حرفان لا كثرتهما، وهو في المصحف، كيفانه حرف واحدًا.
وقوله تعالى: ( إِنَّا نَحْنُ مُسْتَبْرِؤُونَ ) [ البقرة، 14 ] كان حزمة يسكّت على ( مستبزون ) فيمدّ يشبّه الواو من غير إظهار الواو. وكذلك: ( مـَكْرِئُونَ ) [ يس، 69 ] و ( لـُفْتِئُوا نورًا

---
1 - ز ( قال).
2 - ز (حرف واحد).
3 - ك ( قال).
4 - لفظ ( له) فقط من: لُك، ح.
5 - غ (حرف واحد في المصحف).
6 - تأويل مشكل القرآن 409، وهجا مصاحف الأمصاع 8/47.
---
397
(الصف 8) [ليطفوا] (أي لبواطئكم عِدَّة ما حرم الله)
(النوبة 27) [ليبواطوا] (كسمك تكسيبوب)
(بستانلتك) [يونس 52، 53] (ويسطنونك) (3)
(فانيون منهم البطن) [الصافات 26] (فالانون) وماً
بي ذلك.
قال خلف: سمعت ألكسائي يقول: إذا مد الحرف ولم
ظهر الواف فقد همزها حفياً. وملكسائي يمز في الوقف
كأ يصلى. وقال ألكسائي: ومن وقف وغير همز قال:
(مستيزون) فرفع الزاي بغير مد. و(متكون) فرفع الكاف.
وذلك: (ليطفوا) برفع ألفاء. و (ليبواطوا) برفع الها.

1- لفظ (ليطفوا) سقط من: ك، ح.
2- لفظ (ويستبنونك) سقط من: س، ك.
3- غ (لم).
4- س (خفيفا).
5- غ (من).

- ٣٩٨ -
و (يستنبونك) برفع آلهاء. (قالون) و نحو ذلك. قال
الإلكسائي: فقالنا بعضهم: فأن الكسرة في الحرفٍ ( مستهزون)؟ فأجاز اللكسائي كسرة الزاي ووقف الواو
من غير همز وغير مدّ (مستهزون). وكذلك (متكون) كسر ألفاك ووقف الواو من غير مدّ ولا همز. وكذلك
هذه الحروف وما يشبهها على هذا بكسر الحرف الذي قبل الواو ثم يجمز الواو ولا يميز ولا يمز /أ فأجاز هذا القول
والثاني والأول أحب إليه، يعني رفع الزاي وألفاك وألفاء
والطالب بغير مد، يعني من وقف بغير همز.
قال خلف: وقول اللكسائي في وقه بالهمز أحب إلينا لدنيان
الإعراب فيه).١

١ - ز (قال: ) ٤ ك (قال).
٢ - لفظ (الحرف) مستق من : غ.
٣ - ك (متكوّن ويستنبونك).
٤ - غ (أشبها).
٥ - ك (ليبان).
٦ - التبليغ : ٤٤٢/٤٤٣ - ٤٤٣ - ٤٤٣ - ٤٤٣ - ٤٤٣ - ٤٤٣. - ٣٩٩ -
وقال الفراء: العربية في الهمز ثلاثة مذاهب: التحقق والإبدال، والزناد، والأبدال. فن حقّق الهمز والإبدال، والزناد، والإبدال من الهمز قال:

السند: كما يقول: استقصيت، ويقول: مستهر، ونبد بمستعد، ومن ترك الهمز، وهو يريد:

السند: بغير همز وقال (1): مستهر، ونبد بمستعد، كأن الهمز من غير مدة ولا همز. وكان أهل البصرة يسمون

السند: المحقق الهمز المذكور، ويسّعون الذي يترك همزه، وهو

السند: نادد البصر، لأنّه أشرب حركة الهزمة واسقطت منه

السند: ونبدون الذي يبدله من هزمة المنصب (2).

وقال الفراء: سمعت أكسائي يسكت على قوله (وبالآخرى):

1. - ناظ (وقال) سقط من: س.
2. - (منه).
3. - (النشر 1) 443-2.

- 400 -
على "نعمه" ومعصية وسرية وألقامها، ونحو ذلك بكسر راه في الآخرة، والميم في "نعمه"، والباء في "معصية"، كذلك بقيت وما شبيها. وكان حزنة يفتحها قليلاً لخلف. وفتح هذه الحروف في الوقف قليلاً أحب.  

بنا لأن هذه الحروف في الوصل مفتوحة. وقال أبو العباس: كان يكسائي أَمَّاله هذه الحروف السنة لأن الهاء أَخْت أَلياء والواو والألف. وإن نت متحركة، فإذا جاءت حركتها رجع إلى فتح قبليها.

1 - لفظ (وعلَّ نعمة) سقط من: غ.
2 - غ (بالكسر).
3 - ح (الآخرة وما يشبهها).
4 - لفظ (وما يشبهها) سقط من: ك.
5 - قوله (في الوقف) سقط من: غ.
6 - التَّسِير ٥٥-٥٥.
7 - س (قال أبو بكر قال).
8 - لفظ (الألف) سقط من: ك.
9 - التَّسِير ٥٤.

ايضاح الوقف - ٢٦
وكان حزمة يسكت على ( يؤمنون ) [ البقرة 4 ] ، و ( أتى
يوفكرون ) [ المائدة 25 ] 8/8 ب ، و ( يعثرون ) [ الحشر 9 ]
و ( عليهم موضع ) [ الهمزة 8 ] ونحو ذلك بغير همز إذا
كانت الهمزة في وسط الحرف وألكسائي يهمز ذلك كله في
الوقوف 1 . قال خلف : وقول ألكسائي أعجب إلينا لأنه
أبين الإعراب ، كان 2 بعض القراء لا يهمز ( موضع )
يقول : هي من أوصدت مشل أوقدت . فلو قرأ قاريء
على معلم بحرف حمزة ، فلم يهمز ( موضع ) في
السكت لم يدر معلمه أكان يهمز في الوصل أم لا . قال
خلف فالسكت 3 بالهمزة على هذه الحروف وما أشبهها أحب
إلينا ; وإنما ترك الهمزة من ترك بناء على الفعل ، آمن وآثر 4

1- غ ، اك ( الوقف )
2- ن ، س ، غ ، اك ، ح ( لأن ) وصوت من : ز
3- ز ( ولم )
4- ز ( أولا )
5- ز ، ح ( والسكت )
فَلَهُ أَن يِمْرَ في الَّمُستَقِبِلَ، وَلَهُ أَنْ يَتَرَكُّ فِنْ هَمْزَ فِهِمْ عَلَى
الأَصِلِّ وَمِنْ تَرَكُّ فِهِمْ عَلَى لَفْظِ "أَمْرٍ"، وَالجِرَاءُ الْهَمْزُ لِأَنْهُ
هو الأَصِلُ، وَمَعْنَى مُؤْصِدَةٌ عِنْدَ الْعَرَبِ مُطَبِّقَةٌ، قَالَ الْشَّاعِرُ:
تَباَتُّ (3) جَادِتُ صَكْرِيَّةٌ مِقَامُها
وُجَرَّحَتْ عَنْ بَابِ مِنِّ النَّارٍ (4) مُؤْصِدٍ (6).

مَعْنَاهُ مُطَبِّقُ.
وَكَانَ حَكْمَةُ يَسْكُتُ عَلَى قُوَّالِبِهِ: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سوَاهُ)
(6) البَقْرَةٌ ۷۶ وَبَعْدَهُ قَضَى الرَّفَعُ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ. وَكَذَلِكَ: (۶)
كَانَ لَمْ تَحْمِينَ أَنْ يَقْتِلُ مُؤْصِدًا كَلَّا خَطَا (۴) النَّاسِ ۹۲ ، (۶)
(۶) منَ الحَقِّ شَيْأٌ (۴) النُجُومِ ۲۸ (۶) لَوْ يَجْدِنُ مَلَجَا (۶) التَّوْبَةِ ۷۸ أَوْ
(۶) نُوحُ (۶) فِي سَكُتُ عَلَى هَذَا كَلِهِ بِغَيْرِ هَمْزَةٍ، وَيَسْكُتُ عَلَى (۶) هُؤُؤُواٌ

۱ - سُرُعَ، غَلِ، قَلْ، حُرُ. (۶) أَمْنِ.
۲ - اللَّسَانُ وُصِ، وَمَفْرَدَاتِ الأَصْبَاهِيِّ. ۳۶۸
۳ - سُرُعَ، غَلِ، قَلْ، حُرُ. (۶) بَيْأَةً.
۴ - زُ (نَارِ) .
۵ - لَمْ أَعْرَفْ قَالَهُ .
۶ - زُ، سُرُعَ، غَلِ حُرُ، نُوحُ. (۶)
۷ - ۹۳
[البقرة 27] بالواو) . وكذلك : ( كفوا ) [ الإخلاص 4 ]

الواو . ويسكت على ( كل جبل منتهٍ جزءا ) [ البقرة 230 ]

نصب الزاي لأنه ليس في الخرف و او فإما تركه 31 الهمزه
نصب الزاي . وكذلك : ( رذآ يصدفني ) [ القصص 42 ]

( رذآ ) فينصب الدال إذا لم يهمه 31 . والكسائي يهمز في ذلك

كيف مدعو كأن أو مقصور أ و كتابا بالواو أو بغيره 43 الواو 78/أ

يعتب بأنه ترك التنوين ووقف بالهمر . قال خلف : قوله

عجب البيناـ يعني الكسائيـ قال : والكسائي يشتم الرفع الهمز

هـذـ، يعني في الوقف في قوله ( إـن الذين كفروا

[ البقرة 2 ] وحزمة يشتم الرفع ( سواء )

وروى أبو بكر بن عياش عن عاصم أنه كان يقرأ : ( ثم

1 - لفظ ( بالواو ) سطت من : س , غ , ك .
2 - ك ( تركت )
3 - تقديم 37-1-41 , والنشر 2/ 1285.
4 - نفس ( في قوله ) سطت من : ك .
5 - قوله ( في قوله ) سطت من : ك . 434 -
لا أعمل على كل جبل مثمن جزاء بين الزاي^{1}. فإذا وقفت على هذه القراءة كان لك مذهبان: أحدهما أن تقول (جزأ) بالهمز، والوجه الآخر أن تقول^{2} (جزأ) بين الزاي وابيات الواو، ولا يجوز على هذه القراءة أن تقف (جزأ) بفتح الزاي لأن فيها الواو.

وقال نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ: من قرأ (ردا) بالهمز أزاد عونا، ومن قرأ (ردا) بلا همز أزاد زيداء^{3}، واحتج بقول الشاعر:

وأسرع خطيا كانت ثقيفته

فؤد القليب قد أرد ذراعاً على العصر^{4}.

---

1 - التيسير ٨٨، والنشر ٢١٦٢.
2 - قوله (جزأ) بالهمز. ٠٠ أن تقول سقط من ك.
3 - التيسير ١٧١، والمعان، ردا.
4 - الشاهد عالم الطواف انظر البيان والتهيي ٣/٢٣.
5 - غ (زاد ذراعا على العصر).
151 - وحدثنا (( إسماعيل عن قلدون بن نافع أن عاَم كان
بقرؤاه رداً من 图ة غير مكرمة(1). وقال الفراء: الورد. عزون!
قال أردت الرجل إذا أعنته. وقال قطرب: يقال أيتن(2)
إردت الرجل، بغير ألف، أعنته. والحجة لحمزة في وقته
على (سواه) و(ماه) و(خطأ) و(كفاء) و(جزء).
بغير همز أن(3) الألف أبين في السكت من الهمز لأن الهزاء
من أول المخارج. والحجة له في الوقف على الممدود بغير همز
نحو: (أنزل من النباه ماء) [الألفام 99] أنه يحمى عن
أعرب ترك الهمز إذا كانت بين ألفين، فإذا كانت الهزاء
مكسرة أو مضروبة. لم تقع(1) بين ألفين 87/ب فلم تترك(3).

---
1 - س (قال أبو بكر).
2 - الفظ (ردا) سقط من ك.
3 - التبسير 171
4 - غ (أيضاً يقال).
5 - ز (الآن).
6 - ز (يجمع).
7 - الشتير (142-443).
8 - 406 -
وكذلك الحكالكة عِنْهُم، والحمزة في تركه الهمز إذا لم يقع بين ألفين نحؤٍ ( وما كان لمؤمنٍ أن يقتّل مؤمنٌ إلا خِلًأ) [ النساء 92 ] أن اليا و الواو والالف أَيْنَ { عنده من الهمز في الوقف.

وقوله تعالى: ( إن امرؤُ هلَّك) [ النساء 172 ] كأنه اللعبي يقف عليه ( اسمه ) بالهمز. وكان حزمة يقف عليه امرؤ بالواو. وقال خلف: الوقف على مثل هذا بترك الهمز أحب إلينا من الهمز لأنه في آخر الحروف، وإن كان بعده تنوين فإنه بالرفع، ولا يمكن فيه إذا كان مرفوعاً ما يمكن في ما كان منه بالنصب مثل: ( أنزل من اليناء ماء) [ الأعجم 99 ] فاهزمة في قوله ( ماء ) آشه و أَيْنَ من

1 - لفظ (نحو) سقط من: غ.
2 - ز (آمن).
3 - س غ (قال خلف والوقف).
4 - ز (كلا كان بالنصب).
الهمز في ( أمرؤ) وإن كان بعد الهمزة تنوير.
قال خلف: سمعت ألكسائي يقول في قوله: ( أحياء الناس جميعا) [المائدة 32] الوقف عليه. (أحياء) (1) بالباء فمن كسر الحروف إلا من فتح فيفتح مثل هذا. وقال ألكسائي: إنما كتبوا (أحياء) بالألف للياء التي في الحرف فكرهوا أن يجمعوا بين يائين. وكذلك الدنيا وعليها.
وقوله تعالى: (لكننا هو الله ربنا) [الكهف 38] كان عاصم وأبو عمر وحجة وألكسائي يقولون: (لكن هو الله) مجدد الألف في الوصل وابنابه(3) في الوقف،(3) والحجة لهم في هذا أن الأصل فيه، لكن أنا، فاستطعوا(4) الهمزة وأدغموا النون الأولي في(5) الثانية فصارت نونا مشددة.

1 - س (أحياء عالي).
2 - ك (إبنتها).
3 - التبس: 1431 النشر 2/311.
4 - ز (فاستغفروا).
5 - قوله (الأول في) سقط: ك.
وحذفت الألف في الوصل كما تخففها "من أنا إذا قلت:
" أنا قلت " وأنا قعدت ، وأثبتت في الوقف كما تثبت الألف
في أنا إذا وقفت عليها ، وأرادوا أن يجمعوا مع هذا
اتباع الكتاب ، والدليل على 88/ أن الأصل في ، لكننا ،
لكن أنا ، قراءة الحسن : ( لكن أنا هو الله ، ربي).

152 - قال ( أبو العباس أحمد بن إبراهيم ) : حدثنا أبو
خليفة قال : حدثنا بروس بن محمد عن هارون عن أبي حذيفة
عن عمر ( وهم الحسن أَنَّهُ كان يقرأها : ( لكن أنا هو الله
ربى ) . وقال أحمد بن إبراهيم : حدثنا أبو خليفة قال :

1 - ز ( حذفتها )
2 - ك ( أنا قلت وأنا قلت )
3 - س ( قال أبو بكر قال أبو العباس )
4 - غ ، ك ، ح ( إبراهيم قال )
5 - غ ، ك ، ح ( عمر ) وهو عمر بن مقبل كأ في طبقات القراء
1/ 335، ف، ز ( عمر ) وهو عمر بن عبيد كأ في طبقات
القراء 1/ 601.
6 - الطبري 1/ 135، و الترمذي 1/ 103.
مسنا يونس بن محمد عن هارون
قال: في قراءة أبي بن مدب:
(لمسك أنا هو الله ربي).
وقال السخائي سمعت أعرابيا يقول:
إِنْ قَامَ (ب)،
بكرت عليه ذلك وقال:
إن كان قائم، اسمًا فينبغي له
نأتي بالخبر، وإن كان خبراً فينبغي له
أن يأتي بالاسم.
فاستبقيه فإذا هو يريد:
إِنْ أُنا قَامَ (ب)، أي ما أنا قائمًا.
ولكن همزة أُنا، وأدعون النون الأولى في الثانية فصارنا نونًا.
سندًا.
وقال القراء: أنشدني أبو ثوران:
ورزمني بالطرف أي كنت مذنبًا،
وقليتي لست إلا أقلي.

1 - قوله (عن أبي حذيفة) محمد بن هارون) سقط من: غ.
2 - شواهد القراءات 80، والطبري 1/135.
3 - غ، ك 4 ح (قابلاً قال).
4 - غ (ذلك عليه).
5 - لفظ (ه) سقط من: س.
6 - معاني القرآن 144/145.
7 - لم أعرف قائله، انظر شروح سقط الزند 1/130 وأيضاداته 189، والطبري 1/115.

410 -
أراد(١) : ٥ ٠ لكن أنا إياك، فأسقط الهزة وأذغم النون الأولى
في الثانية وحذف الألف من ٥٠. ٠ ويجوز في العربية : ٥ ٠
لكن هو الله ربي، يجيز الحذف في الوصل والوقف لأنها
لغة معروفة للعرب، يقولون : ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
فاعلساط(٢) الألف يجوز في العربية، لكنها هو الله ربي،
باثبات(٣) الألف في الوصل والوقف لأن من العرب من يقول:
٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
أنا قد، باثبات الألف في الوصل. أنشد القراء لأبي النجم:
٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
أنا أبو النجم إذا قل أُمُّدُر(٣)
وأشد القراء أيضًا : ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
أنا صيف المشرفة فاعرفوني حيداً قد تدرّتُ السنامًا(٢)

١ - لفظ (أراد)سقط من : ز.
٢ - غ(معروفة جيدة).
٣ - لفظ (باسطات)سقط من : ح.
٤ - ك(باسطات).
٥ - س (أقوم).
٦ - الكامل، الحكم ١٠٣٠.
٧ - لم يعرف قائل، انظر العربي، ١٠٥٠.
وأعلم أن حتى لا يجوز أن تُمال إلى الكسرة (1) لأنها أداة منزيلة إلا و 88/88烹饪 والإملاء ممنوحة من الأدوات مثلية (2) في الأسماء والأفعال كقيامهم في الاسم دقيق (3) وفي الفعل دقيق  . وإنما امتنعت الأدوات من الإملاء لأنها لا يعرف لها أصل من الباء ولا الواو فلزموا فيها ألف لقّتها  ، ولما عرفوا للاسم والفعل أصلاً في الباء والواو دلوا على أصل آلياء بالإملاء  .
وأما 5 ، فإن حزمة والكسائي أمالها (4) . فإن قال

1 - الس (لك، ح الكسرة).
2 - الس (مشتقة)  . ومعنى مثلية في الأسماء أي جارية فيها مئوية عليها .
3 - ز (غني ) ، غ ، لك (الغني مال).
4 - غ (في).
5 - الفظ (ولا) فقط من غ .
6 - ز (فالزموا).
7 - الس (الاسم).
8 - ح (حزمة أمالها والكسائي أمالها أيضا) .
قالت: لم أقبله، هي أداة؟ قيل: بل، لأن أصلها، ففيما عليها الألف، دلالة على أن السكون عليها ممكن، وأنها لا تعطف ما بعدها على ما قبلها كما تعطف.

وfell فوق عليها بالباء وصلحت إملائها لأنها ألف تأتي كالألف في ليلا وخيل، فأمكن دخول علامة التأنيث على الأداة هنن، كما أمكن دخولها في، وتبث وتمت وكلها أداة وناث، مثلما، ومنفتح، بل في كل حال آخر الأخف وغلب اللفظ، وكتبت، بل، بالباء بناء على الإملاء. وكتبت حتى، بالباء، وهي لا تُقال فرقاً بين

1 - تكملة لازمة من: س، غ، ك، ح وسطت من: ف، ز.
2 - ك (المين).
3 - لفظ (أن) سقط من: غ.
4 - ز (محكي).
5 - ز (تعطف).
6 - س، ك (هنا).
7 - غ (على).
8 - ز (مثلما).
ـ دخولها على الظاهر والمكنى قلتماً فيها لفظ الآلف مع المكنى في قولهم: دختاي ودختاك ودختاه، وانصرف عن الآلف إلى اليساء مع الظاهرين قالوا: حتى زيد وحتى روي، وكذلك فعل بـ على وقل، فقيل: على زيد وقلب رأبه، وعليه وإليه. قال أبو العباس: بين ذلك على قشي بط وقضيت، لما كانت آلف قضى ألفاً في الفظ، وياه مع المكنى.

وذلك أن حاجة إلى وعلي وعية إلى مابعدن كحاجة نصي إلى قاعده، فذلك(ا) ألقان، به وأصل قضى زيد.

ففي(1) اصفرت ألياء ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ولم

1 - ز (لم يبر).
2 - ك (في المكنى).
3 - غ (بعدها).
4 - ز (فكذالك).
5 - س (ألق).
6 - غ (قضى زيد)، ك (قضى زيد).
7 - ١٤١ -
تغير اللاء في درجة التصيتي، لأنه أصل ترجمة
89/أ إلى الفروع.
ولو اعلنت الأصول فسدت الفروع.
وأعلم أن إملاءة حق وآني، ممكنة لأنها بمعنى معلوم،
والجال أسماء.
وأعلم أن ألف تترى، تحتمل ثلاثة أوجه: إحداهن
 أن تكون ألف التأنيث المقصورة، فتنقص الحرف الإجراء،
ويقف عليها أصحاب التكسر بالإملاء لأنها كالف النقوى
والقوي، والوجه الثاني أن تكون ألف مشبهة بالأصلية
تلحق الحرف الذي هي فيه بناء جعفر ودرمك، فيصلح
أأن يوقف عليها بالفتح والإملاء، والوجه الثالث أن تكون

1 - ك (أعمال).
2 - غ (أنها).
3 - ز (إحداهن)، ك (أحدهن).
4 - لفظ (تكون) سقط من: ز
5 - ز (ودخل).
6 - لفظ (القوي) سقط من: ز، ك.
الله فيه بدلاً من التنوين فلا يوقف عليه إلا بالفتح لأن
أنه كالف، رأيت عرا، فحكم لا يجوز عمري، (3) ك ذلك لا يصلح أن يقال: "تترى (4). ووزنه على هذا
الموا، فعل، وأصله، وتر، فأبِدَت التماء من الواو لما
كان تجنسها، كما أبدلت في التراث: وأصله: الوراث،
والتخمة، أصلها: الوجه، لأنها من الواخة، ورفع
الحرف، تتر، وخفضه تتر، ونصبه تتر، في هذا آلباب;
في ألبابين الماضين تثبت الآلف عند الوقف في الرفع والنصب
الخفض، وتر، تتر، على الجواب الأول لا يصلح وتنوينه
الفوله (7) الثاني والوجه الثالث، لا بد منه لأنه علامة جري الأسم.

1- غ (على). 
2- ز (الف). 
3- ك (همري مال). 
4- ك (تتر مال). 
5- غ (الجاب). 
6- قوله (والوجه الثالث) متى من: غ. 
416.
ووقفك في الجراب الأول على ألف التأنيث. وفي الجراب الثاني على ألف المشبهة بالاصليّة(1). وفي المذهب الثالث على الزاء في الرفع والخفض، وعلى ألف المبديّة من التنوين في النصب.

واعلم أنّك إذا وقفت على منصوب مقصور حكيمك(2):

سَمِعْنَا ۸۹/۸۹ بَقِئِيٴّ (الأنبياء ۶۰) [كان وقفك على الفاء المبديّة من لام الفعل والألف المبديّة من التنوين أسقطت، اعتيادًا على أنّ(3) الألف(1) الأول تكني منها وذلك أنّ ألف تقرب من الهمزة في المخرج، فلما اكتفوا بالهمزة الأولى من الثانية في آدم وآخر، وشأ أشره، على قراءة من يسقط(5) إحدى الهمزتين، اعتمد على الألف الأولى وجعلت.

1 - ز (الأصليّة).
2 - غ ، ح (كقولك).
3 - لفظ (أن) سقط من ح.
4 - لفظ (الألف) سقط من غ.
5 - غ (سقط).

إيضاح الوقف ۲۷
كاللاحقة من الثانية، والأصل في الاسم، سمعنا فتيا، فصارت الياء آلفاً لتحركها وانتقالها ما قبلهما وسقطت الآلف الأولى لسكونها وسكون التنون، فلما وقف على الاسم زال التنون، فرجة الآلف الأصلية المبتدلة من الياء وسقطت المبتدلة من التنون، هذا قول الكوفييين وهله تذهب جماعة من البصريين. وقال بعضهم: الوقف في النصب: على الآلف المبتدلة من التنون، والآلف الأصلية هي المحدودة، واحتجوا بأن الساكنين إذا اجتمعوا سقط الأول منها، فإن الحجة علىهم بعد الاحتجاج الذي أمضيناه ذكره أن العرب يقول في الوقف: "رأيت طي"، تشمل الآلف إلى الياء، وألف النصب لا تتم، فلا يقال: "رأيت عمري في"، وألف عمرا، فإذا يكشف غلط أصحاب هذه المقالة.

---

1- ك (الاحتجاج).
2- غ (لأن).
3- لفظ (في الوقف) سقط من: س.
4- غ (في المال).
---

18
وقال أبو عرو بن النعمة: همزة (آشره) تكفي من همزة (شاهد) وخلاله مَن قَاس هَذا عَلى (آدم) فجعل الهمزة الأولى تكفي من الثانية.

وقال خلف: سمعت الكاساني يقول في قوله: (ومنان لَبُغ أَنَّكُمُ لَتَشَهَّدُونِ) [الأعراف 19] هو في قياس النحو كما كتب في الشعراء: (أَنَّ لَنا لَآجِرَا) [41] وكتب في الأعراف: (إِنَّ لَنا لَآجِرَا) [113] قال: وهذا من أجل الكاتب والإعراب فيه واحد. قال: فتَن وقف غير همزة وقف على أَلياء يشبه الهمزة.


---
1 - النشر 277/1
2 - ح (في سورة الأعراف).
3 - المصاحف 107، والبيبر 32.
4 - ب (الهمزة).
وشم اللف والوقف الكسر قليلاً، وله : (واجهة ذي القربى) [النحل 9] (واجهة) ، (وآتاه اللينة) [آل عمران 113] (واجهة) ، (وآتاه الزكاة) [الأنبياء 23] (واجهة) ، (وآتاه) ، (وقت البقاء) [الأنعام 104] (وقت البقاء) ، يشمل الكسر قليلاً القريء الذي قبل اللف واللحم (1).

وكأن حزمة يشمل الياء في الوقت ما (2) كان فيه ياء مثل : (نها المرسلين) ، (وقت نفسي) (وقت) ، والاختيار (واجهة) (واجهة) (القربي) (واجهة) (ولهما) (ومن آتاه الليل) [الله 13] (واجهة) ، قال خلف : ويشام هذه الحروف كلها الكسر (3) أحب الياء (4).

وقال خلف : سمعت الكسائي يقول : (لكي تكون أطول) [الله (الكسرة) ]

1 - غ (الكسرة) .
3 - ز (الوقت على ما) .
4 - قوله (وقت واختار) سقط من : ك .
5 - ف ، ك (بالكسر) ورجعت ما في : ز ، س ، غ .
6 - التسجيل 728 - 388 , النشر 1/465 .
7 - 410 -
ومعنى الموضع: [عمران ٩٩] مُبْهِمٌ في الوقف، ومن لم يهمزه قال: "وكبِّيَة، وكبِّيَة، جمَّعْهَا".

كان الكسائي يشمر الهمز بعد البناء في قوله: (الذي يخرج الحبّة في السبايات والأرض) [النمل ٢٥] إذا وقف. وكان حمزة يقف عليه بغير إشمام الهمز. وكان الكسائي يقف على: (شاطئي، الوايد) [القصص ٣٠] بحمزة مختلفة. وحمزة لا يهمز مثل هذا، يقول: (شاطئي، بالياء، ومذهب حمزة أحب إلى خلف).

وقوله تعالى: (كلاً بل لا تكرمون أليم) [النجم ١٧] قال الفراء: كلاً، بِنَزْلَةٍ سُوفٍ، لأنها صلة، وهي حرف ود، فكأنها نعم، و لا في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلةً لما بعدها! لم تقف عليها كقولك: كلا ورب الكعبة.

1 - لفظ (جمعا) سقط من: ح
2 - قال أبو بكر ومذهب:
3 - ك (باب ذكر كلا وقوله).
4 - غ (قبلها).
لا ينفق على كلاً لأنها بازلة قولك: "أي ورب الكعبة، نيب لأنها صلة لليمين". قال الفراء: أنشدني ألكسائي عن بعض العرب:

كلاً وتمس النخصبهم دماً [1]

وقوله: (أحق هو قول أي وربي إنه خلق) [يوس 52]. قال خلف سمع ألكسائي يقول: أي وربي 9/9 حرفان.

و قال الفراء: لا ينفق على (إي) لأنها صلة لليمين.


1- ز (القمر).
2- الشاهد سليم بن المقد القرمي، وصدره: لم تعرفنا أنتم آثارنا
3- ق: "شURY السكري 997، واللسان، شمس، عام
4- س، غ، ح (لا لا).
ذلك، وهو رد للأول كما قال العجاح:
قد طلبت شبان أن يصاكُر كلا وليما تصطفاق مائِم"، المعنى: لا، لا يكون ذلك كما ظنوا، وليس ذلك. كما ظنوا حتى تصطفاق المائوم، والآتيم النساء المجتمعات في خير أو شر. قال وتجيء في معنى: ألا، التي هي للنبيه، يستفتح بها الكلام كقوله: (ألا إنيهم يشون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم) [هود 6] وهي زائدة في الكلام لوليات بها لكان الكلام تاماً مفهوماً. لو قلت: إنهم يشون صدورهم لكتاب تاماً. قال: فما جاءت فيه كلا، لم يعنى ألا، قول العرب:

1 - لم أجد في دياره انظر اللسان وكلا.
2 - لفظ (لا) سقط من ك.
3 - لفظ (ذلك) سقط من س.
4 - ك (يغني).
5 - ز (في الفتية).

٤٤٣ —
كل زعمة أن الله لا يقاتل

وهو مثال للعرب، واحتج بقول أبي قيس: لا زعمتم بأن لا تقابل لكم إلا لمن لاكم يا قومنا تقتل قلته: وهذا غلط منه. معنى كلا، في المثل وآليت ي لا. ليس الأمر على ما يقولون.

وقوله: ( ألا تخبئون أن يغفر الله لكم ) [النور 22] وقوله: ( ألا تخفون أنه يغفر الله لكم ) [البقرة 12]. وذلك أنهما في ذلك الموضوع تقرير. في هذا الموضوع افتتاح الكلام، كان الأصل فيهما لا أدخل ألف الاستفهام على هل، فصارت تقريراً كما قال:

1- غ (بان).
2- القصيم وكونه، وروايته: كلا زعمة الله ...
3- غ (أي أي)، (أي أي).
4- دواهات 61، وذيل الأمالي 614، والمسلم وكونه.
5- س: غ، ك، ح (قال أبو بكر).
6- ك (الكلام).

444
(أليس ذلك بقدر على أن يُحيى الموتى) [القيامة، 4].

قال أبو بكر

أ/ وسمعت أنا(ا) أبا العباس(ا) يقول:

لا يُوقف على كلاً، في جميع القرآن لأنها جواب، والفاندة تقع فيها بعدها. واحتج السجستاني في أن كلاً، يعني ألاا، بقوله: (كلاً إن الإنسان ليطغى) [الفقه، 6] قال: فعندناه، ألا إن الإنسان، وذلك أن جبريل عليه السلام، أول شيء نزل به من القرآن خمس آيات من سورة العلق مكتوبة في نمط فلقتها النبي صلى الله عليه، آية آية والنبي صلى الله عليه يتكلم بها كما يلقنه، فاما(ا) قال: (ما لم يعلم طوي اللام). فقلت: فهذا(ا) يصحح مذهبين: مذهب من قال: يعني كلاً

1 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: ك.

2 - لفظ (انا) سقط من: ز، غ، ك، ح.

3 - غ، ح (العباس أحمد بن محيي).

4 - قوله (لأنها جواب) سقطمن: غ.

5 - س، غ، ك (قال فما).

6 - س، غ، ك (قال أبو بكر فهذا).
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في شيء آخر، فأخبرني بذلك!
أعمال صالحة في ترك كلا) [المؤمنون 100] يجوز أن تقف على (كلا) وعلى (ترك كلا) . وقوله : (وهم على ذنب فأخاف أن يقتلون . قال كلا) [الشعراء 14: 10] الوقف على (كلا) [ لأن المعنى لا ليس الأمر كما ظنوا فاذها ، وليس للحق في هذا الموضوع معنى . وقوله : (قال أصحاب موسى إنما مدركون . قال كلا) [الشعراء 21: 22] الوقف على (كلا) حسن لأن المعنى لا [ يصدر كونكم لا يجوز الوقف على (قال) والابتداء بـ (كلا) للمختار لأن ما بعد القول حكائية . وقوله : (ومن في الأرض جميحا ثم ينجيه . كلا) [المعارج 14: 91] الوقف على (كلا) حسن لأن المعنى لا يكون مـا يود ، ويجوز الوقف 1 - ك (يجوز الوقف ) . 2 - غ (JUnit ك ) (حسن) . 3 - لفظ (لا) سقط من : غ . 4 - ز (اختيار) .
على (بنجيه) والابتداء بـ (كلا) على معنى: إنها لؤلؤة
ولم ينقطع لكل أمراء منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا
[المعارج 38: 59] الوقف الجيد على (كلا) لأن معناها
لا، لا يدخلها، ويجوز أن نبتديء (كلا إنا خلقناهم)
على معنى (فلا خلقناهم) والأول أجود. ومثله: بل
يربد كل أمراء منهم أن يوقع صحفاً مشروعة. كلا
[المدير 52: 50] توقف عليه (كلا) وعلى ما قبلها. وقوله: (يقول
الإنسان يؤمن أن المفر - كلا)
[القيامة 10: 11] الوقف الجيد على (لاوزور) لأن فيه تقع ألفادته كأنه قال: لا جبل
بلجوان إليه. ويجوز أن توقف عليه ما قبل (كلا) وتبتديء
(كلا لاوزور) على معنى: حقا لاوزور. والوقف على
(كلا) ليس محال. وقوله: (ثم إن علينا بياتنه. كلا
بل تجبون العاجلة. وتذرون الآخة)
[القيامة 19: 20]

1- س، غ، ك (معناه).
2- لفظ (لا) مقط من: ك.
الوقف على (الآخرة) حسن، والوقف على (كلا) قبيح لأن ألفائدة فيا بعدها وهو قوله: (بَلْ تَحْبُبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) ويجوز الابتداء بـ (كلا) على معنى حقاً بل تحبّون العاجلة، وكذلك: (أَتْنِي أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْ) [القيامة ٤٥] الابتداء بـ (كلا) على معنى حقاً إذا بلغت الترانيات، وقوله: (الذي هم فيه مختلفون) كلاّ سيعمون، ثم كلا سيعمون] [الوقف على عم ٤٠] الوقف على (كلا) قبيح لأن ألفائدة فيا بعدها ولكن الوقف على قوله: (ثم كلا سيعمون) جيد، ويجوز أن يبدأ (كلا سيعمون) على معنى: «حقاً سيعمون»، وشله: (وأما من جاء كيَسَّعَ، وهو يخشى، فآت عنده تلبي، كلاً إنها ذكرتك) [الوقف على (ذكره) وعلى (ذكرتك)] عبس ٨١١، ١٨، ١٨، ١١، ١٨

١- فقوله (بَلْ تَحْبُبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ) سقط من: ز.

٢- ز (حتى).

٣- ز (وليس الذكرتك).
جيد . والوقف على (كلًا) أيضاً جائز كأنه قال : لا ليس هو هكذا . وقوله : (لا يمكن إذا شاء أشره . كلما يقضي ما أمره) [عبس ٢٢] ١٩٨ [أ] الوقف على (أشره) و (أشره) و (أشره) جيد . والوقف على (كلًا) قبيح . ومله : (في أي صورة ما شاء ركب . كلا بل تكذَّبون بالذين) [الانفطار ٨] ٩٣ [وقف الجيد على (الذين) وعلى (ركب) والوقف على (كلًا) قبيح . ومله : (يوم يقوم الناس لوب الالمان . كلا إن كتاب الفجار لبني سجين) [المطففين ٦] ٧٨ [وقف الجيد على (المانين) وعلى (سجينين) . وكذلك : (إذا كنت عليه آبائنا فان أساطير الأولين) [المطففين ١٣] [وقف على (الأولين) وعلى (يكسبون) جيد . والوقف) على (كلًا) أيضاً حسن لأن معناه : [لا يت] ليس الأمر على ما يظن . وتبتدين أيضاً : (كلًا إنهم عن ريبهم يومئذم (مجابون) [المطففين ١٥] [أي:

١ - ك (والوقف أيضاً على).

٢ - تكملة لازمة من غيره .

٤١٠ -
حقاً. والوقف على (كلا) هم قبيح. وحكذك: (ثم يقال
هذا الذي كنت پیْه تُتكذِّبون) [المطففين 17] [الوقف على
تكذيبون) والابتداء (كلا فإن كتاب الأبرار) أي: حقاً
إن كتاب الأبرار. والوقف على (كلا) هم قبيح. وقوله:
فيفقول: رَبِّي أُهْنَى. كلا) [الفجر 17:16] [الوقف على
كلا) جيد على معنى: (لا) ليس الأمر كما تظن. والوقف
على (أُهْنَى) جيد. ثم نتبذل: (كلا بل لا تكرون
اليتم) [الفجر 17] أي: حقاً بل لا تكرمون اليتم(1).
ومشه: (و تُحبون المال حَبَّـًا جَمَّا) [الفجر 20] [الوقف
على (جَمَّا) (3) والابتداء (كلا إذا ذُكْت) [الفجر 21]
أي حقاً إذا ذُكْت. ويجوز الوقف على (سَكْلَا) على
معنى. ليس الأمر كما تظنون في محيطه. وقوله : (ألم
يعلم بأن الله يرى. كلا لقن لم يبنه لتسفَعَا) [العلاق 14:15]

1 - ابتكر الصفحة المتقدمة الملاحظة 242.
2 - قوله (أي حقا 300 اليتم) سقط من: ز.
3 - قوله (على جَمَّا) سقط من: غ. ك. ح.
4 - غ (على ما).
ارفق عل (یرى) حسن، والوقف عل (کلا) رديء.
وکذک : (سندع الزبانية، کلا لا تقطعه) (علق 19،18).
ولوقف عل (الزبانية) والابتداء (کلا لا تقطعه). وفي سورة
"نام ثلاثة مواضع الوقف فيه" عل ما قبل (کلا) لأن
منهن حقاً. وقوله : (يحبس أن ماله أخلد) (کلا)
(المزة 3،4) [ الوقف الجيد 92/ب عل (کلا) أي : لا
єیتیه). ويجوز الوقف عل (اخلده) والابتداء (کلا
لیندن) أي : حقا لیندن)."
وقول (کلا تک في مسيرة منه) (هود 109) قال
قلت: سمعت الکسائي يقول: الوقف عليه: فلا تک في مسيرة
ن بالتخفيف وجزم العون كما يوصل. وكذلك: (عمًا

1 - (علیه).
2 - (ان)
3 - قوله (أي حقا لیندن) سقط من : ک.
4 - غ (تم باب ذكر کلا) .

- 432 -
نُبْوَائُهُ (الآراءات) [الأعراف 122] يجزم النون في الوقف كما تصل(1).
وقال: يجوز (منه) يرفع النون في الوقف كما يصل،
وكذلك: (عنه) يرفع النون في الوقف(2) قال خلف:
والتخفيف فيها(3) أحب إلى أَلْكُسَائِي، وأَلْقُول(4) في هذا
عندنا أن من وقف ينسكن النون قال: بنيت الوقف على
الوصل(5) ومن وقف بضم النون قال: نقلت ضمة الهاء بما
وقت إلى النون كما قال الشاعر:
أَنا جَرْرٌ كِنَّىي أبو عٍمِرُو
أَضْرِبُ بالسَيف وسَعَدُ في القَصْر(6)
أَرَاد: في القصر، فنقل كسرة الراة إلى الصاد، وأشد

1 - ز (يرص).
2 - قوله (يرفع النون في الوقف) سقط من غ.
3 - لفظ (فها) سقط من غ.
4 - غ (قال أبو بكر والقول).
5 - ك (الأصل).

إيضاح الوقف - 28.
قالت السائَس قذة أُعْجِلْهُ(١)
أراد أُعْجِلْهُ فنقل ضمحة الهواء إلى اللام وقال الآخر:
من الناس من إن يستشرك فتجتذبه له الرأي يستغششك ما لم تتابعته.
أراد ما لم تتابعته فنقل ضمحة الهواء إلى أعينه.
وقال خلف سمعت الكلصاني يقول من كسر (أن تكون أمة هي أردي من أمة) [النحل ٩٣] فكسر (أردي) في الوصل وقف عليه بالكسر مثل ما يصل وما كان مثله مثل الدنيا والعليا،(ومضي مثل الأولين) [الزخرف ٨] وما يستبه، وحزة مثله قال خلف سمعت الكلصاني يقول: الوقوف عن قوله: (إلى المسجد الأقصى) [الإسراء ١] بالباء وقال الأقضى مثل.
و كذلك: (وجني الجنة دان) [الرحمن 94] (وجني) إذا وقف(3) وقف بالباء. وكذلك: (طغيه 99/أ) الماء (الحاقة 11) (طغي) في الوقف. قال: وإنما كتب(3) باللغة للألف واللام اللذين في الخرف الذي بعد هذه الحروف. قال:
ومن فتح(3) الحروف وقف على (أقصى) بالألف. قال خلف:
وسمعت نحويًا بصريًا يقف على (كلنا الجنتين) [الكهف 23] (كلنا) بالألف(3).
قال أبو بكر: وأنا أقول: من أبطل إملاءة (كلنا) قال:
كلها ألف نشوية كألف، غلامة وذوا، وواحد كلنا كت، وألف.

1 - لفظ (وقف) سقط من: غ، ح.
2 - غ، ح (كتب).
3 - ك (فتح هذه).
4 - غ، ح (باللغة).
لا تعرف [إملاتها]!). ومن وقف على (كنانا) بالإملاءة.
كلنا اسم واحد عبر عن الثنية وهو بمثلة شعرى.
وقال الأخفش: قد يميل قوم الشيء بالإملاءة التي
كون بعده، يقولون: رأي، فيمليون الهمزة لإملاءة
ألف، فيمليون الراء لإملاءة الهمزة. وقد قري هذا الحرف
وزا ثالتا: (رأي كوكبا) [الأنعام 76] و (تأي
دبة) [الإسراء 83] [فيملون الدون] لإملاءة الهمزة.
وكذلك هو إذا كان الذي قبل إليها همزة أو عين. وقال:
رما رميت إذ رميتي ولكن اللهم دمي) [الأنفال 17
بكل فيها قبيحة، أعني إملاءة الراء. وقد ذكروا أنها لغة
لا أمال الميم أمال الراء بإملائها فإذا لقي ألف ألف.
لما كان ترك الإملاءة أجد كقوله تعالى: (فلا رأى ألف
أ ما) [الأنعام 77] ترك الإملاءة أجد للألف واللأم.
1- ككمة لازمة من: س، غ، ء، ك، وسقطت من غيرها.
2- غ (الألف).
3- غ (قال ترك).
وقد كتب عليكم آلِصَاصُ في التَّمْلِيقُ للْخُرُّ بالْخُرُّ [ البقرة 178 ] وكذاك إن لقيها ساكن ليس مع الألف واللام كقوله: ( هدى للْغَتَّيقين ) [ البقرة 2 ]، ويجوز أن تميل مع الألف واللام لأن الألف واللام جاءتا بعدما أملت الحرف الذي قبل ألف. وقال الأخفش: حكى عن بعض القراء أنه قرأ ( رَأَى ) بكسر الراء وفتح الهمز، ترك الراء مَعَاء وفتح الهمزة لَمَا ذهبَ إِمَالة الألف، وكان ينبغي أن تذهب إِمَالة الراء. وقال (93/ب) الأخفش: فيا! كتب بالباء وهو من اللواو (وَاللِّي إِذَا سَجِيَ] [الضحى 2] و(تليمها) [الشمس 206] و(دحاها) [التّواترات 30] و(ما زكي منكم) [النور 21] كتب هذا البائاء لأن أُواخر الآي التي معها البائاء فكتبوها على مثل الذي هُم معه،

1 - غ (البَّيْاَى جِيْبَاءَتِ) .
2 - استدرك كت من ح، وسقطت من كل النسخ الأخرى.
3 - لفظ (على) سقط من غ.
4 - غ (التي) .
بني أنبيُّ (سجي) سبِّقهُ (والضحى) و (تليها) سبِّقهُ (وضحيها)، قال: وإن شئت قلت: قلبوا (سجي) وللأياء لأن الواو تنقلب إلى ألياء والحرف على عدد مثله. دعى، فكانت عودة الواو إلى ألياء أكثر. ريفال: كتب في موضع بالإتباع ثم كتب في كل مكان تلك الصورة لبنا يفترق الخط مثل قاضي: بالياء لأنه بلال: قاضيت وقضينا، يكون الخط متفقاً. وكذلك: ولي وعلى ويلي: كتب بالياه لأنه كتب، لديك وعليك وإليك، بالياء لأن يتفق الخط.

---
1 - ز (نسخة).
2 - ز (معلم).
3 - ز (كتبت).
4 - غ (لأنك تقول).
5 - غ (الخط فيه).
6 - ز (متفق).
7 - هجاء مصاحف الأمصاَر بيت، والمقيِّم 25.
---
438 -
قُالُ خَلِفٌ: سَمِعت الْكِسَائِي يَقُولُ: (لَداَ أَلْبَابَ حَلَّىٰ)
[پیوَس۲۵] قُالَ (لَداَ) كَتَبَ هَذَا فِي هَذَا يَقُولُ، بَالْفَ. 
قُالَ: ءَلَيْهِ وَعَلَيْهِ، خَرُجَ بِهَا مِن النُّحوَ وَاحِدٍ: هُمْ لَدِينِهِمْ 
وَعَلَيْهِمْ وَإِلَيْهِمْ. قُالَ: فَالْوَقْفٌ عَلَيْنِ بِالفَتْح. وَحَمْزَةٌ مِثْلُهُ. 
cال* خَلِفٌ: وَكَانَ نَفْحُان۱۰، يَعْنِى حَمْزَةٌ وَالْكِسَائِيٍّ، (حَيْثُ 
نُفْحَةٍ رُسُولَا) [الإِسْرَاءٍ۱۵] يَفْتَحَانِ (۲۵) كِلَّبَ يُكْبِرُ 
الْوَقْفَ، وَإِنَّ كَنَّا كَبِيْءًا بِيَاءٍ، يَفْتَحُانِهَا كَمَا يُصَلَّانَ۱۳.
۱۵۲- حُدْثٍ۴۴ أَيْ قَالَ: حَدَّثَنَا أُبُو جُعْفَرٍ الْبَصَّرِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا 
سُلَيْمَانُ بْنِ حُرَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ زِيدٍ قَالَ: كَتَبَ 
لِأَبُو حَكْبَانْ فَكَتِبَ، حَتَّى، قَالَ: فَكَتَبَ، حَتَّى، كَتَبَ 
۱۹۳- حُدْثٍ۵۹۰۸. 
قُالُ خَلِفٌ: وَسَمِعت الْكِسَائِي يَقُولُ: الْوَقْفُ عَلَى

۱ - غُ (يُعْفَانَ). 
۲ - المَقْتِع۵۶. 
۳ - سَ، كَ (قَالَ أُبُو بَكَرٍ۴۹۰۸، سَ، غُ (سَمِعَت)). 
۴ - المَقْتِع۶۶. 
۱۹۳ - ۱۹۳.
(ذكرى الدار، وإنهم عَنَدَنا) [ص ٤٩٠، ٤٧] على (ذكرى) إليها كما في الكتاب لَنَّم كسر الحروف ومن فتح الحروف.
وقف بأنفه
وقوله عز وجل: (أُرُسِّلْنَا إلى مائة ألف أو يزيدون)
[الصافات ١٤٧] [الوقف على (أو) قبيح لأن ألفادا فيها
بعدها. وكذلك قوله: (فهي كالحجارة أو أشد قسوة)
[البقرة ٧٤] [الوقف على (أو) قبيح، ويحور للمضطر أن
ينف عليها لأنها في تأويل بل، كأنه قال: هآ أُرُسِّلْنَا
١٤٩/أ إلى مائة ألف يزيدون، هذا قول القراء)، والجَّا
لقول الشاعر:

بدَت مثل قرن الشمس في رواتق الصحيحة وصورتها أُو أنت في العين أملح.

１ - ك (بالألف).
２ - معاني القرآن ١/٧٧، ٢٥٠، والطبري ٢/٢٣٧.
３ - نسب إلى الرواه، وكذلك إلى ذي الرمة وهو في ديوان الأخير
٧٤٠، في الأضداد ٢٨٢، والإنصاف ٢٥٤، ومعاني القرآن ١/٣٣٨.
فعنها: هل أنت في العين أَمِّاحٌ؟ وقال غير ألفاء: معناءً إلى مائة ألف أو يريدون عندكم. وكذلك قوله: ( يقابلونهم أو يُمسِمون ) [ الفتح 16 ] يُصلح للمضطر أن يقف على ( أو) لأنها في معنى ( أو) الصحيحة في الشك. وقوله تعالى: ( ولا تقطع منهم آثماً أو كفرنا ) [ الإنسان 24 ] لا يُصلح الوقف على ( أو) لمختار ولا مضطر لأنها في معنى الوار كأنه قال: ولا تقطع منهن آثماً وكفرنا. قال مُنمِم ابن تُؤْرِيه: فلو كانت البكاء برهًا شئناً بكتُ على بُصير أو غفاق على المَرْهَين إِذ ها كَجِيِعاً لِشَأْنِهِ شَجُورُ وَاشْتِيْاقُ أَراد: بكتُ على بصير وغفاق. وقال جرير: نال الحِلْفَاء أو كانت له قدراً كما أتى رَبُّه موسى على قُدْرٍ.

---

1 - لفظ ( قوله ) سقط من: غ. 2 - الأضداد: 282، والطبري 1/337. 3 - دراه: 125، والطبري 1/337. 4 - 231.
أراد: نال الخلافة وكانت له. وقال توبة بن الحمير:
وقد زُعمت ليلى باقي فاجرج لتقسي تقها أو عليها فجورها\(^1\) أراد: وعلى فجورها\(^2\) وقال قوم: منى الآية:
ولا تقطع منهما آثما ولا كيفرنا، احتجو\(^3\) يقول الشاعر:
لا يوجد تكلي كما وجدت ولا تكن عجوز أضله زعب أو وجد شيخ أضل فاقتها يوم تواف الخفيف فاندفعوا\(^4\)
أراد: ولا يوجد شيخ.
وقال الفراء: إذا قلت: لأضربنك عشت أو ميتة، والآتينك أعطيت أو منعت، لد\(^5\) يصيح الوقف على \\
هنا لأن، أو، كأنها 94/ب واؤر نسق والكلمة كتبها كالواحدة بعضها صلة لبعض فأحسن ذلك أن تقف عند آخر الكلام ولا تقف عند بعضه دون بعض. قال: وهو جائز كما يجوز

\(^1\) الأشد 1794، وأمالي القالي 487.
\(^2\) فكمة لما زلمن من: س، غ، ك، ح وسقنت من: ف، ز.
\(^3\) غ (واجت).
\(^4\) البيت المثل بن حريم في مقتل أخوه مبارك كما في الأمالي 120/12.
\(^5\) ك (فلما).
الوقف(1) على الذي دون صلته ، وهو قبيح .
وقال خلف : سمعت ألكساي يقرأ ( الأيكة ) أربعة أحرف(2) كلها بالهمز في الحجر ، وفي(3) الشعراء ، وفي(4) ص ، وفي(5) ل . وكذاك إذا ابتدأ يبتديء بألف(6) .
وقال أقراء ( أصحاب الأيكة ) [ الحجر 78 ] كتبها بالألف واللأام(7) . وفي الشعراء ، ( كذب أصحاب الأيكة ) [ بلام واحدا كتب على اللظ ، والابتداء فيها جميعا بالألف واللأام(7) .

154 - حدثنا(8) إسماعيل(9) عن قالون عن نافع ( كذب )

1 - ح ( الوقف )
2 - غ ( الأربعة الأحرف )
3 - لفظ ( وفي ) سقط من غ ، ك
4 - ن ( ماف ) ، ولفظ ( وفي ) سقط من غ
5 - التفسير 166 ، والمفسر 91 ، والنشر 2/336 .
6 - ز ( بالف ولام )
7 - معاني القرآن 1/88 ، والمصاحف 109 - 110 .
8 - س ( قال أبوبكر )
9 - غ ( إسماعيل بن إسحاق )

- 443 -
أصحاب ليكية (الها فنب) يعني في الشعراء في ص،،
نصبة غير معروفة، وهي كذلك في المصحف في الموضعين
ب(،،).
وقال الفراء: المذهب الأول أعجب إلي، يعني إثبات
الذال والللم في الأربعة المواضع لأنها قصة واحدة واسم
حدد في جميع هذه المواضع، واللخجة لأهل المدينة في
لافهم، وليها وحدها قوله تعالى: (وشرة تنخرج من
طور سيناء) [المؤمنون 20] وقال في موضع آخر:
والثنين والثعون، وطورسنين) [التين 120] وـديناء،
سنين. وقال في موضع آخر: (وإن إلياس لين
سلين) [الصافات 123] ثم قال بعد: (سلام على إلياسين)

1- ز (منها).
2- قوله (يعني في الشعراء) سقط من: س، غ، ح.
3- التيشرير 166، والنشر 2/366.
4- ك (إلياس).
5- انظر اللاحظة 76 في الصفحة المتقدمة.
6- لفظ (آخر) سقط من: ك.
[135] إيلاس هو عيسى بن مريم وهو في قراءة عبدالله.
(وإن إدريس بن الإسرئيل سلام على إدريس) فـ إدريس هو إدريس.
فإن قال قائل: لم خفضت الأ¥كة، إذا كانت فيها الألف واللام فقال: (أصحاب الأ¥كة) ونصبت إذا لم يكن فيها الألف واللام فقال: (أصحاب ل¥كة) قيل له: نصبت إذا لم تكن فيها الألف واللام لأن فيها هاء التأنيث، وكل اسم فيه هاء التأنيث لا يجري* ٩٥/١ في المعبرة كقولك نظرت إلى عمرة وإلى حَمزة ولي¥كة، على مثال بيتة، فلذلك لم يجر، وخفضت إذا كانت فيها الألف واللام لأن كل اسم لا يجري إذا دخلت عليه الألف واللام جرى، وما يجري يخفض في الخفيض وما لا يجري ينصب في الخفيض تقول من ذلك: نظرت* ١٠.

1 - شواهد القراءات ١٢٨، ومجاس نعلب ١٩
2 - ز (فعل).
3 - س، غ، ح (ألف واللام).
4 - ز (ألف).
5 - لفظ (نظرت) سقط من ح.
ساد وصوامع فتنصبها لأنها لا تجري، فإذا دخلت عليها الألف واللام قلت: نظرت إلى المسجد والصوامع، فتخفضها لدخول الألف واللام عليها، ومعنى الايكة في اللغة الغريبة، وجهها ايك(3) كما ترى. قال الشاعر:
أين بجاك حمامه في أيك(4) يرقب دمك فوق ظهر الحمل(2)
وقال جرير في الجمع:
طيب الحمام بذي الأراك فشاقفي
لازالت في غلال وأييك تهضر(7)
وقوله تعالى: (أتينا مبعوثون أو آباؤنا الأولون)
الصافات 16، 17 [ لا يصح(8) الوقف على (أو) والابتداء]

1 - س، غ، ح، (أدخلت).
2 - التس، أيك، ومفردات الأصفهاني 29.
3 - لم أعرف قائله. انظر شرح القصائد السبع الطوال في اختلاف.
4 - ديناره 141، والأغداد 235.
5 - ز (مجن).
6 - ح (الوقف).
7 - 446.
(آباؤنا الأولون) لأن الواو و/or نسق دخلت عليها ألف الاستفهام، كان الأصل فيه، والله أعلم، أَنّا لمعبوثون وآباؤنا، ثم دخلت ألف الاستفهام على الواو السبق. وحكى كذلك قوله: (أَلَّا تَتَعَلَّمُوا مَا نَعْلَمُ) [العنكبوت: 10]، (أو عجبت أن جاءكم ذكر من ربك) [الأعراف: 13] فالواو في هذه المواضع بمنازل ألقائه في قوله: (أَقْلِمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) [يوسف: 96] فنска لا يجوز الوقف على ألقائه لا يجوز الوقف على الواو فإن سكنت الواو فقلت: أَّنَّا لمعبوثون أو آباؤنا. وكذلك إنا قلت: (أَلَا أَمْنَ أَهْلُ الْقُرْءَاءِ) [الأعراف: 98] بتسكين الواو صبح أن تقف على الواو لأنها أَوّل المعروفة.

155 - حدثنا (إسحاق) عن قالون عن نافع أنَّه كان

1 - ف، (إذا) وصححت في الأولى ووجبت تصويرها.
2 - قوله (إن قلت) مقطع من ح.
3 - ز (المعرفة).
4 - س (قال أبو بكر).
5 - ك، ح (إسحاق بن إسحاق).
بقرها: (أو أمن أهل القرى) بتسكين الواو).
وقال خلف: سمعت 96/3 الكسائي يقول: الوقف على ياء وثلิต من دبى. (الروم 29) بالباء، وجعل هذا الحرف حروف في القرآن النظف فيها بالفتح بالتنوين(3)، وهي بالباء في الوقف. واعلم أن الحرف إذا كان ممدوحاً بغير(3) تنوين وقف عليه بدلاً بغير همز كقوله عز وجل: (إذا طلقت النساء)[المتحف] وكذلك: (أو لقاء تلقون إليهم بالمودة) [اللقيا] تلق عليها (النساء، أولى)، وثلثها(4): (ففل ابغي وراء ذلك) [المعارج 31]، (تأقلا أصحاب النار) [الأعراف، 47]، (ابتغاء وجه ربه الأعلى) [الليل 10].
(دكراً وخر موري صعقا) [الأعراف 143]، (حتى تفيء

1 - التيسير 111، والنشر 3/270.
2 - قوله (و مثل هذا الحرف 300 بالفتح بالتنوين) سقط ح.
3 - ك (من غير).
4 - ك (ومثله).

- 448 -
إلى أمر الله) [الحجرات 9] تقف عليه ["(بالمثل) بغير همز،
فإذا كان الحرف ممدوحاً بهمزة تستقبل(1) وقت عليه بغير مذكوله: (كما آمن السفهاء) [البقرة 12] تقف عليه (كما) 
بغير مد لأنك إنما مدته للمزدة التي في (آمن)، ومثله: (ما 
إن مفاوضة لثنوته بالعصبة) [القصص 76]، (فُلما أضاءت ما حوله) 
[البقرة 17]، (قد يعلم ما آمن عليه) [النور 44] وهو كثير 
في القرآن، تقف عليه بغير مد، فإذا كان الحرف ممدوحاً مخفوحاً وقت عنه بالمد وإشمام الخفاض كقوله: (ومن وراء إخراجه عقوبة) [هود 71] وكذلك: (من وراء حجاب) 
[الأحزاب 32]، ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) 

1 - تكمته من: غ، وسقطت من غيرها.
2 - ز (باللفن).
3 - ز (مستقبة).
4 - لفظ (كما) سقط من: س.

ايضاح الوقف - 29
واعلم أنَّ الوقف يسمجٌ على مثله (قوله) أنَّ الله لا إله إلا هو (البقرة 255) يقيق الوقف (قوله) أنَّ الله (ولِمَن إِنَّ الْرَّحْمَنَ وَلِدَآَيَا) [سَمِيم 88] الوقف عليه (قوله) ولا تقف على قوله: (ما أنا بِعِسَارِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِعِسِيرِي) [البقرة 22] ولا عليك: (أَنْ أَنْتُمْ مِنْ إِفْكَٰهٍ لِّيَقْوُلُونَ) [الصافات 151] ثم نبضيء: (وَلَدَ اللَّهُ) [152]. وكذلك يسمج الوقف على قوله: (وقالت الابن: [التوبة 30] والابناء: (عَزِيزُ) ابن الله) وكذلك لاتقف على قوله: (لقد صَكَّرَ الَّذِينَ

1 - غ (ريقب).
2 - لفظ (مثل) سقط من: غ
3 - غ (الوقوف).
4 - غ (ريقب).
5 - لفظ (وكذلك) سقط من: غ
6 - قوله (الوقف على قوله وقال اليهود 000 لا تقف عليه) سقط من: ك
قالوا (المائدة 17) وتبتديه: (إن الله هو المسيح) وكذلك لا نقف على (لقد كفر الذين قالوا) ثم تبتديه: (إن الله)
ثالث 1/96 (المائدة 33) ولا نقف على قوله: الم.
ذلك الكتاب لا (البقرة 14) ثم تبتديه: (ربا فيه).
وكذلك لا نقف على (لا) ثم تبتديه: (خير في كثير من تجواهم) (النساء 114) ولو وقف واقف على هذا لم يلحقه
أثم إن شاء الله لأن نبتة للحكاية(3) عن من قالت وهو غير معتقد
له. وقد كان حزمة وغيره يستسجون الوقف على هذا لأن
القارئ يقدر على تعبده هذا. فتجنبي الوقف على هذا أعجب
إلينا(3).
وكان حزمة يستسجم السكت عل قوله: (يا ويلنا من بعثنا
من مَرَقْدنا هذا) (والابتداء: (ما وعد الرحمن) [يس 52]

1. - غ (على قوله).
2. - غ (الحكاية).
3. - غ (فيتجنب الوقف على هذا وهو أعجب).
قال: السَّكَتَ على (الرحمن). وهذا عند القراء على معنيين:
أحدهما أن يكون (هذا) مرفوعاً بـ (ما وعد) و (ما) مرفوعة بـ (هذا)، فيكون الوقف على (مرقدنا) والابتداء (هذا ما وعد الرحمن). والوجه الآخر أن يكون (هذا) في وضع خفض على الابتداع لـ المرقد، فيكون الوقف على (هذا) ثم يبدئ (ما وعد الرحمن) على معنى (ونعمك وما وعد الرحمن). أي: بعثكم وعد الرحمن. يقف على كل ما يرد مما يأكله إبن شاه الله١.

---
١ - ونهاية هذا الباب إشارة إلى برغ معاي على الشيخ.
باب ذكر أوائل السور إذا وصلت بأواخر السور التي قبلها وذكر الوقف على أسماء السور إذا ) وصلت أول ( فاتحة الكتاب ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كانت لك ثلاثة مذاهب ( إحداهن أن تقول ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ) [ ألفافته ١٠٢ ] فقسكن الميم من ( الرحمن ) وقطع الألف من ( الحمد ) لئذن بانفصال الآية من الآية التي قبلها، وهذا مذهب النبي صلى الله عليه، لأنه، عليه السلام، كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية. والوجه الثاني أن تقول ( الرحمن الحمد الله ) فتخفض الميم من ( الرحمن ) فسكونها و ( ب وسكون اللام في الحمد ) فقسقط

1 - ح ( أعلم إذا).
2 - لفظ ( أول ) مقط من ك.
3 - غ ( أوجه ) وصوب في الحاشية.
4 - غ ( أحدث ) ح ( أحمدن).
5 - سبق تخرجه انظر صفحة ٢٥٩ الملاحظة ١٠٣.
ألف (الحمد) للزمن، وذلك أنك تصل أول الآية بآخر الآية التي قبلها كما تصل بعض الآية ببعض. ويجوز أن تقول: الحكمة، في الميم علامة الخفاض لأنها باني على الانصال، فإذا كان مبنيا على وصل أول الآية بآخر الآية التي قبلها كان كسر الميم كسر النحو الذي هو إعراب ولم أكن الميم على أنها ساكنة لوقف يكسرها الساكن الذي يلقاهما. والوجه الثالث أن تقول: (الرحيم الحمد لله) فتشدد الميم من (الرحيم) لأنك صفت إليها فتحة الألف من (الحمد). وإنما صلحب أن تنقل إليها حركة الألف لأنها رأس آية مسكون عليها، فكأنها كالجزم، وهذا الوجه الثالث سمعه المحسناني من العرب، ولا يجوز لأحد أن يقرأ به لأنه لا إمام له. فإذا وصلت أول الكفف بآخر الأنعام كانت تلك أربعة

1 - ز (أن)
2 - غ (الكسر)
3 - ح (لم يسمعه)
مذهب ": أحدثنا(أ) أن تقول : ( وإنك لغفور رحيم ) [156] (الحمد لله) [1] ، وهو مذهب النبي صلى الله عليه ، فتقول ذلك لنؤذن بانفصال الآية من الآية التي قبلها . والوجه الثاني أن تقول : ( وإنك لغفور رحمن الحمد لله ) فتخفف التنوين لسكونة وسكون اللام ، وتسقط ألف الحمد لأنك وصلت أول السورة بآخر السورة التي قبلها كما تصل بعض السور بعض . والوجه الثالث أن تقول : ( وإنك لغفر رحمن الحمد لله ) فتسكان التنوين وتهمز ألف الحمد لأنك جعلت علامة انفصال الآية من الآية التي قبلها في الآية الثانية . والوجه الرابع أن تقول : ( وإنك لغفر رحمن الحمد لله ) فتفتح التنوين لأن الأصل فيه ( لغفر ورحمان الحمد لله ) فنقلت فتحة الألف إلى التنوين وأسقطت ١٧٩/١.

1 - غ (لك فيه أربعة أوجه) وفي الحاشية لفظ ( مذهب).
2 - غ (أحدها).
3 - ز (لسكونها) .
الله، قال: (المَ، اللَّهُ خَلَقَهُ إِلاَّ هُوٌ) [آل عمران: 120].

بالأصل فيه: «الم الله فنفروا فتحة الألف إلى الميم» وأسقطوا الألف، ولك فيها وجه خاص وهو أن تقول: (وإنه لفقرر رحم. الحمد لله) فتحذف التنوين لسكونه وسكون الام كما تقول في ألكلام: «قُل زيد الظريف» فتحذف التنوين من زيد لسكونه وسكون الظاء. قرأ بعض القراء: (قُل هو الله أحد. الله الصمد) [الإخلاص: 2].

نتذكّر التنوين لسكونه وسكون اللام، قال ابن قيس الرفيق:

كيف نزمي على القراش وما

كتسحل الشام غـارة شعواء،

تذل الشيخ عن بنيه وتبدو

عن خدام العقلية العذراء؟

---

1. ك (اللام).
2. دراه 95-96، والأصداد 305-306، وإصلاح المنطق 211، والأمالي 191.
أراد أن خذم العقيلة، فحذف التنوين لاجتياع الساكنين. وقال أبو الامور الدُّولي:
فألفية غير مستعب ولا ذاكر الله إلا قليلاً.
أراد: ولا ذاكر الله، وأنشد الفراء:
لِتجَذّبِي بالأمير برَّا، والقُناة مدَّعِمًا مِنكُراً
إذا عُطِّيَ السَّلِيمُ، فَرَّا.
أراد: غطيف السامي.

1 - ز (اللقاوة).
2 - ديوانة ٢٠٣، والطبري ٣٩٦/٣، والإنصاف ٤٩٣، ومجايل نعلٌ ١٢٣.
3 - الشاهد للعجّاج ولم أجزه في ديوانه أنظر الإضاف ٣٥٦، والإضاف ٣٥٠.
4 - غ (أحدها).

٤٠٧ -
الذي.) فتمسكون الألف من د نذير، وقطع الألف من
(الحمد) على مذهب النبي صلى الله عليه، والوجه الثاني
أن يقول: (لِيكون للعالِمين نذيرًا نذيرًا، الحمد) فتكسر
الثنين(١) لاجتاع الساكنين ٧٩/٧ والوجه الثالث أن يقول
(لِيكون للعالِمين نذيرًا الحمد) فتجعل علامة انفصل ال آية
من الآية التي قبلهما في الآية الثانية. أُنشد الفراء حجة
لِهذا المذهب(٣).

حتى أُنْتَ فِي نَبْطٍ خَائِفٍ
أُلْسِفَ فِيهِ أَخْوَا أَرْوَعٍ(٤)

وُقَّشَ الفراء أَيْضًا حَجَّةٌ لِهِذَا(٥).

ولا يَدَرُّ في الْعَشَاءِ وَلِدْنَا، أَلْقَدْرُ يُنْزَلُهُ بِعَيْرٍ جَعَالٍ(٦)

١ - ز (النذير).
٢ - ل (الإيقان).
٣ - ز (لِهذا البيت).
٤ - لم أَعْرَفَ قَانُهُ.
٥ - لَكِ (لِهذا المذهب).
٦ - انظر سورة ٢٧٤، والكامل ٢٣٠، والمسانج جعله.
والوجه الرابع أَنْ تَقُولُ : ( نِدِيرُ الَّذِي ) فَتَفَسَّح
التَّنْوِين لَأَنْكَ نَقْلَتِهِ فَتَحَةٌ ( تَحْتَ الَّذِي )

قال الكسائي : قرأ علي بعض العرب سورة ق ق ١٠٥
فقال : ( مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعَتَّدٍ مَرْيِمٌ ) ( الَّذِي )
فنقل فتحة ( الَّذِي ) إلى التَّنْوِين فَتَحَةٌ، والوجه الخامس أن
تقول : ( لَيْسَ كَمَنْ لَعَلَّمَ كَمَنْ ) فتَفَسَّح التَّنْوِين
لَسْكَنَهُ وَسَكَنَ اللَّمَ.

وإذا وصل قوله تعالى : ( الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ( أَوْل
الأَنْعَام كَانَ لِكَ مَذْهِبَانِ ) أَحَدُهَا أَنْ تَقُولُ : ( الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ الحَمْدُ لِلَّهِ ) فَتَسْكَنَ التَّنْوِين مَنْ ( الْعَالَمِينَ ) وَتَقْطَع الأَلْف
مِنْ ( الحَمْدُ ) لِتَؤْذَن بِانْفَصَالِ الآيَة عَنِ الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَالوجِه
الثانية أَنْ تَقُولُ : ( الْعَالَمِينَ الحَمْدُ لِلَّهِ ) فَتَفَسَّحَ النَّوْف

١ـ كَ ( فَتَحَةُ الأَلْفِ).
٢ـ زَمَّسٌ، غَمَّ ( قَافِ).
٣٠٩
ن (العلّامين) وتسقط الألف من (الحمد) لأنك وصلت أول الآية بآخر الآية التي قبلها. ولا يجوز أن تقول: (العالمين
الحمد لله) ففتحت النون من (العالمين) وتقطع الألف من
الحمد) لأنك لا تقدر على تحريك "حرف ينوي" بـ بـ بـ بـ بعد
الابتداء. وجاز أن تسكن النون وتقطع ألف (الحمد)
نقول: (لغفور رحيم الحمد لله) لأن نون الإعراب ساكنة
ناءة بين الاسم والفعل، والسكون على كل ساكن ممكن في
القطع والاتصال ٩٨/١.

وإذا وصلت قوله: (يا أهلي الذين آمنوا قوا) [التحرير ٢]
بأول (اقرأ باسم ربك) [العلق ١] كان لك مذهبان: أحدهما
أن تقول: (يا أهلي الذين آمنوا قوا إقرأ باسم ربك) فتفسكن
الواو من (قوا) وتقطع الألف من (إقرأ) لأنك تنوي

١ - لفظ (تحريك) مسقط من: ك.
٢ - ز (ينون)
٣ - غ (الألف من الحمد).

٦٠ -
انفصال الآية من الآية التي قبلها، والوجه الثاني أن تقول: (وَلَا أَبُوَابُهَا الَّتِينَ آمَنَوْا قُرْءًا) فتصل القاف الأولى بالثانية في اللظّة، وتجذب الواو لسكونها وسكون القاف. وكذلك إذا وصلت (قُرْءًا) بـ (أَلْفَة) قلت: (قُرْءًا القارعة) وإن شئت (قُرْءًا) فتصل ألف باللام في اللظّة فإذا وصلت (قُرْءًا) بـ (أَلْفَة الْخَلَم) قلت: (قُرْءًا الْخَلَم) فأثبت الواو لأن الألف في (أَلْف) أَلْف قطع، الدليَّل على ذلك أنك تقول: (أَلْف) يُلْهَي، فتجد أول المستقبل مضموماً. وإذا وصلت أول (أَلْفَة الْخَلَم) بآخر القارعة، قلت: (نَازِعَة حَامِيَة الْخَلَم) فتقطعها لأنها أَلْف قطع، فإذا وصلت آخر القارعة بأوها كانت لك خمسة أُوجه: أحدهن (كُتِب) أَلْف، وتقع ألف من القارعة فتستان الهـاء من (حَامِيَة) وتقطع ألف من 1- ك (وذلك).
2- قوله (قُرْءًا القارعة) سقط من: ك.
3- تكتمل لازمة من: س، غ، ح، وسطت من الأحرف.
4- غ (أحدهما).

(1) 41
(القارعة) على مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزؤ من هذا الوجه أن نقف على ألقابه. فتقول: (نار حامية القارعة)، والوجه الثاني أن نقول: (حاميتي القارعة) فتكسر التنوين لاجتياج الساكنين، والوجه الثالث أن نقول: (نار حاميت القارعة) تكسن التنوين وتقطع ألف (القارعة). والوجه الرابع أن نقول: (نار حاميت القارعة) فتنقع التنوين لأنها تكون نقلة إلى ألف الألف من (القارعة). والوجه الخامس أن نقول: (نار حامية القارعة) فتحذف التنوين لاجتياج الساكنين.

وإذا وصلت قوله: (ليسجني) [يوفس 32] بأول ألف (الهاكم) قلت: (ليسجني أهلك) وإذا وصلته بأول (القارعة) ذلك: (ليسجني القارعة) فتنقع ألف (ألهـاكم) وتحذف ألف (القارعة).

---

1 - ز (في).
2 - ف، ز (فكسكن) وتصوبها من النسخ الأخرى.
3 - س (النون).
4 - لفظ (قوله) مسقط من غ.
وإذا وصلت أول (أحقاكم) بقوله "للسعفا بالناصية) [اللقا 15] قلت: (للسعفا أحقاكم) وكذلك: (وكان من الصاغرين) [يوسف 32] تقول: (وكان أحقاكم) فت咮 التنوين وتقطع ألف (أحقاكم). وإذا وصلتها أول (القارعة) قلت: (للسعفا القارعة) و(وكان أحقاكم) فت咮 التنوين لسكونه وسكون اللام وتحذف ألف (القارعة) الوصل.

وإذا وصلت أول (القارعة) بآخر (إذا زلبت) كانت لك ثلاثة مذاهب: أحدهن (فأن تقول: (ومن يعمد مثقال درة شرار) [الزلتين 8] (القارعة) وهو مذهب النبي صلى الله عليه وآله) وثنائي أنس تقول: (ومن يعمد مثقال درة شرار) (القارعة) فت咮 الواو لسكونها وسكون اللام.

---
1. يف (تقول).
2. ظغ (قات).
3. غ (أحدها).
4. قوله (ومن مذهب النبي 000 َرَبَ َالقَاعَة) سقط من: ك.
بغض الألف لأنك تويت أُمّ تصل أول السورة بآخر نورة التي قبَّلها. والوجه الثالث أن تقول: ( وَمِن يَعِيد
شَرْأَ يَرْهَب اللَّهُ الْقَارِعَةُ ) فَنُبِئَتَ الواو وتقطع ألف
القارعة. لأنك جعلت علامة انقطاع الآية من الآية التي
نهبها في الآية الثانية، فإذا وصلت آخر ( إذا زَُلِكَ )
لكبير قلت: ( شَرَآ Êرْهَ أَلْلٰهُ أَكْبَرُ ) ، وإن شئت قلت:
( أَرْهَأ Êرْهُو أَلْلٰهُ أَكْبَرُ ) . ولم يجوز الفراء ( شَرآ Êرْهَو أَلْلٰهُ
أَكْبَرُ ) لأن التكبير منقطع من القراءة.
وإذا وصلت آخر ( لم يكن ) بأول ( الْقَارِعَةُ ) كانت
كل الثلاثة الأوجه: أَحْدَهُنَّ أَنْ تَقُولَ: ( لَمْ يَزْهَٰجَ رَبُّهُ
القارعة ) والوجه الثاني: ( رَبُّ الْقَارِعَةُ ) ؛ والوجه الثالث
( رَبُّ الْقَارِعَةُ ) أَنْشِدَ أَلْفَاء حَجَّةُ لِهذَا المُذَهِّبِ ( الْثَّالِثٌ ) ؛

1 - غُ( أَحْدِهَا).
2 - كُ( حَجَّةُ المُذَهِّبِ الثَّالِثِ).
3 - زُ( الْأَوَّلِ) .

464
لسَمُعْنَ وَشِيَّكًا بِقَوْمِكُمْ أَلَّهُ أَكْبَرُ بِثَآรَاتِ عَيْنَانِۡ
وَإِذَا وَلَدَتْ : ( وَلَوْ أَنَا كَنْبَنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ ) [ الْنَّسَاءُ ۵۹ ]
بِأَوْلِ ( أَقْرَأْ ) قَلْتُ : ( أَنْيَنَ أَقْرَأْ ) فَكَسَرَتْ ( أَنْيَنَ الْقُرْآنَ )
الْقُرْآنَ لِسَكُونِهَا وَسُكَنُ أَلْقَافِ ، وَمِنْ أَلْقَافِ مِنْ يَقُولُ : ( أَنِّ
إِقْرَآرٌ ) إِذَا نَسِي أَحَدُمُ أَلْقَافِ الَّذِي بَعْدَ ( أَنْ ) فَيْتَذَكَّرُهُ
وَهُوَ يَرِيدُ الْوَلَادُ فَيَجِلُ أَيْامَ صِلَةِ لَكَسَرَةِ الْقُرْآنِ . زَعمَ الْقَرَاءُ
أَنَّ مِنْ أَلْقَافِ مِنْ يَقُولُ ( أَنِّي اقْتَلَوْا ) ، ( أَنِّي أَقْرَأْ بِعَصَاكَ
الْحَجِّ ) ، وَلَيْسَ مَا قَرَّاتُ بِهِ الْقُرَاءُ ، وَلَكِنْهُ مَذْهِبُ الْعَرْبِ
بَيْنَ عَدَلٍ فِي الْقُرَاءَةِ .
إِذَا وَلَدَتْ : ( وَلَوْ أَنَا كَنْبَنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ ) [ الْنَّسَاءُ ۶۶ ]
بِقَوْلِهِ : ( فَلِيَوَدُّ الَّذِي أَقْرَأْنَ أَمَانَتِهِ ) [ البُقْرَةُ ۸۳ ] قَلْتُ :
(أن أُولَمْنَ) فَتَكَسَّرَ النَّون لسَكُونَهَا وسَكُونَ الْهُمْزَةِ،
إِن شَنِّتْ قَلِلْتُلِئِ (أَن أُولَمْنَ) فَضْمَّيْتِ النَّون لَأَنَا كَانَتِ
سَاكِنَةً فِي الأَصِلِّ فَنَقَلَتْ إِلَيْهَا ضَحْمَةُ الأَلْفِ كَأَنَّ قُرَّاتَ الْقُرْآنِ:
(وَلَقَدْ أَسْمَىَ، بِرَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكِ) [الأَنْعَام 10] بَكَسَرَ
الْبَالِ وَضَعَهَا.
وَإِذَا وَلَصِتْ أُولٌ (الْقَارِعَةِ) بِقَوْلِهِ: (فِيْهِمْ اقْتَدَهُ)
الأَنْعَام 90 [كَانَ لِكَ مِدْهِبٍ، أَنْ هُوَ أَن تَقْوِلْ;
فِيْهِمْ اقْتَدَهُ الْقَارِعَةِ). وَالْوَجْهُ الَّثِاني أَنْ تَقْوِلْ (فِيْهِمْ اقْتَدَهُ
الْقَارِعَةِ). وَسَكَّنَّكُنَّ: (يَا لَيْنِي لَمْ أُوْتِ كَتَابَةً)
الحَافِظة 25 [أَلْحَمْدُ اللَّهِ). وَإِن شَنِّتْ قَلِلْتُ: (لَمْ أُوْتَ
كِتَابَةَ الحَمْدِ اللَّهِ). وَمَثَلُهُ: (لَمْ يَنْسَهُهَا) [الْبَقْرَة 259]
(الْقَارِعَةِ). وَإِنْ شَنِّتْ قَلِلْتُ) (لَمْ يَنْسَنَّ الْقَارِعَةِ)

١ – كَ (فَكَسَرَتِ)
٢ – لَفظَ (كَانَتِ) سُقُطُ مِنْ: كَ
٣ – لَفظَ (قَلِلَتِ) سُقُطُ مِنْ: كَ
ولا يجوز أن تقول: (لم يتسن القرآن) بفتح اللون في (يتنس) وقطع الألف من (القرارة). وكذلك لا يجوز أن تقول: (فهذا دعي اقتقد القرآن) لأنك لا تقدر على تحريك حرف تنوي بالحرف ٩٩ ب الذي بعده الابتداء.

وإذا وصلت أول (القرارة) بقوله: (تزيلا ممّم خلَق الأرض والنباتات والكلٍّ) (طه ٤) كان لك مذهبان: أحدهما أن تقول: (الله تعالى القرآن) والوجهة (الثاني) أن تقول: (الله تعالى القرآن) فتحذف أليا لسكونها وسكون الاعلام. وكذلك: (يعلم السر وأختى) (طه ٧) (الله لا إله إلا هو) (طه ٨) فيه الوجهان للذان وصفناهما. وكذلك: (الله أكبر في) وجبان: إن شئت قلت: (الموثوق الله أكبر)، وإن

١ غ (بها).
٢ لظ (الوجه) سقط من: ز.
٣ ح (فها)
نتقلت: (الموت الله أكبر) فحذفت الآلَف والباء.

كذلك: (قل إن هدي الله هو الهدى) [البقرة 120].

وقول: قرأت هوداً فيكون لك وجهان: إن شئت.

بتقرأت هوداً بالتثنين على معنى: قرأت سورة هود,

بذف السورة، وأقفة هوداً مقامها كما قال: (وأسأل

نورا) [يوسف 22] على معنى: وأسأل أهل القرية(1)

نبدأ أبو العباس:

نمل غبة وعليه جمع ولكن الغني رب غفور

أراد: ولكن الغني غني رب غفور. فحذف الغني،

بالم اسم الذي بعده مقامه. فعل هذا المذهب تقول:

إن هوداً بالآلف. والوجه الثاني أنت تقول:

رأك هوداً بلا تنوين، فلا تجريه لعل ترين: إحداهما أن يجعل

المعنى، والمعرفة تُشتق الآلَم، والعلاة الأخرى أنه لم يكون(2).

1 - معاني القرآن 348/1
2 - لم أعرف قائله انظر الإنصاف 45
3 - غ (الموت)
قالت: قرأت: يوشع ويهود و البقرة، لم تنطقن ووقفت عليهين، فعُلم أن ألف لم ينجهم. فإن قال: [قاتل 1/2]: فكيف يا هود، خفف لقلة حروفه، فذاك أجري 100/1. وتقول: قرأت: اقتربت، فيكون لك مذهبان إذا: أردت الحكمة قلت: قرأت (اقتربت) فهذيف الألف في الوصل. 

وإن ابتدأتها على هذا المذهب كسرتها قالت: (اقتربت) قرأت؟! وإن جعلتها اسماً للسورة قلت: قرأت (اقتربت).

يا هذا! فنقطع الألف في الوصل والابتداء لأنك جعلتها

1 - س (تقف).
2 - ح (قيل).
3 - تكتمة لازمة من: غ، وسقطت من كل النسخ.
4 - س، ح (إن).
5 - س (الوقف).
6 - لفظ (قرأت) سقط من: ك.
7 - قوله (يا هوا) سقط من: ك.

- 169 -
سماً للسورة. وتقول: قرأت (اقتربت) فيكون لك سبأ: إن أردت الحكاية قلت: قرأت (اقتربت) سبع ألف في الوصل (1) وتسكن الشاء. وإن جعلتها سماً للسورة وأخرجتها إلى الأسماء كل الإخراج قلت: (اقتربت) فتنقطع ألف في الوصل والابتداء. واعتقد النحويون في الوقف عليها فقال الخليل بن أحمد (3) أصحابه: نقول(1) في الوقف: قرأنا (اقتربه) فتنقطع من الهواء كما نقول(1) في سائر أسماء المؤنث: رايت طلبه يمر(2).

و قال القراء: إذا أخرجتها إلى الأسماء قطعت الألف

1 - ز (ابتداء).
2 - قوله (بأهاذا فتقطع 000 الألف في الوصل) سقط من: غ.
3 - قوله (عن أحمد) سقط من: س، غ، ك، ح.
4 - ز (فقول).
5 - ز (فقول).
6 - ز (قول).
ووقفت بالتاء (1)، وأنكرو قول الخليل وأصحابه في الوقف على الهاء وقال: إنما سميتها فيفعل لا باسم (2)، فلو وقفت على الهباء كنت كأنها سميتها باسم لا فعل (3). وتقول: قرأت [إقرأ (4)] يا هذا، فتحذف الألف وتسكن الهزة إذا نويت الحكاية فإذا جعلتها اسمًا للسورة قلت: قرأت (إقرأ (4) يا هذا (5))، بقطع الألف الأولى في الوصل والابتداء وهو زن الثانية وفتحها. وأعلم أنه لا يجوز أوقف على بعض الحروف دون بعض، لا يجوز أن تقف (6) علَى ال، وتبتئد، هاكم النكائر، ليس هذا %100 من المذهب القراء ولا من مذهب العرب الفصحاء، وربما فعل ذلك قوم من العرب فيقولون عند الساكن في الحرف إذا

1 - غ (وقفة حتى التاء).
2 - ح (باسم لا فعل له).
3 - غ (فقط)، وقوله (فلم وقفت 000 لا فعل) سقط من ذلك.
4 - تكتمة لازمة من: س، غ، ح، وسقطت من غيره.
5 - قوله (بإذا) سقط من ذلك.
6 - غ (تقول).
طبع نفس الرجل منهم، ولا يقف عند أعداءنا المتحرك، ثم
يدعونه الذي وقفوا عليه في الابتداء. فإذا كان مدعماً
رفع قام الرجل، فإذا انقطع نفس أحدهم عند الألف
باللحم قال: قام الإل، ثم يقول بعد: الرجل، فيدغمون
لحم في الرجل، فيعيدونها من أجل الإدغام، فإذا كانت
لم يتم غمGLE(0) يعيدوا. من ذلك أنهم يقولون: قام
لة، فإذا اضطروا إلى الوجه على الألف واللحم قالوا(3):
ل، ثم يقولون في الابتداء(4): حارث، فلا يعيدون
الألف واللحم لأن اللحم ظهرت فكرهوا إعادتها لظهورها .

1 - ك (علي)
2 - ز (بيدغمون)
3 - س، خ (الر).
4 - خ (ثم يقول بعد اللحم في الرجل الرجل).
5 - لفظ (لم) سقط من: ز.
6 - خ (قال ال )
7 - لفظ (الابتداء) سقط من: غ.
قال القراء: أنشدني بعض العرب:
قلت لطاهينا المطر في العمل عجل لنا هذا وألحقنا بدلال الشحم وإنا قد أعجنا ذا جبل
فأعاد الألف واللام في الشحم لاندغام اللام في الشين.
بقاس على هذا كل ما يشبهه إن شاء الله.

---

1 - وفي سيرته رواية قريبة لعجزه هي: دع ذا عجل ذا وألحقنا بدلال بالشحم وإنا قد مثلنا كجبل
انظره 244 273 272.
بسم الله الرحمن الرحيم

فتاحه الكتاب


1- غ (كتاب وقف الاسم بسم).
2- تأخرت السماحة عن (فتاحة الكتاب).
3- قوله (بسم الله الرحمن الرحيم) سقط من: غ، ك، ح.
4- س (الرحمن حسن).
5- لفظ (والوقف) سقط من: س.
6- ٢٧٣٣
وليس بتام لآن (الرحمن الرحيم) نعتان ل- (الله) (١)، والنتت متعلق بالمنعوت.
والوقف على (الرحمن الرحيم) (٢) حسن وليس بتام لآن (ملك يوم الدين) (٣) نعت ل- (الله) (٤)، والوقف على (ملك)
قبيح لأنه مضاف إلى "اليوم" والوقف (٧) على "اليوم" أيضاً، قبيح لأنه مضاف إلى (الدين)، والوقف على (الدين) تام
لآن Alloclam الذي بعده مستغن عنه.
وقوله: (إياك نعبد) (٥) الوقف على (إياك) قبيح لأنه منصب ب- (نعبد)، والمنصب مضطر إلى التناصب.
والوقف (نعبد) حسن، وليس بتام لآن قوله: (إياك) نستعين نسق على (إياك نعبد) (٦)، والوقف على (إياك).

١ - الطبري ١/١٣٢، والفرطى ١/١٣٩، والقطع ١١/١ ب.
٢ - الطبري ١/١٣١، الفرطى ١/١٠، والفرطى ١/١٤٣، والقطع ١١/١ ب.
٣ - (وأيضاً الوقف).
٤ - الفرطى ١/١٤٦.
الثاني قبيح أيضاً (بئر، لأنه منصوب به) (نسبتين) والوقف على (نسبتين) تمام لأن الكلام الذي بعده مستغن عنه.
وقوله: (اهدينا الصراط المستقيم) (الوقف على) (اهدينا)
فبيح لأن الصراط منصوب به، والمنصوب متعلق بالناسب.
والوقف على الصراط، (فبيح لأن الصراط) نغته، والنعت متعلق بالمنعوت. و(الوقف على المستقيم) حسن وليس بتام لأن الصراط الثاني متجرم عن الصراط الأول، والترجم متعلق بالاسم الذي يترجم عنه.
والوقف على الصراط، الثاني قبيح لأنه مضاف إلى (الذين).
والوقف على (الذين) قبيح لأن (أنعمت عليهم) صلة (الذين)
1.1/113 وصله الموصول بمنزلة حرف واحد. والوقف على (أنعمت) قبيح لأن (عليهم) صلة (أنعمت) والوقف على

1 - لفظ (أيضا) مقط من (ك)
2 - ف، ز (الصراط الثاني) وتصويب من النسخ الأخرى
3 - غ (بالاسم المتجرم) انظر الطربي 1/177، والقرطبي 1/148/1، وابن كثير 1/28، والنسفي 8/8، والقطع 12/1/أ
4 - ز (الذين)
(عليهم) حسن وليس بتام لأن قوله (غير المغضوب) خفض على النعت لـ ( الذين) 

وقال الفراء: يجوز أن تخفضه على أن تكرّر الصراط عليه كأنك قلت: اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. فعلي هذا المذهب أيضاً لا يتم الوقف على (عليهم). وقرأ ابن كثير (غير المغضوب عليهم) بالنصب على القطع من الهاء والميم في (عليهم) ومن (الذين) فلا يتم على هذا المذهب أيضاً الوقف على (عليهم) لأن المقطع متعلق بالذي قطع منه.

وقال الأخفش: (غير المغضوب عليهم) منصوب على الاستثناء. كأنه قال: إلا المغضوب عليهم. فعلي هذا المذهب أيضاً لا يتم الوقف على (عليهم) لأن المستثنى متعلق بالمستثنى منه.

---

1 - الطبري 1/180، وابن كثير 1/29/9، والنسفي 1/8، والقطع 12/1.
2 - ك (تكرّر)
3 - الطبري 1/181، وابن كثير 1/29/9، والقطع 12/1.
4 - ز (من)
5 - الطبري 1/183، والفرطي 1/150، والقطع 12/1.

---
والوقف على (غير) قبيح لأنها مضافًا إلى (المغضوب)
والوقف على (المغضوب) قبيح لأنه على في موضع رفع
(المغضوب) وهي اسم ما لم يسم فاعل، فالمرقع
نلق بالرافع، والوقف على (المغضوب عليهم) حسن وليس
نام لأن (ولا الضالان) نسق على (غير المغضوب).
والوقف على (ولا) قبيح لأنها حرف نسق، والوقف
في (الضالان) تام.
فإفتتحة الكتاب أربعة وقوف تامة على عدد أهل
نكوفة: أولها (بسم الله الرحمن الرحيم) والثاني (ملك
الدين) والثالث (ولا ياك نستعين) والرابع (ولا
الضالان). وفيها على عدد أهل المدينة وأهل البصرة ثلاثة
بزنف ١٠٠٠ أتامة: الأول (ملك يوم الدين) والثاني
(ولا ياك نستعين) والثالث (ولا الضالان).

١- س (قال أبو بكر، ففي).
٢- القطع ١٠٠٠/١
٣- لفظ (الأول) سقط من: ك.
٤- قوله (والثالث ولا الضالان) سقط من: ك.
السورة (1) التي تذكر فيها البقرة

إن قال قائل: كيف كتبوا في المصحف "الم"، والم ، والر ، موصولا، والهجة، مقطعة (2) لا ينبغي أنت يتصل بعضه ببعض
لأنك لو قال لك (3) قائل: ما هجاء زيد، لكيت تقول: زاي ياء دال، وكتبته مقطعا لتفريق بين هجاء الحرف وبين قراءته، فيقال له: إنما كتبوا "الم"، وما أشبهه (4) موصولا لأنه ليس هجاء اسم معروف، وإنما هي حروف اجتمعت يراد بكل حرف منها معنى (5). ولو قُبطَت إذا جزمت

1 - ح (به، الله الرحمن الرحيم السورة 300).
2 - غ (مقطع).
3 - لغ (لك) سقط من: غ.
4 - ز (أشبها).
5 - الطبري 1/208، وتأويل مشكل القرآن 330-332، والقرطبي 1/17، وابن كثير 1/38، والقطع 12/1.
6 - ز (أو).

- 479
كان صواباً(١).

فإن قال قائل: لم كتبوا حم عدن بقطع الميم من أعينه، ولم يقطعوا المص، وهمبعص: ؟ قال له: حم، فقد جرت في أوان سبع سور فصارت كأنها اسم للسورة، فقطعها قبلها(٢) لأنها كالمستأثرة(٣) والعرب تقول: وقع في الحواميم، وآل حميم، وأيشد أبو عبيدة:

حلفت بالسبع اللواتي طواف ويشين بعدها قد أميت(٤).

________________________

١ - الطبري ٢٠٩/١، ومعاني القرآن ١/٩، كالنسفي ١/٩.
٢ - معاني القرآن ١/٩–١٠، الطبري ٢٠٩/١، والقرطي ١/٦٧، والقطع ١٢/١٠، ابن كثير ١/٣٦، غ (بليها).
٣ - الطبري ٢١٠/١، والقرطي ١/٨، والنشر ٢٢٤/٤٤، والنسفي ١/١٠، (أمت).
٤ - ٤٨٠
وبثاب: نّتبت فـكررت

وبالـواسـين اللواتي تـلقت٣

وبالحوامـيـم اللواتي سـبعت٤

وبالـمفصل اللواتي قـلبت٣

وقال الكـميت:

وجـذننا لكـم في آل حامـيم آيـة

تأوْلها يـتـناَ تقـي وـمَعـرب٥

فـن قال: وقـع في آل حامـيم، جعل «حامـيم» إسـماً لـكمـيـن. وـمن قال: وقـع في ٢/ بـالحوامـيـم جعل حامـيم، كـأنه حـرف واحـد بـنـزلة ، قـابل وـهـاـيل٦. وـقـال: قد٧

__________________________

١ - ز (فورت).
٢ - ز (ثليت).
٣ - لم أعرف قائلها ، انظر بحـاج الزـرن٧، والمـتبر٨ ١/١٠٣-١٠٤.
٤ - شـرح الـهـاـشيـات٩.
٥ - معاني القرآن ١/١٠٠ والبرهان ١٧/١.
٦ - لفظ (قد) سقط من: ز.
٧ - إيضاح الوقف - ٢١ - ؛٨١ -
رفع في الطاواسين، فتجمع طسم الطاواسين لأنك بينها على طس، وتذذف الميم لأن الجمع لا يحتمل حروف اسم خاصٍ).

وقوله: (ق والقرآن المجيد) [ق 1] و (ص والقرآن ذي الذكر) [ص 1] في قاف، و صاد، وجهمان، فن جزمها كتبها حرفًا (3)، ومن قرأ: قاف وصاد، فكسر (3) الأف والدال لاجتياح الساكدين لزمه أن يكتب على لظه لأنه نخرج بالتعريب من حد الهجاء (1).

وقال القراء: لا تستجب هذه القراءة لأنني لو أجزتته لفضت على الكتاب بأن يتم.

وقال الأخفش: من قرأ (صادر) بخفض (3) الدال أراد:

1 - ك (الخامي).
2 - غ (حرف واحد).
3 - غ (كسر)، ل ك (كسر).
4 - معاني القرآن 1/10، 2/396، والبرهان 1/172، والقطع 12/1.
5 - ك (كسر).

482 -
صاحب الحق بعملك أي: تعمدته يجعله أمراً من صاذيه أصادي، فيكون على وزن قاض يارجل، من قضيته، ورام من راميت. قال) الشاعر.

وأخرى أصاد النفس عنها وإنها لفرصة حزيم، إن ظفرت ومصدر.

وقال الآخر:

أبيت على باب ألواني كأنما أصدي بها سرباً من الوحش نزعاً فلا هذا المذهب تكتب صاد، على لفظها لأنها قدخرجت من حد الهجاج، وتلف في دون، وهريس، كما تفعل في صاد، وواقف، ومن قرأ] [نون [٢] بالوقف كتبه حرفًا واحداً. ومن قرأ] بون، يفسح النون لومة أن

---

١ - غ (تعمل).
٢ - س، غ (كما قال).
٣ - الشهيد لما تأبط شراكي في شرح النجاة ١٧/٤.
٤ - الشهيد لسويد بن كراع انظر البيان والتعبير ٢/١٢.
٥ - تكملة لازمة من: ز، غ، ح، وسطت من النسخ الأخرى.

٨٣ -
يكتب الإعراب (الالتفظ) الذي يدخل، وكذلك ييس، من سكن النون كتبها حرفين ٣٠١/١٠٠١)** (الللفظ)**. وقرأ، ييسن، بفتح النون عيسى بن عمر (٣) 

وقوله عز وجل: (سلام على الياسنين) [الصافات ١٥٠]

كتبى على الباب لأنها اسم وليست بهdpi. وقوله: (ذلك الكتاب لا ريب فيه) [٢] في ذلك

خسأ أوجه: إحداهما: أن ترفعه بـ (الم) ، والمعنى ، هذه الكتابات يسحوب ، ذلك الكتاب الذي وعدته أن أوحى إليه، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على (الم) لأنها مرفوعة بـ (ذلك) ، و (ذلك) مرفوع بها (١) ، والوافق مطط (٢)

---

١ - غ (لفظ الإعراب).
٢ - معاني القرآن ١٠١، والنشر ١٠٢٤-٤٣٠.
٣ - القرطبي ١٠٣، والقطع ١٨٩/أ.
٤ - ز (كتب).
٥ - غ (أحدها).
٦ - القرطبي ١٠٧-١٠٨.
٧ - ح (بضع).
المرفع. والوجه الثاني أن ترفع (ذلك) بـ (هدى) و (هدى) بـ (١) فعلي هذا المذهب يحسن الوقف على (الم) لأنها غير متعلقة بما بعدها (١٣). والوجه الثالث أن ترفع (ذلك) بما عاد من الهاء المتصلة بـ (في). والوجه الرابع أن ترفع بوضع (لا ريب فيه) كأنك قلت: كذلك الكتاب حق هدى. والوجه الخامس أن ترفع (ذلك) بـ (الكتاب) و (الكتاب) به. فعل هؤلاء الأربعة (٣) المذاهب يحسن الوقف على (الم) لأنها مستغنية عن بعدها (١٤). وقال الأخفش: (ذلك) مبتدأ و (الكتاب) نعه، و (لا ريب فيه) خير المبتدأ (٧). وأنكر ذلك السجستاني وقال: أول سورة الرعد يدل ذلك على أنه ليس كما ظن الأخفش لأنه لم يذكر.

١ - معاني القرآن ١/١١١، ابن كثير ٣٩/٦٣.
٢ - الطبري ٢٦٦/١، والنسفي ١٢/١.
٣ - س، غ، ح (الثالثة).
٤ - الطبري ٣٣٦/٣، والنسفي ١٢/١.
٥ - ك (الابتداء) انظر القطع ١٣/١.

٤٨٠
المصدر: لا يوجد مصدر للرجل والمرأة.

الوقف على (ذلك) قبيح لأن (الكتاب) يبين جنسه، سكتولك: ذلك الرجل وذلك الكتاب وذلك المال وذلك الذرهم، فإما يتبين جنسه الذي بعده. والوقف على (الكتاب) قبيح لأن (لا ريب فيه) صلة.

القطع 13/1.

1- س، غ (قال أبو بكر هذا).
2- ز (فقولك).
3- غ (تبيين).
4- غ (كقولك ذلك الرجل والوقف).
5- غ (كقولك ذلك الرجل والوقف).

٤٨٦
(الكتاب)، والصلة والموصول بنزلة حرف واحد، فإن جعلت (لاrib فيه) خبرًا (ذلك) لا يحسن الوقف أيضًا على (الكتاب) لأن المرفوع مضطرب إلى رافعه، والوقف على (لا) قبيح لأنها ناصبة، لا بعدها مضطرة إليه. وفي (هدي) سبعة أوجه: الوقف بإضمار هو، كان قلت: هو هدي للمتين، فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على (فيه)، ولا يتم لأن (هدي) مع رافعه متعلقان بالأول، والوقف على (الريب) قبيح لأن (فيه) خبر التثبة في مضطرة إلى ما قبلها، والوجه الثاني أن ترفع (هدي) بذالك، فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على (الريب، ولا عليه) (فيه) لأنها خبران لما قبلها، والخبر مضطر إلى الذي خبر به عنه. والوجه الثالث أن ترفع (هدي) على الإتباع لوضع (لاrib فيه) كأنك قلت: ذلك الكتاب حق هدي، فعلى هذا المذهب لا يتم الوقف على الريب، ولا
يحسن، ويحسنُ الرَّجَالُ عن (فيه) لأنَّ الهدى، ليس
بِحَجَرُ لِمَا قَبْلَهُ. وَالوجه الراهن أن ترفع الهدى (فيه)
فِيّمَ الْكِلَامَ عَلَى قَوْلهِ (لَآَرَب) ثُمَّ نَبَذَدَهُ (فيه) هِدَاىٰ الْمُتَّقِينَ
ويكون معنى (لآَرَب) لَعَلَّكَ. قَالَ أَبُو بُكْرٍ (حَكْيِي)
أَنَّ رَجَالًا مِنَ الْتَّحَوِّيِنَ طَلَقُ عَلَى هَذَا الْمَذْهِبِ وَقَالَ الرَّجَالُ
عَلَى (لآَرَب) خَطَا لَأَنَّ (الْكِتَابَ) لَا عَلَّدَهُ لَهُ ۱/۱ فِي صَلِّهِ
وصَفَتِهِ، وَمَسْتَحِبِّلَ أَنْ تَخْلُعَ الْصَّلَّةَ وَالصَّفَةَ مِنْ عَلَى
الْمُوْصُرِّفَ وَالْمَوْصُورِ. قَالَ أَبُو بُكْرٍ (حَكْيِي)
وَهَذَا تَقِمُّ مِنْهُ
وَتَعْفَضُّ (شَدِيدٌ) لَأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أُهْلِ الْنَّحْوِ تُرْضَى مَذَاهُم
عُرِفَ هَذَا مِنْ جَوَابِهِمْ وَأَحْزَهُمْ النَّاسَ عَنْهُ (بَالْقَبُولِ) وَلَمْ

١ - غُ (وَلَا يَحْسِنَ).
٢ - حُ (الْوَسَعِ).
٣ - قَوْلهُ (قَالَ أَبُو بُكْرٍ) سُقُطُ مَنْ لَكَ.
٤ - سُ حُ (حَكْيِي لِي أَنَّ).
٥ - زُ (وَتَعْفَضُ).
٦ - لَفظُ (شَدِيدٌ) سُقُطُ مَنْ غُ.
٧ - غُ (وَأَخْذُهُ) سُقُطُ مَنْ لَكَ.
٨ - لَفظُ (عَمْهُ) سُقُطُ مَنْ لَكَ.

٤٨٨ -
يذهبوا إلى أن (كتاب) خلائمة عائد في صلته وصفته،
لكنهم (أضمنوا خلاً) تتصل (ب) هـ، فالمحل خبر الثورة،
والهاه عائدة على (كتاب)، وألق (المحل) الواهـ،
وضوح معنيهما، ولو ظهرا في اللظة لقيل: لا ريب فيه
فيه هدى، فكان الاختصار (في هذا الموضوع أولى وأشبه
إذ خبر الثورة لا يستحب إضماره في حال نصب الاسم ولا
رفعه، فقول العرب: "إن زرتا فلا براح يا هذا،
وإن زرتا فلا براح"، وهم يضرون في كل الرجلين، لك
فهذا وجه صحيح في العربية غير بعيد في قياس أهل النحو

1 - ك (الصلة والصفة).
2 - ز (الإيم).
3 - ز (عمر).
4 - غ (منصلا).
5 - لفظ (على) مقطوم من س، ح.
6 - ز (والقي الكتاب).
7 - ز (الاقتصار).

- ٨٩ -
وترتيبه(١). والوجه الخامس أن تنصب (هدى) على أقطع من (ذلك) . ٢ ٣ والوجه (٥) السادس أن تنصب على أقطع من (الكتاب) . والسابع أن تنصبه على أقطع من الهاء في (فيه) (٤) . فعل هؤلاء الثلاثة الأوجه لا يحسن الوقف على هرائب، ويسن على (فيه) ولا يتم لأن المقطع متعلق بالمقطع منه. والوقف على (هدى) قبيح لأن اللام صلته وهو ناقص مضمر(١) إليها.
وقوله عز وجل: (الذين يؤمنون بالغيب) [٢] في (الذين) أربعة أوجه: الخفض على النعت لـ "المتقين (٥) ، والنصب على المدح لـ "المتقين "، والوقف على المدح. كانك قلت: "ثم الذين يؤمنون بالغيب" ، فعله هؤلاء (١) الثلاثة

١ - قوله (على الكتاب وألقي المهل ... وترتيبه) سقط من: غ.
٢ - تكملة لازمة من: غ، وسقطت من غيرها من النص.
٣ - معاني القرآن ١٦/١، وابن كثير ١٣٩/١، والمفسر ١٣/٩.
٤ - لفظ (مضمر) سقط من: غ، وفي ك (محتاج).
٥ - الطبري ٢٠٢/١، والنسائي ١٠/١.
٦ - غ (هذه).

٩٠ -
الأوجه يحسن الوقوف على «التميم»، ولا يتم لتعلق النعت بالمنعوت 4/114 والمدح بالباعج. والوجه الرابع أهتم ترفعهم بما عاد من قوله: (أو لائك على هدى من رحم). ففعل هذا المذهب يتم الوقوف على «التميم» لأن (الذين) غير متعلق بهم(1). والوقف على (الذين) قبيح لأن (يؤمنون) صلة (الذين) والصلاة والموصول منبسطة حرف واحد. والوقف على (يؤمنون) قبيح لأن (الغيب) صلة (يؤمنون) وهي متعلقة بهم. والوقف على (الغيب) حسن وليس بناه لأن قوله: (وقيمون الصلاة) نسق على (يؤمنون بالغيب). والوقف على (يقيمون) قبيح لأن (الصلاة) نحوه بـ (يقيمون)، والناسب متعلق بالمنصوب. والوقف على (الصلاة) حسن وليس بناه لأن (يئقون) نسق على (يؤمنون) كأنه قال: وينفقون ما رزقناهم. والوقف

1. القريطبي 1422
2. س، غ، ك (به)
على ( وما ) ١٦ قبيح لأنهم من صلة ( ينفقون ) كأنه قال:
وينفقون مما رزقاهما، و ( رزقاهما) صلة ما، كأنه قال: ومن رزقنا إياهم ينفقون، والوقف على ( ينفقون) حسن وليس بتمام لأن قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) [ ٤ ] نسق على ( الذين يؤمنون بالغيب )، والوقف على ( الذين ) وعلى ( يؤمنون) قبيح لا وصفنا في الحرف الأول، والوقف على ( بما ) وعلى ( أولئك) قبيح لأن ( أنزل ) صلة ما، و إلى صلة ( أنزل ) والوقف على ( أولئك) ليس بتام لأنهما، الثانية نسق على الأول، والوقف على الآخرى، قبيح لأن أبلاه صلة ( يؤمنون).
والوقف على ( هم) قبيح لأنهم ( هم) مرفوعون بما عاد من ( يؤمنون). والوقف على ( يؤمنون) حسن وليس بتام لأن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى، والوقف على ( أولئك) نسبي لأنهم مرفوعون ١٠٥ آية ( على).

١ - القرطي/١٦٥
٤٩٢
والوقف على (دهم) حسن وليس بتمام لأن قوله:
(أولئك هم المفلحون) [5] نسق على (أولئك على هدى من دهيم). وفي قوله: (وأولئك هم المفلحون) وجبان: إن شئت رفعت (أولئك) بما عاد من (هم). ورفعت (هم) بعد المفلحين وهم المفلحين بدهم والوجه الثاني أن ترفع (أولئك) بعد المفلحين وهم المفلحين ب (أولئك) وتجعل (هم) عمداً للألف واللام١ فعلي هذا المذهب لا يتم الوقف على (أولئك) ولا (هم). والوقف على قوله: (وأولئك هم المفلحون) تام٢ لأن قوله: (إن الذين كفروا) [6]
كلام مبتدأ منقطع من الذي قبله. والوقف على (إن) قبيح، وعلى (الذين) قبيح لأن (كفروا) صلة (الذين)، والصلة والموصل بمنزلة حرف واحد. والوقف على (كافروا) قبيح لأن (سواء) خبر (إن)٣ والموقف على (سواء) قبيح

١ - القرطبي ١٨١/١
٢ - الطبري ٢٤٣/١، وابن كثير ٤٤١، والنسفي ١٠/١
٣ - القرطبي ١٨٤/١
لأن قوله: (أنذرتهم أَمَّ لم تنذرهم لا يؤمنون) متعلق به سواء.

والوقف على (أنذرتهم) قبيح لأن (أم) نسق على الفعل الأول وهم بحالة حرف واحد، والوقف على (أم لم تنذرهم) فبيح لأن قوله: (لا يؤمنون) فيه المعنى والفائدة. والوقف على (يؤمنون) حسن وليس بتام لأن قوله: (ختم الله على قلوبهم) متعلق بالأول من جهة المعنى. قال أبو بكر: هذا إذا أضمت مع (ختم) قد قديم وجعلته حالة للضمير الذي في (يؤمنون) وتقديره. خاتماً: الله تعالى قلوبهم فإن جعلته استثناء دعا عليهم ولم تنوي حال كان الوقف على (يؤمنون) نافداً. والوقف على (ختم الله) قبيح لأن على) صلة (ختم) والوقف على (قلوبهم) حسن وليس

1 - افظ (على) سقط من ح.
2 - قوله (قبيح لأن يؤمنون) سقط من ز، ك، ح.
3 - قوله (قال أبو بكر) سقط من س، غ.
بتام لأن قوله: (وعلى جميع) نسق على قوله، (وعلى قولهم) (100 ب والوقف على) (2) (حسن لأنه قوله) (وعلى أبصارهم غشاؤة) ابتداء، و«الغشاؤة» مرفوعة.

(علي) (3).

ففيه نصب »الغشاؤة» وجبان، إن شئت نسبتها بدختنم، على معنى: دختم عليها غشاؤة. وإن شئت نسبتها بإضمار وجعل على أبصارهم غشاؤة، فإذا نسبتها فعل مضمر كان الوقف على (أبصارهم) أحسن منه إذا نسبت »الغشاؤة» بدختنم، والوقف على »الغشاؤة» حسن.

