المهذب
فيما وقع في القرآن من المعرّف
بجلال الدين السيوبي

 تحقيق
الدكتور العباسي الرامي إصافي

لمع هذا الكتاب تحت إشراف الهيئة المشتركة لشبكات الإعلام العربي المشترك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دول الإمارات العربية المتحدة
تقدم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين
سيدها محمد وعلى آله وصحابته أجمعين

أما بعد، فإن هذا الكتاب القيم (المذهب فيما وقع في القرآن من المعرب) لمؤلفه عالم عصره وفريد دهره الإمام الكبير جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، يعتبر من أبرز وأفضل المعاجم التي اهتمت اهتماماً باحثاً بموضوع المعرب في القرآن الكريم، فجمع بين التحقيق والبيان، والمق والاحاطة لعدد غير قليل من الأحرف واللفظ المعربة في الكتاب العزيز (الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه). لم يسبق إليها فيما صنف أو طبع من كتب قيده، شيء لا يخفى على الباحثين من أصحاب هذا الفن القرآني وغيرهم من الراغبين في الوقوف على ما وقع في القرآن من المعرب.

ان القرآن نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (بلسان عربي مبين)، فكان مالورد فيه من ألفاظ فارسية، كانت أو حبشية أو نبطية أو غيرها من أحرف أو ألفاظ الأمم السابقة الأخرى. إذا هي من قبيل ما اتفق فيه توارد اللفظ، فتكلفت به العرب والعجم على حد سواء، بلناظ واحد لأن العرب وإن كان القرآن نزل أول ما نزل بلغتهم، كانت لهم قبل ذلك مخالضات في أسفارهم بالألفاظ الأخرى لأمم غيرهم.
فبقيت بعض الأحرف والألفاظ في لفتها رغمها عن كونها أعجمية عربية. فنزل القرآن حين نزل، وقد اختلطت هذه الأحرف بكلامهم فضلاً، وذلك من إعجازه البيني.
فمن قال بعوبتها سدق، ومن قال بعيجتها صدق.
هذا هو موضوع الكتاب الذي بين أيدينا. والذي نقدمه ضمن التراث المشترك كمرجع من المراجع المتخصصة لطلاب المعرفة والباحثين من روادها.
واعتباراً لهذه الأهمية وما للكتاب من قيمة علمية، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار الاتفاقية الثقافية، المبرمة بينها وبين زميلتها وزارة الصد والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة اتحاد الإمارات العربية بتحقيقه وطبعه على نفقة الصندوق المشترك بين الوزارتين في إطار احياء التراث الإسلامي العربي.
وختاماً نسأل الله العلي القدير أن ينفع به أمتنا الإسلامية، وأن يردنا إليه ردا جميلاً والى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أمين والحمد لله رب العالمين.
صنوق احياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ما المهذب؟
1 - بصفة عامية

المهدب قاموس جمع لائحة بجميع «الدلائل» (1) من غير

العربية الذين استعملهم القرآن الكريم في نصه.

وأوكل على لائحة «قاموس» فهى تقع على يد عيني

معجم»، ولا حتى «معجم» بالفتتح.

ذلك أن لائحة «معجم» بضم الميم هي لائحة مجرد عن أي تتعلق

أو شرح أو بيان أنها لائحة جمعت سائر الألفاظ التي تتكون منها لى ما

هذا المنحى لا توفيق فقط ما ذهبت إليه الدراسات اللغوية الحديثة

التي تفرق تفريحا دقيقا بين «المعجم» (بضم الميم و «المعجم») (2)

جيمع اعتباطى للفظة «دليل» والدليل هو ما يتبلى

فضلاً جمعه جمعاً مذكراً مانا هروباً من اللبوسة اللغوية. كما فضلنا الدليل

على الدال لأن الدليل يفترق، زيادة على كونه أكثر استمرارية، كل ما هو علامه

لغوية في حين أن الدال ينعي، ما دام مصاففاً على وزن اسم فاعل، امرأ مؤتما

لا يلبث أن يتحول. أما الدليل فبان، سواء قام بدور الفاعل أو وقع عليه نقل

الفاعل (انظر تحليل لا مسئنا في هذا الباب في مجلة دورة الحق)، العدد التاسع

السنة السابعة عشرة، ذو العقدة 1396 من صفحة 124 إلى صفحة 129.