1 - ك (على قوله).
2 - الفظ (قوله) سقط من: ك
3 - الطبري 162/1، والسني 162/1.
4 - معاني القرآن 163/1، 384/4، الطبري 162/1 و الفرضي 197/1، والسني 162/1.
5 - ك (بالنصب) انظر معاني القرآن 163/1، 384/4، الطبري 162/1.
6 - ح (قال أبو بكر).

- 490 -
والوقف على قوله: (ولهم عذاب عظيم) قبض.
والوقف على قوله: (وين الناس) 8 [ قبض لأن
ينقول) مرفعه بـ (من) والوقف على (من)
زج، لأن (ينقول) صلة (من) والوقف على (ينقول)
زج لأن (آمنا بالله) كلام محكي، و (ينقول) حكاية،
لا يتم الوقف على الحكایة دون المحکي.
والوقف على قوله: (وما مُؤمنين) حسن وليس بتام.
لا يتم الوقف على قوله: (لا يُخادعون الله) 9 [ في موضع نصب على
لا من (هم) كأنه قال: (مخادعون الله).)
والوقف على قوله: (وال الذين آمنوا) حسن.
والوقف على قوله: (وما يُخادعون) قبض لأن (ما)
جدو (إلا) محققة فلا يحسن الوقف قبلها، والوقف على
نور (إلا أنفسهم) حسن.

الطبري 363، والقرطبي 191، ابن كثير 47-48،
والنسفي 17/1.

---
والوقت على قوله: ( وما تشعرون ) حسن.
والوقت على قوله: ( في قلوبهم مرض ) [10] حسن.
والوقت على ( قلوبهم ) قبيح لأنهم المرمود، مرفع بـ ( في)،
والمرفع مضطر إلى الرافع، والوقت على قوله ( مصرضاً)
حسن. والوقت على قوله: ( أليم ) قبيح لأنهم ( ما) صلة لقوله:
( ولهم )، والصلة متعلقة بالموصول 1/1، والوقت على ( كانوا)
قبيح لأن خبرهم كان ما عاد من ( يكذبون ). والوقت على
( يكذبون ) حسن.
والوقت على: ( إذا ) [11] قبيح لأنها مع الفعل الذي
بعدها شرط. والوقت على ( قيل لهم ) قبيح لأن قولته: ( لا
تفسدوا في الأرض ) محكي. وكذلك(2) الوقت على: ( قولهم)
في جميع القرآن قبيح لأن الكلام الذي بعده محكي. والوقت
على: ( المصلحين ) حسن.
والوقت على: ( آلا ) [12] قبيح لأنها افتتاح الكلام۳.

1 - لفظ ( قوله) سقط من: س، غ، ك، ح.
2 - لفظ ( وكذا) سقط من: ك.
3 - س غ، ك ح، (للكلام).

ايضاح الوقف: ٣٣٧.
والوقف على المفسدين، حسن، والوقف على (يشعرون) حسنًا.
والوقف عن قوله: (كما آمن الناس) [13] قبيح لأن (قالوا أُنْوِمَنَ) جواب لـ (إذا) [1]. والوقف على (يعون)
حسن.
والوقف على المستهزئين، حسن [14]
والوقف على: (يعتمون) [15] حسن.
والوقف على: (مُهِّدِينَ) [16] حسن.
والوقف على: (مُهِّدِينَ) [16] حسن.
قال السبستاني: لا أحب استثناف (اللهُ يَسْتَهْزِئِهِ بِهِ)
ولااستثناف (وَاللَّهُ خَيرُ الْمَا كَرِينَ)[آل عمران 45] حتى أصله بمثابة [2].
قال أبو بكر: ولا معنى لهذا الذي ذكره [3] لأنه يحسن الابتداء

1 - قوله (والوقف على Alla ١٠٠ المفسدين حسن) سقط من: ز.
2 - القرطبي ١٨٧/١
3 - الطبري ٣٣٠-٣٣٠، وابن كثير ١٠٣٥، والنسفي ٢٢٩/١، والقطع ١٥/٢
4 - قوله (الذي ذكره) سقط من: ك.

٤٩٨ -
بقوله: (الله يستهزئهم يومهم) على معنى: 0 اللهم يُبِّئِثُهم ويَنْطِقُ فعلهم. كما تقول: إن فلامة ليستهز إلا يمن بمذ اليوم إذا فعل فعلًا عابه الناس وأتُكروه عليه، فكان عيب الناس له بنزوة الاستهزاء به، والدليل على هذا قوله تعالى(1): (وقدنزل عليكم في الكتاب أن إذا تبعتم آيات الله يكفر بها وينذر بها) [آل عمران 141] فالآيات لا تعقل الاستهزاء والسخرية إنما المعنى. يكفر بها ويعاب. وقال أصحابنا: (الله يستهزى بهم) معناه: يجازهم على استهزائهم، فيكون الاستهزاء والمكر والخدعة واقعة بهم.

والوقف على: (بيصرعون) [17] حسن 106/ب. وقوله: (صم بكم عمري) [18] مرفعون على الذم بالإيام. هم صم بكم عمري (3).

______________________________
1 - قوله (قوله تعالى) مقتط من: س، غ، ك.
2 - الطبري 3-201-1302، ابن كثير 32/22، والنسفي 22/1.
3 - الطبري 329 وما بعدها.
وفي قراءة عبد الله: (صما بكما عميا)١٠ فيجوز النصب على
الذم كما قال: (مَلَوَّنَانِ أَيْنَ مَا فِيَهُمَا أَخْذُوا)١١ [الأحزاب ٢١]
وكما قال: (وأوصاًهُ خَالِلَةَ الحُطُّبِ) [الميسرة ٤] وكما قال
الشاعر:
سَقَوْنِي الحُشرُمُ مَمْ نَكْنَفْنِي عَدَاءَ اللهِ مِنْ كِذِبٍ وْزُورٍ(٢)
فنصب عَدَاءَ اللهِ على الذم(٣) بالوقف على (يبصرون).
على هذا المذهب، صواب حسن.
والوقف على الظالمات٥٣) [١٩] غير ثام لأن (لا يبصرون)
في موضع نصب على الحال كأنه قال: (غير مبصرين)٤) والوجه
الآخر أن تنصب صما بـ: ترككم(٥) كأنه(٥) قال: (وتوركم)

١ - معاني القرآن ١٦/١٤٠، الطبري ٢٥٦/٣٣٩-٣٤٠.
٢ - الشاهد لعروة بن الورد، انظر ديوانه ٤٨، مجلس نقلله ٣٤٧،
وال الكامل ٢/٤٠.
٣ - الترطيبي ٢٢١/٤.
٤ - الترطيبي ٢٢١/٤.
٥ - ز (تكركم).
٦ - قوله ( قال غير مبصرين: بترككم كأنه) سقط من: غ.
صماً بسكتة عمياً، (فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف على بصر).
والوقف على: (يرجعون) حسن وليس بتام لأين قوله: (أو كصيّب من السياء) نسق على قوله: (مثلهم كثل الذي استوطن ناراً أو كثيل صيب).
والوقف على: (اذانهم) غير تام لأن (حذى الموت) منصوب على التفسير وهو متعلق بـ (يجعلون).
والوقف على: (الكافرون) حسن.
والوقف على: (قاموا) حسن. والوقف على: (كل شيء قدير) (تام).

وكان ماجد: من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين.

1 - انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة 390.
2 - الطبري 1/377، والقوطبي 1/265، والنسفي 1/250.
3 - ح (لأن قوله).
4 - معاني القرآن 1/17، والقوطبي 1/240، والنسفي 1/27.
5 - القطع 1/16، الطبري 1/347، والنسفي 1/27، القطع 1/16.
وآيتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة آية في نعت المتوفين، فeton ما في العشرين من الوقف هؤلاء الثلاثة:
الأول: وأولئك هم المفتيون) 5 [ والثاني: وله عذاب عظيم) 7 [ والثالث: (إن الله على كل شيء قدير) 20 [ والوقف على: (تتقون) 21 [ حسن وليس بتام 1/7
لأن قوله: ( الذي جعل لكم الأرض فرضا) 2، نعت الرب، جل وعز) والوقف على: (بناء) حسن.
والوقف على قوله: (رزقاً لكم) حسن، وهو أحسن من الأول لأنه لم يأتي بعده ما يتعلق به في اللحظ، والوقف على:
(تعليمون) تمام.
والوقف على: (عبدنا) 33 [ قبض لأن (فأتوا)

1 - ز خ (والتنان).
2 - لفظ (آية) سقط من: غ.
3 - الباري 229/1, والقرطي 192, والقطع 14/1.
4 - الباري 235/1, والسني 29/1.
5 - ح (يكن).
6 - 02.
جواب الجزاء(1). والوقف على ( مثله ) ليس بتام لأت ( وادعوا ) نسق عليه(2). والوقف على : ( صدقين ) تام(3).

وقال جامع من أهل التفسير: معنى الآية: "وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتُ صادقين ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا فاتقوا النار.

فليس هذا التفسير لا يسمي الوقف على ( صدقين) (4). والوقف على ( ل) في ( نفعلوا ) قبيح لأنه مجزوم بـ ( ل ) ، والجازم والمجزوم بمزدوج حرف واحد. والوقف على ( نفعلوا ) الأول والثاني قبيح لأن الفاء جواب الجزاء(5). والوقف على ( النار) غير تام لأن ( التي) نعتها(6). والوقف على قوله: ( وقودها ) قبيح لأن ( الوقود ، مرفع بـ ( الناس) ) ، وهم في صلة ( التي) ، والهاء تعود على ( التي) فلا يحسن الوقف على مرفوع

1 - القرطبي 1 / 232.
2 - القرطبي 1 / 233.
3 - القطع 18/1 ، والقرطبي 1 / 233.
4 - لفظ ( في ) سقط من : ك ، ح.
5 - القرطبي 1 / 234.

0.3 -
لا يوجد نص يمكنني قراءته بشكل طبيعي.
للكافرين) كلاً منقطعًا مما قبله، كما قال: (ولذلك ظلّكم الذي ظلّتم برككم أرداكم)] [فصل 123["[إذا بين الوقف على هذا (14) كان الوقف على (النار) (15) أحسن منه في المذهب الأول، وإنما أحكم عليه بالتيام لأنه متعلق به من جهة المعنى.
وقال السجستاني: (أعده للكافرين) من صلة (التي) كما قال في "آل عمران": (وانطوا النار التي أعدت للكافرين) (16) [14] قال أبو بكر: (وهذا غلط لأن (التي) في سورة البقرة قد وصلت بقوله: (وقذوها الناس) فلا يجوز أن يقول (17) بصلة ثانية. وفي سورة آل عمران ليس له ما صلة غير (أعدت) (18).
والوقف على (آمنوا) (10) غير تمام لأن (وعملوا) نسق

1 - القرطي 1/237
2 - تكملة لازمة من: ك، ح، سقطت من غيرها.
3 - ك، ح (الهجرة).
4 - القطع 18/1.
5 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س.
6 - غ (يتصل) .
على ( آمنوا ) 1. والوقف على ( الصالحات ) غير تمام لأن ( أن لهم ) في موضع نصب بـ ( بشر ) يعني رضي الله بشر الذين آمنوا بأن لهم ولأن لهم ( وليس غالبًا بالرأي أن يكونمهم تحقق الحافض عم ) والوقف على ( لهم ) فهي لفظ حرفي في موضع نصب بعد ( أن ) " 2.
والوقف على ( الجنة ) قبيح لأن ( تجري ) صلة الجنة والوقف على ( الأنهار ) حسن وليس بئام لأن قوله: ( كلا رزقا منها من ثمرة ) من وصف الجنتين. والوقف على قوله: ( متشابهاً ) 3. وعلى ( مطيرة ) بمثلالة: الوقف على ( الأنهار )، والذي من وصف الجنتين.
والوقف على ( خالدين ) تام.
والوقف على ( الله ) 4. [ قبيح لأن ( لا يستحي ) خبر ( إن ) والوقف على ( يستحي ) غير تمام لأن ( أن يضرب ) متعلق بـ ( يستحي ) وفيه ألبوعمة أربعة أوجه: إحداهن ( 3 ) عدد العلماء في إفساد موضع المبتدأ في الجملة في الوقف. 5. التواريخ: 239/1. 7. غ ( أهدها ) ك ، ح ( أهدهن )
أن تنصب على الإتباع لـ «المثل» (ما) تلك (ما) توكيداً (1)
كَانَكَ قَالْتَ: مِثَالًا بِعُوُضَةٍ (2) فَعِلَّتْ هَذَا الْمَذْهِبُ مُسْنَدُ الْوَقَفٍ
على (ما) . وَالوَجْهُ الَّذِي أَن تنصب (ما) على الإتباع لـ «المثل» وتنصب «البعوضة» على 1/18، أَسْقَطَ هَيْنَ، كَانَهُ قَالَ: مِثَالًا مَا بِئِن بِعُوُضَةٍ ۖ فَلَا أَسْقَطَ الْحَافِضُ نَسْبٍ
لَأَنَّهُ جَعَلَ إِعَرَابَ هَيْنَ، فِيَ بَعْدَهَا (3) لِيَعْلَمَ أَنَّ مَعْنَاها مَرَادٌ
أَبُو الْأُمْسِكِ: أَنْشَدْنَا أَبُو الْأُمْسِكِ
يا أَحْسَنَ النَّاسِ ما قَرْنَا إِلَى قَدَمٍ
وَلَا حِبَالْ نَحْبٍ وَأَصِيلِ تَصْلٍ
أَرَادَ: مَا بَيْنَ قُرِّنَ إِلَى قَدَمٍ(4) فَلَا أَسْقَطَ الْبَيْنَ، نَسْبٍ

1 - (بالمثل).
2 - قوله (أربعاء أوجه... وتعلق ما توكيدا) سقط من: 2، 4، 8، 4.
3 - معاني القرآن 1/11، وابن كثير 6/64.
4 - ز (بعد)، انظر الطبري 1/624، والأضداد 196-197.
5 - معاني القرآن 1/21، وابن كثير 6/624، والتسفي 1/62.
6 - لم أعرف قائله، انظر معاني القرآن 11/31 (صدره)، والأضداد 251.
7 - قوله (إلى قدم) سقط من: 5، 7، ح.
وعلى هذا المذهب لا يحسن أن تقف على قوله: ( مثلما ما ) لأنَّ «البعوضة» في( حُرَّة ) ( مَا ) . والوجه الثالث أن تنصب هـ البوعضاً » على الإتباع لـ ( مَا ) وتنصب ( مَا ) على الإتباع لـ ، مثل ( مَا ) ، فعل هذا المذهب أيضًا لا يحسن الوقف على ( مَا ) لأنَّ «البعوضة» متممة لـ ( مَا ) . ويجوز في العربية مثلما ما بوعضة» بالرفع على معنى ( مَا ) ، فهي بوعضة ، فعلًا هذا المذهب لا يتم الوقف على ( مَا ) لأنَّ «البعوضة» في الصلة. والوقف على قوله: ( فما فوقها ) حسن. والوقف على » البوعضة» غير تمام لأنَّ ( مَا فوقها ) منسوب عليها » والوقف على ( الذين آمنوا ) قبيح لأنَّ ألفاء جواب ( أَمَّا ) .

١ - ز (من).

٢ - قوله ( في صلة ٠ ٠ ٠ تنصب البوعضة ) سقط من : ح.

٣ - معاني القرآن ١ / ٢١ و التسفي ٣٦ / ٣٦ .

٤ - لفظ ( معنى ) سقط من : ح.

٥ - الطبري ٤٤٠ / ٤٤٠ - ٤٤٠ - وشواذ القراءات ، وسبيبه ٢٨٣ / ٢٨٣ .

٦ - ٥٨٨ .
والوقف على (ربعهم) غير تام لأن (أما) الثانية منسوبة على الأولى.

و قوله: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) [27] في (الذين أربعة أوجه: الخفيض) على النعت للفاسقين. والنصب والرفع على اللهم (٢٣). فعل هؤلاء الأوجه لا يتم الوقف على الفاسقين، وقالوا الوجه الرابع أن ترفعهم بما عاد من قوله: (أولئك فتم الناسرون) فعلي هذا المذهب يتم الوقف على الفاسقين [١١].

و قوله: (كيف تكفرون بالله) [٢٨] الوقف على (حكيف) قبيح لأنها حرف الاستفهام. والوقف على (تكفرون بالله) غير تام وهو حسن وإنما تتحك عليه بالتأم.

1- ح (النصب).
2- الطبري ٤١٠/١.
3- ز (الأربعة).
4- الطبري ٤١٤/٥٥، والقرطبي ٤٣٦/٢، والقطع ١٩/١.

٠٩ -
لأن قوله:(و كنتم أمواتا) حال(1) سَكَانَتِهِ 1.8/ب قال:
كيف تكفرون بالله وهذه حاكمه؟ وقال السجستاني:
أوقف على قوله:(فأحياكم) نام(2) لأنهم(3) إنما وجبت يا بما يعرفون ويقررون به. وذلك أنهم كانوا يقررون بأنهم كانوا أمواتا إذا كانوا نفطاً في أصلاب آبائهم ثم أحياوا من النطف ولم يكونوا يعرفون بالحياة بعد الموت فقال الله: مُوَيُّجَتْهُم
(كيف تكفرون بالله) أي: وَيَكْفِرُونَ كَيف تكفرون بالله
و كنتم أمواتا فأحياكم. ثم ابتدأ فقال:(نَمْ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثم إلَى رَجُعُونَ(4). قال أبو بكر(5): وهذا الذي قال تنقضه الآية علية(6) لأنه زعم أن لله لا يميتهم إلا على ما

1 - الطبري 427/1، والترطبي 248/1، وابن كثير 27/1
والنسفي 38/1.
2 - لفظ (نام) سقط من: ز، س، غ، انظر المفسع 19/1-5.
3 - ز (لأنه).
4 - الطبري 427/1 وما بعدها، والترطبي 249/1، وابن كثير 27/1
والنسفي 39/1.
5 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، ك.
6 - س، غ (عليه الآية).

- 510 -

وقال السجستاني: هذا من المقدم والمؤخر، أرادوا: نحيا ونموت. كما قال: (يا سليم، أفتي لربك واسجد واركعي مع الرأكعين) [آل عمران ٤٣] ففسحه واركعي مع الرأكعين واسجدي، وكما قال: (إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) [النحل ٩٨] ففسحه و إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فاقرأ القرآن، لأن الاستعذة إذا تكون قبل القراءة لا بعدها؟) واحتج بقول أبي النجم

١ - معاني القرآن ٢٣/١، والطبري ٤٤/٤، والقطع ١٩/٢.
٢ - القرطبي ٨٦/٧، ومجاس نعمب ٣٠٢.
يذكر مهماً له يسقيه اللبن:

نعله من حلب ونعله
أراد: ننهل ونعله. لأن النهل الشربة الأولى والعلال بعد ذلك كما قال:

وعالنا عللاك بعد نعله

وقال الآخر 1/9: هل عند هذه البيوت قد من نهلا في اليوم أو في غد؟

الصغير العطشان، يقال للعطشان: صاد وصد وصديان.

ويقال: صديء وصادية وصديء وصديانة. ويقال: نعله ونعله. فقوله: (فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان)

1 - لم أجه في مصدر رجعت إليه.
2 - ز (عال)، لم أجه في مصدر رجعت إليه.
3 - ينسب إلى المتقب العبداء نظر للسان، صدي، وفِي (هل عند غان).
4 - لفظ (ويقال) مرفوع: ك.
5 - لفظ (وصادية) مرفوع من: ح.

- 512 -
الرجيم ) معناها " فِإِذَا أَسْتَعْدَتْ فَاقْرَأْ ، خَطَا ، لَأَتْ المتعلم ") عند جميع الناس أنه أراد فِإِذَا أَرَّدت قراءة القرآن فاستعد لأن الآية تدل على أنه أمرنا بالاستعذة وعلّمنا عند قراءة القرآن ولو كان المعنى " فِإِذَا أَسْتَعْدَتْ فَاقْرَأْ ، لم تكن الآية تدل ) على أنّنا أمرنا بالاستعذة بل كانت تدل على ـ ( أَنَا أَمْرُتُكُمْ بالصلاة حتّى زكتمي بالقهوة واتباع الفهم نصرةً فعَّالاً، فيجب أن نستناد إلى القرآن في ذلك.

1- افتقذ ( معناه ) سقط من : غ.
2- زّ ( المتعلم )
3- افتقذ ( تدل ) سقط من : ك.
4- تكملة لازمة من : س، وسقطت من غيرها.
5- ح ( وجب )

اِبِضاَح الوقف - ٣٣ - ٥١٣
هذا وهذا على هذا بنزيلة [واحدة] [11]. فالكوع والسجود إذا يقعان في حال توافقة واحدة. وكذلك قوله في سورة الأعراف:
(وكم من قرية أهلك نا فجاءها بآسناُ نبائنا) [الآيات،]
فالاسْتِقْمَالَةَ، وإما تقع الأُسْتِقْمَالَةَ بهم قبل وقوع الهمالك.
وقال أَقْرَءْنَا نَاسًا كُنْتُمْ فِي جِبَالِ الْإِنْسَانَ وَعَلَى مَعْلُومٍ مَكَرْرَةٍ
[واحد] [12] كان تقديم هذا على هذا هذا على هذا بنزيلة،
وهو قوله في الكلام: أَعْطِنِي فَأَحْسِنت وَأَحْسِنتُ فَأَعْطَيْتُي، لأن الإحسان والعطاء يقعان في وقت، وهذا أصل من أن يجعله من التقدم والتأخير على ما زعم السجستاني. والوقف عندي
على (ترجمون) 109/ب والوقف على: (فأَحْيَاكُمْ) [13]
غيرهم لأن قوله: (ثم يَتْكَمْ) نسق عليه ومنقل به، وليس هو مستأناً على ما زعم السجستاني.
والوقف على قوله: (جَمِيعاً) حسن. والوقف على (علهم)

1- تكملة لزمة من: ك، وسقطت من النسخ الأخرى.
2- لفظ (حال) سقط من: ح.
3- تكملة مروعة من: غ، وسقطت من النسخ الأخرى.
514 -
والوقف على (إن كنت مالا تعلمون) [40] تام.
والوقف على (صداقين) [41] غير تام لأن (قالوا سباحلك) [32] جواب من الملائكة لسؤال الله إياكم).
والوقف على (العلم الحكيم) أحسن من الوقف على (صداقين).
والوقف على (تكنونون) [43] تام.
والوقف على قوله : (فصدموا) [34] غير تام لأن (إي إيليس) مستثنى من السجود، ولا يتم الوقف على المستثنى منه دون الاستثناء. والوقف على (الكافرين) حسن.
والوقف على (الطالبين) [45] حسن.
والوقف على (فأخرج جمهَّرًا مما كنا فيه) [46] حسن.(1)
والوقف على (وقدنا أميتوا) حسن، ثم خبرهم أن بعضهم لبعض

---
1 - الطبري 1/469/700، وزرقي 1/285/700، ولقطع 20/7.
2 - س، غ، ك، ح (لأن قوله).
3 - الطبري 1/970، وزرقي 1/994، وسنف 1/727، ولقطع 21/7.
4 - من (حسن) سقط من غ.
عند صِمْ انتِف (ببعضكم) فرعُوهُا ١١١ بِ: أَلْهَوْهُ، وَأَلْهَوْهُ، ١٠٣.

وَالَّذِي قَالَ على قوله: (فَلَنَا أَهْيَطْوا مِنْهَا جَمِيعًا) ٣٨.

حسن. وَالَّذِي قَالَ على (يَقِيَّتُونَ) تَامٌ ٣٩.

والَّذِي قَالَ على ٥ خالِدٍ ٤٠.

والَّذِي قَالَ على (فَارْحَبْوَنِ) ٤١ نسِق على قوله: (فَارْحَبْوَنِ) والَّذِي قَالَ على (فَانْتَقُونَ) حسن.

والَّذِي قَالَ على (الرَّاكِهِينَ) ٤٣ حسن.

والَّذِي قَالَ على (الخَمْسِينِ) ٤٥ حسن غير تام لأن قوله: (الذِّينَ يَظْنُونَ) ٤٦ نسِق للخَمْسِينِ ٤٦ والَّذِي قَالَ على (بَيْضُنَّ) حسن.

فَبِنَاحِلَ أَنَّهُ مَنْصُوبًا بِهِ النَّزَانِ ، والَّذِي قَالَ على (رَبَّمِ) ٤٧.

١ - كَحْ (فرَفْعُهُ).
٢ - القَرْطِي ١/٣٢٠.
٣ - زْ ، سُ ، غْ ، حَ (حَسَنَ تَامَ) .
٤ - الطَّارِي ٢/١٧٤، والَّذِي قَالَ: (٣٧٥، والْقَطْعَ ٢٢/١٢) ٥٠٦.
غير تام لأن (أَنَّ) الثانية متسقة على الأول(۱). والوقف
على قوله : (وَأَنَّهُمَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) تام.
والوقف على ١٠/١٠ (العالَّمْينَ) [٤٧] حسن غير تام لأن
قوله : (وَأَتَقَا يَوْمًا) [٤٨] نسق على (اذكروا يعمرني) والوقف
على ١٠/١٠ (لا تجزي نفس) صلة ١٠/١٠. والوقف على : (ذَنْصُروُنَ) حسن غير تام لأن قوله :
(وَإِذْ تَجُبُنَّاكُمْ) [٤٩] نسق على قوله : (وَاذْكُرُوا يعمرني التي
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) ويجوز أن تكون ١٠/١٠ صلة لفعل مضمر كأنه
قال : (اذكروا) إذ تجبنكم(۶) فعل هذا المذهب يحسن
والوقف على (ذَنْصُروُنَ) و (الوقف على : (عَظِيمٍ) حسن .

1 - لفظ (أن) سقط من : ك، ح.
2 - الطبري ٢/٢٣٥، والقرطبي ١/٣٧٧، والقطع ٣٢٢/١.
3 - س، غ (صلة اليوم).
4 - لفظ (اذكروا) سقط من : ك.
5 - الطبري ٣/٣٧٦، والقرطبي ١/٣٨١، وابن كثير ٩/١.
6 - ح (لا يحسن).
7 - لفظ (على) سقط من : س.
8 - ٥١٧
والوقف على ( تَنْتَظِّرُونَ ) [ ٨٥ ] حسن.
والوقف على رأس كل آية إلى قوله : ( وللإنس كانوا أنفسهم يظلون ) [ ٨٦ ] حسن.
والوقف على : ( خطاباكم ) [ ٨٨ ] وعلى ( المحسنين ) حسن.
والوقف على قوله ) ( قال أُسْتَبِدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) [ ٦١ ] حسن.
والوقف على ) ( عدِّسها وبصِّلها ) حسن غير ثام لأن قوله : ( قال أُسْتَبِدلون الذي هو أدنى ) جواب من الله لبني إسرائيل على جهة التوبَيخ فيا سألوا . وقال بعض المفسرين : هو من كلام موسى ، وذلك أنه غضب لما سألوه هذا فقال : ( أُسْتَبِدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) (٣) . وقوله : ( هبطوا بصرًا ) من قول الله تعالى ، لأنه قال : ( فإن أكرم ما سألتم فلا يكون

١ - لنظ ( قوله ) سقط من : س ، غ.
٢ - لك ( عليه )
٣ - الطبري ٢/٢٣٢، والفقطع ٢٣/٢٣.
هَذَا إِلَّا مِنْ قَبْلِ اللَّهِ تَعَالَى ۛ.

وَالْوَقْفِ عَلَى (الْذِّلَّةِ وَالمَسْكِنَةِ) حَسْنٌ غَيْرُ تَأْمٍّ لَّا نُقُولُهُ ۛ.

(وَبَاهَا) نَسَقَ عَلَى (ضَرِيبَتِهِ) وَالْوَقْفٌ عَلَى (مِنَ الْلَّهِ حَسْنٌ وَالْوَقْفٌ عَلَى قُوَّةٍ ۛ.

ذَلِكَ بِمَا عَصِبَ وَكَانُوا يُعْتَدُونَ) تَأْمٍّ وَالْوَقْفٌ عَلَى (يُحَزَّنُونَ) [٢٢] حَسْنٌ وَالْوَقْفٌ عَلَى قُوَّةٍ ۛ.

وَالْوَقْفُ عَلَى قُوَّةٍ (وَرَفَغْنا فِوْقَكُمْ الطُّور) [٢٣] غَيْرَ تَأْمٍّ لَّا نُقُولُهُ (خَذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ) مِتَاعٍ بِهِ

ۡمَآ أَخْذَ الْمِيثَاقَ، ۡوَقَالَ الْأَخْفَشٌ: مَعْنَاهُ إِذْ أَخْذُنا مِيثَاقَكُم وَرَفَغْنا فِوْقَكُمْ

الطُّور فَقَلَنَا: خَذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ۛ.

وَالْوَقْفُ عَلَى رَوْسِ الْآيَةِ إِلَيْهِ قُولُهُ (لا فَارِضٌ لَا بَكْر)

1 - معارن القرآن 1/444، والفرطي 1/444، والقطع 24/25.
2 - الطبري 2/193، والقطع 24/2.
3 - غُرُرُ (قال أبو بكر وهذا).
4 - الطبري 2/194.
5 - لفظ (فقول) سقطع من: غ.
6 - الفرطي 1/404.
7 - 520.
وَقَالَ الْقَرَآءُ: لاَ تَقْفُنَ عَلَى (ذَلِلَّ) لَكَنَّ الْمَعْنِىَ لَيْسَ بِذَلِلْ فَشِيْرُ الْأَرْضِ، فَالمِثْلِهِ هُوَ الْذَلِلُ.) ١٥٧- قَالَ أَبُو بُكْرٍ: وَحَكَيْتُ لِي مِّيَوَاتُ عِنْ السَّجِّيَتِيَّ أَنَّهُ قَالَ: الْرَّفِيقُ (لاَ ذَلِلُ) الْبَيْنَاءُ (تَشِيرُ الْأَرْضِ) وَلَا تَسْقِي الْجَرْحُ، وَقَالَ: هَذِهِ الْبَيْتَةُ وَصَفَّاً اَنَّهَا تَشِيرُ الْأَرْضِ وَلَا تَسْقِي الْجَرْحُ. قَالَ أَبُو بُكْرٍ: وَهَذَا الْقُولُ عَنْدِي غَيْرِ صَحِيحٍ لَّا نُتِبِيُّ الْأَرْضَ لَا يَعْمُدُ مِنْهَا سَقِيَّ الْجَرْحِ. وَما زَاوَى أَحَدُ مِنَ الْأَلْمَاءِ الَّذِينَ يَلْزِمُنَا قَبْلُ قَوْلِهِمُ أَنَّهُمْ وَصَفُوهَا بِهِذَا الْوَسْفِ وَلَا اَدْعُوا لَهَا مَا ذَكَرَهُ هُذَا الْرَّجُلُ، بِلْ الْمَأْثُورِ فِي تَفْسِيرِهَا: لَيْسَ بِذَلِلْ فَشِيْرُ الْأَرْضِ وَتَسْقِي الْجَرْحِ. وَقَوْلُهُ أَيْضاً يُفْسِرُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ لَكَنَّهَا إِذَا أَثَارَتِ الْأَرْضُ كَانَتِ ذَلِلَا. وَقَدْ نَفَى اِنْطُولُهَا الْوَسْفُ عَنْهَا. فَقُولُهُ السِّجِّيَتِيَّ أَنَّهُ فِي هَذَا لَا يُؤْخِذُ بِهِ وَلَا يَعْرِجُ عَلَيْهِ.
ووالوقف على قوله: (لا شيء فيها) حسن. والوقف على
(يفعلون) حسن.
والوقف على (فَأَدَأْرَ أَنْتمُ فيبَا) [72] حسن. والوقف على
(يكتبون) أحسن منه.
والوقف على قوله: (أو أشد قسوة) [74] حسن.
والوقف على قوله: (إذا ركب أغلب تطبعون) [76] تام.
والوقف على: (وما يعلنون) [77] حسن.
والوقف على: (يظنون) [78] حسن.
والوقف على قوله: (ثمناً قليلاً) [79] حسن غير تام.
والوقف على (يكتبون) حسن.
والوقف على (فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [81] حسن.
والوقف على (الصالحات) غير حسن لأنه قد قال:

1- قوله (والوقف على) مقطع من: ك.
2- قوله (والوقف على قوله لا... يفعلون حسن) مقطع من: غ.
(فأولئك أصحاب النَّار هم فيها خالدون) [81] فلو وقفنا على
(الصالحات) كنّا قد أشركون بينهم وبين أهل النار.
والوقف على (ميثاق بني إسرائيل) [83] غير تمام لأن قوله:
(لا تعبدون إلَّا الله) متعلق بـ 3 أخذ الميثاق، كأنه قال:
ه أخذنا ميثاقكم، لأن لا تعبدوا إلَّا الله، فاما أسقط الحافض
نصب 3. والوقف على قوله: (لا تعبدون إلَّا الله) حسن
ثم تبديه، (ووالوالدين إحسانا) على معنى: وعستوصوا
بالوالدين إحسانًا الدليل على هذا قوله: (وقولوا للناس)
و(أقيموا) و(آئوا) فدل هذا على أمره مضمون. والوقف
على قوله: (وأنيم مَعِي ضُرْعون) حسن.

1 - ك، ح (كنا كأنه).
2 - س، غ، ك، ح (ميثاقهم).
3 - الطبري 2/389، والقرطي 3/126، والقطع 26/1.
4 - ح (تبدى، فقول).
5 - ز (أنه).
6 - القرطي 3/13.

- 542 -
والوقف على قوله : ( تشهدون ) [ 87 ] حسن .
والوقف على قوله : ( وهو معمر عليكم إخراجهم ) [ 85 ] حسن . والوقف على ( تكفرون بعض) حسن . والوقف على ( الحياة الدنيا ) [ 86 ] حسن . والوقف على ( أشدَّ الْعَذَاب ) حسن . والوقف على ( وما الله بغافل عنهم يعملون ) حسن غير ثام . وقال السجستاني : هو ثام . وهذا غلط لأَن قوله : ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ) وصف ، فلا يتم الوقف على ما قبل الوصف .
ثم الوقف على رؤوس الآيات إلى قوله : ( فَأَنَّا جَاهِرُونَ مَا عَرَفْوُا كَفَّارًا به ) [ 89 ] ثم الوقف على رؤوس الآية إلى قوله : ( ولتجدُّهم أَحْرَصَ النَّاسِ على حياة وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ) [ 90 ] أي : أَحْرَصَ من الذين أَشْرَكُوا ، يعني المُجَوس ،
١ - لَفظ ( قوله ) سُقط من : س ، غ ، ك ، ح ،
٢ - غ ( على قوله ) ،
٣ - غ ( قال أبو بكر وهذا ) ،
٤ - قوله ( ثم الوقف على رؤوس ، كَفُّرُوهُ بِهِ ) سُقط من : ز
وذلك أن المجوس كانت تحيي ملككم ۹۰۰۰۰۰۰ سال = عشت ألف سنة، فقال الله تعالى: (وانتَجِدُوهُمْ) أي ۱۱۱/۱۱۱ ب ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، يعني المجوس، ثم خبر عنهم قال: (يودُ أحدهم لو يعمر ألف سنة) ۱۷۴. والوقف على (أن يعمر) حسن. والوقف على قوله: (وأيما بيعملون) ثام. والوقف على قوله: (ولكن الشياطين كفرُوا) [۱۰۲] حسن غير ثام لأن قوله: (يعلمون الناس السحر) حال من (الشياطين) كأنه قال: ه معلّمين الناس السحر ، أي ۱۶۳. ۵ لكن الشياطين كفرُوا في حال تعلّمهم الناس السحر ، ۱۱۱.וב المجوس كانت تحيي ملككم ۹۰۰۰۰۰۰ سال = عشت ألف سنة، فقال الله تعالى: (وانتَجِدُوهُمْ) أي ۱۱۱/۱۱۱ ب ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، يعني المجوس، ثم خبر عنهم قال: (يودُ أحدهم لو يعمر ألف سنة) ۱۷۴. والوقف على (أن يعمر) حسن. والوقف على قوله: (وأيما بيعملون) ثام. والوقف على قوله: (ولكن الشياطين كفرُوا) [۱۰۲] حسن غير ثام لأن قوله: (يعلمون الناس السحر) حال من (الشياطين) كأنه قال: ه معلّمين الناس السحر ، أي ۱۶۳. ۵ لكن الشياطين كفرُوا في حال تعلّمهم الناس السحر ، ۱۱۱.
وفي قوله: "( وما أنزل على الملکين) وجبان: يجوز أن تكون (ما) منصوبة على النسق على (السحر) أي: وعليكم ما أنزل على الملکين، ويجوز أن تكون (بحداً) فإذا كانت بحداً كان الوقف على (السحر) أجس منه إذا كانت منسومة على (السحر) لأنها إذا نسقت على (السحر) كانت متعلقة به من جهة اللفظ والمعنى. وإذا كانت بحداً كانت متعلقة به من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. ويجوز أن تكون منصوبة بالنسق على قوله: (وتابعوا وما تناولوا الشياطين وما أنزل على الملکين) وما أنزل على الملکين. والوقف على قوله: (فلا تكنفر) حسن غير تام لأن قوله: (فيعلمون منها) نسق على قوله: (يعملون الناس السحر - فتعلمون) ويجوز أن يكون منسقاً على قوله: (إذما

1 - قوله (تكون ما) سقط من: س.
2 - ح (تكون ما).
3 - الطبري 2/104 وما بعدها، والقرطي 2/01، وابن كثير 1/137، والنسفي 1/55-66.

546 -
نحن فتنة، في أبن فيتعمون، والوقف على قوله: (ولا ينفعهم) حسن. والوقف على قوله: (لواكونوا يعانون) [103] تمام. والوقف على قوله: (وقولوا انظرنا وأستغفروا) [104] تمام. والوقف على قوله: (عذاب أليم) حسن. والوقف على قوله: (من خير من ركبكم) [105] حسن.

والوقف على قوله: (تأت بطير منهما أو مثلها) [106] حسن وليس بتام. وقال السجستاني: وهو تمام (3). وهذا غلط لأن قوله: (آلم تعلم أن الله على كل شيء قدير) تشديد وثنية لقدرة الله على المجيء (112/4) بما هو خير من الآية المنسوخة وبما هو أسهل فرائض منها. وقال أبو عبيدة: (تأت بطير) معناه: «تأت منها بخير».

---
1 - معاني القرآن 66/67، والطبري 442/6، والقرطبي 2/55.
2 - النسفي 66/27.
3 - القطب 28/9 (قال أبو بكر هذا).
والوقف على قوله: (ملك النباوات والأرض) [107]
حسن. والوقف على قوله: (ولا نصير) حسن.
والوقف على قوله: (كما سئل موسى من قبل) [108]
حسن. والوقف على (السبيل) حسن.
والوقف على قوله: (من بعد إياكم كفارا) حسن
غير تام لأن قوله: (حسنا من عند أنفسهم) منصب على
التفسير عن الأول. والوقف على قوله: (من بعد
ما تبين لهم الحق) [109] حسن. وكذلك على (بأبشره).
والوقف على قوله: (إن الله على كل شيء قدير) [تام] [109]
والوقف على (الزكاة) [110] حسن. والوقف على (بما
تعملون بصير) تام.

1 - لفظ (والوقف) سقط من: س.
2 - لفظ (والوقف) سقط من: ك.
3 - معاني القرآن 1/273، الطبري 2/10، الفرط 2/10، والنسفي 1/168.
4 - لفظ (قوله) سقط من: س، غ، ك، ح.
5 - بكمة لازمة من: س ومقطت من غيرها.

- 528 -
والوقف على قوله : ( ذلك أصاميتهم ) [ 111 ] حسن.
والوقف على قوله : ( إن كنت صادقين ) حسن غير تام.
لأن قوله : ( بلى من أسلم ) [ 112 ] مرود على الجمع المتقدم. والوقف على ( يحزنون ) تام.
والوقف على ( وهم يتقولون الكتاب ) [ 113 ] حسن.
والوقف على ( يتقولون ) تام.
والوقف على ( في حرابها ) [ 114 ] حسن. والوقف على ( عظيم ) تام.
والوقف على ( فثمن وجه الله ) [ 115 ] حسن.
وقوله : ( فإما يقول له كن فيكون ) [ 116 ] على معنيين:
إين شئت جعلت ( فيكون ) نسقاً على ( يقول ) كأنه قال:

۱ - لفظ ( قوله ) سقط من : ك.
۲ - لفظ ( الآن ) سقط من : ك.
۳ - القرطبي ۲/۷۵.
۴ - لفظ ( على ) سقط من : ك.
۵ - ك ( على قوله )

ايضاح الوقف - ۵۲۹ -
فإنما يقول فيكون. والوجه الآخر أن تجعل (فيكون) مرفوعا على الاستئناف (فعل) المذهب الثاني يكون الوقف على (كن) أحسن منه على المذهب الأول. والوقف على (فيكون) تام.

ومثله: (قوم يُوقِّعون) [118].

والوقف على قوله: (بشيراً ونذيراً) [119] حسن وليس بتمام لأن قوله: (ولا تستأل عن أصحاب الجحيم) متعلق بالأول، وذلك أن النبي صلى الله عليه قال: (إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تستأل عن أصحاب الجحيم) 3. ومن قرأ (ولا تستأل) [112/1] بالرفع على معنى ولا تستسأل 6.

2 - س، لك (فعل هذا المذهب).
3 - الطبري 5/2، والقرطبي 2/601، والنسفي 1/71.
4 - قوله: (ولا تستأل) سقط من: غ.
5 - الطبري 2/62، والقرطبي 2/62، والسني 1/72.
كان الوقف على (نذيراً) أحسن منه في المذهب الأول. والوقف على (حتى تلبس منهم) [120] حسن. والوقف على (ولا نصير) ثام. والوقف على قوله (حق نلاوته) [121] قبح لأن (الذين) مرفوعون بما عاد من قوله (آولائك يؤمنون به) والمرفوع متعلق بالرافع. والوقف على (يؤمنون به) حسن. والوقف على (هم الخايسرون) ثام. والوقف على (العالمين) [122] غير ثام لأن قوله (وأنتموا يوماً) [123] نسب على (اذكرنا نعمتي). والوقف على (ينصرون) [123] ثام. والوقف على قوله (ومن ذُرِّيتي) [124] حسن والوقف على (العالمين) ثام.

1- (على قوله).
2- الطبري 2/511، والفرطبي 2/95/60، وابن كثير 1/164، والنسفي 22/1.
3- قوله (والوقف على قوله ومن 300 الظلمين ثام) سقط من ز.
وقوله: ( واتخِذوا من مَقَام إِبَراهِيم مُصْلِيٍّ ) [155]

(يُقَرَّ عَلَى وَجَهِينَ) (وَاتَّخِذوا) بِكَسِّر الحَاجَةَ. وَ(اتَّخِذوا) بِفَتْحِ الحَاجَةَ. فَقَرَأَ (وَاتَّخِذوا) بِكَسِّر الحَاجَةَ وَقَفَ عَلَى (مُصْلِيٍّ) وَابْنُاؤُ آمِرَةَ (وَاتَّخِذوا). وَمِن قَرَأَ (وَاتَّخِذوا) بِفَتْحِ الحَاجَةَ لَمْ يَكِن وَقِفَ عَلَى (مُصْلِيٍّ) تَامًا لَّاَنَّ (وَاتَّخِذوا) نَسْقِ عَلَى (وَإِذِ جَعَلْنَا البَيْتَ مِشَابِهً - وَاتَّخِذوا) (1) والوقَف عَلَى قُوْلِهِ: (وَالرَّكَعَةُ السَّجُودُ) ثَامِنًا. والوقَف عَلَى قُوْلِهِ: (وَإِذِ يَرْقَعُ إِبَراهِيمُ القوَاعِدُ مِن البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ) [17] حسن ثُمَّ تَبْتِديءٌ (رَبَّنَا تَبْقِيلَ مِنَا) عَلَى مَعْنَىٰ يَقُولُانَ رَبَّنَا تَبْقِيلَ مِنَا. (1) وكَذَّلِكَ هُوَ فِي قَرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِظْهَارِ القُوْلِ (1).

1 - معاني القرآن 1/77، والفرطي 2/166، والنسفي 1/74، والقطع 3/30.
3 - الطبري 2/167، والفرطي 3/163، والنسفي 1/74.
4 - المسند 522.
والوقف على قوله: ( وآجِّلْنا مُسلمَئيْنِ لِكَ) [128] حسن وليس بتّام لأن قوله: ( ومن ذَرِّيَتِنا أَمْسَى مسَّها لَكَ) وقال: ( وآجِّلْ من ذَرِّيَتِنا أَمْسَى مسَّها لَكَ) . وكذلك الوقف على ( لِكَ) حسن وليس بتّام، والوقف على ( التوابُ) الرَّحْمُ) تام.

والوقف على ( مّن سِفَةَ نفسه ) [130] حسن.
والوقف على ( بنيه ويعقوب ) [122] حسن(1). والوقف على ( وآجِّلْنا مُسلمَئيْنِ ) حسن.
والوقف على ( آبائِك ) [133] ليس بتّام لأنّ ( إِبْرَاهِيمِ وَإِسْمَعِيلِ وإسحاق ) ترجمة عن الآباء(2). والوقف ( إِبْرَاهِيمِ وَإِسْمَعِيلِ ) 112/ أَ قَبْحٌ لَّا نَّلَّا تَنَازِلَ بِهِ حُرَفٌ واحِدٌ.
والوقف على قوله: ( وَيَعُوبُ ) [136] حسن وليس بتّام لأن قوله: ( إِلَّا واحِدًا ) منصب على القَلْعِ مِن ( إِلَّهِكَ) (3).

1- آلف ( حسن ) سقط من ح.
2- القرطبي 138/ 2.
3- الطبري 3/ 100 و القرطبي 138/ 76 والنسفي 1/ 76، والقطع 31/ 1.
4- ٥٣٣
الوقف على قوله: (مسامون) تام.
والوقف على (خلط) [134] حسن، والوقف على
لها ما كبست حسن. وكذلك الوقف على ( كبستم).
الوقف على قوله: (ولا تسألون عمًا كانوا يعملون) تام.
والوقف على (أو نصارئ تهتدوا) [135] تام. وكذلك
الوقف على (وما كان من المشركين).
والوقف على قوله: (وهو السميع الalties) [137] تام ثم
بتدىء: (صيغة الله) على معنى «الزوموا صيغة الله أي دين
له» (3). وكذلك الوقف على قوله: (ومنه له عا بدون).
والوقف على قوله: ( فإن آمنوا يمكن ما آمنتم به فقد اهتدوا)
[137] حسن.

1 - لفظ (قوله) مسقط من: س، غ، ك، ح.
2 - س (علي قوله).
3 - معاني القرآن 88-83، الطبري 3/117، والقرطي 2/144،
وابن كثير 1/188.
4 - لفظ (قوله) مسقط من: ك، ح.
134 -
والوقف على قوله: ( آنتم أَعَلَمُ أمَّ اللهِ ) [ 140 ] وعندكما.
وكل ذلك الوقف على ( وما الله بعاقل عما يعملون ) [ 141 ].
وكل ذلك: ( من يشاء إلى سرارة مستقيم ) [ 142 ]
ومشله: ( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) [ 143 ]
وكل ذلك: ( إلا على الذين هدى الله ) [ 143 ].
وكل ذلك: ( لرَوْف، رَحِيم ) [ 144 ].
والوقف على قوله: ( فوالوا وجوهكم شطره ) [ 144 ] حسن.
وكل ذلك: ( وما بعضهم بتابع قبيلة بغض ) [ 145 ].
وكل ذلك: ( اكتممون الحق وهم يَعْلَموُن ) [ 146 ] ثم تبديه ( الحق مِن رَبِّك ) [ 147 ] على معنى: هَوَ الحَقُّ مِن رَبِّك ».
والوقف على قوله: ( ولاَّتِمَّ يَعْفَمَيِ عليكم وَلَعلَكم تَبَدُّونَ)

---
1 - معاني القرآن 1/85، والفريدي 2/153، وابن كثير 1/194/1.
والنسخي 1/82، والقطع 26/31.
150 ] على معنيين: إن جعلت ( كما ) صلة للكلام المنقوش قبلها فالوقف على ( هتدون ) غير تام. وإن جعلت ( كما ) جوابا لقوله: ( فاذكروني) [ 152 ] كأنه قال: " فاذكروني أذكركم كما أرسلنا فيكم رسولاً 113/13 منكم " فالوقف على ( هتدون ) تام.

والفوقف على قوله: ( وعليمكم ما لم تكونوا تعانون ) [ 151 ] تام،" إذا كانت ( كما ) أرسلنا صلة لما قبليها، فإن كانت ( كما ) جوابا لقوله: ( فاذكروني) " كان الوقوف على ما لم تكونوا تعانون ) غير تام.

والفوقف على قوله: ( والأنفس والثمرات ) [ 155 ]

حسن.

1 - معاني القرآن 92/1، ابن كثير 1971، والنسفي 38/1، والقرطي 2/170-171، والقطع 32/5.

2 - لفظ ( تام ) سقط من: 7.

3 - الطبري 2/409-410، والقطع 32/5، ويفهم هذا أيضا من ابن كثير والنسفي.

4 - س، غ (على قوله) 536.
والوقف على (الصَّابِرِينَ) غير تمام لأنَّ (الذين إذا أصَبَّبَهُمْ،)
[157] نعت لِـ(الصَّابِرِينَ).
والوقف على قوله: (أَبَنَ يَطْوَفُ يِهِيَ) [158] حسن.
وليس بتام.
والوقف على قوله: (وَلَيْعْنِيَمُ اللَا عَنُونِ) [159] غير تمام.
لأنَّ (إَلَّا) استثناء ولا يتمَّ الكلام قبل الاستثناء.
والوقف على (وماتوا ومُثمَّ كَفَّارٍ) [161] قبيح لأنَّ قوله:
(أولئك عليهم لعنة الله) خبر (إِنَّ). والوقف على قوله:
(عليهم لعنة الله) قبيح لأنَّ (الملائكة والناس) منسوقون
على الله عزّ وجلّ. وقرأ الحسن: (والملائكة والناس
أُجَمِّعونَ) بالرفع على معنى: (إن يُعَنِّيهم الله والملائكة) «1».

1- لفظ (قوله) سقط من: س ، غ ، ك ، ح.
2- الطبري 3/271، والنفسي 84/1، والقطع 32/ب.
3- الطبري 3/271، والقرطي 2/190/1901، والقطع 33/أ.
4- معاني القرآن 1/267، الطبري 3/271، والابن كثير 1/80، والنفسي 1/1.
- 375 -
فلا يتم أيضاً على هذا المذهب الوقوف على (الله) لأب (الملائكة والناس) منسوكون على التأويل، والتأويل للرفع، والوقف على (الناس أجمعين) غير ثام لأن (اللدن) فيها仓位م من (الادن) [162] منصوب على لقطع من (الدَّين) وعلى (الرحمن الرحيم) [136] ثام. والوقف على (ينظرون) وعلى (الرحمن الرحيم) والوقف على قوله: (إن في خلق الشهات والأرض) إلى آخر الآية غير ثام لأن الكلام بعضه تسد على بعض، والوقف على (بين الشهات والأرض) فحياة لأن قوله: (لبئات) اسم (إبن) وخبرها (في خلق الشهات والأرض). والوقف على (وتفجَّعت بهم الأسباب) [166] حسن. وقوله: (ولو يرى الذين ظلموا 114/1 إذ يرون العذاب) 

1- ك (يتم الوقوف).
2- الطبري 3/263، والترطبي 2/190، والسفي 1/86، والقطع 23/1

- 528 -
[ 158] قرأّ نافع وغيره من أهل المدينة وعبد الله بن عامر(1) .
( ولو ترى الذين ظلوا ) بالياء(2) ( إنْ ألقوا الله شديدٌ العذاب ) بفتح( أنْ ) . وقرأ أبى كثير وكتبه وعاصم والأعش وأبو عمرو وحمرة والكسائي:
( ولو ترى الذين ظلوا ) بالياء(3) ( إنْ ألقوا الله جمعاً وإنْ الله ) بفتحها جمعاً . وكان أبى جعفر يزيد بن الفعاق يقرأ: ( ولو ترى الذين ظلوا ) بالباء. ( إنْ ألقوا الله جمعاً وإنْ الله ) بكسرها جمعاً(4) . وروى إسماعيل عن الحسن: ( ولو ترى الذين ظلوا ) بالباء. ( إنْ ألقوا الله جمعاً وإنْ الله شديد ) بكسرها جمعاً . فرّن قرأ: ( ولو ترى الذين ظلوا ) بالباء.( إنْ ألقوا الله جمعاً ) بالفتح كان الرمق على ( يرون العذاب ) حسناً

1 - س، غ، خ، ح (عمرالبعصي).
2 - القرطي 2/ 204.
3 - التمسير 78، والقرطي 2/ 204، والنشر 3/ 224، والتميمي 1/ 87، والقطع 3/ 1.
4 - القرطي 2/ 200، والنشر 3/ 224، والقطع 3/ 323.
5 - 039.
غير تام، وإن منصوبة على التدكرير كأنه قال: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ترى أن ألف الله جميعاً، ومن قرأ: (ولو يرى الذين ظلموا) بالياء وفتح (أنف)، ولم يقف على (يرون العذاب) لأن (أن) منصوبة بحري، وهي كافية من العين والخبر فلا يتيم الكلام قبلها. ومن قرأ: (ولو يرى الذين ظلموا) بالباء (إن ألفا) بالكسر، كان الوقف على (يرون العذاب) حسناً ثم تبندى (إن ألف الله جميعاً) بكسر الألف، والرؤية واقعة على (إذ يرون) مكتفية بها كما قال: (ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربه) [سبأ 31]، (ولو ترى إذ الظالمون في عمرات الموت) [الأنعام 93] ومن قرأ: (ولو ترى الذين ظلموا) ببلا (إن ألفا 14) بكسر الألف، كان الوقف على (يرون العذاب) حسناً. وجواب (لو) في هؤلاء الأوجهsecret، كأنه قال: «ولو يرى الذين كانوا

1 - قوله (غير تام وإن منصوبة 00 يرون العذاب) حسناً سقط من: ز. 540 -
يشكون عذاب الآخرة لعلماء حين يرون أنه أن أقوأ الله جميعاً، وأن الله شديد العذاب، فحذف الجواب لمعرفة المخاطبين بهما. كما قال: "أَمَّنْ هُوَ قَانُتُ آنَاءُ الليلِ سَاجِداً وَقَائِماً" [الروم: 9]. فعندها "أَمَّنْ هُوَ قَانُتُ خِيرُ أَمَّنْ لَيْسِ بِقَائِمِ". فحذف الجواب، وهذا معروف في كلام العرب، قال: السعد أليف؛ لا يأته بكي لي شنينا، وبكنى الملوك الذهبينا، مولى من بني حجر بن عمرو، يساقوت العشيءة يتقونا، فلوا في يوم معركة أصيبوا، ولكن في ديار بني مرينا؟! أراد: فلوا في يوم معركة أصيبوا لكان كذا وكذا، فحذف الجواب.

والوقف على: "وأن الله شديد العذاب" حسن وليس بئام، لأن قوله: "إذ نبرأ الذين أمتعبوا" [126] مردد على

---
2- ديوانه 300، 541.
(إذ يرون العذاب) كأنه قال: ۙ ولو برى الذين ظلموا
إذ تبنا wür الذين اعتموا، والوقف على: (يُحبثُهم كحب الله)
حسن. والوقف على: (الذين آمنوا أشد حباً لله) تام. وكذلك:
(وماهم يحاربون من النار) [17] وكذلك (فما أصبَّهم على النار)
177 تام.
والوقف على قوله: (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق).
176 حسن غير تام.
والوقف على: (ينفقات بعيد) تام.
والوقف على قوله: (وحنين الأباس) حسن غير تام. وقال السجستاني:
هذا تامُّ. وهذا خطاً لأن قوله: (أولئك 115/1 الذين صدقوا)
177 خبرٌ وحديث عنهم، فلا يُتمَّ الوقف قبله. والوقف
على (المنقول) تام.

١ - لفظ (قال) سقط من: س.
٢ - القطع ٣٤/٣.
٣ - ز (خبره)
والوقف على (في القتلى) [18] حسن غير تام لأن قوله:
(المخرج بالحق) تابع للقصاص فلا يسمى الوقف قبلاً.
والوقف على قوله: (والأنثى بالأنثى) حسن غير تام. والوقف على قوله: (ذلک تخفيف من رجلك ورحة) حسن، وتمام الكلام عند قوله: (فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) [182].
والوقف على قوله (لعلكم تتعلقون) [183] قبيح لأن
(أيامًا محدودات) [184] منصوبة بـ (كتاب) وهو
الذي يسميه بعض المنحوين خير مما لم يسم فاعلاً?
والوقف على (محدودات) حسن. وكذلك: (فعدة من أيام
آخر). وكذلك: (طعام مسكينين). والوقف على قوله:
فهو خير له) حسن ثم تبتدئه: (وأن تصوموا خير أمركم)
على معنى، وصيامكم خير لكم). والوقف على (إن كنتم

1 - لفات (على) سقط من: ك.
2 - معاني القرآن 1/112، الطبري 3/403، والقرطبي 2/276.
3 - معاني القرآن 1/112، النسفي 1/94.
تعلمون ( حسن وليس بسام لأن قوله : ( شهر رمضان ) ] ١٨٥ [ مرفع بإضمار ، ف ذلك شهر رمضان ، ف ذلك ، 
إشارة إلى ما تقدم ، وقرأ مُجَسَّد ( شهر رمضان ) ، فهذا على معنٍين : إن نصب ( شهر رمضان ) بإضمار ، صوَّرا
شهر رمضان ، حسن الوقف على ( إن كنتم تعلمون ) ، وإن 
نصبت ( شهر رمضان ) بِمَشتق من الصيام كأنك قلت ، 
كتب عليكم الصيام ، تصومون شهر رمضان ، لم يتم الوقف على ( إن كنتم تعلمون ) لأن ( شهر رمضان ) متعلق بِالصيام ، 
والوقف على ( من الهُدّى والفرقان ) حسن ١١٥/ ب . كذلك : 
( مواقيت إلّясاس والحج ) [٨٩ [ وَكَذَٰلِكَ : ( من وأبوابها ) ، 
والوقف على ( لتغلبهم ) ، ( والفتنة أشد من القتال ) . 
و كذلك ( والحُرمات قصاص ) [١٩٤ [ . 
و كذلك ( بمِثل ما اعتدى عليكم ) .

۱ - معاني القرآن ١/١١٣ ، والطبري ٣/٤٤٥ ، والقرطبي ٢/٢١٩ / ،
والنسفي ١/٩٤ ، والقطع ٣٥/١ أ .
۴٤۴ -
وكان (فأنتوا الحج والعمرة). [196]
وقوله: (فأنتوا الحج والعمرة) بنصب (العمرة). وقرأ عامر الشبكي:
(وأنتوا الحج والعمرة) برفع (العمرة) لأن (العمرة) منسوسة عليه.
ومن رفع (العمرة) كان وقته على (الحج) حسناً لأن (العمرة) مرفوعة باللادم. والوقت على (فما استيصر من
الهدى) حسن. وكذلك: (ذلك لم يكن آلهة حاضرة
المسجد الحرام) والوقت على (أن الله شديد العقاب) تام.
وقوله: (فلا ركّة ولا فسوق ولا جدال في الحج).
[197] كان شيبة ونافع وعاصم والأعجم وحزمة والكسائي

1- الطبري 4/100، ابن كثير 330/1.
2- س (عياش) ، وانظر الطبري 4/101، القطع 35/1، وفي
الحاشية بعد هذا الردّة إشارة إلى بازغ القراءة.

ابناء الوصّ - 645
نصبون كلين بلا تنوين 1). وكان أبو جعفر يرفع كلين بالتنوين 2). وكان ابن كثير وأبو عمرو يرفعان ( فلا رفعت ولا فسوق 3) بالتنوين، ونصبان ( ولا جدال في الحج).  
فمن نصب كلين وقف على ( الحج ) ولم يقف على ( لا ) ولا على ما بعدها. ومن رفع كلين، قال ابن سعدان: يصلح الوقف على ( لا ) إذا رفعت ما بعدها وإذا يجوز هذا المضطر والوقف على ( في الحج ) ومن نصب ( ولا جدال في الحج ) ورفع ما قبل وقف على ( فلا رفعت ولا فسوق 4/111).  
وابتدأ ( ولا جدال في الحج ) على معنى، ولا شك في الحج أنه واجب في ذي الحجة 5). والوقف على قوله: ( يَعْمَلُ اللَّهُ تَأَمَّمَ 4). والوقف على قوله: ( فإنَّ خير الزَّاد النَّقوي ) حسن.

3 - الطبري 4/154، والتفسير 88، والقرطي 2/499، والنشر 2/311.
4 - التسفي 1/110، والقطع 35.
5 - قوله ( والوقف على 1000 جزء ) سقط من غ.
والوقف على (وأَنتَ قُرْنٌ يَا أُولِي الْأَلَّابِينَ) [۱۹۷] ثامن.
والوقف على (أَنْ أَنتُنَّ فِي اِنْقِدَامٍ مِنْ رَبِّكَ) [۱۹۸] هَسِن.
وكذلك الوقف على قوله: (أَوْ أَشْدَدْ ذَكْرَا) [۲۰۰] تَام.
والوقف على (وَلَهُ السَّرِيعُ الحِسَابُ) [۲۰۲] هَسِن.
والوقف على (فِي أُمَّامٍ مُّمَعَدَّاتٍ) [۲۰۳] هَسِن.
وكذلك الوقف على قوله: (لَمَّا أَنْقُلَى) [۲۰۵] قَرَأَتُ آَلِهَةَ:
وقوله: (وَهَلِكَ الحَرْثَ وَالْنَّسل) [۲۰۵] ثَامِنَةَ آَلِهَةَ:
(وَهَلِكَ الحَرْثَ وَالْنَّسل) بالنِّصْبِ. وَقَرَأَ الْحَسَنُ: (وَهَلِكَ)
الْحَرْثَ وَالْنَّسلَ) بِالرِّفْعِ. فَقَرَأَ: (وَهَلِكَ الحَرْثَ) بِالْنِّصْبِ
نصبه على الْيَسِّقَ عَلَى قُوَّةِ: (لِيَفَسِّدَ فِيهَا) ولَوْ (رِيْبَكَ الحَرْثَ)
فَعَلَ هَذَا الْمِلْتَبِ لَيَوْقِفَ عَلَى (لِيَفَسِّدَ فِيهَا). وَمَنْ قَرَأَ: (وَهَلِكَ)
(وَهَلِكَ الحَرْثَ) كَانَ عَلَى مَعْنَىٰ: إِنَّ رَفَعَتْ (وَهَلِكَ)
الْحَرْثَ) عَلَى الْبَيْدَاءِ وَالْإِسْتِنَافِ، وَهَوَّهُ قُوَّةَ: أَيْ عَبْدُ، وَقَرَأَ عَلَى
قُوَّةِ: (لِيَفَسِّدَ فِيهَا) وَابْتِدَأَتْ (وَهَلِكَ). وَمَنْ رَفَعَ

۱ ح (على قوله).
(عَلَى النَّسَق) "ومِنّكَ نِعْمَتُهُ (وَيَكُلَّكَ)، وَهُوَ قَالُ آلِ نَسَق، لم يَقْفَ عَلَى (لِيْفَضْذِفْهَا)" [2] وَالْوَقْفُ عَلَى يَبْلِكَ الحُرُثَ وَالنَّسَلَ، "ثَانِيِّمُ. وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَى (الْفَسَادَ)".

والْوَقْفُ عَلَى قُوَّالِهِ: (فَشْحَبُهُ جَهَّازُهُ) [2]
والْوَقْفُ عَلَى قُوَّالِهِ: (إِنَّهُ عَرْضَاتُ اللَّهِ) [2] ثَانِيِّمُ.
كَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَى (الْعَبَّادِ).

وَقُوَّالِهِ: (وَالْمَلَائِكَةُ وَقَضَى الأُمَّرُ) [2] يَقْرَا عَلَى
وجَبَّينِ: قَرَأَتْ ١١٦٥/١٢ أَلْعَوَامَ: (وَالْمَلَائِكَةُ وَقَضَى الأُمَّرُ)
لَوْفِع. فَعِلَّ هَذَا الْمَذَهِّبُ يُحِسنُ أَنَّ تَقْفَ عَلَى (الْمَلَائِكَةِ).
قَرَأَ أَبُو جَعْفَرِ: (فِي طَلْقٍ مِّن أَلْعَوَامِ وَالْمَلَائِكَةِ) بِالْفَضْحِ.
نَعَلَ هَذَا الْمَذَهِّبُ أَيْضًا يَقْضِي الْوَقْفُ عَلَى (الْمَلَائِكَةِ).

١ - مَعَانِي الْقُرْآن١٢٤ /١، ١٩٤ /٤، ٢٤٣ /٣، ١٧ /٣، ١٦٣ /٢، ١٨١ /١،
١٥٦ /١، ٠١ /٣، ١٠٥ /٦، ٢٠٥ /٤، ٢٢٧ /٢،
٢ - مَعَانِي الْقُرْآن١٧٤ /١، ١٩٤ /٤، ٢٦٦ /٤، ٢٣٦ /٣، ٢١٣ /٣، ٢٠٥ /٤، ٢٢٧ /٢، ٠١ /٣، ٢٠٥ /٤.
والابتداء: (وقضي الأمر) وقرأ: "من آية الهدى" [211] حسن.
وأوقف على قوله: (من آية الهدى) [211] حسن.
و كذلك: (ويستجرون من الذين آمنوا) وثبت: (والي الذين اتقوا فوقفهم يوم القيامة) ثم توقف على (القيامة) [212]
والوقف على (من الحق بإذن) [213] حسن.
و كذلك: (من نصر الله) [214] والوقف على (إن نصر الله قريب) تام.
والوقف على (وابن سبيل) [215] حسن. والوقف على

1. في كل النسخ سوي: ح (ورأى ابن معاذ) والصواب حذفها.
2. قوله (ثم تقف على القيامة) مخطط من: ح.

- ٥٤٩ -
فإن الله به عليم) نام .
والوقف على ( وهو كرمة لكم ) [ 216 ] حسن . وكذلك :
( وهو خير لكم ) وكذلك : ( وهو شر لكم ) . و ( أنتم لا
نامون ) نام .
و ( الحرم ) [ 217 ] حسن . وكذلك : ( أكبر عند الله ) . وكذلك ( أكبر ينقتل ) . وكذلك : ( عن
دينكم إن استطاعوا ) والوقف على ( هم فيما خالدون ) نام .
وكذلك [ 218 ] ( والله غفور رحيم ) [ 218 ] .
والوقف على قوله : ( وإنسها أكبر من نفعها ) [ 219 ]
حسن 117/ أ والوقف على قوله : ( قول الغفل ) حسن .
وكذلك : ( في الدنيا والآخرة ) [ 220 ] وكذلك : ( قول
إصلاحهم خير ) . وكذلك : ( وإن تجا لطوه فاحوانكم ) .
وكذلك : ( من المصلحة ) . والوقف على ( إن الله عز
حكمه ) نام .

1 - تكملة لازمة من : س ، غ ، وسقطت من النسخ الأخرى .
200 -
والوقف على ( ولو أَعْجَبَتْكُمْ) [٢٢١] حسن. و كذلك:
( ولو أَعْجَبَتْكُم). وكذلك: (إِلَى الْجَنَّةَ والْمُغْفَرَةِ بِذَٰلِكَ).
والوقف على (لَعْلَمُ يَتَذَكَّروْنَ) تَام.
والوقف علِّيٌّ (مِن حِيْثُ أَرْسَّلُ اللهُ) [٢٢٢] حسن.
وكذلك الوقف على (فَأُتُوا خُزَائِمَ أَنْ شَنَّمُ) [٢٢٣]
وهو أَتَّم من الأول. والوقف على: (وَقَدْ مُوَلِّذُوا أَنْفُسَهُم).
حسن والوقف على: (وَاعْلَمُوا أَنْكُمُ مُلَاقِوهُ) تَام. وكذلك
الوقف على: (المُؤْمِنِينَ).
والوقف على (يَتَرِبُّصُ الْأَنْفَسُ مِنْ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ) [٢٢٨]
حسن. وكذلك: (إِنْ كُنْتُمْ يَوْمَ يَوْمٍ يَوْمًا وَالْيَوْمُ الآخر).
والوقف على (وَالْرِّجَالِ علَيْنِ دَرَجَةٍ) حسن. والوقف على
(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَمِيمٌ) تَام.
والوقف على (أَوْ تَسْرِيحٌ إِلَيْهِ) [٢٢٩] حسن.
وذلك: (فَلاٰ جَنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ بَهَا).

١ - ح (علي قوله).
- ٥٠١ -
وكلما الوقف على: (إنْ ظلَّا أنْ يَبْقَا أَنْ يَقِيَ حُدْوَةُ اللَّهِ) [١٣٠]
وكلما الوقف على: (أو سَرَحَوْنَ بِمَغْرُوفِ) [١٣١]
وكلما ۱۲۳: (وَلا تَسْمَيْوْنَ بِضُرَّاً لَّنْ نَغْتَبُوا) . 
وكلما: (فَخَدَّمَتْ نَفْسَهُ) . 
وكلما: (يَعْطَىٰ بِهِ) وهو أَنَّمَا قَبْلَهُ. 
وكلما: (وَاعْمَلُوا أَنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ) ثَامِنَاءٌ.
وكلما: (إِذَا تَرَاضَوْا بِبَنِي الْمَعْرُوفِ) [٢٢٢]
وكلما: (بَاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وَكُلُّ مَعْرُوفٍ 
لكم وأَطْهِرُ) . 
وكلما: (إِلَّا وَعَظَمَّهَا) [٢٢٣]
وكلما: (وَعَلِيَّ الْوَارِثَ مِثْلَ ذَلِكَ) . 
وكلما: (وَتَشَابَرَ فَلا جَناحٌ عَلَيْهَا) . 
وكلما: (إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) [١٧١].
وكلما: (فِيَا فَعَلْنَ فِي أَنْفَسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [٢٢٤]
وكلما: (إِلَّا أَنْ تَقُولَا قُوَّةً مَعْرَفَةً) [٢٢٥].
وكذلك: (حتى يبلغ الكتاب أجله). وكذلك: (يعلم ما في أنفسكم فاخذروه).
وكذلك: (أو تفرضوا لهن فرصة) [236] وكذلك:
(على القدر المذكور).
وكذلك: (وأن تفغوا أقرب للتقوى) [237] وكذلك:
(ولا تنسوا الفضل بينكم).
والوقف على (الصلاة الوسطى) [238] حسن.
وكذلك: (فإن خفتم فرجالا أو زكبانا) [239].
وقوله: (وصية لأزواجهم) [240] قرأها نافع وغيره من أهل المدينة والحسن في رواية ابن أرقم عن بوعاصم والحسن.
(وصية لأزواجهم) بالرفع. وكذلك قرأها الأعرج وابن أبي إسحاق. وكان الحسن في رواية هارون عنه، وأبو عمرو وحمزة يقرأون: (وصية لأزواجهم) بالنصب. فمن رفع (الذين يتوافرون منكم) بما عاد من الهواء والميم في قوله: (لأزواجهم) لم يتم الوقف على قوله: (ويذرون أزواجًا) ومن رفع...
(الذين) بإجماع في وصينا الذين يتوفون، ولفيا ذكرنا الذين يتوفون، وقف على قوله: (وبدرون أزواجًا) وابتدأ (وصية لأزواجهم) على معنى: هي وصية لأزواجهم. ويجوز أن ترفع على معنى لأزواجهم وصية لأنها في قراءة ابن مسعود، والوصية لأزواجهم). وكذلك تبتديء (وصية) بالنصب على معنى لا يوضع وصية ۳۱). والوقف على قوله: (غير إخراج) حسن. وحكذاك (في ما فعال في أنفسهم من معروف).

وكذلك (فيضايعة له أضعافاً كثيراً) [۴۴۵].

وكذلك (وقد أجرينا من ديارنا وأبناها) [۴۴۶]

وكذلك (تولوا إلا قليلاً منهم).

وكذلك ۱۱۸/۱ (ولم يؤتف سعة من المثال) [۴۴۷]

١- معاني القرآن ۱۰۱، الطبري ۳۵۱، والطبرس ۸۱، والقرطبي ۳۷۷، والنشر ۲۳۸، وابن كثير ۲۹۷، والسني ۱۲۲، وشراة القراءات ۱۰.
و(زاده بنطة في العلم والجسم) ٤( يؤتي ملكة من يشاء).
(تحمل الملائكة).
(لا من اعترف عرفة بيه) ٢٤٢، (غلبت فئة
كثيره بأذن الله).
(فازهم بأذن الله) الوقف عليه حسن غير تام لأن قوله
(وقال داوود جالوت) نسب على (فازهم) ١١ (وعلمه مما
يشاه) وقف تام.
(وايدهم بروح العالم) ٢٥٣، وقف حسن.
(ولكن اختلوا) حسن غير تام.
(ولا خلالة ولا شفاعة) ٢٥٤ وقف حسن.
(وكذلك) لا يدانه الحزب القيوم) ٢٥٥، (سنة ولا نوم)،
(وما في الأرض) ، (لا بأذن) ، (وما خلفهم) ، (لا
بي شاه) ، (السياوات والأرض) ، (ولا يؤونوا حفظهم)

١ - الطبري ٣٠٤، والقطع ٤٠٥/ب.
٢ - ٣٠٤ (حسن غير تام).
٣ - ٥٠٠.
وهو أعلى النعمان (تبارك اسم الوحي) تمام الكلام ورأس الآية، والوقف على (لا انتصار لها) ۱۵۶ حسن، وكذلك فقد كتب الرشيد من الله (۱۷) وكذلك ۲۲۴ (يخرجونهم من الثور إلى الظلمات).
وهم فيها خالدون، وقف آلام والوقف على (فليه الله الذي كفر) ۲۵۸ وكذلك. الوقف على (وأله لا يهدى القوم الظلمين) حسن وليس بتام لأن قوله (أو كان الذي ساء على قرية) ۲۵۹ نسك على قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه كأنه قال: هاهن رأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي ساء على قرية).
والوقف على (كل شيء قادر) تام.

۱ - قوله (الكلام، الآية والوقف) سقط من ك.
۲ - تكملة من ك، وسقطت غيرها.
۳ - ح (الذي).
۴ - معاني القرآن ۱۷۰۰، والطبري ۵/۴۴، القرطبي ۳/۲۸۸، والقطع ۴۱۴/۱.
والوقف على (ولكن ليطمئن قلبي) [٢٦٠] حسن.
والوقف على (حكيم) وعلى (يجزونون) [٢٦١] تام.
والوقف على (يتبغها آذى) [٢٦٣] حسن.
وكذلك (ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) [٢٦٤] تام.
الوقف على (فإن لم يصبها وابل فطل) [٢٦٥] تام.
والوقف على (فاحترقت) [٢٦٦] حسن. وكذلك (لعلكم تفكرون) ١٨١/٩.
(إلا أن تغيموا فيه) [٢٦٧] ، (غنيٌّ حميدٌ) تام.
والوقف على (فقد أوثي خيرًا كثيرا) [٢٦٩] حسن.
وكذلك (فإن الله يعده) [٢٧٠] تام.
(ولكن الله يهدى من يشاء) [٢٧٢] تام
(أغنياء من التقهف) [٢٧٣] ، (لا يسألون الناس إلحافة) ،
(فإن الله بهٌ علم) تام.

١ - لفظ (وكذلك) سقط من : س.
٢ - زا ك (على قوله) .

٥٥٧
(بِتَخْطِيطِ الشَّيَّطَانِ مِنَ الْمَسْرَحِ [276] حَسَنٌ وَكَذَلَكْ)
(إِنَّمَا الْبَيْعُ يَنْثَلُ الْرَّبِّيَّةَ ۖ وَحَرَّمَهَا الْرَّبِّيُّ ۖ وَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ)
(وَيَبْعَثُ الْقُلُوبَ [277] والْوَقْفَ عَلَى كَفَّارَ أَنْثىٍ) ثَامِنًا.
(وَالْوَقْفَ عَلَى فَنْظِرَةٍ إِلَى مَسْرَحٍ) [278] حَسَنٌ.
(وَالْوَقْفَ عَلَى وَمَا لَا يَظَالَمُونَ) [281] ثَامِنًا. وَكَذَلَكَ الْوَقْفُ
(عَلَى أُخْرَى الْأَايَةِ الَّتِي قَبَلَهَا) وَالْوَقْفَ عَلَى (كَابِلٌ بَالْعَدْلِ) [282] حَسَنٌ.
(وَكَذَلِكَ) (كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلَا يَكُونُ) (وَلَا يَبْخَسُ مِنْهَا شَيْئًا)
(وَلِثَانِيَ الْعَدْلِ). وَقَوْلُهُ (أَنْ تَسْلِمَ إِحْدَاهُمْ فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمْ
الأُخَرَى) والْوَقْفَ عَلَى (الأُخَرَى) حَسَنٌ، وَالْوَقْفَ عَلَى (إِحْدَاهُمْ) قَبْيِحٌٓ لَنَعْنُى التَذِكَّرَ التَقْدِيمَ قَبْلَ الْفَضْلِ كَأَنَّهُ
(يَقُولُ: وَكَيْلُ تذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا إِنْ ضَلَّتْهَا وَمَنْ قَرَأَ: إِنَّ تَسْلِمَ إِحْدَاهُمَا (بَكِسْرَةٍ) (فَتَذَكَّرَ) بَالْرَّفِعِ لَمَ)}
يقف أيضاً على إحداها لأن القاء في (تذكر) جواب الجزاء (تذكر) مرفوع على الاستئناف، وقرأ بالقراءة الأولى نافع وغيره من أهل المدينة وعاصم وأبو عمرو والكسائي. وقرأ بالقراءة الثانية الأعش وحزة، والوقوف على (إذا ما دعوا). ولن يكتبها، (إذا تباعكم)، (ولا شهد)، (فإنها عسوق يكيم)، (أحسن من الذي قبله وهو شبيه بالنام)، (وعالدكم الله)، (حسن)، (وفرحان مقبوضة)، [283] حسن، (وهل تيقي الله)، (فلأنه أظلم قلبه ورحمة بما تعملون علمهم)، (بما أنزل إليهم من ربه)، (والمؤمنون)، [285] حسن. وقوله: (لا تفرق بين أحد من سلبه،) من قرأ: (لا تفرق) بالنون حسن له وأن يقف على (ملائكته وكتبه).

---

الطبري 2/221-222، البخاري 3/972، والقروتي 1/237، والنشر 2/231-237

---

009
ورَسُلِهِ (لا يَفْرِقُ) عَلَى مَعْنَى يَقُولُونَ: لا يَفْرِقُ، وَهِيّ قِرَاءَةُ نَافِعٍ وَعَاصِمٍ وَأُيُوبُ عُمَروٍ وَجِمْرَةٌ وَالْكِسَائِيٍّ.
وَقَرَأَ يُحِيي بِنْ يُعْمَرِ وَسَعِيدٍ بْنُ جَبْرِيْلٍ وَأَبُو رُزْقَةٍ بْنِ عُمَروٍ بْنِ جُرَيرٍ:
(لا يَفْرِقُ بِيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) فَعَلَى هُذَا الْمَذْهَبِ لَا يُحِسن الوقف على (ورَسُلِهِ) لأَنَّ (لا يَفْرِقُ) لَهُ الْرُوسُولُ، صلى الله عليه، وَهُدَّى، مُؤْمِنِينَ، وَهُوَ مَتَصلٌ بِالْكَلَامِ الَّذِي قَبْلَهُ رَاجِعٌ إِلَى (كُلِّهِ). وَالْوَقْفُ عَلَى (مِنْ رُسُلِهِ) حَسَنٌ. وَكَذَلِكَ (وَعَلِيَّةُ مَا أَكْسَبَّتْ) (286)، (أَو أَخْطَا أَنَا).
(مِنْ قَبْلِنَا)، (مَا لَالطَّائِفَةُ لَنَا يَهِى)، (وَاعْفُ عَنَا وَافْغِرْنَا)
(وَارْحَمْنَا). وَالْوَقْفُ عَلَى (أَنْتُ مَوْلَانَا) حَسَنٌ لَكَ إِذَا وَقَتَ عَلَيْهِ ابْتَدَأْتُ، (فَأَنْصَرْنَا)، وَالْبَيْدَاءُ بَالْقَاعِدَةِ قُبْلَهَا تُأتي بِمَعْنَى الْأَصْلُ بَاِلْقِبْلَةِ.

١ - سْ، غُ، ك، حٌ، (وَهَذِهِ).
٢ - كِ (أَيِّ).
٣ - الطَّبْريٍّ 126-١٣٧، والْفُرْطَيٍّ ٣/٥١٧-١٨٧، وَالْنَّسْ: (٣٧٧)، والْقَطْعٍ ٤٥/٣٢٧.
كتاب
ضيف الوقف والإلحاد
في كتاب الله ﷺ وحكم
تأليف
أبي محمد بن الفاعل بن شاكر النحاس

خطّط
محيي الدين بن رضوان
الجزء الثاني
بمسة
١٣٩١ هـ - ١٩٧١ م
السورة التي يذكر فيها آل عمران

الوقف على (الم) [١] حسن لأنك ترفعها بخصوص ثم تبتديء.

(الله لا إله إلا هو) [٢] قترفنا بما عاد من (هو). والوقف على (هو) حسن غير تم لأن قوله: (الحي القيوم) نعت لـ (الله) تعالى.

والوقف على قوله: مصادقاً لا بين يديه) [٣] حسن.

غير تم لأن الكلام الذي بعده من سوق عليه.

والوقف على قوله: (والإنجيل من قبل) غير تم. وقد زعمت أنه تم وهو خطأ من منهم ١١٩/٢ لأن (هدى) قطع من (اللوراة والإنجيل) ، ولا يتم الوقف على المقطع منه دون القطع. والوقف على (من قال هدى الناس) [٤] ١ - ك (ومن السورة).

٢ - القرطبي ٦/٦٧٩.

٣ - ح (ما قطع منه).

٤ - إيضاح الوقف ٣٦.
حسن غير تام. وقال السُجِنِي: هو تامٌ، وهو خطاً منه لأن قوله: (وأنزل القرآن) نسق على ما قبله. والوقف على (وأنزل القرآن) تام.
والوقف على قوله: (إِنَّ اللَّهَ لا يَجتَبِي عَلَيْهِ شَيْءًا فِي الأرض) [5] قبيح لأن قوله: (ولا في النهاة) نسق على ما قبله، ولأنا لو وقفنا على (في الأرض) لذهب وطمّن التام إلى أنا خصصت الأرض دون النهاة.
والوقف على قوله: (كيف يشاء) [6] والوقف على (في الأرحام) غير تام لأن المعنى واقع في قوله: (كيف يشاء) وهو بنزيلة قوله:) (في أي صورة ما شاء رَبِّك) [الإنططار 8].
والوقف على (وآخر متشابهات) [7] حسن. وكذلك:

1 - النقطع 42/1.
2 - ك (وذا).
3 - ز (من).
4 - ح (على قوله).
(وابتغاه تأويله) و(والوقف على) (وما يعلم تأويله إلا الله) تام لمعنٍ زعم أن الراسخين في العلم لم يعماوا تأويله. وهو قول أكثر أهل العلم.\\n\\n158 - حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الخالق قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جرير عن مjahid في قوله: \(\text{والراسخون في العلم}\) قال: هم الراسخون في العلم يعمنون تأويله ويقولون آمنا به، فعل معه مjahid. الراسخون) مرفعون على الذق على (الله)\\n\\n1. لفظ (والوقف) سقط من: ك.\\n2. ح (على قوله).\\n3. ز (فم).\\n4. ك (وقال ابن الأنباري: الكشالي والقوارير وأبو عبيد وأحمد بن\\n 5 - ك (قال حدثنا).\\n6. قوله (حدثنا أحمد عبد الخالق قال) سقط من: س - غ.\\n7. ك (عن).\\n8. الطبري 2/103، والفرطني 4/17، والقطع 46/4، ابن كثير 1/347، والتشي 1/147 - 148.\\n\\n- ٠٨٥ -
على (في اللّٰه) حسن غير تمام لأنّ قولهً: (يقولون آمنًا)
به) حال من «الرسّخين» كأنّه قال: «قائلين آمنًا به».
فالوقفً (قبل الحال غير تمام) ومن قال: «الرسّخون في
اللّٰه لَم يعْلَى تأويله» رفع «الرسّخين» بما عاد عليهم من
dكروهم، وذكروهم 1/120 في (يقولون) ولا يستحقه الوقف
على في (اللّٰه) من هذا المذهب ولا يحسب لأنّ الراسخين
مرفوعون بما عاد من (يقولون) ولا يحسبون الوقف على المرفوع
دون الرافع. وفي قراءة ابن مسعود تقوية لمذهب أُلامةً:
إِنَّ تأويلهِ إِلاَّ عند اللّٰهِ والرسّخون في اللّٰه يقولون (و
قراءة أبي: (ويقول الراسخون في اللّٰه) والوقف على
آمنًا به) حسن. والوقف على قوله: (كل من عند رُبّنا)

1 - لفظ (قوله، فالوقف) سقط من غ.
2 - قوله (ويقول الراسخون في اللّٰه) سقط من: ك، انظر الطبري
1/201-204، ومعاني القرآن 1/191، والمصاحف 05، وتأويل
مشكل القرآن 33.
3 - قوله (والوقف على قوله) سقط من: غ.

- 066 -
تام، وقال السجستاني: (الراسخون) غير عاملين بتأويله، ولم يعرف المذهب (أ) الثاني، واحتاج بأن الراسخين في موضع رفع [١٣١]؛ وأما الراسخون في الموضع فقولون آمنا به، فهذا ليس بحجة على أصحاب قول الثاني لأن الذين قالوا بالقول الثاني أخرجوا الراسخين من معنى الابتداء وأدخلوه في النسق فلا يلزمهم أن يدخلوا على المنسوق، إذا لان (أما) إنهما تدخل على الأسماء المبتدأة ولا تدخل على الأسماء المنسوقة، وقال السجستاني الدليل على أن الموضوع موضع بحجة [١٣٣]؛ وأما الراسخون فقولون (أما) لا تكاد تجيه وما بعدها رفع حتى تبت أو تشتر أو أكثر، كما قال الله تعالى: (أما السفينة فكانوا مساكين) [الكهف ١٧٩] ثم أتبعها (واهما الغلام) [٨٠]، (واهما الجدار) [٨٢]. وقال هبة (٤) فاما

1 - لفظ (المذهب) سقط من: ح.
2 - تكملة لازمة من: ز، وسقطت من غيرها.
3 - لفظ (ابتدأ) سقط من: ن، ح.
4 - ح (هنا)
الذين في تلوهم زيف فيتبعون ما شابه منه ثم لم يقل (أَمَا) فيه دليل أن الموضع مبتدأ منقطع من الكلام الذي قبله. وهذا غلط لأنه لو كان المعنى وَأَمَا الراَّسْخُون في العلم فِيْهُمْ، لم يجوز أن تخذف (أَمَا) وألقاه لآثِرُها ليستا مما يُضمر.

والفوقف على قوله: (بعد ١٢٠٠٠ ب إذ هَدِيتًا) في معرفة حسن ولفوقف على (الوهاب) ثام.

والفوقف على (ليوم لا ذِيِب فيه) في حسن ولفوقف على (اليميد) ثام.

والفوقف على (أولئك ثم وقرة الناد) في غير ثام لأن قوله: (كدأب آل فرعون) متصل بالكلام الذي قبله كأنه قال: كفرت اليهود كفر آل فرعون بإذن الله، وقال أمرؤ أَلْقَيس:

١ - غ (دليل على) س (دليل بأن).
٢ - القطع ٣٧/١.
٣ - غ (قال أبو بكر وهذا).
٤ - معاني القرآن ١٩١، والطبري ٢٣٣/٢، والقطع ٧٧/١، والأنبياء ٩٧/١، والنسفي ١٤٧/١، ٦٨٨.
إذ إنَّ شفافي عَبْرَةٌ مُّرَآفَةٌ فيَّ عَنَّ دَرْشِم دَارِسٍ من مَعْوَلٍ كِداَبِكَ اِنَّ أَمَّ الحُوَّرَيْنِ قَبْلَهَا وَجَارِتِهَا أَمُّ الرَّبَّ بِبَنَاتِي فَعَنَّاهُ كَمَا كَنتُ نَقْلٍ مِن هَاتِينَ المَرَأَتَينَ مِن المَكْرُوهَ، وَالْبَكَاهُ، وَهُدَأَبِنِ اللَّهِ، وَالْعَلَّادَةُ، وَالْوَقْفَ عَلَى قُوَّلَهُل: (فَأَخْفَفْنَ اللهُ لَدْنَوْيَهُمْ) [11] حَسَنٌ، وَالْيَامَ عَلَى (شَدِيدَ الْعِقَابِ)، وَالْوَقْفَ عَلَى (فَنَقْلَهُمْ لَتَقَلِّنَّ) [13] حَسَنٌ، ثُمَّ تَبْتَدَّى بِهِ حَسَنٌ، وَ(فَتَقَايَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى مَنْ عَنْيٍ) إِحْدَاءُ فَتَقَهَّا، أَنَشَدَّى أَبُو أَمْيَاسٍ،

١ - كَغَلِّكَ (فَمَ قَالَ كَدَاَبِكَ).
٢ - دِينِهِنَّ) وَرُوْاْيَةٌ (كِدَابِكَ) وَهُوَ بَعْنَاهُ وَالْأَمَالِي٢/٢٩٦.
٣ - حَ (فَمَ قَالَ وَالْدَّابِنَ).
٤ - الْطَّبَرِيِّ ٢٢٩-٢٢٥، وَالْفَرْطِي٥/٤٣.
٥ - الطَّبَرِيِّ ٣٣٠، وَالْفَرْطِي٥/٣٥، وَالْقَطْض٤/٨١، وَابنَ كِنَّر١/٣٠٠.
٦ - ٥٧٩.
إذا مات كان الناس نصفين شاميت وآخر مات بالذي ليست أنف
فناءه، كان الناس نصفين أحدهما شاميت، ويجوز في العربية فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، بالخصم على الإتباع للفتني المخصوصين، ويجوز في العربية: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، بالنصف على معنى: أن التقتا مختلفين، فعلى هذين المذهبين لا يتم الرفق على (التقتا) والرفق على (مثالهم رأي التقتا)، والرفق على (والله يؤيد بنصرفه من يشاء) تمام.
والرفق على (الأنعام والحرث) [14] حسن غير تمام، والرفق على (ذلك متاع الحياة الدنيا) حسن غير تمام. وزم السجستاني أنه تمام، وهذا غلط لأن قوله: (والله عنده...)

---
1 - (نصفان).
2 - الشاهد للعجيز السلمي، انظر معاني القرآن: 193 وتقسيم 193، وفق ص 193، وفق ص 193، وفق ص 193.
3 - الطبري 220، وفق ص 220، وفق ص 220، وفق ص 220.
4 - القسط 48/48.
حسن النافذة متعلق بمعنى الكلام الذي قبله. والوقف 121/أ
على (الباب) ثام.
والوقف على (بخير من ذلك) [15] حسن ثم تبديء.
(الذين انفرقا عند رعتهم جنات) فترفع 5 الجنتين باللام. وقد
أجاز قوم (جنان تجري) باللفظ على الإتباع ل (خير) "أ"
فعل هذا المذهب لا يسم الوقف على (خير من ذلك). وألفواه
يذكر الحفظ ويردها. والوقف على (الخالدين فيها) [غير]
ثام لأب قوله: (وأزواج نصرة) نسب على الجنات.
والوقف على (ورضوان من الله) ثام، وعلى (الحباء)
حسن غير ثام لأن (الذين يقولون) [16] نعت ل (الحباء) "أ"
والوقف على (نافذر لنا ذنوبيا) حسن. والوقف على (الثار)
ثم إذا نسبت (الصبرين والصادقين) على المدح، فإذا خفعتهم

1- الطبري 2/130، والفرطبي 4/7، والقطع 48/48، والسفي 1/149.
2- معاني القرآن 1/146-195
3- تكية لازمة من (ز وغيرها) سوى: ف
4- معاني القرآن 1/148، والفرطبي 6/463، والقطع 48/48،
والسفي 1/149
---
571---
على معنى "الذين انقوا عند ربيهم الصابرين والصادقين"، لم يتم الوقف قبلهم. وفي مصحف عثمان، رضي الله عنه، نصبة لنصب (الصابرين) على الملذح في سورة التوبة (الفاتحة القابدون) [التوبة 112]. وفي قراءة ابن مسعود (الثاني العابدين) والوقف على (الثاني والمستغفران بالسحر) تمام. والوقف على (القسط) [18] حسن. وعلى (الحكم): تمام من كسر (إن الدين) وكان ألكسائي يقرأ: (إن الدين عند الله) بالفتح، فعلى مذهب لا يتم الوقف على (الحكم) لأن قوله: (إن الدين عند الله) نسق على الأول كأنه قال: "شهد الله أنه لا إله إلا هو وأن الدين إلا ويجوز أن تكون (إن) الثانية منصوبة بالشهداء، والأول منصوبة بقد" الحافظ.

1 - الطبري 6/266 و والقرطي 6/268.
2 - معاني القرآن 1/199، والنسفي 1/149.
3 - ح (على قوله).
4 - البصيرة 87، والنشر 2/238.
5 - غ (الأولى) 1/41 (والأول).
6 - ك (الفقدان).
والتقدير: 5 شهد الله أن الدين عند الله الإسلام لأنه لا إله إلا هو وليأنه لا إله إلا هو وعلان الدين. ( عند الله الإسلام )
وكذلك ( بعيا بينهم ) ( سرعى الحساب).
( ومن أتبرع ) ( والآخرين ) ( والآخرين ) ( والآخرين ) [22] حسن.
( نفدها انادوا ) ( فإنا عليك البلاع).
( والأخيرة ) ( والأخيرة ) ( والأخيرة ) [26] حسن.
( نزل من أهله بيداك الحبير ) [27] حسن.
( إنك على كل شيء قادر ) ( تام).
( بغير حساب ) ( تام).
( أولاء من دون المولدين ) [18] تام.
( فليس من الله في شيء ) وقف حسن.

1- ك ( والمن )
2- معاني القرآن 1444، 1990، 200، الطبري 286، والقرطي 286.
3- قوله ( بغير حساب ) سقط من ك.

573.
ومنه: (وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) [٢٩]

وَالْوَاقِفِ عَلَى (بِعَفَاءِ اللَّهِ) تَابِعٌ.

وَالْوَاقِفِ عَلَى (مَا عَمِلْتَ مِن خَيْرٍ ۖ وَخَشَاءَ) [٣٠] حَسَنٌ

إِذَا رَفَعْتُ (وَمَا عَمِلْتَ مِن سُوءٍ) بِمَوْضِعٍ (قُوُّدٍ) لَعَودَتِهِ

بِذَكْرِ (مَا) وَذَكَرْتُهَا الْحَلَاءِ الَّتِي فِي (بِنْتِكَ). وَإِن جَعَلَ (مَا)

منصوبًا بِمَعْنًى وَتَجَدُّ مَا عَمِلْتَ مِن سُوءٍ لَيْمَ الْوَاقِفُ عَلَى

قُوُّهُ (ۖ بِخَشَائِرِ) لَأَنَّ الْإِلَهَ مَن سُوءَ عَلَيْهِۚ وَالْوَاقِفُ عَلَى

قُوُّهُ (أَمَّدَادًا بَعْدًا) تَابِعٌ. (وَيَجْذَبُكُمْ اللَّهُ فَتَحَمَّلُوا)

وَمِنْهُ: (وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ) ، (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

[٣١] تَابِعٌ.

وَمِنْهُ: (وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ) ، (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

[٣٢] تَابِعٌ.

وَالْوَاقِفُ عَلَى قُوُّهُ: (وَآَلِ عُمَرَانٍ عَلَى أَلْلَامِلِينِ) [٣٣]

غَيْرُ تَابِعٌ لَأَنَّ قُوُّهُ: (ذُرِّيَّةٌ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ) [٣٤]
منصوب على القطع من ( آدم ونوح وآباؤهم وآباأبراهيم وآب

عران ) ٢٣ رد كلمة : ( والله أعلم بما وضعت ) [٥٦] قرأ الأسود

ويحيى بن كثير وأبو جعفر وشبيبة وناصف وأبو عمرو وحزة

والكسائي : ( بما وضعت ) بفتح آلتين وجزء الناء ، فعل

هذه القراءة ينصح الوقوف على ( وضعها أثى ) ثم تبتديء :

( والله أعلم بما وضعت ) لأنه من كلام الله ، والذي قبله

من كلام أم سلم وقرأ إبراهيم ) عاصم في رواية أبي

بكراً : ( والله أعلم بما وضعت ) [٢٦] بتسكين آلتين

وضع الناء ، فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقوف على ( وضعها

أثى ) لأن الكلام الثاني متص لبذي قبله وهو من ١٢٢/١٠

----------

١- معاني القرآن ٢٠٧، القرطبي ٤٤/٤، القطع ٤٩/١٠.
٢- التيسير ٨٧، ابن كثير ٣٠٩/٣، والنشر ٣٣٩/٣.
٣- ب ( وأوين ) وفي هامش غ ( ابن عامر).
٤- قوله ( وعامة في رواية أبي بكر ) مقط من : س، ك، ح.
٥- معاني القرآن ٢٠٧، الطبري ٣٣٤/٣، والبيهـر ٨٧، القرطبي

٢٣٩/٤، والنشر ٣٣٩/٣.

٥٥٥
كلام أم مريم.
وقوله: (وليس الذكر كالأنثى) [21]
يمكن أن يكون الكلام من كلام الله تعالى ويكن أن يكون من كلام أم مريم (والتي تنفيتها خريج) من كلامها.
قال الله تعالى (قل هو من عند الله) [37] وقف حسن، وهو من
كلام مريم.
(لا رتقا) [41] حسن غير ثام. (والأثاث) ثام.
(نوبيك إليك) [44] وقف حسن. (أعم يكفل خير)
حسن.
(عيسى ابن مريم) [45] وقف غير ثام لأن (وجيهها) منصوب.

1- الطبري 235/6، والفر Sancti 27/6، والقطع 49/6.
2- لفظ (الكلام) سقط من : ز.
3 - الطبري 235/6، والقطع 49/6.
4- س، غ (وقوله عز وجل ان الله يرزق من يشاء الخاص حساب يجوز أن يكون من كلام الله عز وجل ومن كلام مريم)، انظر
النسفي 107/1.
5- قولها (أعم يكفل خير حسن) سقط من : ك.
576 -
على أقطع من ( عيسى) "
والوقف على قوله : ( وَجِبَآٓ في الدنيا والآخرة ) حسن.
وقال السُّجَيْشَانِي : هو وقف دائمٌ. وهذا " خطأ منه لأنّ
قوله : ( ومن المقترين ) نسق على وجبه، كأنه قال :
وجبها ومقرباً. فلا يتم الوقف على النسق قبل ما نسق عليه.
والدليل على ما ذكرت قوله في الآية الثانية : ( وَيَجْعَلُ
الناس في اللهد وكَبْلَتْ فَنَسَقَ كَبْلَتْ ) على قوله : ( في
اللهد ) كأنه قال : " وَيَجْعَلُ الناس صغيراً وكَبْلَتْ."
( فَيَكُون طيراً بإذن الله ) [الсуور ] حسن. ومثله :
( وما تذكرت في بيوتكم ) ومثله : ( إن كنتم مؤمنين )

1- معاني القرآن 123/1، الطبري 415/4، والفرطلي 90/5،
والنسفي 158/1، والقطع 50/6
2- التقطع 50/6
3- لفظ ( وفداً) مقط من ز.
4- غ( قال أب بكر الدليل، س( الدليل).
5- الطبري 116/430، والقطع 50/6، والنسفي 158/1
ابدال الوقف 37
ثم تبتدئ : ( ومصدقاً ) [ 50 ] على معنى وجعل مصدقاً،
والوقف على قوله : ( ففيقولهم أجزوتكم ) [ 57 ] حسن.
( ثم قال لَكَن ) [ 59 ] وقف حسن.
( فيككون ) وقف نام.
( قول الآلهة الحق ) [ 22 ] حسن.
وقله ( وما من إلا ) [ إلا الله ).
وكلذك : ( لو يضلونكم ) [ 79 ] ( وما يشعرون ) نام.
وقوله : ( أن يوقن أحد مثيل ما أوتيتم ) [ 73 ] قرأ:
العامة : ( أن يوقن أحد يفتح على أن من غير استفهام )
وقرأ مخادع : ( أن يوقن ) باستفهام. وروى عن الأشعث:
( إن يؤتي أحد بكسر ( ان ) فم قرأ ( أن يؤتي )

---
1 - معاني القرآن 1/216، الطبري 338/4، والقروطبي 96/1.
والقطع 1/51.
2 - التيمر 89، والقروطبي 112/4، والنشر 2/620، 466/1.
3 - التيمر 89، والقروطبي 112/4، والنشر 1/267، 240/1.
والقطع 1/52.
4 - ( إلا أن ) انظر القروطبي 1/144، والقطع 52/1.
---
878
بفتح (أن) لم يقف على (مُدْهِي الله) لأن (أن) محلة ١٣٢/١ بـ
بكلام الذي قبلها كأنه قال: ولا تؤمنوا أي: لاتصدروا
أن يُؤتى أحد، ويجوز أن يكون المعنى: إن آليان ببيان
الله فقد بين أن لا يُؤتى أحد. ومن الوحيين جميعًا لا
يُوقف على (مُدْهِي الله). ومن قرأ: (آتُ يُؤتى أحد)
بالmeld وقف على (مُدْهِي الله) وابتدأ: (آتُ يُؤتى أحد)
على معنى: إن لا يُؤتى أحد مثل ما أوثنت لا يؤمنون. كما قال في
سورة هود: (أن كان ذا مال وبنين) [١٤] فعناء
هُن: أن كان ذا مال وبنين يطيعه. ومن قرأ: (إِنَّ
يُؤتى أحد) بكسر الألف وقف على (مُدْهِي الله) وابتدأ: (إِن
يُؤتى أحد) على معنى: ما يؤتى أحد. أو يجاجو كعند
ربك وقف حسن.
ومثل: (إِلَاء ما ذُنِتَ عليه قائماً) [٧٥].
(وجادُهم اليمين) [٨٦] حسن. والوقف على (إِيامهم).
وعلى (أن الرسول حُيّ) قبيح لأن الذي بعده منسوق عليه.
٧٩ -
(والناس أجمعين) [87] وقف"، غير تام لأن (الخالدين)
\[88\]
منصوب على أقطع.
(فإن الله غفور رحيم) [89] تام.
(ولو انتدبه به) [91] حسن.
(ثما تعيون) [92] مثله.
وكذلك: (من قبل أن تنزل النورات) [93] 
قل صدق الله) [95] حسن. (حضفاءً) مثله. (من
المشركين) تام.
(فيه آيات بينة) [97] وقف حسن ثم تبتديء.
(مقام إبراهيم) على معنى مما مقام إبراهيم، وقرأ ابن
عباس: (فيه آية بينة) فعلي هذه القراءة لا يحسن الوقف
(بينة) لأن (مقام إبراهيم) ترجمة عن الآية. وقال

1- لفظ (وقف) سقط من غ.
2- معاني القرآني 1/227، الطبري 227/1، القرطبي 139/4،
والقطع 52/6.
3- القرطبي 139/4.
الجَسَائِيُّ: من قرأً: (فيه آيات بينة) فالوقف (كان آمنا). ومن قرأً (آية بينة) فالوقف (مقام إبراهيم).
ومن قرأً: (لا توجب تعلق المقام، بقوله: ومن دخله كان آمنا). ولتوجب تعلق المقام، بقوله: (ومن دخله كان آمنا).
فقراء الذين قرؤوا: (آية بينة) بالتوحيد للاحتفاء به المقام، عن قوله: (ومن دخله كان آمنا). (من استطاع إليه سِيْلَا) وقف حسن.
وذكرهم: (وفيكم رسولك) [101].
وقرأ على الرأي: (ولا تَمْوَّلْنَ) [102] قبض حتى قول: (ألا وأَنتَ مُسَلِّمُون).
(فأفتحوا منبأ) [103] حسن.

---

1- ك (فالوقف على).
2- النطق 5/5.
3- في حاشية، وفي غ (قال أبو بكر وهذا).

- 581 -
ومثلةً: (تثلوها عليك بالحق) [(108)].
(وَتَوَمِّمُونَ بِاللهِ) [(110)], (خيراً لهم).
(يَوْلُوكُمُ الأدْبَار) [(111)] حسن غير ثام لأنَّهُ (تم
تتعلق بما قبلها.
(لايسوا سواء) [(113)] وقف ثام ثم تبتدئ (من أجل
الكتاب أمة) فترفع الأمة بـ (من) فإن رفع الأمة
بمعنى ( سواء) كأنك قلت: لينب تؤتي من أهل الكتاب
أمة قائمة وأخرى غير قائمة، لم يتم الكلام على ( سواء) وکا
تمام الكلام على ( يسجدون)
(وما تأتي صدورهم أكبر) [(118)] وقف ثام، وكذلك
في (براءة) و(رضوان من الله أكبر) [(77)]
وفي (النجابات) (وأذَّكِرُ اللهِ أَكْبَر) [(69)].

1 - ز (ومثلها).
2 - غ (على معنى).
3 - معاني القرآن 1/230، الطبري 7/169، الفرطبي 175/4
والقطع 50/1.
582 -
(قل: موتوا بِقُطْنَانِكُمْ) [١١٩] وقف حسن.
(لا يضرُكم كِيدُكم شِيَئًا) [١٢٠] وقف حسن.
وَكَلْفَاهُما مِنذِّرَتِهِم بِقُطْنَانِكُمْ [١٣٦] وقف.
(فَينَقَلَبَوا خَانِئِينَ) [١٣٧] وقف غير تام إذا نصب.
(أو ينوب عليهم) على النسق على (ليقطع طرفاً)، فإن نصبت
(أو ينوب عليهم) على معنى: حتى ينوب عليهم، وإن لم
ينوب عليهم،" كان وقف التام على قوله: (فَينَقَلَبَوا خَانِئِينَ).
أحد ألفاظه لامرأة ألقين.
بكى صاحي لا رأى الدرب دوته.
وأيَّفَنَ أَتَا لَا حَقَّاتِ يَقِصْرا

١ - لفظ (ومثله) سقط من: غ، ك.
٢ - معاني القرآن ٢٣٤، والقرطي ٤، والنسفي ١٨١/١، ولفظ ٣٥/ب.
٣ - غ (اجندة).

٥٨٣ -
فقلت له لا تبكي عينك إنما تحاول ملكا أو نموت فنصحا
أراد: حتى نموت.
أشهد: لا يستطيع نزولاً عن مودتها
أراد: حتى يصنع الحب. وقال بعض البحرين (يوضع منصوب على معنى ليس لك من الأمر شيء أو من) لأن تعود عليهم؟.
والوقف على (فإنهم ١٢٣ ب عالمون) [١٨٨] ثام.
والوقف على (يثوب المحسنين) [١٢٤] غير ثام لأن:

١ - ديوان ٦٥-٦٦، ومعاني القرآن ٢/٢٠-٢٢، والقرطبي ١٩/٤.
والقطع ٣٠/ب.
٢ - قوله (أراد حتى نموت) سقط من: ك.
٣ - ف، و (من) غير أنها صحيحة في الأخيرة إلى (عن) كما في الآخر، ورجحت للفظ (عن).
٤ - الشاهد للآخر، كما في زهر الآداب ٢٧٢، ومعاني القرآن ١/٩.
٥ - للفظ (من) سقط من: س.
٦ - الطبري ٧/١٩٢، والقطع ٣٥/ب.
٧ - ٥٨٤.
والذين إذا قُلوا فاحشة [135] نص على (المحسنين). 
(كانتن يطعمنوا بنو يهود) وقف حسن. (ومن يغفر الذنوب إلا الله) حسن غير تمام لأن قوله : (ولم يصرروا على ما قُلوا) متعلق بقوله : (ذكروا الله).
وقوله : (خلالين فيها) [136] وقف حسن.
(كَبَابَا مُّوَجِّلَا) [145] وقف نام.
(وكان من نبي قاتل) [146] وقف حسن ثم تبدى.
(وهم ربيون) على معنى : (قالت الذي صلى الله عليه، ومعه جموع كثيرة) فا ضعفنا لقتل نبيهم ولا استكانوا ؛ الدليل على هذا قوله (أَبْنِيَ مَاتَ أَوْ قَتِلَ أَنْتَلِهمْ عَلَى أَعْقاِبِكَ) [144] وهذا القول حكاه أبو عرو عن بعض المسرين.
وقال قوم : (الربيعون) مرفوعون بـ (قاتل) وهو القاتل.

1- لفظ (قوله) مغط من : س، ك.
2- الترمي/4 229/4، والقطع 55/1، وينبنا هذا أيضاً من ابن كهك/1 410/1 (الرسول).
3- ز (الرسول).

- 586-
واقع بيم كأنه قال: "قاتل بعضهم فما وهن الباقون لقتل من قتل منهم ولا ضعفوا ولا استكانوا"، وهذا معروف في كلام العرب أن يقولوا "قاتل بنو فلاش"، وإذا قتل بعضهم ود جاءتك تيم، وإنما جاءك بعضهم. وقال الشافع:
وجائز"، سلم قبَّا بقضية
تستَّع حلول بالشبيب، يباهان
فمعنى قوله: "قاتلهم بقضية كلها"، وحال أن يكونوا جاءوا كلهم لأنهم متفرقون في أقطار الأرض، فعلى هذا المذهب لا يتم الكلام على "قاتل لأن الربيع"، مرفوعون به. وبهذا القراءة قرأ ابن عباس وتابع وأبو عمرو. وقرأ أبو جعفر وشيبة

<table>
<thead>
<tr>
<th>مصانع القرآب</th>
<th>277/4</th>
<th>والرجع</th>
<th>229/4</th>
<th>والقطع</th>
<th>55/4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>والتفويض</td>
<td>187/1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2- غ (جابر)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3- داود بن وهب</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4- غ (الروج)، 686-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ومعام والأعش وحزمة وألكسائي، قال مغبُرٌ: النَّيْبُ(164/1) لا يتم الوقف على ( قائل ) لأنه فُنِّل لـ الربين. والوقف على قوله: { وحسن نواب الآخرة } [ 148 ] حسن.

وهل ( وما أثناهم النَّارِ [ 101 ] واليام على { وبنس تسوُّ الظالمين } )

وهل ( ولقد عفا عنكم ) [ 152 ] وقف حسن. واليام على ( المؤمنين ) .

( ولا ما أصابكم ) [ 153 ] وقف حسن .

وهل ( قل إن الأمر لله ) [ 154 ] ،{ إلى مضايجه }،

( ولقد عفا الله عنهم ) [ 105 ] .

— الطير ١٨٧ / ٢٣٤، والتعليم ٩٠، والقرطبي ٢٢٩ / ٤، والنشر ٢٤٢ / ٢، والنشر ٢٤٢ / ٢.

١ - النَّيْبُ ( وهو مغبُرٌ) في من: س، غ، ك، ح.

٢ - انظر ( وهله ) في من: س، غ، ك، ح.