هذا سلوك أسلوب في ترجمة هذه المصطلحات اللغوية الكثيرة التي تظهر سيبا

عربية في كل وقت وحين من عصرنا، وهو وإن كان سلوكاً فتدعى فقط يؤدي إلى

وضع إعتباطى فنان له، مع ذلك، ميزة مهمة هي أنه براعي شرطيين أولين،

بتونرهما تسلم اللغة أو على الات لاحظت بسماها البسيطة. الشرط الأول

اعتبر ذلك الإعتباط الشكلي الصائب والثاني طبعاً للفظة الجامعية

المتميزة في التركيب العربي السليم. ويبا أن الضفة عندهم، أن وضعت على

الحرف الأول من الصيغة دلت على الكمية، فإن عوضت بفتح دلت على الوحدة

فند رأيت أنه من المفيد لنا أن نفرق كسائر الأم بمعجم بشمل اللغة كلها

وبين معجم لا يتبلى إلا بجانب منها كثيراً ما يكون مستعملين يتوصل بهم

الناس فيما يسببه، ويبا أن «معجم» بالفتح قد يلبس باسم البكاك، ويبا أنه

ينسب دائماً إلى طالفة من المناهيم فإن من المستحسن أن تضاف إليها

لرفع اللبس، فنقول «المعجم» عوض «المعجم».
وهكذا نحترم أيضاً ما ذهب إليه الحدثون من علماء اللغة ما دام المعجم يعني عند بعضهم مجموع الوحدات الدائمة الدنيا للغة ما، في وقت معين من تاريخها، وهو عند آخرين، ونه نأخذ عليه نعتمد لائحة لا غير، بجميع الألفاظ التي تحتوي عليها اللغة، فالمعجم (بالضم) هنا، خاص باللغة، بينما المعجم (بالفتح خاص بالنشاط) الفردي للإنسان، أي بالكلام، أو بعبارة أهل، بالخطاب.

وهكذا تكون وحدات المعجم (بالضم) معمجيات في حين تكون وحدات المعجم (بالفتح) أفاظه.

فالمذهب على هذا، هو أن لا نتقمد باللغة العلمية - ما يمكن أن نسمي به ما تحت المعجم - ولا الشيء المذهب في sous-lexique اللغة إلا أنه لم يتطرق إلا إلى فرع معين منها.

لكن سبق أن ذكرنا في بداية حديثي (المذهب) فاموسي لم اسمه لا معجم ولا ما تحت المعجم. سماوات فاموسا لانه يحتوي زيادة على لائحة بالفردات العربية، شروحاً تعود جميعاً على نفس المفردات. يعني أن المعلومات التي يوردها الأهام السيوطى أمام كل فلسفة تتعلق كلها باللغة نفسها، وعادة ما تكون هذه المعلومات التي يزود بها القاريء مرتبطاً باللغة التوضيحية التي لا يمكن وضعها إلا في درجة ثانوية في التحليل اللغوي. لكن هذا شيء نغيب عنه الطرف لأن مستوى النشاط اللغوي زمن الأهام السيوطى لم يكن يسمح بذلك.

(3) سر صناعة الأعراب، الجزء الأول، صفحة 40.
كما لا يهمنا في هذا المقام أيضاً ما يذهب إليه بعض أصدقائنا من علماء اللغة المحدثين وهم يفسرون لفظة «معجم» لان ذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن يساعد على فهم المهذب، ثم اننا لوحوا تطبيق تعرفهم عليه للظلماء الامام السيوطي ظلماً لن يغرفه لنا أحد.

إن هؤلاء الأصدقاء من الذين ينتسبون إلى المدرسة التويدية، يرون أن المعجم هو «تحت المكون» الذي يمثل مع «تحت المكون المؤولي» أساس المكون التركيبي، فالمعجم عندهم إذن لائحة غير مرتبة من الوحدات المعجمية مشتملة أيضاً على عدد من التواعد الخشوية، أن الوحدات المعجمية، في نظر هؤلاء لتشترك مع التحويلات التعويضية لتدمج هذه الوحدات في متواليات يوادها المكون المؤولي للنحو» (4).

ب – بصفة خاصة

يحمل المهذب في النسختين الخططين اللتين استطاعت الرجوع اليهما «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» فهو إذن من المؤلفات التي اهتمت بالعرب في القرآن الكريم.

ومن المعلوم أن علماءنا اهتموا اهتماماً بالغاً بالدخيل في اللغة العربية عموماً وفي القرآن الكريم على الخصوص.

وأول من اهتم من هؤلاء بهذا الفن هو ابن عباس. لقد وصلنا كتابه الذي يسمى عادة لابن عباس، ولاحظنا أن ابن عباس لم يقتصر فيه، أو على أصح تعبير لم يقتصر الروايات المزروة عليه على لغات قبائل العرب، بل تعددت إلى لغات الفرس والنبط والحبشية وغيرها، حتى هذا الكتاب الدكتور صلاح الدين المنجد.

Dicctionnaire de la linguistique

انظر

Georges Mourin

للعالم اللغوي الفرنسي

صفحة 204

3 –
واعتبر أن كتاب "اللغات في القرآن الكريم" الذي يعزى عادة إلى ابن عباس كما سبق أن ذكرت، سواء في صورته القديمة التي ذُكرت أيام اسماعيل بن عمرو، العواد المصري الم tôفي سنة 429 هـ، أو تلك التي وُلِّى فيها وقت لاحق، شرف الدين أبو الحسن على بن المفضل الصقلي، هو من تأليف عالم معمر يسمى أبا القاسم بن سلام.

وأحب أن أشير إلى أنه لا توجد علامة بين هذا الرجل المعمر وبين العالم اللغوي المعروف أبا عبيد القاسم بن سلام (5).

لقد نشرت رسالة أبا القاسم بن سلام (6) هذا بهامش "التفسير في علوم التفسير" للدبيسي (7). كما نشرتها دار احياء الكتب العربية بهامش تفسير الجاليلين (8).

ولا يستبعد كما رأى كثير من الباحثين قبلنا أن تكون رسالة ابن عباس هذه التي تنسب، خطأ الآن، إلى أبا القاسم بن سلام قد هدتها بعض العلماء المحتملين بلغات القرآن، مصلحا الخلل الوارد فيها، مربنا الآيات التي ذكرت فيها أنفاظ قبائل العرب بحسب مجيئها في القرآن الكريم.

(5) هو التأسيس بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي أبو عبد، ولد سنة 157 هـ (774) ولى القضاء بطرسوس بعده سنة 28 سنة، من كتبه في اللغة "الاجناس من كلام العرب" لأزال مخططا، و"فضائل القرآن" مخطوطة أيضا، ولـه "المقصور والمجدود" و"المذكر والمؤثرة" وغيرها، توفي ببلدة 224 (838 م)، ربما ترنيها عليا وتحتقت الفاظها.

(6) هو عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري المعروف بالدبيسي، فقه شافعي من الزهاد نسبته إلى "ديرن" في غربة مصر، لذا كتابه "التفسير في علم التفسير" فهو أرجوزة تزيد على 3000 بيتا، ولد سنة 1215 هـ (6 م)، توفي سنة 949 هـ (1295 م).

(7) نسبة إلى العالمين جلال الدين محمد بن أحمد المحمدي وجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السبئي.
ومع هذا الحرص الشديد في الأصلاح والترتيب، بقي كثير من التكرار الذي لا مبرر له.

ولا شك أن مهذب رسالة ابن عباس لم يرته الاعتقاد الذي كان يعتده من وجود المعرب في القرآن الكريم، فخالفه في كثير من المواضع في الرسالة.

ثم صار الناس يؤلفون مصنفات على منواله، مقتدين به في أغلب الأحيان. واعتقد أنه لو وصلتنا مؤلفاتهم لاستطعنا، بسر، وضع خصائص كل لهجة عربية على حدة، ولعرفنا بدقة متناهية، كل الألفاظ العربية المستعملة في الكتاب العزيز.

لقد صنف على غرار رسالة ابن عباس أو على الأقل في موضوع لغات القرآن كل من مقاتل بن سليمان الذي عنون كتابه بـ «الأقسام اللغات»، وكذا هشام بن محمد الكلبي، المتوفي سنة 204 هجرية، والهيثم بن عدي المتوفي سنة 206 هجرية، والفراء المتوفي سنة 207 هجرية، والإسماعي المتوفي سنة 213 هجرية، وأبو زيد الإنصاري المتوفي سنة 215، وأبن دريد المتوفي سنة 321 هجرية (9). عقد هذا العالم اللغوي بابا مهم في كتابه «جمهرة اللغة» تعرض فيه لما تكلمت به العرب من كلام العام حتى صار كألغة. كما عقد ابن قتيبة المتوفي سنة 276 هجرية بابا في كتابه «أدب الكاتب» للحديث عن الدخيل في اللغة العربية سماه: «ما تكلم به العامة من الكلام الأعمى».

لكن أهم كتاب خصص للمعرب قدما هو كتاب "المعرب من كلام العرب على حروف المعجم" للعالم اللغوي الكبير أبيب منصور الجواليقي المتوفي سنة 540 هجرية. وقد نشر هذا الكتاب أول ما نشر في بليزج سنة 1867 من مخطوطة عتيقة، وحيدة.