٢٤٧
( حشرة في قلوبهم ) [156] ( والله يحيي ويثبت).
( إنْتَ لَهُمْ ) [159] ( لا نقضوا من حولك) أحسن من الذي قبله. ( وشاورتهم في الأمر) حسن. ( إنْتَ الله يحيي;
المتوكَلين) أحسن من الذي قبله.
( أن يُغِلِّ) [161] حسن. ( ومِن لا يظلمون) ثم.
( وما أواراه جهنم) [162] وقف حسن.
( ومثله : ( أَمَّم دَرَجات عنَد اللَّهِ) [163] .
( قل هو ين عنَد أمَليكم) [164] .
( أقرب بِنِينِ الإيمان) [165] .
( ولا تحسَب الذين قتلو في سبيل الله أموانا) [166] .
( ووقف على الأموات) قبيح لأن المعنى فيها بعد ( بل).
( من بعد ما أصابهم الفرح) [167] وقف حسن.
( ومثله : ( يَخْرِفُ أَوَٰلابه فَلا تَخافوه) [168] ثم نبديه.
( وَخافون إن كُنتُم مُؤمنين).
- 588 -
والوقف على”(وابتغوا رضوان الله) [174] حسن
ومثله: (أَلَمْ نَحْلُهُمْ خَيْرًا لَّدَٰنفِسِهِمْ) [178] .
(بِين رُسُلِهِ مَن يَتَّقِيَ) [179] ، (بَالله وَرُسُلِهِ) ، (هَوَّ خَيْرًا لَّهُمْ) حسن غير تام.
(كُلُّ نَفْسٍ ذَا ثَيْقٍ الْمَوْتِ) [185] وقف حسن.
ومثله: (أَجُزَّاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ، (وَأَدْخِلْ النَّجْسَةَ فَقَدْ فَازَ) ، (إِلَّا مَنْ أَفْقَرَ أَلْفَارَمَ) وقف تام .
(مِنْ عَذَابِ الْعَذَابِ) [188] وقف حسن . (عَذَابُ أَلْمَ) تام.
(يُرِيُّكُمْ فَآنَا) [193] حسن.
(مِنْ ذَكْرِ أَوْ أَنثى) [195] وقف غير تام . وقال النجسي: هو تام . وهذا غلط(124 ب) لأنه متعلق

1- ك (على قوله).
2- غ (قال باب بكرب وهذا).
3- ح (غلط منه).

589 -
قلبهم من معاع قليل. فهو متعلق بالأول من جهة المعنى.
(نَّورًا مِّن عَمَّانِ الله) [198] وقف حسن. (خير
للأبرار) وقف تمام.

---
1 - ك (فعلام) 
2 - الفرطي 4/340

1 - ك (بالأرحام).
2 - ك (بالرحم) ، انظر مصاني القرآن ١٦٣، والطبري ٢٠٩/٩. ٥٤٠، والفرطوي ٩٣، وابن كثير ٢٤٨، والقطع ٨٠/٨. ٥٩٢ -
[وَمَنَّهُمُ] (خَافُوا عَلَيْهِمْ) [١٩] [١٣٥/١]
(يَمْنَأُ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا) [١٠] [١٠/٠]
(يَمْنَأُ حَظَّ الأَلْتَيْنِ) [١١] حَسَنٌ. (فَلِينَ فَللَّا مَا تَرَكَ) ، (إِنَّ كَانَ لَهُ وَلِدٌ) ، (فِلَأَنَّهُ نَبِيٌّ الَّذِي) ، (فِلَأَنَّهُ الْمَلَك) ، (فِلَأَنَّهُ السَّنَس) ، (يَوْصِي بِهَا أَوْ ذِئْبٍ) ثَامَنًا ، فِي تَبَدِّيئِهِ : (إِبَآ أَوْ كُمْ وَأَبِنَاهُ كُمْ) فَتَرْفَعُنَّ بِمَبْعَضِ (لاَ تَذْرُونَ) لَكَنَّهُ عَادَ بِذِكْرِهِ وَذِكْرِهِ فِي الْهَالِ وَالمِلْمِيِّ) (أَيْنِم) ١٠٠ (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيّاً حَكِيْمًا) ثَامَنًا ، وَلِيْسَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى وَقَفُّ دُونَ قَوْلِهِ : (أَوْ ذَئْبٍ) لَكَنَّ هَذِهِ الْحَوْارِيَّةٌ إِنَّمَا تَصَلُّ إِلَى أَهْلٍ هَا مِنْ بَعْدٍ وَصَبْيَةٍ يُوصِي [بِهَا] ١٠٠٠ وَمِنْ بَعْدَ الْأَلْتَيْنِ وَالْوَقْفِ الَّيْنِ وَصَفَتَاهَا وَقَرْفَ ١٠٠٠٠٠

١ - تَكُومَةُ مِنْ حَاشِيَةِ : نُصُورٌ وَمَنْ : سَمُ غَلَّاءُ وَسَقَطَتْ مِنْ الأَوَّلِ.
٢ - قَوْلُهُ (مِثَالُ حَظَّ الأَلْتَيْنِ حَسَنٌ) سَقَطَ مِنْ : كَ.
٣ - لَنَظُّ (قَامٌ) سَقَطَ مِنْ : كَ.
٤ - سَمُ غَلَّاءُ (فَتَرْفَعُمُهُمْ).
٥ - كَ (مِنْ)
٦ - التَّفَصِّيْلٌ ١١١١٠ وَالْقَطْعِ ٠٥٨٠٠.
٧ - تَكُومَةُ لَازِمَةُ مِنْ : ذِكْرَاهَا وَسَقَطَتْ مِنْ : فَجَ أَحْ.
٨ - غَلَّاءُ (ذِكْرَاهَا).

إِضَاحُ الْوَقْفِ - ١٠٩٢ -
حصن غير ثابت.

وقال السَّجَنِي الوَقَفُ  عَلَى قُوَّلِهِ : (َّغَيْرَ مَضَازٍ) (12) [بم آدم]. 

وهذا غلط لأن الوصية متعلقة بالكلام المتقدم كأنه قال : كل واحد منها صدى وصية من الله. والوقف على قوله : (وصيَّةٌ من الله) حسن.

وذلك : (والله عليّم حليم).

(كل حدود الله) [13].

(ولله غذاب مليء) [14] [بم آدم].

( فأعرض عنها) [16] حسن، (كان تواباً رحياً) تام.

(فأولئك ينتوب الله عليهم) [17] حسن، ونله:

(عليا حكيا).
أليما تام

(أن ترتوى النساء كرها) [19] وقف حسن إذا كان (ولأعطني منكم ميثاقاً عظيماً) [21] تام.

(لا إلا ما قد سألف) [22] حسن غير تام.

(وساء سبيلنا) تام 125/ب.

---
1- معاني القرآن 1/259.
2- معاني القرآن 1/259، والطبري 8/114، والفرطبي 96/5، والنسفي 1/125، والقطيع 9/ب.
3- 595.
( ولا أنتِ أبناكم الذين بن أصلابكم) [33] غير ثم لأن قوله: (وأنت تجمعوا بين الأختين) نسق على قوله: (حرصت عليكم أن يأتكم) و (أن تجمعوا بين الأختين إلاما قد سلف) وقف حسنًا (غفروا رحمه) ثم.
( إلما ملكت أبائكم) [24] وقف حسن إذا نصبته كتاب الله (على الإغراء كأنه قال: هلزموا كتاب الله فحذف الذين وكنى منه ب (عليكم)). وإن نصبته على معن كتب الله له كتابا، حسنًا أيضاً الوقف على (ما ملكت أبائكم) فإن نصبته على القطع مما قبله على معنى دكتابه من الله. لم يتم الوقف على (ما ملكت أبائكم،) (كتاب الله عليكم) وقف ثم.
(ذلك لين خشى الفتن عندكم) [25] وقف حسن.

1 - معاني القرآن 1/260، الطبري 8/100.
(وألاَّ يَغْفِرُ رَحْمَةً) ۚ ثُمَّ ۡكَيْلَاءَۢ ۙ هُمْ ۡجَعَالُوُنَّۢ (ۡمَا هَا يَا أَيُّهَا ۖ الْيَهُودُ ۡأَيُّهَا ۗ الْمُسْلِمُونَ) ۙ ۡقُلْنَ ۗ إِنَّما أَرْسَلْنَاكُمْ بِالْهُدًى لِّأَوَّلِيْ الْأَمْرِۢ، (وَلَيُقِلَّ الَّذِينَ آمَنُواٌ بِرَبِّهمْ ۡيَا بَرَاءَةُ ۢمِنَ الْخَطْرِ ۖ يَسْتَفْتَاكُمْ ۡقَالُواْ، (ۡمَا حَفَظَ اللَّهُ تَّلَؤُّهُ وَۡلاَ تَبَغُّوا عَلَى نَفَرٍ) ۙ (ۡمَّا أَتَىٰ اللَّهُ بِمَآ أُخْرِجَ مِنْ يَدَٰهُ وَۡلاَ تَبِعُواٰ ۡعَلِيَّا) ۙ (ۡقَالُواْ، ۗ يَا بَرَاءَةُ ۢمِنَ الْخَطْرِ، (ۡقَالُواْ، ۗ يَا بَرَاءَةُ ۢمِنَ الْخَطْرِ وَۡلاَ تَبِعُواٰ ۡعَلِيَّا) ۙ
(فَسَاء قَرِينَا) [38] وَقَفَ ثَامِنَا.
(وَجَنَّا إِلَىٰ هُؤُلاءِ شَهِيدَا) [41] حَسَنَ غَيْرَ ثَامِنَا.
(وَلَا يَكْسِمُوا اللَّهَ حَدِيثًا) [42] ثَامِنَا.
(إِلَّا غَابَرًا سَيِّئًا حَتَّىٰ تُغْفِرُوا) [43] حَسَنَاً.
(فَعَسَّرُوهُمْ وَأَيِّدُوهُمْ) حَسَنًا.
(عَفُواً غَفُورًا) ثَامِنَا.
(وَلَا أَعْلَمُمُّ ۗ أَنَاٰ أَعْلَمُكُمْ) [44] حَسَنًا.
(وَلَا غَيْرُكُمْ) ثَامِنَاً.
(وَمَا خَيْرَ كُلٌّ لِّهُ ۗ لَكُنَّا نَفْسِيْنَ) [45] حَسَنًا.
(وَأُقِيمًا) [46] ثَامِنَاً.
(إِلَّا قَلِيلًا) ثَامِنَاً.
(كَمَا لَعْنَ أَصْحَابَ الْبُطْنَ) [47] حَسَنًا.
(مَفَعُولاً) ثَامِنَاً.
(وَهُمُ مِّن ذَلِكَ يَهْيَّنُونَ) [48] حَسَنًا.
(وَمَا خَيْرَ كُلٌّ لِّهُ ۗ لَكُنَّا نَفْسِيْنَ) [49] وَالَّذِينَ
(أَحْسَنْ نَفْسَهُمْ) [50] حَسَنًا.

- ۵۹۸ -
أولئك الذين اغتيموا الله [52] حسن.
ومثله: [وينهم من صد عنهم] [55].
والحسن منه: [ليذوقوا عذاب] [56]. (إن الله كان عزيزاً حكماً)
(أن تحكموا بالعدل) [58] حسن. ومثله: [نعم]
(يبطكم به).
(إلا ليطاع بإذن الله) [64].
(ما فعلوه إلا قليل منهم) [66].
(والشهداء والصالحين) [69].
باليتي حكنت معهم فأنشاد قؤوزاً فظياً) [73] ثام.
والوقوف على (كنك معهم) غير ثام لأن (أنزول) جواب
الغني. وقد رأى عن بعض القراء (أنزول) بالزفع، فله
في هذا مذهبان: إن شاء قال: وفع ي على معنى، باليتي أكون

1- لك (قال أبو بكر فله).

٦٩٩
فأقوز (١٠) لأن الماضي في التمثيلي بحلة المستقبل. وذلك أن الرجل لا يتنى ما كان إذا يتنى ما لم يكن فعل هذا المذهب لا يتم الوقف أيضاً على (كتبت معهم) لأن (أقومز) نسق. والوجه الثاني أن يكون (أقومز) مرفوعاً على الاستثناء. فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على (كتبت معهم) ولا يتم لأن ألفاء تتصل بما قبلها.

(الطاف أهلها) [٧٥] حسن.

ومثله (يفتلون في سبيل الطاغوت) [٧٦].

(ولو كنت في بروح مشيدة) [٧٨]، (قل كل من عند الله) (ومثأ أصابك من سبعة في نفسك) [٧٩] حسن. وفي قراءة ابن مسعود: (في نفسك وأنا كنتُاعليك)٨.

---

١- هي قراءة الحسن كما في القرطبي٥/٢٧٧.

٢- معاني القرآن٦/٢٧٧ والسوري٥/٤٠، والتلحي٥/٢٧٧، والقرطبي٥/٢٧٧.

٣- القرطبي٥/٢٨٦-٦/٢٨٥، والتلحي٥/٢٧٦.
(وارسلنا لِلناس رسولا) وقف حسن (شهداء)

وقف تام.

(لا تبعمن السبطنان) [33] وقف غير تام لأب
( إلا قليلا) [136/16] مستثنى من قوله: ( أذاعوا
به) (لا قليلا). وقال قوم: هو مستثنى من قوله: (الذين
يستبطعون - إلا قليلا)) والوقف على (لا قليلا) تام.

(وحرص المؤمنين) [44] حسن.

ومثله: (سيكون الله كفيض منها) [50] (على كل شيء.
نفيتا) تام.

(بأحسن منها أو زدوها) [86] حسن.

(لا ريب فيه) [87].

(فا لكم في المنافقين فئتين) [88] حسن غير تام لأب
المحت في قوله: (والله أركسمهم) وذلك أن هذه الآية نزلت في
قوم هاجروا من مكة إلى المدينة سراً فاستنقظوا فرجعوا سراً

إلى مكة فقال بعض المسلمين: إن ليقينهم قتلنا وسبلنا لأنهم قد ارتدوا، وقال قوم: أنت ضلوا عن دينكم، أجل أنهم استغلوا المدينة فخرحوا عنها، ففين الله فاتهم فقال: (فما لكم في المنافقين فتنتين) أي مختلفين. (وأركنهم بما كسبوا) أي ركتم إلى الكفر. (وأركنهم بما كسبوا) وقف حسن ومتى: (أن تهدوا من أصل الله) فتكونون سواء، (ومثلك) ولا نصراً غير تام لأن قوله: (إلا الذين يصلون) [90] مستنى من الهاء والميم. (فلقائكم حسن) تام. ومثلاً: (أركبتا فيها) [91] لحمل عهم سلطان مبيناً تام. (لا خطا) [92] حسن قال الأخص وآب عيينة.

1 - قوله (وأركنهم 0 إلى الكفر) سقط من: ك، انظر معاني القرآن 1/281، والطبري 9/15، والفرط 5/206. و307، راين ك原来是 033. 033 - 0. 206

1- القرؤي 5/113، والسليمي 1/243، والقطع 14/6.
2- ف. ز، ك. ح (مذهب) وتصويه من: س، غ.
3- معاي الفقيرة 1/282، وأين كبير 1/524، والسليمي 1/243، والقطع 44/6.
المؤمنين وال المجاهدون (۱۹) فقال: "هذا أمر مكّة فما بآكل من يسلك الله نورهما (غير أولي الضرب) وفي غيره أربعة أوجه: النصب على الاستثناء، وعلى أقطع من ألقاعين، ورفع على التعطى عادة لاقتاعين، والحفظ على التعتم لابن المؤمنين (۱۹). (وكل) وعد الله الخسني (وقف حسن.

ومثله: (وفقرة ورحمة) [۹۶] (وكان الله غفورًا ورحيمًا) وقف التام.

فناجروا فيها (۹۷) حسن غير ثام. ومثله:

(وساءت مصيرًا). (۱۰۰) حسن.

(شايعتًا كثيرًا وسعة) ومثله:

(وياخذروا حذرًا وأسلهم) [۱۰۲]

1 - قوله: (لا يسبو المجاهدون) سقط من: ك2 - معاني القرآن ۵۱/۲۲، والطبري ۸۸/۹۰، والروطي ۵۱/۳۴۲، ابن كثير ۶۵۰، وابن كثير ۵۴۰/۴۴ -۶۴
(فيهم علىكم ميلة واحدة:) (وخذوا جنركم:) (وعلى جنوبكم:) ([102] (أقيموا الصلاة:) (كتاباً موقوتا) تام.
( لتحكم بين الناس:) ([100] غير تام لأن قوله: (بما أراك الله) صلة ل (تحكم:) (وأوقف على (أراك الله) حسن.
(للحائرين خصا:) تام.
(وأما تضروتك من شيء:) ([113] تام. وقف حسن.
ومنه: (ولا أماني أهل الكتاب:) ([133] تام.
(ولا يظلمون نقرنا:) ([134] تام.
(واللهم إنه إبراهيم خليلا:) ([135] تام. وكذلك 17/11.
(واللهم إنه إبراهيم حنيفا:) (قل الله يفتلك فيهم:) ([137] غير تام لأن قوله: (وأما يليل عليكم في الكتاب) نص على الهاء والتنو كأنه قال:
فهين وفيا يليل عليكم ويجوز أن تكون (أن) في موضع.

1 - الطبري 9/175، والقطع 7/12.
2 - س، غ (منه).
3 - 60.
رفع على الناقة (الله تعالى) تعالى كأنه قال: وَما يَتَّلِعُ عَلَيْكَ 
(يَفْشَكُ أَيْضاً) 1. (وَأَن تُقْمُوا لِلَّهِ بِالْقَطْسِ) وَقَفَ حَسْنٌ.
(كَانَ بِهِ عَلَى ) وَقَفَ تَأَمَّ. 2
(وَالْصَّلَّحُ خَيْرُ) 3.[128] وَقَفَ حَسْنٌ. وَمِثْلُهُ 4 (وَأَحْضَرْتُ 
الأنفس السّحّ).  
وكذلك: (وَلَوْ خَرَّضُ) [139], (فَتَدَرَّوْا كَالْمُلْقِة). 5
(يُفِنِّد الله كُلًا مِن سَمْتِهِ) [130], (وَاسْعَا حَكِيَّا). 6
[132] تَأَمَّ.  
(أَنْ أَنْقُوا اللهْ) [131], (وَمَا فِي الأَرْضِ) 7 (بَاللَّهِ وَكِيلًا) تَأَمَّ. 8 (وَبِأَيْتِ بآخِرِنِ) [133] حَسْنٌ.  
(فَعَنِّد الله ثَوابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) [134] حَسْنٌ.

---
1- مصاني القرآن 1/290، الطبري 2/365 و الفرضي 5/403، والنسفي 1/253، والقطع 27/62  
2- لفظ (ومثل) سقط من ظغ  
- 616 -
ومنله: (الموى أنت تعديلوا) [135].
وأنلكم الذي أنزل من قبل [136] ثم.
ومنله: (إنكم إذا مثلم) [140].
وقوله: (إلا من ظلم) [148] يقرأ على وجبين: قرأ أبو جعفر وشيبان ونافع وعاصم والأعش" وأبوب عمرو وحمزة والكسائي: (إلا من ظلم) بضم الظاء. وقرأ الضحاك بن خرايم وزيد بن أسلم: (إلا من ظلم) بفتح الظاء، فقرأ:
(إلا من ظلم) بضم الظاء كان له مذهبان: أحدما أن ينصب من على الاستثناء المنقطع. والوجه الثاني أنتبدي بتأويل الجبه كأنه قال: لا يجيب الله أن يجبر بالسوه من القول إلا المظالم، فعلى هذه القراءة يتم الوقوع على قوله: (شاكرًا عليها) ، ومن قرأ: (إلا من ظلم) فنصبه على

1 - قوله (قرأ أبو جعفر 000 والأعش) سقط من غ.
2 - معاني القرآن 1/293، والقوطية 1/617.
الاستثناء المنقطع كأنه 1/28 قال: "لكن" من ظلم"، ثم الوقف على قوله: (شاكرًا عليًا) [١٤٧].


(أولئك هم أكابرهم حقا) [١٢٦] وفق حسن.

(فيهم تفصلهم ميثاقهم) [١٥٥] معناه: في فمن ضمهم ميثاقهم لعنهم، فحذف الجواب لمعرفة المخاطبين به، وليس فيه) وفق

١ - لفظ (لكن) سقط من: ح.
٢ - معاني القرآن ١٩٣/١٠، الطبري ٢٤٣/٣، والقطع ٦٥/٣٤، والسفي ٢٦١/٩.
٣ - قوله (أخبرنا إدريس ١٩٠ الحناف قال: سقط من: غ، ك.
٤ - معاني القرآن ١٤٤/٣، والطبري ٣٦٠/٢، والترطي
   ٧/٧، والسفي ٢٦١/١.
٥ - لفظ (في) سقط من: س، غ، ك. ح.

٦٨-
لم إلى قوله: ( وآخذنا لكل ذين ممنهم عذاباً أولاً ) [161]  
إلا أن بعض المفسرين قال: ( إلا أتباع الفن ) [157]  
وقف تام ثم ابتدأ: ( نقيتنا. بل رفع الله إلية ) [157]  
وفى ذلك على معنى: إن نصب ( نقيتنا ) برفعة، كان خطاً  
لأن ( بل ) أداة لا ينصب ما بعدها ما قبلاً، وقت نصب   
( نقيتنا ) في جزء ( قسم ) عذوف كانه قال: ( نقيتنا) نقف على: ( بل رفع الله إلية ) كان  
هذا وجهاً جارياً، فاما مذهب هذا المفسر تعود على عيسى  
ابن مريم (1)، والأظهر في لفظ الإلين عند المفسرين والتحريين أن  
تكون تعود على: أظننا، كانه قال: ( وما قلوا ظنهم  
نقيتنا ) ووقف على: ( بل رفع الله إلية ) حسن، ومنه:  

1- قوله ( رفعه كان نصب نقيتنا ) سقط من: ك.  
2- ك ( القسم ).  
3- قوله ( ابن مريم ) سقط من: ع، غ، ك، ح.  
4- معاني القرآن 1991، والطبري 977، والقرطي 810، والقطع 201. 

إيضاح الوقف - 39
(وكان الله عززاً حكماً)

ومثله: (يكون عليهم شيداً) [169].

(وآتينا داود زبردا) [163] وقف غير ثام لأن قوله
(ورسلنا قد قصنتم) [164] نسي على الذي قبله سكانه.
قال: ويعنينا رسلنا لم نقصتم عليهم. وقف حسن.

(موسى تكليا) وقف غير ثام لأن قوله: (رسلنا مبشرين)

(إلى بريم وروح منه) [171] حسن.

ومثله: (ولا الملائكة الملائكة) [172].

وكذلك: (مثل حظ الأوتنين) [71].

1- قوله (نسي على عليك) سقط من: ك، ونظر معاني القرآن
1/295، والطبري 9/206، والفرطبي 17/6، والسفي 2/265،
والقطع 70/ب.

2- الطبري 9/207، والفرطبي 18/6، والسفي 1/264،
والقطع 70/ب.

3- س، غ (وقف حسن).

- 610 -
السورة التي تذكر فيها المائدة

(أُنزلوا بالْعُقْدَةِ) [١] وَقَفَ تَامٌ.

(إِلاَّ مَا يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ) وَقَفَ غَيْرَ تَامٍ لَنَفْسٍ قَوْلُهُ؛ (غَيْرَ مُعَلِّي الصَّيْدِ) مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالُ كَأَنَّهُ قَالَ؛ (لاَ) مُعَلِّي الصَّيْدِ،

وَالْوَقْفِ عَلَى (وَأَنْتُمْ خَمْرُ) حَسَنٌ.

وَمَثَلُهُ؛ (يَبْتَغُونَ فُضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرُضْوَانًا) [٢]

وَكَذَلْكَ؛ (فَاصْطَادُوا)، (عَنْ اسْمَّاءِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا)،

(وَلَا تَعَاوَنَا عَلَى الْإِثمِّ وَالْعُدْوَانِ)، (إِنَّ اللَّهَ شَدِيدَ الْعِقَابِ).

ثَامِنًا (ذَلِكُمْ فَسَقُوتُ) [٣] تَامٌ، (فَلا تَخْضَوْمُ وَاخْضَوْنِ)

حَسَنٌ. وَمَثَلُهُ؛ (وَرَضِيْتُ لَكَ الْإِسْلَامُ دِينًا).

١- مَعَانِي الْقُرْآنَ ١٨٤، وَالْفُرْطِيٌّ ٦٣٦، وَاِبْنِ كَيْتِرٍ ٢/٤١٨.

٢- لَفْظٌ (لا) سُقُطُ مِنْهُ.
(من الجوامع المكلّفين) [4] ، (لمّا علمكم الله) ، (واذكر)
اسم الله عليه وآتينا الله إن الله سريع الحساب) ثم .
ومنه : ( وأبدّيك منه) [6] ، (وأليم نعمتكم عليكم
وقف غير ثم لأن معنى : لعل كي) كأنه قال : (وأليم نعمتكم
عليكم كي تشكروا ) [7] ، ومنه في سورة البقرة : ( عبّد
глядكم) [8] ، كي تنقاو .
( إذ قلت سمعنا وأطفنا) [9] وقف حسن .
( شتات قوم على ألا تعدلوا) [10] وقف حسن .
( وتبتديء) ، (انعدلوا هو أقرب للقعود) وقف حسن .
( وعليوا الصلاوات) [11] وقف غير ثم لأن قوله
( لهم مغفرة) هو 1/139 ألقائكم الحكمي وتأويل الو
القول ، كأنه قال : ( قال الله لهم مغفرة) ، ( وأجز عظم
 explanatory notes:

1 - الطبري 90/10.
2 - الطبري 98/10، والقرطبي 16/110، والقحطاني 72/2.
وقام:

لقد أخذنا أيديكم (11) وقف حسن.

(بسم الله المدح) (12) حسن. وله:

ولأدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) (فقد ضل:

سواء السبيل) (13) حسن غير (14) حسن. وله:

ماناقهم لقنام) (بجحون الكلم) (بالله حال، سكانه:

قال: هم معرفون الكلم،) (إلا قليلا منهم) وقف حسن.

ومله: (والمغساة إلى يوم القيامة) (14).

(ويغفو عن كثير) (15) (وكتاب مبين).

(من أتبع رضوان سبيل السلام) (16) (إلى النور
بأنه) (إلى صراط مستقيم) تام.

(ومن في الأرض جميعا) (17) تام.

1 - قول (غير ثام) سقط من: س، ولفظ (ثام) سقط من: ك.
2 - القرطبي 110/143، والفقه 72/213
(ويعتوب من يشاء) [18] تام. (وما يبدؤها) تام.
(إله الامام) أتم منه.
(فقد جاهك بشير وتدير) [19] تام. (والله على كل شيء قادر) أتم منه .
(الذي كتب الله لكم) [21] وقف حسن.
(حتى يخرجوا منها) [22] حسن. (فإذا داخلون) مله.
(من الذين يخافون أنعم الله عليها) [23] غير تام لأن قوله ؛ (ادخلوا عليهم آبابة حكاعة) ولا يتم الوق عل
المحاكاة دون المحكمة. (ادخلوا عليهم آبابة) حسن غير تام. (فإنكم غاليون) أحسن منه وليس بتـ.broadcast أ. (إن كنتم
مؤمنين) أحسن من الأولين وليس بتـام.”.
(قال رب ترب إني لا أملك إلا نفسي وأخي) [25] وقف
حسن. وِ الآخ مسوب على النفس وزمَّم الجبال.

1 - لفظ (حكاية) مقطع من: ك.
2 - الطبري 10/182-184.
3 - الطبري 10/187/128/1، والقوطي 8/1، والتقسي 1/1، 279/1.
4 - 214
13/ أن بعض المفسرين قال: الوقف (ألا نفس) وأراد بقوله (أنا خاَي): وأخليك إلا نفس. وهذا قول فاسد لأنه لو كان كذا كان الكلام يدل على أن موسي لا يملك أخاه، وكان كذا لقال: لا أملك إلا نفس وأخليي وقومي، لأنه غير ملك لهم كما أنه غير ملك لأخي، فلأي معنى خص أخاه بالذكر وهو لا يملك ولا يملك قومه، ولم يقل بها أحد يعرف من المفسرين. وسُلِّم أبو لباس عليه نظره وهو يجزه.
قال أبو بكر: فإن ذهب ذاهب إلى أن الأخ مستأنف مرفوع بما عاد من الفعل المضمر على معنى: إن لا أملك إلا نفس ولا أملك أحد بني إسرائيل وأخلي قمه كقصتي في أنه لا يملك أحد ولا ينقدون قوله ولا يقفون عند أمره.

1 - غ (قال أبو بكر وهذا).
2 - قول (لا أملك) سقط من: ك.
3 - ك (هذا) ح (هذا).
4 - قول (قال أبو بكر) سقط من: س، ك، ح.
- 110 -
ونته، فهو مذهب، يوجب لأخ الأخ، الاستناف والأول أوجودهم على الحالين، كتبها، وفي إعراب، الأخ، خصة أوجه، النصب بالنسبة على (نفسي) والنصب بالنسبة على آية في (إني)، والرفع بالنسبة على آية، أيضاً من أجل ضعف ه إنه، وأن النصب لا يظهر في آية، والرفع بالنسبة على الصبر الذي في (أمك)، والرفع على الاستناف بما عاد من الضمير.

وقوله: (أربعين سنة) [٢٦] إن (نصب): إن شئت نصبها بـ (نحومة عليهم) فلا يتم الوقف على (عليهم).

وإن شئت ١٣٠/١ وأ، نصبها بـ (يشبون في الأرض)٧. فعل هذا المذهب يتم الوقف على (عليهم).

---

١ - لفظ (مذهب) سقط من ذك.
٢ - ك، ح (الحالين).
٣ - س (المضمور).
٤ - ك (مضمر).
٥ - ز (منصب).

١٦٦ -
(ما أنا بياضٍ يدي إلتك لأقتلك) [28] حسن.

ومنه: (فتنكون من أصحاب النادر) [29].

(كيف يواري سوءة أخيه) [31]، (فأصبح من النادمين).

وق حسن.

وقال قوم لمعرفة لهم بالعربية: (الوقف) (من أجل ذلك) [32] وهذا غلط منهم لأن (من) صلة لـ (كتنا)، كأنه قال: ه من أجل قتل قابيل ماييل كتبا على بني إسرائيل، فلبا يتزوج الوقف على الصلة دون الموصل.

قال أبو بكر: فإن ذهب ذاهب إلى أن (من) صلة لـ النادمين، والمعنى. فأصبح من الذين ندموا من أجل قتل قابيل ماييل، أو إلى أن (من) صلة لـ، (من) صلة لـ. مايق يبا.

---
1- س، ك، ح (الوقف على).
2- غ (قال أبو بكر وهذا).
3- الطبري 10/23، والفسقي 141/1، والنسفي 281/1.
4- قوله (قال أبو بكر) سلط من: غ، ك، ح.
5- غ (يمن).

6- 117 -
فأصبح من أجل قتله أخاه من النادمين، كان الوقف على (نادي ذلك) جائزًا. والاختيار الأول، أعني الوقف على النادمين، (فكان آتاؤنا أحياء الناس جميعًا) وقف التام. (ذلك لهم يخزُّ في الدنيا) [33] وقف حسن غير ثام.
وشه (ولم يلزم في الآخرة عذابًا عظيمًا) لأن قوله: (إلا الذين تابوا) [44] منصب على الاستثناء. ولا يتم الوقف على المستضيء منه دون الاستثناء. والوقف على (من قبل أن تقدروا عليهم) حسن. (واعلموا أن الله غفور رحيم) وقف ثام. (وافتشوا إليه الوسيلة) [35] حسن غير ثام، (وجاهدوا في سبيله) لأن المعنى، وجاجدوا في سبيله كي تفلحوا. (ما تقبل بينهم) [36] حسن.
وشه (وما هم بخارجين منها) [37]، (ولهم عذابٌ يُقيم) وقف التام.

1 - معاني القرآن 244/1، الطبري 280/10، والفراعي 158/2
(تكالاَم من الله) [38] حسن. (ولاَهْ عَزِيزُ حكِيمُ)

أحسن منه.

(إن الله غفُورُ دُحِيمُ) تام.

(يَعِذَّبُ مِن يَشَاءُ) [40] حسن. (وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قِيدٌ) تام.

وقوله (سِتْعَوْنُ لِيَكُنْ يَكُنَّ بِهِ) [41] في وجهان: يجوز أن يكون مرفعاً من (الذَّينِ هَادِئَا) فيكون الوقف على

(ولم تؤمن قلوبهم) ولا يحسن الوقف على (الذَّينِ هَادِئَا) من هذا الوجه لأن (من) "" رافعة لِتُسْمَهُنَّ، ولا يحسن الوقف على دافع دون مرفع. والوجه الثاني أن تكون (من) مسروقة على قوله: (لا يَجِزُّكُمُ الَّذِينِ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ (من الذين قالوا آمَناً بَعْضَهُمْ) (وَمِن الَّذِينِ هَادِئَا) ثم تبتديء،

1- لَقَطٌ (على) سُقُطٌ مِن: سُحْ.
2- لَقَطٌ (من) سُقُطٌ مِن: كِ.
(ستأعون للكذب) [42] علَى معنى: «ستأعون للكذب».

ويجوز في العربية من هذا الوجه ستأعون للكذب، بالنص على النَّمِم كما قال: (ملعونين أينما تُفقوا أُخذوا) [الاحزاب] فنصب (ملعونين) على النَّمِم. ومنعى قوله: (ستأعون للكذب) يسمعون لِيكذبوا، والموضوع حق. والوقف على (الكذب) غير نَّام لأن قوله: (ستأعون لقوم آخرين) تابع للنَّام". والوقف على (لم يأتوك) حسن غير نَّام لأنه قوله: (يُجرِفون الكَلِم) حال ما في (يأتوك) لأنه قال: "لم يأتوك في حَال كِمَلِمُهِ". (وإن لم تَأْتُوه فاحذروا) حسن، أحسن من الذي قبله (فلن تملك له من الله شيئاً) حسن، (أن يُطيِّب قلوبهم) ووقف قيِّيح لأَت" (أولك) مرفوعون بما عاد من الهاء واليم في قوله: (لهم في الدنيا...

1 - الطبري ۱۰۹/۱، والفرطني ۱۸۱/۶، والنسفي ۲۸۴/۱.
2 - معاني القرآن ۱۰۹/۳-۳۰۹.
3 - لفظ (قوله) سقط من: أَكَ.
(وهم في الآخرة عذاب عظيم) حسن ثم تبتدئه.
(سماعون للكذب) على منى : (هم سماعون للكذب) ١ ١ .
(آكلون للسخت) وقف حسن وميله : (أو أعرض عنهم).
(ثم يتولون من بعد ذلك) [١٣٣].
(وتقاتوا عليه ١٣٨/أ شهداء) [٤٤] ، (واخترون) ،
(فهو كفارة له) ، (أن النفس بالنفس والعين بالعين) [٤٥].
وزوّر عن النبي صلى الله عليه ، (والعين بالعين) بالرفع.
وإذا كان يقرأ ألكاسائي ، فعل هذا المذهب يحسن الوقف
على النفس ثم تبتدئه ، (والعين بالعين) فترفع العين
بالباء الزائدة. وكانت أعوام مجتمعة على نصب (والعين
بالعين) على إضمار أن ، فعل مذهبهم لا يحسن الوقف.

_____________________
1- القرطبي ١/١٨١ ، والنسفي ١/٢٨٤ ، والقطع ٢٤/ب.
2- س (مناهيم).
3- ح (بيقن).
_____________________
٦٦١
على (بالنفس) . ومثله : ( والجريح قضاس ) من رعيا .
وقف على ما قبليا ومن نصيبا لم يقف على ما قبلها .
( فاتحك بينهم بما أنزل الله ) [40 ] وقف حسن . ( فإنا آثاركم حسن ) حسن . ( فاسقطوا الخيرات ) أحسن منه .
( واخذتم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )
[49 ] حسن مثله .
ومثله : ( أن يصيبهم بعض ذنوبيهم ) .
( لا تخذروا اليهود والنصارى أولياء ) [51 ] حسن .
( بعضهم أولياء بعض ) أحسن من الذي قبله .
وقولوا : ( ويقول الذين آمنوا ) [53 ] قرأ أibir عمرو وابن أبي إسحاق : ( ويقول ) بالنصب . وقرأها الكوفيون : ( ويقول ) .

---
1 - معاني القرآن 1/150-271، وسنة الترمذي 188/2، والبخاري
2 - س (وقف حسن).
3 - لفظ ( مثله ) مقط العCENTUM، غك، أحب.
4 - ح (الي قولاء).

---
224 -
بارفع. وقرأ أهل المدينة: (يقول الذين آمنوا) بلاهوا، فقت رفع (يقول) يواو وبغير واو حسن له أنت يقف على (نادمين) [94] ومن نصّ لم يحسن أن يقف على (نادمين) لأن (يقول) نسق على قوله: (فسى الله أن يأتي بالفتح) (وان يقول الذين آمنوا) إلا ، (فأصبحوا خاسرين) وقف تمام (ولا يخافون لزنة لا يم) [95] وقف حسن ومله: (والكفار أولئك) [97]، (إن كنت مؤمنين) أحسن منه. 

(يشر من ذلك تشوية عند الله) [96] وقف حسن، إذا رفت (من) بإشاره هو من لعنه الله، فإن خفضت بناءه بإشاره بشرين (فإن ذلك فمن لعنه الله، لم يحسن الوقف على (من) 12/أب ذلك) لأن (من) تابعة لـ (بشر) 30.

1- معاني القرآن 393، والطبري 10/408، والقوطني 211-221، وابن كثير، 2/81-88.
2- ح (٩٤).
3- معاني القرآن 393، والطبري 10/437، والقوطني 274، السني 1/320، والقطع 76، والقوطني 2/262.
(۲۴) وقف حسن.

ومثله : (من تخبر أو يخبرهم) (۲۶) فترفع الأمة بـ حسن وقف سماح.

(مقاوضة) حسن غير تام.

(وما أنزل إليكم من كتاب) (۳۸) حسن. فلا تأس على القوم الكافرين) تام.

(وأرسلنا إليهم رسالتك) (۷۶) حسن.

(ثم غموا وفتحوا) (۷۱) حسن ثم تقول : (كثير منهم).

على معنى : عمّي كثير منهم ، وإن شئت على معنى ذلك على كثير منهم ، فإن نزعت كثيراً به عمّوا وجعلت الواو علامة لفعل الجمع كما قال العرب : أكلوني البراغي ، لم يحسن الوقف على (صموا) لأنه يقل لـ (كثير).

(ووداء الناز) (۷۲) وقف حسن.

---
1 - معاني القرآن ۲۴۰/۸ ، الطبري ۲۷۹/۱۰.
2 - معاني القرآن ۲۱۶/۸ ، القرطبي ۲۴۸/۶ ، والسني ۲۹۵/۱ .
3 - القطع ۷۶/۷۳/۱۰-۳۱/۷.
---
۲۴۴
و مثله: ( إلا إلهُ واحدٌ ) [ 73 ]
( كاذب أكَّلَان الطَّعَامَ ) [ 75 ]
( عن مَنْكَر ِ قَلْوَهُ ) [ 79 ]
( واحفظوا أَيَّانَكُمْ ) [ 88 ]
( صيدُ الْبَحْرِ وطَعَامُهُ ) [ 91 ] حسن غير تَمَّ لأنَّ قوله:
( من أعَلَكُمْ ) منصوب متعلق بالأخير. ( ما دَعَمْ هُوَ )
وقف حسن. ( إليه تَحْتُرونَ ) تَمَّ.
( والبَنِيَّةُ والقَلَانِدَةَ ) [ 97 ] حسن.
و مثله: ( ما على الرَّسُولِ إلا أَيْلَانُ ) [ 99 ]
( ولو أَعْجِبَ كَثِيرًا رًا) الحَبَيْثَ [ 100 ]
( عَفَى اللَّهُ عَنْهَا ) [ 101 ]
( لا يُضَرُّكمُ مِن ضَلٍّ إِذَا هَتَّفُوْبُمُ ) [ 105 ]
( حين الوَصْيَةَ ) [ 106 ] وقف غير تَمَّ لأنّ قوله:
( اثنانٍ ذَوَا عَذَلٍ ) مرفوعان بمعنى الشهادة، كَانَهُ قَالَ: 

1- الت وزلي ٦/٣١٨، والنفي ١/٢٠٣، والقطع ٧٧/١.

اِبِضَاح الْوَقِفٍ ٤٠.
لَيَتَشَهَّدُكمَ اثنانُ ذَوَا عَدَلٍ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ: الْإِثَانَ خَرَجَ الشَّهَادَةُ، كَانَهُ قَالُ: شَهَادَةً بَيْنَكُم بِشَهَادَةِ اثَنَيْنِ، فُحْذَفَ الشَّهَادَةُ الْثَّانِيَةَ وَأَقَيمَ الْإِثَانَ؛ مَقَامَاهُمَا، كَانَهُ قَالُ: وَأَسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَا فِيهَا) (يُوسُف ٨٢)، (فَأَصَابْتُمْ مَصِيبَةً الْكَوْتِ وَقَفَ ثَامُرَ (فَيْقِيْسِيَانَ بِاللهِ) وَقَفَ حَسَنُ غَيْرُ ثَامُر لَأَنْ قَوْلُهُ: (إِنَّ إِرَتَّبَثُ مَعَكُ) مَتَعَلَّقُ بِ(تَحَيْسُوْنَهَا) كَانَهُ قَالَ: إِنَّ إِرَتَّبَثُ حَبَّسَهُمَا ١٢٢٠١١٩٠٤٠ (مِنْ بَعْدِ الأَشْتِلَاةِ) وَقَفَ غَيْرُ ثَامُر لَأَنْ قَوْلُهُ (فَيْقِيْسِيَانَ) نَسَقَ عَلَى (تَحَيْسُوْنَهَا) (مِنْ الدِّينِ الَّذِينَ أَشْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ الأُولِيَّاَ) (١٧٧) وَقَفَ غَيْرُ ثَامُر لَأَنْ قَوْلُهُ: (فَيْقِيْسِيَانَ بِاللهِ) نَسَقَ عَلَى (فَآخَرُانَ يَقْتُلُونَ مَقَامَاهُمَا) (فَيْقِيْسِيَانَ بِاللهِ) (وَمَا اعْتَدِيْنَا إِلَّا إِذَا لَيْنَ الظَّالِمِينَ) وَقَفَ حَسَنُ.

١ - الطَّابِرِي ١٠٩/١١٩٠، وَابن كِيْثَرٍ ٢/١١١
٢ - الطَّابِرِي ١١٤/٢٤٣، وَالْفَرَطِي ٢٧٥/٦١٧٦، وَالْبَنِسَيٌ ٣٠٧/١، وَالْقُطَّاعٌ ٧٨/١٩٠١٩٠١١٩٠٩١١٩٠٢٠١٧٩ - ٥٧٢.
(أو يجابوا أن تُرُد أُيُنُّ بعد أُيُنُّهم) [108] وقف حسن

(وانتقوا الله وانتعوا) وقف حسن.

(قالوا لا علم لنا إنك أنت علامة القيوب) [109] ثام.

(وكنتم الناس في المهد وكُنتم) [110] ثام.

(واشهد بأننا مسلمون) [111] ثام.

(فإنما أعده عذابًا لا أعدبه أحدًا من العالمين) [115] ثام.

(ما يكون لي أن أقول ما ليس لي) [116] وقف حسن.

وقال قوم: الوقف (ما يكون لي أن أقول ما ليس لي) ثم تبديه: (بِحَبٍّ إن كنت فاتحًا) وهذا خطأ لأن آية في (حق) تبقى متعلقة بغير شيء ولا يجوز أنت

1 - تكملة من: س، غ، وسقطت من غيرها.
2 - ح (وقف حسن).
3 - س، غ (قال أبو بكر وهذا).

- ٢٢٧ -
يكون هذا مينا لأن أليمين لا جواب له هنالك. 
( كنت أنت الوقيب عليهم ) [117] وقف حسن. 
ومثله: ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقيهم ) [119] 
( ورضوا عنه ) .

١ - القطع ٧٩/١ .
٧٨٨ -
السورة التي تذكر فيها الأنصام
(ثم قضى أجلا) [4] وقف حسن لأن أجل المسمى،
الذي عنه لا يعلم غيره". والأجل الأول أجل الدنيا
и انتظارها "

(فهلكنتم بذئبهم) [6] حسن غير تمام.
(والرضي الله) [12] وقف حسن
(وترى الآية
وعمله : (فاطر النجات والأرض) [14] ، (قل أي
أيمن أن يكون أول من أسلم) ، (يومئذ فقد رضه) [16] .
(قل أي شيء أكبر شهادة قل الله) [19] .

1- ك 1 (أحد غيره).
2- الطبري 1/256، والفرطلي 6/389، وأبي دكينير 2/182.
و النشفي 2/3، والقطيع 79/ب.
3- ح (حسن غير 6) .
وقوله: 132/ب (ليجعلوكم إلى يوم القيامة) [12] فيه وجبان: إن شئت جعلت الكلام تاماً على قوله: (على نفسي الرحمة) ثم تبتدأ به (ليجعلوكم)، وأت شئت جعلت اللائم في موضع نصب ب (كتب) كما قال: (كتب ربك على نفسه الرحمة أنه من عيل) [64] وقوله: (لأنذركم به ومن بلغ) وقف حسن على معنى: ومن بلغ القرآن، [97] (ليجعلوكم إلى يوم القيامة)، (لا ريب فيه) وقف تمام (وهو يطعن ولا يطعن) وقف حسن. وله: (قل لا أشهد) [60] (ما تشيركون) تمام (كما يعرفون أبنائهم) [80] حسن. وله (أو كتب بآياته) [81] وله: (واعظون) [82] وكذلك: (آن يفقوه وفي آذانهم وقرا) [83].

---

1 - معاني القرآن 328/1، الطبري 111/278 و الفراط 6/299، وابن كثير 2/120، والقطب 80/1.
2 - معاني القرآن 329/1، الطبري 111/279، الفراط 6/299، وابن كثير 2/126، والنسفي 2/6،

630 -
(ومن نحن بمعقوثين) [29] وقف نام. قال أبو بكر:
وحوم لا معرفة لهم بالعربيه يكرون الوقف على هذا لسناجته
في النظير، ولا أعلم في هذا شيء يوجب كراهية الوقف عليه
لأنه حكایة عن الكفرة 1) . فالذي يقف عليه غير مليم لأنه لم
يقل شيئاً يعتبره إذا حكاه عن غيره. وجواب: ( ولو تركي
إذ وظفوا على النار) [27] عدوف 2).
(فتائيم بآية) [25] وقف حسن. وجواب الجزاء
عدوف لأنه قال: ( فإن استطعت فافعل ، فحذف الجواب.
وقال آخرون: إذا حذف الجواب لأنه وصله بالسئطة وفيها
نعم تضع فصار بدنك قولك للرجل: ( إن رأيت أنت تقوم
معنا، وإن رأيت ألا تؤمنوا ، معتنا، وإن رأيت أنت لا
تؤمن فالم، فحذف الجواب لأت تأويل هذا الشرط)

1 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، غ، ك.
2 - الطبري 143، 333، والقطع 60/8
3 - الفراي 48/6، والفسي 5/8.
4 - س، غ (الشرط الامر).

- 131 -
كان قائل: "هذا معنا؟ إلا أنه وقفت الذي يخاطبه فقال: "إن رأيت أن تقوم معنا".

(إذا أنت تستجيب الذين يسمعون) [37] وقف حسن ثم تبتدئه، (والمورت يبعثهم الله) فترفع (المورتى) بما عاد عليهم من الهاء"، (ثم إليه يرجعون) وقف التام [132].

(إلا أمم أمثالكم) [38] حسن غير تام.

(نعم وبكتم فيظلمات) [39] تام. (بيجلد على عمرا"، مستقيم) أتمن من الذي قبله.

(من الله غير الله يأتيكم به) [41] وقف حسن. (ثم) يصيرون) وقف التام.

(إن أتبع من إلا ما يوحى إلي) [42] حسن. (ألا تتفكرون) وقف التام.

(وأما من حسابك عليهم من شيء) [42] غير تام لأن قوله: (فطركم) جواب للجواب. والوقف على (فطركم).

1 - النسفي 2/10.
2 - للفظ (قوله) سقط من: س.
3 - القرطبي 2/144، والنسفي 2/144.
4 - 122.
غير لم قوله (فتكون من الطالمين) جواب للنبي". (فتكون من الطالمين) وقف حسن.
(نقل سلام عليكم) [44] حسن، والأول أحسن منه.
(أنه من عمل منكم سوءاً بذلالة) [44] كان أبو جعفر
وفيما ونافع يقرؤون: (أنه من عمل) (فأنه غفور ورحيم)
ففتح الألف في الأول وكسرها، في الثاني. كأن عاصم بقرأ
"فتح" الألف فيها جميعاً. وكان ابن كثير والأعش وأبو عمر
وعمة والكسائي يقرؤون: (أنه من عمل) (فأنه غفور)
بكسر الألف فيها جميعاً. فن فتح الأول وكسر الثانية لم
يفتح على الرحة، لأن (أن) منصوبة بـ (كتب) ولا

---
1 - معاني القرآن 1/27-38، الطبري 11/388، والقرطبي 2/434
   والنسفي 2/14، والقطع 1/81.
2 - لغ (وكسرها).
3 - لفت (قرأ) سبت من: س، غ.
4 - س، غ (يفتح).
5 - الطبري 11/393، والقرطبي 2/436.
---
122 -
فيقف أيضاً على ( وأصلح) لأن الفاء الداخلية على ( آت) جواب الجزاء). ومن فتحها جميعاً لم يقف أيضاً على ، الوجه لما ذكرناه من وقوع (كتب) على (أن) ولا يقف أيضاً على ( وأصلح) لأن الثانية اتفتحت لأنها متعلقة على الأول. ومن كسرهما جميعاً كاتب له مذهبان، أحدهما أن يقول: ثم الكلام على الرحمة، ثمن البداية ( إن) من عند منكم سوءاً) فكسرت ( إن) على الاستنفاس والابتداء. والوجه الآخر أن يقول: فمعنى ( تكتب وربكم) قال ربك فكسرت ( إن) على الحمل على معنى القول. فعلى هذا المذهب لا يصح الوقف على الرحمة، لأن ( إن) مع ما يتعلق بها كلام عمي، و (كتب 1/23/ بربكم) الحكاهة وإن كان لفظه مختلفاً للفظ القول. ولا يصح من هذين الوجهين الوقف على ( وأصلح) لأن الفاء جواب الجزاء . وزودي عن الأعرج أنه

1- س، غ (الجزاء).
2- لفظ (ابتدأ) سقط من ح.

- ٢٢٤ -
كان يشكر الأول فيقول: (إنه من عمل) ويفتح الثانية فيقول: (نافذ غفور رحيم) فعالمة في هذا أنه فتحها تقديراً أن الأول مفتوحة وإن كانت مكسورة. ويجوز أن تكون (أن) مرنعة بإضمار فله أنه غفور رحيم: أي له مغفرة الله (فأنه غفور رحيم) وقف الكلام.

(وكذبتم به) [٧٥] وقف حسن.

(لقضي الأمر بيني وبينكم) [٨٨] حسن.

(إلى الله مولائي الحق) [٨٨] حسن. وملكه: (ألا له الملك) والأول أحسن منه.

(وإذ خلق بعضكم بعض) [٦٥] حسن.

(ولكن ذكرى) [٨٩] غير نام لآن معنها. ولكن ذكركم ذكرى كي ينقيوا، ويجوز أن يكون المعنى: ولكن

--- معاني القرآن ١:٣٦-١٧٧، والقوطبي ٦:١ٍ٣٦، والنسفي ٢:١٤، والتلطع ٨١ لـ

٧٣٥ -
هـ هي ذكرى ۶۱).
( ليس لها من دون الله ولا ولا شفيق ) [۷۰] حسن.
( لا يؤخذ منها ) أحسن من الذي قبله. وأوقف على قوله:
( لكل نبأ مستقر ) [۷۱] حسن.
( كألهذي استمدونه الشياطين في الأرض خيران ) [۷۱] ثم.
و ( الصلاة وأتقوه ) [۷۲] حسن.
( وهم يقول كن ) [۷۳] حسن. ( فيكون ) تام.
و أوقف على قوله : ( إلى المدى أتينا ) حسن. ( يوم
يتنفخ في الصور ) حسن. ( وهو الحكم الخبير ) تام.
( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) [۷۴] كان ابن كير وعام
والآش وأبو عمرو وحوزة والكسائي يقرؤون : ( آزر
بالنصب في اللفظ. وقرأها الحسن وأبو زيد المدني ) [آزر].
بالرفع. ورُوِي عن ابن عباس: (آزَرَ) ففتح الألف الأول
وكسر الثانية ونصب ُالأزرَرَ. وقرأ بعضهم: (آزَرَ) ففتح
الألفين جميعاً ونصب ُالأزرَرَ من قول ١٣٤/١ الله
تُعالَ: (اشْدَّ أَزْرِي) [طه ٣١] " فَقُرَّأَ: (آزَرَ)
بالنصب قال: هو(٩) في موضع خفض على التَّرْجِمَة عن الأب
وَنصَب في اللفظ لأنه لا يُجْرَى وما لا يُجْرَى يكون في الخفض
نصبًا(٩). فعل هذا المذهب لا يصح الوقف على الأب(٠).
ومن قرأ (آزَرَ) بالرفع كان له مذهبان أحدهما أن يكون
مرفوعاً على النداء كأنه قال: ُيا آزَر أَثْنِىَ أَصْنَامَةً ، وهي
في قراءة أبي بن كعب: (يا آزَر أَثثنَتَ آثمة) من دون الله
تُعالَ. فعل هذا المذهب يصح الوقف على الأب، وتبتديِهُ:

١- الترويِّب ٧/٣٢، وابن كثير ١٥٠، والチュو ٢٢٧ـ.
٢- ز (هم).ِ
٣- س (منصوباً).
٤- س غ ك ح (ان تلف).
(آزُرُ أنتِهِ) كما قال: (يُوسُفُ أُغْرِضَ عَنْ هَذَا) [يُوسُفُ 29]

والوجه الآخر أن يكون مرفعًا على الترجمة كأنه قال: هو آزُرُ ٗهِ.

١٦٠ - قال أبو بكرٞ: سأل أبو العباس عن مروت بزيد أخوه، فأجابه على معنى هو أخوه، فعلى هذا المذهب لا يحسن أن تقف على الأب، وإذا رفعت آزُرُ على الترجمة ويكون الوقف على آزُرُ (حسن) ثم تبديءه: (أتخذ أصانًا) وإذا رفعته على النداء لم يصح الوقف عليه.

ملكور النجاوات والأرض) [٧٥] حسن ثم تبديءه وليكوب من اللوقيين) على معنى وليكوب من اللوقيين

برهٞ، واللام صلة لفعل مضمرٞ.

(إِذَا بَرَىٗ إِنْ مَا كُشِّرُ كَانَ) [٨٨] حسن.

١- معاني القرآن ١٣٠/٠، والطاربيٞ ١١٦/٦٧-٦٨٤، والترطي٦٧/٣٨.

٢- قوله (قَالَ أَبُو بِكْرٖ) سقط من: غٞ، كٞ.

٣- معاني القرآن ٢١٦/١، والطاربيٞ ٦/٥٩٠، وابن كثيرٞ ٩/١٦٠-١٠١، والنفسٞ ٦/٣٩، وابن كثيرٞ ٦/٣٩.
وعله (وأما أنا من المشركين) [ف].
(ألا أن يشاء ربي شيئا) [80] (ككل شيء عالما).
(إن كنتم تعلون) [81] حسن.
(وهم مبتدون) [82] وهم.
(نزفع درجات من نشأة) [83] حسن.
(وعيسى وإلياس) [85] حسن غير تام. ومشله:
(كل من الصالحين) لأن قوله: (وإسماعيل) [86] وما
بعده من الأسماء منسوب على الأسماء الأولى).
(إلى يسراف المستقيم) [87] حسن.
(يبدى به من بذاء من عياده) [88] حسن، ومثله
١٣/١١ (مليظ عنهم مما كانوا يعملون) (الحكم
والثيرة) [89].
(نهدائمه أقديه) [٩٠] وقف تام. (إن هو إلا ذكر
للعالمين) أتم من الذي قبله.

١ - الباري ١٠/١١، والثاني ٣٨/٢.
(نوراً وهدى الناس تجعلونه قراطيئاً يبدون بها وتغفرون
كثيراً) [91] كان ابن كثير وابن عروي يقرأون: (يجلون
قراطيئاً يبدونها ويغفرون كثيراً) بالباء. وكان مجاد
والحسن والأعش وحمرة والكسائي يقرأون: (يجلون
قراطيئاً يبدونها ويغفرون كثيراً) بالباء. فمن قرأ (يجلون
قراطيئاً بالباء جعله خطاباً متصلاً بقوله: (قل من أزل
اللكب) (يجلونه) ولا يحسن الوقف من هذه القراءة على
(هدى الناس) لأن (يجلونه قراطيئاً) حكايته. ومن قرأ:
(يجلونه قراطيئاً) بالباء حسنًا لأأن يقف على (هدى الناس)
لأن (يجلونه) بالباء خبر عنهم وليس بحكايةٍ). (أنت ولا
آباؤكم قل الله حسن. (في خوضهم يلعبون) ثام.
(سأنزل مثل ما أنزل الله) [92] حسن.

1- س (بالباء) ولظ (كان) سلط من: ك.
2- ك (حسن له).
3- الطبري 21/11-24/527-537، والفرطي 27-38/2، والنسفي
4- 27-33/3، والقطع 38/89/1.
وظله: (وتركون وما خولناك وراء ظبوركم) {94}.
(قالت: الحب والندى) {95} (وجخرج اليمين من الهي)، (أتيت: تعرفكون) حسن غير تام لأنف قوله:
(نافذ الإ صباح) {96} تابع لقوله: (قالت: الحب)،
(والتمر حسننا)، (الفوزي العليم) تام.
(في ظلال البن والبحر) {97}.
(فئنء ومستوى) {98}.
(إلى ثمري إذا أمر وقعته) {99}.
(وجعلوا الله شركاء الجن) {100} حسن غير تام، ثم
بتندى: (وخلقهم) بفتح اللام. وقرأ يحيى بن يعمر:
(خلقهم) بتسكون اللام وفتح الفاء على مهمل، وجعلوا
خلقهم، أي: قالوا إن الجن شركاء الله ۱۳۰۱ في خلقه إيانا.
فعل هذه القراءة لا يحسن الوقف على (الجن) لأن الحلق،
مضمون على شركاء.

١ - الطبري ۱۲/۸-۷، والفرطين ۱۷/۵۵-۶.

- إيضاح الوقف - ٤١
لا إلا هو (102) حسن. وعندك (فاعليه).

وقوله تعالى: (وما يشعركم أنها إذا جاءت) (19).

كان مجاهد وابن كثير وأبو عبيدة يقرأونها بالكسر، وكان أبو جعفر وشبيب وعذان والأعش وحَزَّة يقرأونها (أنهم) بالفتح.

فإن قرأ: (إنها) بالكسر وقف على (وما يشعركم) وابتدأ:

(إنها). ومن قرأ: (أنها) بالفتح كان له مذهب: أحياناً أن يكون المعنى وما يشعركم بأنهم يؤمنون ولا يؤمنون بمعنى

"قلب" أغلبهم. فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف على (يشعركم) لأن (أن) متعلقة به. والوجه الآخر أن يكون المعنى وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، نحن الوقف على (يشعركم) والابتداء بـ (أن) مفتوحة. حكى عن العرب: "ما أدرى أنك صاحبك، المعنى" لملك صاحبا:

1- للفظ (ومن) سقط من: س.

2- س (بعض).

3- معاني القرآن 1/300، 374، والطبري 22/11/41-44.

- 1440
وترأوا حمزة؛ (أَنْتَا إِذَا جَاءَت لا يَؤُمْنون) على خطاب الكفرة إِلَيْكَ.
(الكتاب مُفطَّللا) [114] حسن.
(فَلا تَكْفُن مِنَ المَتَّى) تام.
(إِلَّا مَا اضْطُرْتُمْ إِلَيْهِ) [119] حسن.
وَمَثْلُهُ: (وَبَائِنَّهَا) [120] م.
(وَإِنَّهُ لَفِي نَصَبٍ) [121] أَحْسَنُ مِنَ الَّذِي قَبَلَهُ.
(قَالُوا شِيْدَا عَلَى أَنْفَسَهُمْ) [120] أَحْسَنُ مِنَ الَّذِي قَبَلَهُ.
(أَنْتُمُ كُانُونَا كَافِرِينَ) أَحْسَنُ مِنَ الأَولِينَ.
والرفق على قوله: (فِي الظُلمات لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) [122] حسن.

1- القرطبي7/74، وابن كثير 7/15، والنسفي 2/28-29، وتلزيم 8/86، 8/11.
2- قراء (فَلا تَكْفُن مِنَ الَّذِينَ حَسِينٌ) سفط من: ك.
3- ز. س (وَالرفق عَلَى الله أَعْلَمُ حَيْثُ يُبِيعُ رُسَالَتَهُ حَسنًا كَافِيًا بِعَدٍّ.
فِي السَّبَاط لا يَؤُمْنُون ثَامَنًا). 144 -
ومثلهم: (أتيت رسل الله) [124]
(من ذرية قوم آخرين) [133]
من فهم في شركائهم) [137]
(فهار يصل إلى شركائهم) [137]
(ولِلِّيسوا عليهم دينهم) [137]
(لا يذكرون اسم الله علیها 135/ب اقتراة عليه) [138]
(الله هو حكيم علمى) [139]
(سيجزهم وصفهم) حسن غير ثام.
(اقتراة على الله) [140]
(مبتدين) تام.
(ولَا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)
[142] غير ثام لآن (ثمانية أزواج) [143] منصوب
بده أنشأ ثمانية أزواج وهو ثابع للأول"

1 - معاني القرآن 130/91، الطبري 128/16، القرطبي 113/6،
ولي كفیر 8/2، والقطع 87/8،
إذ وصاكم الله بهذا 
وأي كلم تجوز 
غير تمام لأن قوله : (أو فسقاً)
نق عقوله : (إلا أن يكون ميتة ) ، (أو فسقاً أهل
لقي الله به) حسن.
"كل ذي ظفر" [١٤٦] [حسن][٦٥] والأول أحسن منه.
إلا ما حلت ظوَرُها) غير تمام لأن (الحوائج ) منسوبة
على ظوَرٍ كأنه قال : إلا ما حلت ظوَرها أو حلت
الحوائج ، (أو ما اختلط بعَظَم (وقف حسن.
(ولا حُرِّمنا نَّم شئ ) [١٤٨] حسن.
نضله : (واتنين لا يؤمنون بالآخرة وهم بريئهم يبدلون
[١٠٠] تمام.
) (والوالدين إحساناً ) [١٥١] حسن. نضله : (التي

---
1- تكملة لازمة من : ز ، س ، غ وسقطت من الأخرى.
2- معاني القرآن ١٣٣ ، الطبري ١٣٣ ، القرطبي ٢ ، ١٢٤ / ٢٠٣ ، والقلمي ٧٨ / ٦٧.
3- ابن كثير ٢ / ١٨٠ ، والقلمي ٧٨ / ٦٧.
---
حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْيَدِيَّةِ، وَقُولُهُ: (وَأَنَّ هَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) [١٥٣] كَانَ نَافِعًا وَعَاصِمًا وَأُبُو عَمَّرُ يُقَرُّونَ: (أَنَّ هَذَا صَراَطٌ) بِفَنَحٍ (أَنَّ) وَتَشْدِيدَهُمَاۥۚ فَعَلَى هِذهِ الْقِرَاءَةِ لَيُصِلَّ الْوَقُف عَلَى (لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ) [١٥٢] لَوْنَ (أَنَّ) مَنَسُوْقَةً عَلَى قُوَّةٍ (ذَلِكَ وَصَامِكَ بِهِ) وَبِ(أَنَّ هَذَا صَراَطِيَّ)ۚ وَإِن يَشَّتِ جَعْلُهَا مَنَسُوْقَةً عَلَى قُوَّةٍ: (إِنَّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ)ۚ وَأَتَّلَّ أَنَّ هَذَا صَراَطٍ۬ۚ وَمِن هَذَا الْوَجِهِ أَيْضًا۬ لَّا يُصِلَّ الْوَقُف عَلَى (لَعَلَّكُم تَعَقَّلُونَ).ۚ وَكَانَ الْأَعْشُ وَحِزَةٌ وَالْكَسَائِيَّةَ يُقَرُّونُ: (إِنَّ هَذَا) بِكَسَرٍ (إِنَّ)ۚ فَعَلَّلَ هِذَهِ الْقِرَاءَةَ يُصِلَّ الْوَقُف عَلَى قُوَّةٍ: (لَعَلَّكُم تَعَقَّلُونَ)ۚ وَيُصِلَّ أَيْضًاۚ وَقَرأَ إِبْنُ أَبِي إِسْحَاقٍ ۱٣٦/١١۸٢٨٩ (وَأَنَّ هَذَا صَراَطٍ) بِفَنَحِ الْأَلْفِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ. فَعَلَّلَ ۱٩١٢٤ .

١ - غَ (وَتَشْدِيدَهَا) .
٢ - مَعَاني الْقُرْآنِ ۱١٤٤/١٣٧٧ۭ وَالْقَرَاطِي ۱٣۷۷/٧٧ۭ .
٣ - سَٰعَ، غَ (يَبِينُ) .
هذه القراءة لا يتم الوقف على (لمحكم تذكرون) لأن (أن) مسورة على قوله: (آلا تشركوا به شيئاً) (وآنت هذا مراطي) (وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة) [104] وقف حسن. (رغمه يؤمنون) وقف تام.
(أنزلناه مبارك فاتبعوه) [105] وقف حسن إذا نصبت (آن) ب(آمنا) كأنك قلت: وانغوا أن تقولوا حسن أن تقف على (فاتبعوه) وإن جعلت (إن) مخفضة من قول الكسائي يعني وهذا كتاب أنزلناه مبارك لأن لا تقولوا وبأنت لا تقولوا لم ينص الوقف على (فاتبعوه).
والوقف على (لمحكم تذكرون) من الوجهين جميعاً غير تام.
(بيئة) من ربكم وهدي ورحمة) [107] وقف حسن.

1 - الطبري 1/1223-2312، والفرطوي 1/137، والسفي 2/30، والقطع 88/أ-ب.
2 - معاني القرآن 1/11-116، الطبري 1/239-240، والفرطوي 7/144، والسفي 2/41، والقطع 88/ب.

- 187 -
(بهما كانوا يصدفون) ثامٍ.
(أو يأتي بعض آيات زلك) [158] حسن. وثلث.
(أو كسبت في إيمانها خيرا) وهو آثم من الذي قبله.
(إذا مُنتظرون) ثام وهو آثم من الذي قبله.
(وهو رَبُّ كُلِّ شيء) [164] وقف حسن. وثلث.
(إلا عليها).
وذلك (ليبيَّكم في ما آتاكم) [165] والثام آخر السورة.
والوقف على قوله: (سرع العقاب) قبيح لأن قوله: (وإنه لغفورٌ رحيمٌ) مقرر بالثام وهو محذلة قوله: (نبيٌّ عبادي آني أُنا الغفور الرحيم). وأن عذابي هو العذاب الأليم.
[الحجر 94:400] فالثاني مقرر بالثام.

---

1 - س (وقف ثام).
2 - س، ح (والثاني).
3 - ز (وإن لغفور رحيم).

- 168 -
السورة التي يذكر فيها الأعراف


فبت جارية فقلت لها إذ علمي قولك "مَا هَيْلَمَا يَغْلَبَآ " أراد "أقول هذا "يَغْلَبَآ" ويجوز أن يرفعه الكتاب.

بـ (المص) فلا يحسن الوقف على (المص) من هذا الوجه.

ـ ۱۱ـ قال أبو بكر "سأَلَتُ أَحَمَّدَ بْنِ يَجِي" عن هذا فقال "إذا رفعت ما بعد الهماء فالمهباء مرتفع به". وإذا

1- الطبري ۱۲/۱۹۰.
2- لم أعرف قائده.
3- قوله (قل أبو بكر) سقط من "لغ"، ك، ح.
4- س، غ، ل (أبا العباس) وسقط منها الامم.
5- قوله (إذا رفعت ۳۰۰ مرفوع به) سقط من "س".

۱۴۹ـ
روفعت ما بعد الهجاء بضم أخمرته للبجاه ما يرفعه.
قال السجستاني: الوقف على قوله: (فلا يُكن في صدرك حرج منه) كافٍ.
وهذا خطأ لأن معنى (لتذنِّبِه) [2] التقديم كأنه قال: المص كتاب أنزل إليه لتذنِّب به فلا يَكن في صدرك حرج منه، فلا يحسن الوقف على قوله: (حِرج منه) والله فعلى ( لتذنِّبِه) حسن غير تام لأن قوله (وذكرى المؤمنين) منصوب بفعل متسوق على (لتذنِّب) كأنه قال: لتذنِّب وتذكِّرِم به ذكرى، وإن شئت جعلت الذكرى في موضع رفع على النسق على الكتاب. [3]

1 - معاني القرآن 1/368-369، والفرطيري 7/160، وأين كندر 2/300.
2 - النصفي 2/44، والقطع 89/1.
3 - لفظ (قوله) سقط من: س، غ.
4 - القطع 89/1.
5 - الطبري 161/297، والفرطيري 7/161.
6 - س، ح (لتذنِّبِه).
7 - معاني القرآن 1/370، الطبري 12/297، والفرطيري 7/161.
8 - النصفي 2/44، والقطع 89/1. - 60.
فلا يَتَّم من هذا الوجه أيضاً الكلام على ( لَنْنَذَرَّ به) 
قوله : ( أَتَبِيعُوا ما أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ ) [2] على معنى : 
إِنْ شَنَّةَ قُلْتُ : هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع الفعل 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خوطب شيء فأنتَه خاطبة به ، 
الدليل على ذلك قوله : ( يا أَيُّهَا النَّبِيِّ إِذَا طَلَقْتَ النِّسَاءَ ) [الطلاق : 1] 
فعل هذا المذهب يَتَّم الوقف ويَتَّم أيضاً على قوله ( وذَكَرْيى 
للمؤمنين ) . والوجه الآخر أن تقول : إنَّما قال أتباعوا لأن معنى الآية أن القول كأنه قال : لتقول لهم أتباعوا ، 
3/13 فأَنْفَل هذا المذهب لا يَتَّم الوقف على ( وذَكَرْيى للمؤمنين ) 
لأن قوله : ( أَتَبِيعُوا ما أَنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ ) و ( لَنْنَذَرَّ به) 
حَكَمْهُ : وَلَا يَتَّم الوقف على الحكاية دون المحكمة ) . ( لا يَتَّبَعْ 
من دونه أولى ) ثام . ( قليلاً ما تذكرون ) أَنْمَ منه . 
( فَلْتَقَسِّمُوا بَيْنَمَل ) [7] حَسَنْ غيْرُ ثَام . ( وما كَنَا 
غائتَين ) ثام .

1 - معاني القرآن 1/271 - 11 الطبري 12/297-298. 3261 - }
(والوزن: يومثذ الحَقِّ) [8] حسن. (فالثُكَّل مُلَفَّحون) أحسن من الذي قبله.
(بما كانوا بآياتنا نظامون) [9] ثام.
(وجعلنا لكم فيها معايش) [10] حسن. (ما تشكون) ثام.
(وعن أبنائهم وعن شملهم) [17] حسن.
ومثله: (خرج منه مذهوأا مدحوراً) [18]،
(منكم أجمعين) ثام.
(فدلَّاهما بغور) [22] حسن غير ثام.
(قال اهبطوا) [24] حسن. ومثله: (لبعض عدو) و"أحسن منه (مستقر ومتاع إلى حين).
وقوله: (ولباس التقوى ذلك خير) [26] كان مجازد.
وابن كبير وعاصم والأعش وأبو عمرو وحزة يقرونون: (لباس التقوى) بالرفع. فعلى هذه القراءة يحسن أن تقف على الريش، وتبتديء: (ولباس التقوى) وترفع دلْباس، بـ (خير) وخيراً، به، وتجعل (ذلك) ثابتاً لـ دلْباس، وكانت

- ٩٥٢ -
أبو جعفر وشيبة ونافع والكاسفي يقرؤون: (ولا بأسم التقوى)
بالنصب، فعل هذه القراءة لا يحسن الوقف على الريش، لأن
اللباس، منسوخ على قوله: (قد أنزلنا عليكم لباساً ثابراً
سوأكم) (ولا بأسم التقوى) (11). والوقف على قوله: (ذلك
خير) حسن. (علَّمهم يذكرون) وقف ثام.
(من حيث لا ترونهم) (27) وقف حسن.
ومثله: (والله أمرنا به) (28) ١٣٧/١٣٧ ب (إن الله
لا يأمر بالفحشاء) (فمليلا تداولون) وقف التام.
(كما بدأكم تعودون) (29) حسن.
(فريقاً هدي وفريقاً حق عليهم الضلالة) (30) فيهما
وجهان: إن شئت نصب الفريق الأول والثاني بـ (تعودون)

---
1- معاني القرآن ١/٣٧٠، الطبري ٣٣٢/٢٧، والفرطحي ١٨٠/٧،
و ابن كثير ٢/٣٠٧، والنسبي ٢/٩٤.
2- لفظ (وقف) مطلق من: غ.
3- ح (فيه).
4- ٦٠٣.
كانه قال: "تعودون على حلال الهداية والضلالة (التليل على هذا قراءة أخرى: ( كما بدأكم تعودون فريقين فريقاً هدى) فن هذا الوجه لاتمم الوقف علي (تعودون) لأنه ناصب لـ الفريقين والوجه الثاني أن تنصب الفريق الأول والثاني بـ (حق عليهم الضلالة) فن هذا الوجه يحسن الوقف على (بدأكم تعودون) ويت أيضاً (حق عليهم الضلالة) حسن (أنهم مهتدون) ثم ( خالصة قوم القيامة) (32) حسن. ومثله (أو كذب بآياته) (37). (من الجن والإنس في النّار) (38). (في سم الجياع) (40). (من فوقيهم غواشي) (41) (وكذلك تجزي الظالمين) وقف اليم.

1- معاني القرآن 240/1.
2- معاني القرآن 376/12، والطبري 2:387/6، والفرطلي 7:188/7.
وأبو كثير 2/209، والتقط 90/1-2.
64 -
لقد جاءت رسلنا بالحقوق (44) وقف (3) حسن.

(كنت تعملون) وقف (الثامن) (قالوا نعم) (44) حسن.

ومثله: (يعرفون كلاً بسياح) (6).

وقوله: (لم يدخلوها ولم يطعمون) فيه وجبان: إن شئت قلت: الوقف على قوله: (لم يدخلوها) ثم تبديه:

(وهم يطعمون) أي هم يطعمون في دخولها وينت شئت قلت: المعنى دخولها وهم لا يطعمون في دخولها، فيكون الجحد منقولاً من الدخول، إلى الطمع، (7) حكما تقول في الكلام: و (ما) ضربت عبد الله وعنداه

1- لفظ (وقف) سقط من س.

2- قوله: (لقد جاءت 000 وقف الثامن) سقط من غ.

3- ح(وقف حسن).

4- قوله: (فيه وجهان 000 لم يدخلوها) سقط من: اك.

5- الطبري 465/12.

6- الفصبي 2/143/4، والنسفي 2/45-55، والقطع 49/1.

7- تكيدة من س، ح، وسقطت من السخ الأخرى.

- 605 -
أحدٌ، فعناه، ضربتُ عبد الله وليس عنده أحدٍ، قال الجحد
منقول من الصرب إلى آخر الكلام. حككي عن العرب:
و ما كأنها أعرابية، بمعنى كأنها ليست أعرابية. والأشد
الفراء:
ولا أراها تزال ظالمة تحدث لي نكبة وتنكوها.
أراد: و أراهها لا تزال ظالمة، فعنى الجحد الأول التأخير،
و أشد القراء أيضاً:
إذا أجبتك الدُهر حال من أمرك،
فدعه وأوك حاله، وال[at]اليا،
و متين على ما كان من صالح. بـه:
و إن كان فيها لا يرى الناس، وأيا
أراد: و إن كان فيها لا يرى الناس لا يألو، فعل هذا

1 - ك (قال و أنشد).
2 - لم أعرف قائله، انظر الأعداد 283، والكامل 1.438 (تذكر في
فرحة)، ومعاني القرآن 3.57.
3 - لم أعرف قائلها، انظر معاني القرآن 3.57، والأعداد 268.
4 - للفاظ (هذا، قوله، ومثله) مطلق من: "س".
606 -
المذهب الثاني لا يحسن الوقف على قوله: (لم يدخلوها) والوقف على قوله: (أَن نُسْلَمُ عَلَيْكُمْ) حسن. والوقف على قوله: (عذاباً ضَفَقًا مِمَّنَ النَّارِ) [28] حسن. (ولكن لا نعلمون) تمام.


(كما نسو لقاء يومهم هذا) وقف غير تمام لأن قوله:
(وما كانوا يَبَايَنا يَتْحِدُونَ) نسق على اليوم، كأنه قال:
ه لقاء يومهم هذا ولقاء ما كانوا يَتْحِدُون، ومعنى (ما) المصدرية،

---
1- انظر الصفحة المتقدمة الملاحظة (4).
2- تحديد لازمة من: ك وسعت من غيرها.
3- الطبري 12/474، والقرطي 7/216، والقطع 91/ب.
---
الإيضاح الوقف - 42 - 657 -
كانه قال: وَلَقَاءٌ جَهَدٌ) ۳۳ [وقف حسن]. (فَيَشْفِرُوا لنا) غير تام لأن قوله: (أوُرُدَّ) منسوق على الأول وله استفهام مضمور كانه قال: أو هل نُرُدَّ ۰۷. (فَتَنْعِمُ غَيْر الذي كنا ۱۲۸/۳ بعمل وقف حسن)، (وقف عمه ما كانوا يفترون) وقف النهام.

(ثم استوى على العرش) [۴۴] حسن، ومله (واليوم) مستخرات بأمره). ومله: (آلا لذكر الخلق والأمر)، (تبارك الله داب العالمين) تام.

(فتغورا وخفية) [۵۵] حسن. (إنها لا يجيب المعتدين) تام.

---
1 - الطبري ۴۷۰/۱۹، والترطيبي ۷۱۵/۳، والنسفي ۵۴/۲.
2 - القطع ۹۹/۱ ب.
3 - معاني القرآن ۳۸۰/۱، والطبري ۱۲۴/۳، والترطيبي ۷۳۱۸/۲.
4 - الس (وقف حسن).

--- ۶۶۸ ---
(وادعوه خوفاً وطمأناً) [٥٦] حسن.
(إن رحِّب الله قريب من المحسنين) ثام.
(فأخبرنَا به من كل الشُّمرات) [٥٧] حسن غير ثام.
(لعلكم تذكرون) [ثام]١٢.
(والذي خُبِّق لا يخرج إلا نكما) [٨٨] حسن.
وملهم (ما لكم من إله غيره) [٨٩] وكذللك (عذاب يوم عظيم).
(إنهم كانوا قوماً عظيماً) [٢٤] ثام.
(قال فدوقع عليكم من ذبكم رجس وغثب) [٧١] وقف حسن.
وملهم: (وقطعنا دابر الذين كذبوا يا بني إسرائيل وما كانوا من ذنيب) [٧٢] وقف ثام.
(ندجاءكم بنيتكم من ربك) [٧٣] حسن غير ثام. ولمله: (فذروها)
(أكل في أرض الله) وكذللك (فتأخذكم عذاب أولم).

١- تكلمة من: س، ك، وسقطت من غيرها.
٢- ٦٥٩
(وتنحّتون الجبال بيوتاً) [74].
(فأوقفوا الكُتِلَ والميزان) [85] (إنَّ كُنَّتم مُؤمنين).
(وَتَبَغُونا عَرَجًا) [86] أَحْسَنُ من الذي قُبِلَه (إذ كُنْتُم قليلاً فكَّرْنَكم (كيف كان عاقبة المفسدين) أَحْسَنُ من الذي قَبِلَه.
( توَسَعَ رَبّنا كُلَّ شَيْءٍ عَلَمًا) [89] حسن.
وِمِّثَلَّهُ : (عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا) , (وَأَنَّ خَيرَ الْأَفْتَائِينَ) تام.
وِمِّثَلَهُ : (فَأُصْبِحُوا في دَارِهم جَاثِمِينَ) [91].
(كَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ بَعْضًا) [92] حسن.
(كَأَنَّا نَعْلَمُ الْخَاسِرِينَ) أَحْسَنُ من الذي قَبِلَه.
(حتى غفوا) [95] حسن غير تام لأن قوله : (وقالوا)
نسنِّق على (عفوا) . (فأخذناهم يَغْفِرْ) غيِّر تام لأن قوله :
(وَهُمْ لَا يَشْهَرُونَ) حالٍ (كَأَنَّهُمْ قَالُوا) أَخْذِناهم يَغْفِرْ.

---
1 - غ (أحسن).
2 - القطب 92 / 66.
فأخذناهم بغتة) [96] [97] غير تام لأن قوله: (ولكن كذَّبوا).

نسق على (كذَّبوا). (بياناً وفَّيم نائمون). [98] غير تام لأن قوله تعالى:

(أو أين أهل القرى) [99] نسق على الأول كأنه قال:

وأمين أهل القرى، فدخلت ألف الاستفهام على واو النسق.وءمله (وهم يلقيون).

(أثمننا مكر الله) [99] حسن غير تام. (إلا القوم)

الخضر). تام.

(أن لو نشاء أصيناهم يذُنوهم) [100] حسن غير تام.

فهم لا يسمعون (حسن.

ومله: (تلك أهل القرى نقص عليك مِن أُبنائها) [101]،

(ليؤمنا بما كذبوا من قبل). كذَّلِك (يطيع الله على قلوب الكافرين).

(يَأكِرُهم من عهد) [102]، (وليت وَجدنا أَكَثِّرُهم

1- الغرطبي 7/254-255، والنفي 3/266، والقطع 96/ب.
2- لفظ (كذَّلِك) مقطُّف من: س.
3- 166 -
( فيجافوا بها ) [١٠٣] حسن. ( صحيف كان عاقيبه
المفسدين ) تام.
( أن لا أقول على الله إلا الحق ) [١٠٥] حسن.
( قال ألقوا ) [١١٦] غير تام لأن قوله: ( فلما ألقوا
نبيين عن الكلام الأول. ( وواسترهبهم) غير تام لأن قوله:
وجاءوا ببسر عظيم ) نسق على" ( صحروا )" ومثله;
وجاءوا ببسر عظيم .
( ونبنا أفروغ علينا صبرا ) [١١٦] حسن غير تام.
( وتوفنا مسنين ) أحسن من الذي قبله.
( وذَرْك وآلهتك ) [١٢٧] كان أبو جعفر وشيبة ونافع
وعاصم وأبو عمرو وحزة والكسائي يقرؤون: ( وذَرْك )

١— غ (على قوله).
٢— الطبري ٢٧/١٣.
٣— قوله (غير تام) سقط من: ح.
٦٦٢ —
بالنص. وكان الحسن يقرأ: ( ويذركك) بالرفع. فقُن قرأ: ( ويذركك) بالنص كان له مذهبان: أحدهما أن يقول: نصبته على الصرف عن قوله: ( أَتَذَر موسى) ومعنى الصرف الحال كأنه قال: 0 أَتَذَر موسى وقومه ليفدوا في 139/139 الأرض في حال تركهم إياك وآلهتك، ويقري هذا المذهب أنها في قراءة أبي بن كعب: ( أَتَذَر موسى وقومه ليفدوا في الأرض) وقد تركوك أن يعبدوك). فعل هذا المذهب لا يحسن أن تقف على ( ليفدوا في الأرض) ولا يتم لأن الحال يتعلق بها ما قبلها. وقال البازيلي ( ويذركك) منصوب على معنى 0 أَتَذَر موسى وقومه ليفدوا في الأرض وليذركك وآلهتك. 1. فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف على ( في الأرض). ومن قرأ: ( ويذركك) بالرفع جعله نُقًا عن قوله: ( أَتَذَر موسى) ( ويذركك وآلهتك) فلا يتم الوقف من هذه القراءة على ( في الأرض). والوقف على ( ويذركك وآلهتك) حسن.

( يورثها من بناء من يعبده) [138] حسن غير تمام.

1- لفظ ( لا) مقتط من: غ، ح. 
واللهام على قوله: (واللهامة للطافين). (ومن بعد ما جئتَنا) [139] [حسن] ١١. (فنظَر
كيف تعملون) أحسن من الذي قبله. (قالوا لنا هذه) [131] حسن غير نافع. ومثله: (يُبَقِّون
بومس ومِن مَعِه). (ولكن أكثرهم لا يعملون) أحسن من الأولين.
(وكانوا عنها غافلين) [136].
(مشارق الأرض ومغاريها التي باركنا فيها) [137]. وقف حسن. وقال السُجَسْتَانِي: نصَبوا (مشارق الأرض
ومغاريها) بقوله: (وَأَوَّلَتْهَا) ولم ينصبوها بالطرف، ولم يردنوا في مشارق الأرض وفي
مغاريها، فإن الكارثة) التعبير عن مَن يُنبِئهُ في مشارقها
ومغاريها. خطاً لأن المشارق والمغرب فيها وجهات:

١ - تكون السماحة من: س، وغيرها سري: ف، ز.
٢ - القطط ٣٣/١٦ ب.
٣ - غ، ح (قال أبو بكر فансكاره).
أحدما أن 1/40 تكون منصوبة بـ (أرثنا) على غير معنى محل، والمحل هو الذي يسميه الخلاصائي صفة، والخليج وأصحابه من البصرين ظرفاً. والوجه الثاني أن ينصب (التي) بـ (أرثنا) وينصب المشرق والمغرب على المحل كأنك تلك (أرثنا) تقوم الأرض التي باركنا فيها في مشارقها وغربها، فاما أسفنت الحافض نصبها. وإذا نصب المشرق والمغرب، ووقوع فعل عليها على غير معنى فعل جعل (التي باركنا فيها) نعتا لـ المشرق والمغرب، واجاز الفراء وجبنا ثالثاً وهو أن ينصب المشرق والمغرب، ووقوع فعل عليها على غير معنى محل، ويجعل (التي باركنا) في موضع خفيض على النعت للأرض كأنه قال: فمشارق الأرض الذي باركنا فيها ۳۷. (على بني إسرائيل بما صبروا) وقف حسن.

1 - س، غ، ك، ح (مشارق الأرض).
2 - معاني القرآن ۹/۷۹۷/۷۷، والطبري ۷۷/۷، والفرطلي ۲۷۰/۳، والقطع ۹۳/۴.
3 - ۱۶۵ -
( وما كانوا يعرشون) وقف غير تام لأن قوله: (وجاوزة) بيني إسرائيل البحر) [138] نسق على (دمرا). (يبدوكم نوء العذاب) [141] حسن غير تام. (فتم ميقات ربي أربعين ليلة) [142] حسن (ولتتبع سبيل المفیدين) تام.

( وأمر قومك ياخذوا بأحسائها) [145] وقف حسن.
( وإن يروا سبيل الله يتخذوه سبيلا) [146] حسن.
( وكانوا عنها غافلين) تام.
( حبطت أعمالهم) [147] حسنٌ.
( ولا تهدهم سبيلها) [148] حسن.

ومنه: (أعزكم أسركم) [150]، (وكانوا يقتلوني).
وأحسن منهن: (ولا تجعلني مع أقوم الطالمين).
( وآخذنا في رحمتك) [151] حسن (وأنت أرحم)
14/ب الواحين) تام.

5 - لفظ (حسن) مقطع من: ح، وقوله (وانها 000 حسن)
مقطع من: ك. 666
وفلا في الحياة الدنيا [152] حسن.

ومثله: قال رب لو شفت أهلكتهم من قبل وإياك [155] (فاغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الالفرين).

[إذا همّنا إلك) [156].

(في التوراة والإنجيل) [157]، (والأغلال التي كانت عليهم).

(هم المفجرون) (ثام.

(سبي وثبت) [158]، (لعلكم تهتدون) (ثام.

ومثله: (وهي تعيدون) [159].

(انتئ عشرة أسباطا أبا) [160] حسن. (قد علم كل

أبا تشرين) حسن.

(ولكن كانوا أنفسهم يظلون) حسن.

(نفر لكم خطيا لكم) [161] حسن، وأحسن منه (من النبياء

بما كانوا يظلون) [162]

(وبينم لا يسرون لا تأثيم) [163] وقف حسن.

- 167
( أو معدنهم إذًا خليفة ) [164] وقف
( هل تبدين ؟ قالوا معدنة إلى رَبِّكم ) بالرفع علىمعنى قالوا
هي معدنة ؛ وقرأ طلحة بن مكسر وآل يزيد : ( قالوا معدنة )
( بالنصب على معنى قالوا اعتذروا معدنة ) [168] حسن . ( وضم
دُون ذلك ) أحسن منه .
( وإن يأتهم عرض محطه بإخذره ) [169] حسن . وهم :
( أن لا يقولوا على الله إلا الحق ، وكذلك : ( ودرسوا مانيه ) .
( الذين يتقون أفلا تغلوب ) غير تام لأن قوله : ( الذين
يتكونون بالكتاب ) [170] نسق على ( الذين يتقون ) .
( وأقاموا الصلاة ) حسن ، ( إذا لا تضيع أجر المصلحين ) ثم .
( ومثلا : ( اتكلم تتقون ) [171] )

1 - لفظ (وقف) سقط من : س ، غ ، ك .
2 - معاني القرآن 368 ، 398 ، والطبري 13 / 185 ، والوزمي .
3 - قوله (ومثقا تتقون ) سقط من : ح .

686
قالوا بلى شهدنا (133) قال السجستاني: الوقف على...
(شهدنا). قال أبو بكر: وهذا غلط لأن (أن) متعلقة بالكلام الذي قبلها كأي قال: وأشهدهم 141/أ على أنفسهم.
لأن لا يقولوا إذا كنا عن هذا غافلين. فخذفنا 6، واكتبنا منها 7 ب (أن) كما قال: (يِبْيِبَ الْلَّهُ لِكُمْ أَنتُمْ تَضَلُّو) [النساء 131] معناه: لأن لا تضلوا 6، وكما قال: (أَلْقِ فِي الْأَرْضِ دَوَاسٍ أَنْ تَمَيَّدْ بِكُمْ) [النحل 10] معناه: لأن لا تتميد بكم. فخذفنا 6، واكتبنا منها ب (أن) قال الراعي: أَيَّامُ فُرُوضِيِّي وَجَاحَةُ كَالَّذِي لَمَّا الرَّحَالةَ أَن تُمِثِّلَ تَمِيَّلاً أراد: (أَن) لا تميل فاكتبنا به أَوْفِيّ من هٌ لا.

---
1 - قوله (قال أبو بكر): سقط من ص، ك، ح.
2 - قوله (على أنفسهم): سقط من غ.
3 - لفت (منها): سقط من غ.
4 - معاذ القرآن 1 297/1
5 - الأخداد 319، وشرح الفصائد السبع الطوال 420.
6 - ح (أن).
---
٦١٩ -
وقال آليماً يصف نافذة:
رأينا ما يرى البصر فيها فآلينا عليها فت بناء فعناء: د بان؟ لا تباع فاكنين بله أن من هلا وقام الكلام على قوله: ( ولعلهم يرجعون ) [174].
( أخده إلى الأرض ) [171] وابتسيع هؤلاء: وقف حسن: وملته: ( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآليتنا).
( لعلهم يفتكرون) تام: وملته: ( وأفتقسهم كانوا يظلمون) [177] وأواخر الآيات بعدها:
( أولئك كالأنعم بل لم أصل) [179] وقف حسن.
( أولئك هم الفاقلون) وقف اللام.
( فادعو بها ) [180] حسن: ( الذين يجدون في الدنيا) أحسن من الذي قبله: ( سيجزون ما كانوا يعملون) تام.

---
1 - ديوانه 43.
2 - ز، س، ح (أن).
(وأُمِّلَ لَهَمْ) [١٨٣] وَقَفَ حَسٌنٍ.

(أَوْلُمُ يَتَفَكَّرُوا) [١٨٤] وَقَفَ الْيَمَامَ… وَكَذَّلِكَ فِي سُورَةِ الْرُّومَ (أَوْلُمُ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ) [٨] وَقَفَ الْيَمَامَ.

(مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّماوَاتِ والأرْضَ وَمَا بَيْنَا الْخَطَّينَ) وَكَذَّلِكَ فِي سُورَةِ سَبَأَ (أَوْلُمُ يَتَفَكَّرُوا) [٤٦] وَقَفَ حَسٌنٍ… وَكَذَّلِكَ فِي سُورَةِ سَبَأَ (مَا يَصَاحِبُكُمْ مِن جَنَّةٍ) (مَا يَصَاحِبُكُمْ مِن جَنَّةٍ) وَقَفَ حَسٌنٍ… وَكَذَّلِكَ فِي سُورَةِ سَبَأَ (إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مَّبِينٌ) بِمُنِّى (وَأَنَّ عِنَّا أَن يَكُونَ قَدْ اقتَرَبَ أَجْلُهُمْ) [١٨٥] وَقَفَ حَسٌنٍ.

وَقُولُوهُ: (وَيَذُرُّمُ فِي طُفْقِيْنِهِمْ يَعْمِمونَ) [١٨٦] كَانَ تَافَعِّلُ وَنُهِيَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُروءُونَ (وَيَذُرُّمُ ١٤١١/١٣٨٧) فِي طُفْقِيْنِهِمْ بَالنُّونِ وَالرَّفعَ. وَكَانَ عَاصِمٌ وَأَبُو عَمرو يَقْرَأُونَهَا (وَيَذُرُّمُ) بِلَيْسَةٍ وَالرَّفعَ. وَكَانَ الأَعْشُ وَحَزَةٌ وَالْخَضْرَاءِ.

١ – (سُورَةُ الْرُّومَ الَّتِي تَذَكَّرُ فِيهَا الرُّومُ).
يقرؤونها: (ويذَّرُمُم) بالياء والجَزَمٌ، فقراً: (ونذرِمُم).
والنون والرفع حسن له أن يقف على قوله: (فَلا هادِئِ لِهِ)
ثم يبدئه مستأنفاً: (ونذرِمُم). وكذلك من قرأها بالياء
والرفع إلا أن الاستئناف مع التنّون أحسن. ومن قرأ:
(ويذَّرُمُم) بالياء والجَزَمٌ) جزمه على النسق على عل ألفاء في
قوله: (فَلا هادِئِ لِهِ) لأنها قد حلت في محل الجواب
وجواب الجزاء بجزمٍ،) وأنشد هشام:
أَيَاً! صرَّفت فاتني كَكْاَشْحِصُ وعلى انتقاصل في الحياة وزادد
فجزم: 5 وازدد على النسق على عل ألفاء، وأنشد
الأَخْفَشُ البصري:

القرني: 7/33، والسني: 2/68، والقطع: 95/ب.
2 - ك (قولآها).
3 - س، غ، ك (بالجزم) وسط لفظ (الياء) منها.
4 - ح (دخلت).
5 - معاني القرآن 87/1، 87، 86، 85، 296.
6 - ح (أتى).
7 - لم أعرف قائله.
872 -
فجزم: 5 وأكفك، على النسق على ماله، فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقف على قوله: (فلا بادي له) لأنَّ أنفَع المجازوم متعلق بالضلوع، (لا يُفهمها لرقيها إلا هو) [187] ثم تتبدى: (تقلى في السياوات والأرض) على معنى 6 تقلى عالمها على أهل السياوات والأرض أن يعمره، (لا تأتيكم إلا بعثة) وقف حسن.
(إذا علمها عند الله) وقف حسن. وإلّا أن (الأول أحسن منه).
(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقف التهام. (ولا أجزا إلا ما شاء الله) وقف حسن. (وما مستسي السوء) وهو أحسن منه وأتت (لقوم يؤمنون) بعثة، وهو أتم من من الذي قبيله.
(ليسكن إليها) [189] وقف حسن. (حَمْلَة حَمْلَة)

1- لم أعرف قائله انظر الخزائن 3/264.
2- معاني القرآن ٢٣٩، والطبري ١٣/٢٩٥، والفرطبي ٧/٢٣٥.
3- ابن كثير ٢/٢٧١، والنسفي ٢/٨٩.
4- إيضاح الوقف ٣٢٢ - ٦٧٢.
خفيفا فزرت به) حسن.
ومثله: (جعلنا الله شركاء فيها آنها فتعال بسم الله عنا.
(يشركون) [190] أحسن من الذي قبله.
(ومهم خلقون) [191] غير نام لأب قوله: (ولا
يستطيعون 142/143 فلمم نصرى) [192] نست عليه (لا يخلق
شيئا). (ولا أنفسهم ينفرون) وقف الام.
(لا يخلقون) [193] وقف حسن. ثم تبتدئ: (سواء
عليكم أدعوه몰كم أم أنتم صامتون فترفع (سواء) بمعنى الفعلين
الذين بعدها، كأنك قلت: سواء عليك دعاكم أو ت скаكم.)
قال أبو بكر): سألت أبا القيس: أحمد بن يحيى عن هذا.
قال: (سواء) مرفعه بضم. إذا قلت: سواء على أنت
أم) قعدت (이나 فهو مرفع بإضمار. إن قلت أو ت عدت فه

1 - القرطبي 246/4، والتغلب 96/أ.
2 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: ك.
3 - س (أو).
4 - معاني القرآن 401/144.
   - 174 -
كانت على ۶۰۰ (۶۰۰۰ نص صغير) تام. ومثله : (إن كنت صادقين) [۱۹۴] (أم هل آذان يسمعون بها) [۱۹۵] حسن.
(إن لم تنظرون) تام.
(إن ولي الله الذي نزل الكتاب) [۱۹۶] حسن. (وهو ينزل الصالحين) تام.
ومثله : (ولا أنفسكم ينصروت) [۱۹۷] ، (وهم لا ينصرون) [۹۸] ، (فاستزيد بالله) [۲۰۲] وقف حسن.
(إن حسب علم) تام.
(أم هل آذان يسمعون بها) حسن. (فلا تنظرون) تام.
(إذا سهم طائف من الشيطان تذكروا) [۲۰۱] غير حسن.
(إن قوله : (إذا هم مبصرون) متعلق به (ذكروا) كأنه قال : (ذكروا فأيصروا،) والوقف على (إذا هم مبصرون)
ثم تبندى) (إي خواصهم يذكرون) في الزمان) [۲۰۲] على معنى

١ - المنفي ۲/۲۳۶، والقطع ۲/۴۸۶.
۲ - ح (حسن).
٧۶ -
ه وإخوان المشركين يدعونهم في الْقَبِيَّةِ ۘ «(ِّمُنْ لا يقَصُّونَ). ۘ حَسْنٌ.
(قَالُوا لَوْ لَا أَجْتَنَّبُوا) [۲.۳] وَقَفَ حَسْنٌ. وَمَثَّلُ:
(مَا يُوْحَى إِلَىٰ مِنْ رَبِّيِّهِ). (هَذَا بِصَأْرٍ مِنْ زَيْكُمْ) غَيْرَ لَمْ
لَّآ أَهْلَدَي مِنْ وَسُوقٍ عَلَىٰ أَلْبَّصَأَرِ. ۘ
(لَعْلَمُ رَبُّكُمْ مُّرَحَمُونَ) [۲.۴۰] ثَامُنٌ. ۚ
۱ - معاني القرآن ۱/۱۰۱، والقطع ۹۶۶/۱.
۲ - لقَفَظُ (تَلَمِّيظً) مَكَّةً مِنْ لَكَ، وِهِنَا: جِهَادُ هِذِهِ الْسُّوْرَةِ وِهِ فِي حَاشِيَةِ الْوُرْقُ.
إِشَارَةٌ إِلَى بَارِغِ السَّاعَةِ.
۱۷۶ -
السورة التي تذكر فيها الأنفال
( قل الأنفال الله والرسول ) [1] وقف حسن . ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) وقف التام إذا كانت ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) [5] صلة لمضمر . فإن نفل فانفل كيف تكون ( كما ) صلة لمضمر ؟ قيل له : معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ننظر إلى قلعة المسلمين يوم بدر ، وإلى كثرة 1/42 ب. المشركين قال : من قتل قبالة فكذا وكذا ومن أسر أسرى فله كذا وكذا ، ليشربهم في القنال . فلما مزمم الله وأظهره منهم قام إليه سعد بن عبادة فقال له : بإرسال الله إن أعطيت هؤلاء ماوعدتهم بقي خلق من المسلمين جمع شيء . فأنزل الله تعالى ( قل الأنفال الله والرسول ) يصنع فيها ما شاء فأمسكوا لما سمعوا ذلك على كراهية منهم له فأنزل

1- ز ( العدو وظفر ) 0

٢٧٧٠
الله تعالى (كما أخبر جاك ربك من بئتك بالحق) أي: اضع لأمر الله في الفناء كما مضِيت لأمر الله في خروجك ومكارهون" فعل هذا المذهب يحسن الوقف على قوله: (ف) والرسول ويت الوقف على قوله: (إني كنت مؤمنين).
ويحسن الوقف على قوله أيضاً: (وَمَا رَزَقَنَا) يُخفقون (4)
ويحسن الوقف على قوله: (وَمَغْفِرَة وَرُزَقَ كَرِيم) (4)
ويجوز أن تكون (كما) صلة لقوله: (يا أهل المأمونة من الألف)** كأنه قال: 6 يا أسألونك عن الألف كم جادلوكم يوم بذر. فقالوا: لم تخرجنا للقتال فنستعد له وإنما أخرجنا للغشمة، الدليل على هذا قوله. (يا جادلوكم في الحق بعدما تبين). (6) فعلي هذا المذهب لا يحسن الوقف على ما قبل (كما)
قال أبو عبيدة (مغني): (كما أخبر جاك ربك من بئتك بالحق)

1 - مسائي القرآن ٤٥٣ / ٧٠٣ - ٣٧٦ / ٤٩٦ ، والطبري ٣٢٣ - ٣٧٠ / ٧٢ - ٧٦٥ / ٨١ - ٧٦٨ - ١

2 - الطبري ٣١٩ - ٣٧٦ / ٨١ ، وابن حكيم ٢٨٧ / ٧٥، والنسفي ٩٠ / ٧٦ - ٧٦٨ - ١
اليمين كانه قال: "والذي أخرجك من بيتك بالحق" كلام بينه و"والذي خلق الذكر والأثر" [الليل 3] فقناه. و"والذي خلق الذكر والأثر" فوقف من هذا الوجه يتم وحسن على ما قبل (كما). وروى أبو عبيد عن أئمة أنه قال: جواب (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق) (وإن فريقاً من المؤمنين كارهون). وقال الكساي: قد يكون قوله: (يجادلونك في الحق) هو الجواب. يقول: "فجادلهم إياك الآن كما أخرجك ربك من بيتك بالحق". فعلى مذهب الكساي لا يحسن الوقف على قوله: (وإن فريقاً من المؤمنين كارهون) لأن (كما) متعلقة به (يجادلونك) وقال بعض أهل اللغة معنی (كما) هو "إنه قال: "إذ أخرجك ربك بالحق" واحتج بقوله تعالى: (واحسنن كما أحسن الله إليك)، [التفسير] فعنه. و"أحسن إذ أحسن الله إليك" فعلي هذا المذهب يحسن الوقف على ما قبل (كما) لأنها متعلقة بضمير.

---
1- الطبري 13/336، والقطع 96/ب.
2- لفظ (قد) سقط من ح.
---
679
والوقف على قوله: (أو أتَ أنتَ الفاضل حقًا) [4]
حسن بنىٰ"لم يعلق (كما) بـ (يسألونك عن الأنفال)، والوقف على (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق) قبيح من مذهب الخسائي لأن (يسألونك) عنده جواب (كما). والوقف عليه أيضاً قبيح من المذهب الذي رواه أبو عميد عن القراء.
(كأنما يساقن إلى الموت وهو بنظرة) [6] وقف التلم.
(أنت غير ذات الشوكة تكون لكم) [7] وقف حسن.
(ولو كره المجرمون) [8] وقف حسن.
ومثله: (إن الله عزيز حكيم) [9] وقف حسن.
(واضربوا منهم كل بنان) [12] حسن.
(ذلكم فذوقوه) [14] حسن ثم تبديءه: (وات للكافرين عذاب النار) يعني، واعملوا أن للكافرين، كافال الشاعر، أنشده القراء وغيره:
1 - 5 (ثم).
2 - الطبري 12/434 ، والقرطي 7/279 ، وابن كثير 2/293 - 820.
تسمع للأشقاء من لفظ "واليدتين جسأ"، وبُدّا، فعنه، تسمع للأشقاء لفظًا وترى لليدتين جسأ، لأن... هجسأ، لا تسمع، فإن جعلت (أث) مخفوضة من قول الكسائي على معنى هجسأ، وبالكافرين، كان الأول أحسن منه لأن الأول كأنه منه امْتِلَع عُمَّا قبله. ويجوز أن تكون (آن) في موضع رفع على معنى ذلك فذوقوه وذكركم أن الكافرين (عذاب النار) ثم) والوقف على قوله: (فذوقوه) من الروج كُلِّها غيَّر. ثم. (وأنّ الكافرين عذاب النار) ثم (ومأواه جحيم) (16) وقف حسن. (وبين المضير) حسن.

وقوله عن وجل: (ذلكم، وأنّ الله موهبن كيدٍ 143/ب

---
1- ز (جشاة).
2- لم أعرف قائله، انظر معاني القرآن 405.
3- نظ (أنّ) سقط من: ح.
4- ز، س، غ، ح (فه).
5- معاني القرآن 1/405-406، والقوافي 7/379.
6- نظ (قوله) سقط من: س، غ، ك، ح.
---
181
الكافرين ) [18] في ( ذكلكم ) وجهان : أحدهما أن يكون في موضوع ينص على معنى فعل ذلكم، ويكون في موضوع رفع عيسى معنى هو ذلكم، أو ذلكم الشأن ذلكم الأمر ، قال الشاعر : 
ذاك وإن على جاري لنueblo حسن
أحموا عليه كما يحمي على الجار.
أردا : هكذا ) الأمر ، ذاكر ) الشأن ، فإذا رفعت ( ذلكم
بضمر حسن أن تقف عليه ثم تنبديه . ( وأن الله موعدن ) على
معنى وذلكم أن الله موعدن ، ( موعدن ك료 الكافرين ) ثم
( فهو خير ّكم ) [19] حسن.”. وأحسن منه : ( فتنكم
شيئا ولو كثرت ) . وقوله : ( وأن الله مع المؤمنين ) ، كان

1 - معاني القرآن 1/350/4، البابري 12/199/4، والنسفي 2/98.
2 - ح ( كا قال).
3 - هو للبعوضة كما في سبعة 1/464 ( باب يمنى).
4 - س ( ذلك).
5 - فنف ( حسن ) سقط من : غ.
أبو جعفر ومٌبي وَكَافِرُونَ : ( وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ المُؤمِنِينَ )
بالفتح فعلى هذا المذهب لا يَحسَن الوقف على ( وَلَوْ كَنَّا )
لَعَلَّ ( أَنَّ ) في١ موضع خفض على معنى فلن نتغنى عنكم فنتكم
شيئًا يكونها ولَآنَ اللَّه مَعَ المُؤمِنِينَ . وكان عاصم والأعش
أبو عامرو وحمزة والكسائي يُقَرَّرُونَ : ( وَإِنَّ اللَّهَ ) بكسر
الألف، فعلى هذه القراءة يَحسَنٌ الوقف على ( وَلَوْ كَنَّا )
لَعَلَّ ( إِنَّ ) مُستأنفة ، وما يدل على صحة معنى الاستثناف
قراءة عبد اللَّه : ( وَلَوْ كَنَّا اللَّه مَعَ المُؤمِنِينَ ) والوقف
على قوله : ( مَعَ المُؤمِنِينَ ) تمام .
والوقف على ( وأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ) ٢٠ حسن غير تمام لأن
قوله : ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالَوا سَبِّئًا ) ٢١ نسق على
الأول .

١ - لفظ ( في ) سقط من : ز.
٢ - ( لَعَلَّ) .
٣ - مَعَانِي القرآن ١/٤٠٧ ، الطبري ١٣/٤٥٧ ، الفراي ١٣٨٧/٣ ، النجفي ٦٩/٩٩ ، والترطبي ٢٨٧/١ .
(خيراً لاستقبالهم) [٣٣] وقف حسن. (وهم مُعِيزون)

وقف تام.

(إذا دُعاكم إياكم) [٤٤] حسن.

(لا تُصبين الذين ظلموا منكم خاصية) [٥٠] حسن. والأول
أحسن منه. (وأعلموا أن الله شديد العقاب) أحسن من
الأولين.

(وَيَكَفُّ عَنْكُمْ سِيِّانَكُمْ وَيَغُفِّرُ) [١٤٤/١] (لكم) [٣٩] وقف
حسن. (ذو أفضل الظلم) تام.

(أو يخرجوك) [٣٠] حسن. (خيراً الماكرين) تام.

(وَما كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [٣٣] قال
الضحاك: الهاء والميم الأوليان للكافر والهاء والميم الثانيان
لمؤمنين. وقال بعض أهل اللغة: الأوليان والثانيان للكافر.
فإن قال قائل: كيف يوصف الكفار بالاستغفار؟قيل له:
معنى الآية. (وَما كَانَ اللهُ مُعَذِّبَ الكَفَارَ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)

١ـ٩٧ (جزاه)
أي: لم يكن مدعّبهم لو كانوا يستغفرون. فاما إذا كانوا لا يستغفرون فهم مستحقون للعذاب. قال: وهو في الكلام بنسخة قولك للرجل: ما كنت لأهينك وأنت تكرمي، فعناء: ما كنت لأهينك لو أكرمتي فأما إذا كنت غير مكرم لي فأنتم مستحق لهواك. فعلى مذهب الصحابة تم الوقف على (وأنت فيهم) لأن المعنى، وما كان الله ليعذّب الحكفاء وأنتم فيهم، ثم نبدي: (وما كان الله مدعّبهم وهم يستغفرون) على معنى: وما كان الله مدعّب المسلمين وهم يستغفرون. وعلى مذهب اللغوي لا يتم الوقف على (وأنت فيهم) لأن آقصى كلها للشركاء، (وهم يستغفرون) وقف حسن و منه: (وما كانوا أولياءه) [34] ، (ولكن أكثرهم لا يعلمون) تام.

(لا مكاية وتصديق) [26] حسن.

1- قوله: (وإذا كان 000 على معنى) مقتض من: ك.
(أولئك هم الخائرون) [26] حسن. وَمَثَّلَهُ ، (مَثَّلَهُ) [37] حسن. وَالَّذِينَ قَبَلَهُمْ أَحْسَنَهُمْ .
(فِي جَهَّالِهِمْ) [39] حسن. (وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ) أَحْسَنَهُمْ .
(وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ) [41] حسن. وَمَثَّلَهُ ، (وَرَثَاهُ الَّذِينَ طَغَتْ عَلَيْهِمْ) [44] حسن.
(إِنَّمَا لَا تَرْؤُونَ) [48] حسن. (وَيَضِرُّونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدَابَّهُمْ) [50] حسن . (وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ آلَ الْعَبْدِ) [51] حسن .ً أَكْفَانَهُمْ .
- ١٨٢ -
في (كذاب) [٥٤] صلى لما قبلها "
(فأنتِد إليهم على سواء) [٥٨] حسن غير تام.
ومثله: (ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا) [٥٩]
(إنه لا يعجزون) تام. 
(الله علمنهم) [٦٠] وقف حسن. ومثله: (وآلف
بين قلوبهم) [٦٣].
(يأتيها التي حسبك الله) [٦٤] وقف حسن إذا نصبت
(ومن أتبعك من المؤمنين) يفعل مضمور كأنك قلت:
كيفيك الله ويكفي من أتبعك من المؤمنين، قال الشاعر:
إذا كانت الهيجاء وانشق العصا
فحسبك وألضحت سيف مهندَة

١ - معاني القرآن ١٤٤١، والطبري ١٤/١٤، والنفسى ٢/١٠٨،
واللفظ ١/٨،
٢ - لفظ (تام) سقط من ح.
٣ - قوله (من المؤمنين) سقط من س، ف، غ، ك.
٤ - نسب إلى جربا في ذيل الأمالي ١٤٠، ومعاني القرآن ١٧٦،
ولم أجدوه في ديوانه.
٦٨٧ -
أَرَادَنَّ: هُوَ كافِكٌ وَكَافِفٌ الصُّحَاحُ، وَإِنْ جَعَلَ (مِنْ)
في موضع رفع على التشوق على (الله) لم يحسن الرَّفْع على
(الله) تعالى". وقال السَّجِّيَّنِي: مَعْنَاهُ وَمِن أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
حسبِهم الله، قال أبو بكر". وهذا غلط لأن المُفسِّرِينَ وَالْخَوَارِجِينَ
على خلافه، وإنما رغب الخوارج عنده لأنه ينقطع من الأول
إذا فعل به ذلك، وهو متصل على مذهبه فليست به حاجة إلى
قطعه منه.

(أولئك بعضهم أولياء بعض) [٦٧] وقف حسن.
ومثله: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) [٦٣] وأحسن
منه (تَكُون فتنة في الأرض وفساد كبير).
(أولئك هم المؤمنون حقا) [٧٤] حسن.
(فأولئك منكم) [٧٥] حسن. ومثله: (بعض أول
بعض) في كتاب الله، وألقاهم آخر السورة.

١ - معاني القرآن ١٤١٧،４٤، والطبري ١٤، ٥٠، والفرطاني ١٤، ٣،، ابن
كثير قيز انقل، والسني ١٤، ٤، ١١٠، والترمثي ١٩٩٩.
٢ - قوله (قال أبو بكر) مسقط من س، ك.
٣ - لفظ (حسن) مسقط من ح.
السورة التي تذكر فيها النبوة
( إلى الذين عاهذهُم من المشركين ) [ 1 ] حسن غير تام لأن
قوله : ( وأذان من الله ورسوله ) [ 2 ] .
نتَق على ( براءة ) ً.
وكذلك الوقف على ( وأَن الله مخزى الكافرين ) [ 3 ].
( أن الله بريء من المشركين ) كان أُقراء كلهم يفتحون
أف ( أن ) إلا الحسن البصري فإنه كان يكسرها . فعل
مذهب العامة لا يحسن الوقف على ( يوم الحج الأكبر ) لأن
( أن ) متعلقة بما قبلها كأنه قال :  لأن الله وبأن الله وعلى
مذهب الحسن يتم الوقف على ( الحج الأكبر ) لأن ( إن )
مفسرة على الابتداء ً.
وقوله : ( أن الله بريء من المشركين

1 - معاني القرآن 1/420، والطبري 14/113، والفرزقي 8/696،
والنسفي 3/115/4، والقطع 100/1.
2 - معاني القرآن 1/310، والفرزقي 8/71-70، والقطع 100/1.

- 189 - إيضاح الوقف - 44
ورسلله) اجتمعت أئمة على رفعه الرسول، إلا عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق فإليها كان ينصبها. فجف رفعه كان له مذهب؛ أُحدهما أن يقول نصفه على مافي (بريء) من ذكر الله تعلى هـذا المذهب يحسن الوقف على الرسول، ولا يحسن على المشركين. والوجه الآخر أن يقول: رفعه على الإستثناء وأُضمرت له رافعاً كأني قلت: ذكر الله تعلى هـذا المذهب يحسن الوقف على المشركين، ولا يحسن على الرسول، وعلى مذهب ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، يحسن الوقف على الرسول، ولا يحسن على المشركين، لأن الرسول، نسب إلى الله تعالى، وقوف حسن (بغير معجزة الله) وقوف حسن. (بездاب أليم) في ثام، لأن الاستثناء، قد جاء بعده، (إنه الله يحب المتفنين) 4] ثام.

1 - قوله (بن عمر) سقط من ح.
2 - ففي كل النسخ (الاستثناء) سوى: س، غ، ورجبت ما في بالمثل. - 190
ومثلاً: (إلا الذين عاهذكم عند المسجد الحرام) [7].
(لا يرقوا فيكم إلا ولا دمته) [8].
(فصدوا عن سبيله) [9].
(وهم بذؤوكم أول مرة) [12] وقف حسن. وقال
السُجَتاني: الوقف على (أضحوعهم). قال أبو بكر، وليس
كذلك لأن قوله تعالى: (فأنت أحق أن تخفوه) منعقدٌ
بهدتليهه، الأولى.
(ويذهب غيظة قلوبهم) [15] وقف حسن ثم تبتدئ:
(ويتوب الله) بالرفع، وكان الأعرج وابن أبي إسحاق
يقرأ: (ويتوب الله) بالنصب، فعلى مذهبها لا يوقف على
ويذهب غيظة قلوبهم) لأث (ويتوب) منصب على

1 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، ك.
2 - الطبري 163/12. 161.
الصرف عن قوله: (يَعْدِبُهُمُ الْلَّهُ) [١٤] و (يَجْزِيْهِمُ). (ولا المؤمنين وليجة) [١٦] ووقف حسن.
ومنه: (لا يَسَبِّعُونَ عَنْدَ اللَّهِ) [١٩]. (خلالين فيها أبدا) [٢٢] ، (إن الله عنده أجر عظيم).
ثم. (إن استحبوا الكفر على الإيمان) [٣٢] حسن.
(فأولئك هم الظالمون) ثم.
(ومساكن ترضونها) [٣٤] قبيح لأن (أحب إليكم)
خير كان، (حتى يأتي الله بأمره) حسن.
ومنه: (إلا ليقعدوا إلها واحدا) [٣١].
والوقف على (فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء) [٢٨] حسن.
ومنه: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) [٣٦].

1 - ٣ (الظروف).
2 - معاني القرآن ٢٤٦، الفارق ٨٨، الوترقي ٩٨، والقطع ١٠٠/ب.
3 - الطبري ٢٧٧، الفارق ٨٨، والترالي ٢٨٩٠.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا أرى الموت يسبق الموت شيء، 
نفَّض الموتُ ذا الْفَضَّيَةُ والْفِيتراء
أرادنا لا أرى الموت يسبق شيء، فأظهرنا لها. والوقف
على قراءة الحسن على (العليا). (والله عزيز حكيم) وقف الهم
(واليوم الآخر) [55]؛ لأن يُجَاهدوا بأموالهم وأنفسهم
وقف حسن.

ولمه: (وفيكم سُمِّيْتُونَ نَجَّمًا) [47] .
(وَلَا تَطُنِّي) [49] .
(إِلا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مُولِئًا) [51] . (فلينتوكل
المؤمنون) أحسن من الذي قبله. 
(يَمَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) [55] وقف حسن، ولا يتم
الوقف على قوله: (وَأُولَؤُمِ) لأن قوله: (في الحياة الدنيا)
صلت ل (نعمبك) سكأنه قال: ولا تهajes أموالهم ولا

١- الشاعر لعِيد بن زيد، وتقدم تفريخه في الصفحة ٤٣٠.
أولادم في الحياة الدنيا إنما يريد الله لي عذبهم بها في الآخرة، فإن هذا من المقدّم والمؤخر فإن قلت: إنما يريد الله عذابهم بها في الحياة الدنيا، أي ي عذبهم بالإنفاق كرها في الدنيا، ثم ي عذبهم بها في الآخرة بعد عذاب الدنيا حسن الرقف على (أولادم).

(وؤمن ظالمين) (21)، (ورحمته للذين آمنوا بنكم).
وقفتهم. (لهم عذاب أليم) أتم منه.

(إذا كنا تضعض ونلبس) (25) وقف حسن.
والرقب على قوله: (فأن له ناز جهم خالدا فيها) (33).
حسن.
وعله: (قد كفرتم بعد إياكم) (26).
(هي حسبهم وعلهتم الله) (68).
(واسكن طبيعة في جنت عذن) (72) وقف حسن ثم

2- الطبري 14/296، وابن كثير 2/373.
تبتديء: (ورضوان من الله أكبر) فترفع الرضوان،
بـ (أكبر) و (أكبر) له و (الوقف على 146/ب قوله).
ورضوان من الله أكبر) أحسن أيضاً.
(عذاباً أليا في الدنيا والآخرة) [74] وقف حسن.
والوقف على قوله: (ومأوُهم جهنم) [73] حسن.
وذلك: (يُبَلِّغون به ما قالوا).
(فیستخرون منهم) [79] (سخير الله منهم).
فلن يغفر الله لهم [80] (والله لا يهدي أقوم
ألفاقين) ثام.
والوقف على قوله: (وما نقموا إلا أنت: أنتم الله
ورسوله من فضله) [74] حسن.
والوقف على قوله: (رضوا بأن يكونوا مع الخوالف)
[77] حسن.

1- معاني القرآن 441/14، الطبري 14/357.
2- لفظ (قوله) سقط من: س، غ.
- 666 -
وهمهم: (وقد قلناُ اللهم كذَّبوا الله ورسوله) [90].
(إذا نَصَحوا ليه ورسوله) [91]، (من سبيل).
(ما ينفقون) [92].
(رضوا بأن يكونوا مع الخوارج) [93].
(لن تكون لكم) [94]، (وسيري الله عملكم ورسوله).
حسن غير تمام لأن (ثَمَّ) تتعلق وما قبلها.
وذلك: (ويترَبَصُ بكم الذواقوات) [95] حسن. (والف.
سجع علم) تمام.
وذلك: (الله علٍيم حكيم) [106].
(لا تَمَّ فيها أبداً) [107] وقف حسن إذا رفعت.
(الذين اتخذوا مسجداً) بإضمار. فيه وصفنا الذين اتخذوا.
وَفِيْ يَذَّكَرُ الَّذِين اتَّخَذُوا فِي نَفْسِهِمِ الَّذِين اتَّخَذُوا وَفِيْ يَذَّكَرُ الَّذِين اتَّخَذُوا فإن رفعت (الذين) بما عاد من الهاء.
والمлем في قوله: (لا يزال بنيائم الذي أبنوا) [110].

1- قوله (رضوا بأن الخوارج) سقط من ح.
2- ز، غ (متعلق).
لم يحسن الوقف على (لا تجمع فيه أبداً) . وكذلك الوقف على قوله : (أحق أن تقوم فيه) [108] حسن إذا رفعتِ (الذين) بمضمرٍ، فإذا رفعتِهم بما عاد من الهاء والدم لم يحسن الوقف عليه فضلاً.
والوقف على قوله : (عليهم دائرة السوء) [99] حسن.
وذلك (وصلوات الرسول ألا إنها قربة لله).
فانهازه في نار جهنم) [109] حسن، إذا رفعتِ (الذين أتخذوا بضمير.
(لا أَن تقطع قلوبهم) [110] حسن.
ومثله : (في التوراة 147/1، والإنجيل والقرآن) [111]، وذلك هو الفوز العظيم) وقف حسن ثم بتبتديء : (الثانيون المأمونون) [112] فترفعهم بإعتمار هم الثانئون المأمونون.

---
1 - معاني القرآن 145/4، والنسفي.145/2.
2 - الطبري 1494/6، والفرطري 203/8، والقطع 104/1.
3 - الطبري 1494/8.
4 - 698 -
وفي مصحف عبد الله: (آثاثين أئذينين) فإنك في هذا وجحان: إن شئت خفضتهم على التعبئة، المؤمنين على معنى، ه من المؤمنين الثانيين، فلا يحسبون الوقف على (الفوز العظيم)، وإب نسبتهم على المدح، فيحسن الوقف على (الفوز العظيم)، (والحافظون حدود الله) وقف حسن.

(عند الله تبرأ منه) [114] وهم (الأموات حليم) ثم.

(حتى يبيين لهم ما يتقون) [115] حسن.

(فرتقيق منهم ثم تاب عليهم) [117] حسن.

وهم (ثم تاب عليهم ينتوبوا) [118].

(ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) [120] ، (إلا كيب لهم به عمل صالح) وقف غير تام لأن قوله: (ولا يثقون) نسق على (لا يصيبهم الظالم) ، (ولا ينفقون نفقة) [121].

1- معاني القرآن 1/16/44، 198.
2- معاني القرآن 1/343، والقرطبي 8/271، والنسفي 2/147.
3- الطبري 14/50، والنسفي 2/150.
4- 199.
وكذلك الوقف على قوله: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرًا مُحْسِنِينَ) غير تمام لهذه العلة. وقال السّجستاني: الوقف على قوله: (إِلاَّ كَبْبِيِّهِمْ) (1). وهذا(2) غلط لأن قوله: (ليجزينهم الله) متّقٍ بـ (كَبْبِ) كأنه قال: { إِلّا كَبْبِيِّهِم بَيْنَ عَمّ أَصْلَح لَكُن لِيجزينهم(3)} وقال السّجستاني: اللام في (ليجزينهم) لام اليين، كأنه قال: { لِيجزينهم الله، فحذفوا اللام وكرروا اللام وكانت مفتوحة فتأشنت في الفظ لام كي، فنصبوا بها كا نصبوا بلام، كي} (4). وهذا(5) غلط لأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها، ولو جاز أن يكون معنى (ليجزينهم، لقلنا { وَلَا يَقُولُونَ لَهُ غَيْرَ زَيْدٍ}، وبتأويل لله ليقوم، وهذا معدوم في كلام العرب، واحتج بأن العرب تقول في التعبير: { أَذْرَفَ بَيْدًا، وَقَرْنُونَهُ لَيْسَ كَي ١٤٧/١، لَفَظِ الْأَمَر}.

---
1. القطع ١٠٦/١.
2. غ (قال أبو بكر وهذا).
3. الطبري ١٤٦/٥، والقطع ١٠٦/١.
4. غ (بعد الله).
وليس هذا ينزلة ذالك لأن التعجب عدل إلى لفظ الأمر، ولام آليين لم توجد مكسورة قط في حال ظهور اليمين ولا في حال إسترها.

(وليجزروا فيكم غلظة) [133] وقف حسن.


_________________________________________________________
1- ح (هو).
2- وSPAN>أ غ ح ك (خطاب لأهل مكة فانقطع الكلام عنده قوله حريص عليكم).
3- غ (قال أبو بكر وهذا).
4- النقل 50/1 ب.
السورة التي يذكر فيها يونس

(أَنَّ لَهُمْ قَدْمُ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) [٢] حسن. قال:

الشجاعون: هو نام. وليس بتام لأن قوله: (قال أَلَمْ تَعْلَمُ). إن هذا لساحر مبين) جواب لـ «الوحي»، وهذا إشارة إلى») (الوقفة على) (لساحرة مبين) تام.

(ما يشفي إلا من بعد إذنه) [٣] حسن. وله:

(ريكتم فاعبدوه). (إليه مرجعكم جميعا) [٤] حسن غير تام. وقاله: (حقاً إنه يبدأ الخلق) كان أبو جعفر يفتح ألف (ان) وسائر القراء على كسرها). فمن قنتها وقف: (مرجعكم جميعاً وعهد الله) وابتدأ: (حقاً أنه يبدأ الخلق) على معنى دفاعاً.

١ - الطبري ١٥/١٧-١٨ ، والتقطع ١٠٥/ب.

٢ - س، غ (على قوله).


٤ - الطبري ١٥/٣١ ، والفرطي ١٠٨/٣، والتقطع ١٠٥/ب.

٧٠٢
بِدُوُّهَ الخَلُقِ "، أَشَدْنَا أُبُورَ الْبِلَاءِ لَابِنِ الدُّمَيَّةِ:
أَحْقَأُ عِبَادٍ اللَّهِ أَنَّ لَهُ خَارِجٌ
وَلَا وَلِيّجَا إِلَّا قَيْبٌ
وَلَا مَيْلًا فَرْدًا وَلَا في جَائِعَةِ
مِن النَّاسِ إِلَّا قَيْلًَ أَنَّ عِبَادَ"، ١٤٨١/أ
فَرَعَ هُمْ أَنْ، بِعِيْنَ دَهْقَ "وَقَالَ السُّجَّٰنِيَّ: مَنْ فَتَحَ
هُ أَنْ، هُنَّ فَوْعَدَ كَانَهُ قَالَ: وَعَدَ اللَّهُ أَنَّهُ يَبْدِلَ الخَلُقِ، وَلَسْنَا كَأَنُّ لِأَنَّ كَسَرَهُ أَنْ، يَدِلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرَ مَعْلُوِّقَةَ بِالْوَعْدِ،
وَمِن كَسِرَ دَأْتُهُ، وَقَفَ ( وَعَدَ اللَّهُ حَقَّاً ) وَابْنَدَأَ ( إِنَّهُ)
بِالْكَسِرِ، ( ثُمَّ يُعْيِدُهُ ) وَقَفَ حَسْنٌ، وَمِثْلَهُ: ( عَمَلَوا
الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ )
( لَخَمْلَوا عَدَّةَ السَّنَينَ والْحِسَابَ ) [٥]

１- البَلَْرِ ٢١/١٥٠٠
٢- دِيْرَانِهِ ١٠٣٠، والأَمَالي١٠٠١-٢٠٠١
٣- مَعَاني الْقُوْرَآنِ ٤٤٨، والْقُرْأَنِي٨/٢٠٠١.
٤- الغْطَّارِ ١٠٠٠/٧٠٣.
ما خلق الله ذلك إلا بالحق (فصل) حسن ثم تبتديء: (فصل)
بالمثل. وكذلك قرأ نافع وبابان كثير وعاصم وحمزة وألكسائي.
وكان أبو عرو يقرأها: (فصل) بالبياء". فعل قراءة أن
عمرو الوقف (لقوم يعلمون).

(بهضتهم ربعهم بإثمهم) [9] حسن.
والمثل: (وxygenهم فيها سلام) [10] .
(كان لم يدعنا إلى عصر مسنة) [12] .
(قررأن غني هذا أو بدله) [15] .
(أو كتبه بآياته) [17] .
(شفعاؤنا عند الله) [18] .
(أمة واحدة فاختلفوا) [19] .
(فصل إنهما القيبتين الله) [20] حسن جمهور تام. (من
المناظرين) تام.

1 - القرطبي 311، والسفي 104/2، والنسفي 104/2.
(قل الله أسرع مكرا) [21] حسن.
وشه : (في البار والبحر) [22]
(بَيِّنون في الأرض وفير الحق) [33] (متاع الحياة الدنيا) كان القراء أجمعون يرفعون 5 المتاع، إلا ابن أبي إسحاق، ومن آخذ بقوله: فإنه كان ينصبه. فن رفعه رفعه من وجهين: أحدهما أن يكون مرفعا بإيحام، ذلك متاع الحياة الدنيا، وتكوين (على) رافعة لـ 5 البغي، فيحسن أن تلفع على (أنفسكم). والوجه الآخر أن ترفع 5 البغي، به المتاع، فلا يحسن الوقف (على أنفسكم) ومن نصب 5 المتاع، حسن له الوقف (على أنفسكم) وليس كحسن الوجه الأول في الوقف.
(ثانياً بألذ 148/1 الناس والأئمة) [24] وقف حسن.

1 - قوله (ومن اخذ بقوله) سقط من: غ.
2 - ح (أن تلفع).
3 - معاني القرآن 611/1، الطبري 15، والفراط/8، والسني 1/159، والقطع 1/106،
الإيضاح الوقف 45
ومثله : ( كأن لم تقن بالأسى).
( الحسنُ وزيادة ) [ ۳۷ ] ، ( قتر ولا ذلة ) ، ( قطعاً من الليل مظلمًا ) [ ۷۷ ].
( فزَّلنا بينهم ) [ ۸ ].
( إلا أن تبدئى فاً لكم ) [ ۵ ] وقف حسن غير ثم على معنى التوضيح كما يقول الرجل : مالك ويلك ، ثم تبدئه:
( كيف تحكمون ) ، والثام على ) ( تحكمون).
( ولا يأتيم تأويله ) [ ۲ ] وقف حسن.
ومثله : ( ومنهم من لا يؤمن به ) [ ۷ ].
( إلا ساعة من النهار يتاعرون بعضهم ) [ ۷ ].
( إلا ما شاء الله ) [ ۴ ].
( فهل أي ولي ) [ ۵ ] وقف حسن كما يقول في الكلام:

1 - معاني القرآن ۱ ۴۴ ۸۷ ، ويفهم هذا أيضاً من الطبري ۱۰ ۸۷ ، ۸۹.
2 - ابن كثير ۲ ۴۱۸ ، والقطع ۱ ۸۷ / ۱.
3 - لفظ ( على ) سقط من : س.
إيّاً أفنيّ، ثم تبتديء؛ ( إنّه حق) والوقف على حقٍ.
حسن أيضًا.
( لا أبندّك به ) [ ٥٤ ] وقف حسن.
( ما في السياوات والأرض ) [ ٥٥ ] مثله.
( لا خوف عليهم ولا يحزنون ) [ ٢٢ ] وقف ( " لا يحزنون " ) غَيْرُ ثَام.
( لأن قوله؛ ( الذين آمنوا ) [ ٣٣ ] نعت ل ( أولياء الله ) (٣) )
( شهوداً إذ تقيضون فيه ) [ ٢١ ] حسن.
( ولا يرزقك قوهم ) [ ٥٥ ] حسن.
( الكذّاب لا يفلحون ) [ ٧٩ ] ثام.
هم تبتديء؛ ( متّاع في الدنيا ) [ ٧٠ ]، ( على معنى
ذلك متّاع الدنيا ) (٣).

١ - ( وقف حسن).
٢ - معاني القرآن ١٤٠-٤٧١، الطبري ١٦٣/١٥، الفروطي
٩٥٨/١٦٩٩، السنافي ٢/٣٣٨.
٣ - فكّمّة لازمة من: س، غ، وسقطت من غيرها، انظر معاني
القرآن ١/٤٧٢. Codes: - ٧٧ -
( رَبَّنَا لَيْتِلْكَ عَنَّكَ ) [ 88 ] وَقَفَ حَسَنٌ.

( آمَنُتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بِنَا إِسْرَائِيلِ )

[ 90 ] كَانَ أُبُو جَعْفَرٍ وَشِيْبَةٌ وَنَافِعٌ وَعَاصِمٌ وَأَبُو عَمَرٍ يَقْرُونُ;

( أَنَّهُ ) يَفْتَتِحُ الْآلِفَهُ". وَكَانَ يُحِييَ بِن وَتَّابٍ وَالْأَعْشِ وَحَزَّةٍ

وَالَّذِينَ يَقْرُونُونَ; ( إِنَّهُ ) بِالْكَسَرِ". فَقَرَأَ: ( أَنَّهُ)

بِالْفَتْحِ لَمْ يَقْفَ عَلَى ( آمَنَتُ ) لَمْ يَعْلَمَ فِي ( أَنَّهُ) . وَمِن

قَرَأَ: ( إِنَّهُ ) بِالْكَسَرِ كَانَ لَهُ مَذْهَبٌ: أَحَدُهَا أَنْ يَقْدِعَ عَلَى

( آمَنَتُ ) وَيَبْتَدِئُ: ( إِنَّهُ ) بِالْكَسَرِ . وَالْوِجْهُ الأَخْرَجُ أَن

يَقُولُ: إِنَّمَا كَسَرْتُ إِنْنَأَ لَأَنْ تَأْوِيلَ ( آمَنَتُ ) دَقُلَ;

كَأَنَّى قَلَتْ: إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بِنَا إِسْرَائِيلٍ;

فَعَلَ هَذَا الْمَذْهَبُ لَيْسِنَ الْوَقْفَ عَلَى ( آمَنَتُ ) لَأَنَّ ( إِنَّهُ)

مَعَ مَا بَعْدُهَا حَكاِيَةٌ (٤)١٤٩/١.

١ - كَ ( بِالْفَتْحِ).

٢ - الْبَيْرِي١٥١٨٩، وَالْقَرْطِبِي٨٦٧، وَالْعَنْسِي٣٢٧، وَالْبَيْرِي١٧٤/٦.

٣ - مَعَانِي الْقُرْآن١٤٥-٤٧٣، ٤٧٨، ٤٧٨، ٤٧٨، ٤٧٨.
(ورزقنائم من الطَّيِّبَاتِ) [93] وقف حسن.
(حق جامع العلم) .
(فأتسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) [94] .
(آن تؤمن إلا بإذن الله) [100] .
(ماذا في السماوات والأرض) [101] .
(خلوا من قبلهم) [102] .
(والذين آمنوا) [103] ثم تبتدئه: (كذلك حقًا)
علينا نُنجِّي المؤمنين) وقف التهام.
(فلا كابِثُ له إلا هو) [107] وقف حسن.
(وهُوَ الغفور الرحيم) وقف التهام.

٧٠٦
السورة التي يذكر فيها هود (الر) [1] وقف حسن إذا رفعت الكتاب، إلا شاء، وهذا كتاب، فإن ترتفع الكتاب بـ (الر) لم يحسن الوقف عليها من لدن حكيم خبير (غير تام لأن) (آلا تعبدوا إلَّا الله) [2] متعلق بقوله (ثم فصلت) بـ (آلا تعبدوا) (إلَّا الله) وقف حسن. (ندير وبشير) وقف غير تام لأن (وأَن اسْتَغْفِرُوا) [3] منسوق على (آلا تعبدوا) وَيُؤتِي كلَّ ذي فضيل فَضْلُهُ حسن. [وَمِثْلِهِ] [4] (ليقولن ما يَجِسِّهُ) [8].

---

1 - معاني القرآن 2/5، والطبري 15/250، والقرطبي 9/9، والنوفي 1/70.
2 - الطبري 15/228، والقرطبي 9/3، وابن كثير 2/130، والنسفي 2/180.
3 - معاني القرآن 2/3، والطبري 15/279، والقرطبي 9/3، وابن كثير 2/130، والنسفي 2/183، والقطع 1/10.
4 - تكميل لظاهرة من: س، غ، خ، وسطت من غيرها.
( إِنَّا أَنتُ نُذِيرٌ ) [ 12 ] حَسَنٌ .
وَشَاهٌ : ( هَل يِسْتَوِيَانَ مِثَالًا ) [ 24 ] .
( إِنَّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ) [ 25 ] كَانَ أَبُو جُعفر وَأَبُو عَمْرُو
والكَذَّابِي يَقْرَؤُونَ : ( أَنِّى لَكَ ) يَفْتَحُ الأَلْفَ ، وَكَانَ شَيْئًا
وَتَافِقُ وَعَاصِمٌ وَحَزَّةٌ يَقْرَؤُونَ : ( إِنَّى لَكَ ) بِبَكْسَرِ الأَلْفٍ ؛
فِن قَرَأَ : ( أَنِّى ) الْفَتْحُ لَمْ يَقْفَ عَلَى ( قُوْمِهِ ) لَحَدِ الإِرْسَالِ
عَالِمٌ ، فِي هَذَا أَنَّى . وَمِنْ قُرَأَ : ( إِنِّى ) بِبَكْسَرٍ وَقَفَ عَلَى
( قُوْمِهِ ) وَابْنِداً ( إِنِّى ) بِالْبَكْسَرِ .
( إِنَّا يُؤْتِيكُمْ بِاللهِ إِنْ شَاءَ ) [ 32 ] حَسَنٌ .

---
1 - معاني القرآن 2/4، الطبري 15/257، القرطبي 9/11، والقطع 110/1 أ.
2 - قوله ( وكان شهباً بِبَكْسَرِ الأَلْفِ ) سُمَعَ مِنْ زِينُبُ الطَّبَرِي 93/15، القرطبي 32/23، والتقسيم 124، والندفي 288/2، والنشر 184-185، والنشر 116 - 711
(يُريد أن يَغفَّرُكم) [44] حسن أيضاً 149/ب.
وهكذاك (إلاَّ من قد آمن) [36].
(باعُننا ووَحِينَا) [37].
(من كل زوجين اثنتين وأحكَل) [40] قال السجستاني.
هو وقف. قال أبو بكر(3)؛ وليس بوقف لأن الاستثناء قد جاء بعده (إلاَّ من سبق عليه القول ومن آمن) وقف حسن.
(وما آمن معه إلا قليل) تمام.
(تجرُها ومرِسَها) [41] حسن (لفورُ ورحم) تمام.
(إلا من رحم) [43] حسن.
ورمِله: (ياسماً أقلعي) [44] قال السجستاني: (واستنوا.
على الجريدي) وقف كافٍ. وهذا غلط لأن قوله: (وقيل

1 - لفظ (وكذاك) سُقط من: س.
2 - قوله ( قال أبو بكر) سُقط من: س.
3 - لفظ (قد) سُقط من: ز.
4 - القطع 114/أ .
- 712 -
بُنَادًا نسق على (يَبِيضُ الطَّيَّاء) "ثَوَّب" حسَن الوقف علِ (الْبُدْرِيَّة) على ما ذكر حسَن الوقف علِ (المَهَاء) وعلى (الأَمَرِ).
(إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرُ صَالِحٍ) [٤٦] قُرِّأُ الْحَنِي، صَلِّ الله عَلَيْهِ وَانِ
عـٓاـس وَعَرُوْةُ بْنَ الزَّبَيْرِ وَعِكْرَمَةَ وَالْخَضْسَاءِ:
(إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرُ صَالِحٍ) بَكَسَرَ الْمِمَّ وَقَطَعَ الْلَّامَ، وَكَانَ ابْن
سَعَوْدُ وَالْعَمِّي وَالْحَسَنَ وَأَبُو جُعْفَرٍ وَشُبْيَةٍ وَتَافَعَ وَابْنُ كَثِيرٍ
وَعَلِيمَ وَالْأَمْعِشَ وَأَبُو عُمُروٍ وَحُمْزَةٍ يَقُوْرُونَ: (إِنَّهُ عَمِلَ
غَيْرُ صَالِحٍ) بَقَطَعَ الْمِمَّ وَقَطَعَ الْلَّامَ. فَقُرِّأَ: (إِنَّهُ عَمِلَ
غَيْرُ صَالِحٍ) لَمْ يَقْطَعَ عَلَى (لَيْسَ مِنَ أَهْلِكَ) لَنَّ الْهَمَاءِ الْثَانِيَةُ
نَعْوَدَ عَلَى الْهَمَاءِ الْأَوْلِيَةَ. وَمِنْ قِرْأَةٍ: (إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرُ صَالِحٍ)
وَقَطَعَ عَلَى (لَيْسَ مِنَ أَهْلِكَ) لَنَّ الْهَمَاءِ نَعْوَدَ عَلَى السَّؤَالَ
فَأَنفِقَتْ مَا كَبْلَهَا كَأَنَّهُ قَالَ: هَلْ يَسْأَلُ إِبَّانِيِّهَا وَلَا يَلْسَنُ كَبِهِ

١ - زَ (وَقَتَ) ، أَنْظُرِ الطَّبِيْرِ ٣٣٨٢/١، والطَّبِيْرُ ١١٤/١٩١.
٢ - لَنَقْرِ. (أَوْ) سَمَتْ مِنَ: زَ.
٣ - مَعْاَيِّ النُّقَرُّ ٣/١٩٨ - ١٨٠، وَالطَّبِيْرُ ٣٤٧/١٠، والقُروْتُ ٤٨٨/١٠، والقُروْتُ ١٣٠/٩، والقُروْتُ ٣٤٧/١٠، وَالقُروْتُ ٢٨٩/٨، وَالقُروْتُ ١٣٠/٩، والقُروْتُ ١٣٠/٩.
٤٨٨ - ١٩١٢ / ١٩١٢ - ٧٠٣.
علم عمل غير صالح، قال أبو بكر، وقال أجاز بعض أهل العرب: إعادة الهاء في (وانت) على الابن، و(عمل) غير مرفوعان. وقال، المعنى عندي: إن ابتكر ذر عمل غير صالح، فحذف ذو، وقام ١٠٠٠، (عمل) مقامه، قال أهل العرب: عبد الله إقبال وإدبار، وهم يريدون: عبد الله ذو إقبال وإدبار، ومثله: بومنا مطر وريح، يعني: ذو مطر وريح، فثبت على هذا القول الذي هذه القراءة بقراءة من قرأ: (إنه عمل غير صالح) في الوقف ولم يجعل بينها فرقاً.

(وعلى أمم تمنحك) [٤٨] حسن.

ومثله: (في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) [٦٠].

---

١ - الطبري ٣٠٢/٥، والقطع ١١٢/٣.  
٢ - قوله: (قال أبو بكر) سقط من: س ، ك.  
٣ - ز: (اقبالا وادبارا).  
٤ - ز: (ذا).  
٥ - ك: (يردون).
(فَقَنِّي عَنْ صَبِيبِي مِنْ اللَّهِ إِنِّي عَصِينُهُ) [٢٣] .
(وَمِنْ خَزَى شَعْمِي) [٢٦] .
(كَأَنَّا لَمْ نَغْنَى فِي بَيْنَكُمَا) [٢٨] .

(قَالُوا لَا تَتَّخِفُونَ) [٧٠] وَقَفَ حِسْنٌ ثُمَّ تَبَتَّدَى. (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قُومِ لَوَطٍ). وَالْوَقَفِ عَلَى (لَوَطِ) ثَامٍ. وَفِيّ قُوَّلُهُ:
(وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) [٧١] الْقَرَاءُ مُجْهُونُ عَلَى رَفْعِهِ:
(يَعْقُوبَ) إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ بَنَ يَعْقُوبٍ. وَحَمْزَةُ فَنِسَبَهُ. وَرُوِيَ
ذَلِكَ أَبُو عُمَرٍ) عَنِ أَبِيهِ مَرْيَمَ. قَالَ أَبُور بَكْرٍ: فَقَنْ رَفْعُهُ
(وَقَفَ عَلَى) فَبَشَّرُنَا إِسْحَاقَ وَابْنُهُ: (وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ
(يَعْقُوبَ) فَرَفُعَهُ بِ(بِنَ) وَمِنْ قُرْأَةٍ: (وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ
(يَعْقُوبَ) كَانَ الْاَخْتِبَارُ أَنْ يَقَفَ عَلَى آخَرَ الْآيَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ

---
1- كُلَّمَةٌ (وَفِيّ) سُقُطُ مِنْهَا: كُلُّ حَ.
2- كُلُّمَةٌ (أَبُو عُمَرِ). 
3- مَعَاني الْقُرْآنِ ٢/٢٣، ٢٨، ٤٣، ٤٥، ٤٦، ٩٩، ١٣٦، ١٤٠، ٢٩٦، ٢٩٧، وَالْعِرْضِيٌ ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢.
4- كُلَّمَةٌ (قَالَ أَبُور بَكْرٍ) سُقُطُ مِنْهَا: سُقُطُ مِنْهَا: كُلُّ حَ.
يقف على (إسحاق) ثم يبتدىء (ومن وراء إسحاق يعقوب) على معنى: وهبنا لها يعقوب (1). وقال السجستاني: التصيس بالمختار لأنه لم يبشره إلا واحد كما قال: (فبشره بغلام حليم) (الصفات 101) (2). وهذا (3) غلط منه لأد ذين نصبوا (يعقوب) لم يدخلوا في البشارة لأنه يفصد أن ينسق على (إسحاق) الأول لدخول (من) بيتها، وذلك أنه لا يجوز: 5 مرات بعبد الله ومن بعده محمد، فصاحب التصيس لم يريدوا هذا الوجبة الخطأ وإنما أرادوا أن يصبروا في الله ينصبونه 150/ب كما يقول: 5 مرات بعبد الله ومن بعده محمد (على معنى: 5 وجدت من بعده محمد) (4). (أتوجين من أمر الله) (73) وقف حسن، ومثله: (أهل البيت)، (حيدم حيد) (أحسن منه). (يجادلنا في قوم لوط) (74) حسن.

2 - القطع 114/ب.
3 - غ (قال أبو بكر وهذا).

716
ومنه: (إن مواعدهم الصباح) [8] لأن بعض المفسرين
قال: إن (لوطا) قال: لا تؤخروهم إلى الصباح. فقالت
الرسل: (أليس الصبح بقرب) (1).
(منضور) [82] غير تمام لأن (مسومة) [83] نعت
لها الحجارة (2).
(أو قوم هود أو قوم صالح) [89] حسن.
(بقى الله خير لكم إن كنتم مؤمنين) [86]
وقف حسن (3).
ومنه: (ورزقي منسبي رزقا حسنا) [88] والجواب
عذوف كأنه قال: أأنتَ أسرموني (4) أأصبه؟

---
1- معاني القرآن 114/114/31/2/4/10/15/2/41/9/114/114.
2- الطبري 10/41/9/10/15/2/41/114/114.
3- لفظ (وقف) سقط من: أكن وقوله (وقف حسن) سقط من: ح.
4- س ع (أنتَ أمرتي).
---
717
(كأن لم يقنوا) [95] وقف التأم.
(فأكلوا أمر فرعون) [97] حسن. (وما أمر
فرعون بركش) أحسن من الأول.
(وأتبغوا في هذه لعنة ويوم القيامة) [99] حسن، أي:
وأتبهوها يوم القيامة.)
(منها قائم وحصيد) تأم.
(لم نخف عذاب الآخرة) [103] حسن.
ومثله: (ذلك يوم جمع له الناس) [103].
(مادامت السياوات والأرض إلا ما شاء ربك) [107]
وقف حسن. ومعنى الاستثناء هنا الزيادة لا النقصان، كأنه
قال: ٢٠٠٠ ما شاء ربك من الزيادة لهم على مقدار ديوغة
السياءات والأرض).٥٣٠)

١ - الطبري ٤٦٨/١٥
٢ - معاني القرآن ٢٨/٣٨، الطبري ٥٠/٣٨، وابن كثير ٣٠٠/٨.
٣٠٠ - ١٠٠، ومصر ٢/٤٦٠.
٤٦٨ - ٧٢٨.
(ما يعبد هؤلاء) [109] حسن.
(فاختل ف فيه) [110] ثم 0 (لقضي بينهم).
(ليوفيهم رب أعلمهم) [111].
(ومن تاب معك) [112] (ولا تطغوا) (فتقمل)
(النهار).
(من أولياء ثم لا تنصرون) [113] وقف الليل.
(وزلفا من الليل) [114] حسن.
(يدهن النينات) .
(يمين أثنيتنا منهم) [116] حسن.
(ومثله : (جعل الناس أمة واحدة) [118].
(ولذلك خلقهم) [119].
(ما نثبت به فأذك) [120/1/151].

1- س، غ، ك (ملئة).
2- ح (والله أعلم).
السورة التي يذكر فيها يوسف
( فيكيذوا آل كُبَّادا ) [ 5 ] وقف حسن.
( كما أنّها على أبيّك من قبّة إبراهيم وإسحاق ) [ 6 ]
حسن.
( أرسلنا مَعَنَّا عَدَا يَزْيَغَ وَيَلْقِبُ ) [ 12 ] [ حسن ]
( قال يا بشّرى هذا عُلم ) [ 19 ] حسن.
وقوله: ( ولقد كمّت به وكمّي بها ) [ 44 ] في ثلاثة أقوال، قال عامة أهل العلم: فمّيها معناه: فقد منها مقدّم الرجل من المرأة، فتُمّثل لهم عقوبة عادّة على إضاعة بقول : يوسف يوسف. فالوقف من هذا المذهب على ( لولا أن رأى برَّهان رَبِّهِ ) [ 38 ]، والتَّمُّ ( إنّه من عبادنا المخلصين ). وقال

١ - نكمتة لازمة من رسول الله ﷺ، ويسلمت غرضها.
٢ - ج ( وُجَرَهُ).
٣ - معاني القرآن ٢/٤٠ - ٤٢، وقوبلة ٢/١٦٦ - ١٦٧، ابن كثير.
٤ - ج ( والتَّمِم على).
آخرون: الأخوين، عليهم السلام، معصومون لا يعصون ولا يهُمون بالكبراء. وقالوا: معنى الآية: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لم يرى بها، فالوقف من هذا المذهب على (ولقد همته به) ثم نبديه: (وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه) أي، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وقال آخرون: الهباء كتابة عن أهلة كأنه قال: «ولقد همته به وهم بالقرة»، فعلى هذا المذهب يفسر الوقف على (ولولا أن رأى برهان ربه) ويتم على (المخلصين) ولا يتم على (ولقد همته به) لأن (هم بها) نطق صلب. قال هي راوئي عن نفسي (26) وقف حسن. (يُوفّر التفسير عن هذا) (29) تام. (أَنْتِ كَنْتُ مِن الخاطئين) أَمْتَ منه.

1- غ (وقال آخرون الآية).
2- والفرة من الفرار، مصدورة.
3- القطع 117/1.

إيضاح الوقف - 721
وقلنا حاشا هذا بشراً [31] حسن.
من بعيد ما رأوا الآيات ليسجنن حتى حين [33] وقف حسن.
بتأويل قبئ أن يأتيكنا [37] حسن. (تاء علمني رني) حسن.
وإسحاق ويعقوب [38] حسن. (عليهما وعلي الناس) أحسن منه. (ولكن أكثر الناس لا يشكون) ثم.
قيصلي فأكل الطير من رأسه [41] ثم وإنا صار تناً لأن المقصرين قالوا: إن يوسف 151 بلم يعبر زوجاهما على ما يكرهان قالا كذبنا لم ير شيئا، فقال يوسف: (فتى الأمور الذي فيه تشفيتان)".
واخر ياسبات [43] حسن غير تام.
(قالوا أضفاث الأحلام) [٤٤] حسن أية.
(أنا أنتِمُ بتأويله) [٤٥] حسن. (فأرسلوني) حسن.
(وآخر ياباسات) [٤٦] حسن.
(وفيهم يعصرون) [٤٩] تام.
ما كنا عليه من سوء) [٥١] حسن. فقالت المرأة:
(الآن حصص الحق أتا رأودته عن نفسه وإن كان الصادقين)
قال يوسف: (ذلك ليعلم أنني لم أخن بلفتة) [٥٢] فتم الكلام على قوله: (وأن الله لا يهدى كيد الخاتنين). فقال جبريل، وغضبه، ولا حين حمست ٤: قال: (وما أزرى تقبي) [٥٤] وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: (أرجع إلى بلك فاسأل ماه باذ السوة اللاتي قطعن أيديهم)

---

١- غ (أي ذلك ليعلم الملك اني لم أخن بالقبض وقال ناحياء:
معناه ذلك ليعلم الله اني لم أخن بالقبض) 47/2. (القرطبي): 47/2. ٢٠٠٨ - ٣٨٨.

٢- غ (قال أبو بكر وقال):

---

1- القطع 4/1.
2- ح (هذه الكلمة).
3- غ (قال أبو بكر فعلي).
4- قوله (قال أبو بكر) سقط من: غ ك.

724
(أَنَا رَأَوْذَةُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمَنَ الصَّادِقِينَ) وَهَذَا
منبَّذُ الَّذِينَ يَنفُونُ الْهَمَّ عَنْ هُوَاءٍ فِنْ بَنِى يَسَرٍّ أَلِيمٍ
عِنْ نُفْلُهُمْ قَالُوٓا إِنَّ فِي قَوْلِهِ (قَالَ امْرَأَةُ الْمُزَيْزِيَ) إِلَى قَوْلِهِ
(إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) كَلَامٌ مَتَّبَعٌ بَعْضِهَا بَعْضٌ لَا يَكُون
نِفًّا وَقَفْتُمْ عَلَى حَقِيقَةٍ وَلَسْنا نَخْتَارُ هَذَا الْقُولُ لَا يَذَهَّب
إِلَّآَّمَ. .
(بَنْبَأْ يَنْبَأُ حِيْثْ يُشَاءُ) [٦٦] وَقَفْتُ حَسَنٍ. .
(الْذِينَ أَنَذَرْنَاهُمْ وَكَانُوا يَنفُونُ) [٧٠] وَقَفْتُمْ ً
(قَالُوا بَيْنَا مَا نَبِيٌّ) [٦٥] فِي (٤٧) وَجَبَانَ.
يجَزَّ أَنْ تَكُونَ جَدًّا عَلَى مَعْنَىِّ لَسْنا نَبِيٌّ دِراَشَمْكَ، .
ويَجُزَّ أَنْ تَكُونَ مَنْصُوبٌ عَلَى مَعْنَىِّ أَيْ شَيْءٍ نَبِيٌّ، .

1- س (بقوله).
2- الفاطِرٍ ٩/٢١٠، وابن كُتِبِّ١٢/٤٨١.
3- ح (فيه).
4- مُعَالِي الفَرَن ٢٩/٤٩.

٧٢٥
والوقف على (نفي) إذا كانت (ما) جدًا أحسن منه فإذا كانت منصوبة لأنها إذا كانت منصوبة كان المعنى أي شيء نفي وهذا بضاعتنا وذت إلينا 6)
( لتأنثبي به إلا أن يحايط بكم) [62] وقف حسن.
كذلك; (كذنا ليوسف) [63] حسن. (لا أن يشاء الله) ثام، ثم تبندى. (نزفع درجاتٍ من نشاء بالله وروى عن بعض القراء أنه قرأ: يرفع درجات من يشاء) بالباء فعلى هذا المذهب لا يتم الوقف على (لا أن يشاء الله) ويبت على (كل ذي علم علم).
وقد أخذ عليكم مومنًا من الله) [68] وقف حسن إذا كان المعنى من قبل ما فرض في يوسف، و (ما) توكيد، وإن شئت جعلته (ما) مصدراً على معنى، ومن قبل تفريطكم

1 - القرطبي 922/9، ولابن كثير 2/84، والنسفي 2/229، 320، والطغ 111/1.
2 - غ (ديرئي)
في يوسف (9) فعل هذا المذهب بحسن الرقف أيضاً على (من الله) (ما فرطتم في يوسف) وقف حسن.
(فصَّل جَمِيل) [68] حسن.
(والأرض يِروَون عليها) [105] لا يجوز أن تقف على النَّباوات (وتنبئه) (والأرض يِروَون عليها) بالرَّفع لأن الابتداء إِنما يكون على نِّبَة الوصل، ولم يقرأ بالرَّفع أحد من القراء ولا له مَعنى، ومن نصب (الأرض) كان وقفه على النَّباوات) حسننا لأن (الأرض) تنْتَصب بقوله: (يِروَون عليها) لأن التَّأويل: (والأرض يِروَونها) وقرأ التَّدْي
بالنص، ومعدة ضعيف كضعف مَعنى الرَّفع (3).

162 - أَخْبِرُنَا أَبَو عَمَّامٍ(12) أَبُو محمد(7) عبد الله بن محمد قال: حدَّثَنَا أَبُو

1- معاني القرآن 95، والقرطي 95، والسفى 95، والسفى 95.
2- ك (فإن جملت ما منصوبة على معنى ألم تعلموا أن أباك وتعموا ما فرطتم لم يحسن الرقف على من الله).
3- القرطي 95، والقطع 95.
4- ف (قال أبو بكر أخبرنا) ح (حدثنا).
5- ك (أبو عبد الله بن محمد).
6- 717
عمر بن أبي داود قال: حدثنا أبو عمار قال: حدثنا علي بن الحسن عن أبي حذافة الباهلي قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ: "(والأرض يرون عليها) بنصب الأرض". 
(سُوفْ أَسْتَغْفِرُ رَبِّي وَمِنْ أَشْرَقِيِّي) [98] وقف حسن يقال: "أختم إلى وقت السحْر ليلة الجمعة". 
(عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنْ أَشْرَقِيِّي) [108] هذا هو الوقف: "(أَنَا) نَحْوُ الْمَهَابِي (أَدْعُوُّ عَلَى بَصِيرَةٍ) صِلْنِ (أَدْعُوُّ) والمعنى: أَدْعُوُّ عَلَى بَصِيرَةٍ لَّا عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ، وَيَحْوَرُ أَن يَكُونَ الْوَقْفُ عَلَى (أَدْعُوُّ إِلَى اللَّهِ) ثُمَّ تَبْتَدِئُهُ: (عَلَى بَصِيرَةَ}

١- لنظ (أَبَى) سُمَّط مِنْ ح.
٢- سُمَّط، غُلَكَ، ح. (أَبَى الحَسَن).
٣- القرطبي ٢٧٢/١٨٨، والقطع ١٢٨/١١٨.
٤- معاني القرآن ١٩٩/٦، والقرطبي ٢٦٢/٣، ٢٦٣، وابن كثير ٥٩٠/٤٩، والنسفي ٢٣٧/٣، ٢٣٧/٣.
٥- قوله (لا على غير بصيرة) سُمَّط مِنْ ح. 
٧٨٨
أما وَمَن أَتَبَعَّنِى فَتَرْفَعُ (أَنَا) بِ(عَلٍّ). (وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينِ) حَسْنٌ.
(مِن أَهْلِ الْقُرْءَاءِ) حَسْنٌ. (عَاقِبَةُ الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ) حَسْنٌ.
وَكَذَلِكْ: (فَنَجِيٌّ مِن نَّفَاهَ) [١٠٠]٣.

١ - القرطبي٥٢٤/٣، والسفي٢٢٤/٦، والقلعي١٨٨/٣.
٢ - وتبُنْبَهَةُ هَذِهِ السُّورَةُ إِشَارَةُ إِلَى بَلُوغِ السَّجَاعٍ.
٧٢٩ -
السورة التي يذكر فيها الرعد
(اللهم! [1] وقف) حسن. (آيات الكتاب) وقف؟ ثم
إذا رفع (الذي أنزل إليك من ربك) ب- (الحق)
و (الحق) به. فإن جعلت (الذي) في موضع خفض على مبنى
ه تلك آيات الكتاب وأيات الذي أنزل إليك، لم يحسن الوقف
على الكتاب وحسن على (من ربك) ثم تبديء (الحق ولكن)
على مبنى وهو الحق ۴۹. (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)
وقف تمام.
(الله الذي رفع السياوات) [2] حسن ثم تبديء:
(بغير عند ترُونها) أي: تُرُونها بلا عمد ويجوز أن يكون
المعنى: الله الذي رفع السياوات يعمد لا ترون تلك الالمدة

1- لفظ (وقف) سقط من: غ.
2- لفظ (وقف) سقط من: ح.
3- معاني القرآن ۵۷-۵۸، والفرزقي ۴۹۸، وابن كثير ۴۹۸،
والقطع ۱۸/۳۱/۱۹۸۸.

۷۳۰ –
فيكون معنى الجهد النقل من العمد، إلى الرؤية، ويكون الوقف على" (تروتها) وفي الهاة وجهان: يجوز أن يكون لهد العمد، ويجوز أن يكون للنياوات". وكل قول نيري لأجل المستنى حسن.
(جعل فيما زوجين اثنين) [3] حسن.
و(*) النياوات من أباعاب، (4) الجنتات منسوبة إلى القطع.
و(*) روي عن الحسن: (و(*) النياوات) على معنى دفع.
الطيار: جنتات. قال أبو بكر(1): هذا قول بعضهم.*
والذي(2) اخباره: (و(*) تَخْرَشَ الشمس والقمر) و (جنتات).

1- لنظ (على) سقط من:
3- القرطبي 2/282، والديسير 2/134، وابن كثير 2/500، والنشر 2/242/2.
4- قوله: (قال أبو بكر) سقط من: س، غ، و، ك.
5- س، غ، ح (بعضهم).
6- س، غ (قال أبو بكر والذي).

- -721 -
أيَّهُ» وَجِلُّهُ فِيهَا رُوايَ وَجَنَّاتٍ. ( تَسقَىُّ بِبَاهٍ وَاحِدٍ) حَسْنٌ ثُمَّ تَبَتَّدَىَّ هُمَّ وَنَفْضُّ ( بالثَّنُّ ، وَمِن قِرَاءَةٍ نَافَعَ وَائِنَ كَثِيرٍ وَيَمَيْهُ وَعَاصَمٌ وَخُيْنَدٌ وَأَبَا عُمروٍ. وَكَانَ الأُعْشُ وَحِيْزَةٌ وَأَلْكَسَائِيْ يَفْرُؤُونَ ؛ ( وَنَفْضُّ ) بِالْيَامِّ، فَفَعَلَ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ لَمْ يَتِمْ الْوَقْفُ عَلَىٰ ( تَسقَىُّ بِبَاهٍ وَاحِدٍ) وَيَتِمْ عَلَىٰ ( لَا كُلُّ) لَقُومٍ يَعْقُلُونَ(۰).) 

( وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قُلُوبٍ اْلثْلَاثِ ) [۶] حَسْنٌ.

( وَلَكِلٌّ قُوْمٍ هَادِيٍّ ) [۷] تَامٌ.

( وَمَا تَرَادَدُ ) [۸] حَسْنٌ. ( وَكُلُّ شَيْءٍ عَنْدُهُ يَقْدَارٌ)

حَسْنٌ.

۱ - ۳۰۰۶ غ ( أَوْ جَعْلَ).

۲ - ۱۸ ( جَعْلَ).

۳ - مِمَّا مَعَ مَعَ الْقُرْآنِ ۱/۲۴۷/۳۴ - ۵۸/۱۱۹، وَالقُطْعِ ۱۰۸/۲ وَ۱۱۹/۱ - بَ.

۴ - القَرْطَبيِّ ۹/۲۸۳، وَالْتَّبَيِّنُ ۱۲۴، وَالْقُطْعِ ۲۹۷/۲، وَالنُّسْفِ ۲۴۲/۲ وَ۱۱۹/۱۰، وَالقُطْعِ ۵ - ۱۱۹/۱۱۹ - بَ.

۷۳۲ -
(ومن جَهَر بِهِ) [10] [حسن] ۱۱اً. وكذلك (وساربُ الباله).\\n\\n(يحفظونه من أمر الله) [11] تام. والمعنى: يحفظونه بأمر الله، ويجوز أن يكون هذا من المقدّم والمؤخر، كأنه قال: «له مُعَقْبَاتٍ من أمر الله يحفظونه». ويحسن الوقف على (يحفظونه) وتبتديءه: (من أمر الله) أي: ذلك الحفظ من أمر الله.\\n\\n(وما هو باليّه) [14] حسن.\\n\\n(الشُّواطِ، والأرضِ قُلِ الله) [16] وقف حسن.\\n(حَتَّى يُغْيِرُوا ما بَنَفِسِهِمْ) وقف حسن. (فَلا صرَّدْ الله) تام.\\n(لِدَاعَةِ الحقّ) حسن شبيه بالنَّامٍ. (أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الْأَطْلَامَاتِ)\\n
---

1 - تكملة من: س، غ، ك، ح، وسقطت من غيرها.
2 - القرطبي ۹۲۲، ابن كثير ۸۰۳، والنسفي ۲/۲۴۴، والقطع ۱۱۹/۱.
3 - لفظ (وقف) سقط من: غ.
4 - قوله (شبيه بالنَّام) سقط من: ك.
---

٧٢٣
والنور حسن (فَتَشَاءَهُ الخَلْقُ عَلَيْهِمْ) حسن.
ومثله : (أُوْلَى مِثَالٍ زَبِيدُ مِثَالِهِ) [١٧] ، (وَأَنّا مَا يَقْعُ).
الناس فَيَسْكَبُونَ فِي الأرض كَذَلِك يَضْرِبُ اللَّهُ الأمثال) ثام.
(لَوْ يَلِمَ اللَّهُ الْحُسَنَى) [١٨] ثام ، (لا فَتَدَوَّا بِهِ) حسن.
ومثله : (وَمَا أَوْاهُ جَهَّمُ وَبِئسَ الْمُبَارَكَةَ) ثام.
وَكَذَاكَ (كَمَنْ هُوَ أَعْمَى) [١٩] .
ومثله : (وَلَا يَنْتَقِضُونَ المَيْتَانَ) [٢٠] وقال السُجَيْنَاءِ: 
هو وَقْتُ) وَلِيسُ (كَمَا قَالَ لَقَانْ قُوْلَهُ /١٥٣ ، (وَالذِّينَ
صوروا) [٢٢] مع خَيْرِهِ نَسْقَ عَلَى الكِلَامِ الأول) . (أُولِئِكَ
لِهُمْ غَفُوٍّ الدَّارِ) حسن .
ومثله : (مِن كُلِّ بَابٍ) [٢٣] .
(بِمَا صَبَرُّتُم فِي عَقُبَيْ الدَّارِ) ثام .

١ - قوله (لَوْ يَلَمَ اللهُ الحُسَنَى) ثام . مَتَقَ مِنْهُ حَجَر.
٢ - القطع ١٤٠/١.
٣ - غ (قال أبو بكر وليس ) .
٤ - القرطبي ٣١٩/١٢٠ وأَلَفَاء في القطع ١٢٠/١ . ب .
٧٣٤ -
ومنه: (ولم سوء الداء) [25]

(لمن يشاء و يقدر) [26]، (إلا تمتاع).

(و يردي إليه من أناب) [27]

(ظلموا القلوب) [28]

وحسن ماب) [29]

(ولم يكفرن بالرحمن) [30]، (لا إله إلا هو).

(وإليه متاب) وقف غير ثام إذا كان جواب (ولو أن قرآنا
نُزلت بالجبال)، (ولم يكفرن الرحمن) كأنه قال: (وهم
يكفرن ولو فعل بهم ذلك، فإن كان جواب (ولو أن قرآنا
عنونا لعلم المخاطبين به). كان الوقف على قوله (وإليه متاب)سال.

(أو كلم به الموق) [31] حسن. (قل الله الأمر
جميعا) ثام.

(ثم أخذتهم) [32] حسن.

1- معاني القرآن 6-7663.
2- القطع 120/ب-131/1.

735
(لَنتَلْوَّ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) [٣٠] وَقَفَ حَسَنٌ.
(إِفْ قُلْتُمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بَاَكِبَتُهُ) [٣٣] وَقَفَ حَسَنٌ، وَاللَّهُمَّ كَأَلَهَّمَ الَّذِينَ لَا فَضْلُ وَلا تَنْفَعُ فَحَدِّذِفِ الجِرَاءِ لَأَنَّهُ قُولُهُمْ (وَجَعَلْتُوهَا شَرْكَةً) دَالٌ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ فِي سُورَةِ الْحَدَيدِ (لا يُسِيِّرُ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قِبْلَ آَفَقَ) [١٠٠] فَقِنِينَ، وَمَنْ بَعْدَ آَفَقَ فَأَسْكَنَّ بَدَلَّاً قَوْلُهُمْ (أَوْلَئِكَ أَعْمَلُونَ دِرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدَهُمْ) وَقَاتِلَهُمْ، وَكَذُلِكَ (جَعَلْنَا كَمْ سَرَابِيلَ تَقْيِيمَ الْحَرُّ) [الْبَلَدِيَّةِ] مَعْنَاهُ تَقْيِيمُ الْحَرُّ وَالْبَرَدِ، (أَمْ بِظَاهِرِ مَنْ قَوْلٍ) وَقَفَ حَسَنٌ، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرُ فِي الْقَوْلِ بَاطِنُ فِي الْحَقِيقَةِ) وَمَنَّا عَنِ السَّبِيلِ حَسَنٌ. وَمَسْلِهِ: (فَأَلَّهُ مِنْ هَادٍ).

---

١- معاني القرآن ٢/٤٤، والقرطبي ٩٣٢/٩
٢- لفظ (فأتنفس) سقط من ح
٣- النسفي ١٠٣/٣
٤- معاني القرآن ٢/٦٠، والقرطبي ٩٣٣/٩، وأبن كثير ٢/٥١٦
والنسفي ٢٠٢/٢

٧٣٦
(وبعذاب الآخرة أشًٰقٌ) (34).
(التي وُعدت المنفَّرون) (35) غير تأم لأن موضع (تجري من تحتها الأنهار) دافع لـ (مثل الجنة). وذلك أنه لما قال: (مثل الجنة) كان معناه 1/5 أصل الجنة، ثم خبر عنها فقال: (تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظللها). وقال أبو العباس: (الثلث، مرفع بإضمار فهي وصفنا مثل الجنة، وفيا ذكروا مثل الجنة) (أكلها دائم وظللها) (تأم). (تلك عشي الذين آتقوا) (تأم). وأتم منه: (وعشي الكافرين القفار).
(أن يأتي بآية إلا بإذن الله) (38) (تأم) (كل أنجل كتاب) (تأم).
(يبحر الله ما يشاء وبنيت) (39) حسن. (وعند أم الكتاب) (تأم).

1 - معاني القرآن 450/2، والقوطي 224، ابن كثير 2/175، والنسفي 251.
2 - لفظ (تأم) سقط من ح.
- 77 - إيضاح الوقف - 47
(نَنْفَضُها مِنَ أَطْرَافِهَا) [41] تَمَّ.
(فَلِهُ اللَّهُ الْكَبْرُ جَمِيعًا) [42] تَمَّ. (ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ) تَمَّ.
(وَمَنَ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) [43] "يَقُرَّ" على وَجِينَهُ:
(وَطُورِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه، وَابن عَبَّاس وَمَجاهِدَةً) (وَمَنَ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)؛ وَسَائِرُ الْقَرَاءُ يَقُرُّونَ رَبِّ (وَمَنَ عَنْدَهُ بِفَتْحِ الْمِمْمَّا) فَقِئْ قُرَاً: (وَمَنَ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) وَقَفَّ عَلَى قُوْلِهِ:
(شَهِيدًا بِني وَبِيْنَكُمْ) ثمَّ يَبْتَدِئُهُ؛ (وَمَنَ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)؛ وَكَذَلِكَ مِنْ قُرَاً: (وَمَنَ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)؛ وَقَفَّ عَلَى أَخْرَ السَّوْرَةِ، وَلَمْ يَقْفَ عَلَى (بِيْنِي وَبِيْنَكُمْ) "۳.

١ - لَفظٌ (يُقُرَاً) سُقُطَ مِنْهُ: كَ.
٢ - مَعَانِي الْقُرآنِ ۲/۱۷، ۴۷۶۸۶، وَأَبِنِ كِتَابِ ۲/۱۰۵۰، ۱۳۶۸۵، ۱۳۶۸۱، وَالْبَسْمَة ۲/۵۳۵۶، وَالْقَطْعِ ۱۳۱۱/بَ.
٣ - الْقَطْعِ ۱۳۱۱/بَ.
٧۲۸ -
السورة التي يذكر فيها إبراهيم
( الله الأَلْوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ ) [2] قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعبد الله بن عاصم : ( الله اللّه ) بالرفع.
وكان ابن كثير وعاصم والأعجم وأبو عمر وعمر والحسن بنهاي
يقرأون ( اللّه اللّه ) باللفظ، فهنا قرأ بالرفع وقف على
الحمد ) [1]، ومن قرأ : ( اللّه اللّه ) وقف على ( مـ في
الأرض ) [2].
( ليثني لّه ) [3] وقف حسن، ( وَيَدْعُو مَنْ يَشَاء ) حسن.
( وعَادَ وَمَمْتُورٌ ) [4] وقف تمام ثم نبتديء، ( وَلَدِينَ

1- معاني القرآن ٢/٦٧، والفرطي ٩/١٣٤، والنشر ٢٩٨/٢، والقطع ١٢٢/أ.
2- النشر ٢/٢٩٨، والقطع ١٢٢/ب.
من بعديم لا يعثِّبهم إلا الله .
ومثله : ( لَنَسْكِينَكُمُّ ۚ ۚ بَلَى الأَرْضِ مِن بَعْقُيمِ ) [۱۴۰ ،]
( وَخَافَ وَعِيدٍ) ثَامِن.
ومثله : ( وَمَا هُوَ بِيَمِينٍ ) [۱۷۰ ].
( يَتَمَّ كَبْرُهُمْ على ثَامِن ) [۱۸۰ ].
( الْيَبْوَاتِ والأَرْضِ بَلَى الحَقِّ ) [۱۹۰ ] ولَوْ قُرْأَا قَارِئٌ : خَالِقُ الْيَبْوَاتِ بِالْبَصِّرَةِ عَلَى أَنَّهُ نَعْتُ لِـ( اللَّهِ )۱۰ وَالْخَيرِ.
( إِنَّ يَدُ أَيُّهَا الْبَيْدِينُ ) كَانَ الْوَقْفُ عَلَى ( خَالِقٌ جَدِيدٌ )۱۰۰. 
( يَتَمَّ أَشْرُكُونِي يَمِينٌ قَبِيلٍ ) [۲۲۰ ] ثَامِن.
( خَالِدِينَ فِيهَا يَدْفَعُ رُكْبَاتِهِ ) [۲۲۰ ] ثَامِن ( تَحْيَبُونَهُ فِيهَا)
( سَلَامٌ) ثَامِن.

۱ - زُ ( نَعَتِ اللَّهِ).
۲ - قَرَاءَةُ النَّصِبِ هي لْفَزَةٌ والْكِسَائي كَآفٍ في الْبَسْيِ، وَالْمُعَظِّمُ،
۳ - ۲۰۸/۲، والقَطْعُ ۱۲۲/۱.
كل حين بإذن ربها [٢٩٠] حسن.
( ما أذن من قوار ) [٢٦٧] تام.
في الحياة الدنيا وفي الآخرة [١٧٧] تام. ( وَيَضِلُّ الله الظَّالِمِينَ ) غير تام لأن قوله: ( وَيَفْغِلُ اللهُ مَا يَشَاء ) نسق
على ( يَضِلُّ الله الظَّالِمِينَ ), ( ما يشاء ) تام.
( دار البوار ) [٢٨٧] غير تام لأنّ ( جهيم ) متصوب على
الترجمة عن دار البوار، فلو رفضها رافع بإضمار على ضعف، هي
جهيم أو ما عاد من إباء فإنّ ( يَصَلُونَا) ( الحسن) الوقف على ( دار
البوار ).
( جهيم يصلونا ) [٢٩١] حسن. ( وبنس القرر ) تام.
( يَصِبُّوا عَن سَيّاه ) [٢٠٠] حسن.
( وآتаемمن كل ماستسموه ) [٣٤] قرآن القوام.

1- قوله ( كل حين .. ) تام . سقط من : ك.
2- ( من ) .
3- معاني القرآن ٢٧٧، والفاطر ٩٦٥/٩، والنسفي ٢٦٧/٢،
والقطع ١/١٢٢ .

٧٣١
(من كل مسألة) بالإضافة. وقرأ سلام أبو ابن الله: 
(من كل مسألة) بالتنوين. فنقرأ: (من كل مسألة) بالإضافة. لم يقف على (كل) ومن نون حسن: أن يقف على (كل) ثم بيداء: (مسألة) أي: لم تسألوه.


---

١- ١٣٥ (بني).

٢- معاني القرآن ١٧٧، والقرطبي ١٠٨، ابن كثير ٢/٥٠، والنسفي ٢/١٦٣.

٣- القرآن ١٦٧، ابن كثير ٢/٥٠، والنسفي ٢/٢٦٣، والقطعت ١/١٢٣.

٤- غ (قال أبو بكر سالط).
(وما ْنَطِيلُ) [٦٨] حَسَنٌ شَيْءُهُ يَتَقَلَّبُهُ تَالاَماَم. (ولا يَنْتَهِيِ) تاَم.
(رُبُّبَا وَتَقَلُّبُ ذُعَاهُ) [٦٩] حَسَنٌ.
(يَوَمُّ يَقُومُ الْجَسَابِ) [٥٤] ، (إِمَّا يُؤْخَرُوهُمْ يَوْمَ يَوْمٍ).
[٤٢] قَرَأَتُ الْعَوَامُ) (يُؤْخَرُوهُمْ) بِالْيَتَّاءِ.) وَقَرَأَ السَّلَامُ.
الْحَسَنُ: (يُؤْخَرُوهُمْ) بِالْيَتَّاءِ.) فَقَرَأَتْ (يُؤْخَرُوهُمْ) بِالْيَتَّاءِ.
وَقَرَأَتْ العَوَامُ) (يُؤْخَرُوهُمْ) بِالْيَتَّاءِ.) فَقَرَأَتْ (يُؤْخَرُوهُمْ)
بِالْيَتَّاءِ وَقَرَأَتْ (لا يَرْتِنُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ) [٤٣] ، وَأَنْتَلِهِمْ
هواءٌ تَال١٠٠٠/أً.
(وَنَتَبِعُ الرَّسُلِ) [٤٤] تَال١٠٠٠/بً.
(كَلْمَةَ النَّمَّاشِ) [٤٥] تَال١٠٠٠/بً.
(غَيْرُ الأَرْضِ وَالسَّابِعَاتِ) [٤٨] حَسَن١٠٠٠/بً.

1. غ (القراء).
2. لفظ (بالباء) سقط من: س.
3. القرطي ٩٥٧٠، والتشر ٣٠٠٥.
4. لفظ (على) سقط من: س، غ.
5. لفظ (حسن) سقط من: غ، وفي: ح (حسن والله أعلم)، انظر القصع ١٣٢/ب.

٧٣٣
السورة التي يذكر فيها الحجر
( وقرآن مبين ) [ 1 ] تام.
( وويليهم الامل ) [ 2 ] ( تام 7 ) ، فيها زعم السجتالي
( وهو) عندى غير تام لأن قوله ( خسوف يعلامن ) تهذده تصل
بقبله ، ( يعلامن ) تام.
( إن كنت من الصادقين ) [ 7 ] تام.
( ومن كنت له كرياتين ) [ 20 ] تام.
( بقدر معلوم ) [ 21 ] تام.
( لآية للمؤمنين ) [ 78 ] تام.
( وإنها لليمان مبين ) [ 79 ] تام.

1 - تحكيم لازمة من غير : ن ، وسقطت منها.
2 - القطع 123/1.
3 - غ ( قال أبو بكر وهو ) .

744 -
(واما بينها إلا بالحق) [85] تمام مثله: (قضاء
الصفح الجميل).

(والقرآن العظيم) [78]

(الذين جعلوا القرآن عضين) [91] وقف حسن، أي;
فزوته، ثم ابتدأ (فوزوك لنسألهم أجمعين) [92]
أي: لنسأل قريشاً وغيدها من الأمام الذين فزوته، وتفريقهم
إياه أن بعضهم قال: هو سحر، وقال بعضهم: هو كذب،
(فسوف يعكون) [96] وقف اليم.

---
1- معاني القرآن 2/96، والقرطبي 10/09، وابن كثير 2/508،
والنسفي 2/279.
2- س، غ (ابتدأ فقال).
3- معاني القرآن 2/91-92، والقرطبي 10/9/10، وابن كثير 2/508.
والنسفي 2/279، والمقطع 1/134/ب.
4- المقطع 1/125/أ.

---
745
السورة التي يذكر فيها النحل

(فلا تستعجَلوهَ) (١) [١] قام (عالم يشركون) حسن.
(آذاَ قَانَتُونَ) (٢) قام.
(والآرض بالحق) (٣) حسن.
(إلا بثيق الأنفس) (٣) حسن.
(أَطْرَكْبُوهَا) (٥) حسن ثم تبتديءه (وزينة) على معنى
وزينة فعال ذلك (١٠). والوقف على قوله: (إن ركب لرؤوف
رحم) غير قام لأن الخيل والبغال والحمير تنتصب على النسق
على (خلق)، ويجوز أن تنصبها بإضمار د وسَّعْ لكم الخيل
والبغال (٣)، فيحسن الوقف على قوله: (لرؤوف رحيم).
(وزينة) وقف قام.

---

١- معاني القرآن ١٩٧/٧، والقرطبي ١٦٠/٩٩، والنسفي ٢٠٨/٢،
والقطع ١٩/٧١.

٢- ز (والخير) انظر معاني القرآن ١٩٧/٨، والقرطبي ١٨٧/١٠،
والنسفي ٢٠٨/٢.
ومنه ( ومنها جائز ) [ 9 ]
( للعَلَّمِ ۗ تَهْيَّون ) [ 15 ]
( وعلامات ) [ 16 ] حسن
( لا تخصوها ) [ 18 ] حسن ( لغفور ورحيم ) تام
( وما تعلَّمون ) حسن
( والذين يدعون من دون الله ) [ 20 ] كانت الحسن ونافع
الأعش وأبو عمرو وأبا كثير وحمزة يقرؤون ( والذين 155/ب
تدعون ) بالباء. وكان عاصم يقرأ : ( والذين يدعون )
بالباء ". فَقُرِّأَ : ( والذين يدعون ) بالسخاء لم يقف على
( تعلَّمون ) ووقف على ( يخلقون ) . ومن قرأ : ( والذين
يدعون ) بالباء وقف على قوله : ( وما تعلَّمون ) . والوقف
على ( يخلقون ) تام إذا رفعت الأموات ، إضخام هم أموات ،
فإذا رفعت الأموات ، بقوله : ( والذين يدعون من دون

1 — الترميز ۱۳۲۷ ، والقرطبي ۱۰۳۴ ، والشروق ۱۲۳۵ و النافع ۲۸۳/۲
۲ — س ، غ ( فان )
لا يُقتلون ولا يُرغمون على تشكيل الأموات. (31) 
(靥ا بَيْعَةٍ) [32] 
(إِنْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَاحِدٌ) [32] 
(مَا أَنَا نُعْمَلُ بِشَرِّ رَحْمَةٍ) [88] 
(وَلَمْ تَعْلَمُوا) [39] 
(خَالِدُونَ فِيهَا) [39] 
(قالوا خيراً) [30] 
(فِي هَذِهِ الْجَنِّيَةِ حَسْنًا) [30] 
وَمِثَالُهُ (وَلِدَاءُ الآخِرَةِ خَيرٌ لَّهُمَا دَارُ الدِّينِ) [30] 
إِذَا رَفَعَهُمَا الجَنَّةُ، بِمَا عَادَ مِنَ الْهَالِكَةِ، فِي (يَدْخُلُونَهَا) [30] 
فَإِذَا رَفَعَهُمَا الجَنَّةُ، بِدُعُومٍ! (بَلْ يَسْتَفْنِي) [30] 
(كَذَلِكَ فَنُفِقُ الْذِينَ يَفُلُّينَ) [33] وَقَفَ حَسْنًا. 
(مِنْ حَقِّ ثَنَاءِهِ) [33] حَسْنًا.
ومثله: (لا يُهدي من يُصئل) [٣٧]

(لا يبعث الله من تموت) [٣٨] وقف حسن

(لَنَبَوْنَهُم في الدنيا حسنَة) [٤١] وقف حسن

ومثله: (بالبيتين والزيت) [٤٤]

(يَن نعمة فين الله) [٥٣]

(ليكفرنا بما آتيناهُم) [٥٥]

(أم يُذْهِبَ في الرَّمَاب) [٥٩]

(مثال السَّوء) [٦٠] (المثل الأعلى)، (العزيز الحكيم) تام.

(ما يكرهون) [٦٢] حسن، (أن لهم الخسِى) حسن.

(فاسلقي سبب ربك ذللا) [٦٩] حسن. (فيه يشفاء
لناس) حسن.

(لكي لا يعلم بعد علم شيئا) [٧٠] حسن.

ومثله: (إلا كلمه أبصرأوهو أقرب) [٧٧]

(ما يبكيه إلا الله) [٧٩]

٧٤٦٥}
(شهيداً على هؤلاء) [88]
(وإيتاء ذي الفوزين) [90]، (والستكى والثقي) تام.
(بتعظكم لعلكم تذكرون) تام، ومعناه 1/51، بتعظكم الله ،
(من بعد قوة أنكاذة) [92] حسن، (هي أربى بن
أمة) حسن، (ما كنت فيه تخفيفون) تام.
(ويهدى من يشاء) حسن.
ومشله: (وماعند الله باقي) [96] 
(إذا أنت مقترب) [101] 
(إذا أنت يعجله بشر) [102] 
(إن الذين يفتحرون على الله التكذيب لا يفلحون) [112] 
وقف تام، وقال السجستاني: (لا تصفَ أتستكم التكذيب)
والفك كافًه. وهذا(غَلَط لأن قوله: (هذا حلال وهذا Haram)

1 - القطع 128/ب
2 - غ (قال أبو بكر وهذا)
حكاية ولا يتم الوقوف على الحكاية دون المحكمة.
(شاكر أ. لغزابه) [131] حسن.
(بطول لما قومته به) [132] حسن.
(وجادله بلة هي أحسن) [135] مثل [7].

1- للكملا لازمة من دس، غ، أك، وسقفة من غيرها.
- 751
السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل
( لترى من آياتنا ) [١] حسن.
( ين دوني وكيلة ) [٢] حسن ثم تبضديه ؛ ( ذريه من حملنا مع نوح ) [٣] على معنى ٣ ياذريه من حملنا ؛ وقال قوم : ه الذريه ، منصوبة بقوله ؛ ( ألا تتخذوا من دوني ) ( ذريه من حملنا مع نوح ) ( وكيلة ). فعلى هذا المذهب يكون الوقف على ( نوح ) ، ( عبده شكورا ) ثام.
( عسى ربك أن يرحمكم ) [٨] حسن ثم تبضديه ؛ ( وإن عذبكم عدنا ) . ( ولتعلموا عدد السنين والحساب ) [١٢] حسن.
( عليك حسبا ) [١٤] حسن.

١ - معاني القرآن ٢:١١٦، والقرطبي ٢٥٣/١٠، وابن كثير
٢ - ٣٤/٣، والنسفي ٣٠٧/٣.
( وزر أخرى ) [15] حسن. ومن له: ( حتى نبعث رسولًا ) [286]

( ين عطاء ربك ) [286]

( كيف فصلنا بعضهم على بعض ) [31]

( ويا اللاتين إحسانا ) [33]

( تما ) [33] حسن.

( التي حرم الله إلا بالحق ) [33] حسن.

( حتى يبلغ أشدته ) [34] حسن.

( ومثله: ( إلى ك ربك من الحكمة ) [39].

( لا تفقون تسبيحهم ) [159/11]

( وفي آذانهم وقرا ) [41].

( أو إن يشا يعذبكم ) [54].

( يمن في السواوات والأرض ) [55] حسن.

( إلا أن كذب بها الأولون ) [59] حسن.

( ومثله: ( أحتال بالناس ) [60] ; ( الملمعون في القرآن ).

إيضاح الوقف - 82
(والأولاد واعدهم) \(^{[46]} \) 
(ليست لكم عليهم سلطان) \(^{[45]} \).
(ضلل من تدعون إلا إياه) \(^{[27]} \), (إلى البر أعترضت).
(خلفك إلا قليلا) \(^{[71]} \) حسن، ثم تبتديء، (سنَةَ من قد أرسلنا) \(^{[70]} \) فتنصب، سنة، بإضمار. 
(وعيدون كنه) من قد أرسلنا، فلما سقطت الكاف عمل الفعل" (من رسلنا).
وقف حسن.
ومثله: (إلى غُسقٍ الليل) \(^{[78]} \) وهو غير تام لقوله:
(وقرآن الفجر) منسوب على قوله" (أُمِّ الصلاة)،
(وقرآن الفجر) أي: وصلاة الفجر".
(مقاماً محمودا) \(^{[79]} \) تام.

---
1- ز (فنيعت).
2- معاني القرآن 2/129، والقرطبي 105/3، والقطع 131/ب.
3- لفظ (قوله) سقط من: غ.
4- معاني القرآن 2/129، والقرطبي 105/3، والسني 224/2، والقطع 131/ب.

764
(ورحة للمؤمنين) [82] حسن.
(إلا خساراً) تام.
(حتى ننزل علينا كتاباً نقرؤه) [14] تام.
(خشبة الإنفاق) [100] حسن.
ومثلها: (اسكنوا الأرض) [104]، (جتنا بكُمْ قيفا).
(والحق نزل) [105] تام. (إلا مبشراً ونذيراً) تام
إذا نصبى القرآن، بـ (فرقناه) فإذا نصبته بـ (أرسلناك)
على معنى، وما أرسلناك إلا مبشراً وفداً، أي: ورحة (و
لم يم الوقف على (ندير))
(أولاً تؤمنوا) [107] تام.
(أو دعوا الرحمن) [110] حسن. ومثلها: (قله الأسماء
الخنسى) ، (وابتغى بين ذلك سبلًا) (۴) .

---------------------------------
1 - معاني القرآن ۴/۱۳۲ - ۱۳۲/۲۳۹ - ۲۳۰/۲.
2 - القطع ۱۳۲/۱.
3 - ج (آخر السورة وآله أعلم).
- ۷۰۵
السورة التي ذكر فيها الكهف (عَوَّاجاً) [١] غير تام لأن المعنى ظهير الله الذي أنزل على عبده الكتب قياماً ولم يجعل له عوَّاجاً.

( الذين قالوا اتخذ الله ولداً) [٤] تامٌ ١٥٧/١ ، ولا يلتفت إلى كراهية من يكره الوقف على هذا فإنهم لا علم لهم.

( ولا لآبائهم) [٥] تام.

( بهذا الحديث أعرّض) [٦] تام.

وː ملّه : ( وَمَنْ فِي فَجْوَةٍ مِّنِهِ) [١٧] ، (من آيات الله).

( ومن رَفُوضُ) [١٨] حسن ، وː ملّه : ( ذات اليمين وذاك الشِّبل) ، (ذراعيه بالخصوص).

( رُبِّهِمْ أَعْلَمُ يَهِيم) [٢١] تامٌ.

١ - معاني القرآن ٢٦٣/٣ ، والترفيه ١٠/١٠ وaptive ١٣٣/١ - ب

٢ - س (غير تام).

٣ - غ (قال أبو بكر ولا).

٤ - لفظ (تام) سقط من : ك.
(ما يعلّمنهم إلا قليل) [۲۲] حسن.

(وهلهء) [۲۳] حسن.

(وادداوا تسع) [۲۵] تام.

(ابصرب به وأشمع) [۲۶] حسن.

(وهلهه ) [۲۸] تام.

(وكان أمه فرطا ) تام.

(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) [۲۹] تهذو لايحسن.

الوقف عليه إلى قوله : (وساءت مرتفقا) .

(إذا لا تضيع أجر من أحسن عمل) [۳۰] تام.

إذا جعلت (إذا لا تضيع ) في موضع خبر . (إذ اذى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ، وإن جعلت الخبر ماعد من قوله : (أولئك لهم جنتان عدن ) [۳۱] لم يتم الكلام على قوله : (وساءت مرتفقا) إلى قوله : (نعم التواب ) (وساءت مرتفقا) تام ، والمعنى ، وحسن.

1- معاني القرآن 2/۱۴۰۰ ، والقرطبي ۱۰/۲۹۶ ، والنسفي ۱۲/۳۰۷ ،

2- النطق ۱۳۴/۲ ب.
الجنة مرتقةٌ، ومعنى (وساءة مرتقةٌ) وساقٌ التأزم مرتقةٌ.

(بينها ذرّها) ۳۷[حسن.

ومثله (ولم نظلم بِنّه شيئة) ۳۳[، (بخلالها نهرًا).

(ولا أشرك برني أحدًا) ۳۸[ثم.

(كمسرونه مِن دون الله) ۴۲[.

(الولايةُ الله الخلق) ۴۴[، (وخيراً عقابا).

(زينة الحياة الدنيا) ۴۶[، (وخيرٌ أملًا) ثام.

ومثله (لا أحسانا) ۴۹[، (ما فعلوا حاضرا).

(وممْكَن عدو) ۵۰[، (بض للظلمين بِذلًا).

(ولا خلق أنفسهم) ۵۱[، (الملائِم عضدا).

(ما قُدِّمت يداه) ۷۷[حسن. (وفي آذانهم وقرا) ثام.

ومثله (فَلَن يبتدوا إلا أبدا) ۸۸[.

(الغفور ذو الرحمة) ۸۸[حسن. (لمعْجل لهم العذاب) ثام.

١- ابن كثير م/۸۴.

٧٥٨ -
( فاتخذ سبله في البحر سربا ) [٢١] بمعناه : فاتخذ الموت سبيله ذقالاً في الأرض ١٨٩ بقال الشاعر: وكل الناس قارئون في سبيل فعلهم ونحن خلفنا قيداً فهو سارب).

أي: ماضٍ في الأرض ذاهب.


( ذلك ما كنا نبغ ) [٤٤] تام.

__________________________
1 - الغرطبي ١١/١٤ - ١٥، وأبين كبير ٣/٩٦، والتلسي ٣/١٩.
2 - الشاهد للأخس بن شهاب التغلبي كما في إصلاح المطلق ٢٠١، والمفضلات ٢٠٨.
3 - غ ( وقال ).
4 - القطع ١٣٥/١.

٧٠٩ -
(يستخرجناَ كنزهم) [82] حسن، ثم قال: (رحلة نبتي).
(لم تجعل هم من دونها سترآ. كذلك) [90, 91] وقد التام. (وقد أخطآنا بما لديه خبرآ) حسن.
ومثله: (أفرغ عليه قطرآ) [96].
(قال هذا رحلة من ربي) [88] وقف حسن غير نام، وم من كلام ذي القرنين إلى قوله: (وعد ربي حقا) [91].
(تخرج في بعض) [99]
(أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء) [102] أحسن.
الأول.

---

1- معاني القرآن 107/2 و 199/3 و النسفي 32/3.
2- الفتحي 43/3 و و ابن كثير 100/3 و النسفي 32/7.
3- 76.
سورة مريم عليها السلام

(كمبعض) [1] وقف حسن، ثم تبتدئ، (ذكر رحمة
ربك) [4] علىمعنى، (هذا ذكر) رحمة ربك، فإن رفعت
الذكر، بـ (كمبعض) [3] لم يسم الوقف على (كمبعض)
والمحسن.

(وأجعله رَبِّ رَضِيَّا) [3] وقف ثام.

(ألا تَكَلِّم الْنَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالِ سُوٰيَّةَ) [10] وقف
حسن، وهو من المقدّم والممؤخر كأنه قال: (ألا تَكَلِّم الْنَّاس
سوَاً أي: وأنت سوى الخلقت غير أخرس؟)

------------------------------
1 - قوله (هذا ذكر) سقط من: ك.
2 - معاني القرآن 12/161، والقرطبي 11/70، وابن كثير 3/111،
والتقديم 28/2.
3 - الققطع 132/1.
4 - ابن كثير 12/111، والتقديم 3/70، والقطع 132/1.
4 - 761
( بكره وعشي ) [ 11 ] وقف التام
( الحكم صبي ) [ 12 ] / 108/1/12
أغبر تام لأن اللحن، منسوق
على ما قبله
( من للنا وزكاة ) [ 13 ] وقف حسن
ومشله : ( فاتخذت من دونهم حجابا ) [ 17 ]
قال ربك هو علي هين ) [ 21 ] وقف تام ، والممـ
قال ربك خلقه علي هين :) ، ثم قال ( ولنجعله آية للناس)
على معنى د ولكي نجعله 7 آية للناس خلقه 7) . وقال السجستاني
المعنى 5 ونجعلنه 8 وهو 9 خطأ ليلة شرحتها في صدر الكتاب
ورحمة متأ ) وقف تام

1 - معاني القرآن 163/2، والقرطبي 11/87، وابن كثير 3/113,
والنسفي 3/10، والقطع 9/134/أ.
2 - معاني القرآن 164/2
3 - لك ( ولنجعله 9.
4 - القرطبي 91/11، والنسفي 3/31، والقطع 236/ب.
5 - القطع 136/ب.
6 - غ قال أبو بكر وهذا .

762 -
(فَأَشَارَت إِلَيْهِ) [١٩] حسن. (من كان في المهدَسيَّة) ثم.
(يرأس يوالِدي) [٢٢] حسن.
(ذلك عيسى ابن مريم قول الحق) [٣٤] كان الحسن وابن كثير ونافع وأبو عرو وهمزة يقرعون (قول الحق بالرفع) وكان عاصم وابن أبي إسحاق يقرآن (قول الحق بالنصب) وكذلذ قرأ ابن عامر، فن قرأ (قول الحق بالرفع) لم يقف على (ابن مريم) لأأن (قول الحق) نعت ل (عيسى)؟ وَمَن قرأ (قول الحق) نصب على وجهين: أَحدهما أن ينصبه على المصدر كأنه قال: أقول. (قول الحق) والوجه الآخر أن ينصبه على خير (ذلك) ويجعل (ذلك) في مذهب كاتب، كما تقول: هذا زيد أحداً، وهذا

1 - التبسير ١٤٩، والقرطي ١١/١٠أ/٣١٨/٢، والنشر ٣/١٠٦.
2 - ابن كثير ١٢٠/٣، والنسفي ٣/١٤.
3 - معاني القرآن ١٦٨/٣، والقرطي ١١/١٠٥، والنسفي ٣/٣٤.
4 - لفظ (أقول) سقط من: س، غ، ك، ح.

٧٦٣
الخليفة قادماً، فتنصبه لأنك قرنت بـ ـ هذا وذلك الفعل ونصبت به كما نصب بـ "كان"، فمن الوجه الأول يحسن الوقف عليه ضرر، ومن الوجه الثاني لا يحسن الوقف عليه، أعني: على ابن سرير. كما لا يحسن الوقف على اسم كان دون الخبر.

(أن يعقل من ولد سباحه) [٢٥] وقف حسن.

(وإن الله ربي ورثي) [٣٦] كان عاصم والأخضر وثمرة والكسائي يكسرون: (إن الله ربي) وكان ثاقب وأبى عمرو يفتحانها. فن كسرها وقف على (كن فيكون) والبدا بها، ومن فتحها لم يقف ١٥٨/١ على (فكون) لأنها منسوبة على (وأوصاني بالصلاة) [٣١] وـ (أن الله) وقال القوم: هي منسوبة على قوله: (وإذا قضى أمراً) وقضى (أن الله ربي

١ - معاني القرآن ٢/١٦٨ والقطع ١٣٦/١٣٧/١٣٧/١٣٧/١٣٧.

٢ - لفظ (الوجه) سقط من: ك.

٣ - التيسير ١٤٩ والقرطبي ١٠/١٠، والنشر ٢/٣٦٨ والنسخ ٣/٣٣/٣٣.

٤ - غ (على قوله).
ورتكم). ويجوز أن يكون في موضع رفعٍ على معنى ذلك
ع(se السماوي (AL-3), فن الوقف الأول لا يحسن
الوقف على قوله: (جبارا شقيا) [32] ومن الوقф الثاني
يحسن الوقف عليه.

(رتي ورجكم فاعيدوه) ثام.
(وأبذر يومٍ أتينا) [28] وقف حسن.
ومثله: (سلام عليك) [47].
(يمن قدينا واجتنينا) [58].
(له ما بين أبيدينا وما خلفنا وما بين ذلك) [44]
وقف الثام.
(واعظين لعبادته) [65] وقف حسن.

1- ز (قطع).
2- معاني القرآن 168/2، القرطبي 11/107/1، والسُلَّمْي 3/20،
والقطع 3/137/1.
3- لفظ (قوله) سقط: ح.

765
(يريد الله الذين اهتدوا مة) [٣٦] ثام.
(أم أنذك عند الرحمن عبذا، كلاً) [٧٨، ٧٩] وقت اليوم.
على معنى ولا لم يذكوا، ويجوز أن تقف (عبذا) ثم تبدي، كلاً سنكتب) على معنى وحضا سنكتب.
وقد فسرناه فيا مضى من الكتاب.
سورة طه
من قال : (طه) (1) افتتاح للسورة وقف (طه) وابتدأ : (ما أنزلنا عليك القرآن لِتَلَقِّثۡنِ) (2) ومن قال : (طه) 
معناه : "يا رجل ، لم يقف عليها" (3) حسن.
(ذكره من يخشى) (4) حسن.
(لا إله إلا هو) (8) حسن. (له الأسماء الخمسة) تمام
(المقدّس طوى) (12) حسن.
ومثله : (أكاذ أخفيها) (15) غير تمام لأن قوله : (لتجزى كل نفس) متعلق بالأول كأنه قال : "لكي تجزى" (5). وقال السُجَّاحِي : معناه : "لتجزى كل نفس على اسمهم" وهو خطأ

1 - معاني القرآن 174، والقرطي 116/1، وابن كثير 3/141، والنسفي 48/3
2 - القطع 139/1
3 - لفظ (تم) من : ح
4 - القرطي 184/1، والنسفي 3/50، والقطع 140/1
5 - القطع 140/1

717
لاَ ذُكُرَ نَا 

وَ (مِنِ آلِ يَتَّنَا الْكُبْرَىِّ) [٣٣] ﴿حِسَانٍ﴾ 

وَ هُمْ : (سُؤَالُ يَا مُوسِىِّ) [٣٥] ﴿كِيْ تَقْرِئُ عَيْنَتَهُ وَ لَا تَحَزَّنَ﴾ (٤٠)[١٠٩]/أَ (مِنْ عَبَابٍ شَقِّي) [٥٣] .

(وَمِنْهَا تَخْرُجُكِمْ تَأْرِيقًا أُخْرِيِّ) [٥٥] .

(وَأَن يُبَصِّرُ النَّاسُ صَحِيحًا) [٥٩] .

(فِيُسْجِكْكُمْ بِعَذَابٍ) [٦١] .

(مِنْ أَلْبَيْنَاتِ وَالَّذِي فَطَّرْناَ) [٧٧] ، (هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا) 

وَمَا أُكْرِهْنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ) [٧٣] ، (خَيرَ وَ أَبْقَى) ثَامِنَ .

(خَالِدِينَ فِيهَا) [٧۶] ثَامِنَ ، (جَزَاءَ مَن تَزَكَّى) أَثَامَهُ .

(الْانْخَافُ دَرَكًا وَ لَا تَخَشَّىَ) [٧٧][ثَامِنَ] (١١) وَقُرَأَ الأَعْمَشُ(٣) وَحَرَّمَهُ .

۱- تَكُمْلَةٌ لَا عَزْمَةٌ مِنْ: سُوَّ ، غَلِّكَ ، وَسَقَطُت مِنْ غَيْرِهَا .

۲- فَ ، زَحَّ (وَقَالُ الأَعْمَشُ) وَرَجُحَ مَا فِي النَّسخِ الأُخْرَى
لا تخف درك و لا تخف قل هذه القراءة يحسن (الوقف) 
(درك) ثم تبتدى (ولا تخفى) على معنى و لست تخفى. فإن كان (تخفى) في موضع جزم ثبتت آلياء فيه على 
لفة الذين يقولون: لم آتيك لم يحسن الوقف على (لا تخف). 
(ولا تخفى) نسب عليه. 
(فضغضتم من اليهم ما غشيهم) [78] 
(قوموا وما هدئ) [79] تام. 
(و إله موسى فنسى) [88] تام. 
و مثله: (ضرأ ولا نفعا) [89] 
( وزرا خالد فيه) [100] حسن 

1 - قوله: (فعل هذه... يحسن) سقط من: ك. 
2 - ز (الوقف على). 
3 - لغظ (معنى) سقط من: ز. 
4 - الفتر 228/11. 
5 - معاني القرآن 233/3 187/2 والقرطبي 228/11 والتمييز 152. 

أيضاح الوقف - 49 - 762.
( إنْ لَيَتْنِمُ إِلَّا عَشْرًا ) [١٠٣] أَحْسَنُ مِنْهُ.
( طَرِيقَةُ إِنْ لَيَتْنِمُ إِلَّا يَوْمًا ) [١٠٤] ثَامِن.
وَمَلْهُ : ( وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضِي-لَهُ قُؤُلَا ) [١٠٥] ثَامِن.
( مَنْ حَلَّظَةً ) [١١١] ثَامِن.
وَمَلْهُ : ( وَلَا تَضْحَىٰ ) [١١٢] ثَامِن.
( لَهُمْ ذِكْرَا ) [١١٣] ثَامِن.
( الْرَّاجِعُ لِقَلْبِهِ ) [١١٤] ثَامِن. ( مَنْ يَقْضِي إِلَيْكَ وَجِيهَ )
( رَبُّ زَدْنِي يَعْلَا ) [١١٥] ثَامِن.
( وَلَا تَضْحَىٰ ) [١١٦] ثَامِن.
( قَالَ اَهْبِطُ أَنْ هُمْ جَمِيعًا ) [١٢٢] حَسَن. ( بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدَوَّ ) حَسَنُ شَهْبَهُ بَالْثَّامِن.
( وَكَذَّلَاكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ) [١٢٦] حَسَن.
( مَنْ أَسْرَفْ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ) [١٣٧] ثَامِن.

١٠٣ تَمِيم ( حَسَن ).
٧٢٠
ومنه: (لَكَنَّ إِذَا أَنَبَّأْتُمُ الْمَسْتَمِّيَّ) [١٣٩]
(لَنَفْتَنَّهُمْ فِيهِ) [١٣١]
(خَنُّ رَزْقَكُمْ) [١٣٣]
(فَقَرْبِكُمْ) [١٣٥] حَسَنٌ غَيْرَ تَأمٍّ (وَقَدْ اهْتَدَى) نَامٌ۔

---
1- لَجَزَ (وَمَثَالٍ) سِقتَ مِن: كَ، حَ.
2- كَ (حَسَنَ).
3- لَجَزَ (حَسَنَ) سِقتَ مِن: سَ.
4- حَ (وَاحَدُ أَعْلَمُ والْمُرْتَقِ مِنْ الصَّرَابِ).

٧٦١ -
السورة التي يذكر فيها الأنبياء عليهم السلام
(لاهلة قلوبهم) [3] حسن. (وأُسروا النجوى) حسن ثم تبتديءه ١١٩٩ ٍب : (الذين ظلموا) على معنى (أُسروا الذين ظلموا) فإن جعلت (الذين) في موضع خضع على آلهتنا لئن كان قال : اقترب للناس الذين ظلموا ١١٩٩ ٍب : (لاهلة قلوبهم) ولا على (النجوى) وإن جعل (الذين) في موضع رفع١١٩٩ ٍب : (أُسروا) والواو علامة لفعل الجمّ كما نقول : قاموا إخوتكم ١١٩٩ ٍب : (أُسروا) (أَقْتُلُونَ السَّحرَ وَأَقْتُلُونَ النَّعْجَةَ) ثام. (قبلهم من قرية أولكمناها) [٦].

1 - معاني القرآن ١٣٠٥، والقوطسي ٢٦٩/١١.
2 - قوله (على النعت للناس .. موضع رفع) سقط من ك.
3 - معاني القرآن ٣٦٦/١٣٧، ٢١٢/١٩٨، والقوطسي ٢٦٩/١١، والنسفي ٧٧/٠، والقطع ١٤٤/١٨ - ب.

١٩١٧ -

1 - (جسد). 
3 - قوله (غير، ما) مسقط من: ز. 
4 - (معنها). 
5 - القوطي 2/276/111. 

773 -

لا يسأل عما يفعل [33] حسن. (وهم يسألون) مثله.وكل ذلك: (ذكر من قبل) [34] ، بل أكثرهم لا يعلمون الحق) وقف حسن. ورؤي عن بعض القراء (الحق) بالرفع على معنى: هو الحق، فعلى هذا المذهب يحسن أن تتف عن يعرفون) وتبتديء: (الحق فيهم معارضون) ً، كما تبتديء. 1/160 في البقرة (الحق من ربك) [147] على معنى: هو الحق.

1 - القطع 143/1.

2 - الرفع قراءة ابن عيسى والحسن في القرطبي 110/280، والنسائي 3/76، والقطع 143/1.

-----------------------------------------------
(وقالوا اتخذ الرحمان وليا سبيحا نه) [26] وقف حسن غير تام.
(بلى عباد مكرمون) تام والمتعلى بلى عماد مكرمون )[18]
(جزيه جهم) [29] حسن.
(مثلا: والنهار والشمس وألقمير) [32].
(ذائقة الموت) [35].
(بذكر الهلك) [37].
(من عجل) [47].
ولا عن ظهورهم ولا عن ينصرون) [49] حسن. والجواب
عذف كأنه قال: هل لو علم الذين كفروا ما استعجلوا.
(والنهار من الرحمن) [43] حسن.
(حتى طال عليهم الفجر) [44] تام. (انقضها من أطرافها) حسن.

2 - ك، ح (تم).
3 - القرطبي 290/11، وابن كثير 179/6، والنسفي 79/3، والقطع 143/18.

775 -
(إنما أذكركم بالوحي) [45] ثم.
(فلا تظلم نفس شيطان) [47] حسن.
(ووهبنا له إسحاق) [72] وقف حسن ثم تبديء.
(ويعقوب نافذة) على معنى وزيادة يعقوب نافذة، لأن
(يعقوب) ل (إسحاق) وهو ل (إبراهيم) نافذة). والرق
على (نافذة) حسن.
(أنه من الصالحين) [75] تمام ثم تبديء: (وَرُحْبَاء)
[76] على معنى واذكر نوحاً.
ومثله في التام: (فأغفر لل quienes أجمعين) [78].
(فهمناها سليمان) [79] حسن. (يسبخنا والطير) تمام.
(وإدريس وذا الكیفی) [80] وقف حسن.

1- قوله (لأن يعقوب ... نافذة) سقط من ك، وانظر الفرضي

- 776 -
( إنهم من الصالحين ) [ 86 ] تام ١٠٩.
( فظن أن لن تقدر عليه ) [ 87 ] غير تام لأن النسق قد جاء بعده ١٠٩. وفي ( تقدر عليه ) ثلاثة أقوال قال الفراء:
معنًا ١٠٩ أن لن تقدر عليه ما قدّرناه. أشدنا أبو العباس لأبي صخر:
فليس عشبات اللوى بواقعة
لما أبدا ما أبرم السم النضر
ولا عائدًا ذاك الزمان الذي مضي
تبارك ما تقدر يقع، وقال الشرك:
فمعنًا، ما تقدر يقع، وقال الأخفش: معنًا، » فظن أن أنه يفوتنا، وقال قوم: معنًا، » فظن أن لن يضيء عليه، واحتجوا
بقوله: » يبسط الرزق لينشاء ويقدر. ) [ الرعد ٢٦ ] فمعنًا

١ - لفظ ( تام ) سقط من: ك.
٢ - القطع ١٤٤١/١
٣ - القطع ١٤٤٨/٦، والقرطيبي ١٤٤٩/٦، والقطع ١٤٥/٣٢.
٤ - لفظ ( معنًا ) سقط من: ز.
٢٧٧
يضيق على من يشاء، وقال قوم: معنى هذا أكلام الاستفهام كأنه قال: "أفتح" أن لن نقدر عليه. وقال آخرون
16/ب معناه: مغاضباً لبعض الملوك. (21)
(وكانوا لنا خائفين) [ 90 ] وقف حسن.
ومثله: (آية لإعاليم) [ 91 ] .
(وتطعروا أمراً بينهم) [ 93 ] تام.
(أنهم لا يرجعون) [ 95 ] تام أي: لا يتوب منهم تائب.
(فخذ كننا في غفوة من هذا) [ 97 ] تسام. (بل كننا
ظللين) تام.
وقوله: (فإذا هي شاخصة أبنصر الذين كفروا) وقف حسن.
وقال السجستاني: لما قال: (حتى إذا فتحت بأجوج وأجوج،

1 - همزة الاستفهام مقطعة من: ز.
3 - القطع 145/1 - 2.
678 -
وفَمَّ فَمِنْ كُلُّ حَدْبٍٖ يَنْسِيُونَ ٨٦ ١٠٢ [ كان الأول غير جواب، 
فَلَا يَسْأَلُوا: (فَإِذَا هِي شَخَاصَةً وَبَصَارَةً الَّذِينَ كَفَرُوا) كان في ذٰلٰك.
ما يَغْيُبُوا عَنَّ الْجَوَابِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ لَأَنَّهُ قَولُهُ ٨٧ [ واقْترِبِ الْوَعْدُ الْحَقِّ] ١٠٤ [ هو الجواب كَانَهُ قَالَهُ ١٠٥ [ حَتَّى 
إِذَا فَتَّى هُمْ أَجَوْجٌ وَمَا أَجَوْجٌ أَقْتَرِبُ الْوَعْدُ الْحَقِّ، وَالْوَعْدُ مُقَحَّمٌ لَّمْ يَخْبَسَ 
كَانَ يُقُولُ فِي الْكَلاَمِ، وَأَيُّ رَجُلٍ أَزْدَقَ، ١٠٦ [ وَعَدَّاً 
كَانَ كَأَنَّهُ أُولُ ذِكْرٍ يَعْمِدُهُ] ١٠٩ [ حَسَنٍ. (وَعَدَّاً 
عَلَيْنَا) حَسَنٍ، (إِنَّا كَنَّا فَاعِلِينَ) ثَمَّ ١٠٨ [ حَسَنٍ. (عَلَى سَوَاءٍ) 
(حَسَنٍ)] ١١٢ [ حَسَنٍ شَيْبَةً بَالنَّاَمِ). 
(قُلْ رَبَّ اشْتَكِّ بِالْحَقِّ) ١٠٣ [ حَسَنٍ. وَ(هُوَ الّذِّي 
(قُلْ) مَلَكَ الْجَوَابَ) ١٠٨ [ حَسَنٍ شَيْبَةً بَالنَّاَمِ). 

---
1 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: ح. ١٠٣
2 - معاني القرآن ١٠٨/١٠٢، ١١١، والقوافي ١٠٦/٢، ١١١
3 - لفظ (ثام) سقط من: ح.
4 - ح (والله المرتقب للصراب).
سورة الحج

( لنَبِييْنَ لَكُمُّ ) [ ٥ ] وَقَفَ حَسَنَ ثُمَّ تَبَنِّئَهُ؛ ( وَتَقَرَّنِ) الأرَاحُمُ مَا نَشَاةَ بَالرَّفْعِ. وَلَمْ يَقِرَّ أَحَدٌ ( وَتَقَرَّ) بالتَّصِبِّ إِلَّا مَا يَرْوَى المَفْسُلُ عَنْ عَاصِمٍ. ( ثُمَّ تَقَرَّبِكُمْ تَفَيْلًا حَسَنَ. ( مِنْ بَعْدِ عَلَمْ شَيْئًا ) ثَامِنُ. ( عَنْ سَبِيلِ اللهَ ) [ ٩ ] حَسَنِ.

( لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِمَنْ نَفْعُهُ ) [١٣ ] وَقَفَ حَسَنَ. وَقَالَ السُّجَّانِيُّ: لا يَكُنْ ( أَقَرَّ بِمَنْ نَفْعُهُ ) وَقَفَّ تَأَا لَأَنَّ خَيْرَ الْمِبَذَلُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ. وَإِنَّهَا ۖ قُولُهُ: ( لِبَيْسِ الْمَوْلُو وَلِبَيْسِ العَشْرِ) وَ( يَدْعُو) بِعَنْيٍ يَقُولُ، فِإِنْ كَأَرَّهُ الْوَقَفُ عَلَى قُولَهُ: ( أَقَرَّبُ

1 - معاني القرآن ١١٦/١، والقرطبي ١٢/١٢، والسّنن ٣/٩٤، والقطع ١٤٧/١.
2 - سُورَةٍ (:{ نور} في).
3 - القطع ١٤٨/١.

٧٨٠ -
من نفعه خطاً منه لأن (من) منصب به (يدعو) 1/161
واللام لام اليمن كأنه قال: يدعو من لفره، أي: من الله لفره أقرب من نفعه. فنقلت اللام من الضر (2)، فأدخلت عليه (من) لأنها حرف لا يتبين فيه الإعراب، حكى عـن العرب: "خداً لما غيره خير منه، يعين" (3) "خداً ما ليس" (4).
وسمع أبا العباس يقول: كان الأخفش يقول: المعنى لما نـ ضره أقرب من نفعه إليه فحذف الحكومة، قال: "أخطأ الأخفش في هذا لأن المعروف عليه لا يحذف، إذا قلت: "وولله لأخوكم" زيد، لم يحسن أن يحذف "زيدا " فتقول: "لأخوكم" (5).
وفي هذا المسألة أقوال كثيرة اكتشفنا منها بهذا. (وليس العشير) تام.

1 - لفت (من) سقط من: ح.
2 - قوله (أي من والله... من الضر) سقط من: ك.
3 - ك (فادخلت اللام).
4 - س، غ (بعني).
5 - انظر الملاحظة (2) في الصفحة المقدمة.
6 - ك (قال أبو بكر وفي).

- 781 -
(تجرى من تحتها الأنهار) [١٤] [ثام]([١)]).

(وكثير من الناس) [١٨] [ثام]. وروى عن ابن عباس أنه قال: "هٰل العين"([٢) وكثير من الناس في الجنة وكثير حق عليه العذاب([٣). فعلي هذا المذهب يسمى الوقف([ على عليه العذاب).

(ما في بطنهم باللوز) [٢٠] حسن.

ومثله: (أعيدوا فيها) [٢٢].

(من ذَكَرِي وَلُؤلؤا) [٢٢] كأن نافع وغيره من أهل المدينة وعاصم الجمدي يقرؤون: (وَلُؤلؤا) بالنصب، وسائر القراء يقرؤون (وَلُؤلؤ) بالخفض([٤). فمن قرأ بالخفض وقف

1 - تكملة لزمة من: س، غ، ك، ح وسقطت من: ف، ز.

2 - لفظ (المعنى) سقط من: ز.

3 - القرطي ٢٤/١٣.

4 - س، غ، ك، ح (الكلام).

5 - مصادر القرآن ٢٢٠، والتفسير ١٥٦، والقرطي ٢٧/٢، والنشر ٣/٧، والسعي ٣/٧، والنشر ٣/٧.

٧٨٢
على اللوز، ولم يقف على الذق، وقال السجستاني:
من نصب اللوز، فالوقف الكافي: (من ذهب) لأن المعنى
و يُبْلِغون لوزاً "آ". وليس كما قال: لأننا إذا "خفضنا
اللوز، نسفناه على لفظ الأسور، وإذا نسفناه نسفناه
على تأويل الأسور، كما قلنا: يُبْلِغون فيها أسور ولوناً.
 فهو في النصب مبنزله في الحفص ولا معنى لقطعه من الأول".
(ولباثهم فيها حريص) حسن.
وقوله ( سواء أَلَا اكْفَنَّكُ فيهِ وَلَا بَلَادِ) [45] قرأت آذانه
[ سواء ] "آ" بالرفع "آ". وزوي عن الأعش ( سواء ) بالنصب "آ".
وزوي عن بعض القراء ( سواء ) بالنصب "آ". (الاكف فيه

1 - القرطبي 12/329، والقطع 148/1 ب.
2 - ك (لو).
3 - القرطبي 12/329.
4 - تكيداً لازمة من س، غ، ك خ وسقطت من غيرها.
5 - معاني القرآن 2/321.
6 - التيسير 157، والفراخ 12/54، والنشر 2/337، والنسفي 3/98.

- 283 -
والأباد بِالخفض). فمَّن قرأ: (سواه) بِالرفعة ١٢٠/٨ بِرغمه
بِ(العَاكِف) و(العَاكِف) بِهما، و(الأباد) نسق على
(العَاكِف) والهاء التي في(٤٥) خبر (جعلنا). فعل هذا
المذهب لا يتم الوقف على (جعلنا للناس) ويجوز أن يكون
معنى: جعلنا نصيحا للناس، فئت الوقف على (الناس).
وتتبديه: (سواه العَاكِف) فترفع (سواه) بِ(العَاكِف).
وَمَن قرأ: (العَاكِف فيه وأَلَّاد) خفضه على معنى: جعلنا
للناس العَاكِف فيه وأَلَّاد، ومن النصب (سواه) أُراده الذي
جعلناه سواء، ويرتفع (العَاكِف) و(الأباد) بتعبئة
(سواه) كما تقول: (رأيت زيداً قاماً أبوه). فن هذين
الوجهين لا يحسن الوقف على (الناس) ويحسن على (الأباد).
(من كلّ فج عميق) [١٧٧] غير تام لأن قوله: (ليشهدوا
_____________________
١ - القرطي١٢/٣٤
٢ - لفظ (في) سقط من: ك
٣ - قوله (ومن نصب سواه وأَلَّاد) سقط من: ك
٤ - معاني القرآن ١٢٢، والطبري ٦/٤٨٦-٤٨٧، والقرطي١٢/٣٤
منافقّ لهم (٢٨) متعلقًا به (يأتين)، والوقف على (كل ضار) غير تام. وقال الأخفش: هو تام. وهذا غلط لأن (يأتين) صلة (كل ضار) لأنه قال: وعلى كل ضار يأتين،(٢٩) وفي قراءة٥ ابن مسعود: (يأتون من فج عريق)٦ على معنى: يأتوك رجالة يأتون،(٣٠) ويجوز في العربية، يأتوا من كل فج عريق، بالجزم٦ على أن يجعله تابعًا لـ (يأتوك). (٣١) ودالعريق في هذا الموضوع البعيد (من بيضاء الأنعام) وقف التام.

والملك: (في خير لله عند ربه) (٣٢) (غير مشركن بيو) (٣٣).