E. Sachau

قال عنه ابن التديم في "الفهرست" صفحة 59 "لم يتم".
نافقة (10) ، إلا أن المستشرق
معتمدا في ذلك على مخطوطتين موجودتين في دار الكتب بالقاهرة ، نشر

\textit{Die Lücken in Gawaiqīs} مُعَّرِّب

 распространى في مقاله للعنوان : 

(11) 

نشره في الدورية \textit{ZDMG} (12) ص 33 من صفحة 208 إلى 224.

ثم قام الراشد أحمد محمد شاكر بتحقيق ألكتب تحقيقا علميا
نشرته له دار الكتب المصرية سنة 1361 هجرية ثم أعيد طبعه مرة ثانية
عام 1969.

اهتم بكتاب الجواليتي هذا عدد من اللغويين نذكر منهم على سبيل
المثال : جمال الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن موسى
العزي التولوي المعروف بالبشبيشي (13) ، بمؤلف سماه » التذيل 
والتمكيل لما استعمل من اللفظ الدخيل ».

يوجد ذيل البشبيشي مخطوطا بدار الكتب بمصر في مادة » علم
اللغة " تحت رقم 231.

---

(10) انظر مقدمة النجيم المغرب للجواليتي لأحمد محمد شاكر 
صد 9.

(11) Die Lucke جمع النظرة 
Die Lücken وترجمة عند أن البкал : " النقص الموجود في الجواليتي ~ المغرب "

(12) تسمى هذه الدورية \textit{Zeitschrift der deutschen morgenländischen geselsschaft}
ظهر العدد الأول منها في ليزجز عام 1881.

(13) ولد في 10 شعبان سنة 762 ، ناب في الحسبة عن النتي المجري صنف
كتابي استوعب نبه اختلاف قضاة مصر ، كتيبا في شواهد العربية ، مسات 
بال الإسكندرية في 4 ذي القعدة سنة 820.
كما اهتم بهذا الكتاب العلامة عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي (14) ، فصنف حواشي عليه تعرض فيها إلى جل الالتفاظ المعرية ، معلقا عليها ، شارحا الغامض منها .

كما اهتم بالدخيل على العموم العالم شهاب الدين أحمد أحمد بن محمد الخفاجي المصري الذي صنف فيه كتابه مهما سماه « شفاء الخليل فيما في كلام العرب من الدخيل » .

التعريف بالسيوطي

لا أعتقد أني في حاجة إلى التعريف بالسيوطي ، ذلك ان كل من
سيقرأ تحققى هذا ملم بحياته ، عارف بها .

ومعلوم أن أحسن ترجمة معروفة للمؤلف الذي ولد بعد مغرب ليلة
الأحد ، مستهل رجب سنة 849 هجرية ( مواليد 1445 ميلادية ) ،
والمتوفى في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة 911
هجرية موافق 1505 ميلادية ، أقول أحسن ترجمة له ما تحدث به هو
عن نفسه في كتابه « حسن المحاضرة » (14) الا أن هذا لا يمنعنا من
استعراض مؤلفاته بكل إيجاز ، لنعلم من خلال ذلك فضل هذا العالم
الجليل .

مؤلفات السيوطي

أحب أن أثير الانتباه إلى أن بعض هذه الكتب يقع في رسائل
 صغيرة ، قال عنها السخاوي : « رآيت منها ما هو في ورقة ، وأما ما فوق
الكراسة فكثير ». 

(14) انظر الجزء الأول ، صفحه 335 .

--- 7 ---
ولقد عد السيوطي منها في "حسن المحاضرة" (15) ثلاثمائة كتاب (سويماء علماه وتاب عنه).

وعد له بروكلمان 415 مصنفاً بين مطبوع ومخطوطة. أما الفنوغ ففقد وصل عدد عنده إلى 560 مصنفاً، وزاد السيد جميل بك العظم على هذا العدد 16 كتاباً.

أما المطبوعات فأحصى منها يوسف سركيس 92 كتاباً لعهد تأليف مجمعه (1339 هـ. 1919 م).

هذا، وانتهى ليصددان انجاز كتاب يحتوي على جميع أسماء مؤلفاته، أقدم فيه وصفاً موجزاً عن المطبوع منها، وأذكر أماكن وأرقام التي ما تزال مخطوطة، وهذا ملخص مركز لذالك العمل.

حرف الهمزة:

- أبواب السعادة في أبواب الشهادة (16).
- انحاف الفرقة برفع الخرفة (17).
- انحاف النبلاء بأختيار الثقلاء (18).
- الاستنف في علوم القرآن (19).