____________________________________
١ - القلم ١٥٠/١
٢ - ك (قراءة عبد الله بن ..)
٤ - قوله (على معنى ... يأتون) سقط من: ك.
٥ - لنظ (بالجزم) سقط من: ك.
٦ - إيضاح الوقف: ٥٠.
(من قوى القلوب) [١٦٢].
(إلا أن يقولوا ربنا الله) [٤٠] (يذكر فيها اسم الله)
كتيرأ، (ولينصرن الله من ينصره).
(وتهوا عن المنكر) [٤١].
(واصحاب مدين) [٤٤] حسن، وشبه: (وكنب
موسى، ثم أخذهم فكيف كان تكرر).
(وقصر قشيد) [٤٥] ثم.
وشبه: (ثم أخذتها) [٤٨].
(إلى سراج مستقيم) [٤٥].
(إله يحكم بينهم) [٥٦].
(لينصر نعه الله) [٦٠].
(ثم تمتكم ثم يحيكم) [٦٦].
(وما ليس لهم به علم) [٧١].
(ضرب من فاستمعوا له) [٧٣] (لا يستنقذوه منه).

١ - قوله (كان تكرر... أخذهم) سقط من: ز.
٧٨٦ -
(ضعف الطالب والمطلوب).

(حق قذره) [47].

(في الدين من خرج) [79/162.1/أ وقف حسن) ثم تبديء : (ملة أَبِيكَ إِبَراهِيمَ) على معنى: الارميا ملة أَبي كَ إِبَراهِيمَ. ويجوز أن تكون الملة منسوبة على معنى: وسع عليك كَلَّة أَبي كَ. وذلك أنه ما قال: (وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُم). في الدين من خرج) كان المعنى. وسعه وسعته: فتكون الملة منسوبة إذا سقطت ألكاف الخفيفة، والدليل على صحة المذهب الأول قوله: (يَا أُمَيْهَا الذين آمنوا اركعوا واسجروا) [77] فدل على: والارميا ملة أَبي كَ(َ) ومن أخذ بالفعل الثاني لم يقف على (من خرج) [لَأَنَّ] (من الملة) متصلة بما قبلها: (أَبي كَ) .

1 - لنظ (حسن) سقط من: ح.
3 - معاني القرآن 2/153, وابن كثير 12/115, والقطع 152/1.
4 - تكلفة لازمة من: س, غ, ك, ح وسقطت من غيرها.

٧٨٧
إبراهيم) وقف حسن. (هو ستاكم المسلمين من قبل) معناء
له ستاكم. وقال الحسن: معناه: إبراهيم ستاكم، لقوله;
وأجعلننا مسلمين ألاك) (البقرة 128) [إبراهيم سأل الله لهم
الاسم]. (وتكونوا شهداء على الناس) وقف الام.

1 - ز (الأمر) وانظر القرطبي 101،وابن كثير 3/666،والنسائي
113/3 والقطع 151/1
788
سورة المؤمنين

(قد أفلح المؤمنون) [١] وقف" حسن غير تام لأن
(الذين لم في صلاتهم خاشعون) [٢] نعت لـ المؤمنين.

١٤٤- حدثنا (٩ أبى محمد بن أيوب العنبر قال: حدثنا العباس
ابن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا عيسى بن
عرقان: سمعت طلحة بن مصرف يقول: (قد أفلحوا المؤمنون)
ققل له: أهلن؟ فقال: نعم، كما يلحن أصحابي). قال
أبى بكر: فجاء أن يقتعد (المؤمنون) بجيش من (أفلحوا)

١- لفظ (وقف) سطط من: س، غ، ح
٢- القطع ١٥٠/أ
٣- س (قال أبى بكر وحدثنا)
٤- لفظ (أبى) سطط من: غ
٥- س، غ (عبد الله)
٦- لفظ (٩) سطط من: ك
٧- الترمي ١٠٣/١٩٠

٧٨٦
وتمكن أن يرتفعوا بـ ( أفحوا ) فن اشتقفعا بناء على
( أفرحوا قد أُفلح المؤمنون ) وقال البصريون: ( المؤمنون)
يرتفعون على البديل من الضمير الذي ( أفحوا ).
( الذين يرثون الفَرَّ وَالْفَرَّ ) [ 11 ] وقف تام وأتّم منه;
( ثم فيها خالدون ).
( ثم أُنشآناً خلقًا آخرًا ) [ 14 ] وقف حسن وكذلك;
( أحسن الخالِقين ).
ورواً عن طَلَحة بن مُصَرُّف أنَّه قرأ: ( قد أَفَحَوا )
12/2 بفعل مذهبه يحكم الوقف على ( أَفَحَوا ) ثم تبديء;
( المؤمنون ) على معنى ( أَفَحَ المؤمنون ) فإن رفعت للمؤمنين;
بـ ( أَفَحَوا ) وجعلت الواو علامة لفعل الجمع كما قال الشاعر:
يُلْبِسُونَ في اشْتِراكٍ التَّخَلُّقَ بِأَهِلٍ فَكَّطَهُمْ أَلوُمٌ

1 - لفظ ( الذي ) سقط من: ك.
2 - لك ( وأما ما روي).
3 - شواذ القراءات 97.
4 - غ ( استواء).
5 - الشاهد لأُبيَّة بن الجلاح، انظر المفتي 2/325.
6 - 750.
رفعه الأهل بـ يلوموني، وجمع الفعل لم يحسن
الوقف على (ألفحوا)، وإن رفعت المؤمنين على الإتباع لما
في (ألفحو) لم يحسن الوقف عليه.
ومثله: (نُعشو) [16].
(سبع طرائق) [17]
(أعيننا ورَحِينَا) [27] (من كل زوجين اثنتين
وأملك) (القول منهم).
(فجعلناك عثاء) [41].
(أمة رسولها كذبته) [44] (وجعلناهم أحاديث).
(من مال وبَنيين) [55] وقف حسن على هذا
المذهب الذي رواه خلف عن الكسائي أنه قال: (أُثما تدمه)
(أثما) حرف واحد. ومن قال: (أثما) حرمان والخيخ

1 - ح (فن رفع).
2 - لظ (هذا) سقط من: ح.
3 - الترجي: 131/12.

- 791 -
ما عاد من (الخيرات) [59] وموضع (نسأع) لم ينتم لوقف على (وتبين). وقال السُجستاني: لا يحسن الوقف على (وتبين) لأن (يحبسون) يحتاج إلى مفعولين، فلم يفعلوا في (المُخَرَات) وهذا خطأ لأن (أن) كافية من اسم (يحبسون) وخبرها، ولا يجوز أن يؤتَي بعد (أن) بفعل ثان (بل لا يشعرون) وقف نام. ومشهور (ومهما سابقوه) [21].

(ألَو وُسُقَ) [22] حسن.

(فَكَنْتُم على أعقابكم تنكِّصون) [26].

(مُستَكِّرين) [17] حسن ثم تبتدئه (بِهِ سَامراً وتهجرون) على معنى، بالبيت العتيق تهجرون النبي صلى الله عليه، والقرآن في وقت سمركم [49]، ويجوز أن يكون معنى تهجرون

---

1 - الفرطي 131/12، والنسفي 3/122.
2 - القطع 53/12 ب.
---

792 -
تهذيب، يقال: هجر المريض إذا هذى. ومن قراءة (تهجر) أراد تتكلم بالكلام الفاسد. يقال: قد أهجر الرجل في محلة. قال الكجيبت 1/13.
ولا أشهد الهجر والقائلته إذا قلبي في نسختها.
(أم يقولون به جنة) [70] حسن.
ومثله (السياقات والأرض ومن فين) [71].
(اختلاف الليل والنهار) [80] تام.
ومثله (واللا بعضهم على بعض) [91].
(ادفع بأبتي هم أحسن السبكة) [96].
(بما صبروا أنهم فم الفائزون) [111] قرأ الأعش.

س، 8 (قد هجر).
2 - وهي قراءة ابن مسعود كما في معاني القرآن / 29، والتفسير / 163، وانظر أيضاً في مجال ثعلب 77.
3 - معاني القرآن / 239، والفسان وهم.
4 - لم أجد له في ديوانه.
792
وعمزة والكسرى : ( إنَّهمُ فَيْتَوْرُونَ ) " فعل هذا الذهب يحسن الوقف على ( صبَّوا ) "، وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو، ( إنَّهمُ فَيْتَوْرُونَ ) بفتح الألف "، فلا يحسن الوقف على ( صبوا ) لأن المعنى 'جزئهم لأنهم وبأنهم " فلما أسقطنا ' الخافض نصنا "، ( فَيْتَوْرُونَ ) وقف تام ".

________________________

2 - لفظ (الذهب) سقط من ح.
3 - القطع 154/1.
4 - معاني القرآن 243/2.
5 - ز (أقطوا).
6 - ز (نعم).
7 - س، غ (العام).

- 794 -
سورة النور

( أَرْنِي شَهَادَاتِ بَاللهِ [نَعَمَ لَمْ نَرَى الصَّادِقِينَ ] [١٦] وَقَفَ حِسن

ثمَ نبديه [ وَالنَّفْسُ أَتْبَعَ لعَنَةً اللهِ عَلَيْهٔ ] [٧] فَترفع

( الخَامِسَةَ ) بِ( أَنْ ) وَ( أَنْ ) بِ( الخَامِسَةَ )، وَقَرأَ

قلْةً بِمُصْرَفَةٍ وَأَبْوَهُ عِبَّادُ الْرَّحْمَنِ [ وَالخَامِسَةَ ] بالنصب.

فَكَفْ هَذَا الْمُذَهَّبُ لَا يَتَّمُّ الْقَوْفُ عَلَى قُوْلِهِ [ وَلَا يَشْهَدُ عَدَايْنِيَما طَائِقَةً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ]

لَانَهُ مُرْدُودٌ عَلَى قُوْلِهِ [ وَلَا يَشْهَدُ الحَامِسَةَ بِأَنْ لعَنَةً اللهِ عَلَيْهِ ] [٩]

( وَلَا فَضْلُ اللهِ عَلِيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنْ لَأَتْبَعَ حُكْمِهِ ) [١٠]

وَقَدْ نَابَعَهَا، وَالجَوابُ مَحَذَّفُ كَأَنَّهُ قَالَ: وَلَا فَضْلُ الله

عليَّكُمْ وَرَحْمَتهُ مَلِكَكُمْ أَوَ لَذِكَّرُكُمْ فَحَذَّرُكُمْ.)

١٠ - مِنْ سَورَةٍ

١٠٤٦ - مَعَانيَ القُرْآنِ ٢٤٧/٢، وَالْفَظْرَيْبِ ١٢، وَالْفَظْرَيْبِ ١٨٢/١٨٣٣٨، وَالْفَظْرَيْبِ ١٣٣٣/٣

١٠٤٧ - قَرْنِ ( بِنَ مُصْرَفِ ) سَقَطْ مِنْ غَلَّوٍ، كَ.

١٠٤٨ - الْفَظْرَيْبِ ١٩٤٣/٢

١٠٤٩ - ٧٩٠
وقوله : ( ولولا فظل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة )

لستكم في ما أفضلم فيه عذاب عظيم ) [14] جواب ( لولا )

( لستكم ) ( فيه عذاب عظيم ) حسن .

ومثله : ( لا تحسبوا شرًا لكم ) [11] [خير لكم ]

( ما أكسب من الإثم ) .

( بأربعة شهداء ) [13] [عذاب أليم في الدنيا والآخرة ] [19] [عذاب أليم في الدنيا والآخرة ]

( مازكري بنكم من أحد أبدا ) [21] جواب ( لولا ) .

( ولكن الله يزكي من يشاء ) وقف حسن 126/ب

( وليغفر الله لكم ) [22] حسن . ومثله : ( أن يغفر الله لكم ) .

( فيها محتاج لكم ) [29] [ب] [بعضكم الله من فضلهم ] [32] [من مال الله الذي آتاكما ]

( يغفرون لهم عرضاً الحياة الدنيا ) حسن .

1 - معاني القرآن 247/2 796
(الله نور السماوات والأرض) [النور: 25] وقف حسن، ثم تبتديء (مثل نور كيسكاني فيها مصباح) على متعى. مثل [النور] نور محمد صلى الله عليه وسلم، قال قوم: مئات نور القرآن، قال قوم: مئات نور المؤمن، ولا يجوز أن تكون النور لله تعالى، لأن الله لا نور له. (فيها مصباح) حسن، ومثل: (المصباح في زجاجة)، (ولو لم تمسه النار)، (لنوره مين يشيده)، (ويضرب الله الأمثال للناس)، وله بكل شيء عليم) غير تمام لأن قوله: (في بيوت) [النور: 37] حال. سمعت أبا العباس يقول: هو حال له، المصباح، ود الزجاجة، ود الزجاجة، كأنها قنال؛ وهي في بيوت، فإن جعلت في، متعلقة بـ (ليس به) أو رافعة.

1- (وتبديء).
2- تكميلة موافقة من ك، وسعتمن غيرها.
4- لنظ (كانه) مقت من: س.
لـ ـ ـ الرجل ـ حسَن الوقف على قوله : ( وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٍ ) ـ ( يُسْبِحُ لِفِيهَا بِالْغُلُودَ وَالآصَالِ ) كان الحسن وعاصم في رواية أبي بكر عنه ـ يقرآن ـ ( يُسْبِحُ لِفِيهَا ) بفتح آلباء ـ. وكان نافع وأبو عمر وحزة يقرأون ـ ( يُسْبِحُ ) بكسر آلباء ـ. وكذلك روى أبو عمر عن عاصم. فنقرأ ـ ( يُسْبِحُ ) بفتح آلباء كان على معنيين ـ إن رفع الرجال يعني يسبيح الرجال، كما تقول: ضرب زيد عمرو. على معنى ضربه عمرو ـ. حسن الوقف على ( الآصال ) وليس بشام. والوجه الآخر أن يرفع الرجال، يقوله: ( في بيوت أذن الله أفتترع ) ( رجال ) و ( يُسْبِحُ لِفِيهَا رجال ) مما في ـ ( ترفع )

---
1. معاني القرآن 253-254، والتسع 157/1.
2. القرطبي 265/12.
3. لفظ ( عنه ) سقط من: س.
5. (وحسن).
6. لفظ ( في ) سقط من: ك.

798ـ
كأنه قال: "أن ترفع مستحباً لها فيها، ومن قرأ: (ليسَ) بكر أَلِيِّبَاء لم يقف على الآيات لألَّذِ (ليسَ) فعل لرجالٍ، وألفَعِّل مضطر إلى فاعلٍ". وفيه الغرب والأصبَر (27) غير ثام لآن المعنى يخافون يوماً لكي يجزَّهم، وقال السجستاني هذه لآن آليين كأنه قال: لجميعهم، وهذا خطأ لآن ذكرنا.

(ويزيدُه مَن فَضلهٍ) [28] وقف حسن 1/164

(من فوقه موج) [29] غير ثام لآن قوله: (من فوقه سحاب) صلى الموج، والوقف على قوله: (من فوقه سحاب) حسن. ثم تبتدِىء: (ظلمات بعضها فوق بعض) على معنى: هي ظلال بعضها فوق بعض ورؤوِي عن أهل مكة أُنهم قؤروا: (ظلمات بعضها فوق بعض) على معنى ٥ أو كظارات

1 - ز (الرجال).
2 - الترمي 12/164، والقطع 107/ب.
3 - لنظ (لام) سقت من ح.

- ٧٦٩-
بعضها فوق بعض، فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف على السحاب (22). (لم يكد يراها) وقف ثام. والمعنى: لم يراها ولم يكد (23).

والطير صافات (41) حسن. (صلاته ونبعه).

حسن.

(ذهب بالأبصار) (42) ثام.

ومثله: (يقلب الله الليل والنهار) (43).

(يأتي عل وربع) (44)، (يخلق الله ما يشاء).

(لقد أنزلنا آيات مبتنات) (45) حسن.

(فريق منهم من بعد ذلك) (46) حسن. (وأولك بالمؤمنين) ثام.

ومثله: (فريق منهم معروضون) (47).

(أتوا إليه مدعنتين) (48).

1 - القرطبي 284/12، والقطع 15/1/285.
2 - القرطبي 16/285.
(آن يَحيِّف الله عليهم ورسوله) [50] حسن.
(آن يقولوا سجنا وأطعنا) [51]...
على معنى، يقولون مثنا طاعة: "(وتام.
(وإن تطيعوه تهتدوا) [48] تام.
ومنه: (من بعد خوفهم أمنا) [48] (لا يشركون في آيتا)...
(من بعد صلاة العشاء) [49] حسن ثم تبتدئه.
(ثلاث عورات لكم) على معنى: هي ثلاث عورات، وقرأ عامة في رواية أبي بكر عنـه والأعش ومجمل وكتابي: (ثلاث عورات) بالنصب. فلا يتم الوقف من هذه القراءة على قوله: (من بعد صلاة العشاء) لأن (ثلاث عورات) رداً على...

1- معاني القرآن 139/1278
2- قول (طاعة على حسن) سقط من: ز
3- معاني القرآن 139/260

- إيضاح الوقف - 51 - 8.1
قوله: (ثلاث مرات) (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعددٍ)
وقف حسن ثم تبدئه: (طافون عليكم) على معنى: "فرم طافون".
ومثلا: (بعضكم على بعض).
(كما استذدن الذين من قبلهم) [69].
غير متجرات بريئة) [20]. (خير بن) ثام ١٦٤/ب.
(أو أشتان) [٢١] حسن (لعلكم تعقلون) ثام مباركَة طيبة (وقف حسن).
(حتى يستاذنوه) [٢٧] ثام. (أولئك الذين يؤمنون باكم ورسوله) حسن.
كدعاء بعضكم بعضًا) [٣٣] حسن.
(ما أنتم عليه) [٤٤] ثام. (فبينهم بما عملوا) ثام.

١ - معاني القرآن ٢٠٦، والتفسير ١٦٣، والقرطبي ١٠٥/١، والشري ١٥٨/ب - ١٥٩/أ.
٢ - ز (عليكم) وانظر معاني القرآن ١/٧٠، ٣٠١/٢، ٢٦٠/١.
٣ - قوله (مباركَة طيبة ... حسن) سقط من: ك.
٤ - قوله (لعلكم تعقلون ... ثام) سقط من: س.
٥ - ز (وقف حسن).
٦ - ح (والله علم).
السورة التي يذكر فيها الفرقان

( ليكون للأعمالين نذيرا) (١) غير تام لأنَّ الذي له ملك
النواوات والأرض ) (٢) نعت ( الذي نزل الفرقان).
( نقدتُ تقديرا ) تام.
( ولم يخلقون) (٣) حسن. ( ولا نُشرها ) تام.
ومثله : ( جنة يأكل منها ) (٨) تام.
( هلال كُنجراء) (١٥) حسن.
( ماؤشاون خالدين) (١٦) تام.
( لبعض فتنة أُصبرون) (٢٠) تام. ( بصيراً ) أتم منه.
( أورى زَبْنَ) (٢١) حسن.
( ويقولون حِبَرًا كُنجراء) (٢٢) حسن. ( ومعنِّيه يقولون:
أي ونقول الملائكة : حرماً محرماً أن تكون لهم البشرى،)

١ - س، ٤٩ ح (سورة الفرقان).
٢ - معاني القرآن ٣٦٩، ٦، والقروي ١٤٥٠، والدُجْرَاء ٣٠٤، والنسفي ١٦٣٣، والقطع ١٦٠، ب. ٨٠٢ -
قال الشاعر:

ألا أصحت أسماء حجرًا حرامًا
وأصحت من أذي حميتها حما
أراد: ألا أصحت أسماء حراما حرامًا. ورؤى عن الحسن أنه قال;
(ويقولون حجرًا ۴۰) وقف تام، ومن قول ال汨مين.
قال الله تعالى: (حجروا) عليهم أن يصأدوا أو ينجرروا.
فحرم الله ذلك عليهم يوم القيامة ۴۱. وأقول الأول قول ابن عباس، وبي قال القراء ۴۰.

(عن النبي ﷺ بعد إذ جاءني) [۲۹] تاب الله من كلام الطالب إلى هذا الموضع، فقال الله تعالى: (وكان الشيطان للإنسان
خذولا). ۴۰.

1- الشهيد عبد الله بن خجلان، انظر الشعر والشعراء ۹۵، والأغلاني
105/19
2- القرطبي ۱۳/۲۱، ابن كثير ۳۱۴/۳، والقطع ۱۶/۱۶۰ ب.
3- لفظ (ذلك) سقط من ز.
4- القرطبي ۲۰۰/۱۳.
5- القرطبي ۱۳۰/۲۰، ابن كثير ۳۱۴/۳، ۸۰۴
(عندوا من المجرمين) [23] تام.
(جلسة واحدة كذلك) [33] قال أفرارا فيه وجهان: إن
شنت قلت: الوقف على (كذلك) ، والمعنى 1/165، قال
الذين كفروا هلا نزل القرآن على محمد جلالة واحدة كما أنزلت
ال corridأ على موسى جلالة واحدة، فيتم الوقف على (كذلك) ثم
تبتدى: (لشنت به فواذك) على معني، أنزلناه عليك متفرقا
لشنت به فواذك. يجوز أن يكون(1) على قوله: (جلة
واحدة) ثم تبتدى: (كذلك لشنت به فواذك) أي: أنزلناه
كذلك متفرقا لشنت به فواذك. والوجه الأول: أجود وأحسن(3).
والقول الثاني قد جاء به التفسير(3).
125 - أخبرنا(1) محمد بن عثمان العبسي قال: حدثنا يمنجاب
قال: حدثنا(4) بشر بن عمارا عن أبي رواق عن الصحابة عن ابن

1 - ل ك ح (يكون الوقف).
3 - الترميمي 12/28-29 (بالنص).
4 - س (قال أبو بكر أخبرنا).
5 - س ، غ (أخبرنا).
- 805 -
عباس في قوله: (إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُّقْدُشَةٍ [القدر] ) قال: (نُزِّلَ الْقُرْآنُ جُلْلَةً واحِدَةً مَّنْعَدِهِ لِلَّهِ ﷺ فِي السَّمَاءِ الْعَلِيمِ) فَتَسْجَمَ لِسُفْرَةَ الْكَرَامِ عَلْى جَبِيلٍ عَشَرِينَ لِيَلَةً وَنَجَّهَ جِبَرِيلَ عِلَى مُحَمَّدٍ صَلِّي الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَائَتِينَ. 

قال: فَهُوَ قَوْلُهُ: (فَلَا أَقْسِمُ بِمَيْاَمِعِ الْنُّجُومِ ) [الواقعة ۷۶] يعِيُّنُ نُجُومَ الْقُرْآنِ. (وَإِنَّهُ لَقَسْمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمً) [۷۷] (يَا لَقُورَانٍ كَرِيمٍ) قال: فَلَا مَنْ يَنْزِلِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّي الله عَلَيْهِ، جُلْلَةً (قَالَ الذُّنُونُ کَفَّارْ أَلَّا تُنزِلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُلْلَةً واحِدَةً) يَقُولُونَ: أَلَّا تُنزِلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُلْلَةً واحِدَةً. فَقَالَ اللَّهُ ﷺ تَعَالَى: (كَذَٰلِكَ لَنْ تَزَادَ نَزْلاً ثَمَّ) يَحْمَدُ. (وَرَسُولُهُ ﷺ ﻓِي) يَقُولُ: (يَشَأُ) بَعْدُ هِيَّ. (وَلَا يَأْتِكُ بِمُسَّى إِلَّا جَنِّاكَ بَالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) [۳۳]

۱ - ز (فُقَالَ).
۲ - قَوْلُهُ (يَقُولُونَ لَوْلَا واحِدَةً) سَقُطَ مِنْ: زِ، كَ.
۳ - ز (شَيْئًا).

- ۸۰۶ -
يقول: لو أزلناك عليك القرآن جملة واحدة ثم سألوك ولم يكن عندك ما تجيب ولكن تمسك عليك؟ فإذا سألوك أعجبت؟.
( ورتلناه تكريما) نام. ومثله: ( واحسن تفسيراه).
إلى القوم الذين كذبوا بآيتنا) [26] وقف حسن.
والمعنى: فبلغنا الرسالة فلم يقبلوا منها فقال عز وجل:
( فدمرواهم تدميرا) [15/18]. وروي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، ( فدمرواهم) 1. فعل هذا المذهب لا يحسن الوقت على بآيتنا) والمعنى في هذا أنهم لما عصوهما كانا
سبيلا هلاكم.
( للناس آية) [27] حسن.
( وقروننا بين ذلك كثيرا) [28] حسن.

---
1 - ك ( عليه).
2 - قوله: ( القرآن جملة ... عليك) سقط من: ك.
3 - الفرطي 13/18 ( بالنص).
4 - ابن كثير 2318، والنسفي 166.
5 - شواذ القراءات 286.
(وَكَلَا ضَرِّبْنَا لَهُ الآمِلَةَ) [٣٩] حسنٌ. (وَكَلَا تَذَكِّرْنَا) ثامٌ.
وعِمَّلَهُ (أَفَلَمْ يَكُونِوا يَزْوِجُونَهَا) [٤٠] .
(أَهَذا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رُسُولًا) [٤١] حسن.
(وَلَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا) [٤٢] ثام.
(وَلَقَدْ ضَرَفْنَا بَيْنَهُمْ ظَرْفَاءٍ) [٤٣] حسن.
وعِمَّلَهُ (فِي كُلَّ قَرْيَةٍ تَذَكِّرَا) [٤٤] .
(نَبِيّاً وصِحِّبَاءٍ) [٤٥] .
(وَلَا يَضْرُرُوهَا) [٥٥] .
(وَلَا يَضْرُرُوهَا) [٥٨] .
(ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْقُرْءَانِ الْرَّحْمَنِ) [٥٩] وقَفَّ تامٌ.
وَيِسْتَنَبَّ أنْ تَقَفَّ عَلَى الْقُرْءَانِ، ثُمَّ تَبْتَدِئَهُ (الرَّحْمَنِ) عَلَى مَعْنِى
هُوَ الرَّحْمَنِ. وَيَبْحَرَ أنْ يَكُونُ مِنْ قُوَّةِ الْكُسُائِ تَابِعًا لِّلَّذِينَ

١- قُوَّةِ (وَكَلَا ضَرِّبْنَا لَهُ الآمِلَةَ) حسنٌ مَّقْطُوعٌ مِنْ زَمَانِ.
٢- سُ، كَ، ح (حسن). ٨٠٨
في (استوى) ولا يجوز هذا من قول الفراء لأن التابع مبين والمكاني (لم يكن عنه حتى يعرف ثم تبديه: (فاسأل يو خبروك) المعنى، فاسأل عنه أي اسأله عن الله أهل العلم يخبروك، فلم يشكي، صلى الله عليه، ولم يسأل. وهو بمنزلة قوله (فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك) فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك (يونس 94) [معني الباء، عن، كأنه قال، فاسأل عنه، كما قال عز وجل: (سأل سائل بعذاب واقع) [المعارج 1، فعنه عن عذاب وفدا، وكما قال علقة بن عبادة: فإن تسألوني بالنساء فإني بصير بأدواء الناس طبيب)
أراد: فإن تسألوني عن النساء). وقال الأخطل: دع: المغفر لا تسأل بضعة وأسأل بصفة البكري ما قلما، وقوله: ( أنسجذ لتأمرنا ) [ 60 ] قرأ الحسن والأعرج وبيئ وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونانع وأبي عمرو: ( لتأمرنا بالنساء) قرأ عبد الله بن مسعود والأسود بن يزيد والأعش وحزة واكسائي: ( لتأمرنا) بالباء. فنت قرأ: ( لتأمرنا) حسن أن يقف على ( وما الرحمن). ثم يبديه: ( أنسجذ لتأمرنا بالباء. وثبت قرأ ( لتأمرنا) 

2 - ديوانته 164، وبيبيه 270.
3 - التفسير 116، والقرطبي 13/64، والنشر 163، والنصفي 3/173.
4 - من معايي القران 2/240، التفسير 164، والقرطبي 13/64، والنشر 164.
5 - لفظ ( قرأ) سعت من: ك.
6 - لفظ ( على) سعت من: ك.
7 - لفظ ( بالباء).
باتّهّ لم يقف على ( وما الرحمان ) لأنّ الذي يعده مععلٍ به
( وزادّمُ نفورا ) وقف تام(٣)
( إن عذابها كان غزاما ) [٠٦] وقف حسن
ومنه ( ما يعاب يمكم ربي أولا دعاوكما ) [٧٧] ، ( فسوف
يكون غزاما ) تام.

١ - انظر المقدمة المتقدمة الملاحظة ٣٧
٢ - القطع ١٦٢/١٩٨١
٣ - ٨١١
سورة الشعراء

(طم) [١] حسن.

آيات الكتاب المبين) [٢] تام.

(فأقد كذبوا) [٦] حسن. (يشهرون) تام.

(إن في ذلك لايت) [٨] حسن. (مؤمنين) آثم منه.

(قوم فزعون) [١١] حسن.

(ويضيف صدر) [١٢] قرأت الفوات بالرفع. وقرأ الأعرج: (ويضيف صدر) بالنصب). فمتن رفع وقف على (يكدرون) وابتدأ: (ويضيف صدر) وتم نصب عليه معنى: (أن يكدرون وأن يضيف صدر) لم يقف عليه (يكدرون). قال أبو بكر: هذا الذي وصفته قول

１ – معاني القرآن ٢٣٨/٢، والقرطبي ١٣/١٩، وألشتر ٢/٣٣٥، والنسفي ٣/١٧٩، والقطع ١٦٣/١.

٢ – قوله (قال أبو بكر) سقط من: ك - ٨١٢.
الأخفش. وقال آلرآء: من رفع (يضيق) جعله نسقاً على (أخف) كأنه قال: إن أخف نكذيهم ويضيق منه صديقي. فعَل هذا المذهب لينحسن الوقف على (تكذيبون).
(إنه لكيحيركم الذي علمكم السحر) [49] حسن غير تام.
(فلسوم تعامون) [78] حسن ثم تبتدأ: (كذلك) [99]

1. القرطبى 13/96، والنسفي 3/179، والقطع 133/1.
2. القرطبى 12/96، والقطع 133/1.
3. قوله (قال أبو بكر) من: س، غ.
4. قوله (كأنه قال ... الاستفهام) من: س، غ.
5. ل (لا بد أن).
6. النطق 133/1.
7. تكملة لازمة من: س، غ، ك، ح وسطفت من غيرها.
على معنى: كذلك فتعلنا (وأوزّناها بني إسرائيل). (وأُمَّرَنا
عليهمّ نُطراً) ([١٧٣] حسن.
(ذَيْرُ الأَوْلِينَ) ([١٩٢] تَام).
قال بعض المفسّرين: ليس في الشعراء وقف تام [١٨١] قوله: 
(هَمّنْرُوا). [٢٠٨] وهذا عندنا وقف حسن، ثم
تبددَه، (ذَكْرِي) [٢٠٩] على معنى: (ذَكْرِي أُولُهُ، 
يذَكُونَ ذَكْرِي،) والوقف على (ذَكْرِي) أَجـُود، وعـ
ظَالَمِينَ، (١٩٠).
(وانتصرنا من بعد مآذاموا) [٢٢٧] تَام)
سورة النمل

( وسبحان الله رب العالمين ) [٨] تام. والوقف على
( ومن حولها ) حسن إن كان ( سبحان الله ) خارجا من النداء".
( مذيراً ولم يعقب ) تام.
( ولها عرش عظيم ) [٣٣] وقف حسن. ولا يجوز أن تقف
على العرش وتبتديه. ( عظيم وجدتها ) [٣٣، ٤٤] إلا على قبعت لأن عظيا نعت لـ ٨ العرش. ولو كان معلقاً
بـ ( وجدتها ) لقلت عظيمة وجدتها. وهذا محال من كل وجه.
١٦٦ - حديثي٣ أبو بكر محمد بن الحسن٢ بن شهير قال:
حدثنا آبو عبد الله الحسين بن الأسود العجلي عن بعض أهل

---
1 - القرطبي ١٣٩٠/٩
2 - س ( قال آبو بكر وقد ) غ، ك، ح ( وقد حديثي )
3 - ح ( الحسن ).

- ٨١٥ -
العلم) أنه قال: الوقفتُ (ولها عرش) والابتداء: (عظم) عل
معنى: عظم عبادة الشمس والقمر. قال: أبو بكرٌ (3) وقد
دمغ من 1/20 لا يربد هذا المذهب ويتعمد بأن عرشها أحمر وأدق شأ
من أن يوصف الله بالعظيم، والاختيار عندي ما ذكرته أولًا أنه ليس
على إضمار عبادة الشمس والقمر دليل، وغير منكر أن يصف المُهد١
عشرها بالعظيم إذ رآه متناهي الطول والعرض، وجريه على
إعراب عرش دليل على أنّه نعته (4). (فهم لا يبدون) غير لم
من شدد (ألاء) (2) لأن المعنى، زين لهم الشيطان ألا
يسجدوا ن (ألا) ومن قرأ: (ألاء) بالتخفيف وقف (فهم لا يبدون
ألا يا) وايددا: (استجدوا) على معنى: اسجدوا له
بالأمر.) (5)

1 - هو تأليف كا في القرطي 13/184.
2 - س (الوقف على).
3 - قوله: (قال أبو بكر) سقط من: غ، ك.
4 - القرطي 185/185 (بنصه).
5 - معاني القرآن 2/290، والتحليي 167 - 168، والشري 337/2،
وابن كثير 3/361، والقطع 165/6.

816
(وجعلوا أعزًا أهلها آذلًا) [٤٣] هذا وقف تام. فقال:
الله تعالى: (وكذلك يفعلون)١٨. وشيبة به في سورة الأعراف:
(قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علم). يريد أن يجربهم من أرضكم [١٩، ١٠٠] ثم الكلام فقال:
فرعون:
(فأنا نائرون)٢٠.
(أشكر أم أكرر) [٤٠] وقف تام.
(وشيء: (كأنه هو) [٤٢]).
(وصدّها ما كانت تعبّد من دون الله) [٤٣] الوقف
على (من دون الله)٢١. والمعنى: منبهًا من أن تعبّد
الله ما كانت تعبّد من الشمس والقمر، ويجوز أن يكون المعنى
هصدّها سلِّمان ما كانت تعبّد أَي حَال بينها وبينه.
ويجوز أن يكون المعنى: وصفها أَي منعبّد الله.

١ - معاني القرآن ۲/۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰.
٢ - ز (قال).
٣ - فرّه (الوقف على... الله) سخط من: ز.

إيضاح الوقف – ٥٢ - ٨١٧ -
فَ (ما) من هذين الوهين منصبًاً
(كيف كان عاقبة مكرم أنَّا دُرَّناءٌ) [١٠] كأن الأثناء
وأبي إسحاق وعاصم وحماة والكسائي يقرؤون: (أنا) بالفتح
فعلي هذا المذهب لا يحسن الوقف على قوله: (عاقبة مكرم)
لأنَّ (أنا دُرَّناءٌ) خير (كان). ويجوز أن تجعلها في
وضع ورفع على الإتباعٍ١٦٧١٩/٢٠٧١٨ به للعاقبة ويجوز أن تجعلها في
وضع نصب من قول الفراء١٩١٦٧١٩/٢٠٧١٨، وخفض من قول الكسائي على
معنى١٩١٦٧١٩/٢٠٧١٨. بـ (أنا دُرَّناءٌ ولا أنا دُرَّناءٌ)، ويجوز أن تجعلها في وضع
نصب على الإتباع لموضع (كيف) في هذه المذاهب لا يحسن
الوقف على (مكرم). وقرأ أين كثير وفاعل وأي عروم;

١ - معاني القرآن ٢٤٦/٢، والترطبي٢٠٦/٢، وابن كثير ٣/٣٣٠،
والنسفي ٣/٢٠٥.
٢ - التيسير٢٢٨/٢، والتشر٢٣١/٣، والنسفي٣/٢١٧، والقطع٢٢١/٣،
٣ - ك (الكسائي).
٤ - لنظ (معنى) سقط من: س.
٥ - قوله (من قول الفراء ... في موضع) سقط من: ز.
٦ - تهذ. - ٨١٨ -
(إنا دُرَّناهُم) بِكِسر الآلَف”. فعل هذا المذهب يحسن الوقف على (مكرم) (3).
(الذين اصطفأ) [96] ثام.
(أن نشيتوا شجرًا) [98] حسن، في قال: (أَلَّهُ مَع
الله) [98] على جهة التواريخ كان قال: آمَّن الله، وَيَلَمُّ الله
فَهُدِيَ الآلِهَة مَرْفوع بـ (مع)، ويحيى أن يكون مرفوعًا
بِإِضْحَامِ (أَلَّهُ مَعَ اللهِ خَلَقَ) (4) والوقف على (الله) حسن.
(يعدّون) حسن غير ثام. (بين البحرين حاجأ) (حسن).
وقال السُجِّيَّاني: (أَلَّهُ مَعَ اللهِ) ارتفع لأن قبله مضرباً،
كانت قال: أَمَّن يُجيب المضطر إذا دعوا خير أَنَّا نشرون
فأحضر هذا، ثم قال: أَلَّهُ مع الله. وهذا غلط لأن (من)
على هذا المذهب في يعني، الذي، كأنه قال: أَمَّ الذي يجيب

1 - معاني القرآن 2/296
2 - القرطبی 12/217 (بنهجة).
3 - معاني القرآن 2/297

- 819 -
المضرر إذا دعاء خير أما تشكرن ف (خير) خبره الذي، وخيره الذي، لا يجزف على اختياره. قال: ويجوز أن يكون المعنى أو اختلف خير أم من يجيب المضرر إذا دعاه، وهذا أيضاً فاسد لأنه حذف المنسوخ عليه وأبقى النسق (واما يشعرون أيان يبعثون) [65] تام.
(تكلّمهم أن الناس) [82] كان الحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وحزة وألكساكي يقرؤون: (أن الناس) بفتح الألف وكان نافع وأبو عمر يقرآن: (تكلّمهم إن الناس) [بكسر الألف]. 1/28 وكذلك قرأ أبو جعفر وشيبة وابن كثير وابن عامر. فقّن فتح الألف لم يقف على (تكلّمهم) لأن المعنى لأن الناس.

1 - القطع 166/1، 2 - قوله (على اختيار) سقط من: غ، 3 - ك (قال السجستاني).
4 - تكتمة مناسبة من غ، وسقطت من غيرها.
5 - التيسير 229، والقرطي 378/1، والنشر 2/238، والنسفي 3/222، والتقطع 167/أ، ب - 82.
وَبَعْلَ النَّاسِ، وَمَنْ قَرَأْ (إِنَّ النَّاسَ) وَقَفَ عَلَى (تَكَلَّمُهُمْ) وَابْنَا بَالْكِسْرِ). وَيُبْيِّنُ عَنْ ابْنِ عِبَاسِ (تَكَلَّمُهُمْ) (بِالْتَّشَدِيدِ) بِرِجَاحِهِ. وَيُجَوِّزُ أَنْ تَكَلَّمَ (تَكَلَّمُهُمْ) بِالْتَّشَدِيدِ، فِي هَذَا الْمَنِى أَنْ تَكَلَّمَ الْمُؤْمِنُ بِنَقْطَةٍ بَيضاءٍ فِي وَجْهِ فِي نَبْضِهِ لَهُ، وَبِنَقْطَةٍ سَوْدَاءٍ فِي وَجْهِ فِي سُوْدَةٍ لَهُ وَجَهً(1) (لاَ مِنْ شَاءَ اللَّهِ (تَّقَلِيمٞ) (87)[88]. وَمِثْلُهُ (وَهِيَ تَمَّ مُرْجِمَ السَّحَابِ) (88)[89] ، (أَتْقَنُ كُلَّ شَيْءٍ). (وَجَوْهُمْ فِي القُسْطِ) (90)[91]. (وَأَنَّ أُلُوْدُ الْقُرْآنَ) (92)[93]. (سُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَنَعْرَفُهَا) (93)[94].

1- نَحْ (بِالْكِسْرِ).
2- القُطْعُ 1/176.1.
3- شَوَاءُ الْقِرَاءَاتِ 110.
4- مَعَانَى الْقُرْآنَ 1/27، 1/238، 1/228، 1/227، وَالْقُطْعَ 1/167.
5- مُنْ (الْبُحْرِ).
6- الْقَرَائِيَّةُ 1/238، 1/276، 1/276، 1/277، 1/277، وَالْقُطْعَ 1/167.
7- لَفْظُ (تَّمَامٌ) مُعْلَمٌ مِنْ: حُ.
8- سَ (وَقَفُّ خَصْنِ) 821.
سورة القصص

( عذوًا وحوًا) [8] وقف حسن.
( فرَّتُ عيني لي ولَكِ لا تقتلوه ) [9] وقف حسن.

167 - وقال الفرّاء: سمعت محمد بن سروان، الذي يقال له السلمي، يذكر عن الكحيل بن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: لا! قال ( فرَّتُ عيني لي ولَكِ لا ) ثم قال: ( تقتلوه).
قال الفرّاء: وهو لحن وإنما حكم عليه باللحن لأنه لو كانت كذلك لكان يقتلونه، باللون لأن الفعل المستقبِل مرفوع حتى يدخل عليه الناصب أو الجائز. فألحن فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويخوّك على رده قراءة عبد الله ( وقالت امرأة: فرَّعون لا تقتلوه فرَّتُ عيني لي ولَك ).

1 - س ( إنها قالت).
2 - لفظ ( رده) سط من ح.
3 - معاني القرآن 3/263، والفرطي 13/253، والقطع 168/ب.

وشواة القراءات 112.

- 822 -
(من خَيْرِ فَقِيرْ) [٥٤] ثامن
(ولم يَعْقِب) [٣١] ثامن.
ومثله: (إِلَيْكَ بَيَاتِنَا) [٢٥] حسن.
(في هذه الدنيا لَعْنَة) [٤٤] حسن.
(ولولا أن تَسْبَبْتُم مُصِيبَةً بَمَا قَدُمْتُ أَيْدِيهم) [٤٩] الجواب.
عذوف لمعرفة المخاطبين به.
(مثل ما ماه٥٨/ب أيتي موسى) [٤٨] حسن.
ومثله: (يَغْيِرُ هُدَّى مِنْ اللَّهِ) [٥٠].
(قالوا آَمَنَا يه) [٣٣] حسن.
(تشتَطِف مِن أَرْجَنَا) [٥٧] حسن.
(فتَنُّهَا الحَيَاةِ الدُّنْيَا وزِينَتَها) [٤٠] حسن.
(يخْلَقُ مَا يُشَاء وَيَخْتَارُ) [٦٨] ثامن، إذا كانت (ما) جَغْدًا.

---
1 - لَفظ (ثامن) سُجِّط من ذَه، وفي س، ك (وقف ثامن).
2 - القرطبي، ٦٧٣/١٩٣، والنسائي، ٢٣٩/٣.
---
٨٦٢
يراد بها "ليس لهما الحيرة" أي ليس لهم أن يختاروا إتمام الحيرة لله تعالى وإن كانت (ما) في موضع نصب ب (يختار) لم يحسن الوقف على (ويختار) من أجل أن المعنى ويخدار الذي كان له الحيرة أي كان له خيرته. فنابت الألف واللام عن الهاء. وهذه النmas تعود على (ما) ويحوز أن تكون (ما) منصوبة ب (يختار)، ومعناها مع (كان) المصدر، ويستغني عن اليناء. وتقدر: ويخدار كون الحيرة لم يختص من عبادة وتلميش: (ما كان لهما الحيرة).

(أتينكم يعنيه) [71]

(ليلت تسكنون فيه) [72]

(على علمني) [73]

(حسن وفال قراءة في) [74]

(عند) وجبان: إن شئت قلت: المعنى أو أيته على

1- لفظ (لم) مسقط من: ح.
2- لفظ (كان) مسقط من: ز، وفي ك (ومعناها معنى المصدر).

844 -
فضل عندي من العلم أعطيته، وأنا له مستحق لفضل عامي، قال: ويجوز أن يكون المعنى، قال: إفنا أوتيت على علم، ثم قال: عندي، أي، كذلك أرى كما قال: (أوتيت على علم بل هي فائقة) [الروم: 49] (قوة وأكثر جمعًا)

حسن.

ومثله (آمن وعمل صالحًا) [80] [76].

(حفظ بنا) [82] [68] [58].

(غلوة في الأرض ولا قسادا) [83] [77].

(أراك إلى مغاد) [85] [76] [67].

(بعد إذ أنولت إليك) [77] [67].

(كل شيء حالك إلا وجهه) [78] [68] [58].

1 - لفظ (قال): سقط من: [76].

2 - معاني القرآن 316/11.

3 - لفظ (تأمل) سقط من: [76].

4 - تكملة لازمة من: [76].

- 825 -
سورة العنكبوت

فإن أجل الله لا ي ك ( 5 ) حسن 1/298 ، ( وهو السميع العليم ) تمام.
( ووالذة حسنا ) [ 8 ] حسن. ( مثله ) فلا تطبعها.
( ليفون إننا كنا معكم ) [ 10 ].
( ولنجعل خطابكم ) [ 12 ].
( وأنت أظلال مبع ألقاهم ) [ 13 ].
( واعبدوه واشكروا له ) [ 17 ].
( مثله ) ( فقد كذب أمم من قبلكم ) [ 18 ].
( اقتلوه أو حرقوه ) [ 24 ] ، ( فأتية الله من النار )

1 - لفظ ( تمام ) سطط من : 1.

- 866 -
ثام (لايات لقوم يؤمنون) أتمّ ما قبله:
(من دون الله أوثان) [25] وقف حسن بن رفع.
المردة والإعصار ذلك مودة بينكم ورفع المودة.
على أنها خبر (إن) لم يقف على الأوثان، ومن قرأ:
(مودة بينكم) و (مودة بينكم) لم يقف أيضاً على الأوثان.
ووقف على (في الحياة الدنيا)."[3]
(ولا تكون في ناديكم المذكور) [29] حسن.
وقال الأخفش: (كل العنكبوت) [41] وقف ثام.
ثم قصّها فقال: (انخذت بيتا)، وهذا غلط لأن (انخذت)
صلة (العنكبوت) كأنه قال: هؤلاء مَن أتخذت
العказан، دون الوصول، وهذا "بمنزلة قوله: (كل)

1- معاني القرآن 2/315-316.
2- لفظ (على) مقط م من: ح.
3- التيسير 173، والقرطبي 12/338/12 (بالنص)، والنشر 2/342،
والنفسي 3/205، والقطع 172/1/1-2.
4- قوله (وقال الأخفش... العنكبوت) مقط من: ك.
5- س، غ (وهو).
- 827 -
المحاربُ يَحْلِل أَسْفَاراً ([الجَمِيعَة ٨] ذَا يَحْلُ، صلاة) ولا يحسن الوقف على (المحارب) دونه (يَحْلُ) ۱۰۴ وقيل القراء: هذا مثل ضربه الله من أخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا يزدآ ۲۰۹ فلا يحسن الوقف على (العنكبوت) لأنه إذما قدما التشبيه لبئنها الذي لا يقيها من شيء فشَبَّته الآلهة التي لا نضير ولا تنفع بالضوء ۲۱۰ (أو كانوا يعلون) وقف حسن.

خلق الله السَّاوات والأرْض بالحقٍّ ۴۴ حسن.

والذَّكَرُ الله أَكْبَرُ ۴۵ لَتَمَّ.

أنزلنا إلى الكِتَاب ۴۷ ۱۲۹ ب حسن. (من يُؤِمْن بِهِ) حسن.

ومثله: (لا رَأْبَ المُطَلِّب) ۴۸.

۱ - (قُصَة).
۲ - القرطبي ۵/۱۳۱۴ (بْنِه)، والقطع ۱۷۳/۱.
۳ - معاني القرآن ۲۱۶/۱۷.
في صدور الذين أوتوا العلم [49]
( عليك الكتاب يُلقى عليهم) [51] تام.
( تعالى ما في السماوات والأرض) [52] حسن.
( الجحيم العذاب) [53] حسن.
( تجري من تحتها الآنية خالدين فيها) [58] حسن.
( أجر العاملين) تام.
( والقمر ليقولوا لله) [61] حسن.
ومثله : ( ويُقدر الله) [62].
( ليقول الله فِي الحمد لله) [63].
( إلا هو وليعب) [64] تام.
وقوله : ( وَلَيَسْمَعُوا) [66] الاختيار أن تكون اللام لأمر وهو أمر في النطق وتتغير في المعنى فيكون الوقف

1 - غ (مثله).
2 - ك (حسن).
3 - لفظ (تام) سقط من ك.

829
على قوله: (بما آتيناهم) ، ويقوي هذا المذهب قراءة نافع والأعمش وحمزة (وأيتمعوا) بجزم اللام ، ويجوز أن تكون لام كم ، كأنه قال: لكي يكفروا بما آتيناهم ولهكي ينتعوا "(9) . فيحسن الوقف على (يتمعوا) ويتم على (يعمون) (10) .

(أو: كذب بالحق لما جاءه) (28) وقف حسن .

---

1 - معاني القرآن 319/2 والفرط 13/335 والتعليم 174 ، وأبن كسير 4/112 ، والنشر 344 في النسبي 339 / 3 ، والقطع 174 / 1 .

2 - القطع 174 / 1 .
سورة الروم

(الم) 1 - وقف حسن

(في بضع سنين) 2 - تسام. وفهله: (من قيل

ومن بعد)

(ينصر من يشاء) 5 -

(لا يُخلف الله وعده) 6 - حسن. (لا يعلمون) ثام.

(وأوام يتفكروا في أنفسهم) 8 - ثام. (وأجل مسمى) ثام.

(السوأى أت كذبوا بأيات الله) 10 - حسن.

(يستهزون) ثام.

ثم إليه ترجعون) 11 - وقف ثام. وروى عن أبي عمرو: (ثم إليها يرجعون) بالياء، فعل هذا المذهب

1 - قوله (الم وقف حسن) سقط من: ك

2 - لفظ (ثام) سقط من: ز

3 - سف (فعل هذه القراءة)
الوقف على قوله: (ثم يُعيده)، ومن قرأ: (ترجعون) بالناحية، وقف عليه ولم يقف على (يُعيده). (4)

(في العذاب مَحْضُرون) (16) ثم:
(بعد مُوابِيِّها) (19) حسن (و كذلك تخرجون) ثم.
(وجعل بينكم موَدَّةٌ 1/201 وأرْحَةٌ) (21) ثم.
(ثم إذا دعوكم دعوةً من الأرض) (26) غير ثم لأن (إذا أثّم تخرجون) جزاء (إذا) الأول كأَنَّهُ قال: إذا دعوكم خرجتم، وقال المفسرون: الكلام يتم على (ثم إذا دعوكم دعوةً) ثم قال: (من الأرض إذا أثّم تخرجون) أي: إذا أثّم تخرجون من الأرض؟، وهذا خطأ في العنبية لأن.

1 - النسيم 167، الغرطي 14/10 والنشر 2/344، والنسيم 2/267.
2 - القطع 174/1 أب.
3 - س 4 ح (الأول).
4 - قوله (خرجتم وقالا... الكلام يتم) فقط من: ك.
5 - قوله (كانه قال... دعوكم) فقط من: ب.
6 - الغرطي 19/14-20.

833
(إذا لا يعمل ما بعدما فِي قبْلِها) [37] تام
(وَقَرَأْ أَحْمَرْ عَلَيْهِ) [38] تام
(كَنَّفَّاكمُ أَنفَسَتَكمْ) [39] تام
(فَنَّهَيْدِي سَيْنَاءً أَنْتُمُ) [40] تام
(ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [41] تام
قل: "فَأَقِمْ" (لأن (منسيين إليه) [42] منصب على الحال كأنه قال: فأقِم، وجهك الذين مسيين إليه، وإني جمع الخلفات التي صلى الله عليه، وحده لأن النبي صلى الله عليه، إذا خوطب وقع الخلفة باستفادة دليل على هذا قوله: (يا أنبيتي: "إذا طلعت النساء) [الطلاق 1] 
(بما لديهم قرْحون) [22] تام
(ليكونوا بما آنيئاً) [43] حسن غير تام. (فَسَوْفُ تَعْمَانُ) تام

1 - معاني القرآن 2/235
2 - القرطبي 14/32، والقطع 176/1(ب)

امضى الوقف - 52
(واللمسكين وأبن السييل) [38] حسن.
ومثله: (فلا يربوا عنده الله) [29].
(من ذلك من شيء) [40] تمام.
(ما كتبته أيدي الناس) [41] غير تمام لأن معناه:\للكي.
نذيفهم، فذ كي متعلقة بالأول، وقال السجستاني: معنى:
(لذيفهم) لذيفهم على ألفسم، وهذا خطا لأن ألفسم.
لا تكرر لاهمو وقد بيتن فساد هذا فيها مضى من الكتاب.
(لا مرد لله من الله) [43] وقف حسن. (يوضعون).
يصدعون) تمام.
(وعملوا الصلاوات من فضله) [65] حسن.
(وكان حقا علينا نصر المؤمنين) [44] الاختيار أفر.
يكون النصر اسم (كان) ود الحق، خبر (كان) ودعله.
متعلقة بـ د الحق، كأنه قال: وكان نصر المؤمنين حقا علينا.

1 - معاني القرآن 320.
2 - القرطبي 32/14، والقطع 176/ب.
- 324.
ويجوز أن تضمر في (كان) اسمها وتنصب الحق، على الحبر، ترفع النصر بـ "على" {11} كأنك قلت: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان انتمانا حقاً. فيحسن الوقف هنما ثم تبتدئه: (علينا نصر المؤمنين) {أي} {37} إن علينا أن تنصر المؤمنين بالانتقام من أعدائهم وهم الذين أجرموا ونوجه الأول لا يحسن بوقف الحق، ويستكلام على المؤمنين.

(ضعفاً وشبيهة) {44} تمام (بخلق ما يشاء) حسن.

ومثله: (ما ليشوا غير ساعة) {55} {يوفكون} تمام.

(في هذا القرآن من كل مفكر) {58} تمام، وأتم منه:

(إلا مبطلون) {37}.

(على قلوب الذين لا يعذرون) {59} حسن).
سورة التوبة

قوله: (هدى مرحمة للمحسنين) [2] كان نافذ وأبو عمرو وعاصم وألكساي يقرؤون: (هدى وبرحة) بالنصب (وكان حزمة يقرأ: (هدى وبرحة) بالرفع) فقرأ: (هدى وبرحة) بالنصب رفع (تلك) بِهِ الآيات و هِ الآيات، ونصب (هدى) على النقط مِن (تلك) [3]. ومن قرأ: (هدى وبرحة) رفع (تلك) بِهِ الآيات ورفع (هدى) بإضمار هَو هِ هَدَا، ومن الوجهين جميعاً يحسن الوقف على (الحكم) [4]

(ويتخذها هُؤلاء) [6] كاتب نافذ وعاصم وأبو عمرو

1 - لفظ (قوله) سقط من ك. 2 - التيسر 176، والقرطبي 14/0، والنصر 2/0/30، والنسفي 3/288. 3 - ز (ذلك). 4 - معاني القرآن 11/12، 33/2 و 30/14، والتنزيل 177/0. 826.
يُقَرُّونُ : ( يَنْتَخَذْهَا هُؤُلَاءِ ) بالرفع. وكان الأَعْشَ وحَزْةٌ وأَبُو عَمَرٍ عِنْ عَاصِمِ يُقَرُّونُ : ( يَنْتَخَذْهَا ) بالنصب. فَقَرَّ : ( يَنْتَخَذْهَا ) بالرفع نسحهُ عَلَى ( مَنْ رَحِيِّمٍ فَهُوَ يَنْتَخِذُ ) نسحهُ عَلَى مَعْنَى دِيْلَ لِيَنْتَخِذُ هُؤُلَاءِ ، فَهُوَ الرَجُلَينَ جَيْعَاً لَا يَحْسَنانِ الْوَقْفَ عَلَى قُوْلُهُ : ( بَعْضِ أَعْيُمٍ ) والْوَقْفَ عَلَى قُوْلُهُ : ( هُؤُلَاءِ ) ( لَهُم مَعْذَابُ مُدَيْنٍ ) تَامٌ ( هُؤُلَاءِ ) ( لَهُمْ جَنَّاتُ النُّعْيمَ . خَالِدِينَ فِيهَا ) [ 8 : 98 ] وَقَفَ حَسَنًَ غَيْرَ تَامٍ .


( أَنْ أَشْكُرُ اللَّهُ ) [ 12 ] تَامٍ .

( بِوَالِدَيْهِ ) [ 14 ] حَسَنًَ وَهُمْ عَلَى عَهْنٍ وَفِصَالٍ حَسَنٍ غَيْرَ تَامٍ .

1 - حِ ( حَمْزَةُ وَالْكَسْمِيِّ) .
2 - التَّسْمِير ۱۷۶ ، والقُرْآنِ ۵۷ / ۱۴ وَالْبَصُرَ ۲ / ۱۴ وَالتَّفْسِيرِ ۴۲ / ۳ وَالْعَلَيْ ۲۷۷ / ۳ وَالْجُمْعَ ۱۷۷ / ۲ وَالْمُعَلِّم ۱۷۷ / ۲ وَالْقُرْآنِ ۵۷ / ۲۳۷ - ۲۳۷ .
3 - مَعَانِيُّ الْقُرْآنِ ۲ / ۲۳۷ وَ۲۳۷ - ۲۳۷ ، والقُرْآنِ ۵۷ / ۱۴ وَالْجُمْعَ ۱۷۷ / ۲ .
4 - لَفْظُ ( قُوْلِهِ ) سُجُودٌ مِنْهُ .
5 - كَ ( غَيْرَ تَامٍ) .

٨١٧ -
في عامين ) ( لِي وَلَوْاَلْدِيكَ تَأْمَ .
فَلا تَغْفِرْهَا وَصَاحِبَهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) [۱۵] ،
۱۹ تَأْم .
( مِن أَنْبَأْ إِلَيْهِ ) .
( وَاغْضَبْنِ يَن قُوْمِكَ ) [۱۹] تَأْم .
وَمَا قَبِلَهُ مِنَ الْأَمْرِ يَسْتَحِبْ أَنْ نَقِفَ عَلَيْهِ كَقَوْلُهُ : ( أَقِمُ الصَّلَاةَ ) [۱۷ ] ، ( بِالْمَعْرُوفِ ) ، ( عَنِ الْمُنْكَرِ ) ، ( سَاَمِرًا ۱۷۱/۱۷۱ أَصَابُكَ ).
( ظَاهِرَةٌ وَبِاطِنَةٌ ) [۲۰] تَأْم .
( عَلَى أَبَاهَا ) [۲۱] حَسَن .
( بِالْغُرُؤُوَةِ الْوَوْقِيَّةِ ) [۲۲] تَأْم .
وَمَثَلُهُ : ( فَلا يُجِزُّنُكَ كَفُوْرُهُ ) [۲۳] ، ( فَبَشِّرْهُمْ بِمَا عَمِلُوا ) حَسَن .
( لِقَوْلِ اللَّهِ ) [۲۵] حَسَن .
وَمَثَلُهُ : ( قُلِّ اللَّهُ مَحْمُودًا ) .
۱ - قَوْلُهُ ( لِي وَلَوْاَلْدِيكَ... مَعْرُوفًا ) سَفِطٌ مِّنَ اللَّهِ .
۸۳۸
(ما في التباوات والأرض) [26].
(ما نفتِئتُ كليات الله) [27].
(لأنا كنتُ واحدة) [28] معناها : «لا كخلق نفسٍ واحدة» [29]
(ليربكُ من آياته) [31] تم. (لكن صبار شكور).  
(أتم منه) [30]
(فيهم مقصد) [32] تم.  
(فمثله) [إن وعد الله حق) [33] (الحياة الدنيا) 
حسن. ومله  : (بالله القرآن) . 
(إن الله عينه علم الساعة) [34] حسن. (وينزل الفيض) حسن. 
(ومله) (ويعلم ما في الأرحام) ، (ماذا تكسب غدا) ،  
(بايأ أرض تموت إن الله علم خبير) تم).)

---
2 - لفظ (منه) سقط من ز.
3 - لفظ (ومله) تأخر عن الشاهد بعده في غ.
4 - ك (حسن) وثي: ح (قلم والله أعلم والمرفق) .
سورة السجدة

( بل هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ) [۳] حسن غير تام لأن قوله:
( لَتَذَرُّ ) متعلق بالأول. ( لَعَلَّهُم يَتَدَخِّنُونَ ) تام
( ثُمَّ اسْتَنَوِي عَلَى الْقُرُشَ ) [۴] حسن.
( السَّمْعَ والأَبْصَارَ والأَفْتَدَةَ ) [۹] قاسقاً لا يَسْتَوِونَ [۸].
( نُبَيَّاتٍ رَبَّهُمْ أُعْرَضَ عَنَّهَا ) [۳۲] هَذِى بُني إِسْرَائِیلَ [۳۲] تأكلُ منها أَنْعَامَهُمْ وآَنْفُسَهُمْ [۷۷].
سورة الأحزاب

( إِرْجَلٌ مِّنْ قَلَبِينِ فِي جَوْفِهِ ) [ ٤ ] حَسَنَ . ( مَنِينَ أَمْهاتِكُمْ ) حَسَنَ . وَمِثْلُهُ : ( أَدْعِيَاهُمْ أَبْنَائُكُمْ ، بَأَفْوَاهِكُمَّ )، ( وَمَوَالِيكُمْ ) .

( وَأُزْوَاجُهُمْ ) [ ٦ ] ، ( إِلَى أَوْلَىٰ نَكُمْ مَعْرُوفًا ).
( عِنْ صَدِيقِهِمْ ) [ ٨ ] ، ( عَذَابًا أَلِياءً ) ثَامِنًا .
( وَجِنَّا لَمْ تَزُّوَّهَا ) [ ٩ ] حَسَنَ .
( إِنَّ يَوْمَ نَعُورَةٍ وَمَا هِيَ بِنُورَةٍ ) [ ١٣ ] حَسَنَ .
( وَمِثْلُهُ ) : ( أَرَ أَرَادَ يَكُمْ رَحْمَةً ) [ ١٧ ]
( وَلاَ يَبْنُونَ الْأَبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ) [١٨ ] غَيْرُ ثَامِنُ لَانَ ( أَشْقَاءٍ ) [١٩ ]

متعلق بالأول وهو ينصب من أربعة أوجه؛ أَحْدَهُنَّ أن تنصب على أقطع من المنعوقين ، كأنَّهُ قال : قد علم الله

١ - لفظ ( بَأَفْوَاهِكُمْ ) سُطِّقَ مِنْ : كَ.
٢ - لفظ ( وَمِثْلُهُ ) سُطِّقَ مِنْ : حَ.
٣ - ٨٤١ -
الذين يعوقون عند القتال ويشكون عن {161/ ب} الإنفاق على
فقراء المسلمين، ويجوز أن يكون منصوبًا على القطع من
القائنين أي: هم أصحح. ويجوز أن تنصب على القطع {27} في
( يأتون) كأنه قال: ولا يقول أن آباؤه إلا جبينا بخلاء.
ويجوز أن تنصب (أشعة) على الدم {37}. فمن هذا الوجه الرابع
يحسن أن نقف على قوله: (إلا قليلا) . (أشعة عليكم)
حسن. ومثله : (أشعة على الخير).
(1) وذكر الله كثيرا {37} . وقف التهام.
ومثله : (إلا إيمانا وتسليما) {37}.
( وأرضنا لم تطورها ) {37} حسن.
ومثله : (إن النبيين) {37} .

1- ح (ما).
2- لفظ (في) سقط من: ك، ح.
3- ف، ح (المح) وتصريحة من النسخ الأخرى، انظر معاني القرآن
{37} 106/3، والتراويح 141/104، والسفي 3/298.
4- ك (وكان ذلك ذكر ).

- 832 -
(أن يكون لهم الحكمة من أمرنا) [رَبِّ أَخَذَنَا مَثَالَ الْيَدِ الْأُولَى] ،(
وَاللّهُ أَحْقَ أَنْ تُحْصَى) [٣٧] ،(
فَأَفْرَضَ اللّهُ عَلَيْهِمْ) [٣٨] ،(
فِى الْذِّينَ خَلَوُا مِنْ قِبْلَ) [٣٩] ،(
أَحَدَ أَنْ تُسِتَّرُّهُ عَلَيْهِ) [٤٠] ،(
وَخَاتِمَ النَّبِيْنَ) [٤١] ،(
يَوْمَ يُقَدِّمُهُمُ اللّهُ سَلَامٌ) [٤٢] ،(
وَلَا نُسْتَأْنِسُهُمْ لَهُ) [٤٣] ،(
فَيُسْتَحْيِي مِنْكُمْ) [٤٤] ،(
مِنَ الْحَقِّ) ثَامِنَاءٌ(
وَمِثَّلٌ (لَفْقٍ يُقُولُونَ وَقَدْ لَبِينَ) ،(
وَمِثَّلٌ (يُصَلِّونَ عَلَى الْبَتْرِ) [٥٥] ،(
فَلَا يُؤْذَيْنَ) [٥٦] حَسْنٌ[١٠] ،(
قَلْيَلاً مُّلْعَونَينَ) [٥٧] ،(
حَسْنٌ[١٠] حَسْنٌ[١٠] حَسْنٌ[١٠] حَسْنٌ[١٠] حَسْنٌ[١٠]) ثَامِنَاءٌ(
١ - قَرَأْهُ (وَمِثَّلٌ يُصَلِّونَ حَسْنٌ) سَقَطُ مِنْ كُلِّ النِّسْخٍ بَيْنِيَّ ؛ سُ ، غَ فَاتُّشَكَ مِنْهَا .
٨٤٢ .}
أولاً من قبل) [٢٧] حسن.
ومثله ( علّمها عند الله) [٢٨].
( خالدين فيها أبداً).
( وأشفقنّ منها) [٢٩] ، ( ظلوا جبولا) نامٌ.

---

١٠٠ - ك (غير فام) ، والله (فام) سقط من ح ، وبنهاية هذه السورة جاء
ما يلي : ظ في نسخة ابن سويد غير فام ، وأدناه في الحاشية إشارة إلى
بِلْوَ السِّعَاءِ عَلَى مُشَابِهٍ مِّدْ كُورِين وَتَارِيخ ذلِك .
---

٨٤٤ -
سورة مسا

( ورَبِّي لَتَأْتَينَكُمْ ) [ 20 ] حسن على قراءة الذين قرءوا ;
( عَالِمُ الْغَيْبِ ) بالرفع ، وهم أبو جعفر وكِيبَة وناقع ،
وقرأ عامر وأبو عمرو : ( عَالِمُ الْغَيْبِ ) ".
فعل هذه القراءة
لا يحسن الوقف على قوله : ( لَتَأْتَينَكُمْ ) " . ( إِلَّا في كتاب مبين)
حسن غير تام . ( وَرَزْقُ كَرِيمٍ ) تام .
ومثله : ( اِفْتَرِىَ عَلَى الله كَذِبَا أَم بِيِّنَةٍ ) [ 8 ]
( وَمَا خَلَقْهُم من السَّبَأَةُ وَالْأَرْضَ ) [ 9 ] حسن .
( أَوَّلِي مَعِهِ وَالْطِيرُ ) [ 10 ] حسن .
( وقَدْ ذَرَّ فِي السَّرْدِ ) [ 11 ] تام [ ]

١ - معاني القرآن ١ / ٣٣٢ / ٢٠٠ / ١ ، والتيسير ١٧٩ - ١٨٠ ، والقوافي ٢٤٩ / ٢ ، والنشر ٢٦٦ / ٤ ، والتقطيع ١٨٣ / ١ .
٢ - تكملة لازمة من : س ، ع ، ك ، ح ، وسفت من غيرها .
٣ - ٨٤٠ -
ومنه: (عين القطر) [12]، (بين يدته بإذن ربه) حسن.

(وقدور دواسات) [13] ثام. (اعملوا آل داوذ شكراء) وقف حسن. وأجاز السنجستاني الوقف عل(آل داوذ) وابداء (شكراء) على معنى 5 اشتكروا الله شكراء.

وهذا عند 172/1 بعد أن المعنى، اعملوا شكرًا الله فنما أنعم به عليك، 51 فإذا وقفتا على (آل داوذ) وابتدأنا (شكرًا) زال هذا المعنى.

(كلوا من رزق ذبكم واشتكروا له) [15] ثام.

(وقدرنا فيها السير) [18] حسن.

ومنه: (تمن هو منها في شك) [21].

(إلا لين أذن له) [23] ثام.

(والارض قل لله) [24] حسن.

________________________________________
1 - ح (ثم حسن).
2 - القطع 184/1.
846 -
ومشه ( بعضهم إلى بعض القول) [31].
( ويقدر له) [32] يام.
ومشه : ( كانوا يَعبدون الجن ) [41].
( إلا إله مَنْغَرِئ ) [43].
( بين كُلِّ بَرِمَة) [44] حسنٌ. مشه :
( من نَذِير ).
( فكَذَّبْرَا رَسُلٍ) [45].
( ثم تَفَكَّرُوا ) [46] يام. مشه : ( ما بَصَاحِبِكَ من
جَنَّة ) ، ( عذاب شديد ) يام (3).

---
1 - لفظ ( حسن ) سقط من: ح.
2 - لفظ ( يام ) من: ح.

847 -
سورة الملائكة

( وَعَلَّلَةَ وَزَبَاعٍ ) 1 حَسَنَ ( مَا يَفْشِيَ ) حَسَنَ.

( إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ) تَمَّ.

( فَأَقْتَنِذُوهَ عَلَوْا ) 6 حَسَنَ.

( كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ) 9 تَمَّ.

وَمِثْلَهُ : ( فُلَهُ الْأَرْزَةُ ۖ جَمِيعٌ ) 10 [ ، ] إِلَى يَصِدُّ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ ) وَقَفْ حَسَنَ ثُمَّ تَبَنَّىَهُ ; ( وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ تَرْفَعُهُ عَلَى مَعْنَى ۚ تَرْفَعُهُ اللَّهُ ) ، وَيَجْزِى أَنْ يَكُونَ المَعْنِيَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ تَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ ، أَوْلَٰٰىٰكَ هُوَ يَبْرُورُ ) تَمَّ.

( وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمَرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ) 11 [ وَقَفْ حَسَنَ.

1 - قَولِهِ ( عَلَى مَعْنَى .. اللَّهُ ) سَطْقٌ مِنْ حَ، وَفِي كَ ( أَيّ رَفَعُهُ).
2 - مَعَانِيِّ الْقُرآنِ ٣٦٧٣٦٧، وَالْقَرْطَبِيِّ ١٤٣٩١٤٣٩٨٩، وَابن كَنَّاعِنِ ٣٤٩، وَالْنَّفِيِّ ٣٣٩.

٨٤٨
(على الله يسير ) تام.

ومثله : ( رَبِّكَ الْمَلِكُ ) [ 13 ] تام.

ومثله : ( يَكْفُرُونَ بِشَرْكِكُمْ ) [ 14 ].

( ولو كان ذا فَرْقٍ ) [ 18 ] ، ( وأقاموا الصَّلاةُ ) ،

( فإنَّا يَتَرْكُونَ لَنفْسِهِ ) وأَتَمَّ مَن ( وَإِلَى اللَّهِ الْمُتَّقِينَ ) .

( ولا ظَلٌّ ولا حَرَّمٌ ) [ 21 ] حسن.

( إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ) [ 22 ] حسناً.

ومثله : ( مَنْ فِي الْجَبَورِ ) .

( أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ) [ 33 ] [ تام ] [ 17 ].

ومثله : ( إِذَا أُرْسِلْنَا إِلَى الْحَقِّ بِشَراً وَنَذِيراً ) [ 34 ] ، ( إِلَّا
 خُزِيفَهَا نَذِيرَ ) .

( وَغَرَابِبٌ سُودُ ) [ 37 ] حسن.

( مُخْتَلِفُ أَلْوَاهُ كَذَلِكَ ) [ 38 ] تام . ومثله ( مِنْ عِبَادِهِ

1 - لفظ ( حسن ) مقت من : ح .

2 - تكملة موافقة من : ك ، وسقطت من غيرها .

ايضاح الوقف - 849 -
العلما، (تخارة ُغل نبورة).

(ويزيد هم من نضله) [30] حسن.

(لا بين يديه) [21] تام.

(من عبادنا) [22] حسن. ومشله: (بالخبرات باذن الله).

(من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) [33] تام.

ومشله: (ولا يُمسنا 171/ب فيها لعوب) [35].

(ولا يخفف عنهم من عذابها) [36]، (كذلك تجزي كل كفور) تام.

(وجاءكم التذخير فقد وقوا) [37] حسن. (من نصير) تام.

(فعله كفرة) [39] حسن. ومشله: (عند دينهم إلا مقتنا) ، (لا خسارة) 0.

(فهم على بيئته منه) [40] تام.

1 - لفظ (تام) سقط من: ح.

- 850 -
(النبي婀ات والأرض ألتُؤولاء) [ع] حسن.

و مثله: (مأزدُهم إلا نفورا) [ع] 44.

(و مَكَرَ الْسَّيِّئَةِ) [ع] 43 تام. و مثله: (إلا بأيده) ،

(إلا ستة الأولين) حسن. و مثله: (ستة الله تبديلا) ،

(ستة الله تحويلا).

(و كانوا أشد منهم قوة) [ع] 44 حسن. (ولا في الأرض).

(على ظهِرها من دابة) [ع] 45 ، (إلى أجل مسمى).

1 - قوله (إلا خسارا... حسن) سُقط من ك.

2 - ح (و الله أعلم) ، وآخر السورة إشارة إلى بارغ الساع على الشيخ.
سورة يس

( يس ) [ 1 ] وقف حسن لمن قال : هو افتتاح السورة¹)

ومن قال : معنى يس، يا رجل²) لم يقف عليه.

( ما قدموا وآثارهم ) [ 12 ] حسن.

( قالوا طائركم مبعكم ) [ 19 ] ، ( أين ذكرتم ) كان شيبة

وتائف وأبرعمو يقرؤون : ( أين ) يحزمة واحدة بمدودة.

وكان يحيى وعاصم وحزة والكسائي يقرؤون : ( أين ذكرتم )

بكسر الألف الثانية³) . فلقد قرأ Hawaiят القراءتين وقف:

( طائركم مبعكم ) . وكان زيد بن حبيش يقرأ : ( أين ذكرتم )

بهمزتين وفتح الثانية . وروى عن بعض القراء : ( طائركم

معكم أين ذكرتم ) فعل مذهب زيد بن حبيش⁴) يحسن الوقف على

¹ - س، غ ( السورة )
² - معاني القرآن 1/270، والترطبي 10/4.
³ - القرطبي 10/16، والنشر 2/305، والنسفي 4/5، والقطع 190/1.
⁴ - قوله ( بن حبيش ) سقط من : س، غ.
     852 -
قوله: (معكم) ثم تبتديء؛ (أين ذكرتم) على معنى (ألا أن ذكرتم طائركم معكم) ومن قرأ (أين ذكرتم) لم يحسن أن يقف على قوله: (طائركم معكم) "لأن أين (أين) متعلقة به كأنه قال: طائركم في أي موضع ذكرتم)، (أين ذكرتم) حسن.


(وأما خلفكم لعلكم ترحمون) [40] غير تام لأن قوله:
(إلا كانوا عليه معرضين) [41] جواب (إنها)،
وجواب: (وأما تأتيهم من آية) "وإثما صلح أن يكون جوابا 173.1.2 لشيتين لأن كل واحد منها يطلب الآخر).

(من بعثنا من مرتدة) [52] وقت حسن ثم تبتديء،

هذا ما وعد الرحمن). وقال ابن عباس: قال الملائكة:

---

1- قراء (ومن قرأ أين معكم) سقط عن: ز.
2- معاني القرآن 2/743، والقروطي 16/17.
3- قراء (لا يقول إلا كانوا) من آية) سقط عن: ز، وانظر القروطي.
4- معاني القرآن 2/790، والقروطي 190/16.

853
(هذا ما وعد الرحمن)”。 وقال الحسن: بل المؤمنون قالوا هذا القول. ويجوز أن تقف على (من مرقدنا هذا) فتنخفض (هذا) على الإتباع لـ الرحمان، وتبتديء: (ما وعد الرحمن) على معنى: بعدكم ما وعد الرحمن، أي: بعدكم وعد الرحمن”。 (ياويلنا) وقف حسن ثم تبتديء: (من بعثنا)، وروى عن بعض القراء: (ياويلنا من بعثنا) فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف على قوله: (ياويلنا) حتى يقول: (من مرقدنا)”。 وفي قراءة ابن سعود (من أهلي من مرقدنا) فأمر دليل على صحة مذهب العامة.

وقوله: (لهم ما يذعون) [77] وقف حسن ثم تبتديء.

1 - قوله (وقال ابن عباس .. الرحمن) مقطع من: ز.
2 - س (ثم تبتديء).
3 - معاني القرآن 96، والقوطبي 15/41 - 42، وابن كثير 7/474، والتقطع 1980/ب.
4 - قوله (فتنخفض هذا على الإتباع .. من مرقدنا) مقطع من: ز.
5 - شواذ القراءات 125 وهي في: (من بعثنا).

854 –
(سلام) [85] على مبنى. وذلك لهم السلام، ويجوز أن يرفع
ه السلام، على مبنى، ولهم ما يدعون مسلم خاص، فعلي
هذا المذهب لايحسن الوقف على (يدعون). وتقول:
ينصب من وجهين: أحدهما أَن يكون خارجاً من السلام،
كأنه قال: قال قولًا. والوجه الآخر أَن يكون خارجاً
من قوله: (ولهم ما يدعون) (قولاً) أي: عدأً من الله،
فعلي المذهب الثاني لايحسن الوقف على (يدعون). وتقول
المجستاني: الوقف على قوله (سلام) ثامنًا. وهذا خطأ لأن
ه القول: خارج ما قبله. وفي مصحف أي: وإن مسعود

1 - ز (كانه قدر)؛ ولفظ (قال) سقط من: غ.
2 - س ؛ غ (قاله).
3 - ز (عذر).
4 - معاني القرآن 3/380-381.
5 - لفظ (فعل) سقط من: غ، وفيه: س (فعل هذا).
6 - القرطبي 5/159 (بنه).
7 - لفظ (قوله) سقط من: س.
8 - القطع 191/1.

- 850 -
(سلاماً قولاً) ۲۲. فعل هذا المذهب لا يحسن الوقف على
(يذعون) ۲۳. [۴۹] [۹۷.
(أَيُّها المُجرمون) [۹۹] [۹۷.
(إِنّه لكم عدوٌ مبين. وأَنِّي أعبدوني) [۹۷, ۹۷. وقف
حسن.
(الثَّغُرَ وما ينيغي له) [۹۷] [۹۷.
وَمَثِلَهُ فِي كِتَابِ اللهِ فُرُدُّۢ فَأَرْكِنْ ۚ (۸۱). ۸۱۶۷.
(عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) [۹۷] [۹۷.
(كَجْنَ فِي كُونٍ) [۹۷] [۹۷۲ ب. ۸۱۹.

---

1 - معاني القرآن ۲/۸۰، وشرح القراءات ۱۲۶.
2 - انظر الملاحظة ۲۶۰، في الصفحة المقدمة.
3 - انظر الصفحة المقدمة الملاحظة ۵۸.
4 - ح ( والله أعلم) .

851
سورة الصفاقات


(وَيُقْدِّضُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ زُورٌ) [608] وقف حسن. والمعنى: يُقْدِّضُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ زُورٌ وإِبِعاَدٌ.)

كما قال: (أَخْرِجُ ثُمَّ مَذْمُومًا مَّدْحُورًا) [الأعراف 18] وَكَالْأُمِّيَّةُ;

وِإِذْ حَسِبَتَا لَا يَذْهَبُ كُلُّ هُمَّ، إِلَّا أَلَّمَ يَخْفِي خَاطِئًا مَّدْحُورًا.

(خَلْفَانَ أَمَّنَ حَلَفَانَهُ) [11] وقف حسن، ومثله: 

1- ك (القسم).
2- القرطبي 10/63 (بنده) وابن جبير ١/٤، والنسفي ٤/١٦، والتقطع ١/١٩٣.
3- القرطبي ٦٥-٦٦، وابن كثير ٣/٣، والنسفي ٤/١٧.
4- لم أجد له دراية.
5- لفظ (ومثل) تأخر عن الشاهد بعده في: ٨٥٧.
(من طين لازم) 

(قالوا يا ويلنا) [٢٠] وقفت أم، فقالت الملائكة:
(هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل) [٢٠]، ويجوز أن يكون: (هذا يوم الدين) [٢٠] من كلام الكفرة لِعَنَّا
الحساب قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، أي: يوم الحساب.
فقالت الملائكة: (هذا يوم الفصل الذي كنت به تكذبون).
فقالوا من (هذا المذهب على الدين).

(إن هذا لهم الفوز العظيم) [٢٠]، ثم.
ومثل: (إِمَّا أَحْيَاهُ مَّا لَهُ ذُكُورًا) [٢١]،
(أن يباراه) . قَدْ تَضَلَّ فِرَاشُهُ) [١٠٤، ١٠٥]，
(واركنا عليه وعلى إسحاق) [١٢٣]،
(وَنَذَرُونَ أَحْسَنَ الدُّلْءِينَ. الله رَبُّكَ) [١٢٥، ١٢٦]،
كان الزَّيِّح بن حَمَّاد وأبو إسحاق والحسن وبيِّن بن وُثَّاب وابن

١ - الفرط في ٢/١٨، وابن كثير ١/٤، والنسفي ١/٢.
٢ - ك (علي).

٨٠٨
أبي إسحاق والأعش وحزة والكسائي يقرؤون: (الله ربكم) بالنصب. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو يقرؤون: (الله ربكم) بالرفع فن نصب أو رفع لم يقف على (أحسن الحالين) على جهة اللام لأن (الله) عز وجل متبرجم عن (أحسن) من الوجهين جميعاً.

إذ إنكم لمتمرون عليهم مصيحيين، وبالليل (137، 138).

وقف تام. (أفلا كعقلون) أتم منه.

وقد الله وإثيم لكاذبين (152) وقف حسن ثم تبتدى.

(أصطني ذنات) (153) على معنى النورخ، كأنه قال:

وبحنم أصطني ذنات.

(لا من قوم صال الجحيم) (154) تام.

1 - معاني القرآن 294، 363، والتهذيب 187، والفرطي 10، 117، والنشر 360،
2 - معاني القرآن 1/16، والفرطي 118/10،
3 - ح (تم أحسن من الوجهين).
4 - معاني القرآن 2/294، والفرطي 10/133، والنسفي 4/29،
5 - والقطع 199/1.
6 - س، غ، ل، ح (وقت تام).

809
سورة صاد

2 - معاني القرآن 2/397، والقروطي 15/444.
3 - لفظ (فيا) سقط من: ز. 86.
وقال آخرون: وقع ألفتم على قوله: (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) [24]. وهذا أقبح من الأول لأن الكلام أشد طولا فيها بين ألفتم وجهابة.
(أنزل عليه الذكر من بيننا) [8] تمام.
(أصبر على ما يقولون) [17] تمام. (داود ذا الأبد)
حسن.
ومثله: (والطير تخورة) [19].
(قالوا لا تخف) [22] ثم تبتديء: (خصبى) على
معنى: فمن خصمان ۵۰ أشد أشاد أفراد: تقول: ابنة الكرم يوم لقيتها
أمنطلق في الجيش أم متشاقل."
أراد: آتى منطلق؟ ويجوز خصين بعضا على بعض، على معنى د جئناك خصين؟

( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) [ 24 ] تمام.

نبتدي، ( وقليل ما هم ) على معنى و قليلهم، ويجوز أن تجعل ( ما ) اسما فترفها 174/ب، قليل، وقليلاء.

( فغفرنا له ذلك ) [ 25 ] تمام.

ومثله: ( فِي ضَلَّاكَ عَن سَبيْلِ الله ) [ 26 ] ( نسوا يوم الحساب).

( ذلك ظُنُّ اللّهِ الذين كفروا ) [ 27 ] حسن.

( المتفقين كالنجار ) [ 28 ] تمام.


( بالسوق والاعناق ) [ 33 ] تمام.

______________________________
1- التسفيه 4/39.
2- ك ( احسن).
فاضرَبَ به ولا تَحَذَّثُ [44] تام.
(فيونس اليتاد) [56] حسن.
وشَهِي: (حميم، وغُفَّاق) [77] ولك في هذا وجهان: إن
شَهَّتْ رفعته ب: الحميم، و: الحميم، به، كأنك قلت: هذا
حميم وغُفَّاق فليذوقوه. فَيَن ها الوجه لا يحسن الوقف على
(فيذوقوه). والوجه الآخر: أن ترفع (هذا) بما عاد من
الهامي، يذوقوه، وترفع : الحميم، بإيضاد: منه حميم وغُفَّاق.
فَيَن ها الوجه يحسن أن تقف على (فيذوقوه) ولا يتم من
الوجهين جمعاً.
(ملاء من نفاد) [44] هذا وقف حسن ثم تبتديءه;
(إن للطاغين) [55].
(أنتم قد تَحَذَّثُونا) [66] حسن.
(ضَعِفاً في التار) [71] تام.
(من الأشرار، أَتَخَذَنَّاهُمْ ضُخْرَياً) [72] كان ابن كثير.

1- قُول (والوجه الآخر أن ... غُفَّاق) سقط من: ح، وانظر معاني
القرآن 2/41، والقرطبي 15/311، والنسفي 4/406.
2- قُول (ابن كثير) سقط من: ح.
862 -
والأخير وأبو عمرو وحمرة وألكسائي يقرؤون: (من الأشرار.
اختذاهم) بحذف ألف في الرصل. وكان أبو جعفر وشيبة
رضاً وتافق ابن عباس: يقرأون: (من الأشرار اختذاهم) بقطع
الألف، ومن قرأ: (من الأشرار اختذاهم) بحذف الألف.
لم يقف(على الأشرار) على جهة اللام لأن (اختذاهم) حال
كأنه قال: قد اختذاهم. وقال السجستاني: هذا نعت
للرجال، وهو خطأ لأن النعت لا يكون ماضياً ومستقبلًا.
و(أم) من هذا الوجه مردود على قوله: (ما لنا لا نرى

---
1- ح (عمر وابن كبر).
2- معاني القرآن 3/111، والتفسير 188 والقرطبي 15/226، والنشر
2/361-362، والنسفي 4/46.
3- ز (فحذف).
4- ز (وقف).
5- س، خ، ك (هو).
6- القرطبي 15/226، والفتح 196/7.
7- س، غ (وهذا).
8- س، غ (مردودة).
---
824
رجالاً) ومن قرأ (أتخذاهم) بقطع الألف وقف على
(الأشرار).\]
وقوله: (فالحق والحق أقول) [44] قرأْ مُجاهد وعاصم
الأعش ومحجة 1
رفع الأول ونصب 175/12 الثاني وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عرو والحسائي ينصبونها جميعاً.
فن رفع الأول بإضمار: فأنا الحق، وقف عليه وابتدأً: (والحق
أقول). ومن رفع الأول بـ (أيها ملائكة) كما تقول: عزة
صادقة لاذن بك، لم يتْم الوقف عليه. ومن نصب الحق الأول
إضمار: قولوا الحق، حسن أنت يقف عليه، ومن نصبه
بـ (أيها ملائكة) كأنه قال: حقاً لأهلان، ثم أدخل عليه الألف
واللام وتركه على نصب لم يحسن الوقف عليه، ومن خفض (الحق)
بإضمار وابتدأ أقسم قرأ: ( قال فالحق والحق أقول) لم يقف

1 - معاني القرآن 1/76، والفرطي 15/22.
2 - للنظر (ومجزة) سقط من: ح.
3 - معاني القرآن 1/273، 462/2، والنسائي 188، والفرطي 15/372، والنشر 2/444، وكثير 4/14، والتسفي

ايضاح الوقف - 55 - 865
على (الحق) الأول لأنه حرف الفسم، واللفظ لا يُخْتَق به عن جوابه). والوقف على (الحق) الثاني قبيح لأنه منصوب بـ (أقول) ولا يوقف على منصوب دون ناصبه، ويجوز في العريضة: قال فالحق والحق أقولًا، برفعة جميعًا. فالأول ضعيف، (الأملان) والثاني معروف عليه. و (أقول) صلة (الثاني)، والهالة المضمرة تعود عليه، وتلخيصه: قال فالحق، والذي أقوله، ولا يجوز أن ترفع الحق الثاني برجوع الهالة المضمرة مع (أقول) لأن الهاء إذا لم تلفظ بها كان الفعل أنْفِذُ عَلَمَهَا. ولا يوقف من هذا الوجه على (الحق) الأول والثاني. لافتقارهما إلى بعدها).

__________________________
1 - القرطبي 10/320/1366/3/1975/12
2 - ز (صفة).
3 - ز (بوقع).
4 - ز (أقل).
5 - س، غ، ك، ح (ولا الثاني).
6 - القطع 1/1976/2866
سورة الرؤومر

( فاعبد الله مخلصاً له الدين ) [٢] \( \text{Tam} \).

ومثاله : ( ألا لله اللذين الخالص) [٣] \( \text{Tam} \).

( ثم جعل منها زوجها ) [٦] حسن.

( من الأعماص مماثية أزواج ) ثام . ( في ظلال ثلاث ) ثام.

ومثاله : ( وجع الله أنداداً ليضيل عن سبيله ) [٨] 151/ب ،

( الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ، ( ويرجو رحمة ربي ) .

( أتقوا ربيكم ) [١٠] حسن . ( في هذه الدنيا حسنة )

( في هذه الدنيا حسنة ) ثام . ومثاله : ( وأرض الله واسعة ) .

( فأعدوا مأ شئت من دونه ) [١٥] ، ( وأهليهم يوم القيامة ) حسن.

ومثاله : ( يخاف الله بعبادة ) [١٦] ، ( يعباد

فتون ) ثام .

- ٨٧ -
ومنه: (فسر عباد) [17]
ثم تبتدئ: (الذين يستمرون القول) [18] فترفع
ذين، بما عاد من قوله: (أولئك الذين هداهم الله).
(أفن حق على كلمة العذاب) [19] وقف حسن،
والمعنى، أفن حق على كلمة العذاب كنت وجهت للجنة، ثم
تبتدئ: (أفن كنت تنقذ من النار) أي: أستطيع أن تنقذ
هذا الذي وجهت له النار).
(مبنيًّة تحري من تحتها الأنهار) [20] تام، وأتم منه:
(لا يخلف الله الميعاد).
(فتراه مصرفًا ثم يجعله حطاما) [21] حسن.
(أفن يتقي وجهه سوء العذاب يوم القيامة) [22] وقف
حسن. والمعنى، هذا خير أم من يدخل الجنة؟).

---
1- القرطبي ٢٤٤/٢٤٥، وابن كثير ٢٤٤٨، والناسî
   ٤/٤.
2- معاني القرآن ٤٢٨/٤، وابن كثير ٥٠، والناسî ٥٥/٤.
   ٨٢٨.
(في ضلال مبين) [32] تمام.
ومثله: (إلى ذكر الله) [33]، (ذلك هدى الله يهدى
بـه من يشاء).
(هل يستويان مثلك) [39] 
(ويخفونك بالذين من دونه) [30] 
والتي لم تمت في منامها) [42] حسن. (إلى أجل مستى) حسن.
(من سوء العذاب يوم القيامة) [48] تمام.
ومثله: (وبداء لهم سيئات ماكسبوا) [48] 
(وجوههم مسودة) [60] حسن.
(له مقالد السياوات والأرض) [33] 
(والسياوات بطرويات يمينه) [37] 
(يسبحون يحمد ربهم) [75] 
(وقضي بينهم الحق) [79] 

__________________________
1 س (642)
سورة المؤمنين
( ذي الطول ) [٢] حسن. وأحسن منه ( لا إلا إلا هو إلهنا ) ( إليه المصير ) ( تام).
( والأحزاب من بعدهم ) [٥] حسن. ومثله: ( كل أمة برسولهم لياخذوه ) ١٧٦/ب.
( أَنتٌ أَصحاب النار ) [٦] حسن.
( وأَنتوا أَصحاب النار ) [٧] حسن.
( وَيَسْتَغفرون اللَّهُ تَحْتَمَا ) [٨] حسن.
ومثله: ( وَقَدْ أَقْبَلَ نُورُ الْحَقِّ فَلَبِتُهُمْ ) [٩] حسن.
( فِي ذَلِكَ رَحِيمٌ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ العظيم ) ( وَقَدْ تَمَّ).
ومثله: ( إلى الإيمان فتكفرون ) [١٠] حسن.
( وَقَدْ أَقْبَلَ نُورُ الْحَقِّ فَلَبِتُهُمْ ) [١٠] حسن.
ومثله: ( لَمْ يَجِبِ الْحَقَّ إِلَّا أَحْدَاثٌ ) [١١] حسن.

١ - سُلَيْمُ بِأَدْبِرِ الْعُرُقِ ( حَمَّ الْمُؤْمِنِينَ).
٢ - حَمَّ ( أَمَانٌ).
٣ - لَنَظُرُ ( حَمَّ) سَقَطْتُ مِنْ حَمَّ.
٤ - لَنَظُرُ ( حَمَّ) سَقَطْتُ مِنْ حَمَّ.

٨٧٠
(الله الواحد الأقحاب) 

(لا ظلم أليكم) [17] الم. 

ومثله: (لدى الخناصر كاظمين) [18] ، (ولا شفيع) 

بطاع). 

(وما تُخْنَثُ الصُّدُور) [19]. 

(من دوئه) ، (لا يقضون بقية) [20] . 

(واستحيوا نساءكم) [25] . 

وقال رجلٌ مُؤمن (28) وقف حسن ثم تبتدىء: (اين 

آل فرعون يكتمُ إياكنا فلا يكون الرجل من (آل فرعون) 

على هذا المذهب. ومن قال: هو من (آل فرعون) وقف على 

فرعون) . والوقف عليه وعلى (يكتمُ إياكنا) غير ثام لأن 

 قوله: (أقنلون رجلا حكايته) . (وعد ونموذ والذين من 

بعدهم) ثام . 

1 - القرطبي 15/150، ابن كثير 4/214 والنسفي 4/235/7. 

2 - القطع 2/20. 

- 871 -
ومثله: (ما لكم من الله من عاصم) [22]
( الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أثام) [25]
قبيح لأن الحير (إن في صدورهم إلا كثرة) [56] والوقف
على المخبر عنه دون الحير قبيح. (ما ألم ببالفيه) حسن.
(فستذكرون ما أقول لكم) [44] حسن.
(النار يعرضون عليها غذوا وعشيًا) [46] تام.
ومثله: (قالوا فادعوا) [50].
(في الحياة الدنيا) [51].
(لا ينفع الظالمين معذرتهم) [52].
(ما ألم ببالفيه) [56] حسن.
(وعيروا الصالحات ولا المسيئات) [58].
(أستجب لكم) [60] وقف حسن. (تجهم داخرين) تام.
(والنبي مبعضا) [61] حسن.
---
1- غ: 47 (تام)، وقوله (ما ألم ببالفيه حسن) سقط من: س. 872 -
(مخالنين للذين) [65] [ثامٍ]

إذ الأغلال في أ عنَاقِهم والمَلاسِل ( ) [71] وقَف ( ) حسن.

ثم تبُّنِّئهُم ( يسْبِحُونَ في الخِمْمٍ ) [71، 72] وروى عن
ابن عَبَّاس ( والسلاَسل) [161/ب يسَبِحونَ) (1) على معنى
ه وسِبِّحُون سِلاسلهم في النَّارِ. ويجوز في العربية: ( والسلاسل)
بِالخَفْض ( يسْبِحونَ). وقال بعض المفسرين: 5 في أَعْتَاقِهِم
و في السلاسل، و الخفْض على هذا المعنى غير جائز لأنك إذا
قتل زيد في النَّار. لم يُسْبِح أن تَضَيَّر في، فتقول: زيد
النَّار، ولكن الخفْض جائز على معنى: إذ أَعْتَاقُهِم في الأَغْلَال
والسلاسل، في خفْض ( السلاسل) على النَّسق على تأويل
الأَغْلَال) (4) لأن الأَغْلَال في تأويل خفْض كما تقول:

1 - تعَمْلِة لَا ضَرَبة من: سَغَعُ، وُقَوَّةُ من غيرها.
2 - لَفظ (وقَف) سُجُود: كَ.
3 - مَثَالَةُ القَرَاءات: 133.
4 - قوله ( والسلاسل في خفْض... الأَغْلَال) سُجُود: ز.
خاَصَمَ اَبْنِ الْهَلَدَيْنَ، مَنْ أَحْصَى الْأَفْقَوْانَ، وَالْعَرََُّدَانِ، يُخْرِجُ رَفْعَهَا
لَأَنَّ أَمْدَحَهَا أَنْ خَاصَمُ صَاحِبِه، فَقَدْ خَاصَمَ صَاحِبِه، أَنْدَم
الْقُرَاءِ،
قَدْ سَلَّمَ الْحَيَاَّاتُ مِنَ الْقَدْمَ، الْأَفْقَوْانَ، وَالْعَرََُّدَانِ، لَأَنَّ الْحَيَاَّاتُ،
فَنَصْبَ الْأَفْقَوْانَ، عَلَى الْإِتِّبَاعِ لِْهَا الْحَيَاَّاتُ، لَأَنَّ الْحَيَاَّاتُ،
إِذَا سَلَّمَةَ الْقَدْمَ، فَقَدْ سَلَّمَةَا، الْقَدْمَا، فَنَصْبَ الْسَّلَالِ،
أَوْ خَفَضَهَا لَمْ يَقَفْ عَلَيْهَا، وَالْقَامَ عَلَى ( سَكَبْنَاهُ الْيَدُ اللَّهِ)
الْكَافِرِينَ،
( ذِكَارُكُمْ كَمَا كُنْتُمْ نَفَرُّونَ ) [٧٦] ( ذِكَارُكُمْ مَرْفوعُ إِذْمَارٍ
ذِكَارِكُمْ لِكُنَّا، وَالْوَقَفُ عَلَى ( نَفَرُّونَ) حَسَنٌ.
وَالْوَقَفُ عَلَى ( المَتْخَزِّبِينَ) [٧٦] تَأْمَ.

١ - وَعِدْنِهَا الأُمُورُ أَيْضًا كَأَنَّهَا فِي الْلَّبَانَ وَالْمِلْحَيَ،
وَتَأْوِيل مَشْكُولِ الْقُرْآنِ ١٤٩، وَالْقَزْمِي ١٠٦٣، وَالْقَطْعٍ ٢٠٢٠/٤/٥.
٢ - سُ ( سَلَامَتُهَا).
٣ - الْقَزْمِي ١٠٦٣ ( بَنْصُهُ) وَالْتِسْنِم٤/٤٨، وَالْقَطْع١٠٢٠/٢٠ بٍ. - ٨٧١٤
وَمِثْلِهِ (وَمَنُّهُمُ ۚ مِّنْ أَقْصَصَ عَلَيْكَ ) [۷۸] ، (إِلَّا يَذُنَّ اَللهَ ) حَسَنَ .

وَمِثْلِهِ (فَرِحُوا بِمَا عَنَّاهُمْ مِنْ عَلَمِ ) [۸۳] ۔

(إِيَٰنِمَ يَا رَأْوَوُا بَاسَا ) [۸۵] تَامَّ ، وَمِثْلِهِ (أَلَّا قَدْ خَلَتْ فِي عِيَادَتِهِ) ۔
حـم\(\) السجدة

( فُصِّلَت آيَاتُهُ قرآنًا عريًا ) [٣] ، القرآن\(\)، ينصبٌ
من وجهين على القطع وعلى الخبر كأنه قال: ففصلت آياته كذلك،
فالوقف من الوجهين ١٧٧/١ على قوله: ( قرآن عربيًا ) غير ثام
لأن اللائم الذي في ، القوم ، صلة ل- ( فصلت ) . والوقف على
( يعلون ) غير ثام ، لأنَّ ( بشرًا ونذيرة ) [٤] حال
لد القرآن\(\)، والوقف على ( نذيرة ) حسن.
( إليه واستغفروه ) [٦] ثام.
( وتجعلون له أندادا ) [٩] ثام . ( زربُ العالمين ) ثام.
وقوله: ( ذلكم ظلُّكم الذي ظلُّتم بريكم أردانكمُ ) [٣٣]

١ - ح ( سورة حم).
٢ - فنُظِف ( القرآن ) مقطَّع من ح.
٣ - ز ( منصب).
٤ - القرطي ١٥/٥٣٧، والنسفي ٤/٨٧، والقطع ٤/٤٨.
٥ - القرطي ١٥/٣٣٨، والقطع ٢٠٣/١.
٦ - ٢٧٦.
في (أرداكم) ثلاثة أو رجل: إن شئت جعلته حالاً (ذلكم) ورفعت (ذلكم) به الظن، كأنه قال: وذلكم ظنكم مريداً لكم، فإن هذا الوجه يحسن الوقف على (ظلمتهم برّكم) ولا يبت، والوجه الثاني أن ترفع (ذلكم) بما عاد من (أرداكم) وتجعل الظن، تابعاً لـ (ذلكم)، وهذا وجه يبطل من أجل قول الفراء إلا أنه قد حكاه عن قوم واستقبه. فإن هذا الوجه لا يحسن الوقف على (ظلمتهم برّكم). والوجه الثالث أن ترفع (ذلكم) به الظن، وهذ الظن، به، ولا تجعله (أرداكم) حالاً كأنه قال: هو أرداكم. فإن هذا الوجه يحسن الوقف على (ظلمتهم برّكم).

(الحسنة ولا السينه) [34] وقف حسن.

ومثله: (اهترّ ورّبت) [39].

(لا يطبعُ علينا) [40] نام، ومثله: (اعملوا ما شتمت).

(من بين يديه ولا من خلفه تنزل ممن حكمهم خير) [42].

---
1 - أنظ (ذلكم) مط من: ز.
2 - غ (وتجعل)
وقف تام إذا جعلت خبر (إن الذين كفروا بالذكرى لما جاءهم) [41] مضمراً، فإن كان الخبر ما عاد من قوله: (أولئك ينادون من مكان بعيد) لم يتم الوقف إلا على (مكان ب بعيد) [44]. 
إلا ما قصد قيل للرسل من قبلك) [44] تام إذا كان الخبر مضمراً.
(قالوا كولا فصلت آياته) [44] حسن. (أعمى وجري) تام.
ومثله: (موسى الكتاب، فاختلف فيه) [45].
(ومن أسا فعليها) [44].
(فيرا علم الساعة) [44] حسن.
(ما كانوا يدعون من قبل وظدوا) [48] تام. إذا كان الزان [77] بمعنى الكذب، فإن كان تأويله. وعلموا فالوقف على (حيص) (3).

1- القرطبي 19/377، والنسفي 4/96/4، والقطع 200/1.
2- قوله (إذا كان الزان... على حمص) محقق من: غ.
(ولا تضع إلا بعله) [47] نام. ومثله: (ما من... من شيء).
(من دعا الخير) [49] حسن.
ومثله: (إن لي عندك أحسني) [50].
(حتى يتبين لهم أنه الحق) [53] نام.
ومثله: (ففي سرية من لقاء ربهم) [54].
حم ١- ح (سورة حم).
٢- القروطية ٨٣/١١، والسني ٩٩/٤.
-٨٨.
( لفي شك منه حريق ) تام ۰.

( ولا تتبع أهواءهم ) [۱۵] حسن ۰.
( بالحق والميزان ) [۱۷] تام ۰.
ومثله : ( ويعلون أنها الحق ) [۱۸] ۰.
( ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ) [۲۱] ۰.
( وهو واقع يحم ) [۲۲] ۰.
( إلا المودة في القرى ) [۲۳] ۰. ( توزده له فيها حسنة ) حسن ۰.

( يذم على كلبك ) [۲۴] تام ۰.
ومثله : ( يزيدهم من فضله ) [۲۶] ۰.
( ويعفو عن كثير ) [۲۰] تام ۰.
( ويعفو عن كثير ) [۲۴] حسن غير تام. قال السنجاني ۰.
هو تام. وهذا غلط لأن قوله : ( ويعلم الذين يجادلون ) [۳۵] منصوب على الصرف عن ( يزددهم ) والصرف عنه متعلق.

۱- ح ( حن ) ۰.

- ۸۸۱ - أضاح الوقف ۵۶
بالصرف". ومن قرأ: ( ويعمل الذين يجادلون) بالجزم لم يتم
له أيضا الوقف على ( كثير) لأنف ( ويعمل) منسوق على
(نورثين) (١). ومن رفع الالطم 6 بوقفا ما قبله ١٧١٩ا
( ما هلمن من عيصر) تام.
( نعم ينتصرون) [٣٩] حسن.
ومثله: ( سبيئة مثلها) [٤٠] .
( ما عليهم من سبيل) [٤١] تام.
ومثله: ( فما له من ولي من بعده) [٤٤] .
( من طرف خفيف) [٤٥] .
( ينصرُونهم من دون الله) [٤٩] .
( إن عليك إلا البلاغ) [٤٨] تام.
( من يشاء عقيما) [٥٠] حسن.
( ما في السماوات وما في الأرض) [٥٣] تام.٣

１-قطع ٢٠٦ /ب.
２-ح (والله أعلم) .

٨٨٢
سورة الزخرف

قال أبو بكر(1): من جعل جواب (والكتاب) [2]
(حم) [1] كما نقول: نزل والله، ويجب والله. وقف
على (الكتاب المبين) ومن جعل جواب أقسم (إذا جعلناه) [3]
لم يقف على (الكتاب المبين) [3]
(خلقون العزیز ال alumno) [9] وقف تام
ومثله: (إلى زمان المتقَلِبِين) [14]
(ما عِبّدناه) [20]
(يقسمون شهْمَة رَبِّكَ) [22] حسن. (يتبغذ بعضهم
بعضاً سُبْحًا) تام
ومثله: (يتكثرون) [34]

1 - تكملة من: س. غ. ١٩٢٤، ح. وسطت من غيرها
2 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: ك، ح.
3 - الرقيق: ١٦/١١٧، والنسفي: ٤/١١٣، والقطع ٢/٢٠٧، ب.

٨٨٢ –
( وزَخَرْفَا ) ، ( مُتاغُ الخِيَالِ الدُنيَا ) [٤٥] ،
( فَهُوَ لِقُرْآنٍ ) [٣٦] ،
( فِتْنَاتَ الْقُرْآنِ ) [٣٨] ،
( لَذِكْرُكَ لِكَ وَلِقُومِكَ ) [٤٤] ،
( إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَعْتِبَاتِهَا ) [٤٨] .
وَقُولُهُ : ( أَمَّ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الْذِّي هُوَ مَهِينٌ ) [٥٢] قَالَ قُرْئَاءٌ : ( فِي أَمِّ مَرَاحٍ ) وَجَبَانٍ : ( إِنْ شَتِتَ جَعْلَتَهَا هُوَ الْاِسْتِفْهَامُ ) ،
وإِنْ شَتِتَ جَعْلَتَهَا نَسَقٌّاً عَلَى قُوَّلَهُ : ( أَلَيْسِ لِكَ مَلِكٌ مُّسْرِمٌ ) [٥١] ،
وَقَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ : الْوَقْفُ عَلَى قُوَّلَهُ : ( أَفْلَا يُبْصِرُونَ ) أَمِّي أَيُّ : أَنْبَصِرُونَ . وَقَالَ قُومُهُ : الْوَقْفُ عَلَى قُوَّلَهُ : ( أَفْلَا يُبْصِرُونَ ) ثُمَّ اسْتَدَاءً وَأَمَّ أَنَا خَيْرٌ ؛ بَعْضُهمُ بَيْنَ بَيْنِهِ بَلْ أَنَا خَيْرٌ أَنْبَصِرُونَ.

١ - زُ ( الْاِسْتِنْثَاءُ).
٢ - مُعَايِنَ الْقُرْآنِ ٢٢٧ - ٧١/١.
٣ - الْقُرْطُبِيٌّ ٩٩/٦ - ١٠٠.
بَدَّت مِثْل قَرْن الشَّمْسِ فِي دَوْنِيِّ البَحْرِ
وَدُوَّرتْهَا أَوْ أَنْتِ فِي الْعَمْرِ أَمْلَحَةٌ
فَعَنَّاهُ بِلَ أَنتِ ؛ وَأَنْشَدَ آلَ فَرَاءٍُّ
فَوَلَّاهُ ما أَدْرِي أَسْلَمُ تَفَوَّكَتْةُ.
أَمَّ النَّوْمُ أَمْ كُلٌّ إِلَى خَبِيبٍ
فَعَنُّى أَمْ، هَيْنَا بِلَ، وَرُؤُي أَبُو زِيدُ الأَنْصَارِيَ عِن
الْمَعَاذَ بِأَنْبِهِمْ يَجْعَلُونَ أَمَّ، زَائِدَةً‌.‌‌
۱۸۸ – وَقَالَ آلَ فَرَاءٍ أُخْبِرْي بِعَضَهَا المَشْخَصَةً، أَنَّهُ بَلَغَهُ
۱۷۸ بَأَنْ بِعَضَهَا قَرَأَ، ( أَمَا أَنَا خَيْرُ ) فَعَنُّى هَذَا
۶ لَسَتْ ( خَيْرًا ).

۱ – نَسْبُ إِلَى ذِي الرَّمَا، وَالْرَاعِي، وَلِكِنْ أَنْذِهَ في ذِي أَحْدَهَا،
۲۴۴، والآثَاثُ۴۴.۴۳۴.
۲ – غُلَانَةٍ ( وَاشْتَدَّ أَيْضًا ) .
۳ – مَعَوِّلُ القَالِبَ، إِنْظَرَ مَعَايِنِ الْقُرْآنِ۱/۱۹۹۹/۲۹۷۲، وَالْمَسْانِد۴۱۷۷، وَالْكَالِمُ
۴ – الْقَرَطْيِ۱۴۹/۱۶۸.
۵ – حُمَّالُ ( الشَّمْخَيْنِ ) .
۶ – سُ ( لَسَتْ ) .
۷ – الْقَرَطْيِ۱۴۹/۱۹۹.۱۱۰۸۵.
( ما ضربوه لَكَ إِلَّا جُدُّلاً ) [ 88 ] حسن.
( مثلك لبني إسرائيل ) [ 89 ] ثام.
ومثله : ( ملائكة في الأرض يفلكون ) [ 90 ].
( هو ربي وبك فاعبدوه ) [ 94 ] حسن.
( لبعض عدو إلساتنين ) [ 97 ] ثام.
ومثله : ( ولا أتم تحزون ) [ 98 ].
( قال إنكم ما كون ) [ 97 ]
( قال إن كان للرحمن ولد ) [ 98 ] قال الحسن : معناه ما كان للرحمن ولد ، والوقف على الولد ، ثم تبتدي. ( فأنا أول آلابدين ) على أنه لا ولد له. والوقف على ( آلابدين) ثام.
( وقيل يارب سألك أباي آبواي : أي شئ تنصب ، أي تقل ؟ فقيل : أنصبه على ( وعندك علم الساعة و يعلم قيده ) ، فن

---
1 - الترميبي 119/12.
2 - ج ( وتبدي). 
3 - لفظ ( لا ) سقط من ح.
4 - قوله ( والوقف على الولد ... ولد له ) سقط من ح.
886 -
هذا الوجه لا يحسن الوقف على (ترجعون) وعلى (يعمون) [87] ويحسن الوقف على (يكتبون) [88] وأجاز الفراء أن تنصب أليل، على معنى لا تسمع سرهم وقيله، فن هذا الوجه لا يحسن الوقف على (يكتبون) وأجاز الفراء أيضاً أن تنصبه على معنى وقاص قيله، وشكي شكريه إلى الله، كما قال كعب بن زهير بن أبي سالم: "يَمِلَحُ الَّذِي صَلِّي الله عليه، يَبْشِرُ الرُّسَانَ جَنَّاتِي وَقِيلُهُمَّ إِنِّي يَا أَيُّهَا أَيُّبَسَلُمُ المَقْتُولُ" أراد: ويقولون قيلهم، ومن قرأ: (وَقَيلُهُ) بالخفض على (معنى) وعنده علم الساعة وعلم قيله، ويجب في العربية وقيله: بالزفع على أن ترفعه بـ (إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) [88] [1]، وقد قرأ بالزفع الإعرج.[0]


[4]

(إن هُو العليم السميع) [6] وقف حسن ثم تبديء.