(15) انظر حسن المحاضرة 1/340.
(17) وتوجد منه نسخة بالقاهرة تحت رقم 21839.
(18) ذكره بروكلمان في الذي 2/192 توجد منه نسخة خطية بخط مغربي في المكتبة الإنجليزية بلوسا تحت رقم 4767.
(19) كتاب مطبوع متدل مهمر بن عليه الاستاذ أحمد بن الحاج حياة الله الغلامي الباهلي سنة 1193 كتاباً سبعة "فراء الانتفان" أطلعت عليه في المتحف الوطني بنواكشوط ببورونديا وقت اثاثي بها. كما أن الاستاذ عبد الله السالم بن أحمد السنن كتاباً سبعة: "نظم في شيء من علوم القرآن" نظره من الانتف فمخطوطة بالمتحف الوطني البوروندي، ومعلوم أن مخطوطات المتحف لم يكن لها ركز وقت اطلاقها عليها.
- إتمام النعمَة في اختصاص الإسلام بهذه النعمَة (20).
- الجزء في الغزَّل (21).
- الاجتهاد الذكي في اللفظ السبكِي (22).
- أسماء المدلعين من رجال الحديث (23).
- الأساس في مناقب بنى العباس (24).
- إتمام الدراسة لقراءة النقيَّة (25).
- الاحتفال بالأطفال (26).
- الازْهَر في الفُجر (27).
- أسباب الكساء على النساء (28).
- الاستياء الوزيرية (ذكره صاحب كشف الظَنَن في الجزء الأول).

______________________________
(العمود 92).

20) كشف الظَنَن 8/1.
21) كشف الظَنَن 10/1.
22) وهي مسألة على حل ما ألغته السبك في سؤاله عن الصدغي بارعـة.
23) وعشرين بيتا.
24) توجد نسخة منه ببصر ببعض المخطوطة بالقاهرة تحت رقم (الزهر 603).
25) وهو في مخطوط الحديث.
26) ذكره بروكلين في الجزء الثاني صفحة 147 وكذا في الملحق 2/183.
27) توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة من ورقة 3 إلى 5 تحت رقم 32273.
28) انظر دار الكتب بالقاهرة رقم 3490 ب ضمن مجموعة من ورقة 34 إلى 51.
29) يوجد نسخة منه في دار الكتب بالقاهرة تحت رقم (108.20.1).
- أسماء المهجرين (29)
- أربعين حديثا في توأعد من الأحاديث الشرعية وقضايا الأعمال والزهد وغير ذلك (30)
- الاقتراح في أصول النحو (31)
- اسعاف المبطأ ببلال الموطأ (طبع تنوير الحوالك).
- اسعاف الطلاب بترتيب الشهاب (32)
- الالتفاف المبطأ ببلال الموطأ (33)
- الأشياء والنظائر (34)
- أذنب المناهل عن حديث من قال أنا عالم وهو جاهل (35)
- اعراب الحديث وهو المسمى بعقود الزبجرد على مسند الإمام أحمد (36)

رسالة في أسماء الذين هجروا بعضهم بعضهم من المشاهير. أولها: سعد بن أبي وقاص، كان مهاجرا لممار بن ياسر حتى مات. توجد نسخة منها بدار الكتب المصرية تحت رقم 4364 ج. نسخة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم (23037).

ذكره بروكليان في 194/2 يرتب فيه كتاب «شهاب الأخبار في الحكم والأخلاق والأدب» من الأحاديث النبوية للناضج أبى عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكSON. الشاماني البونزي سنة 454 هجرية.

رتب فيه كتاب «شهاب الأخبار في الحكم والأخلاق والأدب» من الأحاديث النبوية للناضج أبى عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكSON. الشاماني البونزي سنة 454 هجرية.

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون الجزء الأول المبكر. 85.

كتاب في النهط – دار الكتب تحت رقم 26289 ب، وفي مكتبة المتحف العراقي.

ببغداد تحت رقم 1839.

يوجد في دار الكتب بالقاهرة نسخة تحت رقم 21839 ب وهو ضمن مجموعة من ورق 7 إلى 10.

بمخلفة في ثلاثة أجزاء في ثلاثة مجلدات موجود بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم 92.