(أو رَبِّۚ يُؤَلِّفُ السَّيَاهاتِ) [7] على معنى هُو رَبُّ السَّيَاهاتِ. ولو خفض على الإتباع لَ (وَرَبُّك) كان الوقف

(موطئين).

(أمقومْ يُبْنِى) [37] حسن. ومثله: (من قبلهم أهلكناهم).

---
1 - غ (سورة الدخان).
2 - قوله (قال أبو بكر) سطط من: س، غ، ك، ح.
3 - القرطبي ۴/۱۶۵، والتعل، ۷۵۰/۲۱۰.
4 - القرطبي ۴/۱۶۳، وابن كثير ۴/۱۳۸، واللمبي ۴/۱۲۷. 

---
888
( ذَقْنِ إِنَّكَ أَنتَ الْفَزِيرُ الْكَرِيمُ ) [ 49 ] اجْتَمَعَتْ الْعَوْامُ
على كَسَرٍّ إِنَّهُ وَرَوَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
ذَقْنِ أَنْكَ بَفَحْشٍ إِنَّهُ وَبَذَلَ كَانَ يَقُرُّ الْفَكْسَائِيٌّ فَذَقْنِ كَسَرٍّ
هُ وَقَفَ عَلَى ذَقْنِهِ وَهُوَ قَنْدَحٌ لاَّ يَقْفُ عَلَى ذَقْنِهِ لَكَ
الْمَعْنَى ذَقْنِ لَأَنْكَ وَبَأَنْكَ
( فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ) [ 57 ] تَامٌّ

القراءات:
1. - ك (القراء).
3. - ر (قراء).

889 -
سورة الجاثية

( آيات الؤمنين ) [ ۳ ] وقف حسن ثم تبتدئ ( وفي خلقكم وما يبت من دابة آيات ) [ ۴ ] فرفعه الآيات ب( في ) [٦] ، وعلى هذا أكثر القراءة. وكانت الأعرش وحزة وآلكسائي يقرؤون: ( وما يبتي من دابة آيات ).

( وتصريف الرياح آيات ) [ ۵ ] على إضمارٍ، فعل هذه القراءة لا يتم الوقف إلى قوله: ( آيات تقوم بعلون ).

( جميعاً منصه ) [ ۱۳ ] وقف حسن. ومن قرأ: ( منه )

۱ - س ح (سورة حم) ; وفي : ك (حم الجاثية).
۲ - لفظ (بني) سقط من ز.
۳ - التيسير ۱۹۸ ، والقرطبي ۱۶۷ /۱۶۷ ، والنشر ۲۷۱ /۲۷۱ ، والنصي ۱۳۳۴ .
۴ - ح (قرأها) .

۸۹۰ -
على معنى: من به مَنْهَة، وقف أيضاً على: المنهاة، ويجوز في العربية منهة بالرَّنْع، على معنى هو منهة، ويجوز أيضاً مازوئ عن بعض القراء (وما في الأرض جميعاً منه) على معنى: ذلك منهه.1)

199 - وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو علي المقرئ قال: حدثنا شرَّيح بن يوْس قال: حدثنا عبد الله بن رَّجاء المَكَّي عن آلِبَاس بن أبي مَرْحَب قال: سمعت عبد الله بن عَبَيد بن غَيمير يقرأ: (وستحر كلم ما في النَّاوات وما في الأرض جميعاً منه) يعني من المنها.


1 - القرطبي 16/160، والقطع 262/ب.
2 - قوله (وأخبرنا أبو بكر قال) سقط من: غ، ك، ح.
3 - ز (عيد الله).
4 - غ (جبيلة).
5 - التجريش 198، والقرطي 16/665، والنشر 272/3، والندف 13/14.

891 -
ومن رفعها جعل الخير ما عاد من الهواء والميم في 179/ب
(عيامٍ) 
ويميز في العربية ( سواءٍ عيامٍ وميم) بالنصب
على معنى سواء في عيام وميمهم، فنما أسقطنا الحافظ نصيبنا
على المعلم 
(السواوات والأرض بالحق) [32] [33]
ومثله: ( وما يبلكن ما إلا الدهر) [34]
( إلى يوم القيامة لا ريب فيه) [35] حسن.
(ورثى كل أمة جابية) [36] حسن ثم تبتديء. ( كل
أمة تدعو) بالرفع. وذوي عن بعض القراء ( كل أمة)
بالنصب، فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقف ( إلى كتابها).
( وما ياكم الناز) [34] حسن.
( غزتكم الحياة الدنيا) [35] [36] تام.

1 - س (عيام وميمهم).
2 - الطبري 486/ - 487
3 - هي قراءة يعقوب الحميري كأيا في القرطبي 175/1175، والتسبير
2/877، والنسفي 128/4، والقطع 213/12.

892
سورة الأحقاف

( وأَجَلْ مُسَمَّى١ ) [ ۳ ] تَأُمٌ. ( أَمْ لَهُمْ شَرِكٌ فِي النِّياوَاتِ ۴ ] حَسَنٌ. ( بِما تُفْيِضُونَ فِيهِ ۸ ] تَأُمٌ. ( قَآمِنَ وَاسْتَكْبِرُّوا٢ ) [ ۱۰ ] حَسَنٌ.

وَمِثْلَهُ: ( لَوْ كَانَ خِيرًا مَا سَبَقُوْنا إِلَيْهِ ) [ ۱۱ ].

( كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ٣ ] [ ۱۲ ] وَقُوْلُهُ تَعَالَ: ( وُبَشَّرُ لِلْخَيْرِينَ ) قَالَ: أَلْفَرَاء٤ وَأَلْبَشِرٍ، فِي مَوْضُعٍ رَفَعَ عَلَى النَّسِقَ عَلَى أَلْكِتَابٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَهَذَا كِتَابٌ وُبَشَّرُ. فَمَنْ هَذَا الْوَجْهُ لَا يَعْسَنُ الْوَقْفَ عَلَى ( الَّذِينَ ظَلَّوا٥ ) قَالَ: وَيَجِزُ أَنْ تَنْصِبَ أَلْبَشِرٍ، عَلَى مَعْنَى٦ لَنْتَسْضِرُ الَّذِينَ ظَلَّوا وَتَبْشِرْهُمْ بُشَري٧، فَمَنْ هَذَا الْوَجْهُ أَيْضًا لَا يَعْسَنُ الْوَقْفَ. ١ - ۱۴۲/۱۷۱۱، ۱۷۱۲/۴ - ۸۹۲. ١١.
على (الذين ظلموا) على أن تكون تنوّي التمّام. ويحوز أن تكون نصّب
البشرى، على معنى ١٠٠٠ إمامًا وزحة وبشرى، فلا يحسن الوقف
أيضاً على (الذين ظلموا) على أن تكون تنوّي التمّام. ويحوز
أن ترفع ١٠٠٠ البشرى باللّام التي في (المحسنين)، فحسن من
هذا الوجه أن تقف على (الذين ظلموا) (١).
(وعَضْتُهُ كُرْهًا) (١٥) حسن، ومثله: (ثلاثون شهرا).
(في أصحاب الجنة) (١٦) حسن غير تام.
(الإساعاة من نهار) (٢٥) وقف حسن ثم تبتدى:
(بلاغ) على معنى ذلك بلاغ، ويحوز في العربية بلاغاً وبلاغ؛
النصّب) على معنى ٦٠٠ إساعاة بلاغاً، والعنداد على معنى ٦٠٠
نهار بلاغ. (٢٩). وبالنصّب قراءاً عيسى بن عمر) (٨٠)، يرود على
بعض القراء: (بلاغ) على الأمس، (١٠) فعلى هذه القراءة يكون

١ - القطع ٢٠٤/١.
٢ - ك (بالنصّ).
٣ - معاذ القرآني ١٦٩٨/٦٥، ٢٠٠٠/٢، والقرطبي ١٦٢/٢.
٤ - القرطبي ١٦٢/٢.
٨١٤.
الوقف (من نهار) ثم تبتديء (ببلغ)، وقال قوم:

الوقف (ولا تستغفل) والابتداء (هلم كأنهم يوم يرون مسا) يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ) أي: هم بلاغ.

وهذا خطأ لأنك قد فصلت بين البلاغ، وبين الالام، وهي دافعته بشيء ليس منها.

1- الترطبي 223/6، والقطع 215/1.
200
صورة محمد " صلى الله عليه وسلم "
( وأصلحَ بِهِمْ) [۲] تام.
( الحقَّ من ربكَ) [۳] حسن. ( وأَشْهَدُمْ) حسن.
ومثله: ( نضع الحَربُ أُوزارها) [۴]، ( ليبالو بعضكم
بعض).)
( الجَنَّة غَرَّبَهَا لَهُمْ) [۶].
( وَبِيَتَ أَقَامُكُمْ) [۷].
( فَخَغَّاصَ لَهُمْ) [۸] وقف غير " تام لأن قوله: ( وأصل
أَعْمَالَهُمْ) نَسَق على ( فَخَغَّاصَ لَهُمْ) سكانه قال: أَنْعَسَهُم الله
وأَصْلُ أَعْمَالَهُمْ.
( ذَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) [۱۰] وقف حسن ثم نبديه;
( للكافرين أُمَشُّالاً) أي: أمثال ما أصاب قوم نوح وعاداً

۱ - ك ( وقف حسن غيره).

896 -
وتموداً لأهل مكة وعيد من الله) (عَشَاءُ الله حسن
( لاتمثم) [11]
ومثله: (يجري من تحتها الأمهار) [12]، (والقار
شيوه) [13]
(فلناصر لهم) [14]
(فقطع أعماه) [15]
(إذا جاءهم ذكراهم) [16]
(للمؤمنين والمؤمنات) [19]، (متقلبكم) [18]
(ومنكم) (أولى لهم) حسن ثم تنبديه: (طاعة) [21] على معنى
يقولون منَّا طاعة. (وقول مَّلَك معروف) حسن. (لكان خيرًا لليم) تام
( وَيَقْطَفُوا أَرْحَامَكُمْ ) [ ۲۲ ] حَسَنَ.
( أمٌّ عَلَى قَلْبٍ أَقْفَأْتَهَا ) [ ۲۴ ] تَمَّ
( الفَيْضَانُ سَوْلَ لَهُمْ وَأَمْلٌ لَّهُمْ ) [ ۲۵ ] كَانَ إِبْرَاهِيمَ النَّعْمَي
وَأَبُو جُفْرُ وَتَفَفَّعُ وَأَبِنَ كَثِيرٍ وَعَاصِمٍ وَحَزَةٌ وَالْكَسَائِيَ يُقْرَأُونَ;
( وَأَمْلٌ لَّهُمْ ) عَلَى مَعْنَى : فَأُمِّي اللهُ لَهُمْ ، وَكَانَ شَيْبَةً وَأَبِهِ عُمْرُ
يُقْرَأُنَّ : ( وَأَمْلٌ لَّهُمْ ) بِضَمّ الْأَلْفِ وَفَتْحَ أَلْيَاءٍ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ما
لَمْ يُسْمَ فَاعِلَهُ ، وَرَوْيَ عَنْ مُجَاهِدٍ ( وَأَمْلٌ لَّهُمْ ) بِضَمّ الْأَلْفِ
وَتَسْكِنُنَّ الْأَلْيَاءَ عِلَى مَعْنَى : وَأَمْلٌ آنَا لَهُمْ ، " فَقَنْ فَتْحَ الْأَلْفِ
لَمْ يُمَّرْ الْوَقْفَ عَلَى ( سَوْلَ لَهُمْ ) لَأَنَّ ( أَمْلٍ لَّهُمْ ) نَسِقَ عَلَيْهِ
وَمَا فَتْحَ الْأَلْفِ وَقَفَ عَلَى ( سَوْلَ لَهُمْ ) [ ۲۷ ] حَسَنَ
( يَضُرِّبُونَ وَجُوُرُ كُلِّهِمْ وَأَدِبَارُهُمْ ) [ ۲۹ ] تَمَّ
( أَضْفَاغَهُمْ ) [ ۳۹ ] تَمَّ.

---
1 - التَّبيِّنُ ۲۰۱۹، التَّرْفِيَّةُ ۲۳۴۹، النَّشرُ ۲۳۰۴، التَّثْمُقُ ۲۰۴۴، النَّسْلُ ۲۰۴٤.
2 - حُليَّةُ (۲۰۱۹).
---
868 -
(فَلْتَعْرَفْنِهِمْ بِسَيامِ) [20] حسن.
(وَنَبِلِذَّ أَحْيَارَ كُلِّكُمْ) [31] ثام.
(وَاللهُ مَعَكُمْ) [25] ثامٍ. وكذلك : (أَنْ يَتَرُكُّكُمْ أَعْمَالَكُمْ).
(فَإِنَّهَا يِبْخَلُ عَنْ نَفْسِهَا) [28] ، (وَأَنْتُمُ الفُقَرَاءُ) ثام١.

١ - لفظ (ثام) سقط من: ك.
سورة القُتْبُس

( فتحاً مبيناً ) [ 1 ] غير تام لأن قوله تعالى ، ( ليغفر لك
الله ) [ 2 ] متعلق به، الفتح، كأنه قال : إنَّا فتحنا لك فتحاً
مبيناً لكَي يجمع الله لك مع الفتح المغفرة فيجمع لك مما
تقرَّبه عينك في الدنيا والآخرة "، وقال السُّجستاني : هي
لام القسم. وهذا خطأ لأن لام القسم لا تكسر "، وقد ذكرنا
هذا في غير موضوع.

( الطالنين بالله ﴿النَّبِي ﴾) [ 6 ] وقف حسن. وله:
عليهم دائرة الدوء ، ( جهم وساءت مصيرها ) وقف الباء.
( وتعزُّروا وتوقروه ) [ 9 ] معناه : وتعزروا النبي صلى
الله عليه وسلم 181/ أ وتقوروه ، فالوقف عليه غير تام لأن
قوله : ( وتسحبوه بكرة وأصيلاً ) نسق عليه. والتسبيح لا

1 - التتurgy 4/157
2 - القرآن 16/262 ( ينص )
يكون إلا الله عز وجل.
( ويهدِكمُ صراطًا مستقيماً ) [ 20 ] وقف حسن.
( والذي مَعْكوَفاً أن يَبْلُغُ يَدَّهُ ) [ 25 ] تام.
ومثله: ( أَحْقِيْهَا وَأَهْلَها ) [ 26 ].
( ومُقَضِّرِينَ لا تَخافُون ) [ 27 ] حسن.
( ذلك مَلَّمٌ في التوراة وَمَلَّمٌ في الإنجيل ) [ 29 ] قال
آلِرَاء: في وجهان: إن شئت قلت: المعنى، ذلك مَلَّمٌ في التوراة وفي الإنجيل أيضاً كَتَابَم في القرآن، فِيكون الوقف على
( الإنجيل )، وإن شئت قلت: تَمَّ الْكَلمَةُ عَلَى وُلْدِهِ، ( ذلك
مَلَّمٌ في التوراة) ثم ابتدأ فقال: ( وَمَلَّمٌ في الإنجيل
كَرُّعَ أَخْرِجَ نَتَّأْهُ ) [ 31 ] وقوله تعالى: ( أَشْدُاءٌ عَلَى الْكَفَّارِ)،

1 - لفظ (وقف) سقط من: س، غ، ح.
2 - القرطبي 294/16 (بنصه).
(أَشْدَاكَ) ارتفعوا بـ (محمد صلى الله عليه) و(الذين معه).
ورثى عن بعضهم (أَشْدَاكَ) بالنصب على الحال(٣)، فالميرماعاد
من الهاء واليم في قوله تعالى: (تراهم ركما مجدداً).

1 - القريري ٢٩٣/١٦ (بالنص) و(النسخة) ١٦٤/٤.
2 - هي قراءة الحسن كا في القريري ٢٩٣/١٦.
- ٩٠٢
سورة الحجورات

( والفسوق وال👀) [7] وقف حسن.
ومثله : (فضلًا من الله ونعمة) [8].

( الفسوق يعد الإيمان) [11].
( وإلا يدخل الإيمان في فلوككم) [14] وقف حسن.
( لا يلتمكم من أعمالكم شياً) وقف تام.

ألفاظ (وقف) سقط من : ك، ح.
- 903 -
سورة ق

( ذَخَرَ نَجَّيْناً بَعْدَ هُدُيَّةٍ ) [٣] وَقَعَ حَسَنٌ.

وَمِثْلُ هَذَا فَحْمُ فِي أُمَّةٍ حَسَنِ [٥].

( كَذَا خُروْجُ ) [١١] تَمَّ.

( وَقُومُ يُبْعِثُ ) [١٤] حَسَنٌ. وَمِثْلُ هَذَا فَحْمُ وَعَيْدٍ.

( أَفْصِينَا بِالخَلْقِ الأَوَّلِ ) [١٥] تَمَّ.

( وَمَا أَنَا يَظَالِمُ الْعَبِيدِ ) [٢٩] تَمَّ.

وَمِثْلُ هَذَا وَلَدُّييَنَا عَضْدُدُ ) [٣٥] ١٨١یب.

وَقَرَأَتْ أَلْقَافُ ( فَنْقَبُوا فِي الْبَلَادِ ) [٣٦] بِفَتْحِ أَلْقَافِ.

وَقَرَأَ بِيَدِي بِنَبِي ( فَنْقَبُوا بِكَسْرِ أَلْقَافِ ) فَفَتْحَهَا لَمْ يَقُفَّ عَلَى ( بَطْشَا ) وَمِنْ كَسْرِهَا وَقَفَّ عَلَيْهَا وَأَبْدَأَ:

( فَنْقَبُوا ). ( هَلْ مِنْ عَيْضٍ ) تَمَّ.

وَمِثْلُ هَذَا ( مِنْ لِغْوَبِ ) [٣٨] ۰.

( وَأَدْبَارُ السُّجُودِ ) [۴٠].

۱ - الفَرْطِي ۲۰۷۷ وَالقَطَع١۸۱۲یب.

۷۴ -
سورة الدآریات

جواب آلم ( إنما تعودون لصادق ) [ 6 ]

( وإن الذین لواقع ) [ ۶ ] وقف تام

ومثله : ( عنه من أفک ) [ ۹ ]

( أیان توم الذین ) [ ۱۲ ] حسن.

( هذا الذي كنُم به تستعجلون ) [ ۱۴ ] تام.

( كانوا قلیلًا من اللیل ما يیجعون ) [ ۱۷ ] فی ( ما )

وجهان : إن شئت جعلتیا توكیدًا للكلام ، والخبر ما عاد

من ( يیجعون ) ، كأنة قال : كانوا يیجعون قلیلًا من اللیل .

والوجه الثاني ان تجعل ( قلیلًا ) خیره كأن ، وترفع ( ما ) بمعنى

قلیل ، كأنة قال : كانوا قلیلًا من اللیل ئجوعهم ، في الوجهين

جميعًا لا يحسن ان يوقف إلآ على ( يیجعون ) . وزوی عن يعقوب

۱- القریبی ۱۷/۱۵، وابن كثير ۴/۲۲۳، والنسفی ۴/۱۸۳-۱۸۴.
الخضري أنه قال اختلقوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم:

كانت ألقاهم. معناه كأن عندما يسرا، ثم ابتدعوا فقال:

(من الليل ما يجمعون). قال أبو بكر، 7 وهذا فائد أن

الآية إذا تدل على قلة نومهم لا على قلة عدهم. وبعد قلت ابتعداً

(من الليل ما يجمعون) على معنى من الليل يجمعون، لم يكن

في هذا دينهم لأن الناس كلام يجمعون من الليل إلا أنت

تجعل (ما) جحداً. 7

(حق الناس والمحروم) [19] وقع حسن.

وكذلك (في أنفسكم) [21].

قالوا سلاماً) [25] وقع حسن 182/أ على أن تنصب

السلام، بوقع ألفع عليه، ثم تبديه، (قال سلام)

على معنى نحن سلام، وكذلك تبديه (قال سلام) على

1 - قوله (قال بعضهم) سقط من ح.

2 - قوله (قال أبو بكر) سقط من ح، غ، ك.

3 - للترمي 7/36 (بالنص)، والقطع 211/أ - ب.

- 106 -
معنى: قال عليكم سلام، أُنشدنا أبو آبيء، فقلنا: السلام فآتقت من أميرها فكان إلا ومؤهباً بالحواجج، فيجوز في السلام النصب والرفع على ما ذكرنا، و: (قال سلام) وقوف حسن، ثم التبديء، (قوم منكرات) على معنى أنتم قوم منكرون، (قالوا كذلك قال يا بُكِ) [20] وقوف ثامن ومثله، (إني لكم منه نذير مبين) [51] وكذلك: (أتواضوا به) [53] حسن.

١- القرطبي ١٧/٤٥٥، والتكريت ٢٣٥/٤، والباف ١٨٥/٤.
٢- قال أبو يكير أنشدنا.
٣- قال (قلت).
٤- الشامـة لبعض بني عقيل كما في معاني القرآن ١/٤٤.
٥- معاني القرآن ١/٤٤، والقرطبي ١٧/٤٥٥، والباف ١٨٥/٤.
سورة والطور

( إن عذاب رَبِّك لواقع ) [7] جواب الْقَسَمٍ

( مَا لَهُ مِن دَافعٍ ) ثَامِنًا.

( إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَخَّلَ ) [13] وَقُفِّ حَسَنٌ. سَمِعُتُ أَبا

الْبَيْس يَقُولُ : مَعْنَاهُ يُذْفَعُون إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ ذَفْعًا

( سَوَاءٌ عَلِيَّكَ ) [16] حَسَنٌ ( مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) ثَامِنًا.

وَمِثْلُهُ : ( وَزُوْجَانِكَ يَجْعَلُونَ عِينٍ ) [20].

( مِن عَلَمِنَّم مِن شَيْءٍ ) [21] ثَامِنًا، وَمِثْلُهُ : ( بِمَا كَتَبَ

رَحِمُهُ ).

( لَا تَغْفِرْ فِيهَا وَلَا تَأْفِمُ ) [33] حَسَنٌ.

1- ابن كثير ٢٤٠، والقطيع ٢٣٣/٤.
2- س ( قال أبو بكر سمعت).
3- س ( يقول في).
4- ابن كثير ٢٤١، والنسفي ١٩٠/٤.
5- لنظ ( تام ) سطط من : ز.
(كأنهم لؤلؤ مكنون) [24] ثام.

(إذا كنا من قبل ندعو فإنها هو الرب الرحيم) [28] كان أبو جعفر ونافع والكسائي يقرأون: (أنه هو الرب الرحيم) بفتح الألف. وكان عاصم والأعش وأبو عترو وحزة يقرأون:

(إنه) يكسر الألف، فَرَأَّ بالكسر وقف على (ندعوه) وابتدأ: (إنه). ومن قرأ: (أنه) بالفتح لم يقف على (ندعوه) لأن، أن، متعلقة بـ"قبلها"، والمفعول ندعوه لأنه وبأنه.

(فذكر) [39] وقف حسنٌ.

ومثله: (سحاب منكروك) [44].

(كيدم شيئا ولا هم ينصرون) [46] ثام١٨٢/ب.

1 - النسبي ٢٣ والفرطي ٦٧/٨، والنشر ٣٧/٢، والنسفي ١٩٢/٤.
2 - القبط ٢٢٣/ب
3 - س (وقف ثام) وفي غ (وقف حسن ثام).
4 - لفت (ثام) سقط من: س، ك.
سورة والنجم

جواب القسم (ما ضل صاحبكم وما غوى) [۲]([۱۹])

والوقف على قوله: (وما ينطق عن الهوى) [۳] حسن غير تام. وقال السجستاني: إن شئت أبدلت وبدأت (إن هوا إلا وحي يوحى) [۴] من [۳] (ما ضل صاحبكم). وهذا غلط لأن (إن) المخففة لا تكون مبتدئة من هما. الدليل على هذا أنك لا تقول: والله ما قلت إن أنا لقاعد([۱۹])

(وما نبوي الأنفس) [۲۲] وقف تام.

وقوله: (فاستوى. وهو بالأفق الأعلى) [۷۶] الوقف

۱- القرطي ۱۷/۱۵۶۶/۴ وان كهكير ۴/۴۴۶۴/۴ والنسيب ۱۹۴۴/۴،

بالتقط ۲۵۳/۳۳۳.

۲- قوله (أبدلت وبدأت) سقط من: ز: ح.

۳- تنكيلة من: س، وسقطت من غيرها من النسخ.

۴- القرطي ۱۷/۱۵۶۶/۴ (بنصه).

۹۹۰ -
على (استوى) قبيح لأن (هو) نسب على ما في (استوى).
والمعنى فاستوى جبريل محمد عليه السلام، بالافق الأعلى،
أخبرنا(1) بهذا أبو العباس، وأنشد الفراء:
ألم تر أنت النسغ يصب عودة
ولا يستوي والخروج المتنقص(2).
جعله الخروج، نسقاً على ما في(3) يستوي،(4)
(قله الآخرة والأولى) [۲۵] وقف تام.
ومثله : (لم يشاء ويرضى) [۳۶] .
(وإن الظن لا يغني من الحق شيء) [۲۸] .
(ذلك مبلغهم من العلم) [۴۰] والمبنى قدر عقولهم
وبلغ أفهمهم أن آذروا الدنيا على الآخرة . وقال قوم:

1 - س (قال أبو بكر آخرنا).
2 - لم يعرف قال أر انظر الققطع ۲۲۴/۱، والقرطي ۱۷/۸۵.
3 - لفظ (في) سقط من : ح.
4 - القرطي ۱۷/۸۵، والقطع ۲۲۴/۱ .
معناه: "قدّر عقوبتهم ومبلغ أفعالهم" "أن جعلوا الملائكة بنان

الله سبحانه وتعالى:

(إن رَبِّكَ وَاسعُ الْمُقْفِرَةِ) تام. (ما أنتَ عَلَيْهِ) [32]

ومثله: (فَبِأيِّ أَلَاءِ رَبِّكَ تنادين؟) [56]

(من النذير الأول) [56].

(ليست لها من دون الله كاشفة) [58]

(وأَنْتُمْ سَامدو) [61].

۱— زِز (عقلهم و了بلغ قدر عقوبتهم).
سورة القبر

( والذين أتبعوا آلهتهم ) [ ۲ ] وقف حسن .

( وكل أمر مستقر ) [۸۳/۱۸۱] فقام .

( ما في مقدوره ) [۴ ] وقف حسن إذا رفعت ده الحكمة ،

بإضمار ه هي حكمة باللغة ، فإن رفعت د الحكمة على الإتباع .

لما لم يجعل الوقف على ( مقدوره ) على أنك تنوي البقاء .

ووقف على ( باللغة ) [۵ ] حسن .

( قولوا عنهم ) [۶ ] وقف غير ثام . ( إلى شيء نكر ) ثام .

ومثله : ( هذا يوم عشر ) [۸ ] .

( أنتِ الماء قسمة بينهم ) [۲۸ ] حسن . ومثله : ( كلٌّ

1- ز (حكم).
2- ز (بالابتعاب).
3- القرطبي ۷۱۸/۱۲۱، والنسفي ۳۰۱/۴ والفطع ۲۲۵/ب.
4- الفطع ۲۲۵/ب.

ايضاح الوقف - ۵۸ - ۶۱۲ .
شرب محتقر

(كشيم المحتذر) [31] تام
(نعمه من عندنا) [35] حسن (تجزي من شكر) تام
(فطعمام أيهم) [37] حسن (عذابي ونذر) تام
ومنه: (فأخذناهم أحد غزير مقتد) [42]
(والساعة أدهى وأخر) [46]
(إلا واحدة كلمت بالبصر) [50]
(فقوله في الزبر) [52]
(وكبير مستقر) [53]

---
1- ح (كلم)
2- قوله (كشيم تام) سقط من ح
3- قوله (تجزي من شكر تام) سقط من ح (ولفظ تام) سقط من ز
سورة الروم: "عز وجل"

(آلا تطفوا في الميزان) [8] وقف حسن إذا جلّك
(تطفوا) في موضع نصب، فإن جعلته مجزوماً بد لا،
على النبي(") لم يكن (وأقيموا) [9] مستأنفاً، وكان منسوقاً
عليه لأن الأمر ينسق على النبي فيحسن الوقف عليه من هذا
الوجه. (ولا تخدروا الميزان) وقف تمام.
(والنخل ذات الأكمام) [11] وقف غير تمام لأن (الحب)
نسق على (الفاكهة). وفي مصحف أهل الشام (والحب ذا القصف)
بالنصب(3) على مفعنى، خلاف الحب، فإن هذا الوجه يحسن.

1 - ح (نصب بيان).
2 - القرطي 17/105، والقطع 236/ب.
3 - التبيير 206، والقرطي 158/158، والنشر 2/380، والنسخ.
4 - 208/4

- 910 -
الوقف على (ذات الأكمام) ، (والحَفُّ ذو العَصْف والرَّيْحان) [١٢] وقف تام.

ومثلاً : (في البحر كالألام) [٢٤] .
( ذو الجلال والإكرام ) [٢٧] .
( يسأل من في ١٨٣/١٨٢ النياوات والأرض ) [٣٩] .
وقوله : (سنفرغ لكم أجلاً للقلان) [٣١] كان أبو جعفر
وشبيبة ونافع وعاصم وأبو عروي يقرؤون". (سنفرغ) بالنون،
وكان يحيى والأعش وحمرة والكسائي يقرؤون : (سيفرغ) بالباء".
فمن قرأها بالنون حسن له أن يقف على (شأن) وهو ينوي التلم.
ومن قرأ (سيفرغ) بالباء لم يتم الوقف على (في شأن) لأنه
كلام واحد.

1 - لفظ (يقرؤون) مقطع من : ح.
2 - التيسير ٢٠٦، والقرطي ١٧/١٦٨-١٦٩، والتنمر ٢/٣٨١.
3 - النسفي ٤/٢١١.
4 - القطع ٢٧٧/١.

١١٦
(من أنظار السماوات والأرض فأنفذوا) [23] تام.
(إِلاَّ البَلَطُانَ) وَقِفٌ حَسَنٌ.
(فَلَا تَتَّصَرَّبِينَ) [20] تام.
(وَجَنَّتَيْ الْجَنَّتَيْنِ دَايِنَ) [44] حسن.
(وَيَبْينَ حَمْيَّةَ آنِ) [44] تام.
وَمَثَلُهُ (إِلاَّ الإِحْسَانُ) [6] تام.
(وَمِنَ دُونِهَا جَنَّاتَانَ) [22] تام.
سورة الواقعة

قوله تعالى: (ليس لوقعتها كاذبة) [2] وقف حسن
إذا وقعت الواقعة خفيفة رافعة، أي: تختص أقواما إلى النار، وترفع آخرين إلى الجنة [5]، وتنصب خفيفة رافعة على الحال من الواقعة [6]. ولكل [5] أن تنصبها على مذهب المدخ كما يقول:

1- التسفي 4/214
2- القرطبي 17/191، ابن كثير 4/282.
3- القرطبي 17/191، والقطع 238/1.
4- ف ظ، ظ، وك (وذلك)، وتصريحة من النسخ الأخرى.
5- لفظ (و كذلك) سقط من: ح
(وكم أزواجا ثلاثة) [7] حسن ثم نبئى: (فأصحاب
التبنيء ما أصحاب اليمين) [8] فالأصحاب الأولون
موفقون بما عاد من الأصحاب الآخرين، و (ما) نعج
كأنه قال: أصحاب اليمين مام" وقال السجستاني بجوز أن "تجعل
(ما) صلة، فكأنه قال: أصحاب اليمين أصحاب اليمين، وهذا
184/ أخطأ لأنه قد علم أن (أصحاب اليمين) ضد (أصحاب المشأمة)
فليس في هذا فائدة، وكل كلام لافائدة فيه فهو غير حلال. فإن قال
قابل: كيف جـاز (والسابقون السابقون) [10] ولم يجز
فأصحاب اليمين أصحاب اليمين؟ قيل له يعني قوله:
(السابقون السابقون) (السابقون) إلى التبي، صلى الله عليه،
هم السابقون إلى الجنة. ولو قلنا: أصحاب اليمين أصحاب
اليمين، لم يكن في هذا فائدة. و قال القراء: إن شئتّ

2 - لفظ (يجوز) سقط من ج.
3 - القطع 228/أ.
4 - ح (ما أصحاب).
رفعت، السابقين، الأولين بالآخرين، والآخرين بالأولين. وإن
شفت جعلت، السابقين، الآخرين نعتاً للأولين، ورفعت الأولين بأعادته (أولئك المقربون) [11]. فمن وجه الأول يحسن
الوقف على السابقين الآخرين. ومن المذهب الثاني لا يحسن الوقف
عليهم. قال أبو بكر): ومن حمل الآية الأولى على معنى
ف أصحاب الميمنة الذين يخطون كتبهم بأيديهم هم أصحاب
الميمنة، أي: هم أصحاب التقدم وأثرة وطهر المنزلة، جاز له
أن يرفع، الأصحاب، الأولين بالأصحاب الآخرين، والآخرين
بالأولين. وتكون (ما) توكيذاً لاموضع لها من الإعراب،
يقول الرجل من العرب المتخاطب: أجلني في يمينك ولا تجعلني
في شمالك، أي: أجلني من أهل التقدم عندك ولا تجعلني
تأثيراً؛ فالمبين كنائبة عن التقدم، والثنائي كنائبة عن التأخر.
أنشدة(2) أبو العباس ابن الدمينة:

1 - قوله (قال أبو بكر) سقط من: غ، ك.
2 - س (قال أبو بكر أنشدنا).

١٢٠ -
أَبْنِي أَيُّهَا الَّذِي طَيِّبُ جَعْلِيُّ، فَأَفْرَحُ أَمْ صَيْرِيُّي فِي شَيْالٍ
أَرَادَ التَّقْدِيمَ وَالتَّأَخُّرَ.
(وَلِحَمْ طَيِّبًا مَا يَشْهَبُونَ) [٢١] وَقَفَ حَسْنٌ ثُمَّ تَبَدَّى،
(وَحُورُ عِينٍ) [٢٢] عَلَى مَعْنَى وَعَنْدَهُمُ حُورُ عِينٍ،۳۱. وَبَهْذِه
١٨٤/٣ً١٩ التَّقْرَأَةُ قُرَاً تَفَاعُولٌ وَاِبْنُ كِرِيرٍ وَعَصِمٍ وَايْبُ عَمْرُو
وَكَانَ أَيُّو جَعْفَرٍ وَالْأَعْشُ عِمْرَةٌ وَالْكَسَابِيُّ يَقُؤُونَ: (وَحُورُ
عِينٍ) بَلَدَمُهَا، فَعَلِى هذَا الْمَذْهِبِ لَا يَسْقُ الْرَّقَبُ عَلَى (يَشْهَبُونَ)
لَكَنَّ الْحُورَ، مَنْسَقَاتٌ عَلَى الأَكْرَابِ، وَإِنَّ شَتَّي
جَعْلِيُّ نَسَقًا عَلَى قُوَّةِ: (فِي جَنَّاتِ النَّعْيَمِ) [١٢] وَنَفِي (حُورٍ
عِينٍ). وَقَالَ السُّجِّيَّانِيُّ: لا يَجُوزُ أَنْ تَكوَّنَ الْحُورُ،
مَنْسَقَاتٌ عَلَى الأَكْرَابِ، لَكَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَطُوَّفَ الْوَلِدَانُ
بِهِ الْحُورَ عَلَيْنِ، وَهَذَا خَطَأً مَنْهُ لَكَنَّ آلَّعَبُ تَبَعَ اللَّغْزَةُ
١ - دُيوَانٌ ۱۷٠٠.
٢ - القَرْطُبِيُّ ۱۷٠۵/۱۷.
٣ - التَّقَرِبُ ۱۷۰۷، وَالْقَرْطُبِيُّ ۱۷۰۷، وَالشَّرَفُ ۴/۳۲۸۳، وَالْتَدْفِي
۱۷/۴.
۱۲۱ -
اللغة، وإن كانت غير مرفقة لها في المنهج. من ذلك قراءة أكثر الأمة في سورة المائدة (ويمسوا برجسكم وأرجلكم إلى كعبين) [٦۱] فخفصوا الأرجل على النسق على الرؤوس، وهي تختلفها في المعنى لأن الرؤوس تمسح والأرجل تغسل، قال الخطيئة:

إذا ما ألغينة برضها يومًا ورجان الحجاب والغيوتا فسنف كعين، على الحجاب، وعين، لا تزج إنما تكحل، وهذا كثير في كلام العرب. وقال أفراء يرم من رفع الحور آلين، لأنها لا يطرف بين أن يرفع فلاكية واللحم، لأنها لا يطرف بها إنما يطرف بأء الحبر، وحدها وقال أفراء: الحمض وجه القراءة حذ ساً، ويه يقرأ أصحاب عبد الله، وفي قراءة أبى بن كعب: (وحورا عينًا) بالنصب،

---

1 - نسب إلى الراعي النموري كما في شعره ١٥٦، وانظر الإنصاف أيضاً ٣٢١، وتأويل مشكل القرآن ١٥٥.
2 - ك (القرآن) ١٣٢.
على معنى، ويزوجون حوراً عيناً، ويعلون حوراً عيناً.
فإن هذه القراءة أيضًا يحسن 1/85/1 (الوقوف على (يشتهون).
( إلا قبلاً سلامًا سلامًا (26) وقف حسن.
وقوله: ( لأصحاب اليمين) (28) .
( ثلة من الأولين) (39) .
( وثلة من الآخرين) (40) . إن رفعت الثلتيين باللام
لمحسن الوقوف على ( أصحاب اليمين) وإنب رفعت الثلتيين
بإضمار. هما ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، حسن أن تقف
على ( أصحاب اليمين) واللام صلة لما قبلها، (من الآخرين)
حسن.
ومثله: (لا بارد ولا كريم) (44).
( إلى ميقات يوم معلوم) (50).
(هذا نزل لهم يوم الدين) [56].
(في ما لا تعلون) [31].
(تنزل من رabb العالمين) [80].
(وفصلت لهجم) [94].
(إن هذا لموثق اليقين) [95] [الم] (1).

1 - تكملة لازمة من: ك 64، وسقطت من غيرها.
- 124 -
سورة الحديد
(ثم استوى على العرش) تام. ومثله: (وما تخرج فيها) (أين ما كنت).
(لملك البحور والأرض) [5].
(بالم ولرسول) [7], (مُستخلتين فيه).
(ليخرجكم من الظلال إلى النور) [9].
(من قبل الفتح وقاتل) [10]. ومثله: (من بعد وقاتلوا) (وكلما وعد الله الحسن) آمن من الذي قبله.
(بين أيديهم وبأيمنهم) [12].
ومثله: (قالتما نورا) [13].
(النار هي مولاك) [15].
(الصديقون) [19]. ومثله: (لهم أجرهم ونورهم).
(يكون حطاما) [20]. (ونغفرون من الله ورضوان).
- ۱۲۵ -
(ئلأ ميتاع الفور ) تام .
(الذين آمنوا بالله ورسِلِهِ )[21] حسن، وسِلَه .
(يونيه من يشاء ) ،(وَاللهُ ذُو الفَضْل العظيم ) تام .
(إلأ في كتاب من قبل أن نبرأها ) [22] حسن .
والمعنى ، من قبل أن نبرأ التسمة .
(ولا آفروا بما آتاك ) [33] حسن .
ومثله : (وِيأْمِرُونَ النَّاسَ بالبِلَّغِ ) [44] .
( رأفت 185/186 ب ورحة ) [72] وقف حسن ثم تبتديء .
(وَرَبِينَةَ ابتدوها ) أي : ابتدعوا رهبانية لم تكبتها عليهم . وروى بعضهم أن في مصحف أبي ما كتبها عليهم ولكن ابتدوها . (فَأَنْتَيْنَا الذين آمنوا منهم أجرهم ) حسن .
(وأثْنِيَ مُنْهِم فاْسِقون ) تام .

1 - لفظ (تام وحسن) سقط من : ك .
2 - س ، غ ، ك ، ح (وقف حسن).
3 - القرطبي ٢٧٣/١٧.
4 - ف ، ز ، ك ، ح (ومثله) ووجه من : س ، غ .

- ١٢٦ -
وينعل لكم نوراً تَمَشون به وينفر لكم [28] حسن غيّر نام ، والتيام آخر السورة (1) (وينفر لكم والله غفور رحيم) وقف غيّر نام لأن قوله : ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) صلة لما قبله ، والمغنى لأن يعلم أهل الكتاب ، (2).

1- قوله ( والتيام ... السورة ) سقط من : ك .
2- معاني القرآن 1/737 , القرظي 17/267 , والنسفي 4/30 .
- 927 -
سورة المجادلة

( وإنَّهُم لِيقولُونَ مَنْ كَرَأَ مِنِّ القُوَّا وَزُورًا ) [۲] حَسَنَّ.
( وَإِنَّ اللَّهَ لَعفُوٌّ غَفُورٌ ) تَامَّ.
( مِنْ قَبْلِ ٍ أَن يَبِيَّنَا ) [۳] حَسَنَ ، وَأَحْسَنَ مَنِهِ ( ذَلِكُمْ
تُؤْعَظُونَ بِهِ ) . ( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ) تَامَّ.
( أَحَصَاء اللَّهُ وَنَسُوهُ ) [۶] حَسَنَ.
ومِثْلُهُ : ( إِلَّا هُوَ مَعَمٌّ أَيْنَ مَكَانُهُ ) [۷] ، ( مِثْلًا عِلَّمْا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ، ( إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلِيمٌ ) تَامَّ.
( لَوَلَا يَعْدَبُنَا اللَّهُ مَما نَقُولُ ) [۸] حَسَنَ . ومِثْلُهُ : ( حَسَبْهُمْ
جَهَنَّمَ يَصُلُّونَ ) .
( بَيْنَ يَدِيْ ٍ تَجْرِيَ كُمْ صَدَقَاتٍ ) [۱۲] ، ( وَأَطْيَعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ) ، ( وَاللَّهُ خَيْرٌ مَا تَعْمَلُونَ).

١ - قُولُهُ ( وَإِنَّهُم لِيقولُونَ حَسَنَ ) مِّقْتُ مِنْ أَرْبَعٍ مَإِعَ. ٩٢٨
( ويحسبون أنهم على شيء ) [ 18 ] حسن.
ومثله : ( أولئك حزب القيطان ) [ 19 ] تام.
( أولئك في الأذنين ) [ 20 ] حسن.
( لأغلبنا أتا ورسل ) [ 21 ] حسن.
ومثله : ( أو إخوانهم ۱۸۶ ۱۸۶ أو عشيرتهم ) [ 22 ] ، ( ورضوا عنه ) ، ( أولئك حزب الله ) .
سورة الحشر

( وهو آل عزیز الحکم ) [ ۱ ] ثام.
( من دیارم لابوالةحشر ) [ ۲ ] وقت خس. ونهل:
( ما ظلمتم أت تخرجوا ) ، ( وأبی المؤمنین ) ، ( فاعیروا
( يا أولی الأمر ) أحسن من الذي قبله).
( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) [ ۴ ] ، ( فإن الله عبد
( الاقاب ) ثام.
( يئجس رسله علی من يشاء ) [ ۶ ] حسن.
( دولة بين الأغنياء منكم ) [ ۷ ] ، ( وما نهک عنده فانشروا)
( ولو كان بیم خصاصة ) [ ۹ ] ثام.
( اغلاق للذین آمنوا ) [ ۱۰ ] حسن . ( إنک رؤوف رحمی) [ ۱۱ ].
( ونیله : ( ثم لا ينصرون ) [ ۱۲ ] .

۱ - لفظ ( ثام ) سقط من : ح.
۲ - تکمیل لازمة من : س ، غ ، ل ، ح ، وسعت من غيرها.
٩۳۰ -
(أو من وراء الجدر) [14]، (جبيعاً وقلوهم مثناً) حسن.
(أصلها في النادر خالدين فيها) [17] كاناً القراء جميعاً.
على نصب (فالدين) إلا الحسن فإنه كان يرفع (فالدان فيها).
فإن نصب (فالدين) نصب على القطع من (التار) \(^1\) وذلك أنه عاد بذكرا فصار كأنه لها، وذكرها الهاء والالف المصطلان ب(في)، فن هذا الوجه يحسن الوقوف على (التار) ولا يتم على قراءة الحسن، ولا يحسن الوقوف ولا يتم على (التار) لأن
(فالدين) خبره أن،
(لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) [20] ثام.
(متصدعاً من خشية الله) [21] ثام، (له الأحساء الحسن).
حسن.

---
1 - لفظ (كان) سقط من ك.
2 - ز (جبيعاً) ك، ح (مجتمعون).
3 - ح (يرفع فيقرأ).
4 - الفرطي 18/44، والنسفي 4/443.
5 - 131 -
سورة المنتخئة

( يخرجون الرسول وإياكم ) [ 1 ] حسن غير ثام لأن قوله;
( إن تؤمنوا بالله ربككم ) متعلق بالأول كأنه قال: يخرجون الرسول لأن لا تؤمنوا بالله يبكم . ويجوز أن يكون المعنى
ه يخرجون الرسول وإياكم لإيمانكم ( " ) والوقوف على ( أت تؤمنوا 87 ب بالله ربك ) حسن غير ثام لأن قوله: ( إن
كم خرجتم جهاداً في سبيلي ) متعلق بالأول سأقام، فال
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولية إذ كم خرجتم جهاداً في
سبيلي . ( وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنت ) حسن.
( إليك أديتكم وأستنتكم بالسعو ) [ 2 ] حسن. ) ونؤا
لو نكفرن ) ثام.
و مثله: ( إن تنفتم أرحامكم ولا أولادكم ) [ 3 ] ( يوم القيامة
يفصل بينكم ).

1- القرطبي 18/3، وابن كثير 4/347، والنجفي 4/246.
2- ك 47 (وقف حسن).
3- 132.
والوقف على قوله: (في إبراهيم والذين معه) ]، [ غير
ثم. وكذلك: (إذا برأ، منكم متى تعبدون من دون الله).
وذلك: (حتى تؤمنوا بالله وحده) لأن قوله: (إلا قول
إبراهيم) منصب على الاستثناء كأنه قال: قد كانت لكم أنواه
حسة في إبراهيم والذين معه إلا في قوله لأبيه: (لاستغفرنلك)
قل ولنزل الله تعالى في ذلك: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا
عن موجودة وعددها إليها فلما تبين له أنه عدو الله قرأ يمنه
التوبة 114]، (وما أملك لك من الله من شيء) ثام.
(لين كان يرجو الله واليوم الآخر) ]1] حسن.
(من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولواهم) ]9|
حسن أيضاً.

---
1 - قوله (إلا قول إبراهيم... إلا في) سعت من: ز.
-- 983 --
سورة الصف

( وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) [١] [٥] [٧] [١٤]
وَشَهِىٰ : ( أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) [٣]
( كَأَنْفَيْنَ بَني مَرْضَى ) [٤]
( إِنِّي وَمَنْ سَوْى الْحُقُّ أَيْكَ ) [٥] [أَذَاعَ اللهُ قَلْوَبَهُمْ]
وَأَتَمِمَّهُ ( وَاللَّهُ لَاتَهْدِي أَلْقَوْمَ الَّذِينَ مَعْلَمِينَ)
( بَأْنَىٰ مِن بَعْدِ اسْتِهِمْ أَحَدٌ ) [٦] [٧] حَسَنٌ.
وَشَهِىٰ : ( الْكَذِبُ وَهُوَ الَّذِى يُدْعِى إِلَى الْإِلْلَهِ) [٧]
( وَمَا كَانَ طَيِّبًا فِي جَنَّتِ عَدَّنٍ ) [١٢]
( وَفَتَحُ قَرْبٍ ) [١٣] [تَلَّمُ وأَتَمَّهُ ( وَبَشَّرَ الْمُتَّقِينَ)
( قَالَ الْحَوَارِيُّونَ ) [١٨] أَنْفَحَ أَنْصَارُ اللهِ ) [١٤] حَسَنٌ.
وَشَهِىٰ :
( طَائِفَةٌ مَّن بَيْنِ إِسْرَائِيلَ وكَفَرَت طَائِفَةٌ).

١ - لَفْظُ ( تَلَّمُ ) سَقَطَ مِنْهُ.
سورة الجمعة

(يَسْتَغْفِرَ اللَّهُ مَا في السَّيَاهِ وَمَا في الأَرْضِ الْمَلِكِ
الْقُدُوسِ) [١] قُرِّرَتْ وَأَبَأَهُ مِن أُهُلِ الْمَدِينَةِ وَعَاصِمٌ وَأَبُو
عَمَّرَٰٰٰ) وَالْكَسَائِيٌّ: (الْمَلِكِ الْقُدُوسِ العَزِيزِ الْحَكِيمِ) بِالْخَفْضِ.
وَقُرِّرَ شَيْخُ أَبِي وَلِدٍ: (الْمَلِكِ الْقُدُوسِ العَزِيزِ الْحَكِيمِ)
بِالْخَفْضِ. فَرَفَعَ فِي خَفْضٍ وَقَفَ عَلَى (الْحَكِيمِ) وَلِمْ يُسْتَغْفِرَ لَهُ أَن يَقْفُ عَلَى (مَا فِي الأَرْضِ) [١٠] وَمِن رَفْعِ حُسْنٍ لَّهُ أَن يَقْفُ عَلَى (مَا فِي
الأَرْضِ) وَيَبْنِيَهُ: (الْمَلِكِ) عَلَى مَعْنَى هُوَ الْمَلِكِ،
(يَجُنِّبُ أَسْفَاراً) [٥] حَسْنٌ.
وَمِثْلُهُ: (وَذَرُوا البَيْعَ) [٩]
(وَتَرْكُوهُمْ قَاتِماً) [١١]

１- سُ ، غُ ، لُكُ ، هُ (وَأَبِي عَمَّر وَالْكَسَائِيٌّ).
２- القَطْعُ ٢٣٦/٢٥١.
３- ٩٣٥.
سورة المناققين
(فصدوا عن سبيل الله) [2] حسن
(محسبون كل صحة عليهم) [4] [7] تام. (فاخذتهم)
حسن.
(حتى ينفذوا) [7] تام.
ومثله: (ليخرجن الأعز منها الأذل) [8]
سورة التّغابن

(ما في السّياوات وما في الأرض) [1] حسن، وأحسن

(وهُو اَللهُ عَلَيْهِ فَتَمُّمُّو قِلَّتهُ) [2]

(فَنَكُمْ كَافِرْنَ وَيَمِنُّو عَنْ ثَعَالِبِكُمْ) [3] حسن.

(وَصَوْرُكُمْ فَأَحْسَنَ مَرَّتينَ) [4] ثام.

(أَطْهَرْنَا بِهِمَا) [6] حسن.

(وَالْوُدٌّ الَّذِي أَنزَلْنَا) [8] ثام

وِمِلَّةً (ذَلِكَ يَومُ التّغابن) [9] ، (خَالِدَيْنَ فِيهَا أَبَدًا)

حسن. (ذَلِكَ الفوز العظيم) ثام.

وِمِلَّةً (إِلاَّ بِذَاتِ اللّهِ) [11] ، (وَأَنْفَقُوا أَحْيَا لَنْ شِيْكُّمُ) [16]

ب/ 187
سورة الطلاق

( فَطَلَّقوهُنَّ لَعَلَّهُنَّ يَتَأْتُوهُنَّ ) [ 1 ] حَسَنَ . ( وَمَثَلُهُمْ ) [ " ]
( وألحوا العدة واتقوا الله وَبِيْكُمْ ) . ( إِلَّا أَنْ يَأْتَنَّ بِفايحتِهِ مُبيِّنةً ) ، ( وَلِلَّهِ حُدُودٌ الله ) ، ( فَقَدْ عُلِمَ نَفْسُهُ )
ثام . ( وَمَثَلُهُ ) ( بَعْدَ ذَلِكَ أَمَراً ) [ 2 ]
( مِنْ كَانَ يَؤْمِنُنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) [ 3 ]
( وَيَرْزَقُهُمْ مِنْ حِيْثْ لَا يَتَحِبُّونَ ) [ 4 ] حَسَنَ ، ( فَهُوَ حِسَبُهُ ) ثام .
( وَمَثَلُهُ ) ( الَّذِي لَا يُحِضُّنَّ ) [ 5 ] ، ( أَنْ يَعْمَنَ حَمْلَنَّ ) .
( ذَلِكَ أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَأْتِيْكُمْ ) [ 6 ]
( لِتَضْيَقُوا عَلَيْهِنَّ ) [ 7 ] حَسَنَ ، ( وَمَثَلُهُ ) ( وَأَنْقَرَوْا بِيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ )
( لِيُنْفِقَهُمَا سَوْءَةً مِنْ سَعْتِهِ ) [ 8 ] ، ( فَنَفْسَهَا إِلَّا مَا آتَاهَا ) ثام .

١ - تَكْمِلَةُ مِنْ كَأَنْ وَسُقَطَتْ مِنْ غَيْرَهَا ١٣٨
(الذين آمنوا) [10] وقف حسن. (قد أنزل الله إليكم ذكرى) حسن غير نام. وقال السجستاني: هو نام. وهـذا خطأً لأن الرسول منصوب على الإتباع لـه الذكر، ولا يحسن الوقف على مبوع دون تابعٍ، ولو رفع دافع الرسول على معنى هو رسول حسن الوقف على الذكر، فإن قال قائل: كيف يكون الرسول تابع لـه الذكر، وهو الرسول لا ينزل وإنما ينزل القرآن؟ قيل له: أنزل حصول على معنى أظاهر وبيئ، كما قال الشاعر:

إذا تغنى الخاَمُ العَرَقُ هُجَيْنِيَ ولو عبرت عنها أم عمار

فنصب: أم عمار بـ: هجِيْنِي*، بمعنى: ذكُرني، وقال بعض البصريين: الرسول منصب على الإغراء بإضمار، عليكم رسولا، اتبعوا رسولا، وإنما صلى وقوع الإغراء بنكرة

2. غ (القرآن عليه).
3. الشهيد للثابتة كافي دروته 51، وسيبويه 1444/1، والأخصاد 341.
4. س، غ (هجني من أجل أنه).

- ١٣٩٥ -
لأنها وصلت به يتلو فأتذئب الصلبة من المعرفة. فن أخذ بهذا القول فقال: الوقف على ذكر ثم وفي رسول وجه ذلك وهو أن ينصب بعشت من ذكر يراد به قد أنزل الله إليكم ذكرًا يذكره رسولًا فن أخذ بهذا قال:
الوقف على ذكر حسن وليس بتام (وعلموا صالحات من الظلامات إلى النور) [118/1]
ثم (ومن الأرض مثلن) [12] حسن. (ينزل الأمر بينين) غير فتام لأن اللام الذي في (لعلوهم) لام كي هي معلقة بما قبلها.

________________________
1- ك (اللغز).
2- ح (كان).
3- ز (فذكر) ولفظ (يذكر) سقط من ح.
4- ز (بنهر).

- 946 -
سورة التنحيم

( تَبْتَغِي مِرَاضَتَ أُزْوَاجَكَ ) [ 1 ] حسن، ( وَاللَّهُ غَفِورٌ رَحِيمٌ ) تام.

( جَلَّتُ أَيَامَّكُمْ ) [ 2 ] حسن، و مثله، ( وَاللَّهُ مَولَاهُمْ ) تام.

( وَجِبَالُ وَصَلَحُ الْمُؤِمِّنِينَ ) [ 4 ]، ( بعَدَّ ذلِكَ ظَهِيرٌ ) تام.


( يُومَ لَا يُجِرِيِ اللَّهُ اللَّيْلَ اللَّيْلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ) [ 8 ]، ( بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَيْمَانِهِمْ )، ( وَأَغْفِرْ لَنَا ) تام.

( وَأَغْفِرْلَهُمْ ) [ 9 ]، ( وَمَا أَوْلَمْ جَهَّمْ ) تام.

1 - قوله ( وَاللَّهُ غَفِورٌ حسن ) سقط من ك.
سورة المَلِكِ

( مِّن فَظَّأوْتِ ) [ ۳ ] حَسَنَ.
وَمِلَّهُ ( وَأَعْدَدْنَا لَمْ عَذَّبَ السَّعِيرُ ) [ ۵ ] ، ( وَجَعَلْنَا زَجَومًا لِلشَّيَاتِينَ ) وَقَفَ حَسَنَ.
وَمِلَّهُ ( فَاعْتَفَرْ فَوَادُنِيَّمُ ) [ ۹ ] ۱۱.
( وَكَلَّمْنَا مِن رَزْقِهِ ) [ ۱۵ ] ۱۷. ( عَلِيْكُمْ حَاصِبٌ ) [ ۲۱ ] ۲۱.
( فَوَقِيمُ صَافِئٌ وَيَقِينٌ ) [ ۱۹ ] ، ( مَا يُبِّيْكُمْ إلَّا الرَّحْمَنُ ) ۱۹.
( يَنْصَرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ) [ ۲۰ ] ۲۰.
( بِلْ إِذَا فِي مَتِينٍ وَنَفْوَرُ ) [ ۲۱ ] ۲۱.
( واَلْأَبْصَارُ وَالْأَفْتَدَةِ ) [ ۳۲ ] ۳۲.
( آمِنًا بِهِ وَعَلِيَّهُ تَوَلَّ مَا ) [ ۳۹ ] ۳۹.
١٤٤.
سورة ن:
( وإنك لعلى خلق عظيم ) [ 4 ]
ومنه : ( بأيكم البغثون ) [ 6 ]
( وهو أعلم بالببدين ) [ 7 ]
( لو تذين فذينون ) [ 8 ]
( أن كان ذا مال وبنين ) [ 14 ] قرأ أبو جعفر وحزة بحزمتين" ( أن ) بذخال الاستفهام على ( لث ) ، وقرأ
شيبة ونافع وأبو عمر والأغش والكسائي : ( أن كان ذا
مال وبنين ) بغير استفهام ، فقرأها بالاستفهام 188/1 بحسب
أن يقف على ( زئم ) [ 13 ] ويبتديه : ( أن كان ذا مال
وابنين ) على معنى ألان أن كان ذا مال وابنين تطبه ، ويجوز
أن يكون التقدير ألان كان ذا مال وابنين ،

---
1 - لفظ ( بحزمتين ) سخط من : س ، ش ، ك ، ح ،
2 - ك ( والأغش وحزة ) .
3 - التحنيت 6213 والقرطي 1836 والقطع 1241 / 246 / 1.
(إذا تقبل عليه آباؤك قال أساطير الأوائل) [16] ومن قرأها بغير" استفهام لم يحسن أن يقف على (ذنيم) لأن المعنى، لأن كان وخدام كان، فد أن، من عليه بما قبلها.

(سنيمة على الخرطوم) [17] تام.
(ولا يستثنون) [18] حسن.
ومنذه: (أن لا تدخلنها اليوم عليك مسكون) [24]
(وذلك العذاب) [32] تام.
(عند يقيم جنت النعيم) [34] تام.
(ما لكم كيف تتحكمون) [36] حسن.
ومنذه: (لما تخيرون) [38]
(إن لكم لما تتحكمون) [39]
(فلا تستطيعون) [42]
(ترفقهم ذلة) [43]، (وهم سالمون) تام.
(بهذا الحديث) [44] حسن.

1- س (بلا)، وفي: ك (ومن قرأ على الخبر لم يحسن له أن يقف).
2- القرطبي 18/187 (بنصه) 0، والقطع 240/1، 241/1.

- 444 -
سورة الحاقة

( وما أدرك ما الحاقة ) [3] تمام.
وِلِيّه [١٨٠] : ( ومائين أَيْمُ، حَسَوْماً ) [٧]
فَبُلْ تَرَى لَمْ يَن باقية ) [٨] تمام.
وِلِيّه : ( فأخذْم أَيْرة رائِية ) [١٠]
وِلِيّه : ( وَتَفَيْبَ أَذْن وَاعِية ) [١١]
( لا تَضْيِب مَكْم خَافيِة ) [٩]
( قُطْرُبَة دَائِية ) [٩٣] حسن.
( بما أَسْلَفْتَم في الأَيْم الخالية ) [٩٤] تمام.
( مَلْك عَيْن سُلطانِية ) [٩٩] حسن.

---

١ - لنظ (٥) مقط من : غ.
٢ - تكَّلَق من : ح، وسَقْت مِن غَرْهَا.
٣ - لنظ (٥) مقط من : ح.

اِيْضَاح الوقف − ٥٤٥ −
( سبعون ذراعاً فانسكتوه ) [ 32 ] حسن.
وبهله : ( ولا يُحلُّ على طعام المسكنين ) [ 24 ]
( لا يأكلُ إلا الخاطئون ) [ 27 ] تمام.
( وما هو بقول شاعر ) [ 41 ] ثم تبتدئه : ( قليلاً
ما تؤمنون ) على معنى : يؤمنون قليلاً ، و ( ما ) توكيد
للكلام .
وذلك ( ولا يقال كاهن ) [ 42 ] ثم تبتدئه : ( قليلاً
ما تذكرون ).
( تنزيل من رب العالمين ) [ 43 ] تمام.
وبهله : ( فما ينكم من أحد عنه حاجزين ) [ 47 ]
( وله حق البقين ) [ 51 ] حسن 189 أ.ر.

- 141 -
سورة سُل سأئِل

( بن الله ذي المعارج ) (٣) حسن
( كان يقدّرُه خمسين ألف سنة ) (٤) تمام

والمثل: ( فاضيه صبرا جيلا ) (٥)
( وزُرِّاه قريبا ) (٧)
( ولا يسألُ خمَى حميّا ) (١٠)
( يُبصرونُهم ) (١١)
( وإذا سَبِّته الخير وضُرَع ) (٢١) وقف غير تمام لأن قوله:
( إِلَّا الْمُصْلِينَ ) (٢٢) مستثنى من ( الإنسان )
( الإنسان) بتأويل الناس وталله قوله: ( إن الإنسان
لقي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) (العصر ٢٠ ٢٩)
هذا قول الفراء. وقال قوم: هو مستثنى من قوله ( تدعو من
أُذِى وتولى وجمع فأوعَى ) (١٧ ١٨) ( إِلَّا الْمُصْلِينَ ).

١ - القرطبي ١٦٨، ٢٩١.

٢٠٩/١ معايير القرآن
٩ - التدبير ٢١٤، والقرطبي ٢٨٧/١٨، والنشر ٣٩٠/١، والتنقيح ٤٩٠/٤.
٣ - القرطبي ٢٨٨ - ٢٨٧/١٨ (بنمو).
سورة نوح «عليه السلام»

(ويُبِّكِّرُكُمُ آثِرَاهَا) [12] وقَفَ حَسَنٌ.

(وقَدْ خَلَقْتُكُمْ أَطْوَارًا) [14] قَامٌ 189/ب.

وَمَثَّلَهُ (وَجَعَلَ النَّشَمَ سَرَابِيًا) [16] 0.

(وَيَتْخُّبُّكُمْ إِخْرَاجًا) [18] 0.

(سُبْلًا إِخْرَاجًا) [20] 0.

(يَقُولُ وَيَعْفُوقُ وَنَسِرًا. وَقَدْ أَضْلَعْتُ كَيْرًا) [32] 0.

1 ح (وقف قام) 249 - 149 -
سورة الجِن

قوله تعالى: ( وأَتَّبَعْتُهُ نَارًا) [٢٣] كاتب علفة وحي واملع وحمزة وَالْكَسَّارِ يَنْصُوبُهُ، وَكَانَ كُلُّهُ يَنْصُوبُهُ وَهُمُ الْكَسَّارُ وَالْكَسَّارُ وَالْكَسَّارُ وَالْكَسَّارُ [٢٤]. وَما بعده فإِنّهم كانوا يَكْسَرُونَهُ بِعِرْضٍ قُوَّةٍ [٢٥] (لِيَعْلَمُ أَنَّ نَافِعًا لِلْكُلِّ نَافِعًا [٢٦] وَكَذَّلِكَ رَوَى أَبُو عُمَرُ عَنْ عَاصِمٍ [٢٧] فَعَلِهَا هَذَا المَذْهِبُ لَا يَمْتَرَّ الْوَقْفَ إِلَى قُوَّةٍ (إِلَّا بَلَاغًا مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) فَبَلَاغُ الْوَقْفِ النَّافِعُ). وَكَانَ عَاصِمًا فِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكْر تَرْكِهِ عِبَادًا كَلَّا إِلَّا قُوَّةٍ (وَأَنَّ الْمَسَاجِدُ لَهُ) [٢٨] فَالْعَالِمُ عَنْهُ بَالْمَسَاجِدُ فَعَلِهَا هَذَا الْوَقْفُ إِلَى قُوَّةٍ (فَلا تَدْعُوا بِاللَّهِ أَحَدًا) وَكَانَ أَبُو عُمَرُ يَكْسَرُونَ كُلَّ نَافِعٍ
حتى ينصبه إلى قوله" (وأثروا استقاموا) [46] فإنه كان ينصبه وما بعدها، فعلى هذه القراءة لايتم الوقف إلى قوله: (إلا بلاغاً مِن الله ورسِلَانه)."

(من أضعف ناصراً وأقل عدداً) [44] نام أيضاً.

فمَن فتح. (أن) في جميع السورة جعلها نسقاً على قوله:
(آمنا به) وـ (أن تعالي جد رَبنا)، ومن كسر نسقباً على (قالوا إذا) [1] ويجوز من فتح أن يجعلها نسقاً على قوله:
(قل أوحي إلي أن 19/أ تستمع) (وأن تعالي جَدُ رَبنا) وإن كان فيها ما لايعين عطفه على (آمنا به) وحص على معنى، أهلنا وخبرنا وأقسمنا وما أشبه ذلك، ومن كسر الحروف وفتح (وأثروا استقاموا على الطريقة) أضمار مبنا

1 - لفظ (قوله) سقط من: س، غ.
2 - التيسر 215، والنشر 391/2.
3 - لفظ (أضاً) سقط من: ح.

951
تأويلها: والله أن لو استقاموا على الطرق. كما يقال في الكلام: والله أن لو قمت لقمت، والله لو قمت لقمت. كما قال الشاعر:

أما والله أن لو كنت حزاً
 ومسا بالحزم أنت ولا القتيق

ومن نفتح ماقل، أن المخففة نسقتها على المخففة على (أوحي إليَّ أنه) و (أن أرى استقاموا) و (آمنا به) و (أن لو استقاموا) و يجوز لمن كسر الحروف كلها إلى (أن) الخفيفة ( أن يعطاف المخففة وما بعد ما على (أوحي إليَّ أنه) أو على (آمنا به) ويستفي عن إضمار اليمين (5).

1 - لفظ (كما) سقط من: س، غ، ك، ح وفي الثلاثة الأولى (والف).  
2 - لم أعرف قائله، انظر الإنصاف 113، والفرط في 9، 182/19/17.  
3 - ح (في).  
4 - س، غ، ح (المخففة).  
5 - الفرط في 17/19 (بما).  

- 952 -
سورة المزمل

( إنما سئلني عليك قولًا آخرًا ) [5] نام.

وقوله : ( فكيف تنقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدان شيباً ) . ( إن ) من صلة ( تنقون ) و ( اليوم ) منصوب ب ( تنقون ) . والمعنى : فكيف تنقون يومًا يجعل الولدان شيباً إن كفرتم . وقال بعض المفسرين : وقف التهام على قوله : ( إن كفرتم ) والابتداء : ( يومًا يجعل الولدان شيباً ) يذهب إلى أن ( اليوم ) منصوب ب ( يجعل ) والفعل له ) . كأنه قال : يجعل الله الولدان شيباً في يوم . وهذا لا يصح لأن اليوم هو الذي يجعل هذا من شدة قوله . ومنهم من ينصب اليوم .

1-4 ( فتح تعلال ) .

- 102 -
بـ (كفرتم) وهذا صحيح جداً لأن اليوم 19/01/ب إذا غلبت
بـ (كفرتم) احتاج إلى صفة (كفرتم) لـ 5 يوماً. فإن
احتياج محتاج بأن الصفة قد تحدث وبينصب ماً بعدها احتاجنا
عليه بقراءة عبد الله (فكيف تتكون يوماً يجعل الولدان شبيهًا)
إن كفرتم 6.

(السياة منطَّظِرُ به) [18] نام. (مفعولًا) نام.
ومثله: (أخذ إلى ربي سبيلًا) [19]

(وطالفة من الذين معك) [20] وقف حسن. ومثله:
ما تissors من القرآن) ، (يقتلىون في سبيل الله) حسن،
ما تissors منه) نام. (قرضا حسناً) حسن. (وأعظم
أجراً) نام.

латظ (اليوم) سقط من: ز
2 - ز (با)
3 - القرطي 19/48 - 49 (بصه)، والقطع 244/24
- 904 -
سورة المدثر

(وَمَا فَأْنَذِرْتُ) [٣] وَقَفَ حِسْنٌ. وَقَالَ بِعْضُ الْمُفسِّرِينَ:
معنى: يا أَيَّهَا المَدْتَرُ قُمْ نَذِيرًا لِلْبَشْرِ.۱۰ وَهذَا قَبْيحٌ لِأَنَّ الكَلَامَ
قُدْتَال فِي يَمِينِهَا.
(وَلِرَبِّكَ فَاسِرِ) [٧] وَقَفَ حِسْنٌ.
(عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِير) [١٠] ثَامِنًا.
(لاَ تَبْقِي وَلَا تَنْذَرُ) [٢٨] وَقَفَ حِسْنٌ أَنْ تَبَتَّدِئِهِ: (لَوَاحَةُ
الْبَشْرِ) [٢٩] عَلَى مَعْنِى هِيَ لَوَاحَةُ لِلْبَشْرِ.۱۰۰ (عَلِيَّتِهَا تَسْبُقَ عَنْهُ) [٣٠] وَقَفَ حِسْنٌ.
وَمَثَلَهُ: (مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِذَا مَثَلَ) [٣١].
وكَذَا (كَلَا) [٣٢].
(وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ) ، (وَمَا يَعْلَمُ جَنُوْدُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) [٣٣].

١. القروي: ٨٤/١٩
٢. مُعَارِضَةُ الْقُرْآنِ: ٣١٠/٤، والتَّسْفِي: ٣١٠/٤
٣٠٦٠
تام. ومثله: (لا ذكر إلا للبشر).

(إنها لإحدى الكبار) [25] حسن غير تام.

(ندرا) [26] ينصح من ثلاثة أوجه: إن شئت نصبته على القطع من (إحدى الكبار) وإن شئت نصبته على المصدر كأنك قلت: إنذاراً للبشر. وإن شئت نصبته على القطع من عائد (سقر).

(أن يتقدم أو يتأخر) [37] حسن.

ومثله: (بما كسبت 191/9 زهينه) [38] وهو غير تام لأنه قد جاء الاستثناء بعده.

(لا أصحاب اليمين) [39] وقف تام.

(ماسلككم في سقر) [42] حسن.

ومثله: (فرت من قسورة) [51].

و(كلا) [52] قد استقصينا أمرها في صدر الكتاب.

1 - قوله (للبشر على مبنى ... نذيرا) سقط من: ز.
2 - مؤلف القرآن 2009، والقرطبي 19/84.

961
سورة القيامة

قال أبو بكر (1) : قد ذكرنا سمايلا من الخلاف في صدر الكتاب. وجواب القسم مذكور، كأنه قال: لنبعث نحاسين، فدل قوله: ( أرحم الإنسان أَلْلَهُ نُحِمَّعُ عَظَامَتَهُ ) [2] على الجواب (2) فحذف ( أَلْلَهُ نُحِمَّعُ عَظَامَتَهُ). ( بَلْ ) [4] وقف حسن، ثم ابتعدة: ( قادرين ) على معنى: بل نجمعها قادرين. أنشدنا (3) أبو العباس الفوزقي: ( لا أُشْتِمُّ الدُّهْرُ مِنْ عِيْنَيْنِ ) ولا خارجاً من في زور كلام. أراد: لا أُشْتِمِ ولا يخرج، فلما صرف يخرج (4) إلى خارج

1 - قوله ( قال أبو بكر ) مقط من: س، غ، ك، ح.
2 - القرطبي 91/191 و السفيحي 313/314، والقطع 248/1.
3 - س ( قال أبو بكر أنشدنا ).
4 - ديوانه 128.
5 - لفظ ( يخرج ) مقط من: غ.
نصب. بني علّ هذا بعض التحويين وقال: نصب (قادرين)
لأنه صرف عن يقدر. فرد الفراء هذا وقال: بلزم قاتليه أن يجوز "قايتنا أنت، يريدون: أنتم أنت. ونصب قائم، في
هذا" الموضوع محال بإجماع إلّا أنه يصلح نصب (قادرين) على التكريره بإليهيسنا قادرين. ويجوز في النحوه بل قادرون.
بتولٍ: بل (2) نحن قادرون، وأما بيت الفوزد فإن دخارجا،
فيه منسوق على موضع أشعمر، والتقدير: عاهدت وبي لااشتبا
ولا خارجا، لأن البيت الأول:
ألم ترني عاهدت وبي، وأتي بين رحاج قاببا ومقام
(كلاً لا وزّر) [11] وقف حسن، والمعنى: لا ملعاً

1 - ز (نص).
2 - ك (هذا خطأ).
3 - قوله (المرفع) إلا) مقط من: ك.
4 - الفرطي 92/19.
5 - لفظ (بلي) مقط من: ز.
6 - دراهه 128، ورسالة الفقران 329، والكامل 70/6.
- 958 -
سورة الإنسان

(لم يكن شيئاً مذكوراً) [1] حسن. ومعنى (هل ألقى) فقد ألقى. [2] غير تمام لأنّ (венيله) معناه

1 - تكية من: س، غ، ك، ح، وسقطت من غيرها.
2 - س، غ، ك (وقف حسن).
3 - القرطبي 117/118، والنسفي 316/4.
4 - 959.
ه التأخير، كأنه قال: (فجعلناه سهباً بصيراً) ولِ (نبتليه) "(4) والوقف على (نبتليه) ثم.

(إِمَا شَأَكْرَأْ وَإِمَا كَفَّرَأْ) (3) ثم.
(وَفَجَّرُونَ تَفَجِّيرًا) (6) حسن.
(تَعْبُسَا قَطْرِيْراً) (10) ثم.
(كَانَ سَمِيعَكُمْ مُشْكْرُوْراً) (22) ثم.
(وَمَثْلِهِ: وَرَيَّدُونَ وَرَأَتُونَ بِهِمْ ثَلَاثًا) (27) حسن.
(مَنْ أَيْضَاءَ فِي رَحْمَتهِ) (31) حسن.

سورة المرسلات
قال أبو بكر رضي الله عنه: جواب السَّمَّ (إنما تعودون لواقع)

7 [وهو الوقف التام) "(4) وهو الوقف التام) "

1 - القرطبي 19/130، والنجفي 167/4، والقطع 8/214،
2 - قوله (قال أبو بكر) فقط من: س، غ، ك، ح
3 - القرطبي 19/154، والنجفي 167/422.
4 - س، غ، ك، ح (وقف التام).

- 110 -
(لأي تَوَم أُجْلِكُ) [13] وقف حسن إذا جملت اللام في (تَوَم الفَصْل) صلة الفعل المضمر، كأنك أضحتت (أجلت) فتكون اللام الأولى صلة للظاهرة والثانية للمضر، فإن جعلت اللام الثانية توكيداً للأول لم يحسن الوقف على قوله: (تَوَم الفَصْل).

(وَمَا أَدرَكَ ما بِيْتُ الفَصْل) [14] تمام.

(أَلَمَ نَبْلَكَ الأَوْلَيْنِ) [16] حسن.

(نَمْ نَسْهَبُهَا الآخَرِينَ) [17] مرفوع على الاستثناء.

وقف حسن.

(فَقَدْنَا) [23] وقف حسن. وكلّ وقف تصل به فاء فهو غير تمام في الحقيقة من أجل أن الفاء تصل ولا يُستأنف بها. وما لا يكون مُستأناً فالضخوت على ما قبله لا يتم. فإن صَبَكُ.

1 - القطع 246/1.
2 - القرطبي 19/160، وتحتفي 4/322، والقطع 247/1.
3 - قوله (وقف حسن) سقط من: ح.
4 - ح (فَنَعْمٌ القدرون وقف تمام).

إيضاح الوقف - 971 -
في الكتاب وقف تمام قبل فاء فعناها كاتبهم إن كان متنبأً عمًا بعده ولو لم تصل به. وإن القاء 162/1 أشبه الراوي في صف المتأخر على المتقدم غير أنها يلزمنا من الاتصال لا يتم وقف قبلها. (فعنهم القادرون) وقف تمام.
(وأسقيناكُم ماء فراتا) [27] تمام.
ومثله (كأنه جالت صقر) [22] [27]
(ويل يومئذ المكذبين) [27]

سورة عمَّ يتساءلون
قوله تعالى: ( عمَّ يتساءلون) [1] فيه وجهات إن كنت جعلت في الأصل فصلة الفعل الظاهر، والثانية فصلة فعل ماضر كأنك قلت: عن أي شيء يتساءلون يتساءلون عن البناي العام. فنحن وجه يحسن الوقف على (يتساءلون) ووجه الآخر

1 - س، ج (فعناه أنه).
2 - قول (وكل وقف تصل ... وقف قبلا) مقتب من: غ.
3 - س (فعل).

162
أن تجعل "سعود"، عن الشهودة توكيداً للأول كما قرأ عبد الله بن [الإنسان 31]
فجعل اللام الثانية توكيداً للأول، وأشد ألفاء:
أن قولها إذا سألت طلاقاً إلام تصارعين إلى فراق؟
فأكد الأول بالثانية.
( وجنات ألفافا ) [66] وقف اليم.
وشه: ( وسيرة الجبال فكانت سرايا ) [20].
( وكذبوا يا ابننا كالب ) [28].
( فلن تزيد ثم إلا عذابا ) [20].
( وكأسا دفاوا ) [34] حسن.
وشه: ( عطاء حسابا ) [31] ثم تبتدئ: (دب
السماوات والأرض ) [37] بالرفيع، ومن قرأ: (دب


- 5 - ( تجعل).
- 2 - لعرف قائل.

- 963 -
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
ألا إذا كنت عظامًا تجرة؟ وقال قوم: وقع الفن، على قوله تعالى:


(ألا ترى أشد خلقاً أم السما) [27] وقف حسن، ثم

فسر أثرا فقال: (بناها). رفع سلوكها فسواها) [28]

وقال بعض المفسرين: الوقف على (بناها)

(منعاكم لكم ولأنعمكم) [32] حسن.

(وأبرزت الجهم يبن بري) [36] مثله.

1- الفرطبي 1942-1943

- 660 -
سورة عبس

( أو يذكرون جميع الذكرى ) [ 4 ] وقف حين
( فأنت عنه تلبى ) [ 10 ] وقف حين
والماء : ( فمن شاء ذكره ) [ 12 ]
( كرام الله ) [ 16 ] نام.
والماء : ( قم إذا شاء أن تشرى ) [ 22 ]
( لما يقضي ما أمره ) [ 33 ] حسن.

وقوله : ( أتا صبينا الماء صبا ) [ 25 ] قرأ أبو جعفر تركبة
وتتابع وأبو عمرو : ( أتا صبينا الماء ) بكسر الألف. وقرأ
الأعش وأعاصم وحمزة والكسائي : ( أتا صبينا الماء صبا )
بفتح الألف ). فقرأ بالكسر وقف على ( إلى طاعمه ) [ 24 ]
وابتدأ : ( إنما ) ومن قرأ : ( أتا ) بالفتح جعل ( أتا ) في

1 - التيسير 22، والقرطبي 19/19، والشرير 2/98، والальнامي 4/334.
2 - لفظ ( أتا ) من : س ، غ .
- 966 -
موضوع خفض الترجة عن الطعام كأنه قال: (فليس النّظر الإنسان إلى طعامه) إلى (أنا صبيتاه) فلا يحسن الرفع على (طعامه) من هذه القراءة. وكذلك: إن رفعته، أنت بإختاره، هو أنا صبيتاه الماء صبياً، لأنها في حال رفعها متريك عن بضعة، والقراءة: (أني صبيتاه الماء صبياً)، فكن أخذت 192/19 بهذّة القراءة قال: الرفع على (طعامه) كلام. ومعنى: (أني) أني، إلا أن فهي كتاتين عن الوجود وتأويلها: من أي وجه صبيتاه الماء؟ قال: الكلمات: أني ومن أيَّان آليك الطرب، من حيث لا صيّوة ولا ريب (صاحبته وتبنيه) [36] كلام. ومثله: (يهمّذ شأنه تبنيه) [37] (صاحبته مستبيرة) [39].

1- معاني القرآن 296/2، والقرطيسي 219/2، والقطع 249/1.
2- غ(أني) لفظه مال، وفي حاشية س كذاك.
3- القرطيسي 219/19 والقراءة المتقدمة للحسن بن علي رضي الله عنها.
4- غ (كذا قال).
5- لبكيات 60، والطبري 144/145، وتاويل مشكل القرآن 400.
سورة إذا الشمس تكويت
جواب (إذا) [1] (علقت نفس ما أحضرت) [14] 
 وهو تمام الكلام.
(مطاع، ثم أمين) [21] نام وهو أمين، من الذي قبله لأن
الفاء لا يتم قبلهما كلام على حقية إذا كانت تأتي بمعنى
الاتصال.
ومنه: (أين تذهبون) [22]
(قلن شاء منكم أن يستقيم) [28]
سورة إذا السماء انقبطرت
(علقت نفس ماإقدمت وآخرت) [5] جواب
(إذا) [1] وهو وقف اليوم.
ومنه: (يعامون ما تفعلون) [12] ثم قال، (ما أدراك)

1 - معاني القرآن 1/38
2 - ك (وهو تام).
3 - معاني القرآن 1/380، والقرطبي 19/243، والنافسي 357/4.
4 - لفظ (قال) سقط من: س، غ.
688 -
ما يوم الدين ) [ 18 ] وقف حسن ثم تبتدى : ( يوم لا يملك نفس ) [ 19 ] بالرفع على معنى : هو يوم لا يملك . وبهذة القراءة قرأ ابن أبي إسحاق وأبو عروة ( ، وقرأ أبو جعفر وشيبة وقتاعة وبجعيب بن وثاب وعاصم وحزة والكسائي ( يوم لا يملك ) بالنصب ، على أنه في موضع رفع إلا أنه نصب لأنه مضاف غير محض ، كما تقول : أعجمي يوم يقوم زيد أشنده أبو العباس : بن أي يوم يمر المولى أفرstem; أَمْ لْيُقَدَّزْ أَمْ يُؤْمَنْ قَدْرَيْنَ. } فاليومان الثانيان مخوضان على الترجمة عن اليومين الأولين إلا أنها نصا في اللفظ لأنها أضيفا غير محض ، وقال يقوم : اليوم الثاني 193/4 منصوب على المحل ، كأنه قال : في يوم لا يملك نفس شيئا .

---

1 - معاني القرآن 4/67.
3 - س ، ك ، ح ( أشندها )
4 - نسب قوله لله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفي كذو في المقد 105/1.
5 - القوطقي 247 والقطع 250/1.

---
سورة المطففين
(أو ُوَزَّنُوهُمْ يُخْضِرُونَ) [٣] وقف تام.
ومثله: (لِزَبَّ الْحَالِمَينَ) [٦]
(كتاب المُقَرَّمَ) [٢٠] تام، والمعنى: كتاب مكتوب،
أنشدنا أبو العباس:
سَأَرْقُمْ في المَاء الفُرْاحِ إِلَى هَكِمْ
على بِعْدِ حِكْمٍ إنَّمَا أَلَا مَاءً رَأْقِمٌ
فَعَنَا خَيْرُ سَأَكْبٍ.
(يَشْهِدُونَ المُقَرَّبِينَ) [٢١] تام.
ومثله: (يَشْتَبِبُ بِهَا المُقَرَّبِينَ) [٢٨]

١ - الفَرَطِي ١٩٩٩، وابن كثير، ٤٨٠، ٤٧٥/٤.
٢ - غير مسنوب كما في التفسير، رَمَٰٓي، والفَرَطِي، ٢٠٦/١٩.
سورة إذا السماء انشقت

قال أبو بكر(1) قال بعض المفسرين: جواب (إذا السماة انشقت) (أذنت ليه يعنه وفتحت) [2]. وزمت(2) أن الواو مفقحة. وهذه غلط لأن العرب لا تقع الواو إلا معه حتى إذا كقوله: (حتى إذا جآوها وفتحت أبز يب) [الزمر 37] ومع دم، كقوله: (قلنا أسلنا وثنة لجبين وناديناه) [الصافات 103، 104] معناه ناديناه، والواو لا تقع مع غير هذين. وقال قوم: جواب(إذا) مخفف لعلم المخاطبين به، ويجوز أن يكون الجواب فئة مضمرة، كأنه قال: (إذا السماة انشقت)

ف (يا أبا الإنسان إنك كاذب)\([1])

---
1- قوله (قال أبو بكر) سقط من: س، غ، ك، ح.
2- ح (وزمع السجستاني).
3- لفت (الواو) سقط من: س.
4- معاني القرآن 1/238 والفرطى 268/192 (بنعم).

871 -
قال أبو بكر: جواب (والتيه ذات البروج) 

1 - قوله (وقف حسن) مقتضب من ح.
2 - القرطبي 280/19، ابن كثير 1/419، والسني 4/244.
3 - قوله (قال أبو بكر) مقتضب من: ك، ح.

سورة البروج 1/19.

(إلى أهل سراً) [9] وقف حسن.
(إنه ظن أن لن يجوز أحب) [13، 14] وقف حسن.
(إن ربه كان به بصيرا) [15] تام.
ومنذ (الترجمين طبقاً عن طبق) [19].
(فبشرهم بذاباللهم) [24] حسن.
(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالات) [25] استثناء منقطع.
كأنه قال: لكن الذين آمنوا وعملوا الصالات، كما قال في سورة البقرة: (لئلا يكون الناس عليك حجة إلا الذين ظلوا منهم) [150] فعندها، لكن الذين ظلوا فإنهم لاحجة لهم. و(غير منون) معناء غير مقطع.

سورا البروج 1/191.

1 - الغرطبي 284/19، والنسفي 4/344.
2 - قوله (وقف غير طام لأن لِهِ الْاَخْدُودِ) سعت من: زه، وإنظر الغرطبي 284/19 ( спинه ).
سورة الطَّارِق

( إنَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَلَّيْهَا حَافِظَةٌ ) [ 4 ] جواب الْقُسْمَةِ

وهو وَقَفُّ حَسْنٌ.

( فِلِينَظُلُّ الإِنسَانُ يَمِّمُّ حُليِّهِ ) [ 5 ] حَسْنٌ أَيْضاً.

وَمِثْلُهُ ( يُخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ والْتَرَابِ ) [ 7 ]

( إِنَّهُ أَقَدَّرَهُ لَفَائِدَةٌ ) [ 8 ] حَسْنٌ.

( مِنْ قُوَّةٍ وَلَا تَأَصُّرٍ ) [ 10 ] تَأَمَّ.

وَمِثْلُهُ : ( هُوَ الْحَزُّلُ ) [ 14 ]

سُورَةُ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

( فِعْلَهَ غَشِيَّةٌ أَحْوَىٰ ) [ 5 ] تَأَمَّ.

وَمِثْلُهُ : ( إِنَّهُ يَعِلُّ الْجَهِّرَ وَمَا يَتَخَفَّىٰ ) [ 7 ]

( وَنَيَّرَكَ لِلْسَرْقِ ) [ 8 ] حَسْنٌ.

1 - القرطبي 203/3، والسني 447/4، والقطع 201/1.
2 - ح ( سورة الأعلى).

٩٧٤
( فذَكّرِ إنْ نَفَعَتُ الذُّكرىٌ । ) [ ٩ ] تَامٍ.
( ﴿ثُمَّ لا يَمِوتُ فِيهَا ولا يَبْقِيُ ﴾) [ ١٣ ] تَامٍ.
وِمِلَّهُ : ( وَذَكَّرَ اسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّى ) [ ١٥ ] تَامٍ.
( والآخَرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٌ ) [ ١٧ ] تَامٍ.

سورة الغاشية

( حديث الغاشيةٍ ) [ ١ ] تَامٍ.
وِمِلَّهُ : ( ولا يُقْسِمُ مِنْ جَوَابٍ ) [ ٧ ] تَامٍ.
( لا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْيَةٌ ) [ ١١ ] حَسَنٍ.
وِمِلَّهُ : ( فِيهَا غَيْنِ جَارِيَةٌ ) [ ١٢ ] تَامٍ.
( وَزِرَايُهَا مَبْشُوفةٌ ) [ ١٦ ] تَامٍ.
( وإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطُحَتْ ) [ ٢٠ ] حَسَنٍ.
( لستَ عَلَيْهِمْ بَعْضًا ﴿فَمَا يُصِيبَ ﴾) [ ٢٢ ] غَيْرٍ تَامٍ/ب. وقال
السُجَّستاني : هو تَامٍ وهذه خطاً لأنّ ( من ) منصوبةً على الاستثناء
من الكلام الذي يقع عليه التذكير وإن لم يذكر. قال : فذَكَّرَ الْأَفْلَامَ إِلَّا مَنْ تَلَّى وَكَفَّرَ. وقال ألفارّ : هو بنزولة قولك
٩٧٥ -
في الكلام: اذهب فتصّب وذكّر إلاّ من لا يتعلّم فيه، فعناء
اذهِب فتصّب وذكّر الناس، ويجوز أن تكون (من) منصوبة
على الاستناد المنقطع كأنه قال: لكن من تولى وصرف في عذبه
الله). فيكون من هذا الوجه نزلة قولك في الكلام: فلقدنا
تحدث وتذكّر الخير إلاّ أن كثيراً من الناس لا يرغب
في كنا فيه.

سورة الفجّر

(إنَّ رَبِّك لِلمرصداء) [14] جواب القسم، وهو وقف الكلام.
(فقول، رَبِّي أَكْرَمْنَى) [15] وقف حسن.
وكذلك: (فقول، رَبِّي أَهْتَنِى) [16].
وكذلك: (وتحيّون المال حبيّاً جناً) [20].

1 - معاني القرآن 1/293
2 - قوله (قولك في الكلام ... كثيراً) سلط من: ز.
3 - س، غ (والنجم).
4 - القرطبي 43/303، والقلع 251/10.
5 - 767
سورة البلد


ومثله : ( يقول أهل كبت : المال كبت ) [ 6 ]

أجيب أن لم ير آخذ [ 7 ] ثم

( فلا أقتام العقبة ) [ 11 ] حسن، ومعناه : فلم يقتام

العقبة).

وذلك : ( فلما صدقو ولم يصل، قال زهير ) [ 9 ]

فلم يصدقو ولم يصل، قال زهير : 

وكان طويل كتمأ على إطالة : فلا هو أبدا و لا يتقن [ 10 ]

1 - القرطبي 111، والنسفي 4، والقطع 252/ب.

2 - غريبه 97، والقرطبي 9، والقطع 252/ب (عذر م).

ابيضاح الوقف - 66
معناها لم بِيدها ولم يتقدم
(أو مسكنًا ذا مَتْرَبة) [16] وقف تام 195/1
(وتواصَوا بالمرحة) [17] وقف حسن
(أولئك أصحاب الميمنة) [18] تام

سورة الشمس وضحاها

(قد أَفْلَح مِن زَكَاهَا) [9] جواب القسم، والمعنى، والشمس وضحاها لقد أَفْلَح، فلما تأخر جواب القسم جرى على (أَلْمِنَاهَا) [8] فحذفت اللام منه لذلك، وهذا يقوله بعض الناس، والاختيار،) عندنا أن يكون جواب القسم مخفوفاً لبيان معناه.

براد به: وأَلْمِنَاهَا وضحاها لقد سعد أهل الطاعة وشي أهل المعصية، فدَلَّ على المخفوف (قد أَفْلَح مِن زَكَاهَا. وقَد خَاب مِن ذَسَاهَا) [9] 10.

1 - س (قال أبو بكر والاختيار).
2 - القرطبي 20/7627، والنسفي 4/3616.

- 678
سورة والليل

( إن سفِّكْنَ لَهَتَّى ) [ 4 ] وَقَفَ الْيَمَمَ وَهُوَ جَوَابُ الْقَسمِ
( فَسَتَّنْسِرُهُ الْبَسِيرَىْ ) [ 7 ] وَقَفَ حَسَنٌ
وَكَذَّلِكَ : ( فَسَتَّنْسِرُهُ الْبَسِيرَىْ ) [ 1 0 ] وَقَفَ حَسَنٌ
( إِذَا تَرَدْدَىْ ) [ 1 1 ] تَامَ ، وَالأُولُ تَامَ
وَمَثَلَهُ : ( الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَهَّلَ ) [ 1 6 ]
( إِلَّا ابْتِغَاء وَنَجِي رَبِّي الأَعْلَىْ ) [ 2 0 ]

سورة والضبحى

( مَا وَذَّكَرَ رَبُّكَ وَمَا قَلِلَ ) [ 3 ] وَقَفَ الْيَمَمَ وَهُوَ جَوَابُ الْقَسمِ
وَمَثَلَهُ : ( مِنَ الأَوْلِىْ ) [ 4 ]
( قَرَضَىَْ ) [ 5 ]
( فَأَخَذَىَْ ) [ 8 ]

1 - الفقرة 20/43، والنسفي 4/362
2 - قوله ( وَقَفَ حَسَنٌ ) سِقْطُ مِنْ سُؤْلُ، خَ، كُ، حَ.
( فانصب) [7] حسن.
( فازح) تم. وهو أتم من الذي قبله إذا لم تصل به فاه.

سورة التنين
( في أحسن تقريم) [4] حسن، وأحسن منه ( عملوا بالحجاب) [1].
وسلمه: ( أجر غير 195 ب曼城ون) وأحسن من هذا كله.
( فما يكذّبك بعذّ بالدين) [7].

سورة العلق
( باسم ربك الذي خلق) [1] وقف حسن.
( من علق) [2] تم.

1 - تكملة للازمة من : س، غ، ك، ح، ودفط من غيرها.
2 - س، ك (والنبن).
سورة القدر
( وما أدراك ما ليلة القدر ) [ 2 ] حسن
( من كل أمر ) [ 4 ] وقف حسن ثم تبديءه : ( سلام
هي حتى مطلع الفجر ) [ 5 ] فترفع سلام ، ب( هي) ).
170 - وقال القراء : حدثني أبو بكر بن عياش عن الكبAir
عن أبي صالح عن ابن عباس أنه كان يقرأ : ( من كل أمر )
سلام ) (4) . فعلي(3) هذه القراءة الوقف على سلام ، والمفعى

1 - القرآن: 20/134، والتنقيح: 270.
2 - لفظ (سلام) سقط من: س ، وانظر القرآن: 20/133-134،
وأبو كثیر: 4/521، والقطع: 253/1 .
3 - ح (قال أبو بكر فعلي) .
- 181 -
سورة لم يكن
(حتى تأتيهم البينة) وقف حسن ثم تبديء : (رسول الله) [2] على معنى هو رسول من الله [4].
(فيها كتب قيمه) [3] تام.
ومنه : (من بعد ما جاءهم البينة) [4] [7]
[ذلك دينهم] [5]
(أولئك كلم شر البترية) [6] وقف حسن.
ومنه : (خير البترية) [7]
(ووضروا عنه) [8] تام.

1 - القرطبي 40/124.
2 - القرطبي 40/142.
3 - تأخر هذا الشاهد عن ثلاثٍ في ح.
682 -
سورة إذا زلزلت ۱۹۶
( بأن رأيك أو ححيها) {۵} نام.
(إجراء أفعالهم) {۶} حسن.
ومثلها: (خيرًا برمه) {۷}
سورة العاديات
وإنه يُلبّ الحفر كثبديد {۸} {تام}
سورة القارعة
( ومَا أدرَكَ ما كَفَّارَةُ) {۳} نام.
ومثله (كَلَّمِهنَّ المتقوش) {۵}
سورة الشكثر
( حيَّة زَوْرَتْنِم المقاير) {۲} حسن.
ومثلها: (لو تعلمون يَعلم البقين) {۵} والمعنى. لو

۱ - سُبُغ، كَلِب (العاديات).
۲ - تكملة لازمة من: سُبُغ، كَلِب، ح، وستعُلَّمُ من غيرها.

۲۸۲
تعلمنا علم البقين ما ألقكم التكاذر، فحذف الجواب يُعرفه المخاطبين بهٔ(٨).

سورة العصر

الوقف التام فيها آخرون.

سورة المحمرة

( يحسب أن ماله أخيله كلا) [٣٩٤] حسن.
وتشبه: ( وما أدرك ما الحظمة ) [٥] ثم تثبت ده:
( ناز الله ) [٦٠] على معنى: ( هن ناز الله ) [٦٠] والوقف على
( الأفيدة ) [٧] نهام.

سورة الفيل

( أجلز كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) [١] وقف
حسن.

__________________________
١- القرطي ٢٠/٣٣٣، والنسفي ٤/٣٧٤.
٢- س، ل (والعصر).
٣- النسيف ٤/٣٧٦.
٨٤ -
سورة لإيادف

قال قوم: اللام في إيلاف صلة لقوله: ( ألم تكيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) وذلك أنه ذكر أهل مكّة نعمته عليهم في إنجاته إياهم من أهل الحبشة وإهلاك الحبشة. ثم قال: ( لإيلاف قريش) [1] أي ذلك نعته 196/1 بعليهم في رحلة الشتاء والصيف أي نعمة إلى نعمة ونعمت لنعمة. وقيل: قوم: اللام صلة لقوله: ( فجعلهم كعصف مأكول) [الفيل 0 أي جعلهم كذلك لتأتيف قريش. فعل هذا المذهب الأول والثاني لا يحسن الوقف على قوله: (فجعلهم كعصف مأكول) لأن أول لإيلاف متعلق أول سورة الفيل وآخرها). وقال قوم: اللام صلة) لفعل مضمر كأنه قال: اعجب بهم أحمد لنعمه.

1 - ج، غ، ح (إيلاف قريش)، وفي: ك (قريش).
2- ح (قال بعده).
3- لفت (هذا) سقط من: س، غ.
4- القرطبي: 30/200، والنسائي: 478/4.
5- لفت (صلة) سقط من: ز.

- 985 -
الله على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فلا تتشاغل بذلك عن الإيمان بالله وإتباعه، الدليل على هذا قوله (فليعيدوا ذبى معدن البيت) الذي أطيعهم من جوعه. وآمنهم من خوف (۳۴) ۳٤ آتش هشام بن معاوية، حجة لأن اللام من صلة التعجب:

أعتذر ناصري وتمد عيساً يبرع بن غيثة للمقين
فعبه أرجوا) لليمين، ومعن المعترض، والوقف على (إيلاف قريش). قبلى لأن إيلاف، الثاني ضعيف
على الإتباع لـ إيلاف الأول. واجتمعت القراء على (إيلافهم) [۳]، وروى عن أبي جعفر (إلفهم) و (إيلافهم).

۱ - ك (معاوية الشرير).
۲ - س، غ (العجب).
۳ - الشاهد النابغة الذي كله فهانه ۱۲۳ ، ومعن، الذي يتمل
فيا لا يعفيه.
۴ - غ (العجب).
۵ - قوله (إيلاف قريش قبلى)... القراء على) سُقط من: ك
۸۹۱
فَقَّرَأَ ( اِلَافِقِمَ) أَخْذٌهُ مِنْ أَلْفِ، بُوْلِفَ، اِلِفَاقَ، كَا
قَالَ ذَوِ الرُّمَةَ يَقِفْ ظَلِيَّةً;
يَنَأَيُّ الْمُؤَلَّاتِ الْرُّمَةَ أَدْمَاءُ خَرْبةٌ
شعَاهُ الصُّحِيَّةُ فِي أَوْنَةِهَا يَتَّبَعُهُ
وَيَرَوِيُهُ فِي مَتنَّهَا، وَقَالَ أَخَرُ;
المُطَعَّمِيْنِ إِذَا النَّجُومُ تَحْيَيْتُ
والظَّاعُنِيْنَ لِرُحْلَةِ الإِلَافِقَ، ۱۸۷/۱
وَمِنْ قَرَأَ ( إِلَافِقِمَ) أَخْذٌهُ مِنْ أَلْفِ، أَلْفُ، اِلِفَاقَ، إِلِفَاقَ،
وَكَذَلِكَ مِنْ قَرَأَ ( إِلَافِقِمَ). وَقَالَ أَلْفَرٌ: يِجَوزُ أَنْ يَكُون
الأَلْفُ مِنْ بَلْفَونَ، وَأَجُودُ مِنْ ذُلْكَ أَنْ يَكُونُ مِنْ بَلْفَونَ،
وَمِنْ يُبْلَفَوْنَ، يِجَوزُونَ وَيِجَوزُونَ، وَيِجَوزُ فِي الأَرْبِيْةِ
( إِلَافِقِمَ قَرِيشِيْ إِلَا فِقِمَ) بِنَصِبِ الْثَّانِيِ عَلَى أَنْهُ مُصْدِرَ

1 - دِينَانِهِ ۱۱۱۱، وَالْقَانُ ۱۳۸۰ مَٰهِ.
2 - الشَّاهِدُ مُؤَيِّدُ بْنُ كَبِيرُ كَبْرٌ كَا فِي آمَالِ الْوَلِيِّ ۲۶۸/۱۹۸۷.
لـ "الإيلاف، الأول" كما تقول: العجـب لدُخولك دخولاً
داراً. ويجوز (إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) بخصوص الرحلة.
على أن تجعلها تابعة لـ "الإيلاف"، وكأنك قلت: العجـب
لرحلتهم شتاء وصيفاً، وقال الشاعر:
زعمتم أن أخوتكم قريبناً لهم إلف وليس لكم إلاّ
نجمع بين اللّتين.

سورة آراءت
( ولا يعض على طعام المنسكين ) [ 9 ] تام.

سورة[١] الكوثر

الوقف آخر السورة، والوقف أيضاً على قوله٥ (والمزج)
[ ٢ ] تام، لأن معناها الاستئناف.

١ - لفظ (الأول) سقط من: ز.
٢ - مالك نـلب ٢٢٤.
٣ - لم أعرف قائله، انتظر الاسم: ألف، والقرطي ٢٠١٠.
٤ - تكمـلة لأزمة من: س، غ، ك، وسقطت من غيرها.
٥ - غ (والوقف على قوله أيضاً).
٦ - لفظ (تام) سقط من: ك.

١٨٨
سورة قل يا أيا الكافرون

( ولا أنتُ عابِدون ما أَعِيدُ ) [ ٣٠ ] وقف حسن ثم تبديء,
( ولا أَنا عابِدَ مَا عَيْدُمُ ) [ ٤٤ ] وإنما كَرَر هذا اللفظ
لعني التقليل كما قال: ( كَلاَسوُف تَعَاونُونَ ) [التِّكَارُ ٣٧ ] وقال قوم: إنما كَرَر هذا لأك
معناه: لا أَعِيدُ ما تَعَاونُونَ ولا أَنتُ عابِدون ما أَعِيدُ. فِيَ يَسْتِقبِلٍۢ,
ولا أَنا عابِدَ مَا عَيْدُمُ ولا أَنتُ عابِدون ما أَعِيدَۢـ) فِي يَسْتِقبِلٍ.
وقال آخرون: نزلت هذه السورة في قوم سبق في علم الله أَكَم
لا يؤمن منهم واحد، وهم المُفْتَسِمُون الذين جعلوا القرآن عضين،

۱- قوله ( في هذا الوقت ... ما أُعِيدَ ) مقت من ح.
۲- القرآن۳۰۸/۲۰ ، وابن كثير۴/۶۱۱۵۰ ، والنسفي۴/۳۸۰،
والقطع۴۲۰۵/ب.

۹۸۹ -
العاص بن واثل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد" يغوث
والأسود بن المطلب 192/ب وعدي بن قيس 3.

سورة النصر

( واستغفره ) [2] وقف حسن، والثامن آخر السورة.

[سورة] [1] تبت


( واسرتها حالة الخطب ) [4] في المرأة، ثلاثة أوجه:

أحدونا أتى نزاعها على النسق على ما في (سيبلي) [2]
فحسن الوقف عليها ثم تبتديء، (حالة الخطب) على معنى
هي حالة الخطب 2، والوجه الثاني أن ترفع 4 المرأة، بما عاد من
اللهاء والألف في قوله: (في جيدها) [5] فلا يحسن الوقف

1 - لغظ (عبد) سطط من ح.
3 - انظر الصفحة 1988، الملاحظة الرابعة.
4 - ز، س، غ (احداهن).
5 - القرطي 220/246، والقطع 254/ب.

- 990 -
من هذا الرجل على المرأة ⋅ والوجه النائم أن ترفع ⋅ المرأة ⋅ بـ ( حيالها) و (حالة) ⋅ بها ⋅، فإن هذا الرجل يجلس الوقف على ⋅ حيالالة الحطب ⋅ ثم تبديء ⋅ في جيدها ⋅ حيال ⋅ من ⋅ تدار ⋅ فترفع ⋅ الحبل ⋅ بـ (في) ⋅. وقرأ ابن أبي إسحاق ⋅ وعيسى بن ⋅ عمر ⋅ (حالة الحطب) ⋅ بالنصب ⋅ على ⋅ النم ⋅ والشم ⋅ كما تقول ⋅ قام ⋅ زيد الفاسق ⋅ الحبيث ⋅. ويجوز النصب ⋅ على ⋅ الحال ⋅ كأن ⋅ قال ⋅ حيالالة الحطب ⋅ وفي قراءة ⋅ عبد ⋅ الله ⋅ (وسمية حيالة الحطب) ⋅، و (جيدها) ⋅ عنيها ⋅ و (حبل من ⋅ تدار) ⋅ هي ⋅ السجدة ⋅ التي ⋅ في ⋅ النار ⋅. وقال ⋅ قوم ⋅ : هو ليف ⋅ المقل ⋅. وقال ⋅ أبو ⋅ عبيدة ⋅ المتل ⋅ عند العرب ⋅ جبال ⋅ تكون ⋅ من ⋅ ضروب ⋅، وأشهد ⋅

1 - النسفي 4/ 382 - 383، والقطع 255/1.
2 - القرطبي 240/3.
3 - شواع القراءات 182.
4 - س، غ، غا (هم) ⋅ ولفظ ⋅ (هم) ⋅ سقط ⋅ من ⋅ الأً. ⋅
5 - القرطبي 241/2، والقانع ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅...
ومسة أى: من آيتة صحب عتاب ذات مخ زاهيٌّ ١٢٨/١ والوقف التامٌ في سورة الإخلاص والفقه والناس آخر السورة.

آخر كتاب إيضاح الوقف والإبتداء في كتاب الله عز وجل.

1- الشاهد لعقبة المعمي كا في اليسان (صدره)، وتأويل مشكل القرآن ١٢٣، ويجاز القرآن ٢٣٠٦، وشرح الحسنة ١٨٤٢ (صدره).
2- غ (الثام)
3- لفظ (سورة) سقط من : س.
الفهرس

- فهرس الموضوعات
- فهرس الآيات
- فهرس الأحاديث
- فهرس الشعر
- فهرس الترجمه
- فهرس المصادر والمراجع

- إيضاح الوقف - 22
فيروس الموضوعات
أ - مقدمة التحقيق

الموضوع

هذه الكتب
المؤلف: منزل ومصنفته
نظرية في موضوع الكتب
نسخ الكتب الخطية
النسخ المعتدة وتوقيعها
.IsNullOrEmptyات هذه النسخ ومقابلاتها وحواشيها
خطة التحقيق

ب - الكتب

مقدمة المصنف

فضل من شغيل بالقرآن حفظاً وتدبزا
تواب المشتغل بالقرآن إذا مات
لغة القرآن ولغات العرب
الحض على تعلم إعراب القرآن

* متوانات هذا الفيروس مصرف، صنف جمله بين تؤسس مصحفين مثل 1
وهو من وضع الصنف نفسه أديتها كما أرادها، وآخر اجتهدت أن استفقي من موضوعه في
النص ليؤدي الوجه يداه.

995 -
اللحن ودلالته
انتشار اللحن وفساد الألفاظ
الشعر يفسر غريب القرآن
مسألة نافع بن الأزرق
الشعر والقرآن
حاجة معرفة القرآن ومقصره إلى معرفة الوقف والانتقاء
ذكر أماسيد ما في الكتاب من القراءات
باب ذكر ما لا يتم الوقف عليه
ذكر إلا المفسولة في القرآن وموضحاً
أنواع الوقف وصفاته
باب ذكر الألفات اللاتي يكمن في أواخر الأفعال
أشكال ألفات الأفعال وصفاتها
أمثلة تطبيقية على هذه الألفات
باب ذكر الألفات اللاتي يكمن في أواخر الأفعال وأقسام
هذه الألفات وصفاتها
أمثلة تطبيقية على هذه الألفات
باب ذكر الياءات والواووات والألفات اللاتي يزدمن علامة
للجزء فلا يجوز إثباتن ففي الوقف، ومواضع حذف هذه
الياءات والواووات والألفات
أمثلة تطبيقية على حذف هذه الياءات والواووات والألفات
باب ذكر الياءات اللاتي يكمن في أواخر الأفعال، وذكر
بعض المواقع التي سعتت منه هذه الياءات
--- 996 ---
ذكر مذاهب العرب والقراء في هذه الياءات، ومواقعها
باب ذكر الياءات والروات والألاف المحفوظات اللاتي
يجوز في العربية إتبانين، وذكر بعض الأحرف التي سقطت
بتها الياء في الإضافة
254
252 - 251
ذكر الياءات التي لم تحذف من المصحف، الياءات المحفوظات
قراءة التي صلى الله عليه وسلم القرآن، وما اختلف فيه القراء
من هذه الياءات
258 - 267
271 - 276
ذكر حذف الواو من قوله (نسوا الله فنسهم)
ذكر اياها التي حذفت منها الآلف
باب ذكر ما يقف عليه بالباء والهاء
281 - 284
282 - 283
تعيل وقف القراء على ما في المصحف من هذه التأنيث
ذكر الأحرف التي في القرآن وقف عليها بالباء
ذكر بعض الأحرف المختلفة فيها ومذاهب القراء فيها
باب ذكر الحروف اللتين فضت أحدهما إلى مجاب فصارا
حروفًا واحدة لا يحسن السكتة على أحدهما دون الآخر
والحروف اللتين يحسن الوقف على أحدهما دون الآخر
288 - 311
319 - 312
315 - 312
ذكر إذا المكسرة الممزة
ذكر إذا المفتوحة الممزة
ذكر عما فِى ما، ومواقع أحرفها
ذكر ماذا والحرف الذي ذكر فيها
ذكر أحرف أخرى ومذاهب القراء فيها
329 - 356
باب ذكر التنوين وما يبدل منه في الوقف، وذكر أمثلة

تطبيقية على إبدال التنوين
ذكره مثود، واجراءها وتركه
ذكره سلالا، وقرنوير، واجراءها
ذكر مذآهب القراء في أجزاء مصر، وعددها

باب ذكر مذآهب القراء في الوقف، وذكر أمثلة من وقفهم
ذكر وقف حجة والكسائي على المزمور
ذكر حتى، بلي، فقت، ومالها
ذكر مذآهب بعض القراء من حجة والكسائي وأبو عمرو
في الوقف على ما آخره ممثل
ذكر كلا، وتوجه معناها والوقف عليها
الوقف على ه أو، ومعناها
ذكر حرف الأيكاء، وتوجه القراء له
ذكر مواضع يقبح الوقف عليها

باب ذكر أواخر السور إذا وصلت بأواع السور التي قبلها
ذكر الوقف على أسماء السور
مذآهب وصل أول الفاصلة بالسورة وغيرها من السور

فاة الكتاب
قراءة ابن كثير، والأخفش (غير المغضوب)
سما وقف أهل الكوفة

- 198 -
ه السورة التي تذكر فيها البقرة

484 - 479
480
487 - 480
490 - 487
490
498 - 499
602 - 601
606 - 608
611 - 609
614 - 611
620 - 621
625 - 624
632 - 638
640 - 646
646
648 - 648
649 - 648
654 - 653
650 - 659
669 - 669
السورة التي يذكر فيها آل عمران

توجيه قوته (والواصفون في العلم)
قراءة(عندهم جنات)

- قراءة(بما وضعت)
قراءة(أن يؤتي أحد مثل ما أوتيت)
قوله(في آيات بنات)

السورة التي يذكر فيها النساء

قراءة(الفوز بنوراً عظيمة)
قراءة(وما أصابك من سبحة فنفسك)
توجيه الأخلاق وأبي عيدة والقراءة قوال لقوله (إلا خطأ)
قراءة(غير أولي الضرور)

السورة التي تذكر فيها المائدة

توجيه معنى قوله (إلا نقيس)
توجيه قوله (سادعون للذبح)
قراءة(ويقول الذين آمنوا)

السورة التي تذكر فيها الأنعام

قراءة(إنه من عمل منكم سوءاً بحالة)
- قراءة(وإذا قال إبراهيم لأبيه آذر)
قراءة(تهماته قواته تبدونها وتخفون كثيراً)
- قراءة(وما يشعركم أنها إذا جاءت)
قراءة(وأن هذا سريع مستقلا)

977 - 1000
السورة التي يذكر فيها الأعراف،

٥٠١ - ٤٥٢

قروة (وهما النور الذي خير)
قروة (فريقيا هدي وفريقيا حق على الضلالة)
قروة (لم يدخلاها وهم يعلمون)
قروة (وذكرك وأنت)
توجه إعراب (مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها)
قروة (قالوا معروفة)
قروة (قالا علي شهدنا)
قروة (وذروهم في طفحي بمعبرون)

السورة التي تذكر فيها الأنفال،

٥٠١ - ٤٨٠

توجه معنى (كما أخرجك وريك من يبتوك بالحق) وإعرابه
معنى (وأن الكافرين عذاب النار)
قروة (وأن الله مع المؤمنين)
توجه معنى قوله (وما كان الله معذومهم وهم يستغفرون)
إعراب (ومن أتاك من المؤمنين)

السورة التي تذكر فيها التوبة،

٥٠١ - ٤٨٦

قوله (أنت الله.
إعراب قوله (الثانيون العابدون)
توجه قوله (لا كتب لم أبيضهم)

السورة التي يذكر فيها يونس:

قراة قوله (حذا إنه بدأ الخلق)
قراة قوله (نفصل)
قراة قوله (متاع الحياة الدنيا)
قراة قوله (آمنت أنه لا إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل)

السورة التي يذكر فيها هود:

قراة قوله (أنا لسمن ندي مبين)
قراة قوله (أنا عن غير صالح)
قراة قوله (ومن وراء اسحاق يعقوب)

السورة التي يذكر فيها يوسف:

توجه معنى قوله (ولقد مات به وهم بها)
توجه معنى قوله (الآن حرص الحق أن رأودته عن نفسه وإن بني الماءين)
قراة قوله (ترفع درجات من نشاء)
قراة قوله (والأخوار يرون عليها)

السورة التي يذكر فيها الرعد:

توجه قوله (بغير همد ترونها)
قراة قوله (وجنات من أعذب)
732 قراءة قوله ( وعنفضل)
733 تفسير قوله ( يغفظونه من أمر الله)
735 توجيه قوله ( وهم يكررون الرحمن)
736 تفسير قوله ( آتين هو قائم على كل نفس بما كسبت)
737 معنى قوله ( جبرى من تحتها الأنوار) وإعرابه
738 قراءة قوله ( ومن عند الله الكتاب)

6 السورة التي يذكر فيها إبراهيم
739 قراءة قوله ( الذي له ما في السواح و ما في الأرض)
741 إعراب قوله ( جنه)
743 قراءة قوله ( وآتاك من كل ما سألتموه)

6 السورة التي يذكر فيها الحجج
745 توجيه معنى قوله ( الذين جعلوا القرآن عضين)

6 السورة التي يذكر فيها النحل
746 إعراب قوله ( وزينة)
748 قراءة قوله ( والذين يدعون من دون الله)
748 إعراب قوله ( جنات عدن يدخلونها)

6 السورة التي يذكر فيها بنو إسرائيل
751 توجيه قوله ( ذريعة من حملنا مع نوح)
754 إعراب قوله ( سنة من قد أرسلنا)
سورة الكافرون

التفسير توجيه قوله (عوجا).