– 10 –
الافصاح في علم النكاح (36 م)
الإلماع في الانتساب (37)
انجاز الوعد المنتهي من طبقات ابن سعد (38)
انموذج الليب في خصائص الحبيب (39)

حرف الباء:

البرق الوامض في شرح يائية ابن الفارض (41)
بزوع الهلال في الخصال الموجبة للضلال (42)

36 م: انظر الحاشية رقم 398.
37 - ذكره السبوعلي في المزهر ج 1، 414.
38 - انظر كشف الطنون 2/1099.
39 - ذكره بروكلام في الديل 2/181 وحاجي خليفة في كشف الطنون 1/788.
   توجد نسخة منه بخط بشرقي في الخزانة الإحيدية بتونس تحت رقم 1594.
   كما توجد منه نسختان في دار الكتب بمصر الأولى برقم 23000 وثانية برم 21565.
   وهذا مختصر كتاب آخر سباعي اسمه "الخصائص اللغوية"; كما توجد نسخة منه بالندفي الغزائلي كتب بخط نسخة غير سنة 924 وتؤدي على نسخة كتب من خط الصنف وقررت عليه، تحمل هذه النسخة بالندفي الرقم 3467.
40 - توجد نسخة منه في دار الكتب بمصر تحت رقم 19123 و قد كتب في 3 محرم سنة 972 هجرية ولا يستبعد أن تكون قوية على نسخة المؤلف نفسه، لكنها رديئة.
41 - توجد نسخة منه في الخزانة الإحيدية بتونس ضمن مجموعة بين ورقة 35 إلى 61. تقع من بروكلام في بلجته ج 1/464. كما يوجد بعض أوراقه الأولى في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (د 1593)
42 - توجد نسخة منه بخزانة العرويين بناس تحت رقم (ق 1511)
- بشرى الكثيب بلقاء الحبيب (43)
- بعينة الوعاة (44)
- بلبل الروضه في وصف نيل مصر (45)
- بلوغ المرام في أخبار المغرب (46)
- البهجة السنية (47)
- البهجة المرضية في شرح الألفية (48)

حرف التساء:
- تأخير الظلمة الى يوم القيامة (49)
- تاريخ الخلافاء (50)

اورده سركيس في مجمعه، توجد نسخة منه مخطوطة في الرياض (د 1100). وفي الترشيوني، نسخة تحت رقم (ق 1011 مجموع) وفي دار الكتب بمسقط تحت رقم 3334 ح وأخرى 21615 ب. مطبع مداول مشهور.
ذكره بروكلان في الديل/216/1 وحاجي خليفة/1 و251 وهي مكتوبة انشاؤها في وصف روضة مصر. توجد نسخة منه خطية في البكية الأذخيرة بتوتونس ضمن مجموع كتاب بخط مشرق رقم الجموع 6182 توجد هذه المكتبة به بين الورقة 28 الى 32.

توجد نسخة خطية منه في خزانة التروبين، نسخة تحت رقم (ق 1011 مجموع) موطئ في إسماء خير الخليفة، يكتب عليه مطبعة sufficiently بعد ليسيه «الرياض».

الاندالوسي في شرح اسماء خير الخليفة، منذكر في الرواية.

هذا كتاب مطبع كان توجد منه نسخه مخطوطة في المكتب العراقيي الأول تحت رقم 305 والثانية تحت رقم 3285. بل ابراهيم البغدادي ينصح بتلك المطبوعة حاشية على البهجة المرضية، توجد نسخة من هذـه الحاشية في دار الكتب بمسقط تحت رقم 4830 (ه) ونسبه كذلك «البهجة المرضية»، كما ترك لنا محمد بن ابراهيم بن حسن الإحسائي الشهير بالحكم المتون معنة 1083 (ه) (1672 م) حاشية على البهجة، توجد نسخة من هذه الحاشية في مكتبة النحاة العراقية تحت رقم 2784 مخطوطة من اربع أوراق موجود بدار الكتب بمسقط ضمن مجموعه رقمها 22729 ب.

توجد منه بخزانة الرياض ثلاث نسخ 592 د و1082 د و901 د.
التثبيت عند التبييت (51)
تحرير شرح الأعمى والبصرى (52)
تحفة الكرام في خبر الاهرام (53)
تحفة المجتمدين في أسماء المجدين (54)
التعليم والمدينة في أن أبي النبى صلى الله عليه وسلم في الجنان (55)
تعليق على سنن النسابي (56)

هذه ارجوزة في سؤال الفارق من 150 بثينة، توجد منها في الخزانة العامة بالبيت ثلاث نسخ 1227 د 63 و 176 د. وتوجد نسخة منها بدار الكتب بالتأهيرة ضمن مجموعة من الوثيقة 19 رقم المجمعة (3500 ج).
الف أبو البحسن يوسف بن محمد (بن علي) بن يوسف الفاسى الفجري المولى 1013 هجرية (1604 م) شرحها على هذه المنظومة، تحدث عنها بروكليان في ملحته ج 2 ص 187. توجد ترجمة شارح التبييت في سلسلة التناسج ج 2 ص 306 - 313 وتوجد نسخته من هذا الشرح في الخزانة العامة بالبيت الأولى تحت رقم (1061 د) والثانية (466 د).