الإعراب توجيه (ائتاناً للاضيع، أحي من أحصى ملأ).

توجيه تفسير قوله (فأتخذ سبيل في البحر سربا).

سورة مريم عليها السلام

توجيه معنى قوله (لا تكمل الناس ثلاث ليال سربا).

معنى قوله (ولنجعل أية).

قراءة قوله (ذلك عبى ابن مريم قول الحق).

قراءة قوله (وإن الله ربي وربكم).

معنى قوله (أم اتخذ عند الرحمن عدا. كلا).

سورة طه

إعراب قوله (لتجزي كل نفس).

قراءة قوله (لا تخف ذركا ولا تخشى).

سورة الأبياء

توجيه معنى قوله (وأسروا النجوى).

توجيه قوله (لا تختانه من لدنا).

توجيه تفسير قوله (والنها لا يفترون).

توجيه إعراب قوله (بل أكتوم لا يعلمون الحق).

توجيه قوله (ولا عن ظهرهم ولاهم يتصرون).

توجيه إعراب قوله (ويعقوب الثالثة).

- ١٠٢٤ -
نوجه معنى قوله (فظن أن لن نقدر عليه)

إعراب قوله (فأذا هي شاحنة أبصار الذين كفروا)

ورة الحج

قولة قوله (وئحر في الأرحام ما نشاء)

توجه إعراب قوله (من ضهر أقرب من نفسه)

ح معنى قوله (و كثر من الناس)

ح قراءة قوله (من ذهب ولؤلؤا)

ح قراءة قوله (سواء العاكف فيه والباد)

توجه قوله (بأتي من كل نافع)

إعراب قوله (من أبكم إبراهيم)

ورة المؤمنين

قولة قوله (قد أفك المؤمنون)

قولة (أبهب الفين أنت تقدم به)

معنى قوله (سامرواهجرون)

قولة قوله (با صبر وهم الفارون)

ورة النور

توجه إعراب قوله (والخامسة أن لعنة الله عليه)

لا توجه قوله (ولا فضل لله عليك ورحمة)

تفسير قوله (مثل نورة كشفكها في مصبحة)

قراءة قوله (يصبح له في الأقد وعالماً)

- 100 -
٨٠٠ - ٨٠١
توجيه قوله (ظلمات بعضها فرق بعض)
قراءة قوله (ثلاث هروات لكم)

سورة الفرقان

٨٠٢ - ٨٠٣
توجيه معنى قوله (ويقرأون حبراء)

٨٠٤ - ٨٠٥
تفسير قوله (الجنة واحدة كذلك)
قراءة قوله (قد نโหลด ندمرا)

٨٠٦ - ٨٠٧
توجيه قوله (ثم استوى على العرش الرحمن
معنى قوله (فأمال به خبيرا)
قراءة قوله (لم تأمرنا)

سورة الشعراء

٨٠٨ - ٨٠٩
قراءة قوله (ويضيق صدري)
توجيه قوله (وذلك نعمة تمنها علي)

٨١٠ - ٨١١
منتهب المفسرين في الوقف في هذه السورة

سورة النمل

٨١٢ - ٨١٣
توجيه معنى قوله (عظيم)
قراءة قوله (لا يا إسجدوا لله)

٨١٤ - ٨١٥
معنى قوله (ومعها ما كانت تعبد من دون الله)
قراءة قوله (أنا دمرناهم)
توجيه قوله (أله مع الله)
قراءة قوله (تكلهم أن الناس)

٨١٦ - ٨١٧
٨١٨ - ٨١٨
٨١٩ - ٨١٩
٨٢٠ - ٨٢٠
٨٢١ - ٨٢١
٨٢٢ - ٨٢٢
سورة الفاتحة

قراءة قوله (هدى ورحمة)

سورة الطواف

قراءة قوله (أشهد على أن لا إله إلا ياهو)

سورة الزمر

قراءة قوله (ومعكم وكمان)

سورة الروم

قراءة قوله (ثم إليه ترجعون)

سورة الصف

قراءة قوله (هلا أنت比我)
سورة سبأ

قراءة قوله (عالم النبي)

توجه معي قوله (أعمال آدم داود شكر)

سورة الملائكة

توجه قوله (إله يصعد الكلم الطيب)

سورة يس

معنى قوله (يض)

قراءة قوله (أثن ذكركم)

توجه قوله (هذا ما وعد الرحمن)

توجه قوله (سلام)

سورة الصافات

توجه معي قوله (دهروا)

توجه قوله (هذا يوم الدين)

توجه قوله (أنت ربك)

توجه معي قوله (أصطفى البنات)

سورة ص

إعراب قوله (ص والقرآن ذي الذكر)

توجه قوله (خصمان)

توجه قوله (وقيل ما هم)

إعراب قوله (حصين وغضا)

626 - 622 - 621 - 620
قراءة قوله (التذكير منهم)
قراءة قوله (فالفريق والحقق أقول)

سورة الزمر،

التي قره قوله (الذين يستمعون القرآن)
التي قره قوله (أيمن حقماً كلمة العذاب).

سورة المؤمن، (غافر)

إعراب قوله (أقتثنوا رجلاً)
بقراءة قوله (والسلاسل).

سورة حم السجدة، (فصلت)

إعراب قوله (قرأنا)
إعراب قوله (أرداكم)
التي قره قوله (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم)
معنى قوله (ما كانوا يدعون من قبل وظنوا).

سورة حم عمق، (الشورى)

التي قره قوله (حم عمق)
إعراب قوله (ويعلم الذين يجادلون)

سورة الزخرف،

بإعراب أم، في قوله (أم أتأخير من هذا الذي هو مبين)
التي قره معنى قوله (قل إن كان للرحمن ولد)
إيضاح الوقف - ٣٤
سورة حم الدخان

قراءة قلله (رب السبارات)
قراءة قلله (فظ إفك)

سورة الجاثية

توجه إعراب قلله (آيات)
قراءة قلله (جميع منها)
قراءة قلله (سواء معهما وعامتهم)
إعراب قلله (وترى كل أمة جاثية)

سورة الأحقاف

إعراب قلله (وبشرى المحسنين)
إعراب قلله (بلاغ)

سورة محمد

توجه قلله (قعتهاً لها)
توجه قلله (والمكافرين أمثالها)
قراءة قلله (وأميهم)

سورة الفتح

توجه إعراب قلله (ليغفر لك الله)
توجه معنى قلله (وعزروه وتوفروه)
توجه معنى قلله (ذلك مثلما في القرآن والсалسل في الإنجيل)
سورة الحج،

سورة يس،

قراءة قوله (فنشدوا في البلاد)

سورة النازرات،

إعراب وما، في قوله (كانوا قليلًا من الليل ما بعمن) 905

إعراب قوله (قال سلام) 906

سورة النور،

معنى قوله (إلى نار جهنم دعا) 907

قراءة قوله (إنه هو الرب الرحيم) 908

سورة والجبريل،

تبعه معنى قوله (إنه هو إلا وحي يوحى) 909

معنى قوله (فاضئ وغوه، وهو بالألق الأعلى) 910

معنى قوله (ذلك سبيلهم من العلم) 911

سورة القمر،

تبعه إعراب قوله (حكمة بالغة) 912

سورة الرحمن غز وجل،

إعراب قوله (آلا تطغوا في الميزان) 913

تبعه رمم قوله (واللهم ذو العصى) 914

قراءة قوله (منفرغ لكم أيه التقلان) 915

- 110
سورة الواقعة

قراءة قوله (خاففة رافعة)

إعجاب ما في قوله (فأصحاب المدينة ما أصحاب المدينة)

918 - 931

قراءة قوله (وحور عين)

8 توجيه قوله (وئلة من الآخرين)

932

سورة الحديد

8 توجيه قوله (ورهنانية ابتدوها)

936 - 937 توجيه إعراب قوله (لا يعلم أهل الكتاب)

938

سورة المجادلة

939

سورة الحشر

940 قراءة (خالدين)

سورة الممتنعة

8 توجيه مبني قوله (أن تؤمنوا بالله ورضي)

942 - 943 توجيه إعراب قوله (لا قول إبراهيم)

944

سورة الصف

945

سورة الجمعة

8 قراءة قوله (الملك القدوس)

946

سورة المناقصين

947

سورة التغابن

- 1014 -
سورة الطلاق
939-940

إعراب قوله (روسولا)

941

سورة التحريم

942

سورة الملك

943-944

قراءة قوله (أن كان ذا مال وبنين)

سورة الحاقة

945

توجيه قوله (قليلًا ما تؤمنون)

سورة سأل سائل

946

توجيه معنى قوله (إن الإنسان ..)

947

قراءة قوله (نزاعة للشريء)

948

سورة نوح عليه السلام

949

سورة الجن

950-952

قراءة قوله (وأنه تعالى جدًا رينا)

سورة المزمل

953

توجيه قوله (فكيف تقول إن كفرتم يومًا يجعل الولدان شيا)

سورة المذخر

954

معنى قوله (راحة البشر)

955

إعراب قوله (نديرًا)

956

1012—
إعراب قوله (لا أقسم)
معنى قوله (كلا لا وزر)
سورة الإنسان
معنى قوله (هل أنسى)
سورة المرسلات
إعراب قوله (يهم الفصل)
توجه قوله (فenticator)
سورة عم يتساءلون
توجه إعراب قوله (عم يتساءلون)
توجه قوله (رب السماوات والأرض)
سورة النازرات
توجه إعراب قوله (ونازرات غرقا)
سورة عيس
قراءة قوله (أنا صيينا الماء صبا)
سورة إذا الشمس كورت
سورة إذا السماة انفطرت
قراءة قوله (يوم لا تلك نفس)
1014 -
سورة المطففين

970

معنى قوله (كتاب مرفوم)

سورة إذا الساء انشقت

971

إعراب قوله (إذا الساء انشقت)

972

توجه قوله (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)

سورة البروج

973 - 974

توجه إعراب قوله (والسيا ذات البروج)

974

سورة الطارق

975 - 976

سورة سبح اسم ربك الأعلى

976

سورة الفاتحة

977 - 978

سورة البقرة

978

توجه معنى قوله (فلا صدق ولا صلي)

سورة والشمس وضحاها

979

إعراب قوله (قد أفلح من زكاه)

980

سورة والليل
۹٧٩ سورة والضحي
۹٨٠ سورة أم نشرح
۹٨٠ سورة التين
۹٨٠ سورة العلق
۹٨٠ سورة القذر
۹٨١ قراءة قوله (من كل أمر سلام)
۹٨٢ سورة لم يكن
۹٨٢ توجيه قوله (رسول من الله)
۹٨٣ سورة إذا زولت
۹٨٣ سورة العاديات
۹٨٣ سورة الفارغة
۹٨٣ سورة التكاثر
۹٨٣ توجيه معنى قوله (لا تعلمون علم اليقين)
۹٨٤ سورة العصر
۹٨٤ سورة الهزوة
۹٨٤ معنى قوله (فَلَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ تَوَلِّيوُنَّ)
سورة الفيل : 984
سورة الإيلاف : 985 - 988
سورة أرأى : 988
سورة الكوثر : 988
سورة قل يأيها الكافرون : 989 - 990
سورة النصر : 990
سورة ني : 990 - 991
- إعراب وامرأته من قوله (وامرأته حالة الحطب)
+ قراءة قوله (حالة الحطب)
 معنى قوله (من مسد)

- 1017
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم السورة</th>
<th>ورقم الآية</th>
<th>صفحة</th>
<th>اسم السورة</th>
<th>ورقم الآية</th>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - الفاتحة</td>
<td>1</td>
<td>403</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>449</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>119</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>120</td>
<td>449</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>103</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>134</td>
<td>388</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>181</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>127</td>
<td>449</td>
</tr>
<tr>
<td>البقارة</td>
<td>6</td>
<td>501</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>141</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>141</td>
<td>488</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>130</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>141</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>149</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td>149</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>150</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>149</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>150</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td>149</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>150</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>149</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>150</td>
<td>14</td>
<td>14</td>
<td>149</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>150</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
<td>149</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>150</td>
<td>16</td>
<td>16</td>
<td>149</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>150</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>149</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>150</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>149</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم السورة</td>
<td>ورقة الآية</td>
<td>ورقة السورة</td>
<td>ورقة الآية</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>160</td>
<td>276</td>
<td>68</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>164</td>
<td>168</td>
<td>79</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>388</td>
<td>171</td>
<td>107</td>
<td>73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>374</td>
<td>178</td>
<td>42</td>
<td>74</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>184</td>
<td>161</td>
<td>79</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>372 376</td>
<td>186</td>
<td>192</td>
<td>80</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>187</td>
<td>300</td>
<td>88</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>201 151</td>
<td>198</td>
<td>377</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>198</td>
<td>313</td>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
<td>204</td>
<td>204</td>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>214</td>
<td>428</td>
<td>120</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>326</td>
<td>219</td>
<td>124 121</td>
<td>134</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>318</td>
<td>228</td>
<td>394</td>
<td>120</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>318</td>
<td>229</td>
<td>131</td>
<td>130</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td>231</td>
<td>119</td>
<td>138</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>250</td>
<td>319 318 134</td>
<td>144</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>252</td>
<td>328 329</td>
<td>148</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>264</td>
<td>500 138 139</td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>127 131</td>
<td>269</td>
<td>207</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>200</td>
<td>207 201 208</td>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>200</td>
<td>108</td>
<td>107</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 107 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الوصفة</th>
<th>دعم السورة</th>
<th>ورم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>401</td>
<td>114</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>329</td>
<td>130</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>132</td>
<td>309</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>146</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>111</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>176</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>0</td>
<td>385</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
<td>470</td>
</tr>
<tr>
<td>601</td>
<td>81</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>379</td>
<td>4</td>
<td>770</td>
</tr>
<tr>
<td>384</td>
<td>11</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>608</td>
<td>12</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>17</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>393</td>
<td>18</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>20</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>21</td>
<td>607</td>
</tr>
<tr>
<td>780</td>
<td>104</td>
<td>380</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>180</td>
<td>780</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>24</td>
<td>783</td>
</tr>
<tr>
<td>408</td>
<td>22</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>70</td>
<td>743</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم السورة</td>
<td>ورقة الآية</td>
<td>الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>168</td>
<td>448</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>169</td>
<td>283</td>
</tr>
<tr>
<td>358</td>
<td>177</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>357</td>
<td>447</td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>182</td>
<td>246</td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td>189</td>
<td>293</td>
</tr>
<tr>
<td>604, 234</td>
<td>190</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>776</td>
<td>188</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>650</td>
<td>6</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>679</td>
<td>8</td>
<td>447</td>
</tr>
<tr>
<td>736</td>
<td>17</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>44</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>771</td>
<td>77</td>
<td>250, 137</td>
</tr>
<tr>
<td>788</td>
<td>38</td>
<td>287, 119</td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>41</td>
<td>184, 179</td>
</tr>
<tr>
<td>286</td>
<td>50</td>
<td>448, 184</td>
</tr>
<tr>
<td>339</td>
<td>57</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>60</td>
<td>250, 201</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>60</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>60</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>77</td>
<td>233, 277</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 1053 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>نام السورة</th>
<th>صفحة</th>
<th>ورقم الآية</th>
<th>التوبة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - يونس</td>
<td>84</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>47</td>
<td>24</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>331</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>100</td>
<td>30</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>398</td>
<td>77</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>178</td>
<td>38</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>144</td>
<td>39</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>162</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>170</td>
<td>40</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>88</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>49</td>
<td>49</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>76</td>
<td>76</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>171</td>
<td>77</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>370</td>
<td>89</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>503</td>
<td>67</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>202</td>
<td>72</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>227</td>
<td>66</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>161</td>
<td>67</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>225</td>
<td>81</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>312</td>
<td>80</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>140</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>273</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم السورة</td>
<td>ورقة الآية</td>
<td>الصفحة</td>
<td>اسم السورة</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - پرفس</td>
<td>288</td>
<td>181</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>228</td>
<td>100</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>20</td>
<td>262</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>37</td>
<td>207</td>
<td>00</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>10</td>
<td>202</td>
<td>00</td>
</tr>
<tr>
<td>672</td>
<td>22</td>
<td>373</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>78</td>
<td>373</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>50</td>
<td>283</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>48</td>
<td>120</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>402</td>
<td>46</td>
<td>202</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>00</td>
<td>80</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>380</td>
<td>01</td>
<td>280</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>04</td>
<td>80</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>00</td>
<td>271</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>04</td>
<td>97</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>01</td>
<td>107</td>
<td>107</td>
</tr>
</tbody>
</table>

أيضًا الوقف — 100 —
<table>
<thead>
<tr>
<th>داعم السورة</th>
<th>ورقم الآية</th>
<th>داعم السورة</th>
<th>ورقم الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>368</td>
<td>39</td>
<td>302</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>40</td>
<td>86</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>1</td>
<td>88</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>4</td>
<td>134</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>160, 168</td>
<td>2</td>
<td>134, 87</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>14</td>
<td>391, 68</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>19</td>
<td>333</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>400, 304</td>
<td>2</td>
<td>337, 62</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>26</td>
<td>337, 62</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>28</td>
<td>302</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>249, 777</td>
<td>31</td>
<td>248, 77</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>54</td>
<td>207, 184</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>60</td>
<td>447, 619</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>42</td>
<td>122</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>45</td>
<td>202</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>786</td>
<td>3</td>
<td>132</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>68</td>
<td>389, 502</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>79</td>
<td>302</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>445</td>
<td>78</td>
<td>350</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>92</td>
<td>789, 502</td>
<td>31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 10-26
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم السورة</th>
<th>ورقة الآية</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>439</td>
<td>15</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>16</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>18</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>396</td>
<td>30</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>379</td>
<td>33</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>302</td>
<td>32</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>38</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>38</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>38</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>94</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td>110</td>
<td>888</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>38</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>17</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>42</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>37</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>33</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>94</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td>110</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>94</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>17</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>37</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>33</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>94</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
<td>17</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>42</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>37</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>33</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>375</td>
<td>94</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>واصله السورة</td>
<td>وصله الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>82</td>
<td>388</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>83</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>80</td>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>135</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>60</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>477</td>
<td>477</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>477</td>
<td>477</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>30</td>
<td>2882</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>79</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>53</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>79</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>318</td>
<td>79</td>
<td>410</td>
</tr>
<tr>
<td>334</td>
<td>78</td>
<td>432</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>90</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>99</td>
<td>432</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>108</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>130</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة</td>
<td>الآية</td>
<td>الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>1</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>20</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>30</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>40</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>44</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>66</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>67</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>90</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>99</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>102</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>104</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>106</td>
<td>114</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**المجموع**

<table>
<thead>
<tr>
<th>سورة</th>
<th>الآية</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27</td>
<td>80</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>18</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>20</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>40</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>66</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>67</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>90</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>99</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>102</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>104</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>106</td>
<td>114</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**الحج**

<table>
<thead>
<tr>
<th>سورة</th>
<th>الآية</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>30</td>
<td>60</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>80</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>40</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>44</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>99</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>18</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>20</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>66</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>67</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>90</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>99</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>102</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>104</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>106</td>
<td>114</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 1.29 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>عدد الآية</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>178</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>273</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>108-94</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>94-88</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>277, 203</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>324</td>
<td>92</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

<table>
<thead>
<tr>
<th>عدد الآية</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>88</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>203, 246</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>278</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>449</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

القرآن: 50
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم السورة</th>
<th>ورقم الآية</th>
<th>الصفحة</th>
<th>اسم السورة</th>
<th>ورقم الآية</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>289</td>
<td></td>
<td></td>
<td>334</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>70</td>
<td></td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>178</td>
<td>71</td>
<td></td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>248</td>
<td>79</td>
<td></td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>188</td>
<td>93</td>
<td></td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>القصص</td>
<td></td>
<td>28</td>
<td></td>
<td></td>
<td>443</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>280</td>
<td>81</td>
<td></td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>220</td>
<td>190</td>
<td></td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>231</td>
<td>226</td>
<td></td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>241</td>
<td>224</td>
<td></td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>243</td>
<td>31</td>
<td></td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>210</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>204</td>
<td>214</td>
<td></td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>204</td>
<td>214</td>
<td></td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>241</td>
<td>179</td>
<td></td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>449</td>
<td>23</td>
<td></td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>220</td>
<td>23</td>
<td></td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>244</td>
<td>23</td>
<td></td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>394</td>
<td>32</td>
<td></td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>المتكبرت</td>
<td></td>
<td>249</td>
<td>44</td>
<td></td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>196</td>
<td>81</td>
<td></td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>197</td>
<td>192</td>
<td></td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>103</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>صفحة</td>
<td>اسم السورة</td>
<td>ورقة الآية</td>
<td>صفحة</td>
<td>اسم السورة</td>
<td>ورقة الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>--------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>338</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td>447</td>
<td></td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>374</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td>393</td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td></td>
<td>11</td>
<td>443</td>
<td></td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td></td>
<td>20</td>
<td>564</td>
<td></td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td></td>
<td>28</td>
<td>776</td>
<td></td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td></td>
<td>37</td>
<td>448</td>
<td></td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>381</td>
<td></td>
<td>37</td>
<td>458</td>
<td></td>
<td>00</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td></td>
<td>31</td>
<td>483</td>
<td></td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>289</td>
<td></td>
<td>33</td>
<td>256</td>
<td></td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td></td>
<td>61</td>
<td>198</td>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td></td>
<td>76</td>
<td>250</td>
<td></td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td></td>
<td>76</td>
<td>284</td>
<td></td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td></td>
<td>3 - سبى</td>
<td>193</td>
<td></td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>305</td>
<td></td>
<td>12</td>
<td>190</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td></td>
<td>15</td>
<td>190</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td></td>
<td>17</td>
<td>190</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>370</td>
<td></td>
<td>33</td>
<td>71</td>
<td></td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td></td>
<td>26</td>
<td>333</td>
<td></td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td></td>
<td>40</td>
<td>231</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 1022 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم السورة</th>
<th>طراز الكلمة</th>
<th>صفحة</th>
<th>اسم السورة</th>
<th>طراز الكلمة</th>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>227</td>
<td>9</td>
<td>333</td>
<td>24</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>11</td>
<td>179</td>
<td>47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>10</td>
<td>440</td>
<td>47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>344</td>
<td>12</td>
<td>440</td>
<td>47</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>32</td>
<td>770</td>
<td>59</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>108, 137</td>
<td>32</td>
<td>194, 193</td>
<td>67</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>37</td>
<td>193</td>
<td>73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>38</td>
<td>124</td>
<td>73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>42</td>
<td>192</td>
<td>70</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>85</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41 - فصل</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>32</td>
<td>200</td>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>39</td>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>744</td>
<td>40</td>
<td>748</td>
<td>79</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>41</td>
<td>766</td>
<td>42</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>42</td>
<td>747</td>
<td>53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>44</td>
<td>137</td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>284, 201</td>
<td>47</td>
<td>149, 142</td>
<td>67</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>43 - الورى</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>197</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>السورة</td>
<td>الصفحة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الدخان</td>
<td>٤ : ٩</td>
<td>٢٧٨ : ٢٧٩</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٠٧</td>
<td>١٢ : ٤٧</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٠</td>
<td>١٠ : ٣٩</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٧</td>
<td>١٩ : ٣٣</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٠</td>
<td>٢٠ : ١٣</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٠</td>
<td>٢١ : ١٧</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٧</td>
<td>٤٤ : ١٧</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الجاثية</td>
<td>٥٠ : ٠١</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٠١</td>
<td>٠٤ : ٠١</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأحقاف</td>
<td>٤٥ : ٢٣</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٨</td>
<td>١٢ : ١٢</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٤</td>
<td>١٧ : ٢٧</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٧</td>
<td>٢٠ : ١٠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٣</td>
<td>٢٧ : ٠٧</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧</td>
<td>٣١ : ٠٠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧</td>
<td>٣١ : ٠٠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٤</td>
<td>٠٥ : ٠٠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>محمد صلى الله عليه وسلم</td>
<td>٤٧ : ٠٠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٩٤</td>
<td>١٠ : ٠١</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- ١٠٢٠ -
<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الآية</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الفتح</td>
<td>48</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>النُّجْم</td>
<td>37</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>القمر</td>
<td>24</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>الدهر</td>
<td>449</td>
<td>448</td>
</tr>
<tr>
<td>الرحم</td>
<td>99</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>الدلائل</td>
<td>200</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0 - 0</td>
<td>200</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0 - 0</td>
<td>200</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>0 - 0</td>
<td>200</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم السورة</td>
<td>ورقة الآية</td>
<td>الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>المجادلة</td>
<td>08</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>386</td>
<td>8</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>286</td>
<td>9</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>11</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
<td>19</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>الحشر</td>
<td>09</td>
<td>330</td>
</tr>
<tr>
<td>314</td>
<td>1</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>322</td>
<td>7</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>8</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>404</td>
<td>9</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>394</td>
<td>14</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>المنطقة</td>
<td>60</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>448</td>
<td>1</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>10</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>12</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>الصف 61</td>
<td>11</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>397</td>
<td>8</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>المناقشون</td>
<td>63</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>1</td>
<td>27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 1.37
<table>
<thead>
<tr>
<th>دام السورة، ورقم الآية، والصفحة</th>
<th>دام السورة، ورقم الآية، والصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>46 - الطلاق</td>
<td>60 - المعايير</td>
</tr>
<tr>
<td>6 - التسمين</td>
<td>1 - التحريم</td>
</tr>
<tr>
<td>7 - الملك</td>
<td>77 - نوح</td>
</tr>
<tr>
<td>39 - القرآن</td>
<td>8 - الجين</td>
</tr>
<tr>
<td>168 - المزمل</td>
<td>79 - الحاقة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 108-

<table>
<thead>
<tr>
<th>فقرة</th>
<th>الصفحة</th>
<th>وحدة الآية</th>
<th>صفحة</th>
<th>وحدة الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>430</td>
<td>8</td>
<td>13</td>
<td>13</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>430</td>
<td>15</td>
<td>17</td>
<td>50</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>17</td>
<td>18</td>
<td>374</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>22</td>
<td>84 - الغضب</td>
<td>79</td>
<td>النازعات</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>1</td>
<td>80 - عبس</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>17</td>
<td>87 - الأعلى</td>
<td>239</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>18</td>
<td>88 - الفصيح</td>
<td>239</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>224</td>
<td>9</td>
<td>89 - الفصيح</td>
<td>239</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>4</td>
<td>90 - الفصيح</td>
<td>239</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>5</td>
<td>91 - التكوين</td>
<td>259</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>9</td>
<td>92 - الانفتار</td>
<td>281</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>10</td>
<td>93 - الظلمين</td>
<td>281</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>11</td>
<td>94 - الظلمين</td>
<td>430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>12</td>
<td>95 - الظلمين</td>
<td>430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>251</td>
<td>13</td>
<td>96 - الظلمين</td>
<td>430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>14</td>
<td>97 - الظلمين</td>
<td>430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>15</td>
<td>98 - الظلمين</td>
<td>430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>16</td>
<td>99 - الظلمين</td>
<td>430</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سورة</td>
<td>الرقم</td>
<td>الصفحة</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشمس</td>
<td>91</td>
<td>437</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الليل</td>
<td>92</td>
<td>438</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>البينة</td>
<td>98</td>
<td>434</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الوازعة</td>
<td>99</td>
<td>435</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>العاديات</td>
<td>100</td>
<td>446</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الفارعة</td>
<td>101</td>
<td>447</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>التكاثر</td>
<td>102</td>
<td>454</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>العلق</td>
<td>96</td>
<td>460</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>抉</td>
<td>95</td>
<td>465</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الرق</td>
<td>90</td>
<td>467</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الضحى</td>
<td>93</td>
<td>444</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الضحى</td>
<td>93</td>
<td>488</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الغامض</td>
<td>10</td>
<td>446</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الغامض</td>
<td>10</td>
<td>444</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابضاح الرق</td>
<td>61</td>
<td>430</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اسم السورة</td>
<td>ورقم الآية</td>
<td>ورقم الصفحة</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الكافرون</td>
<td>١٠٩</td>
<td>٣٣٩</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>٦</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإخلاص</td>
<td>١١٣</td>
<td>٤٣٢</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>١</td>
<td>٤٣٢</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>٢</td>
<td>٤٠٢</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>٤</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- ١٠٤٣ -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الحديث ومطلعه</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 - يقول الله: من شغله قراءة القرآن ١٠٠٠</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2 - وإن فضل كلام الله تعالى على سائره ١٠٠٠</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>3 - وإنها ستكون فتنة ١٠٠٠</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>4 - ومن قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة ١٠٠٠</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>5 - ونزل القرآن بالتفصيل ١٠٠٠</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>6 - وأعرب القرآن والتسموا غرائه ١٠٠٠</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>7 - ومن قرأ القرآن فلم يعرفه ١٠٠٠</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>8 - وأعجبوا العرب لثلاث لأني عربي ١٠٠٠</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>9 - ورحم الله امرأة أصلح من سلامة ١٠٠٠</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>10 - وأعربوا الكلام كي تعرفوا القرآن ١٠٠٠</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>11 - وما الجمال في الرجل ١٠٠٠</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>12 - لأن عينه وجهكم أحكم قيما ١٠٠٠</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>13 - وإن من الشعر حكما ١٠٠٠</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>14 - وإن أحب علي السنم أبى بوح القدس ١٠٠٠</td>
<td>105</td>
</tr>
</tbody>
</table>
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>والشعر</th>
<th>والبحر</th>
<th>والقافية</th>
<th>شعوب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>85</td>
<td>مالك بن كتانية</td>
<td>الرافر</td>
<td>عواقبها</td>
<td>عاقد</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>عدي بن زيد</td>
<td>منسرح</td>
<td>طلابها</td>
<td>عاجت</td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>أبو ذويب</td>
<td>الطويل</td>
<td>بعجها</td>
<td>صحبي</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>ابن قيس الرقيات</td>
<td>الطويل</td>
<td>الكواكب</td>
<td>بالحواجب</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>الكميثة</td>
<td>หลة</td>
<td>عاجبة</td>
<td>بالمرتاب</td>
</tr>
<tr>
<td>907</td>
<td>التابع</td>
<td>الكامل</td>
<td>عصب</td>
<td>بالشراب</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>القتال الكلابي</td>
<td>الراوي</td>
<td>وقصبي</td>
<td>وعصبي</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>امرؤ القيس</td>
<td>عدي بن زيد</td>
<td>وتطفي</td>
<td>وأصبي</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>عترة</td>
<td>الكامل</td>
<td>وتميها</td>
<td>وأحريا</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>النمر بن تولب</td>
<td>الطويل</td>
<td>جابا</td>
<td>جانب</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>الأعيشة</td>
<td>الكامل</td>
<td>مجزوء الكامل</td>
<td>الركابا</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td></td>
<td>الطويل</td>
<td></td>
<td>الركابا</td>
</tr>
<tr>
<td>273</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>المراهبا</td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
<td>بشر بن أبي خازم</td>
<td>الوافر</td>
<td></td>
<td>الرماية</td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>عذابا</td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>حبابا</td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>فجابا</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 1040 -
الشاعر، د. البحر، د. 아파ه
الشفيق

872
80
86
85
480
64
280
880
6
84
277
132
680
70
90
84
403
- 1046 -
الصفحة 244
الشاعر
الأغلى
المتقب العبد
طرفة بن العبد
التابعة
؟
277
85
722
501
310
309
الصمه القصري
488
50
360
681
الرواء
193
عمرو بن أبي ربيعة
الطويل
طائر
483
مصدر
278
ذر الرمة
48
أبو صخر
777
ذر الرمة
171
القصير
142
الطويل
البسط
90
1047
بالصفحة
268
189
73
444
272
93
400
170
68
70
172
682
172
338
939
441
339
446
346
264
390
- 1488 -
الشاعر
أسلم بن الأحتف
غلان بن سلة
? 
? 
ابن قبائل
البيط
? 
مالك بن حريم
المسرح
حيد بن نور
الواقر
? 
سويد بن كراع
ابن الحرير
الأحور
البيط
الواقر
الافق

البحر
الطويل
نفر
تتابع
قنع
جمع
زين
تم
صنع
باع

الفراء
حيد بنت النهيان
? 
كعب بن زهير
? 
? 
كم بن مقبل
كعب بن مطرود

القافية
قمعوا
اتنح
تقاع
تابع
قنع
جمع
وتح
حافظ
الواقر
نفعه
الواقر
ثابتا
تنما
تم
فتا
الواقر
الافق
الطويل
المتصغر
شرف
الواقر
الافق
الطويل
أوجه
الواقر
الائق
الكامل
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>11</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شير بن أبي حازم</td>
</tr>
<tr>
<td>معين بن奥斯</td>
</tr>
<tr>
<td>كعب بن مالك</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>86</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>441</td>
</tr>
<tr>
<td>963</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>902</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>992</td>
</tr>
<tr>
<td>97 و 66</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الطويل</td>
</tr>
<tr>
<td>القصير</td>
</tr>
<tr>
<td>متمم بن نوعية</td>
</tr>
<tr>
<td>في</td>
</tr>
<tr>
<td>نسح</td>
</tr>
<tr>
<td>الوافر</td>
</tr>
<tr>
<td>الخلاق</td>
</tr>
<tr>
<td>عقبة المجمعم</td>
</tr>
<tr>
<td>الهجاي</td>
</tr>
<tr>
<td>البسيط</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن الدمية</td>
</tr>
<tr>
<td>؛</td>
</tr>
<tr>
<td>البسيط</td>
</tr>
<tr>
<td>سماك</td>
</tr>
<tr>
<td>الطويل</td>
</tr>
<tr>
<td>مبارك</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>حبك</td>
</tr>
<tr>
<td>الطويل</td>
</tr>
<tr>
<td>الجز</td>
</tr>
<tr>
<td>البطل</td>
</tr>
<tr>
<td>ليد</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مفصل</td>
</tr>
<tr>
<td>الطويل</td>
</tr>
<tr>
<td>البطل</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>السنة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>864</td>
</tr>
<tr>
<td>863</td>
</tr>
<tr>
<td>862</td>
</tr>
<tr>
<td>861</td>
</tr>
<tr>
<td>860</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

- 1053 -
الشاعر،
الطويل
البسيط
الخليج
الاسم:
الاسم:

الشاعر،
الطويل
البسيط
الخليج
الاسم:
الاسم:

الشاعر،
الطويل
البسيط
الخليج
الاسم:
الاسم:
الشاعر،
لم يتمنى صحب
فروة بن مسيك
بشير بن أبي خازم
خسوس بن ثابت
المرش الأصغر
عبد الله بن عبلان
سالم بن المقداد
؟
عبد المطلب بن هاشم
الأعشى
عمرو بن الطفيل
عمر بن أبي ربيعة
الأعشى
حسن بن ثابت
الخطيئة
العجاج
؟
؟
؟
العجاج
؟
؟
العجاج
؟
106
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>الشاعر</th>
<th>البحر</th>
<th>القافية</th>
<th>رجز</th>
<th>احتمال</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>١٧١</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٩</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٥</td>
<td>قيس بن الحكم</td>
<td>طويل</td>
<td></td>
<td></td>
<td>قين</td>
</tr>
<tr>
<td>٨٢</td>
<td>عبد الله بن النثر</td>
<td>الباطن</td>
<td></td>
<td></td>
<td>المحن</td>
</tr>
<tr>
<td>٠٠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٢</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٠١</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٩٨٦</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٨٧</td>
<td>قيس بن زهير</td>
<td>الوافر</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٩٦</td>
<td>أبو حجى التميمي</td>
<td>نحنوبي</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٢٨</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٢٨</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣١٧</td>
<td>أبو الأسد الدوري</td>
<td>طويل</td>
<td></td>
<td></td>
<td>بلانها</td>
</tr>
<tr>
<td>٣٦</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>حزينا</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٠</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٤٩٥</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٢٨</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- إيضاح الوقف - ٠٦٧
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>والقارئة</th>
<th>والشعر</th>
<th>والبحر</th>
<th>والصغيرة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>380</td>
<td>لإيا</td>
<td>الوافر</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>380</td>
<td>ندانا</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>194</td>
<td>ملبا</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>هيفي</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* * *

ساهرة

أمية بن أبي المطلب

وجعلت هذا الشامد برضه هذا لالباص وزنه وجهه.
«فهرس الترجم»

د. الألف،


تع: 16.


تع: 22.

إبراهيم بن سعد الزهري، عن: أبيه، والزاهري، وعنه: أبو داود الطيلسي وشعبة، وصفه: ناس ميمن: أحمد، ابن معين، والذبي، ت 183 ه، انظر ميزان الاعتاد 1/23، والجرح والتعديل 1/101، وابن سعد 7/222.

تع: 20.

إبراهيم بن عبد الله التهري، حافظ، روى عن عبد الله بن ذكوان.

* استثنى أعلام القدماء من الترجمة والإحالة.*

- 1960.
وجعفر بن سلام وجمع من إبناه بن جعفر، وعنه: ابن ماجه والترمذي، صدقة أبو حامد وأبو زرعة، وضعه أبو داود وغيره لوقفه في القرآن ت 244 هـ انظر ميزان الاعتدال 1/144، والجرح والتعديل 1/109.

المراجع:

379: إبراهيم بن عبد الله السمنوار: تقري، ضابط، روى القراء عن القراء وأبي حفص، وعنه عوض بن أحمد بن الباز وغيره وقال الدارقطني هو محمد الباز، وعنه أيضاً الأشناى.

انظر طبقات القراء 379.


مراجع:


مراجع:

الاجح والتعديل 1/1/1422، وابن سعد 36.

أبوهين بن الهيثم البندقي: عن: علي بن عباس الحمي وطبه، وقُر حديثًا، ونُسجت جماعة منهم الدارقطني والطيب، انظر ميزان الاعتدال 37.

وق: 15

أبوهين بن زيد الشهامي: 96 ه، انظر ابن سعد 270، والجرح والتعديل 1/1/1444، وطبقات القراء 1/299.

وق: 17/600، 069، 36، 898، 086.


وق: 17/64، 24، 424، 169، 424، 260، 368، 372، 372، 000، 576، 076، 000، 000، 800، 322، 322.

الاجح = يحيى بن عبد الله

أحمد بن إبراهيم الدارقطني: عن هشام، وابن علی، له تصنيف، وتنص غيّر واحد منهم: أبو حامد وأبو زرعة ت 242 ه. انظر الجرح والتعديل 1/1/299، والتاريخ الصغير 246، وخلاءة التذهب 3.

وق: 01/01/1901، 106.

أحمد بن إبراهيم الوارث: عن: خلف بن همام، وسُمَّد وعمد بن سهان، وعنه: علي بن سليم، وأصحاب الأئمّة، ثقة، ت 249 ه.

انظر تاريخ بغداد 4/8.

وق: 114، 056، 266، 8286، 449، 108.
أحمد بن البختري: عن: حبان بن جبيل، وعنه: محمد بن هبة الغاضري. ولم أفق له على ترجمة.

وعلج: ۴۱۷
أحمد بن بشار الأنباري: قاري، على: الفضل بن جيبي الأنباري صاحب حفص، وعليه: القاسم بن بشار، وابن يشوشون، انظر طبقات الفأر۱۲۰۰.

وعلج: ۳۱۱۱
أحمد بن الحارث الخزاع: مؤرخ، ينداي المولد والوفاة، وصاحب المذاتي، له مصنفات، ت۲۵۸ هـ. انظر الفهرست۱۸۸.
وذيل الأمالي۱۹۳.

وعلج: ۴۰۰۴
أحمد بن سعيد بن علي: سمع أحمد بن منصور الرمادوي، ومحمد بن عبد الملك الدقيق، وعباس الدؤوري، وعنه: أبو شروش بن جهيرية.
وحمد بن إنهال القطعوي، ت۲۱۵ هـ. انظر تاريخ بغداد۴۷۲.

وعلج: ۶۰۵۶
أحمد بن سهل الاستاد: مقرئ، على: عبيد بن الصباح والخرين.
ابن المبارك، وابن الأسد، ووروي عن يلٌث بن جهان وثبته، ت۲۰۷ هـ. انظر طبقات الفأر۱۲۰۹، وشجرات الذهب۲۵۰.

وعلج: ۳۸۷۲
أحمد بن الفضاح الخشاف = أحمد بن محمد التياخي
أحمد بن عبيد بن ناصح: أحد أئمة العربية، حديث عن: الأحمدي والواقدي، وعنه: القاسم الأنباري، أدب المعترف العباسي، له تصنيف.

- ۱۰۶۳ -
ت ٢٧٨ هـ. انظر مجمع الأدباء ٢٢١/١ وخلاصة التنحيب ٨، وثيقة
الوعاة ١/٣٣٦.

وع : ٢٧٠٠٢٦١٠٢٦٤٧٧٥٠٩٩٩.

أحمد بن علي الكثاواشي : عن محمد بن بحى بن السكن البصري.
وعنه : القاسم بن حسنه المحامي، انظر تاريخ بغداد ٢٠٢/٤
وع : ٢٨٨.

أحمد بن سرح : قاريءه على : الدوري وعبد الرحمن بن واقد
والبزوي، عليه : أحمد بن مسلم وابن ماجاه وأبو بكر بن مسلم
ثقة، كبير، ت ٣٠٣ هـ. انظر طبقات القراء ١٠/٩، وشهادات
الذهب ٢/٢٤١.

وع : ٤٣٩.

أحمد بن محمد التنباخي : عن : دوح بن عبادة وأبراهيم الرمازي ونصر
الوراق، وعنه : عبد الله بن محمد البزاز، وهو بن يوسف الوروي
انظر تاريخ بغداد ٣١٠/٤، والوصايا والمعمرون ١١٥.

وع : ٣٠٠٠٠٥٩.

أحمد بن محمد بن عبد الله البزاز : قاريءه، على : محمد بن عبد الله,
وعبد الله بن زيد ومكرمة بن سليان، عليه : الحسن بن الحباب
وأحمد بن فرح، أستاذ، متوفى، ت ٢٥٠ هـ. انظر ميزان الاعتدال
١/١٤٤٤، والجرح والتعديل ١/١/١٠٢١.

وع : ٣٠١.

أحمد بن محمد بن عبد الله الإسدي : صاحب ألباس وحكايات، حديث
عن ألباس وحمد بن عبادة الرستفي وحمد بن سليان لين ، وعنه ابن

الأنباري والمولى وعلي بن عبادة بن المغيرة، وثقه الدارقطني.

تـ 307 هـ انظر تاريخ بغداد 4/2, وميزان الاعتدال 4/144.

دع: 433

أحمد بن موسى الكؤلوي: قارئ، على: أبي عمرو بن العلاء وعاصم
الباجي وعيسى بن عمر الثقفي، وعنه: روح بن عبد المؤمن وخلفه
ابن خياط، صدوق، انظر طبقات القراء 1/143.

دع: 407

أحمد بن موسى العبدال: قرأ على: عمرو بن الصباح والقراء، وعليه
ابن شثبوع وعبد بن أبي جعفر، وروى عن عبد بن ساقي، وعنه
أبو أحمد السامري، صدوق، انظر الجرح والتعديل 1/75

وطبقات القراء 1/143.

دع: 908

أحمد بن يحيى (تغلب): ت 291 هـ، انظر طبقات القراء 1/148.

وبقية الزعامة 1/397، وأبناء الرواة 1/138/1، وزواه الأبناء 293.

دع: 309

الأخوه = عبد الله بن محمد

أحنيفة بن الجلال: سيد أوس في الجاهلية، انظر الأغايني 1/37/15.

 وخزيمة الأدب 3/276

دع: 247, 868, 790 ح.

- 1065 -
الأخلاق = فيث بن غوث
الأخفش = سعيد بن مسعودة
الأنصاري بن شهاب: أحد الشعراء الفرسان، وأحد أشراط تغلب
وكتبنا، مات بعد حرب البسوس. انظر خرائط الأدب 169/3
والمؤلفين والمختلف 30

دع: 269 ح

إدريس بن جونيرة الأعمى: عن: الحسن البصري، وعهده جرير بن
عبد الحميد، وسماه صاحب الجرح والتعديل إدريس بن جوزية.
انظر الجرح والتعديل 1/1/163.

دع: 299

/ إدريس بن عبد الكريم: قرأ على: خلف بن هشام، وسماه
أحمد، وعهده ابن الأثري وأبو علي الصقلاوي وقرأ عليه ابن ماجد
سمعًا وعرضاً عبد بن أحمد بن شروذ. ثقة. ت 792 هـ. انظر طبقات
القراء: 1/154، والمعتمد 75.


ابن إدريس = عبد الله بن إدريس
ابن سليمان بن إدريس أبو الأزهر: الأثري، صاحبي، من كبار
ابن مرة، وهو شريف بن عبيد، وعهده خالد بن معدان، والمقراني، وأخرج حديثه
أبو داود بسند جيد، انظر الإصابة 6/1، وخلاصة التنحيب 380.

دع: 282

عذبة بن زيد: عن طاس وطبت، وعهده: بن وهب وزيد بن الجرب
وعيد الله بن موسى وبثه ابن معين، وقال ابن عدي: ليس به بأس.

- 1077 -
وقال النسائي: ليس بالقوي. ت. 130 هـ انظر ميزان الاعتدال 1/174.

طع: 226961101

ابو اسماء = حماد بن سليمة

اسباط بن محمد: عن: الأغش وأحمد، وعن: ابي شيبة وأبي نعيم صدوق، ونثى ابن معين وقال النسائي: ليس به بأس. ت. 200 هـ. انظر

ميزان الاعتدال 1/175و الجرح والتعديل 1/337 و 2031/293.

طع: 226961101

اسباط بن نصر: عن: إسحاق السعدي وصباح، وعن: أب غسان

الندي وعرو بن حماد، وثقة ابن معين وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر ميزان الاعتدال 1/175.

طع: 226961101

إسحاق بن أبي إسحاق: عن: شريك وإبراهيم بن سعد وحازم بن

زيد، وعن: أحمد بن علي الراوي، وثقة ابن معين والدارقطني، ت. 245 هـ. انظر ابن سعد 7/357 وطبقات القداء 1/157 وخلل

الذهب 1/1

طع: 226961101

ابن أبي إسحاق = عبد الله

إسحاق بن محمد النسيبي: عن صاحب نافع، صالح الحديث، وقال

أبو الفتح الأزدي: ضعيف. يرى القدير. ت. 206 هـ. انظر ميزان الاعتدال

1/200 و طبقات القداء 1/157.

طع: 1111032663 1085

إسحاق بن المتنز: عن: بحبي بن المتكل، وعن: الحسن بن محمد

ابن سلة. انظر الجرح والتعديل 1/337/240.

طع: 226961101

1067
إسحاق بن يوسف الأزرق: قرأ على حمزة، ورواى القراءة عن أبي عمرو بن العلاة وحروف عامم عن أبي بكر بن عياش، وعنه: إسحاق بن إبراهيم بن هود والحسن بن علي الأبح، وروى عن شريك والأعشوب أنه أمجد وأبو معين، ثقة ت 195 هـ. انظر الجرح والتعديل 1/11/1، والمنقح وال peru 1/158، وطبقات القراء 1/21.76.

أبو إسحاق = إسحاق بن إسحاق

إسحاق بن موسى: عث شفع الغزالي، وعنه السياج وحسن الجمع، ونقله أبو حاتم وأبو معين، وليه الأزدي، انظر ميزان الاقدام 1/3.20.8، وخلاء التذكير 26، 77.

لغ: 286


لغ: 275، 338، 333، 168.

إسحاق بن إبراهيم بن المكي الفروزي: عث شفع المنشق، وعنده:

لغ: 33، 449، 55.

× إسحاق بن إسحاق القاضي: ت 282 هـ. انظر طبقات القراء 1/112.

وعجم الأدباء 2/129، وبيعة الوعاء 1/443.

لغ: 17، 20، 22، 27، 29، 30، 33، 34، 35، 41، 42، 50، 51، 80، 81، 111، 223، 648، 648، 648، 648، 648، 648، 648، 648.


د ع: 2130504.

إسماعيل بن سعيد "ابن سويق": عن: ابن دريد وأبى الأنباري، وثقة جامعة، وطن على جامعة كحلبي، ت 397 ه. انظر تاريخ بغداد 6/338، وميزان الاعتدال 1/223.
د ع: 24320.

د ع: 989.

إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين: مقرم مكة، ت 170 ه. انظر الجرح والتعديل 1/180/10 وطبقات القراء 1/165.
د ع: 330.

إسماعيل بن عبيد الله بن أبي القاجر: ثابتي، ثقة، ت 307 ه. انظر الجرح والتعديل 1/182/10 وطبقات خليفة 2/306، ومذهب ابن عساكر 1/35.
د ع: 51.

إسماعيل بن علاء: = إسماعيل بن إبراهيم
إسماعيل بن عياش: عام أهل الشام، حجة، ثقة، ت 181 ه. انظر ميزان الاعتدال 1/140، والجرح والتعديل 1/191/11 وخلاصة التذهيب 30.
د ع: 275.

- 1078 -
إسماعيل بن مسلم: عن الحسن ورجاء بن حبيرة، وعن علي بن مسرح والمحارب. ضمته أبو زرعة، وخلتله ابن المديني. ت. 160 ه. انظر ميزان الاعتدال 1/248، وطبقات القراء 179/1. دع: 208، 539.

الأسود بن عبد يثقوث: من رجال بني زهرة بن كلاب، كتب من المستهزيئين. انظر الاستفاق 91، وجمهرة أنساب العرب 394. دع: 990.

الأسود بن المطلب: كان بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء أول الدعوة. انظر جوامع السنة 53. دع: 990.

الأسود بن يزيد: التلميذ الكوفي، صاحب ابن مسعود. ت. 77 ه. انظر تبعات خليفة 1/335، وطبقات القراء 1/1171. دع: 810، 575، 436.

ابو الأسود = ظالم بن عمرو
استيلم بن الطهم: من الأنباء الشهيرة، عصري عبد الملك بن مروان. انظر الكمال للبرد 1/105، والموسع 245، والبيان 277/3.


دع: 720.

- 170 -
ابو الأشهب العقيلي: يروي عنه المباسي بن الفضل ولم أجده ترجمة.

د ع: 214

الأصمعي = عبد الملك بن قريب
الأعرج = حميم بن قيس
الأعشي = ميمون بن قيس
الأعشي = سليمان بن مهران

امرأة القيس بن بكر: المؤلف والمختلف 6

د ع: 75 ح

امرأة القيس بن حجر: إنظر الأغاني 977، والشعر والشعراء 52

وخراءة الأدب 1299

د ع: 687 ح 1950، 1946، 1934

امرأة بن خلف: أحمد بارحة قرش، وعصر، قتل يوم بدر. إنظر الكامل لابن الأثير 128/78، وجمهرة أسباب العرب 109

والاحتلال 1299، 1300

د ع: 570

امرأة بن أبي الصلت: ترجمته في الشعر والشعراء 779، وطبقات ابن سلام 230

د ع: 596

ابن أبام المهاجري = إباض بن ثعلبة الأنصاري
الأنصاري = حسان بن ثابت

أوس بن حجر: الشاعر المشهور، إنظر الأغاني 11/205، وطبقات ابن سلام 81، والمرجع 63

د ع: 9649

أوس بن غلابة: الشاعر، الجاهل، إنظر الشعر والشعراء 1372

وطبقات ابن سلام 140

د ع: 332 ح

- 171 -

دع: 11

ابوب بن تنميم: ت 219 ه، انظر طبقات الفراء 1/172.

دع: 112

ابوب بن أبي تميمة الص Psychiatry: ت 131 ه، انظر الجرح والتعديل 1/1/200، وابن سعد 2/246، وخلافة الذهبي 37،

دع: 338، 339

ابوب ابن بقية = سليمان بن يحيى

البكي = عثمان بن سليمان

الزكي = أحمد بن محمد بن عبد الله

ابوب سطام = شعبة بن الحجاج

يشتي بن سلم: عن حماد بن سلمة وطبلته، وأبي عروة، وابنه البخاري والحربي، صدقه أبو حاتم، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، ت 218 ه، انظر ابن معدد 7/256، والجرح والتعديل 1/1/251، وبيزان

العتمد: 313

دع: 36

يشتي بن أبي خزيمة: الشاعر المشهور، انظر الشعر والشعراء، 33،

وخزيمة الأدب 3/62، 266، 273،

دع: 237، 376، 377

يشتي بن أسس: يروي عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، وعه ابن الأبواري، ولم أفز بترجمة له

دع: 76

- 172
يشتر بن عمارة: عن: الأحور بن حكيم وأبي روى، عنه محمد
ابن الصليح ويسف بن عدي، قال أبو حامد: ليس بالقوي، وقال
النسائي: ضعيف. انظر الجرح والتعديل 1/362، وميزان الاعتدال
1/361، والضغطاء والمتوكل 6، والضغطاء 6.

دع: 808.

يشتر بن موسى: عن: روح بن عبادة حديثا واحدا، الحمدي وآبي
عبد الرحمن المقرئ. انظر الجرح والتعديل 1/367.

دع: 4401420.

يشتر بن نعيم: عن: مكحول والقائم بن عبد الرحمن وأبي عوانة
وعنه: حامد بن زيد وعبد الوكيل بن عبد ويؤيد بن زريع، تركة
ابن المديني والقطان. وقال أحمد: تركة الناس. انظر ميزان الاعتدال
1/365، والجرح والتعديل 1/368، والضغطاء الصغير 6.

دع: 114.

ابو بشير = إسماعيل (ابن عقيقية)

بقيت بن الوليد: حدث الشام في عصره، قال ابن سعد: ثقة في روايته.
عن الثقات، ضعيف في روايته عن غير الثقات، وتثبت جماعة منهم النسائي.
ت1979. انظر ابن سعد 7/268، وميزان الاعتدال 1/361، وخلاصة
التذهب 42.

دع: 32.

بكر بن حبيب السنامي: هو والد الفهد عبد الله بن بكر، روى
عن: سكيم بن قتيبة، وأخذ عن أبي إسحاق وعنه ابن عبد الله.
وشهبه ابن معين. انظر الجرح والتعديل 1/385/1 وغية الوعاة 1/462.

دع: 133.

ابيضاح الوقائع 18.
أبو بكر المنصاري = محمد بن يحيى بن أبي مسعود
أبو بكر المنعم = محمد بن هارون
أبو بكر الصديق = عبد الله بن أبي قحافة
أبو بكر = شعبة بن عياش
أبو بكر الكلاذاني = أحمد بن علي
أبو بكرة = نفيس بن الحارث
أبو بلال = ميداس بن محمد بن الحارث

التاء

تابع شر = ثابت بن جابر
ترباقفي = الهاشبي بن عبد الله
تيم بن أبي بن مقبل: الشاعر المخضوم، انظر الشعر والشعراء 1/45
وطبقات ابن سلام 119
ق: 236 ح
تيم بن حنثيم: من أصحاب ابن مسعود، انظر الإصابة 1/195
وأبي سعد بن عبد، والجرح والتعديل 1/11/206 وطبقات الفراء 1/187
ق: 266

توحّية بن الحسيّر: الشاعر الفارسي، توفي زمن معاوية، انظر الأغاني 1/412، والشعر والشعراء 4/144
ق: 444
البتاري = عبد الله بن محمد

الكاء

ثابت بن جابر: الشاعر العداء، انظر الشعر والشعراء 1/121
وخزانة الأدب 1/26
ق: 483 ج
- 741

أبو تروان: السكاني, أعراوي، فصيح, عين شهد مناظرة سبيرة والسكاني, وأعيدت عنهم العربية, انظر الفهرست 75/86, ومرايا التحوين 87/4. 

د: 412ه.

الجيم

جابر بن يزيد الجلفي: أحد كبار علماء الشيعة وثقته الثوري وشبهة ووكيج وضعه النسائي وأبي معيق وأبو زرعة، ت 168ه. انظر ميزان الاعتدال 47/91, والمحرر والتعديل 1/1/1974, والضعفاء والمروكين 7، وأبي سعد 2/6/156.

د: 333ه.

ابن جابر = عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

جبلة بن عديٰ الكحيلي الدائنه: لقب، الدائنه هو لا مريء، القبس بن بكر، الساعر الجاهلي، الذي تسبب إليه الأئمة الباردة في الكتاب على الذكور في المؤلف والمختلف 6، وشرح ما يقع فيه التحريف والتحرير 430.

د: 75.

أبو الجراح: العلمي, من احتمل إليه في مناظرة سبيرة والسكاني, 1/75.
وجاء في الحكم أبو زروان وأبو نقص الأسدي. وكان أحد الذين أخذت عنهم العربية. انظر مراحل التحويلين 76، والهрест 382.


جبريل بن حازم: أحد الأعلام، عن: الحسن وكتابة، وعن الغوري والقنان وشبان بن حرب، وتكه ابن معين، وصدقة أبو حاتم. ت 170 هـ. انظر الوجد والمجد وانور 4/1/1046، وأبرد 7/278، وطبقات القراء 1/190، ح. 49/494، ح. 559.

جبريل بن عبد الحميد: قرأ على حمزة وضع من الأعشى، وروى القراءة عنه يوسف القنان وأحمد الأنتك 함께، وتكه خير واحد منهم ابن معين. ت 187 هـ. انظر الجرح والتعديل 1/1/1905، وأبرد 7/281، وطبقات القراء 1/190.

جبريل بن عطية الجزافي: الشاعر المشهور، ت 110 هـ. انظر الغاني 3/8، والشعر والشعراء 426، والموسم 168، وزهرة الأدب 1/187.


أبو جعفر = يزيد بن القطاع.
أبو جعفر الشهيري = أحمد بن فرح.
أبو جعفر البخاري = محمد بن علي بن الحسين.

د.ع: 211 ح، 299 ح


د.ع: 223

ابن الجهم: محمد بن الجهم

جوبيسر بن سعيد: صاحب الشعاع، المفسر، روى عن أنس، وعـ:

حادي بن زيد وابن المبارك، قال ابن معين: ليس بشيء. انظر ميزان الاعتدال 1/477.

د.ع: 46

هـ الحاء 0

حاتم بن عبد الله الطائي: الجواد، الشاعر، انظر الشعر والشعراء 193.

وخزانة الأدب 3/113.

د.ع: 405 ح


د.ع: 406

الحارث بن حيتة: أحد أصحاب الملفقات، انظر الشعر والشعراء 124.

المؤلف والمختص 197.

د.ع: 497

- 1077 -
أبو الحراح بن منتبه الجندي: عشيره بن من مدة، انظر الإشتقاق.

الجراح بن عديل: ابن أخي الحراح، عن عمته الحارث الأورع، عن أبو الحراح الطائي، لا يندر من هو. انظر ميزان الاعتدال 498/1، غ: 196.

حيتان بن علبي: هو آخر مندل بن علي، من قرية الكوفة، عن:
عبد الملك بن عمرو، عن علي بن علامة، عن: أحمد بن يونس، عن محمد بن الصباح، قال ابن معين: ليس بيها. انظر الجرح والتعديل 1/270، وطبقات خليفة 369، وشراذ الذهب 279/1، غ: 206.


غ: 820/113، 794، 675، 665، 669، 672.

الجراح بن يوسف الكلبي: الامير، قال النسائي: ليس بثقة.
ت: 293. انظر التاريخ الصغير 102، وجوامع البيرة 269، غ: 474.

أبو حديقة: موسى بن مسعود.
حرفة بن النصدير: الطائي، أحد شعراء طيء المشهورين. انظر المعرون والوصايا 108، وطبقات ابن سلام 55، والاشتقاق 286.

غ: 293/1، غ 178/1.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
الحسن بن علي رضي الله عنهما: سيد شباب أهل الجنة، ت 49 هـ.
انظر طبقات خليفة 1/111، وسير النبلاء 3/164.
وع: 889.

الحسن بن علي البصري: إمام في الحديث وطلبه وجمعه، سمع ابن المديني وشبان، وشته الدارقطني والبردعي، ووضعه أبو يعلى.
ت 395 هـ. انظر القدر 1/400، والفهرست 336.
وع: 412.

الحسن بن مرتضي: روى عن سهيلة بن عامر وعن عبد الله بن أبي سعد، لم أفز بترجمته.
وع: 450.

الحسن بن يسار البصري: إمام زمانه عالماً وملاذاً، ت 110 هـ. انظر
ميزان الاعتدال 1/477، وطبقات القراء 1/386.
وع: 0، 273، 296، 300، 328، 47، 59، 83، 88، 208، 274، 487، 503، 537، 539، 587، 663، 676، 678، 686، 792، 797، 813، 832، 844، 845، 846، 847، 849، 850، 851، 888، 889، 890، 891، 931.

حسان بن ثابت: الأنصاري، الصحابي رفيق الله عنه. انظر الأغاني
4/134، وطبقات ابن سلام 179، والشعر والشعراء 264، والمرشح 60.
وع: 27، 44، 58، 60، 104، 135، 468، 649، 650، 665.

الحسن بن السود: روى القراءة عن أبي بن آدم وحروة بن محمد
الأدبي، عنه أحمد الحروني، محمد بن شهير. وثقة ابن حبات.
- 1080 -
وصدة أبو حامض، ت 254 هـ، انظر طبقات القراء ۲/۲۳۸، وخلاصة التذبيب ۷۱).

دع : ۸۱۵

حسين بن عبد الأول: روى عن عبد الله بن إدريس وأبى عبيـش.
وكتب عنه أبو حامض بالكوـفة ضعـه ابن ميين وأبو زروعة. انظر الجرح والتعديل ۲/۲/۹ وميزان الاعتدال ۲۹۸/۱ ودع : ۴۴

حسين بن علي البصفي: قرأ على حرة وهو أحد خلفائه في القراءة.
ورواه عنه أبو بكر بن عياش وابن محيور بن العلاء، وروى عن الأشـ ورائدة، وعنه أحمد وإسحاق بن ميين، قدمه ابن حنبل. ت ۲۳۰ هـ.

انظر ابن سعد ۲/۹۶، طبقات القراء ۲۴۷/۴، وطبقات القراء ۲/۹۶، طبقات القراء ۲۴۷/۴، وجمعة أنساب العرب ۵۴

دع : ۹۶۷ ح

الحسين بن محمد: من محمد بن مطرف وجرير بن حازم، وعنه
ابن حنبل وعبد بن أحمد السكن واسحاق الحرثي ۲۱۲ هـ. انظر
تاريخ بغداد ۸۸/۸.

دع : ۲۳۳

الحسين بن عبد الرحمن: السامي الكوفي، من كبار أصحاب الحديث.
مرضت عند جامع منهم أحمد والعمجلي. وضيـع عند آخرين منهم اليعاري

- ۱۰۸۱-
ابة بن عدي، إذ خلت وتفجر بأخوره. انظر ميزان الاعتدال
551-1569
أبو حصن الكوفي = محمد بن الحسين بن حبيب
الحذيفة = جرول بن اوس
حفص بن سليمان البازاز: أعلم أصحاب عامم بقراءته، روى
القراءة عنه حسن الروزي وحمزة الأحول وحفص بن غياث والزراني،
تركه أحمد، وقال ابن معين: ليس بثقة. ت. 289 ه، انظر
الجرح والتعديل 1/32/173 ، والضعفاء 9 ، وطبقات القراءة 1/254.
ت. 865، 376، 337، 788، 978، 760، 968، 900، 413، 112، 387، 377، 380، 771، 872، 957، 274،
حفص بن عمر: أبو عمر الدوائي، إمام القراءة وشيخ الناس في
زمانه، روى عنه أبو حامد وأبو زرعة والفضل بن شاذب، ثقة،
صدوق، ت. 282 ه، انظر الجرح والتعديل 1/34/185، وطبقات
القراءة 1/255، وخلاءة التذهب، 74.
ت. 872، 427.
حفص بن غياث: أبو عمر، هو صاحب أبي حنيفة، وفي فضاء الكوفة.
في خلافة هارون الرشيد، ثقة، عند ابن معين، جمهوره. ت. 294 ه،
انظر الجرح والتعديل 1/3/171/1، وابن سعد 6/328، وميزات
الاعتدال 1/678.
ت. 866، 426.
أبو حفص = عمرو بن الصباح
المهكم بن المنذر: يروي عنه عمرو بن بشير الخصمي، وعنه موسى بن
داود، ولم أُقترب على ترجمته.
ت. 988، 1082.
حماد بن سلمة: أبو سلمة، روى القراء عن عامر، وابن كثير، وابن حرمي بن عمارة بحجاج بن المهال، محدث، شيخ البصرة في العربية. وثقه ابن معين. ت 472 هـ. انظر الجرح والتعديل 1/472/2، واسن سعد 7/288، وطبقات القراء 1/488، ورقية الوعاة 1/488.

دع: 488.


دع: 488.

حماد بن أسامة الكوفي: عن الأعمش، وعمرو بن أبي خالد وهشام بن عروة، وثقه: عبد الله وعمان ابن أبي شيبة، وابن حنبل، وابن معين، ت 201 هـ. انظر ميزان الاعتدال 1/588، والجرح والتعديل 1/1/342، واسن سعد 7/290.

دع: 588.
حمزة بن عبد المطلب، رضي الله عنه: عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

بدر. انظر الإحابة 2/73، وسير النبلاء 1/177.

ب: 191ـ ـ

ابو حمزة = ميمون الأعرج

ابو حمزة الغزالي = ثابت بن أبي صفية

حمزة بن القاسم: أخذ القراءة عرضاً وحالاً عند حمزة الزيات وعفص ابن سليمان، وعَنْهُ أبو عمر الدوروي والليك بن خالد... انظر الجرح والتعديل 2/2/214ـ، وطبعت القراءات 270ـ.

ب: 278ـ ـ

حميد بن تهوار: أحد الشعراء الفقهاء، عضور، عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، انظر الأغاني 4/97، والشعر والشعراء 1/390ـ، ومعجم الأدباء 1/153ـ.

ب: 323ـ ـ

حميد بن قيس الأعرج: أخذ القراءة عن مهدي بن جعفر، وعرضها عليه ثلاثاً، ورواها عنه ابن عبيدة وأبو هريرة بن علاء، موقع عند ابن معين وأبي زرعة وابن سعد، ت 130ـ. انظر الجرح والتعديل.
حميدة بنت النعمان بن بشر: شاعرة دمشقية تزوجت ثلاثين منهم روح بن زناب وكان بتها وبينهم مهجة، توفيت أواخر ولاية عبد الملك بن مروان. انظر سلسلة اللالي ١٧٤، والتنبيه على أوهام الفالي ٣١.

دع: ١٣٤٠

حيان بن ابنجر الإبندي: ونسبه في الإصابة، الكناني، وفيه أن الحبشي ذكر: بقال له صحبة، روى الحاكم أبو أحمد من حفده عبد الله بن سعيد عن أبي أن حيان شهد مع علي صفين. انظر الإصابة ٢/٤٤٤، والتاريخ الكبير ٢/١٠/٥٥.

دع: ١٧٨٤

حيان بن بشر: الأسدي، من أصحاب الحديث، وولي قضاء بغداد، روى عن جعج بن آدم، وعن عروج بن شيبة، انظر المزهر ٢/٣٥٣، والجرح والتعديل ١/٠١٩٢.

دع: ٤٤٤

ابو حبيبة الهمري: الهيثم بن الريعي

المواء: ٨

خارجية بن زيد: أخذ الفقهاء السبعة في المدينة د. ١٠٠ هـ. انظر ابن سعد ٣٦٢، والإصابة ٢٠/٨٤، وخلاصة التذهيب.

دع: ١٤٤٠

خالد بن دينار: عن: أنس وأبي العالية وأبو عبيد، وعن

١٨٥ -
وكيع وأبو داود وحرمي بن عمارة ، وثناه ابن معيين ، انظر طبقات خليفة 1/2345 ، والجراح والتعديل 2/377.

وع : 204

خالد بن صفهمان : فضيح مشهور ، من جلساء عمر بن عبد العزيز وهما بن عبد العزيز وهما بن عبد الملك ، وروى عن زيد بن علي، وعرب همهم . غ : 1132 ه انظر الجراح والتعديل 1/2336 ، ومعجم البلدان 2/387.

وع : 774

أبو خالد الوالبي = هرمز خالد بن يزيد الواسطي : مجمع بن بشر والقيرة بن مقسم وحسين عبد الرحمن وعنه وكيع بن الجراح وبرنس بن ميد ، ثقة : 5197 ه انظر ميزان الاعتدال 1/2988 ، وتاريخ بغداد 8/2994.

وع : 289


وع : 645

أبو خالد الأسدي = سليمان بن حيان
أبو خراش = خويلد بن مرة
ابن الخزع = عوف بن عطية

خصيب الصمري : أحد من يشتهر ابن عباس بشعره في مسائل نافع بن الأزرق ولم أجد له ترجمة.

وع : 690
الخالق = عبد الوهاب بن عطاء
ابو خالد = سليمان بن خلاد
ابو خلدة = خالد بن دينار

اختف بن هشام: أحد القراء العشرة، وأحد الرواية عن سليمان
عن حمزة الزيات وبعمر. وشُئه ابن معين والنسائي، ت 299 هـ.
 انظر طبقات القراء 1/273، وابن سعد 7/248، والجرح والتعديل 1/277

10/19 11/288 12/277 13/277 14/227 15/277 16/277 17/281 18/288
19/286 20/386 21/391 22/391 23/286 24/286 25/19 26/19
27/281 28/191 29/444 30/291 31/277 32/277 33/277 34/227 35/19
36/281 37/277 38/277 39/277 40/19 41/277 42/277 43/277 44/277
45/277 46/277 47/277 48/277 49/277 50/277 51/277 52/277
53/277 54/277 55/277 56/277 57/277 58/277 59/277 60/277
61/277

ابو خليفة = الفضل بن الحباب
الخليل بن أحمد: الفراهيدي، النجوري، الإمام. صاحب البروض
والمرية، ت 177 هـ. انظر بينة الوعاية 1/55، ومراتب التجويين
27، والجرح والتعديل 1/277

تذكير: 191 444 227 277 191 281 277 191 227 191 277 191 277
191 277 191 277 191 277 191 277 191 277 191 277 191 277
191 277 191 277 191 277 191 277

خويلد بن خالد: أب ذُرِب البذلة، أثمر فرحيل، وفد على النبي
عليه السلام. اقرأ: انثر الأغاني 6/274، والشعر والشعراء 6/130،
وخزيمة الأدب 1/281

تذكير: 128 266 191

خويلد بن فرصة: أبو خراش الشاعر، توفي زمن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه. انظر الشعر والشعراء 6/274، والخزيمة 1/211

تذكير: 126 274

ابو خليفة = زهير بن حرب

تذكير: 107
الدال،

الدال الهندي = زهير بن حرام

daoud abu birr al-kransya = daoud bin rashid: عن مسلم بن شداد من مؤرخ الحضي، وذكر حديث في مقرى القرآن وكوبه يؤدي فيقبه.
قال ابن مين: ليس بشيء. وذكره ابن حبان في التقات. انظر ميزان الاعتدال 2/727.

دع: 88

ابو داود الرهفاوي: يذكره-alone في ترجمة شريك بن عبد الله إذا

روي عنه تفضيل علي على البشر. انظر ميزان الاعتدال 2/721.

دع: 89


دع: 90

ابو دعافة الشامي: روي عن سهبة بن عبد الملك وعنه أبو الحسن المهاني. ولم أجد ترجمة له.

دع: 91

ابن المخينة = عبد الله بن عبد الله

ابو الدينار: روي عنه الكحلاي لفظه: لم أجد الفصحاء الأعراب.

لم أجد ترجمة له.

دع: 92

ه الدال،

ابو ذايب الهندي = خويلد بن خالد

ابو ذر = جندب بن جنادة

- 188 -
بنت ذي يزن = زراعة بن مبشر في الهندية
ذو الرأمة = غيلان بن عقبة
و الرأة =
الراوي = عبيد بن حسين
الرئاس = محمد بن الحسن باب سارة
روية بن المجاج: الراج الشهور، كان آشر وأفعص من أبيه،
ت 145 هـ. انظر ميزان الاعداد 2/65، والجراح والتعديل 1/321،
و المؤلف والمختص 121,
دع: 27, 356
الربيع بن خييم: توفي عن عبيد الله بن زياد، طبقات خليفة 319/1.
دع: 858
الربيع بن نافع الجريري: عن معاوية بن سلمان وأبي الأحوص وأوراءهم,
ابن سعد، قال أبو حامد: حجة، ت 241 هـ انظر خلاصة التذكير 98,
دع: 338
وجيل من باشلة: هو عبده بن أبى، روى له الجريري وغيره,
انظر طبقات خليفة 1/427.
دع: 25
وجيل: يوري عن مجاهد وعنه: أبو معاوية، ولم ألق له علي امام,
دع: 22
وجيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عنه عبدالله بن بريدة,
لم أعرفه,
دع: 22
وفقري بن مهران: أبو العالية، من كبار التابعين، أخذ القرأة
ايضاح الوقت - 61
عوضاً عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثقة ت. 9 هـ. انظر الإشبة 2/312، وابن سعد 7/131، وطبقات القراء 1/284

d. ع: 257

أبو زوق عطية بن الحارث الهضيبي

زائدة بن قدمة: السلفي، عرض القراءة على الأعشى، على الكاسقي، وروى عن أبي إسحاق وسماك وعنه عبد الرحمن بن مهدي وحسن الجعفي، ونحوه أبو زرعه. ت. 111 هـ. انظر الجرح والتعديل 1/371، وطبقات القراء 1/287، وابن سعد 7/378

d. ع: 7

زبيد بن العلاء (أبو عمرو): أخذ القراء السبعة، جمع أنس بن مالك، وعنه أحمد البيهقي، وأحمد البازولي، أعلام بال العربية والشعر، ت 184 هـ. انظر مراتب التحريص 14، والفاهرست 48، وطبقات القراء 1/287

d. ع: 57490320250717671697176527724677131972662762366376248923829929662872787878

أبو زيد الطائي = حمزّة بن المتندر
ابن الزبير = عبد الله بن الزبير
زرد بن حمييش = هو في الطبقة الأولى من الحكونين، جرى على ابن مسعود وعلي بن عفان وعلي رضي الله عنهم وعثي وسليم بن عمر وعثي رضي الله عنها، وعثي الشهاب وعثيام، ووضعه ابن معين. ت 83 هـ. انظر الجرح والتعديل 1/237، وطبقات خليفة 316/1، وطبقات القراء 316/1.

دع : 382،

أبو زراعة بن عمرو بن جهير = هو حفيز جرير بن عبد الله البُهْجِي
الصعبي، ثابتي، انظر سير التلاميذ 2/380، وطبقات خليفة 316/1.

دع : 650،

زراعة بن مَيْسَرَح الكبديا = هي أم علي بن عبد الله بن العباس، ورسمها جمهور أئمة العرب وزهرة، ونسب قريش وزراعة، انظر نسب قريش 28 وجمهرة أئمة العرب 19.

دع : 671،

زكريا بن حكيم = الساجي، عن : الحذن والشهي، وعن : محمد بن بكار وعنبسة بن عبد الواحد ضمعه غير واحد منهم ابن المديني والدارقطني، انظر الضمعة، وتنترو كن 12، واجرح والتعديل 596/2.

دع : 270،

أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان
الزنديري = محمد بن مسلم بن عبيد الله

- 1011 -
زهرية بن جديمة: من السادة في الجاهلية، هو أبو قيس بن زهير صاحب داحس والضياء، فقه خالد بن جعفر العامري، انظر جميرة أنساب العرب 251، 282، الاشتاق 278، والكامل في التاريخ 1/336.

غ: 87 ح.


غ: 464 ح.

زهرية بن حرام: هو الداخل الهذلي، وهو من بني هشيم، من سعدية، انظر البخاري على أواخر القالي 130.

غ: 264 ح.

زهرية بن أبي سلمى: الشاعر الجاهلي، أحد أصحاب المعلقات، انظر الأغاني 288/14، والشعر والشعراء 85، والموضح 40.

غ: 7769، 96430، 97796.

زياد بن أبي سفيان: من الطبقة الأولى من البصريين، جميع من عمر رضي الله عنه وغيره، وروى عنه ابن سيرين وعبد الملك بن عمر، دايمة، حازم، ت 35 ه. سير النبلاء 2365، وطبقات خليفة 1/45.

غ: 239، 414440442.

زياد بن معاوية: هو التابع الزبيدي، أحمد أصحاب المعلقات، انظر الأغاني 29/3، والموضح 38.

غ: 80، 817، 973301، 973396433، 1987 ح.

192 -
ابن زساد = عبيد الله بن زساد

زيد بني اسماء: مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وأخذ القراءة عنه شيبه بن ناصح، وروى عن عمر وأنس وأبيه، وعنه يحيى الطيري، ومالك، وفهد ابن حنبل وأبو حاتم، ت 362 ه. انظر الجرح والتعديل 1/250، وجموع السيرة 226، وطبقات القراء 2/97.

دع: 206 Rück

زيد بن ثابت: كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ولاه عثمان رضي الله عنه كتابة المصحف، ت 46 ه. انظر الإصلاح 3/32، وابن سعد 2/358، والجرح والتعديل 1/58/2/1.

دع: 2/14، 108، 323 Rück

زيد الفوارس: هو زيد بن حسین الشاعر الفارس، الجاهل، انظر خرائطة الأدب 1/17/1/3، 158، 158/2، والمؤلفات والمحتف، 194، والأشجع 252، 194

دع: 79 Rück

زيد بن معاوية الحبسي: كوفي، حدث حديث واحدًا رواه سبلابي، الذاكروني عن جاهز، ورواية سلیان غير معتمدة، ذكره أبو حاتم، انظر الجرح والتعديل 2/193، وميزان الاعتدال 107/2.

دع: 200 Rück

ابو زيد الانصاری = سعيد بن اوس

ابو زيد المدینی = سعيد بن اوس «المتقدم نفسه»

السين

سالم بن أبي الجند: تابعى، عن: ابن عباس وابن عمر وجابر.

- 1092 -
وعنهم: عمرو بن مرة وأبو اسحاق الهمداني وعمرو بن دينار، ونهى ابن عمرين وأبو زرعة، وضعف ابن حنبل ت 94 ه انظر الجرح والتعديل 2/181/1، وميزان الاعتدال 2/199/1، وابن سعد 2/291/6.

عدد: 7

السنجشتي=سهل بن محمد السندی = مروان بن محمد

سعد بن يكو: أبو يز꺼ة، وقيل اسمه يزيد بن عبيد، شارع عبيد، روى الحديث، ثقة في 130 من أشعار الشعر والشعراوي 7/2/702، والأغاني

عدد: 293/6

سعد بن عيسا: أحد النيباني الآتى في بيعة النهدة ت 178، انظر ابن سعد 7/289/3، وجامع البيرة 7/2/763، وسير البلاطل 196/1، والاشتاق 5/6

عدد: 776

سعد أبو المختار الطائي: عن شريحة، وعنهم: شريك بن عبد الله وعمرو الزيات، لم يعرفه المدني ولا أبو زرعة، ونكره الذهبي. انظر الجرح والتعديل 4/4/443/3، وميزان الاعتدال 5/1

عدد: 6

سعد بن مالك: أبو سعيد الجذري، الصحابي الجليل، ث 74

انظر سير البلاطل 3/113/3، والأصابة 3/85، والجرح والتعديل 2/94/1، وطبقات خليفة

عدد: 315/6

ابن سعدان = محمد بن سعدان

سعيد بن اوس: أبو زيد الأنصاري، اللغوي الرواية، وروى القراءة

- 106 -
عن الفريق بن عامر، وأبي عمرو بن الملاء، وعنه خلف بن هشام، وعهم
ابن جعفر القطبي، ثقة fatally 326 هـ. انظر طبقات القراء 1/٣٠٥،
والفرعية ٨٧، وموارث التحويط ٤٣-٤٤.
يعُجْ ب١٥٥٨،٥٨٨.

سعيد بن جبير: التابع: الجليل، عرض على ابن مساح، وعليه أبو
عمرو، والمسلم بن عمرو، وثقه ابن مهين وأبو زرعة، ثقة ٩٥ هـ.
انظر ابن سعد ١/٢٥٨، والجرح والتعديل ٢/٩/٥/١، وطبقات القراء
١/٣٠٥، وخلاصة التذكير ١١٦.
يعُجْ ب١٥٥٨،٥٨٨،٥٨٠.

سعيد بن زيد بن عمرو، أبو الأفرو، أحد المبشرين بالجنة، من
السابقين الأوليين، انظر سير البلاد ٤٨/١، واست ٣/٣٧٩، وطبقات
خليفة ١/٤٩.
يعُجْ ب١٣٩٥.

سعيد بن زيد: أبو الحسن: أبو حيدر بن زيد: عن: الزبير بن
الخولتي وابن جابر: أبي خالد، وعهد: أبو عمرو المستثلي، وأبو حمي.
قال أحمد: ليس به بأس. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي.
١٦٧٨ هـ. انظر ميزان الاعتدال ٢/١٣٨٨.
يعُجْ ب١٤٣٩.

سعيد بن أبي سعيد المقتني: صاحب أبي هريرة، وابن صاحبه، ونتهه
أحمد وأبى معين، والنسائي، شاف فم مجمل عنه أحد، ثقة ١٣٥ هـ. انظر
ميزان الاعتدال ٢/١٣٩٩، وطبقات خليفة ٢/٧٤٣، وجمره أنساب العرب ١.
يعُجْ ب١٥٠،١٠٩٠. 

ابو سعيد الخنديري = سعد بن مالك
سعود العاصي: أحد من ندمهم عيان رضي الله عنه كتابة الشيخ
لفصاحته وشجته لمجته الذي يرئي، ت 8 هـ. انظر سير البلاد.
دع 302.

ابو سعيد الفاضيري = محمد بن هيبة
سعيده بن عبد الله بن أبي سفيان: مصوم، أبا، وروى عن عبد الله بن
فزاخه، وعنه ميس بن عيسى، انظر ميزان الاعتدال 6/95، والفهرست
145، والتاريخ الكبير 2/1449.
دع 62.

سعيدي بن مسعدة: الأحسى، قرأ النحو على سيوسة، وحدث عن
الكمبي والثغثسف، ت 710 انظر بقية الوعاة 8/905، ووفيات الأعيان
8/147، ومواثيق التحريات 68.
دع 100، 491، 437، 436، 435، 488، 443، 519،
787، 827، 826، 777، 771، 520.

سعيدي بن الطبيب: سيد التابعين، أحد قراء المدينة السبع، ت
96 ه انظر ابن سعد 5/119، وطباقات القراء 1/630، وخلاصة
التذكير 131.
دع 104.

سعيدي المتقن: سعيد بن أبي سعيد
سيدي ان حسین: عن الزهري والحكيم، وعنه شعبة وقاسم، توفي
زمن المدي، صدوق، يخلط، في حديث، نقصه في غير الزهري.
ميزان الاعتدال 2/130، وابن سعد 7/312.
دع 74.

- 106 -
سفيان بن سعيد الثوري: أحد الأعلام، بجمع على إمامه مع الإتقان والضبط والحفظ والورع، ت 111 هـ، انظر ابن سعد 1/271، والجرح والتعديل 1/222، وخلاصة التذهب 133.

وع 76/1340، 986/664 بـ 1016.

سفيان بن سليمان: حديث الحرم المكي، عرض القرآن على حميد ابن قيس الأثري وابن كثير، وروى عن الزاهري وعمرو بن دينار، وعنه ابن البكر ووكيع، ثقة، ت 178 هـ. انظر ابن سعد 3/97، والجرح والتعديل 2/325، وخلاصة التذهب 133، وطبقات الفراء 1/308.

وع 76/1042.

سلام بن سليمان: أبو المذرب، أخذ القراءة عرضاً عن عاصم وأبي عمرو، وغيرهما، ذكره ابن حبان في الثقات ولبنى العقلي حديثه، ت 171 هـ. انظر طبقات القراء 1/309.

وع 76/743.

سليم بن رستم: عن: عبد الله بن البكري، وعنه عبد الله بن محمد بن رستم، ولم أفق بترجع له.

وع 76/48.

سلم بن قتيبة: الباهلي، عن عمرو بن دينار، عنه شعبة، ولي البصرة، أيام مروان بن عبد وأيوام المنصور، وثه أبو زرعة، وبوه أبو حاتم. ت 149 هـ. انظر ميزان الاعتدال 186/2، والجرح والتعديل 2/266.

وع 76/665.

- 1017 -
سليم بن عاصم: هو صاحب القراءاء، عالم بالعربية، روى القراءة عن
النبي بن خالد وعثمان بن عفان، وعبد بن فرج، نافذ 127، 130، انظر
طبقات القراءات 311/1، والجرح والتعديل 2/188/1.

فِعَّ : ١٤٤، ١٦٦، ٢٨٢، ٤٨٦، ٤٩٣

أم سلمة = (أم المؤمنين رضي الله عنها) هبند بمكة.
سلمي بن المقعد: له شعر، ولكن لم يُهتم إلى ترجمة له.

فِعَّ : ٢٢٤، ٩٠٠، ١٢٧

ستقيم بن احمر: البصري، عن: سليمان التيمي، وابن عون، وعه
ابن مهدي وابن بطي بن نجي، وشجاع بن معين، والنسائي، وابن سعد. انظر
ابن سعد 7/191/9، وخلالات التذهيب 127.

فِعَّ : ٢٢٧

ستقيم بن عيسى: مقرئ، ضابط، عوض على حمزة وهو أخ صاحبه.
والذي خلفه بالقياس بـ ١٨٨، ١٨٨، انظر طبقات القراءات 1/318/1،
وميزان الإعتدال 2/321/6

فِعَّ : ١٣٣، ١١٤، ٦٣١، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦

سليمان بن ارقم: البصري، روى القراءة عن الحسن البصري، وروى
الحروف عن الكسائي، جمع على تسميته، قال أحمد: لا يُروى عنه،
وقال ابن معين: ليس شيء، انظر ميزان الإعتدال 2/196/9، وطبقات
القراءات 1/312/9

فِعَّ : ٥٥٣، ٩٠٠

سليمان بن حزب: عن شعبة وعمداء بن سعد وجرير بن حازم، فاس،
كثير الحديث، وشجاعة النسائي، وأبو حاتم، ت ١٩، ٢٣٤، انظر الجرح
- ١٩٨ -
سليمان بن حقيقان: عن أبي مالك الأشجعي وخلق من طبته، قال
ابن معين وابن عدي: صدوق ليس بجحجة، ووئته غيرها. انظر شذرات
الذهب 1/225.
مع: 326,

سليمان بن خلاد: النحوي، المؤذب، عن يونس بن محمد ووبه
ابن جوير، وأخذ القراءة عرضاً وحاجاً عن الزيدي ورواه عنه القاسم
ابن محمد وعبد بن أحمد بن فطين، صدوق، ت 611 هـ، انظر ابن
سعد 6/50 وطبقات القراء 1/363، والجرح والتعديل 1/110.
مع: 316/4113.

سليمان بن داود: الهاشمي، روى القراءة عن إسحاق بن جعفر،
وعنه أحمد بن أبي خديجة وعبد بن الجهم وروى عن إبراهيم بن سعد
وابن أبي الزناد، ورشته النصاري وأبو حامد، ت 319 هـ انظر طبقات
القراء 1/316، وابن سعد 7/434، والجرح والتعديل 2/113.
مع: 320/4.

سليمان بن عبد الملك: الخليفة الأموي، ت 99 هـ، انظر جوامع
السيرة 371، وجمهرة أئمة العرب 89.
مع 404/576.

سليمان بن مهران: الأعش، قال: أخذ القراءة عرضاً عن إبراهيم
النحبي وزير بن حبيش، وروى عرضاً وحجاجاً حمزة الزيات وعبد بن عبد
- 199 -
الرحمن بن أبي ليل، ت 148 هـ، انظر طبقات القراء 1/315، وابن سعد 2/342، والجرح والتعديل 2/146.

قُرِّ أُحَمَّدُ بنُ رَجَاءٍ بْنُ عَبْنِ رَجِيْلٍ عَنْ خَفَفٍ، وَعَنْ أَحْمَدٍ بْنِ حَذَفٍ، والأدمون الآبائي، ت 911 هـ، انظر طبقات القراء 1/317، والمنتظم 2/46.

وح: 41، 51، 61، 71، 82، 92، 101، 111، 121، 131، 141، 218، 228، 238، 248، 258، 376، 386، 396، 406.

سليمان بن يحيى: الفتى، مثبِّت كبر، قرأ، بحرف خمسة، قرأ على رجاء بن عيسى وردوي القراء عن خفيف، وعنه أحمد الخطف، والأدمون بن الآبائي، ت 911 هـ، انظر طبقات القراء 1/317، والمنتظم 2/46.

وح: 218، 228، 238، 248، 258، 376، 386، 396، 406.

سليمان بن يسار: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ثابتي جليل، وعنه ابن معين وأبو زرعة، ت 911 هـ، انظر ابن سعد 6/174، والجرح والتعديل 1/318، وطبقات القراء 2/149.

وح: 19.

سُهيل بن محمد السنجستاني: أبو حاتم، عالم باللغة والشعر، كثير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيد الأصمعي وعروف على يعقوب الحضرمي، وأبو بني المترك، وردوي الحروف عن إسحاق بن أبي أويس وعبيد بن بخي الططي، وعن محمد بن سليمان الزردقي وبروت بن الموزع وأحمد بن حرب، ت 925 هـ، انظر طبقات القراء 1/323، ومراقب التخبرين 80، والنهرم 92.

- 1100 -
عبد الله بن يسار ونظر للشريعة وشعبة، وثقه ابن معين أبو حاتم، انظر طبقات خليفة 1/247، والجرح والمطعن 2/141/254.

دع: 35

ابن سهيل = محمد بن سهيل

الثين،

ابن شنيدمة = عبد الله بن شنيدمة

شبيح بن شهاد: مقرئ مكة، من أهل أصحاب ابن كثير، ت: 190، انظر طبقات القراء 1/273.

دع: 321

شجاع بن أبي نصر: عرض على أبي عمرو وهو من بني أشجاره، وسمع من عيسى بن عمر رحلات الورى، وثقه أبو عبد القاسم ومحمد بن غالب والولي، أكبره أحمد، ت: 190، انظر طبقات القراء 1/274.

دع: 449

الشرقي بن النظامي = الوليد بن حسين

شجيق بن يونس: المرور رحم صنيف كتبه، وأخرج بها، كان ثقة، ت: 335، انظر ابن سعد 7/207.

دع: 891

شريك بن عبد الله: النجفي الكوفي، ولقياء الكوفية لبني جعفر، وروى عن سهيل بن كريز وأبو إسحاق المحمدي، وثقه ابن مهدي وابن المبارك، وثقه ابن معين والنسائي، ت: 177 انظر ميزان الاعتدال 1/112.
270/2، وابن سعد 238/2، والجرح والتعديل 2/355.

شعبي بن الحجاج: أبو بكر، عن عبد الوارث بن سعيد، وهو صاحب عربية وأخبار، انظر ابن سعد 285/2.

ذ: 76، 58، 114، 666.

شعبي بن عياش: أبو بكر، راوية عامة من مشاهير القراء، نقية من آفة السنة، وفقه ابن سعد وقال: إلا أنه كثير الغاظ.

ت: 1936، انظر ابن سعد 286/2، طبقات القراء 201/2.

ذ: 92، 112، 184، 498، 576، 498، 801، 448، 498، 618.

الشعبي = عمر بن شراحيل

شعبي: "عليه السلام".

شقيق ابن سلمة: من أدرك زمن النبي ﷺ، عرض على ابن مسعود:

روى عنه الأعشى ومنصور، بعد الجامع، انظر طبقات القراء 28/2.

ذ: 935.

الشجاع بن ضرار: الشاعر، عضور، انظر الشعر والشعراء 365.

وابن سلام 211، والموسيق 77.

ذ: 586.

ابن شهاب = محمد بن مسلم، ابن عبيد الله

ابن أخي ابن شهاب = محمد بن عبد الله

شعبي بن نصاح: من درج المدينة مع أبي جعفر وفاضلًا، عرض عليه.

ت: 1936، انظر طبقات القراء 191/2.

صلاح بن عيسى: العباسي المهاشي، ولد في مصر، وإمارتها، وغزا غير مرة تقريباً 151 هـ، انظر تاريخ الطبري 231/7، وتاريخ ابن عساكر 3/776.

دع: 372

أبو صالح = هديه بن عبد الوهاب
أبو سنغر = عبد الله بن سلمة
صوفي بن أسعد التميمي، هو ابن أخت أكرم بن صوفي، كان تزوج دُرَّة بنت أبي مُسَرَّف، انظر جهرة أنساب العرب 22/410، والإمامية 3/242.

دع: 497

الصفعة بن عبد الله: القُرْشَرِي، شاعر، أمري، خرج ليغزو فات بطرس ضن، انظر المؤلف والخاتمي 144، ومعجم الشعراء 144، والخزانة 1/44/4.

دع: 923/8

الضال،

الضال، بن متزوج: تابعي، مصر، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، سعيد بن جبير ولا، عن أبي هريرة، ابن مباس، 1124،
وعنه قرة بن خالد وعبد الرحمن بن عائشة، ت. 510ه، انظر طبقات القراء 177، والجرح والتعديل 2/18/458، وابن سعد 3/200.

ذ: 527، 2007، 680، 684، 687، 690، 700، 790، 795.

وضميتاً بريبة: عن: رجاء بن أبي س llama وابن شودت,

وعنه الحكم بن موسى ونعم بن جحش، وثقه أحمد وأين معين.

ت. 626ه. انظر ميزان الاعتدال 2/230، وابن سعد 7/471.

ود: 529، 620.

الطّاء

أبو طالب = عبد مناف بن عبد المطلب

طرفة بن عبد: أحد أصحاب المعلقات، في الطبقة الرابعة من الجاهلين، انظر الشعر والشعراء 137، وابن سلام 115، والموشع 77.

وخزية الأدب 2/317.

ذ: 527، 587.

طهية بن منصور: تابعي كبير، سيد القراء، وثقه ابن معين.

وأبو حاتم، ت. 116ه، انظر طبقات القراء 1/32، والجرح والتعديل 2/1/473/6، وابن سعد 3/308.

ذ: 527، 587، 668، 689، 690، 779، 790، 795.

أبو الطبيب المتنوري: هو الفاروق، جميع من مصدر، وقال ابن حيان:

لايجوز الاحتجاج، وقال ابن معين كذالك، انظر ميزان الاعتدال 8/41.

ذ: 527، 668.

الظّاء

ظلم بن عمرو: أبو الأسود الدخلي، أول من أسى النحو، من السادة التابعين، أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي.

ذ: 527، 110. إيضاح الوقف 70.
طالب رضي الله عنهما، وعنه ابنه أبو حرب، وجيبي بن بعمر،
انظر ابن سعد 76/199، وثنيه الوعاة 3/22، وطبقات القراء 1/330.

دع: 318, 412, 512 ح.

دع: 910.

دع: 15.

دع: 782.
عبد الرحمن السامي وزرد بن حبيش، وعنه الثوري وشعبة، ثقة، مدة 127 هـ،
انظر طبقات القراء (197)، وابن حذافة (72)، والجرح والتعديل (310).
والميزان الاعتدال (307).

أبو عالية = رفيق بن مهران
عمر بن شراحيل: الشاعر، تابعي عرض على السامى، علامة، بن
قيد، وروى عن الحسن واطئين، رضي الله عنهم، وثبته ابن معين،
ت 10 هـ، انظر ابن سعد (72)، وطبقات القراء (197)،
والجرح والتعديل (72)، وخلاصة التدريب (100).

ابن عامر = عبد الله بن عامر
عمر بن الطفيل: الشاعر، ابن عم عبد، وفداء على النبي صلى الله عليه وسلم،
انظر الشعر والشعراء (93)، وخزائن الأدب (471).

عدد: 94
عامة (عدد: 444).

- 11.7 -

دع: 2419

عبيد بن كثير: الكاهلي، عن: مالك بن دينار، وأبي الإثنا وأبو رمثي، وعن تزيك بن معاوية، وعن زهير بن معاوية، وعن عمرو بن معين، وعن عبد الدار بن معين، وعن ثابت بن عبد المطلب، ت 465 ه، انظر نهجي الاعتدال 3/275، والجرح والتعديل 3/84، والضفاء الصغير 343، وخلاءة النهيب 518.

دع: 2295


دع: 2288

العجاس بن عبد الله: الترطيلي، عن: محمد الفرجاني، وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي مليك، وعن أبو بكر المغتفي، وعن أبو عثمان، وعن أبو الزبير، وعن أنس بن العيينة، وعن سعد بن إسحاق بن العباس، قال ابن كام: كان ثلاثة،، انظر تاريخ بغداد 12/1/1433.

دع: 101664

العجاس بن عبد المطلب: الصحابي، في السنة السادسة من خلافة عثمان رضي الله عنها، انظر الإصابة 3/300، والجرح والتعديل 3/261.

دع: 3828

العجاس بن عبد الناصر: أبو الفضل الراقي، له اختيار في القراءة، وفي تثنى

- 1188 -
الموصل، أستاذ، ثقة، انظر طبقات الفراء 1/352، وميزان الاعتذال 2/380.

د ع: 231614

العباس بن أبي مروجح: مجمع عبد الله بن عبيد بن ميعو يروى عنه
عبد الله بن رواج المكي، انظر الجرح والتعديل 3/217/1، والتأريخ الكبير
8/1/4.

د ع: 891

أبو العباس = أحمد بن يحيى (العلب)
أبو العباس بن حسين الأنصاري = محمد بن حسين بن عبد الرحمن
ابن عباس = عبد الله بن عباس
عبيد بن عثمان = عبد الله بن عثمان
عبد الخالق بن منصور النيسابوري: عن ابن حنبل، وذكره الزيدية في
طبقاته دون أن يترجم له، هم تلميذ أبي عبيد القمام، انظر طبقات الحنابلة
218/1، وطبقات التهرين والغزرين 424.

د ع: 580

عبد الرحمن بن الأسود: السفيِّ، الفقيِّ، عن: عائشة، وعائشة،
وعنته الأعشى وأبو إسحاق الشيشاَيِّ، وثقله ابن معين، ت 928هـ، انظر الجرح
والتعديل 2/2/2009، وابن سعد 289/2.

د ع: 6280

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أحد من لديه عيان، رفعتلله لنسخ
الصحف، عن أبي وأبي وعثمان وعنته: ابنه أبو بكر، والشعي، توفي زمن

د ع: 320

عبد الرحمن بن أبي حماد: الشعبي، عن: ابن عون وابن أبي
عوببة، وعن البحاري، والكحلي، قال: أبو زرعة وغيره: لا يباس
- 1109 -
إنه، وقال أبو حاتم: ليس بالقرية، ت 212 هـ، انظر ميزان الاعتدال 2/55، وخلاصة التذبيح 191.

ذع: 98

أبو عبد الرحمن = عبد الله بن حبيب
أبو عبد الرحمن = محمد بن عبد الله بن عمرو «العتبي»
عبد الرحمن بن صخر: أبو هريرة، الصحابي الجليل، ت 509، انظر ابن سعد 2/325، والأصابة 7/199، والجرح والتعديل 2/246، وطبقات القراء 1/327.

ذع: 100

عبد الرحمن بن عبد الله بن أخي الأصممي: عن عم الأصممي، أخباره، ت 620، انظر الفهرست 89، ومراقب التحويش 496.

ذع: 0

عبد الرحمن بن كعب بن مالك: عن: أبيه، وهو في الطبقة الثانية من الزوجين، نفي زمن سلسلة بن عبد الملك انظر طبقات خليفة.

ذع: 132

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد: أبو منصور البازاز، من أولاد المهددين، عم من ابن المهددي وأبي جعفر بن المخلد وأبي بكر الخياط، وكان خيراً، صديق السباح، انظر المطهر 10/101.

ذع: 220

عبد الرحمن بن مهدي: من كبار حفاظ الحديث، عن سفيان، وشعبة ومالك، وثنى أبو حاتم وابن المديني، ت 198 هـ، انظر 1110.
الجرح والتعديل 2/3/2888، وابن سعد 297/7، وخلاصة التذكير 199.

وع: 390

عبد الرحمن بن يحيى رضي الله عنه: الأعرج، تابعي جليل، عنه الزهري، وثني
ابن سعيد وأبو الزناد، وثق أبو زرعة وابن سعد، ت 5117،
انظر الجرح والتعديل 2/3/297، وابن سعد 283/5.

وع: 526

عبد الرحمن بن واقع: أخذ القراءة عرضاً عن حمزة الأحول والصباح
ابن دينار، وثني أبو شبل وأحمد ابن فرح، قال ابن عدي: حدث
من الناهاير عن الفحائر، ث 247، انظر طبقات القراء 1/381، وميزان
العتدل 2/96.

وع: 12211/413

عبد الرحمن بن زيده بن جابر: عن مكحول وعبد الله بن عامر،
والزهري، وثني ابن المبارك والوليد بن مسلم وحسن الجملي، وثقه
ابن مين وأبو حاتم، ت 153 هـ، انظر ذكرية الحفاظ 183/1.

وتاريخ بغداد 20/11/1201، وشذرات الذهب 1/126.

وع: 101

عبد الصمد بن عبد البار: عن أبي عبيدة حوف بن العلاء حروف
القرآن، وروى عن شعبة وهشام الدستراوي وثني علي المدني وثني
وثني ابن سعد وصدقه أبو حاتم وابن مين، ث 207، انظر ابن سعد
7/300، والجرح والتعديل 3/190/5، وطبقات القراء 1/390.

وع: 108

عبد العزيز بن أبي زكاد: عن عكرمة وثني، وثني: ابن عبد

1111
محمد وحيى بن سعيد والقطان، وثقة ابن حنيل والقطان، ت 159

انتظر ميزان الاعتاد 22/262، وابن سعد 935/4 يجرح والتعديل
2/334/109، والضفائر الصغرى 33.

د ع : 626

عبد القينس : 5 ع : 41

عبد بن الحسن الحنفي: الشاعر الجاهلي، في الطبقة التاسعة من الجاهليين

انظر الشعر والشعراء 769، وابن سلام 156.

د ع : 103

عبد الله بن أحمد المهزومي: راوية، عالم بالشعر والأدب، يسميه
القيرش أبو عفان، أحد من الأشعري، وابن المزروع، ت 757

انظر التمثيل والخاضرة 94، والقيرش 213 وزهوة الأبناء 263.

د ع : 500

عبد الله بن إدريس: الأودي، الإمام الحجة، عن نافع والأعشى،
قال ابن حنبل: كان نسيج وحدة ث 926، انظر طبقات القراء 1/4،
وطبقات خليفة 1/3.

د ع : 371

عبد الله بن أبي إسحاق: التحري، البصري، أحد من كبار النجاة
كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى الكلبي، والأخشى، وروى عن أبيه عن جده عن علي
كرم الله وجهه، وعنه ابنه يعقوب، ت 177/6، انظر طبقات القراء
1/114، ومراقب التحريين 12، والجرح والتعديل 2/2.

د ع : 323، 444، 499، 505، 532، 622، 626، 656، 696، 790، 891، 991،
808، 818، 820، 858، 868، 967، 1000، 1011،
1062، 1072، 1082، 1092.

ابو عبد الله بن الأعرابي = محمد بن زياد

عبد الله بن بريدة: عن أبي موسى وعائشة رضي الله عنها، وثناه أبو حامد

- 1112 -

عبد الله بن دكوان: أبو الزمان، الحديث الكبير، فإنه أهل المدينة، وثقه ابن معين، ت 121 ه، انظر الجرح والتعديل 2/3، وميزان الاعتزال 218، وخلاصة التذهيب 166.

عبد الله بن رؤيبة: المجاج، الراجح المشهور، لقي أبا هريرة، وسمع منه، انظر الشعر والشعراء 491، والموسم 265، وابن سلام 571، ولم يترجم له.

عبد الله بن رجاء المكي: عن: ابن جريج وأبي وأمومي بن عقبة، وعن أحمد وابن معين واسحاك، وعن معين وحبته ابن حنبل، ت بعد 170 ه، انظر ميزان الاعتزال 2/31/4، والجرح والتعديل 2/3، وابن سعد 505.

دع: 891.

- 1112 -
عبد الله بن الظبي: القرشي، الصحابي، أول مولد بالمدينة من المهاجرين.
وردت عنه الرواية في الحروف، وهو من نسهم عن جده أبي عبد الله، الله عنه لنسخ
المصحف، ت ٣٣ ه، انظر سير النبأ ٣٤٤ وطبات القراء ١٤٩.

٤٥٦، عبد الله بن أبي سعد: أبو عبد الرحمن، عن: عبد الرحمن بن عبد
المروزي وعثمان بن سلمان بن حرب، وعن ابن أبي الدنيا.
وعبد الله بن عبد البغوي والمعتمي، كان صاحب أخبار وملع، تقا، ت ٣٧٤ ه، انظر تاريخ بغداد ١٠٥٠، والبداية وال النهاية ١٠٥٣.

٤٥٥، عبد الله بن سعيد الفتني: عن: أبي مسعود بن أبي سعيد، قال
ابن معين: ليس بيذه، وقال البخاري: تركوه، انظر ميزان
الاعتدال ٢/٢٩.

٤٥٦، عبد الله بن أبي سعيد: عن: حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وعن
أبو يعفور وأبو خالد، وعن عن، أو يزيد، أخرج له أحمد من طريق
ابن حبيب عن أبي خالد وطريق شبيان عن أبي يعفور، لم يخرج ولم
يأت بثقة منكر، فهو على قاعدة ثقات ابن حبان، انظر التاريخ الكبير
٣/١٠٤، وتعجيل المنهاج ٢٣٣.

٤٥٩، عبد الله بن أبي السفز: عن: أبي وعن الشهاب، وعن الثوري، وعن
وته ابن حبل، وابن معين، ت في إمارة مروان بن عبد، انظر ابن
سعد ٦/٣٣٨، والجرح والتعديل ٢/٢/٢١.

٤٥٣، -١١١٤ -
عبد الله بن سلمة: المرأدي، عن: صووان بن عسال وعمر،
وعنه عمر بن مرة وأبو إسحاق، وثعلب العجل، وابن شيبة، نسي مع
علي الجل وصفين، انظر الجرح والتعديل 3/4/102، وابن سعد 1/116،
وميزان الاعتلال 2/424.

فَعْلُ ١٠٨:
عبد الله بن سلمة: أبو صخر الفخذي، من شعراء بني آمية، قرأه

فَعْلُ ١٠٦، ١٠٧، ١٠٩: ١٨٠.
عبد الله بن شبلية: كوفي، عن الشعبي وابن سيرين، وأبي زرعة،
وعنه الشعري وابن عينية وشعبة ثقة، ت ٤٤، انظر الجرح والتعديل
١/٢٧/٣٠، وابن سعد ٦/٣٨٠.

فَعْلُ ١٢١:
عبد الله بن صالح: مغرى كوفي، عن: أبي بكر بن عباس وحفص
ابن سليمان، وروى عن حسًن بن ملأة وإسرائيل، وعنه ابنه أبو الحسن
والخلواني وابن شاذان، وثقة ابن معين وابن خراش، ت ٢٠،
انظر طبقات القراء ١/٢٣، وخلاصة التذببة ١٠١.

فَعْلُ ١٣٢:
عبد الله بن عامر: إمام أهل الشام في القراءة، أحد القراء السبعة، تابعي
ت ١١٨، انظر طبقات القراء ١/١٣٣، والتفسير ٥، وابن سعد ٧/٤٤٩ و
الجرح والتعديل ٢/١٢٢، ١٩٢.

فَعْلُ ١١٢، ١٢٠، ١٥٨، ١٧٠، ١٧١، ١٩٢، ٢٤١، ٣٩٦، ٣٧٩، ٤٥٠، ٤٣٩، ٦١٥، ٦٣٩، ٨٢٤، ٨٨٣.

عبد الله بن عباس: جبرين السعير، وحبار الأمة، ت ٦٨، انظر ابن
فَعْلُ ١١٢٠.
عبد الله بن عبيد الرحمن بن كعب: عن أبيه، وعن عبد الله بن عبد ابن عقيل، انظر الجرح والتعديل 2/2/99.

وعن: 

عبد الله بن عبيد الله: ابن الأديب، الشاعر الموسيقي، بنylv deنصلة
السُندة وردته من الحج، انظر الشعر والشعراء 73/4، والأغاني 144/5.
وعن: 786، 693.

عبد الله بن عبيد الله: ابن أبي مليكة، تابعي، عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وعن حمزة بن جربة، وأبي السعد، وأبوبكر، وعبد الجبار بن الورد، وكان أبو زرع، ت 17 ه، انظر ابن سعد 5/22.
والجرح والتعديل 2/2/99، وطبقات القراء 1/230.
وعن: 886, 520.

وعن: 891, 107.

عبد الله بن عثمان: ويسمى أيضاً عبدان كما في أصل الكتاب، سمع من شعبة وأبي حذيفة السكري، ومالك بن أنس، وعن البغاري، والدفيفي

- 1116 -
ويعقوب، كان نقة جليل القدر، ت 905، انظر تذكرة الخلفاء 1/1409،
وعثرات الذهب 3/91، وتقريب التهذيب 1/1409.

ع: 096
عبد الله بن عثمان: شاعر جاهلي، مات أسفا على زوجته بعد أن
طلقها، انظر الشعر والشعراء 299، وخط الكؤل، 132.

ع: 084
عبد الله بن عمر: الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، وردت عنه
رواة الحروف، قال ابن معيين أنه توفي 30 أو 73ه، انظر طبقات
القراء 1/397، وجميلة أئمة العرب 1/170، وأiben سعد 1/195.

ع: 274
عبد الله بن عمر بن أبي الجحاش: أبو معم المنكري، روى القراءة
عن عبد الواحد بن يزيد، ورواه عن أحمد بن علي البصري، كان
قبيجوف أبي عمر، ت 924ه، انظر الجرح والتعديل 2/109.
وطبقات القراء 1/299، وخلاصة التهذيب 176.

ع: 075
عبد الله بن عمر الوزانق: مقرئ صادق، روى القراءة عن إسحاق
ابن موسى، عمر بن سبأ، وعن أحمد السراج، وابن مجاهد، وكان صاحب
أخبار وآداب، ت 774ه، انظر ابن سعد 5/482، والمنتظم
32/5، وطبقات القراء 1/299.

ع: 234
عبد الله بن عمرو = عبد الله بن عبيد بن عمر
عبد الله بن عثمان: أحد الأعلام، روى عن طلحة، وعثمان، وعثمان، وعثمان، وعثمان،
وعمة سهجة والثوري، وأبي عليه والقطان، ت 131ه، انظر
- 117 -
التاريخ الصغير 177، وابن سعد 3/261.

عبد الله بن فروخ: الأفريقي، عن ابن جريج والأعش، وعن
سعيد بن أبي مريم وهشام بن عبيد الله الرضاي. قال البخاري: يعرف
وينكر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محروطة، انظر ميزان
العدل 2/471.

و ع : 322.

أبو عبد الله القرائي = محمد بن يحيى القيطي

عبد الله بن أبي قحافة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ت 3/239،
انظر ابن سعد 3/169، والإصابة 4/110، والجرح والتعديل 2/4/2/99,
وطبقات القراء 1/43.

و ع : 322, 161, 010, 432.

عبد الله بن قيس: أبو موسى الأشعري، الصحابي الجليل رضي الله
عنها، ت 3/239، انظر ابن سعد 4/100/5/16، والإصابة 4/119،
والجرح والتعديل 2/3/2/138.

و ع : 322, 051.

عبد الله بن كثير: إمام أهل مكة في القراءة، وأحد القراء السبعاء،
ت 3/239، انظر طبقات القراء 2/443، والجرح والتعديل 2/4/2/144،
وخلاصة التذهيب 178.

الله بن المبارك: الإمام الكبير، أخذ القراءة عوضًا عن أبي عمرو، ووردت الرواية عنه في الحروف، وروى عن الأمكنة وإسماعيل بن أبي خالد وأبي جريج، وعنه سفيان بن عيينة والقطان، قال ابن حنيل: لم يكن في زمنه أحد أطلق العلم منه. وله ابن المديني وأبقى زريعة ت 181 ه انظر ابن سعد 1172، والجروح والتعديل 2/219.

وطبقات القراء 363.

ع: 48

عبد الله بن محمي: هو الإسماعي الكلياني، شاعر، فارس من الشعراء الإسلاميين، انظر خزارة الأدب 3/167، والشعر والشعراء 280، والمؤلف والمؤلف 177.

ع: 55 ح 177 ح

عبد الله بن محمد: هو الأخو راشع، يشتهر بنساء أشرار المدينة، فنفه عامه بأمر سليمان بن عبد الملك، انظر الموشح 187، وخبازة الأدب 2/10، والشعر والشعراء 199، والأغاني 244/4.

ع: 399 284 282 ح

عبد الله بن محمد: السواري، لغوي، من علماء البصرة المعروفين، قرأ على أبي عمر الحرمي كتاب سيبويه، ت 233 ه، انظر مواقب التحريبين 76، وبداية الوعاة 2/61، وتوزع الآليات 172.

ع: 44 75

عبد الله بن محمد بن نستم: هو مستحلب، يعقوب بن السكيني، وروى عنه، وعنه القاسم الأنباري، ذكر بالفضل والعلم، انظر بقية الوعاة 2/242، وتاريخ بغداد 110، وأيام الرواة 120.

ع: 43 1119
عبد الله بن محمد بن قتنقد: يروي عن ابن أخي ابن شهاب. 
لbrahim بن المذر الحزامي، ولم أجد له ترجمة.

عبد الله بن محمد "ابن ناجية": جميع سويد بن سعيد وأبن أبي شيبة، وعنه ابن الأثري وابن مصم، حافظ، له مسد كبير، ثقة. 
ت 201 هـ. انظر المنظم 6/125، وفدياً المارفين 1/443.

عبد الله بن مسعود: الصحابي الجليل، عرض القرآن على النبي، عليه السلام، وتم بن حذام وزيد بن حبيش وغيرهم، ت 22 هـ، انظر. 
ابن سعد 3/100، والصبار 4/129.

عبد الله بن معاوية بن عمرو: العتبي، وأباه محمد، الأخباري الأديب، وكان عبد الله كذلك أخباراً فصيحاً، أديباً، انظر الفهرست 182، وجميلة أساب الحرب 112.

واع: 485.

عبد الله بن أم مكتوم: اختلاف في اسمه، من السابقين المهاجرين، استخلف النبي诱导 يوم الناس يوم تبوك، انظر مير البلاذ 260/4.

بص 284/4، والإصابة 5/634.

- 1140 -
عبد الله بن أبي مليكة - عبد الله بن عبد الله

عبد الله بن العباس: مع عكرمة، وعنه سلم بن قتيبة وسهل بن حماد،
انظر التأريخ الكبير 3/165/5، وخلاصة التذهيب 184.

دع: 75

عبد الله بن يزيد بن معاوية: هو آخر خالد بن يزيد، جعله عبد الملك
ابن مروان على ميمنة الجيش الذي قاده طلحة بن الزبير، انظر جملة
أسماء العرب 112، والبداية والنهاية 7/236.

دع: 540

عبد المطلب بن هاشم: جد النبي، كان سيد قريش حتى هكذا
توفي والرسول في السنة الثالثة من عمره، انظر أسماء الأشراف 26،
وجوامع السيرة 600.

دع: 78 250

عبد الملك بن عبد العزيز: هو ابن جريج، أحد الأعلام، فقيه
الحرم المكي، ونرى القراءة عن ابن كثير قد أدخل ابن معين وأبو زرعة.
ت 194، انظر ابن سعد 5/410، والجرح والتعديل 2/167.

دع: 21 38 328 420 565 697 744 824

عبد الملك بن عمارة: رأى علياً كرم الله وجهب، وروى عن جابر بن
سهيلة وجندب السلمي، وعنه زائدة وإสลامة، قال النسائي: ليس به
بأس، وأنجاه العجلي: نفثة، ووصفه ابن حنبل وابن معين بالتحليط،
ت 323، انظر ميزان الاعتدال 2/660، وابن سعد 6/236، وخلاصة
التذهيب 82.

دع: 28
عبد الملك بن قرطبة: الأسدي، السنوي، روي عن ابن عون وفاني ابن أبي نعيم، وعنه نصر بن علي، وروى الحروف عن السكالي، ونهى ابن معين، ت 216 هـ. انظر طبقات القرن 1/273، ومجلة الوعاء 2/112، والجرح والتعديل 2/263، وخلاصة التذهب 2/106.

ت: 1230/227، 567، 609، 618، 633، 646، 649، 704، 716، 717، 718.

عبد الملك بن مروان: الخليفة الأموي، ت 86 هـ، انظر ابن سعد 9/333، وميزان الاعتدال 2/664.

ت: 889، 910، 950، 955، 960، 968.

ابو طالب بن عبد المطلب: عم النبي صلى الله عليه وسلم، مختلف في إسلامه، ت 10 هـ، انظر جمرة أئمة العرب 37، وخلاصة الأدب 2/65، وابن سلام 2/104.

ت: 668، 968.

عبد الوارث بن سعيد: التراثي، مؤرخ، حافظ، عرض على أبي عمرو، وروى عن أبي النعيم وإسحاق بن سويد، وله ابنه عبد الصاد وعفان بن مسلم، وثقت النسائى وابن سعد، ت 186 هـ، انظر الجرح والتعديل 3/1/457، وابن سعد 7/289، وطبقات القرن 1/278.

ت: 575.

عبد الوهاب بن عبيد الله بن أبي بكر، روي عن أبيه عن جده، ولم أجد له ترجمة.

ت: 100.

عبد الوهاب بن عطاء: الخلفاء، روي الحروف عن أبي عمرو وإسحاق بن مسلم، وله أحمد بن جبر، وخلف بن هشام وعيسى.

1122.
ابن سليمان، ت. ٥٠٤ هـ، انظر طبقات القراء ١٧٩/٣، ويزيان الاعتدال.

٢٨١.

٦٨٢، ٦٧٨، ٦٧٧، ٦٧٦.

عبد الوهاب بن ماجاهد: الملكي، عن أبيه عن ابن عباس، قال، أحد
وأبيه من: ليس بشيء، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع
عليه، انظر ميزان الاعتدال ٢/٨٢، وطبقات خليفة ٣/٥١٢.

٦٨٢، ٦٧٧، ٦٧٦.

عبد الله بن أبي بكر = عبد الله بن نفيع
عبد بن حصين الرفاعي: الشاعر، في الطبقـة الأولى من شعراء
الإسلام، انظر الشعر والشعراء ٣٧٧، والموهـج ١٥٧، وثلاث سلام ٤٣٤.

٦٨٢، ٦٧٦، ٦٧٥، ٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٧١.

عبد الله بن زيدان: الأمير، فاتح، خطيب، جبار، ت. ٦٧٥ هـ، انظر
سير البلاد ٣/٣٦، وجميلة أنساب العرب ٢٠٩.

٦٨٢، ٦٧٦، ٦٧٥، ٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٧١.

عبد بن الصباح: مقرئ، ضابط، أخذ القراءة عرضاً عن عامم،
وعن أحمد البخاري، عبد الصمد الخزاعي، وروى عن عيسى بن طبان
وفيصل بن مرزوقي، ثم عمه ابن أبي حامد، انظر الجرح والتعديل ٣/٢، ٨٢٦.

٦٨٢، ٦٧٦، ٦٧٥، ٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٧١.

١٩٠.

عبد الله بن عبد الرحمن: ابن واقع، روى الخروج عن أبيه عن
وراكان خلف، وعن أبيه عن الكحلاي، وعن ابن ماجاهد وابن الباري.
انظر طبقات القراء ١/٨٩.

٦٨٢، ٦٧٦، ٦٧٥، ٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٧١.

٦٨٢، ٦٧٦، ٦٧٥، ٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٧١.
عبد بن عبد الواحد بن شريك البزاز: عن آدم بن أبي إسحاق ونعمان حداد، وعن المجاد والمحامي، صدق الفارقين، سنة 285 هـ، انظر المتنبم 7/8، والجرح والتعديل 2/2/1384.

دع: 610

عبد الله بن عمر: هو ظاهر سعد بن أبي وقاص، كان يعلّم الكتاب بالبلدة، انتقل إلى مصرية وقتل بصفين، انظر ابن سعد 1/16.

وطبقات خليفة 272.

دع: 240

عبد بن عبد اللطيف: روى عنه الحروش، وروى عن عمر وأبي ابن كعب رضي الله عنه، وعطاء وعطاء وعمرو بن دينار، ثقة
- من كبير التابعين، سنة 74 هـ، انظر طبقات القراء 1/494، وابن سعد 5/439، والإصلاح 6/79، والجرح والتعديل 2/2/1384.

دع: 178/179

أبو عبد الله القاسم بن سلام
أبو عبد الله المثنى
عبد الله بن قيس الروقيات: الشاعر في الطبقة السادسة من الإسلامين، انظر الآفاق 5/43، والشعر والشعراء 532، والموسم 186، وابن سلام 529.

دع: 216/216

أبو عبد الله الزراق: عبد الله بن عمرو
عبد الله بن موسى: عن ابن حرب، وعن مشام بن عروة، والثوري، وعن اسماع الحنظلي، وأبن أبي شيبة وأبو حامد، ثقة ابن معين والمجلي.

- 1124 -
dimensions: 612.0x792.0


دع: 889
عصبة الله بن تقى من البصريين، ولي سجى أبى زيد بن أبي سفيان، وهو في الترجمة الثانية، قابل الحديث، انظر طبقات خليفة
1/484، وابن سعد 7/190.

دع: 100
العشبي = محمد بن عبد الله بن عمرو عثمان بن زنفر: كوفي، من عاصم العمري وأبى بكر الجهلي، وطلحة بن جيى، وعنه أبو زرعة والعباس الشرقي، ثقة، ت 218.
انظر ابن سعد 6/414، والجرح والتعديل 3/1/100.

دع: 22
عصام بن سليمان: البصري، كوفي، الثقة، من أنس والشعبي، وعنه شعبة وزيد بن زريع وابن علية وثقة أحمد والدارقطي وابن سعد، انظر ابن سعد 7/257، وميزان الاعتدال 3/93.

دع: 58
عصام بن عفان: أمير المؤمنين، الصحابي الجليل، أحد من جمع القرآن حفظاً على عبد النبي بن محمد، وله فضل نسخ الصحاب، ث 35.

عصام بن يسار: عن ابن عباس، وتم بين حذام وعنه المغيرة بن
- 1125 -
حِمْضَمٌ، مُقَدَّمٌ، انْظُرُ الْجَرِحَاتِ وَالْتَعْدِيلَ
۱۷۲/۱/۱۳۳۳

dع: ۱۶۲

الْمَجَاجَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُؤْيَة
المجَاجُ السَّلَامِيُّ = المَجِّرُ بْنُ عِبَّادُ اللَّهِ: كَانَ ذَلِكَ جَاهِدًا وَسُلطَانًا، مَقْدَمًا
عَنْدَ أَلِ حُبِّ، انْظُرُ الأَلْغَافِ ۱۳۸۸/۱۱۳/۱۵۶ وَابْنِ سُلَامِ۱۵۷۸
د ع: ۱۷۱۹ ح

عِنْدِيَ بْنُ دَبِيْسَةَ: السَّلَامِيُّ، خَالٌ، أَمْرِي، اَلْقِيسِ، قَنْهُ عِوَّفُ بِن
هَالِكَ، انْظُرُ الْشَّعرِ وَالشَّعْرَاءِ ۲۵۶، وَالْمُوَلَّدِ۱۴۴۲/۲
د ع: ۸۳۳ ح

عِنْدِيَ بْنُ زَيْبَةٍ: فِي الْطَّبْقَةِ الْرَّابِعَةِ مِنَ الْجَاهِلِيَّينَ، شَاعُرُ مَقْدَمٌ
عَلَى أَمْامِ الْأَشْمِي، أَبِي عَبْدُ اللَّهِ، انْظُرُ الأَلْغَافِ ۱۳۷۸/۱۵۷۸، وَالْشَّعْرَاءِ وَالشَّعْرَاءِ
۲۱۷۱، وَالْمُوَلَّدِ۱۴۴۲/۲
د ع: ۸۴۳ ح، ۳۲۰ ح، ۳۳۳ ح، ۳۵۵ ح، ۹۴۴ ح

عِنْدِيَ بْنُ قَيْس: السَّلَامِيُّ، كَانَ مِنَ الْمُؤَفَّاِةِ قَلَامِ، انْظُرُ جَوْامِعَ
السَّيِّدَةِ ۱۴۴۲، والإِسْحَابِ۱۴۴۲/۴
د ع: ۹۹۰ ح

ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ = مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ السَّلَامِي
عَرُوْهُ بْنُ الزِّبَرُ: وَرَدَّتْ عَنْهُ الْرَّوَايَةِ فِي الْحُرُوفِ، وَرُوِىَ عَنْ أَبِهِ
وَحَاتِبَ بْنُ أَبِي بَلْدَة وَعَائِشَةَ عَنْهُ، أَوَّلَادُهُ وَالْإِذْمِرِ، تَسْعَى حُمَس
انْظُرُ سِيرَ الْبَلَادِ۱۳۶۲/۲۰۰، وَطَبَاقَاتَ الْفَرَاءِ۱۴۱۱/۱
د ع: ۷۱۳ ح

- ۱۱۳۸ -
عنترة بن الزبير: هو عنترة الصاعلي، فارس، جواد، انظر الشعر والشعراء، تخريج الأدب، ١٩٤/٦، و١٧٥/٦، وخبيرة الأدب، ١٩٤/٦، خبر عن: ١٥٥ ح.

عثمان بن قطان الجندلي: عن مالك بن إبراهيم، وعكرمة، وعن علي إبن مهير ووكيع وحشت بن شعبة، وتقين النافسي، انظر الجروح والتعديلات، ١٢٥، وخبيرة الأدب، ١٧٥.

عثمان بن أبي سفيان: روى الحروف عن أبي هريرة، وعرض عليه أبو عمرو سعيد التابعين، رد١٠٥ هـ، انظر طبقات القراء، ١٣٠، وميزان الاعتدال، ٢٠٢، وطبقات خليفة، ٢٠٢.

عنترة بن عبد الحنان: الحداني، عن الشعبي والمحكمة، وعن أثري وشريك، صاحب التفسير، قال أبو هلال: صدوقى، انظر الجروح والتعديلات، ١٨٣، وابن سعد، ٢٣٦/٦.

عنترة بن سعد العوفي: نابي، عن ابن عباس، وآلي سعيد، وأبي عمر، وابن مسهر، وجراح بن أرطاة صلمه ابن معين، وضعه أحمد والناصري، رد١٢٧ هـ، انظر ميزان الاعتدال، ٢٠٢، وخبيرة الأدب، ١٧٥.

عنترة بن بشير الأسد: عن أبي علاء، وزيد بن أبي مسلم، وعن الثوري، جلته الذهبي، انظر ميزان الاعتدال، ٢٠٢، وخبيرة الأدب، ١٧٥.
عقبة الجهني: لم أُعثر له على ترجمة.

ع: 992 هـ

ع: 301 هـ

ع: 585 هـ

ع: 585 هـ

ع: 465 هـ

ع: 220 هـ

ع: 315 هـ

ع: 294 هـ

ع: 215 هـ

ع: 416 هـ

ع: 509 هـ

ع: 421 هـ

- 1128 -
ابو العلاء - قبّنصية بن جابر بن وهب.
عذقة بن عبيدة: الفعل، الشاعر، من الطبقة الرابعة من الجاهليين،
انظر الشعر والشعراء 170، وابن سلام 115، وخزانة الأدب 356.

دع: 89.
عذقة بن قيس: التخشي، التابعي، فقيه العراق، عرض على
ابن معمر، وجمع من علي ومحمد وعاشة رضي الله عنهم 226.
انظر طبقات القراء 1/516، والجرح والتعديل 3/1/04، وابن سعد
67/87، والإجاب 0/112.

دع: 8902007.
علي بن الجعفر: شيخ بغداد في زمانه، عن التورى وشبه وشبهه
البشيري، وجمع منه ملم، وفقه ابن علي، ت 230 هـ، انظر ابن
سعد 7/228، والجرح والتعديل 3/1/178، وميزان الاعتدال 3/117.

وخلاصة التذهب 230.

دع: 81.
علي بن حرطب: عن بقية بن الحسن وابن إدريس وابن فضيل، عالم
بالأخبار، وفقه الدارقطني، انظر الجرح والتعديل 3/1/1183.

وخلاصة التذهب 230، و الحديث المطبعون 1/373/1.

دع: 270283234.
علي بن الحسن بن عبد الرحمن: رجحت أنه هو الذي بروى عنه ابن
سعدان وشمسه عليه، مدلاً به الكيسائي، قرأ على بحثة، وعلي محمد
ابن الحسن وعمر بن محمد التحريكي، كان عارفاً بحرف عامم. انظر
طبقات القراء 1/500.

دع: 36.

- 1126 -

فع: 772

علي بن حمزة: الكشاف، أحد القراء السبعة، ت 189 هـ، طبنت القروة 1/15، ومراتب النحوين 470، وريضة الوعاة 2/162، والجروح والتعديل 3/182.

فع: 40، 114، 142، 164، 166، 169، 179، 180، 181، 182

علي بن زيد بن جندان: أحمد علماء التابعين، عن آنس والهدي، رضي الله عنهما، وله، ابن أبي حاتم وغيره، وضعه ابن 1120.
سعد وقال لا يتجزأ به，则 ۴۴۹ هـ، انظر ميزان الاعتدال ۳/۱۲۷،
والجرح والميقات ۳/۱۸۶، وابن سعد ۷/۲۵۳.

تع: ۴۲۷
علي بن أبي طالب: أمير المؤمنين كرم الله وجهه، تم ۴۴۹ هـ، انظر
الأصحاب ۴/۲۴۴، وابن سعد ۳/۱۹/۱۲/۱۹۶۲، والوزراء والكتاب ۲۳،
وطبقات القراء ۱/۴۷.

تع: ۴۲۷
علي بن عبد الله الطوسى: كثير، كوفي، ذكره الزهري في الطبقة
الرابعة، وهو أعلم أصحاب أبي عبد، وأكثر أخذه عن ابن الأعرابى،
انظر الفهرست ۱۱۲، وزهير الألبى ۱۸۱، وبقية الوعظ ۲/۱۷۲.

تع: ۴۴۹
علي بن محمد بن أبي الشيبار: الغزى، أبو الحسن، البصري، قاضى
بغداد واسمر من رأى، يسمع بأبا الوالد الطيلي وأبا عمر الخضري، وعنه
ابن صاعد وابن قانع، كان كثير الطلب، وقه الخطيب، تم ۲۳۸.
انظر تاريخ بغداد ۱۲/۹/۵۹، والائتمام ۵/۲/۱۶۴.

تع: ۴۲۷
علي بن محمد المدائني: أبو الحسن، الأخباري، عن جعفر
ابن هلال، وهبه الزعير بن يكك وأحمد بن زهير، وته ابن مهين,
تم ۴۴۹، انظر ميزان الاعتدال ۳/۱۰۵، والفهرست ۱۰۳.

تع: ۴۲۷
علي بن متصفى: مرضى، حاذق، عرض على عمرو بن الصباح وهو
مجمع أصحابه، وعنه عرض أحمد الأشناى، انظر طبقات القراء ۱۱/۱۶۲.

تع: ۴۷۹.

= ۱۱۲ =
علي بن مسلم: ابن سعيد أبو الحسن الطبوسي، عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسامة وحري بن عبد الحميد وعبد الصمد بن عبد الواحد ووافقه، ومنه محمد بن إسحاق الصاغي والبغاري، وعبد الله بن أحمد بن حنبل.

قال الناسائي: لا يشبهه؛ ت، 3 هـ، انظر تاريخ بغداد 128/1088.

658

ابو علي المقرئ، الدقاق = الحسن بن الحباب

ابن عثيمين = إسماعيل ابن إبراهيم

عمتار بن عبد الملك: عن شعبة وابن عثمان محمد بن عبد العزيز، وعلي، وابن مقاتيل، ذكر ابن حمودة أنه عابد، سبعة، 205، انظر الجرح والتعديل 3/393، وميزان الاعتدال 2/125.

659

ابو عمارة = حمزة بن القاسم

عمتار بن ياسر: الصحابي الجليل، ت، 37 هـ، بمثني، انظر سير البلاة 1/491، والإصابة 4/273، وتاريخ بغداد 1/100، وطبقات خليفة 1/7/471، 171.

660


661

ابو عمر الجراز = حفص بن سليمان

عمرا بن الخطاب: أمير المؤمنين، ورضي الله عنه، ت، 33 هـ، انظر الإصابة 112.
ابن عمير = عبد الله بن عمر
أبو عمر الدودي = حفص بن عمر
عمرين أبي زائدة: بن الشعبي وفيس بن أبي حازم، وعمه ابن مهدي
والعبري، ونسبة النسائي، ت 159 ه، ميزان الاعتدال 3/197
وخلاصة التذهيب 139

دع: 100

عمرين شبهة: روى القراءة عن أبي زيد الأنصاري وجبة بن أبي مالك، وعمه عبد الله بن دواد، وروى عن أبي عيدة وابن أبي عدي،
أخباري، أديب، ونسبة النصيحي وصدقة أبو حامد، ت 222 ه،
انظر بغية الوعدة 218/3، والجرح والتعديل 1/116، وطبقات
القراء 1/195

دع: 314/1244، 520 ه،

عمرين عبد العزيز: أمير المؤمنين، رضي الله عنه، ت 101 ه،
انظر الجرح والتعديل 1/123/3، وابن سعد 5/320، وطبقات القراء
5/199، والوزراء والكتاب 53

دع: 56/4

- 1142 -
عمرو بن بشر الخرشفي: عن أبي بكر بن أبي مريم والوليد بن سليمان السائب، وعن سليمان بن عبد الرحمن ودحم، ثقة، انظر الجرح والتعديل 2/31/223.

خ: 228.

عمرو بن سعيد الإشداق: قتل عبد الملك بن مروان، ت 70 هـ


خ: 540.

عمرو بن الصباح: روى القراء عن حفص بن سليمان سماءً وعرفاً، وعن أبي يوسف الأشي ا عن أبي بكر وعنه عرضة إبراهيم السمار والحسن بن المبارك، علي بن مَجْصَن، مقي،، حاذق ت 471، انظر طبقات القراء 1/616.

خ: 379.

عمرو بن عبيد: وردت عنه رواية المذروف عن الحنفي البصري، ومعه، وعنه بشار بن أبي الناقد، ت 544، انظر طبقات القراء 1/262.

خ: 409.

عمرو بن عثمان: سيبويه إمام النحاة، ت 185 هـ، انظر بغية الوعاء 2/349، ومراقب التحرير 85، وطبقات القراء 1/616، وؤمة الألباء 20.

خ: 154، 391.

- 134 -
عمرو بن قيس الكلابي: صاحب عكورة وأقرانه، وعمه ابن المرك
وإسماعيل بن أبي خالد، وثه أبو حام، انظر ميزان الاعتاد 384/284،
والجرح والتعديل 3/1/1119.

وع: ١٠٦
عمرو بن كنوم التنكليبي: أحد أصحاب المعلقات، وهو قال عمرو
ابن هند، معمر، انظر الأغاني 227/1119، والشعر والشعراء، 188،
وخزنة الأدب 3/164.
وع: ٣٩٥٨
عمرو بن مَرْتُة: الكوفي، عن ابن أبي أوفي، ومنه الطيب،
وعمه مسعود وشعبة، وثه ابن معيين، أبو حامص، انظر
ميزان الاعتاد 3/288.
وع: ١٠٦٢
أبو عمرو = ذياب بن العلاء
عنهم بن شبيب: القطامي التنكليبي، الشاعر الإسلامي المشهور،
anظر الموتى 158، والمؤلف والمختالف 251، وابن سلام 452.
والشعر والشعراء 704.
وع: ١١٠٠
عنسبسة بن متعدان الفيل: البكري البارع، أحد النحاة عن الدوالي،
ووروي الشعر خصصاً شعر الفرزة وجريج، انظر بقية الرعاة 23/398.
وع: ٤٤٤
- ١١٣٥ -
عنيزة بن شهاد: الشاعر الفارس، انظر الآغاني 8/237، وخزانة الأدب 1/125، الشعر والشعراء 204.

 Guinness: روشن الأكبر، مختلف في اسمه، عمري الفيل، انظر الآغاني 8/178، والشعر والشعراء 177، وخزانة الأدب 2/510.

 عون بن غطية: المشهور بابن الخضر، شاعر، عضور، في الطبقة الثانية من المسلمين، انظر ابن سلام 132، وخزانة الأدب 82/8.

 D D 2360

 ابن عون = عبد الله بن عون

 عيسى "النبي عليه السلام":

 D D 24/74، 620

 عيسى بن عمر الكنفاني: عرض على ابن أبي إسحاق وعاصم الجمدي، وجمع وروى عن ابن كثير وابن محيي الدين وuncia أحمد بن موسى، والزاوية وهارون بن موسى والأصمي والخليفة أحمد بن أحمد ت 129 ه انظر المزرعة 2/399، ومراقب ال 이루어 21، وطيات القراء 1/213، 208، 250، 174، 50، 49، 44، 44، 33، 298، 327، 334، 338، 447، 487، 569، 690، 671، 718، 768، 789، 899، 991.

 عيسى بن ميناء: هو وقال، قرأ عرضاً على تائع وقراءة عن أبي جعفر، وعن ابن إبراهيم وأحمد وإبراهيم بن الحسين الكعكي وأحمد.

 - 1136 -
ن صالح المصري، قاري، المدينة وتمويجها، ت 320 هـ، انظر طبقات
قراءة في 415/1، ويزان الاعتدال 3

مع : 1110، 248، 303، 040، 6340، 0636
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق: الشبيبي، آنفة الإسلام، من
طبقة وكيع، عن همام بن عروة والأعش والأوزاعي، وعنه حاد
ابن سلامة، وابن المديني، وثقه الكبار، ت 187 هـ، انظر الجرح والتعديل.

مزان الاعتدال 3/3/1011، ويزان الاعتدال 3/3/38، وخلاصة النزهيب 258

الغين

الفلافي = محمد بن هنيرة
ابو عثمان المدني = محمد بن مطرف
فيات بن غوث: الأخطل، شامز، يشبه الشعراء بالتابعة الفقيه.
انظر الآغاني 8/280، والشعر والشعراء 461، والمرشح 132، وخزاعة.
الأدب 1/415

مع : 100، 1704، 48، 9417
فيتان بن سلطنة الشقفي: الشاعر، انظر الإصابة 5/192، والآغاني
3/330، وابن سلمان 266

مع : 106
فيتان بن عطية: ذو الامة، في الطبقة الثانية من الإسلاميين، انظر
الشعر والشعراء 6، وابن سلمان 460، والمرشح 176، والاشتغال 188.
مع : 228، 272، 278 ح، 317 ح، 438 ح، 680، 980

إيضاح الوقف - 72

- 1137
الفاء

ابو الفتح النحوي: أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي ورواها غيضاً
عن روح بن قرطة، وعنه محمد بن الجهم وأبو بكر الشEAR، ذكره
الحافظ أبو العلاء في أصحاب يعقوب، انظر طبقات القراء 2/13، ١٤،
وعلم: ١١٤ ٢٧٢ ٤٨٧٩،
الفراء: يحيى بن زياد
الفوزدق: همام بن غالب
فزقة بن يعقوب السينخي: بصري، نسب إلى سفيحة البصرة
عن إبراهيم السينخي وسفيحة بن جابر، وعنه سفيحة بن أبي عروبة وحاج
ابن سلمة ونتهية ابن معين، وأحمد قال فيه: رجل صالح، وضعفه ابن
سعد والنسائي، ت ١٣٠ ه، انظر الجرح والتعديل ٣/٢٨، وابن
سعد ٧/٢٤٣، والضفائر والمزروكون ٣٥، والتاريخ الصغير ١٤٣
وعل: ٥٩٥.
فزارة بن مسيك: الصحابي، له شعر، عاش إلى زمن عمر رضي
الله عنه، انظر الإصابة ٥/٢٠، وخزائن الأدب ٧/٣٢،
وعل: ٨٦٤.
ابن فزروخ: عبد الله بن فزروخ
الفضل بن الحباب: أبو خليفة، قرأ على أبي معمر من عبد الوثا
وعن روح بن عبد المؤمن، من أجهله أصحاب الحديث، عالم باللغة
والشعر، ت ٣٢٠ ه انظر طبقات القراء ٢/٨، وبغية الوعاة ٣/٢٤٠،
وهدية العارفين ١/٨٩٩
وعل: ٣٤٦.
الفضل بن دكين: أبو نعيم، عن الأعش وميسرة بن كدام وزكرياء
ابن أبي زائدة، ثقة، كثير الحديث، وهو من شيوخ أحمد، ت
١١٣٨
34 هـ، انظر ابن سعد 4/1000.

"35 ع: القنصل بن قنادة: هو أبو النجم الرازي، في الطبقة الأولى من إسلاميين، صوفي رؤية، انظر الأغاني 10/150، الشعر والشعراء 88، والموسى 213، وخزانة الأدب 103/1.

دع: 11/44، 4444

القنصل بن بحبي البخاري: روى القراءة عرضاً وسجاءً عن حفص عن عامر، وعده عرضاً أحمد بن بشار، والقنصل بن شاذان، انظر طبقات القراء 3/11.

دع: 116/4344، 0115

ابن فضيل بن محمد بن فضيل بن غزوان أبو القاسم الإدريسي: هو من فصاحة الأعراب، شهد مناظرة سبب، والكلاسيكية والأدبي، انظر الفهرست 82.

دع: 289/3333، 3889

القاف، قايين (ابن آدم عليه السلام)

دع: 481/117، 117

القاضي بين سلمان: أبو عميس، إمام عصره، في كل فن، صاحب التعادل، وثمن الذي، ت 224 هـ، انظر ميزان الاعتدال 3/71، ومواهب التحريج 53، وبغية الوعة 2/35.

دع: 22، 22، 35، 32، 44، 49، 50، 69، 79، 71، 33، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71، 71

- 1144
القاسم بن عبد الرحمن: هو مولى خالد بن يزيد الأموي، أبو عبد الرحمن، لم يسمع أحداً من الصحابة سوى أبي أمامة، وعند ثور بن يزيد وعماءه بن صالح، وثناه ابن مرين والعمري والترمذي، وقال ابن حبان: وروى عن الصحابة العدالة، ت 112 هـ، انظر ميزان الاعتدال 3/373، وخالصة التذهب 2767.

نعم: 11

القاسم بن محمد: الأنصاري، هو والد أبي بكر المؤلف، من أصحاب الفوائد، كتبت مملاً وأضرابه، لغوي، أخباري، انظر الفهرست 118، ومراتب النحوين 27.

نعم: 11

القاسم بن معن: هو المعروف بالسعودي، روى عن عاصم الأحول والأعشى وابن جرير، وعنه أبو نصر ومالك بن إسماعيل والعمري بن يابث، وثناه ابن حنبل وابن حاتم، ت 170 هـ، انظر ابن سعد.

نعم: 11

القاسم مسعود خالد بن يزيد = القاسم بن عبد الرحمن.

قالون: عيسى بن ميما قبيصة بن جابر بن وهب. هو أبو العلاء، من كبار التابعين، من عمر...

نعم: 1140.
مسعود وطلحة بن عبيد الله كانا أخانا معاوية من الرضاة، فسما، ابن سعد، ت 69 هـ، انظر الجرح والتعديل 4/2/1015.

قصة باب 7/146، وتاريخ الإسلام وطبقات المتنامير 3/60.

اتقوا الله، وأطيعوا الرسول، إنه رضي الله عنه، وانظر كتاب تجوهر الفقهاء.

 فهي في الحديث، وله ابن مبني، ت 117 هـ، انظر طبقات القراء 2/267، والجرح والتعديل 3/2/137/2، وأبى سعد 7/299.

رع: 21/3129.

قصادة بن دعامة: النابئي، أبو أبى الحروف، والتفسير، أبو في الحديث، ظن ابن معيبد، ت 23 هـ، انظر طبقات القراء 2/267.

عليه ضريح الله عليه، انظر سير البلاء 2/329، وطبقات خليفة 1/188.

رع: 71.

القناة الكبيرة: عبد الله بن مجيب، أبو حمزة بن خالد الدونيسي، عنه صاحب:

الحسن IB سيرين، عنه عبيد بن عبد الله IB مهدي وو ثعبان، قال الطغات:

كان من أئمة شبهنا، انظر ابن سعد 7/267، والطبري الكبير 4/183، ونشأت الذهب 1/327.

رع: 52.

القناة الفاطمية: عمر IB شهيم، محمد بن المستنصر

قبيس IB الخطيبي، وقد على النبي صلى الله عليه وسلم، من طبقة شعراء القرى.

انظر الرسالة 79، ومعجم الشعراء 231، وخزائن الأدب 2/168.

وع: 187.

وع: 2216.
قبيس بن الربيع: الأسد، عن أبي إسحاق الهذلي وزيد بن يزيد، حسن الحوائل لكنه سبعته وعنه أبو نعم وأبو غسان وخالف بن بريد، سبعة عنا، صدقة أبو حامد وضعك الدارقطني روكي، يسوع 767 هـ، انظر ابن سعد 777/133، وميزان الاعتادل 336/1336، والجرح والتعديل 21/336، والضمان والمانور كban 250

قبيس بن زهير: صاحب دامس، الشاعر، انظر خزانة الأدب 361/954، ومعجم الشعراء 367/987.

ع: 487

ابن قبيس الريقات = عبيد الله بن قبيس
قبيس بن عمرو بن مالك: النجاشي الشاعر، حدة علي كريم الله وجهه
لهم بالانظر في رمضان، انظر الشعر والشعراء 361/1336، والاصابة 361/1336، والخزانة 4/1336،

ع: 960

الكاف

كاتب ( أبي موسى الأشعري): كان يكتب لأبي موسى إلى محب خاني الله عنها، ولم يعتمد في ترجمته.

ع: 960

كثير بن أفلاج: عن زيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري وابن عمر، وعنه ابن سيرين وال즈هري، وثناء اللاتي، قتال يوم الحرة، انظر الجرح والتعديل 321/1495، وابن سعد 5/298.

ع: 1978

ابن كثير = عبد الله بن كثير
الكديمي = محمد بن يونس

1142
الكسائي = علي بن حمزه
كعب بن زهير بن أبي سلمى: الصحابي الجليل، خلّع عليه النبي ﷺ،
ثم: انظر الشعر والشعراء 341، وابن سلام 388،
دع: 88، 93، 94، 97، 487، 488،
كعب بن مالك: المنصاري، الشاعر، الصحابي الجليل، انظر ابن سلام 383، والأغاني 1226،
دع: 13، 77، 64، 4244،
الكثري = محمد بن المستب
الكيمت بن زيد: الشاعر، أول من ناظر في التشريع جهراً 139،
انظر الشعر والشعراء 352، وزنات الأدب 138/1، والموشح 196،
دع: 77، 481، 484، 993،
الكوثر بن حكيم: عن فاتح عن ابن عمر، وجمع منه هشيم، وأبو
نصر الباهث، كان أحمد لا يرى الكتابة عنه، وضعه أبو زرعة، وتركه
الدارفاني وغيره، انظر ميزان الاستدلال 316/4، والضبعاء 30،
والجرح والتعديل 3/2/3، والتاريخ الصغير 185،
دع: 361،
اللام،
لبيد بن بيعة: وفد على النبي ﷺ، وعاش حتى أول خلافة
معاوية، انظر انشطة الأدب 337/1، والشعر والشعراء 331،
الموشح 71،
دع: 88، 84، 85، 89، 89، 130، 190، 209، 395، 320، 370،
- 1142 –
لتجنب بن مصنف: جدٌ جاهلي، اسمه في معجم الشعراء والشعراء
علي بن صعب، انظر معجم الشعراء 253، والخزانة 4، وجمهرة
أنساب العرب 209.

دع: 190 ج

الثيث بن سعد: أحد الأعلام والأئمة الأثبات، روى القراء عن
فأفع عنه ابن شهيب وابن وهب، ت 175 هـ، انظر ميزان الامتدال

دع: 323

لثيث بن أبي سلمة: عن بجاد وطاروس والشعبي، وتلكonio
وشبهة وزهير، وعرض على حمزة الزيات، ضعفه ابن سعد والنسائي، ت 143
انظر ابن سعد 9/323، وطلبات القراء 2/43، والجرح والتعديل 3/177.
والمغافر والمتلاكين 376

دع: 1779، 31

المهرب
مالك بن نبيستان: هو جد كبير، انظر جهرة أنساب العرب 317

دع: 52

مالك بن اسماء الفزاري: الشاعر، نظر، ظريف، انظر الموشح
230، والشعر والشعراء 782/2.

دع: 19 ج

مالك بن حمید: شاعر همدان وفارس، جاهلي، انظر جهرة أنساب
العرب 395، والاشتاق 427.

دع: 444 ح

- 1144 -
مالك بن عبد الله بن عمر:

مالك بن كنانة: جد جاهلي، قومه من سادة العرب، انظر الكامل للشريعة 118، وجمهرة أنساب العرب 180.

ش: 784

أبو مالك الغزاري: كوفي، عن ابن عباس والبراء، يشهد أن الرحم بن أبي زريع من سادة بن كهل وقصبة وإسحاق السعدى، وثقه ابن معين.

انظر إضداد 293، والتاريخ الكبير 108/14، والتاريخ الكبير 298/2، وغزارة الأدب 15/18.

ش: 98

ابن الباز = عبد الله الباز

متنبب بن نورة: الصحابي، التراث، الفارس، انظر الأغرافي 10/01

ش: 444

المتنبب الصندي: عائد بن محسن

منجلدن بن سعيد: عن قيس بن أبي حازم والشعبي، وعده التقطان، وابن أبى عبيدة، قال ابن معين: لا يُبيح به، وقال النساء: ليس بالقرى، ت: 143، انظر ميزان الاعتدال 3/448، والمهرست 139، وطبقات خليفة 387.

ش: 10/2

مجاهد بن جبر: التابعي، إمام التفسير، عرض عليه ابن كثير وأبو حفص، وثقه ابن معين وأبو زرعة، ت: 315، انظر تلقات القراء 3/1، والجرح والتعديل 1/4، وخلاصة التجهيب 301.

ش: 76، 78، 94، 296، 346، 405، 562، 865، 873، 898، 950، 961، 971، 986، 1142.
محبوب = محمد بن الحسن
محمد بن إبراهيم: السُمِّي، عن حميد الطويل وابن عون، وعنهم
أحمد وابن معين وعمر بن علي، وشقيقه أبو حاتم والناقلي، 194 ه
انظر ابن سعد 7/292، والتاريخ الكبير 33/1/22،
و: 266
محمد بن أحمد بن عمر: ابن المُسِلِّمة، أبو جعفر، الحافظ الحمدت،
آخر من حدث عن أبي الفضل الزهري وأبي محمد بن مروج، صحيح
البصاع، واسع الرواية، 1/244 ه، انظر تاريخ بغداد 1/336;
النجم الزاهرة 5/14، والمنتظم 8/283.
و: 263
محمد بن إسحاق: المُسِّي، روى القراءات عن أبيه عن ثاقب،
والحديث عن يزيد بن هارون وابن عبَّينة، وعن أبو زرعة وسميل بن
الباج، وأبو داود، 1/337 ه، انظر الرواية بالزفاف 2/189;
و: 111، 263
محمد بن الجهني: السُمِّي، عَرَض على عطاء بن أبي عائشة صاحب
نزة، وصاحت عن خلف البزادر، وعنائه القاضي الأنصاري والحسن بن
- 1146 -
محمد بن حاتم: المُؤدَّب، عن هشام والقاسم بن مالك الأزفي، بيعة بن عبد، وعنه أبو حاتم، صدوق، ت 246 هـ، نظر
أبو حاتم والتعديل 238/3، والتأريخ الصغير، 246.

محمد بن الحسن بن أبي سارة: أمتاذ الكسكسي والقراء، أول من
نصح نحو من الكوفيين كما زعم تغلب صاحب، انظر مراقب التجوهين
120، والفسط 238.

محمد بن الحسن: مجيب، البصري، عن يرث بن عبد وخلاب
الجندل، وعروج عبيد، وعنه خلف بن هشام وأبي الحسن، وعند بن
بشار، وعنه ابن معين وابن حبان، وضعه النحائي، ت 233 هـ، انظر
طبقات القراء 2/115، والجرح والتعديل 238/3، وخلص النذير، 316.

محمد بن الحسن بن أبي زيد، عن عروج بن قيس المخالفي، وهما
ابن نيفل الخزاز، وابن معين والحسن بن عبد الأول، ضعيف أحمد
وبه، انظر الجرح والتعديل 236/3، وميزان الاعتدال 238/3،
والضعفاء، والتروكين 37.

محمد بن الحسن بن شهير: روى الحروف عن الحسن بن علي
صاحب محيي بن آدم، وحدث عن بشر بن معاذ والفلاس، وعنه
القراءة ابن مجاهد والنقاش، قال الدارقطني، لا يأس به، وكتب له ابن

- 137 -
محمد بن حسين بن حبيب: هو أبو حسنين الكوفي، عن أحمد ابن يونس وأقرانه، من كتب المندب، وعن أحمد بن ساعد واخواله، وثقه الدار قطبي في 296 ه، انظر البداية والنتيجة 11/1100، وزارات النجف 2/220.

محمد بن حسين بن عبد الرحمن: سمع داود بن عمرو الشقي وابن معيين، وعن أحمد بن ساعد وابن قانع، ثقة، ثبت ت 290 ه، انظر المنظم 1/114.

محمد بن خزازم: أبو معاوية الضربي، عن الأئمة الأعلام الثقات، لم يُتعرض له أحد، قال ابن خيزوم يقال هو في الأعشى ثقة وفي غيره مضطرب ولكن قال عبد الله بن أحمد، وقال الحاكم اجته به الشيخان، وقال السجلي: ثقة بري الإرجاع، انظر ميزان الاعتدال 4/570.

محمد بن أبي رزعة: عن الرضوان بن عطاء، وعن ابنه، وعن ابن البارك، وعن سليمان بن مرحيل، عن أحمد الرجالي، من كتب الحديث، انظر الجرح والمصلح 4/140، وخلاقنة التكفية 288.

محمد بن زياد: ابن الأعرابي، من كبار اللغويين الكوفي، أخذ عن أعلام الباحثين كالزيد وجماعة من الأعراب، ت 232 ه، انظر مواهب التحرير 92، والمزهر 2/111.

- 1148 -
محمد بن زيدان اليعشوري: عن ميمون بن مهران وغيره، وعنه ابن فروخ وابن مكرم، كتبته أحمد وابن معين، انظر الجرح والتعديل 3/258، وميزان الاعتدال 3/552، وخلاصة التذهيب 287.

۱۴۸۱ دور ۲۷۰۴.

محمد بن الشبلت: الكُلْبِي، عن أبي صالح بذام وأصبح بن نباته والشعبي وعنه الشمراني، وابن جريج وحماد بن سلحة، تركه الشمراني وأبو حامد، وقال ابن معين: ليس شيء، ت ۱۱۲، انظر الجرح والتعديل ۳/۲۷۰۴، والضفاء الصغير، وابن سعد ۲۵۸/۶.

۱۹۸۶ دور ۲۷۰۴.

محمد بن سعدان: أبو جعفر الكنفسي، عن ابن إدريس وأبي معاوية الشمراني، وابن عبلان، وعنه معين بن عيسى، وابراهيم بن المنذر وعبد بن الصطلب، ضيف في القراءات، ت ۳۳۱ هـ، انظر الجرح والتعديل ۳/۲۸۷۲، وزعمه الألبان ۱۰۸، وطلقات القراءة/۱۴۳.

۱۹۸۶ دور ۲۷۰۴.

۱۳۹۷ هـ، رواه ۱۴۰۴/۱۱۲، انظر ميزان الاعتدال ۳/۵۷۶، وبلغة الوفاة ۱/۱۱۵، والجرح والتعديل ۳/۱۷۸.

۱۴۰۴ دور ۲۷۰۴.

محمد بن سليم: أبو ملال الرآسي، عن الحسن وابن سيرين وقادة، وعنه وكعب وابن مهدي ومورس بن إسماعيل، وعنه أبو داود، وقالر۱۱۴۹.
الناسي: ليس بقوي، ت 165 ه، انظر ابن سعد 7/278 والتاريخ الكبير 1/1/191، والتاريخ الصغير 1/1.

مع: 25، 31.

محمد بن سليمان: الباغدن، أبو بكر، عن الأنصاري، وعبد الله بن موسى، حدث واسط، كان أبو داود يسأل عن الحديث، تكلموا فيه وضمنه، ت 285 ه، انظر طبقات القراء 1/149، والبداية والنهائي 165/70، ونذرات التذهيب 2/185.

مع: 32، 34، 35، 68، 111، 112، 113، 112، 114، 120، 122.

380.


مع: 57، 108.

محمد بن سهين: أبو رجاء، عن أبي الصبيت، وعن قبيبة بن عقبة، ونها ابن معين، والناسي، وابن سعد، انظر ابن سعد 7/258، وخلاصة التذهيب 378.

مع: 449.

محمد بن شجاع: عن ابن عَلَيْه، ووَكِيع، وأخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن البيظدي، عن أبي عمر، وقال ابن حنبل، مبتدع، صاحب هؤلاء، ت 264 ه، انظر جامع السيرة 335، والمنظم 5/75، وطبقات القراء 2/152، وخلاصة التذهيب 281.

مع: 76، 110.
محمد بن عبيد المتهلبي: عن أبي وهيم، وعن العزازي، وعن علي وعمر بن سنيه، رضاه الله بالتصحيف، ت 216 ه، انظر ميزان الاعتدال 3/89، والجرح والتعديل 4/14.

مع: 114 4

محمد بن عبد الرحمن بن منهذين: عرض على ماجد ودرباس وسعيد بن مسير وعلي شبل بن عبيد وأبو عمرو بن عام العربية والنحو، مقدمه 123 ه، انظر مراتب التجويد 29، وطلبات القراء 2/167.

مع: 183 277 8 4

محمد بن عبد الرحمن بن يزيد: قليل الحديث ذُхи بالرفق والمرضاة لنطقه في العبادة، انظر ابن سعد 6/298، وخلاصة التذهيب 287.

مع: 120 8


مع: 14 8


مع: 30 24 3

محمد بن عبد الله بن عشتة: عن كثير بن أفراح، مدني، مجهول، انظر ميْزاَن الاعتدال 3/103.

مع: 108 0

110 1
محمد بن عبد الله القرادي: عن عمرو بن مرة، وعن شريك وأبو بكر الناشئ، عدده في الكوفين، انظر التاريخ الكبير 1/11/1311.

لمحمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية: عن النبي، أبو عبد الرحمن من أرض الناس، كان وأبوه سيدان أديبين، وكان شاعراً، له تصنيفات 120، انظر القرية 182، وحريعة أنساب العرب 112.

لمحمد بن عبد الواحد بن الحسن القرداز: مقرئ، كبير، ثلا علي أبي علي الصراف، وابن سبطا والغزاة وجمع من أبي محمد الجوهري وأبي إسحاق البكري، وعنه محيي بن موروب وسعد الله الدقاق، وله النذيق، ت 808 ه، انظر المتنم 179/9، والأنساب 1/40.

لمحمد بن عبيد الطناني: هو آخر يعلى بن عبيد، عن الأعشى وطبته، وله ابن معين، وقال أحمد: نهيلي، ويسيب، ت 704 ه، انظر ميزان الاعتدال 3/639 ه، وابن سعد 2/397.

لمحمد بن عبد الرازي: عبد الله بن محمد أبو محمد بن أبي العمير، الحسن بن عبد الوهاب محمد بن عثمان الطنيسي: مقرئ، مميز، وروى الحروف عرضًا وسجاءً عن قالون عن تأليفه، وعنه أحمد بن ناصر الترمذي، وقد بن الهيثم، ت 241 ه، انظر طبقات القراء 2/197.

لمحمد بن عبد الله القرادي: عن عمرو بن مرة، وعن شريك وأبو بكر الناشئ، عدده في الكوفين، انظر التاريخ الكبير 1/11/1311.
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: عن أبيه وأبي معاذ النحوي والتبر المظفر بن سهيل، وعن أبي حاتم، صدوقي، ت. 200ه، انظر الجرح والتعديل 4/1/81 والتاريخ الصغير 247.

92- 238ه
محمد بن علي بن الحسن: أبو جعفر الباقر، عرّض على أبي زين العابدين، وروى عنه، وعن جابر بن عمر بن عباس، وعن ابن جعفر وحموان، وروى عنه الزهري، وحمرو بن دينار، انظر طبقات القراء 2/325، وطبقات خليفة 2/138.

93- 228ه
محمد بن عيسى: أبو مومي المعروف بالبيضاوي، روى الحروف محتفظاً من غير عرّض عن محمد بن محمي القطعي، وبيّن بن هلال، ونصر بن علي، وروى ابن مهاد، وبكر بن مقص، وابن مقصود، ت. 294ه.
انظر طبقات القراء 2/325، والباب 1/159.

94- 138ه
محمد بن غالب: نصام، أبو جعفر الضيوي، من أصحاب شعبة، وعنه إسماعيل الضافي، وثقة الدارقطني وقال: وهو في أحاديث وهو مكثفر، بجود ت. 283ه، انظر ميزان الاعتدال 3/181، والمتنم 5/10/651.

95- 629ه
محمد بن نتفسيط بن غزوان: عن أبي وحسن ويان بن بشر، وعن أحمد بن أبى راشد، وقرأ على حنزة، وثقة ابن معين، وقال النسائي: لا باس به، ت. 195ه، انظر القهرست 236، وميزان الاعتدال 4/9.

96- 17/623ه
خرى: إيضاح الوقف 72.
محمد بن المتوكل الخليل: دروسه، أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي، وعنه محمد بن هارون الأثير، مقرئاً، حاذق، وثقة ابن معين، ت 208 هـ، انظر طبقات القراء 2/377، وخلاصة التذهب 80.

اً ع: 1411

محمد بن مروان السندي: كوفي، صاحب التفسير، وردت الرواية عنه في الحروف، وجمع الكلمات، ورد، وعنه حي ثانى بن عبد الله، وعنه هشام بن عبد الله والخواري، كذبك ابن أبي حامد، انظر الضعفاء الصغير 22، الجرح والتعديل 4/871، وطبقات القراء 2/261.

اً ع: 1427/2232، 2287.

محمد بن مروان المتنبي: وردت الرواية عنه في الحروف، وذكر عن أبي حامد: ان مروان قاري أهل المدينة، جبل أبو حامد إن كان هو محمد بن مروان بن الحكم، انظر طبقات القراء 2/261.

اً ع: 1453.

محمد بن التميمي: قطرب، لازم مسيب، نحو عالم بالغة والأدب، طعن فيه ابن الشككت، ت 205 هـ، انظر بقية الرواية.

اً ع: 1462/885، ونة الألب 98.

 محمد بن مسلم: ابن شايب، التابعي، أحد الأئمة الكبار، قدّسه غير عام، منهم مالك وسفيان وابن معين، ت 222 هـ، انظر طبقات القراء 2/37/6، والجرح والتعديل 4/271، وخلاصة التذهب 326.

اً ع: 1441/376، ونة الألب 330/262، 1154.
محمد بن منطر: أبو غسان المدني، عن زيد بن أسلم، وعبد بن المبارك، وغيرهم.

وعن: 

محمد بن متاق: الرازي أو الروزي، عن عبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن خليفة، وعلي بن حنبل، ومعاوية بن مخلد.

وعن: 

محمد بن الحسن: الرافعي، عن سفيان بن عيينة، وغير، عن عبد الحميد بن هشام، وعثمان بن أحمد بن الحاج، وغيرهم.

وعن: 

محمد بن موسى: الباجي، عن سفيان بن عيينة، وعلي بن أحمد بن الهلال، وغيرهم.

وعن: 

محمد بن سفيان: بن بكر، بن بكر، بن خالد، بن أحمد بن إبراهيم، وابن الناشف، وابن الباقر.

وعن: 

محمد بن هارون: أبو بكر، بن بكر بن إبراهيم، بن إبراهيم بن إبراهيم، وغيرهم، عن سفيان بن عيينة، وغيرهم.

وعن: 

محمد بن الهديوي: النافرج، عن سفيان بن عامر، والأنباة، وغيرهم.
الحسن بن تقية وأحمد بن عمر، وعنه عمرو أحمد العسكري وأبو محمد المعدل،
انظر أئب الرواة ۳/۲۸۳، وتاريخ بغداد ۳/۲۷۳، ومرايت التخريب ۴۴.

۹۲ غ ۳۱۴۰

محمد بن يحيى القطعي: أخذ القراءة عرضا عن أبي بن المتوكل.
الخروف سماحا عن أبي زيد الأنصاري وعبيد بن عقيل، وعنه أحمد.
ابن علي والفاضل بن شاذان، صدوق، انظر طبقات القراء ۳/۲۷۸.
والجراح والتعديل ۴/۱۲۴/۱۲۴، وخلاصة التذكير ۳/۱.

۹۳ غ ۳۱۴۰

محمد بن يحيى بن أبي مسعود: أبو بكر الأنصاري، عن أبي,
فامرأة، وقراءة مرضأ عن صالح بن عامر النافذ، وعنه عبد الله بن,
أحمد السامي، وحجاج المجري، انظر طبقات القراء ۲/۷۸۸.

۹۸ غ ۳۱۴۰

محمد بن يوسف القرطحبي: صاحب سفيان، شيخ البغاضي، وارتقظ,
علي بن حنبل، خطاء العجمي في خمس، ومئة حديث، انظر الفهرست,
۳۳۳، وميزان الاعتدال ۴/۷۷.

۱۰۱ غ ۳۱۴۰

محمد بن يونس: الكحشي، سمع عبد الله الحربي ومحمد بن عبد,
الله الأنصاري وأزهر السيا، وعنه القاضي المالكي وابن الأباري ومحمد,
ابن خلخ، قال ابن حنبل: حسن المعرفة ما وجد عليه إلا لصحبه,
للشافعي، ت ۲۸۶، انظر ميزان الاعتدال ۴/۷۴، وتاريخ,
بغداد ۳/۴۳۰.

۱۱۰۶
ابن منجيتسن = محمد بن عبد الرحمن بن محيصن
ابو المختار الطائي = سعيد
المدني = علي بن محمد
مرداد = محمد بن الحارث = أبو بلال = عن شريك وقاب بن
الربع = عيسى بن مسلم = عن أبو حاتم وغيره = ضعفي الدارقطني
ت 2205 = انظر الجرح والتعديل 4/320، ميزان الاعدال 4/4706
د ع 411 -
الرقش الاصفر = انظر ترجمه في الشعر والشعراء 1/214
د ع 411 -
الرقش = عوف بن سعد
 ابن مروان = محمد بن مروان المدني
ام مريم (ابن عم عمران عليها السلام): د ع 97، 076، 078
ابن أبي مريم = سعيد بن أبي مريم
المستغرق من ربيعة: معاصر، عاش إلى زمن معاوية، كان من فرسان
العرب في الجاهلية، انظر معجم الشعراء 213، والأصابة 2/172،
والشعر والشعراء 1/384
د ع 4784 -
ميسار بن كدام = أحد الأعلام = عن عبير بن سعيد وعطاء، وعن
الدروي وشعبة = ابن عيينة = خرج له السنة، قال الفطان = من أبيت
الناس، ت 1058 = انظر ميزان الاعدال 4/99، والجرح والتعديل
4/118، 4/320، ابن سعد 4/268
د ع 71 -
- 1157 -
السعودي = القاسم بن مقطم
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود
مسلم بن شداد : الليثي ، عن عبيد بن عمير ، وعن أبي هارون
الفنوي ، انظر الجرح والتعديل 187/1/14 .
مسلحة بن عبد الملك : الخليفة الأموي ، ت 120 ه ، انظر الوزراء
والكتاب 90 ، وخلاصة التنبيح 322 .
47 ع
المسيحي بن شريك : عن الأعشى والمغيرة وهشام بن عروة ، وعن
سهل بن عبان العسكري وأبو سعيد الأشج ضعفه الدارقطني ، وابن
سعد ، وقال مسلم وجاهة : متروك ت 187/1 ، انظر ميزان الاعتدال
4/114/1441 والجرح والتعديل 4/1/294/1 ، وابن سعد 322/7.
6 ع : 105 .
المسيحي = محمد بن إسحاق
منصف بن سعد : عن شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب أنه أدرك
النبي ، وروى عن أبيه وعلي وابن عمر ورضى الله عنه ; وعنه
السيسي وعاصم ، ونهاه ابن سعد ، ت 120 ه ، انظر الجرح والتعديل
4/14/199/5 وابن سعد 327/11 والتاريخ الصغير 329 .
6 ع : 121 .
مطرود بن كعب : العزاعي ، كان في حياة عبد المطلب بن هاشم وله
خلي راء ، انظر مجم الشهراء 276 ، والاشتقاق 474 ، والتنبيه
على أوهام أبي علي 74 ، وإملالي المرتضى 2/268.
6 ع : 987 ح .
1158 —
معاذ بن جليل : الأنصاري، الصحابي الجليل، أحد الأربعة الذين أشار النبي ﷺ، باخذ القرآن عنهم، ت 18 هـ، انظر ابن سعد 2/475/3، و083/3، والأصابة 1/6، وطبقات القراء 2/301/2، والجرح والتعديل 4/1/4، 244، 499/4.

معاوية بن أبي سفيان: مؤسّس دولة بني أمية، ت 60 هـ، انظر الأصابة 1/112، وابن سعد 7/447، والوزراء والكتب 4/24، والجرح والتعديل 4/1/4، 37/7، 329.

دع: 517.

أبو معاوية = محمد بن خازم

معاذ بن عثمان، دع: 492.

المعلى بن منصور الرازي: روى سبأناً عن أبي بكر بن عباس، من أصحاب أبي ورقة، وحدث عن مالك بن أنس والbsites، ت 111، انظر طبقات القراء 2/34، وابن سعد 7/241.

دع: 114.

ميم بن النبطي: أبو عبيدة، الغزوي، التسابة، المصنّف ت 520 هـ، انظر ميزان الاعتدال 4/100، وتاريخ بغداد 13/252، وبغية الرعاة 2/29/114، والجرح والتعديل 1/4، 258.

دع: 426، 444، 710، 820، 552، 602، 758، 991.

أبو ميم = عبد الله بن عمرو بن الصباح

معن بن عوس: شاعر، عظمي، صاحب عبد الله بن الزبير، انظر معجم الشعراء 399، والأغاني 12/5، وخزائن الأدب 2/100.

دع: 133، حـ.

- 1159.

دع: 34

المفصل بن محمد الفاسي: الإمام، العري، الشهري، أثرت القيّم في رواية الشافعي، أحد القراء عرضاً عن عاصم بن أبي النجود والأعمر، وعن ابن الكسائي وسعيد بن أوس، قال أبو حاتم: مات ركز القراء وأحدث، ت 178

دع: 350، 390، 190، 495

المظري = سعيد المقرري

ابن عبد الله بن آدم مكتوم

مكتوم الديموشقي: مفتى همدان وعالمهم، عن أبي وأبي النجود وآخرون

وحده، وعن ابن الأوزاعي وسعيد بن عبدالمزهري، ونروج جامعه ومضمونه، ت 453، وقائل الديمو: إنه صاحب تلابيس، ت 133، بعو، انظر ابن معد 7، والجرح والتعديل 4/70، وميزان الاعتدال 4/177

دع: 4199

ابن أبي ملكيه: عبد الله بن عبيد الله

منتجب بن الحارث الشيمي: عن شريك وأبي الأحوص وعلي بن مسير

وعنه أبو زرعة: ت 231، انظر الجرح والتعديل 4/443، وابن سعد 9/212، وخلاصة النزهيب 341

دع: 805

متنبئ بن علي: العباسي، عن ابن الأحوص وابن عمير والنسوري، وعن

1160
ابن آدم وأبو نعيم وأبو اللويد الطياري، ضعف أحمد، وهو ضعف العجيل حديثه، ت 168 هـ، انظر ابن سعد 3/381، والجرح والتعديل 4/144، والضعفاء والمروجتين 490.

دع 606، منصور بن عبد الرحمن: الغزالي، عن الحسن والشعبي، وعن شعبة وابن علي، وثبته ابن معين وأحمد وقال أبو حاتم: لا يعتن به. انظر ميزان الاعتدال 4/186، وتاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام 5/05.

دع 604، 1296، منصور بن عطاء: يووي عن حجر الزيات وعنه خلف بن هشام ويقول عنه: رجل من أصحابنا ولم أهتم إلى ترجمته له.

دع 605.

ابو منصور = نصر بن داوود بن طووق المهمل = عدي بن ربيعة منوئيل بن عبد الله العجيلي: عن ابن عمر، وعن عاصم الأحول، ت 108 هـ، انظر طبقات خلفية 1/050، وتاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام 4/06.

دع 610، موسى بن إسماعيل: أبو سلامة، صنع من شعبة وحجاج بن سلامة، وعن الله البراري وأبو حاتم، وأبو زرعة، وثبته ابن معين وغيره، ت 236 هـ، انظر ابن سعد 3/370، والجرح والتعديل 4/137، وميزان الاعتدال 4/00.

دع 611، وسنوات الذهب 3/07، 04.

- 1168 -
أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس
أبو موسى البصري = إسرائيل بن موسى
موسى بن داود = صاحب الأزهر = عشبة والشهير والثdirty، وعنه أحمد
والدوجي، ونسبة ابن سعد والدوارقطي، ت 217 ه، انظر ابن سعد 7/462،
والجرح والتعديل 4/141 1/28،

موسى بن محمد بن عبد الله = أبو عمران الخياط، عن عبد الأعلى بن حداد
وأحمد بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن حميد الزرازي، وعنه ابن الأباري وأبو
محمد العروسي، فئة، انظر تاريخ بغداد 1382/13،

موسى بن محمد بن هارون = الأنصاري، الزرازي، روى القراءة عن
إسحاق الفاضلي، وعنه أحمد بن عبد الوهاب بن الحسن، انظر طبقات
القراء 2/323،

موسى بن موسى بن مسعود = أبو خديجة، البصري، روى الحروف حسأنا عن شبل
ابن عباد عن ابن كثير، وجمع منه التفسير، وعنه أحمد بن حرب، وهو أحد
شيخ البخاري، صدقة أحمد، ت 220 ه، انظر ميزان الاعتدال 4/121،
وطبقات القراء 2/333 1/99،

مقياس القرادي = ذكر في معجم الشعراء أنه ابن ميناس وهي أمه ولم
ينسب، ذكره أبو سعيد السكري، انظر معجم الشعراء 186،

ميمون الأشمون = أبو حمزة، عن الشهاب، وأبي وائل، وعنه عبد الوارث
- 1162 -
وابن علي: قال أحمد: متروك الحديث، وقال البخاري: ليس بالقوي.

انظر ميزان الاعتدال 49/234

وع: 29

ميمون الأكوين: أحد تلاميذ الزؤالي، في الطبقة الثالثة مع عينبة الفيل ومجي بن يعمر، انظر مروج التحويتين 11، وأخبار التحويتين البصريتين 22 وآناء الرواية 3/237

وع: 44

ميمون بن قيس: هو الأفعى الكبير، أدرك الإسلام ووضع على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الموشح 9/9، وابن سلام، مواضع مئذنة، والشعر والشعراء 128

وع: 79، 81، 86، 88، 92، 444، 244، 209، 350، 360، 444

ميمون بن مهران: الركذي، عن ابن عمر وابن عباس، وأم الدرباء، وعهد الحكم بن عتبة والجراح بن أرطاة والحسن بن عمر بثعة ابن سعد وغيره 115، انظر الجرح والتعديل 1/237، وابن سعد 7/47، والوزراء والكتاب 93

وع: 76

النون

النابقة = زياد بن معاوية
ابن ناجية = عبد الله بن محمد
نافع بن الزرقاء = رأس الأزارقة، وأحد رؤوس الحوارج، صحب ابن عباس، قتل يوم دولاب 65 هجريا، انظر ميزان الاعتدال 49/241، وجمهيرة
أنساب العرب 311
وع: 77، 76، 47

- 1163 -

د. 16, 424, 400, 560, 560.


التحاشي = قيس بن عمرو بن مالك
ابن النجم الراجز = الفضل بن قدامه
ابن تقيئة: راجز، انصل بالخليفة مأثري، طلب عيسى بن موسى
فقتل، انظر الشعر والشعراء 329، والمرشح 322، وخريج الأدب 156/1
د ع: 1340
تضر بين داود: أبو نصير الصاغاني، روى القراءة عن أبي عبيد،
وروى عن يحيى بن يوسف وعبد الله بن عمرو، وعنة موسى بن إسحاق
انظر الجرح والتعديل 4/1/47، وطبقات القراء 325.
د ع: 2142201206، 296449444966160878
1879
تضر بين علي: الجهمي، عن النضر بن شيان وعنة أبو نعيم
وسلم بن إبراهيم، وروى القراءة عرضا عن أبي علي وجعاء عن شبل
ابن عباد، وعنه البخاري وسلم والأربعة، وثبته ابن معين.
ت 450، انظر التراث الصغير 247، والجرح والتعديل 4/1/1164،
وطبقات القراء 3/373، وخلاصة التذهب 244.
د ع: 151773290324485052657660
تصنيب بين رباح: الشاعر، وفد على الخلفاء الأمويين، في الطبقة
الثانية من الإسلاميين، انظر الأغاني 1/244، والشعر الشعراء 371،
وأبى سلام 544.
د ع: 1332
التحضر بين شميل: الحجري، العوالي، الأخباري، روى الحروف
عن هارون الأعرج، وعنه الطبي يروي عن ابن عون وشعبة وعنه
- 1180 -
محمد بن مقاتل واسحاق بن راهوي وثقيه المدني وابن معين وت.

ت2035 انظر نسخة الراية 2317/2 والجرح والتعديل 1/1427

3380

الثعلبان بن المنصور هو عموم التاثب الذي وحاس بن ثابت.
نغم على كسرى ففده إلى خلقتين فسج، حتى مات وقيل ألفنا تحت
أرجل الفئة فيلك انظر الكامل لابن الأثير 171/1، ومعجم البلدان.
7/9، وجزءة نسب العرب 272.

4105

تعظيم بن حماد: المنزالي، أول من جمع الدلمد في الحديث.

عن ابن طهان وعلي حزب المكي وعنه ابن معين والثعلبي والدارمي
وشده جامع منهم أحمد وابن معين، ت 2288 ، انظر الجرح والتعديل

4220

ابن نسيم = الفضل بن دكين

نقيض بن الجبار: أبو بكر، الصحابي، روى عنه بنور والمعن
الصبري، ت 55، انظر ابن سعد 7/609، والجرح والتعديل
4/1/489/22، والإصابة 7/72.

5510

الشبل بن توليب: انظر ترجمته في الشعر والشعراء 309.

4172

الشبهان بن قهيم: عن أنس وعطا بن أبي رباح، وعن وكم، وأبي
عام، ضعه ابن معين وليمه الحاكم ووصفه النسائي، انظر ميzan
7/166.
الاعتدال ١٠٧، والجرح والتعديل ٤/١٥١١.

نوح "عليه السلام": دع: ٨٦٩،

هانئل "عليه السلام": دع: ٤٨١، ٦٦٧

هارون بن حانان: البراز مقرئ، مشهور، روى الحروف عن أبي بكر بن عباس وحسين الجعفي، وروى عن عبد السلام بن حرب

روى عن محمد بن عبيدة وأبو زرعة وأبو حاتم

قال النحئي: استعامتا من الرواية عنه. ت ٢٤٩، طبقات القراء

٢/٣٤٥، وميزان الاعتدال ٤/٢٨٢، والضمفاء والمتوكل ٣٠.

دع: ٩٨.

هارون بن الحارث: أبو موسى، إمام متصدر بسر من رأي.

كان في زمن أبي عبد القادر، هو في الطبقة الثالثة من مشايخ الكوفيين.

من أهل اللغة، انظر أنباء الرواة ٣/٢٦٣، وطبقات الزيدية ١٤٢.

دع: ٢٧٣.

هارون بن موسى: الأخفش، مقرئ، متصدر، شيخ القراء

بدمشق، نحو، مفسر، وروى عن طاروس الباجي وأبي المديني

وعنه شعبة وأبو عبد الله الجماد ثقة. ت ٢٩٢، انظر طبقات القراء

٢/٣٤٧، والجرح والتعديل ٤/٢٧/٩٤، وبغية الوعاء ٢/٣٢٠.

دع: ١٧٩، ٢٦٥، ٢٣٢، ٢٠٠٩، ٤١٠، ٥٠٣.

أبو هارون الفنتوي = إبراهيم بن العلاء

هندية بن عبد الوهاب: المروري، من الطبقة العاشرة، يروي عن

- ١١٧.
الفض بن موسى، مدقق، وربا، وهم، انظر تقرير النهميب ٢/٢١٥،
والمؤلف والمختلف في أسماء ناقة الحديث ١٣٢،
دع ١٩٨١، ١٨٨٢، ١٨٨٣، ١٨٨٤، ١٨٨٥.

هؤلاء: أبو خالد الوالي، هو سماك، وروي عن أبي هريرة رضي
انه عنه، وعنه الأعمش، انظر سير النبلاء ٢/٤٩، وطبقات خليفة ١/٣٨٦.
دع: ١٠٧٦.

ابوهريرة = عبد الرحمن بن صخر

هشام بن حسان: عن الحسن البصري وهو أعلم الناس به، وعن
عبيد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعنه الشراي والخطاب وزيد بن
زرعيح، ثقة، ثقة، ت ١٤٧ ه، انظر الجرح والتعديل ١/٤٦، وميزان
الاعتدال ٤/٢٩٥، وفلاحة النهميب ٣٥١.
دع: ١٥٦٥.

هشام بن عبد الملك: أبو الوليد الطياري، شيخ الإسلام، صم
حازم بن زيد وحماد بن سلحة، وعنه جمعة منهم ابن حنبل، ثقة، إمام،
فقيه، ت ١٣٧ ه، انظر طبقات الحنابلة ١/٣٩٣، وإبن سعد ٧/٣٠٠،
وميزان الاعتدال ٤/٣٠١، وتذكرة الخلفاء ١/٣٨٢.
دع: ١٧٧٦.

هشام بن عمرو: السلمي، مقرى، أهل دمشق وعندهم ومكث,
أخذ القراءة عرضاً عن أبو بني قيم، وعنه أبو عبد الله بن سلام
وأبو أحمد الحواني، وروى عن مالك بن أبي نصر وصدقة بن خالد، وثبته
ابن معين وغيره، ت ٤٤٤ ه، انظر ابن سعد ٧/٤٧٣، والجرح
والتعديل ٤/٨٦.
دع: ٢٠١١.

- ١١٨٨ -
هشام بن مصاوية: أبو عبد الله الضمري، صاحب الكسامي، النحوي،
الصف 909هـ، انظر بقية الرعاة 2/328، وزميز الألباء 164،
والبهمست 110.

دع: 373/320/666/1986

هشام بن بشير: الحافظ، العلم، مع الزهري، وحسن بن عبد
الرحمن، عنه، المتنبي، يقول وله مهما أربع سنين،
وثلثه ابن أبي حامد، وقال ابن سعد: ثبت يدليس، ت 985هـ،
ميزان الاعتدال 4/403، والجرح والتعديل 4/116، وابن سعد
2/137.

دع: 1394/986/669/1906

ابو هلال = عبد الله بن أحمد المهتيسي

ابو هلال = محمد بن سلعيم

هشام بن غنام: هو الفرزدق الشاعر الكبير، في الطبقة الأولى
من الشعراء الإسلاميين، ت 110هـ، انظر الأغاني 2/34، وابن
سلام 251، والشعر والشعراء 442، والوضع 99.

دع: 987/632/495

ابو همام = الوثيد بن شجاع

هند بنت أبي أمية: هي أم مسلمة أم المؤمنين رضي الله عنها،
ت 95هـ، انظر سير البلاء 2/143، وابن سعد 8/67، والاصابة
2/42/8.

دع: 282/68

الهشام بن الربيع: هو أبو حبي السُّمِيري، الشاعر، قام على ابن
أخيه الراوي السميري، انظر الشعر، والشعراء 449، وطبقات الشعراء
2/119. ابياح الوقف 34.
الهشيم بن عدي: الطائي، مؤرخ، عالم بالأدب والنسبة، روى عن الأعشى وشجاع بن عروة، وعن إسحاق بن عتبة وحجاج بن حمزة، كتبه ابن معيين وتركه أبو حامد ت.707 هـ. انظر الضفائ الصغير 32، والجرح والتعديل 4/3/68، وميزان الاعتدال 4/3/64.

واصل مولى أبي هشيمة: له أحاديث، روى عن يحيى بن عقيل وشخار بن أبي سفيف وليفط، وثقة معبة وحام بن زياد ومحمد بن ميمون، وثقة ابن معيين وابن أبي حسان، انظر الجرح والتعديل 4/4/30، واين سعد 7/1443، وخلاصة التدريب 539.

وليد بن حصنين: هو الشريقي بن قطام، البصري. روى عن أبي الزبير بن جابر، ذكره البخاري وابن عدي، وقال أبو بكر: ليس به بين 150 هـ، انظر ميزان الاعتدال 2/388، والباب 1/17، وخلاصة التدريب 1443.

الوليد بن عبد الملك: الخليفة الأموي، ت 96 هـ، انظر الوزراء.
والكتاب 94، وجيزة أنساب العرب 89.
دع 336
الوليد بن محمد بن زيد: يروى عن أبي جعفر الباقر، وعن هبة بقية.
ابن الوليد، لم أجد له ترجمة.
دع 224
الوليد بن البيرة: هو آخر خالد بن الوليد، رضي الله عنه، من كباراء الجاهلية، وشأنه قرشي مات في السنة الأولى للهجرة، انظر سير البلاد.
دع 390
ابن الوليد = هشام بن عبد الملك.
وهباب بن جرب: هو ابن جرب بن حازم، روى عن أبيه وابن
عون وشعبة، وت german وابن معين وإسحاق، وفتحه النجاشي والعملي.
وابن معين وابن سعد، ت 206 هـ، انظر ميزان الاعتدال.
وابن سعد 7 298/1، خلاصة التذميم.
دع 490
وهب بن حبيب: هو روبي عن عجرام بن أبي عطاء، وله ترجمة.
ابن بقية، ولم أجد له ترجمة.
دع 481
يحيى بن أحمد بن عاشر.

يرى القراءة عن أبي بكر بن عاشر مسماً وعن الكسائي، ورواه عنه ابن حنبل وأحمد الرکيمي، وروى الحديث عن الشروني، ومنظر ابن مغول عنه إسحاق بن راشده، وابن معين، وضعف ابن حنبل بالعقل والعلم، ورواه ابن سعد.

ت: 203 هـ، انظر الجرح والتعديل 1/238، وابن سعد 2/423.

وطبقات القراء 2/363.

وعل: 1446 هـ.

يحيى بن بنو عبيد الشعري: ضعفه أحمد وابن معين وقال أبو زرعة:

وأم الحديث، انظر ميزان الاعتدال 4/375/4، 415.

وعل: 1435 هـ.

يحيى بن الحاشي الثمثري: إمام الجامع الأمريكي، وشيخ القراء.

فيا بعد ابن عامر، وبعد في التابعين، قرأ على وائدة بن الأسقع، وروى عنه، وأخذ القراءة عرضاً عن ابن عامر، وعلى نافع بن أبي نعم، وروى أيضاً عن أبي أحمد الراشي وأبي الأشعث الصدغي، وفقه. ت: 145 هـ، انظر الجرح والتعديل 1/135، وأبي سعد.

7/367، وطبقات القراء 2/367.

وعل: 1114 هـ.

يحيى بن زياد الطرازي: إمام النجاة الكوفين، وروى الحروف عن أبي بكر بن عاشر والكسائي، وعن سمعة بن عامر، ومحب بن الجام.

ت: 204 هـ، انظر طبقات القراء 2/371، وبنية الوعاية 2/333.

وعل: 756، 1114، 1115، 1120، 2020، 1431، 1432، 1433، 1434، 1436، 1437، 1438.

- 1172 -
يحيى بن سعيد، الأموي، الكوفي، روى عن همام بن عروة والأعش وعبد بن عمر وجاهد، وعنه أبو يحيى الزهري وابن حنيل، ونفيه鳌 بن معين وغيرهم. ت 194 هـ، انظر ميزان الاعتدال 2/3، والجرح والتعديل 2/3، وابن سعد 6/398.

تع: 800 1461

يحيى بن عبد الله، الاجطح، وعيسى الأجلج بن عبد الله، عن الشعبي وعاجة، وعنه علي بن مهر وشعبة، وعنه ابن معين. وصة ابن عدي، وضعه ابن سعد وابن أبي شيبة، ت 145 هـ. انظر ميزان الاعتدال 1/178، وشذرات الذهب 2/38، ونهاية التذهيب 414، مع: 720.

يحيى بن عتيق، الطفيري، عن الحسن وابن سيرين، وعنه حناد -1173-
ابن زيد وابن عليّ، وثقه أحمد وابن معين، ت 130 هـ، انظر التاريخ الصغير 154، والجرح والتعديل 177/2/24، وابن سعد 253/7.

هـ : 27

يحيى بن عقيل : أخذ القراءة عرضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي وبحي
ابن عمر، وروى عن ابن أبي أوفى وعنه واصلاً مولى أبي عبيدة وعزة
ابن تغلب والدين بن واقف، قال بن معين : ليس به باس، انظر طبقات
القراءة 2/276، والجرح والتعديل 177/2/24، وخلاصة التذهيب 266.

هـ : 27

يحيى بن المبارك : هم الزيدية، النحو، القراءة، أخذ القراءة عرضاً
nen أبي عمر وخلفه فيها وعنه أولاده محمد وعبد الله وابراهيم، أبو عبد
القادر، وسمع من ابن جريج، ثقة، ت 202 هـ، انظر طبقات القراء
2/375، والوراء والكتاب 280، وزهجه الألباء 81.

هـ : 212/1, 227, 223, 230, 668, 669

يحيى بن هاشم الفستاني : الكوفي، روى الحروف عن حمزة، روى
عن الأشجع وعثمان بن عروة، وعنه متمام وعبد بن أبي بكر، كتبه ابن
معين، وتركه النسائي، انظر ميزان الاعتدال 4/124، والجرح والتعديل
4/6/195, وطبقات القراء 2/379.

هـ : 27

يحيى بن وكتاب : ثابثاً، كبير، روى عن ابن عمر وابن عباس،
وعرض على علقة والأسود، وعليه الأشجع وطلحة بن مصرف، ثقة، ت
209 هـ، انظر بن سعد 2/299، وطبقات القراء 2/380، وطبقات
خلفية 1/307.

- 178 -
بيهي بن تمحرر، التابعي، الجليل، عرض على ابن عمر وأبنا عباس،
وزوى عن النبي محمد بن سعيد، وعنه قتادة. وسلمان النسيجي وأبنا بريدة،
قناة، ث 139 ه، انظر بن سعد 7، وسماحة الوعاة 2، 344/5.
وكثيراً القراء 2، والجرح والتعديل 5/2/6، وحنين.
وح: 120 144، 440، 10، 6، 46، 6، 46، 100، 890، 476، 650، 965.
زيد بن إبراهيم، النسيري، من ابن موران، راجعة، وعنه ابن مهدي وعياش، وسلمان بن حبيب، وعنه أحمد وأبنا حامد رابن المدني.
ت 121 ه، انظر ميزات الاعتدال 4/2/8، وابن سعد 6، والجرح والتعديل 5/2/6.
وح: 32 44.
زيدي بن حازم، الأسدي، عن سليمان بن بزار، وعكرمة، وعبد الله
ابن أبي سلمة، وعنه حبان بن زيد، وعنه ابن معين والأزدي، ت 147
ه، انظر الحجر والتعديل 5/2/6، وابن سعد 7، وخلاصة التذكير.
وح: 370.
وح: 19.
زيدي بن القططاع، أبو جعفر، أحد القراء العشرة، التابعي، كبير
القدر، عرض على عبد الله بن عباس، وأبنا عباس، وروى القراءة عنه
فانع بن أبي نعم وسلمان بن جان، ثقة ت 130 ه، انظر طبقات القراء
ت 2/6، والجرح والتعديل 5/2/6، وابن سعد 7.
وح: 1170.
يزيد بن المهلهب: ابن أبي صفرة، القائد الشجاع، نابذ بني أمية الخليفة، فقتله زعماء بن عبد الملك، أنظر جبريل، أنساب العرب 338، ووفيات الأعيان 2724.

دع: 474

يزيد بن هارون: ابن زاذان، الحافظ، من سلالة التيمي وحميد الطويل وبيهي بن سعيد الأنصاري، وثه أحمد وأبو خيشعمة، وثبته سعد، ومذهبه ابن أبي حاتم. ت 206 ه، انظر الجرح والتعديل 4/296، وابن سعد 7/323، وخلافة النهضة 374.

دع: 400، 1060، 1058

اليزيدي = بفي بن المبارك

يعقوب (ع) : دع: 672

يعقوب بن إسحاق الحنفي: أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقرئاً، أحد القراء عرضاً عن سلامة الطويل ومهدى بن ميمون وبيبي البستر المدارفي، وثبته عرضاً زيداً بن أبي أحمد وحكم بن سهيل 387/3، وثبته خليفة 500، دع: 987، 114، 264، 287، 384، 400.

يألف بين حكيم: الشافعي، روى القراءة عن ابن كثير وروى عن عكرمة وأصحابه بن أبي عبد الله، وثبته حايد بن زيد وبحير بن حازم، وثبته ابن معين، دع: 685، انظر طبقات القراء 2/391، والجرح 1174.
وسعدورد 24/4/377، وخلاصة التذهيب 1176.

وع: 89

يتموت بن المزرع: واسمه عبد، أبو بكر البصري، وهو ابن أخت
الجاحظ، صاحب أخبار وحكايات عن أبي حامض السعدي، والزاهي،
وجد الحسن بن أحمد السبكي، ت 384 ه، انظر تاريخ بغداد
3/113، والمنتظم 113.

وع: 441، وخلاصة التذهيب 1177.

 يوسف “عليه السلام” ع: 770، 772، 773، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781،
 يوسف بن صفهين الكيندي: عن عبد الله بن بردة وحب بن
مبارك البيدي، وعند جرير بن عبد الجليل ومنصور بن سليمان
وحب القطنان، وعند أبو داود وابن ميمان، انظر الخروج والتعديل

وع: 216،

 يوسف بن مهران: عن ابن عباس وابن عمر، وعند علي بن زيد بن
جعفر، وعند أبو زرعة وابن أبي حامض، انظر ميزان الاعتدال 1/414،
والجروح والتعديل 4/229، وابن سعد 7/222.

وع: 220،

 يوسف بن يعقوب: السدومي، عن سهيل السعدي، وحب بن
حكيم، وعند عبد الله بن عمر القراري، وأحمد الدورفي، ومحمد بن
المتنى، وعند أحمد ت، بعد 201 ه، انظر ابن سعد 6/114، والجروح
والتعديل 4/233، وخلاصة التذهيب 1178.

وع: 107،

- 1177 -
يونس بن أبي إسحاق: السبعمون، عن أنس، ومجاهد، وعن ابنه إبراهيم، وعن ابن عمه إسرائيل وعيسى والقطان، قال النبي وابن مهدي لا يبال. بين ووشقه، ابن معين، سنة 159 ه، انظر ميزان الاعتدال 382/4.

yunus bin abi ishagh: ashbani, an ains, wajaddi, wnh ibn ebraheem, wnh ibn umadh ibn israel wa wissiya wnh alqatan, qnal nabi wnh ibn mazidi, lai bi, annzar mizan al-athalal 382/4.

yunus bin abe eshaq: ashbi, an ains, wujaddi, wnh ibn ebraheem, wnh ibn umadh ibn israel wa wissiya wnh alqatan, qnal nabi wnh ibn mazidi, lai bi, annzar mizan al-athalal 382/4.

yunus bin abe eshaq: ashbi, an ains, wujaddi, wnh ibn ebraheem, wnh ibn umadh ibn israel wa wissiya wnh alqatan, qnal nabi wnh ibn mazidi, lai bi, annzar mizan al-athalal 382/4.

yunus bin abe eshaq: ashbi, an ains, wujaddi, wnh ibn ebraheem, wnh ibn umadh ibn israel wa wissiya wnh alqatan, qnal nabi wnh ibn mazidi, lai bi, annzar mizan al-athalal 382/4.

yunus bin abe eshaq: ashbi, an ains, wujaddi, wnh ibn ebraheem, wnh ibn umadh ibn israel wa wissiya wnh alqatan, qnal nabi wnh ibn mazidi, lai bi, annzar mizan al-athalal 382/4.

yunus bin abe eshaq: ashbi, an ains, wujaddi, wnh ibn ebraheem, wnh ibn umadh ibn israel wa wissiya wnh alqatan, qnal nabi wnh ibn mazidi, lai bi, annzar mizan al-athalal 382/4.

yunus bin abe eshaq: ashbi, an ains, wujaddi, wnh ibn ebraheem, wnh ibn umadh ibn israel wa wissiya wnh alqatan, qnal nabi wnh ibn mazidi, lai bi, annzar mizan al-athalal 382/4.
المصادر والمراجع

أ _ المخطوطة

- الإبانة في الوقف والابتداء لأبي الفضل الحراغي - مكتبة القرويين

ب - فضائل القرآن لأبي عبد القادر بن سلام دار الكتب الظاهرية بدمشق

- القطع والانتفاح لشحسان - دار الكتب بصر

- مسائل نافع بن الأزرق - دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 3849

- المكتفي في الوقف والابتداء للدائمي - دار الكتب الظاهرية بدمشق

- هياج مصاحف الأمصار لأبي عمر - مكتبة أحمد غار حكمة الله

- المدينة المنورة رقم 1266

ب _ المطبوعة

- الإتقان في غاوم القرآن للسيوطي - مطبعة مصطفى الباجي الخليلي بصر

- الطبعة الثانية 1951

- الإحكام في أصول الأحكام للحافظ ابن حزم - مطبعة السعادة بجوار

- محافظة مصر، الطبعة الأولى 1340

- أخبار الراضي بالله والثقيف للصولي بعناية ج. هيرث - مطبعة

- الصário بصر 1935

- 1179
- أخبار النحوين البصريين للسير في التراجم كي نكو - المطبعة الكاثوليكية بيروت 1936
- أخلاقيات الوزيرين التروحيدي. تحقيق محمد بن نايف الطنجي - مطبوعات المجمع العالمي بدمشق - المطبعة الفاشية
- الأشياء والنظائر للغاليين. تحقيق د. السيد محمد يوسف. لجنة التأليف والنشر 1958
- الاستفاضة لابن ديريد. تحقيق عبد السلام محمد هارون - مطبعة السنة الأحمدية 1958
- الإصابة لابن حجر العسقلاني مطبعة السعادة بصرى 1343
- إصلاح المطبع لابن السكيني. شرح وتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون - دار المعارف بصرى - الطبعة الثانية 1959
- الأضداد لابن الأثير. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة حكومة الكويت 1960
- إعجاز القرآن للاقلاني - مطبعة الإسلام بصرى - الطبعة الأولى 1310
- الأعمال غير الدين الزرقاء - الطبعة الثانية 1948
- الأغاني للصفاني - النسخة المصورة - عن دار الكتب بصرى 1950
- الأمامي الثاني - مطبعة السعادة بصرى - الطبعة الثانية 1953
- أمالي المرتزي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية - الطبعة الأولى 1954
- إملاء ما كتبه الرحمن لأبي القفاء - المطبعة المينية 1306
- أخبار الرواة عن أنياب النجاح للفظي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مطبعة دار الكتب المصرية 1955
- الأنساب السمعاني - عن مكتبة المتحف البريطاني في لندن م. 355, 23
- ADD, London : Luzac & Co. 46 Russell street 1912
- 118.
- أنشاه الأشراف البلاذري تحقيق د. محمد حميد الله، معهد المخطوطات
- ودار المعارف بصر 1959
- الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري، تحقيق محمد حمي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بصر 1955
- البداية والنهاية في التاريخ لأبي النكاد، مطبعة السعادة بصر 1958
- البركان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم
- دار إحياء الكتب العربية 1958
- بعثة الرعاية في طبقات المثقفين والنحاة السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الباجي الحلي وشركا 1964
- البيان والجهود في الجامع، تحقيق حسن السدودي، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، الطبعة الرابعة 1956
- تأويل مشكل القرآن لأبي قتيبة، شرح وتحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية 1954
- تاريخ الأدب العربي لـ وكالان ترجمة د. عبد الحليم النجار، دار المعارف بصر 1961
- تاريخ الإسلام وطبقات مشاهير الأعلام للدبي في مكتبة القدس، مطبعة القدس، بصر 1367
- تاريخ بغداد للبغدادي أحمد بن علي، مطبعة السعادة بصر 1931
- التاريخ الصغير للبغدادي؛ تصحيح محمد حمي الدين الجعفري، الهند، الطبعة الأولى، 1345
- التاريخ الصغير للنسائي، تصحيح محمد حمي الدين الجعفري، الهند، الطبعة الأولى، 1345
- تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بصر 1381
التاريخ الكبير الخمري - مطبعة المعارف بيروت 1361
- تهذيب المنفة لابن حجر - مطبعة المعارف بالهند الطبعة الأولى 1324
- تفسير الطبري لابن جرير الطبري تحقيق محمد شاكر وموافقة أحمد محمد شاكر - دار المعارف بيروت 1374
- تفسير غريب القرآن لابن قزية - تحقيق السيد أحمد صقر - دار إحياء الكتب العربية عيسى الباحي الحلي وشركاه 1958
- تفسير ابن كثير - دار إحياء الكتب العربية عيسى الباحي الحلي وشركاه
- تفسير النسفي لمدائن النسفي - دار إحياء الكتب العربية عيسى الباحي الحلي وشركاه
- تقرير التهذيب لابن حجر - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - المطبعة العلياء - المدينة المنورة
- التمثيل والمحاضرة للتعالي - تحقيق عبد الفتاح الحلو - مطبعة عيسى الباحي الحلي وشركاه 1961
- تذوي الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعة للعلي بن محمد الكتاني - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصقلي - الطبعة الأولى 1378
- التمثيل في القراءات السبع للداي - صبحي أبو نوروز - استنبول - مطبعة الدولة 1930
- الجامع الصغير في أحاديث البشیر النجی للسيوطي - المطبعة الميمنة - بيروت 1321
- الجامع لأحكام القرآن القرطبي - مطبعة دار الكتب المصرية 1942
- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم حيدر آباد الدکن - الهند - مطبعة مجلس دائرة المعارف المبنية - الطبعة الأولى 1952
- 1182
- جمعة أئناس العبود بن عبد حمز، تحقيق: د. إحسان عباس، د. فايز الدين الآدم، د. دار المعارف، بصرى.
- الحيوان للمحافظ، تحقيق: عبد السلام مارون، مطبعة مصطفى الناصري، الطبعة الأولى، 1938.
- خلافة الأديب البغدادي ناصر الدين، الطبعة الأولى، بيروت، 1924.
- ديوان الآخلي، تحقيق: محمد رشيد خان، مطبعة المنار، بيروت، 1933.
- ديوان أبي الأسود، تحقيق: شرح عبد الكرم الدجالي، الطبعة الأولى، 1954.
- ديوان أبي الأسود، تحقيق: محمد عبد الرحمن، دار المعارف، بصرى.
- ديوان أبو الفضل، د. محمد بن ابراهيم، دار المعارف، بصرى، الطبعة الثانية، 1969.
- ديوان أبو الفضل، تحقيق: عبد الرحمن، مطبعة الرشيد، بيروت، 1934.
- ديوان أبو الفضل، تحقيق: محمد عبد الرحمان، دار المعارف، بيروت، 1960.
- ديوان أبو الفضل، تحقيق: د. عبد الرحمن، وزارة الثقافة، 1950.
- ديوان أبو الفضل، تحقيق: د. عبد الرحمن، مطبعة الثقة، دمشق، 1964.
ديوان جريح، تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي - المكتبة التجارية - الطبعة الأولى 1935.

ديوان جليل بن شينة، تحقيق وجمع د. حسين نصار - دار مصر للطباعة - الطبعة الثانية 1967.

ديوان الخليل، تحقيق نعيم أمين طه - مطبعة مصطفى الباجي الحاي - الطبعة الأولى 1958.

ديوان عبد بن ثور الهلالي، صنعة عبد العزيز المحيدي - المصور عن دار الكتب - 1951.

ديوان ابن الدمية، تحقيق أحمد راتب النفاخ - مطبعة المدنى بدمشق 1959.


ديوان الشاعر، شرح أحمد الشنقيطى - مطبعة السعادة - بصرى 1926.

ديوان طروحة بن العبد، بعناية وتصحيح محسن سليمان - مطبعة بطررس 1900 بمدينة شاتون.

ديوان عبد بني الحساس، تحقيق عبد العزيز المحيدي - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 1965.

ديوان عبد الله بن قليس الراقي، تحقيق د. محمد يوسف شم - دار صادر ودار بيروت 1958.

ديوان الماج، تحقيق وليم ابن الدود البروسي - لبيسغ 1931.

ديوان عدي بن زيد، تحقيق وجمع محمد جبار الميعد - دار الجمهورى ببغداد - 1965.
ديران عروة بن الورد تحقيق عبد المعين المولى - مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي السورية 1926.
ديران عائشة خليفة أمين الحروي - المطبعة الأدبية - بيروت.
ديران الفردوسي - مطبعة الصباح - المكتبة الأهلية - بيروت 1933.
ديران القطامي النقدي - طبة بريل - ليدن 1903.
ديران قيس بن الحطب - تحقيق د. ناصر الدين الأسد - مطبعة المدفية 1962.
ديران كمب بن مالك - دراسة وتحقيق مكي المولى - مكتبة النهضة.
بيرغاد الطبعة الأولى 1962.
ديران ليد بن ربيعة - تحقيق د. إحسان عباس - الكويت 1963.
ديران المعاني - لأبي هلال المكي - تحقيق د. كرنتو.
مكتبة القديس بصر 1352.
ديرات التابعة الدينية - تحقيق كريم البيضاني - دار صادر، دار بيروت 1960.
ديران البهظين - الدار القومية للطباعة والنشر بيروت 1965.
زهر الآداب الحمصي - شرح د. زيكي مبارك - مطبعة المعادة، الطبعة الثالثة 1953.
حمص الكافي البكري - تحقيق عبد العزيز البكري - مطبعة جنة التأليف.
الترجمة والنشر بيروت 1936.
سن الترمذي - تحقيق وإشراف هزت عبد الدواعي - مطبعة الفجر، الكلية حمص - سوريا.
سن الدارمي - تحقيق أحمد دمان - مطبعة الاعتدال دمشق 1349.
ابيض الوقف - 75
- شرارة الذهب لابن العاد، مكتبة القدسي، مصر 1350.
- شرح أشعار القلائل السكري، تحقيق عبد الستار أحمد فرج، مصر.
- شرح ديوان حبان بن ثابت، ضبط وتصحيح عبد الرحمن البرقوق، مطبعة السعادة، مصر.
- شرح حساسة أبي تمام المرزوقي، نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون، مطبعة بلجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر 1951.
- شرح ديوان زهير بن أبي سالم لطفي أبي العباس، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر 1964.
- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، محمد حمدي الدين عبد الحليم، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى 1952.
- شرح ديوان عنترة، شرح د. عبد ربيعة، مطبعة الرجانية.
- شرح يسر بن زهير صيحة السكري، نسخة مصرية، طبعة دار الكتب، مصر 1980.
- شرح حساسة أبي تمام المرزوقي، تحقيق محمد عبد عزام، دار المعارف، مصر.
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهلية لأبي بكر بن الأباري، تحقيق وتعليق عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر 1963.
- شرح المفصل لابن يعيش، إدارة الطباعة النهارية، مصر.
- شرح الهامشيات، محمد محمود، مطبعة مركز التنمذج الصناعي، مصر 1959.
- الشعر والنثراء لابن قتيبة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر 1963.

1187
- الصناعتين لأبي هلال العسكري تحقيق علي البجاوي، محمد أبو الفضل
- إبراهيم - الطبعة الأولى دار إحياء الكتب العربية 1952
- الطبعات الصغرى البخاري، تصحيح محمد عمري الدين الجعفري - الهند
- الطبعة الأولى 1325
- الطبعات والمرتكب كتبانية، صبح محمد عمري الدين الجعفري - الهند
- طبعة المطبعة 1325
- طبقة الحنابلة ابن أبي يعلى - مطبعة السنة الهندية 1952
- طبعة نزول الشعراء، ابن سلام، شرح محمد محمود شاكر - دار
- المعارف مصر 1952
- الطبعة الكبرى ابن سعد - دار بيروت، دار صادر 1957
- طبعة النحوين واللغويين للزباندي، تحقيق محمد أبو النفل إبراهيم
- مطبعة السعادة مصر 1954
- العقد الفريد ابن عبد ربه، شرح أحمد أمين وأحمد الزين والأدياري
- مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر 1946
- عائل الرحمة، ابن أبي حاتم - الطبعة الإسبانية - مصر 1343
- عيون الأخبار ابن قتيبة - المؤسسة المصرية العامة للطباعة والترجمة
- والنشر
- غياب الفداء في طبقة القراء، محمد بن الجزري، نشر، برج قطرا
- طبع مكتبة الجاهلي - مصر 1933
- فضائل القرآن، ابن كثير، تصحيح وتفديج محمد رشيد رضا
- مطبعة المدار مصر 1347
- الفهرست، ابن النديم - مطبعة الاستعامة بالقاهرة
- ـ 1187
- الكامل في التاريخ لابن الأثير - إداره الطبعة المهنية بصر 1348.
- الكامل في اللغة والأدب للمرح - دار العهد الجديد للطباعة.
- كتاب سيره - مطبعة بولاية 1316.
- كتاب الطباقط خليفة بن خياط - تحقيق سهيل زكار - مطبعة وزارة الثقافة والانتشار القومي السوري 1966.
- كتابه المصاحف لابن أبي داود السبتي، تصحيح د. آثر جفري.
- الورقة المطبوعة الأولى - الطبعة الرسمية بصر 1937.
- كتاب إصلاحات القرون الفارسي.
- كتاب الطنون خليفة صاحب وعلماء عليه محمد شريف الدين.
- واقعه يليك الكيمياء - طبع المعارف.
- الكنيسة التعليمية - مطبعة جمعية دائرة المعارف العلمية.
- الهجرة آباد 1357.
- الباب في تجريب الأسلاف لابن الأثير على الدين - مكتبة القدسي.
- القاهرة 1357.
- الباب من مزارع - دار صادر، دار بيروت 1955.
- المؤلف والخنجري، أحمد، تحقيق عبد المجيد أحمد فراج - دار إحياء الكتب العربية.
- ما يقع في التصحيح والتحريف لأبي أحمد العسكري - تحقيق عبد العزيز أحمد - مطبعة صنفية الباني الخليل.
- جزاء القرآن لأبي عبيدة معتبر عالم من المتين، تحقيق فؤاد مرقط - مطبعة السعادة بصر، الطبعة الأولى 1955.
- بحث عن لعلوم لأبي البحتين - تحقيق محمد هارون - دار المعارف بصر، الطبعة الثانية 1956.
- 1188.
- المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء - المطبعة الحكيمية المصرية
  الطبعة الأولى.
- مختصر في شراذ القراءات لابن فارج - عتي بشره برهتراس.
  المطبعة الرحمانية بصرى 1950.
- مروة الجنة وعبرة الباطان للباناني - مطبعة دائرة المعارف حيدر
  آباد 1328.
- مربت التحوين لأبي الطيب الغزوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
  مطبعة بحجة مصر 1955.
- الزهر السيوطي - شرح وتحقيق محمد أحمد جاد الموالي، علي محمد
  البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية
  على الباني الحلي وشركاه.
- المندل لابن حنبل - شرح وتصبح فارس أحمد محمد شاكور - دار
  المعارف بصرى 1947.
- معاني القرآن (1) للقراء - تحقيق أحمد يوسف بحجي - محمد علي
  النجفي - مطبعة دار الكتب المصرية 1950.
- معاني القرآن (2) للقراء - تحقيق محمد علي النجفي - الدار المصرية
  للتأليف والترجمة.
- المعاني الكبير لابن قتيبة - دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد
  الدكن، الهند الطبعة الأولى 1946.
- معجم الأدباء لياقوت الحموي - مراجعة وزارة المعارف العمومية.
  مطبعة دار الأمون 1936.

- 1189-
معجم البلدان لياقوت المجيري – دار صادر، دار بيروت 1955.
معجم الشعراء المرزابي – تعليق د. كرناكو – مكتبة القدس 1345.
معجم المؤلفين – عمر رضا كعيلة – مطبعة الترقي بدمشق 1340.
معجم الفئران لألفاظ الفروان الكرم – محمد نزار عبد الباقي – مطبعة الشعب 1378.
معركة علوم الحديث للحاكم – اعتنى بنصر، وتصحيحه السيد معظم حسين – مطبعة دار الكتب العربية بصرى 1337.
المعيرونة والوصايا لأبي حامم السنجاني – تحقيق عبد المنعم عامر – دار إحياء الكتب العربية 1377.
مغني الليب لابن هشام – تحقيق محمد علي الدين عبد الجليل.
المفردات في غريب القرآن (الراوي الأسفي) – المطبعة اليمنية بصرى 1324.
المفضلات لمظف المفيد – تحقيق أحمد مختار، د. عبد السلام هارون – دار المعارف بصرى، الطبعة الثانية 1364.
المقطع في معرفة مرسوم مصافح – أحمد الأمصار مع كتاب النظم الداني – تحقيق محمد أحمد دميان – مطبعة الترقي بدمشق 1364.
مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجزوي – تحقيق محمد أمين الخليفي – مطبعة السعادة بصرى 1349.
المفهوم في تاريخ الملك والأمم لابن الجزوي – مطبعة دائرة المعارف – الدكن 1357.
الموضوع المرزابي – المطبعة السلوفية بالقاهرة 1343.
- 1190 -
- الفجوم الزاهرة ابن تقرير بردي - مطبعة دار الكتب المصرية 1936.
- زعجة الأبناء في طبقات الأدباء لأبي الباركات الإيابري - تحقيق د. إبراهيم السامرائي مطبعة المعارف، بغداد 1959.
- النشر في القراءات العشر لابن الجزيدي صحيح ومراسمة محمد علي الضباع - مطبعة مصطفى محمد، مصر.
- نقاش جوري والفرزدق - طبعة ليدن 1907.
- نهاية الأدب في معرفة أنساب العرب للفلكشدي - تحقيق إبراهيم الآيادي - الشركة العربية للطباعة والفن، الطبعة الأولى 1959.
- هدية المعارف لجميع باشا البحادي، طبع وكالة المعارف الجلية، استنبول 1951.
- الوزراء والكتاب للهشياري - تحقيق السقا، الآيادي، شابي - مطبعة مصطفى الباحيي الجلبي وأولاده 1938.
- وفاة الابن لابن خلكان - تحقيق محمد عبي الدين عبد الحميد - مكتبة نجاح مصر 1948.
الطاَب والصواب

من المقدمة

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصواب</th>
<th>الخطأ</th>
<th>السطور</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>إن</td>
<td>أن</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>التي</td>
<td>اني</td>
<td>12</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>القيم</td>
<td>اقيم</td>
<td>9</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>لما</td>
<td>ما</td>
<td>4</td>
<td>61</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ومن الكتاب

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصور</th>
<th>من ابن عمر</th>
<th>عن ابن عمر</th>
<th>صبرة</th>
<th>جبان</th>
<th>القاضية</th>
<th>لاتعذت</th>
<th>الشاعر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>16</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
<td>20</td>
<td>32</td>
<td>66</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* لم يكن بد، على ما وردته النفس عليه من حرص على اتباع الفعل والتصريف، من الوقوع فيها، فرقة ينكسر الحرف وأخرى

يعنى البصر، ومن الالتمال الحال والقوة .

- 1192 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصواب</th>
<th>الخطأ</th>
<th>السطر</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بالتحقيق</td>
<td>بالتحقيق</td>
<td>8</td>
<td>170 ح</td>
</tr>
<tr>
<td>المصدر</td>
<td>مصدر</td>
<td>14</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>يتعمق</td>
<td>يتعمق</td>
<td>19</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>التوين</td>
<td>التنوين</td>
<td>7</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>يا</td>
<td>ياء</td>
<td>2</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>آياته</td>
<td>ياته</td>
<td>5</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>لارفض</td>
<td>لأرض</td>
<td>13</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>تدعو</td>
<td>تدوا</td>
<td>16</td>
<td>274</td>
</tr>
<tr>
<td>فتوحده</td>
<td>فتوحه</td>
<td>10</td>
<td>275</td>
</tr>
<tr>
<td>الباطح</td>
<td>الباجح</td>
<td>1</td>
<td>278</td>
</tr>
<tr>
<td>الناء</td>
<td>الناه</td>
<td>6</td>
<td>289</td>
</tr>
<tr>
<td>الفضل</td>
<td>الفض</td>
<td>6</td>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td>9/19</td>
<td>6/19</td>
<td>3</td>
<td>309</td>
</tr>
<tr>
<td>التوبة</td>
<td>التوبة</td>
<td>1</td>
<td>313</td>
</tr>
<tr>
<td>ونصب</td>
<td>ونصب</td>
<td>8</td>
<td>315</td>
</tr>
<tr>
<td>وسلم</td>
<td>وسلم</td>
<td>11</td>
<td>331</td>
</tr>
<tr>
<td>الشعراء</td>
<td>الشعر</td>
<td>6</td>
<td>334</td>
</tr>
<tr>
<td>اضطررت</td>
<td>اضطررت</td>
<td>1</td>
<td>335</td>
</tr>
<tr>
<td>والإنصاف</td>
<td>وإنصاف</td>
<td>14</td>
<td>351 ح</td>
</tr>
<tr>
<td>الذي في سورة</td>
<td>الذي سورة</td>
<td>5</td>
<td>353</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 1195 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>السطور</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الوجه</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>إن آمن</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>في أجرته</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>روح</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>بينما يجري</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>يجري</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عثمان</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>إلى الصدمة</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>الفجر</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>الدعاء</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>أيضًا</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن عبيد</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>كذرت</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>الشاعر</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>رضوان</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>كالثوانى</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>إليه</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>الصواب</td>
<td>الخطأ</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤/١</td>
<td>١١/١</td>
</tr>
<tr>
<td>الوقت</td>
<td>الوقت</td>
</tr>
<tr>
<td>قال</td>
<td>لأن</td>
</tr>
<tr>
<td>لأن</td>
<td>الوقت</td>
</tr>
<tr>
<td>الوقت</td>
<td>الأئثَن</td>
</tr>
<tr>
<td>آمنوا</td>
<td>لكل</td>
</tr>
<tr>
<td>لكل</td>
<td>تأويل</td>
</tr>
<tr>
<td>وُيمت</td>
<td>وَيْمَت</td>
</tr>
<tr>
<td>وأَزَدُ</td>
<td>أَزَدَ</td>
</tr>
<tr>
<td>طيّبة</td>
<td>الوقت</td>
</tr>
<tr>
<td>كَبْرَأ</td>
<td>كَبْرَا</td>
</tr>
<tr>
<td>عمل</td>
<td>نَفَر</td>
</tr>
<tr>
<td>نَفَر</td>
<td>المَسْرُون</td>
</tr>
<tr>
<td>المَسْرُون</td>
<td>الوقت</td>
</tr>
<tr>
<td>الوقت</td>
<td>فال</td>
</tr>
<tr>
<td>فال</td>
<td>١١٩٧</td>
</tr>
<tr>
<td>الصواب</td>
<td>الخطأ</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>من</td>
<td>من</td>
</tr>
<tr>
<td>شدة</td>
<td>شدة</td>
</tr>
<tr>
<td>يوم</td>
<td>يوم</td>
</tr>
<tr>
<td>المنفشت</td>
<td>المنفشت</td>
</tr>
</tbody>
</table>
شكر وتقدير

ومن الحق علي أخيرا أن أتوجه بالشكر والتقدير لما بذله إدارة المطبعة التعاونية وعمالها النشطون من جهد ملحوظ.