هذا كتاب الله جلال الدين السيوطي للرد على الشيخ محمد بن محمد بن جابر الابعي النحو المائي سنة 780 هجرية (1378 ميلادية). ولقد الف شمس الدين البصري هذا شرحه على اللغة ابن مالك، كما ألف شرحه على اللغة ابن مطوي في تأتي أجزاء. وله أيضا «نظام مصين شغل» وقد طبع و نظم كتابة المتحف و بديعة العبى» (النها على طريقة الصفاء المليلى، مماها أيضا «الحمل السيرى بما في جزء الري). وشرح اللغة هذا الذي يتناوله مركز للبيت، فشاعته بأعمال الإبادة وتفكيكها وغلب عباراتها. ورغم ذلك برى البيوطي أنه وقع فيه، ولهذا تتبعه في تأليفه البسيم بتحري شرح الأعمى والبصرى» (انظر كشف الظلون الجزء الأول، المعبود 152).

توجد نسخة منه في مكتبة جامعة بابل في نبوة تحت رقم 359.
توجد نسخة من هذا الكتاب في دار الكتب بالتأهيرة تحت رقم 8260 ح.
انظر كشف الظلون الجزء الأول، المعبود 423.
انتهى البيوطي من تأليف هذا الكتاب سنة 904، ولذا تعتبر أنه من الكتب التي ألفها في آخر حياته.
- تفسير الجلالتين (57)
- تشديد الأركان في ليس في الامكان أبدع مما كان (58)
- تنبيه الغبي بتبرئة بن العربي (59)
- التبتكة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة (60)
- تنور الحوالك (شرح على موطا مالك) (61)
- التوضيح (62)

حرف النسبة:
- الثبوت بضبط النافذ القنوت (63)
- ثلث المؤاد في أحاديث ليس السود (64)

(57) هذا كتاب معروف متناول وقصة تاليه بشهيرة وهو مطبوع.
(58) توجد نسخة خطية منه في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 911، مكتوبة
بخط مشرق جبل، ذكرها حاجي خليفة في الجزء 1، المحمد 286، كما
توجد نسخة منه في مكتبة براتلون تحت رقم 2034.
(59) يوجد مخطوطة في المكتبة العامة للوثائق بالرباط في مجموع من الوثائق 146
إلى 153 تحت رقم 3697.
(60) يوجد نسخة منه مخطوطة بخط نسخة كتب سنة 900 هي أي قبل وفاة
المؤلف ب11 سنة كتبها يوسف بن عبد العزيز بن محمد الحصاني الاتاري
وهي في 17 ورقة من صفحة 346 إلى صفحة 379، انظر رقم 486.
(61) طبع سنة 1343 هجرية بمصر في ثلاثة أجزاء.
(62) وهي حاشية على شرح الألفية الذي انتجه العلامة جلال الدين عبد الله بن
يوسف المعروف بابن هشام الفيروز البتوني سنة 762 هجرية المسبي بـ
"أوضح المسالك إلى الفيلة ابن مالك"، والمعروف عند الجميس بـ
"التوضيح".
(63) توجد نسخة من هذا الكتاب في دار الكتب المصرية بخط الكوفي البديراوي
الشمالي، فرغ من كتابها يوم الأحد 20 جمادى الآخرة سنة 1087 هجرية
تحت رقم 23038.
(64) انظر كشف الفتنة الجزء الأول، المحمد 523.
حرف الجيم :
- الجامع الكبير (65)
- جمع الجوامع (66)

حرف الحاء :
- حاشية على تفسير البيضاوي (68)
- حاشية على تفسير « وأنزلنا عليك الكتاب » (69)
- حاشية على شرح الفيروز ابن مالك (70)
- الحاوي للفتناوي (80)
- حسن المحاضرة (81)
- حصول الرفق بأصول الرزق (82)

كتاب مشهور ، أرتام النسخ المخطوطة في الخزانة العامة بالريابط ، ك 1964
- ك 1935 ، ك 1958 ، ك 1972
كتاب مشهور ، نسخه المخطوطة كثيرة ونهاها ك 1980 بالكتابة العامة بالريابط
- معرضة متدولأ — انظر النسخة المخطوطة منه في الخزانة العامة بالريابط
- 1672، 1677
توجد نسخة مخطوطة من هذه الرسالة في الخزانة العامة بالريابط تحت رقم
- ك 2234

نسخة خطية من حاشية محمد بن إبراهيم بن حسين الإحسائي الشهير بالحليم
- البأّرئ année 1083 هـ — 1672 على شرح الفيزاء السبئيي رقبها في الخزانة
- العامية 2784

كتاب معروف، الدهم هنا هو "اختصار الحاوي " الذي توجد منه نسخة في
- الخزانة العامة بالريابط تحت رقم د 1601 مكتبة بخط مغربي جميل البني
- لم اعتذر على المؤلف .
- توجد نسختان خطيتان من هذا المؤلف بدار الكتب المصرية تحت الرقمين
- 1462.50 و 27867 ب .
حل عقود الجمان في المعاني والبيان (83)

حروف الخمساء:
- خادم النمل الشريف (84)
- الخبر الدال على وجود القطب والأوتواد والنجباء (85)
- الخصائص النبوية (86)

حروف السداس:
- السدرج المنيففة في الآباء الشريفة (87)
- الدر المنثور في التنسيق بالماثور (88)
- الدر المنتثرة في الاحاديث المشترحة (89)
- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (90)
- ديوان السيوطي (كشف fopen 1 - 793) (83)

وهو شرح للتصدية التي نظمها السيوطي في تلخيص المبنايع وسماهـا
» الجمان« (84)
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنوين، الجزء الأول، العضود 298.
انظر كشف الظنوين، الجزء الأول، العضود 700.
ذكره بروكبان في الجزء الثاني صـة 146 وفي بلحته الفصـي الثاني صفحة
181. توجد نسخة منه ببكتبة الأوقاف بغـرة، بليبيا تحت رقم 23.
توجد نسخة من هذه الرسالة في دار الكتب المصرية تحت رقم 23240.
في دار الكتاب من هذا الكتاب البند الأول تحت رقم 245 21 ب ونسخـة
الخري للفهد تحت رقم 569 23 ب.
انظر ذيل بروكبان ج 2، صفحة 185، وكذا سيركيص من 1079.
مخطوطة بالخزانة المابية بالرباط تحت رقم ك 2776.

16
- ديوان الخطب (91)
- ديوان الحيوان (92)
- الدر المنظم في الأسم الأعظم (93)

حرف النون:
- الذرياري في أبناء الصراري (94)
- ذم زيارة الامراء (95)
- ذم زيارة القضاء (96)

(91) ذكره في الفهرست - انظر كشف الظنون الجزء الأول، العمود 788.
(92) هذا مختصر لحياة الحيوان للكال الدين الديربي الأفريقي سنة 808.
(93) يقول السيدي في أوله: «هذا تاليف طريف اختصرته فيه كتاب حياة الحيوان حذف منه حلوة كثيرا، ووضعت منه اسمين أحدهما زيادة، والإي纳入ي الذي ذكره لهوية أو أثرية أو أدبية ولدى ذكرهما فأنه من الحيوان مصطلحاً لذلك من كتب اللغة الحاسرة عندنا كالحرف البصفي لابي عبيد والجبرة لابن دريد وديوان الاحرف للناراوي والمحج بن الجوهر، والجليل لابن مارس، ومختصر المنير للزبيدي والقابوس للشيرازي، وكتاب الطير للنضر بن شميل وكتاب الطير لابي حاتم وغير ذلك. وسماها «ديوان الحيوان» وبدأت بالقسم الذي ذكره الديربي مزوجاً بزيادتى مبتمة لمعرفة ما فيها. وفي آخرها بـ «وذكرنا بالقسم الثاني وهو الحيوان الذي زبدتها مسرودة على حديثه، مربية على حروف المعجم بفردة بخط واسم لتكوين كتابه على حدة يكتب من أراد الالتفات على كتابته من عند الأصل» يسبيبي بـ «ذيل الحيوان» توجد نسخة بقلم معدن واضح شبث كتابتها سنة 977 م في 246 ورقة ومسترتها 29 سطرًا وهي مسجلة في دار الكتب المصرية تحت رقم 268 طبيعية.
(94) نسخة مخطوطة منه في دار الكتب الظاهرة.
(95) ذكره صاحب «الطراز المبتكري».
(96) انظر حاجي خليفة - كشف الظنون، الجزء الأول، العمود 827.
- كشف الظنون، الجزء الأول، العمود 827.

--- 17 ---
حرف السيرة:

- ربع النسرتين فيهم عاش من الصحابة مائة وعشرين (101)
- الرحلة الفيومية والمكية والدمياطية (102)
- الردع على من أخلد إلى الأرض وجعل أن الاجتهاد في كسل
  عصر فرض (103)
- رفع التعسف عن آخرة يوسف (104)
- رفع الحذر عن قطع السدر (105)

نفس البكاء بال مصدر أعلاه .
ذكره في محرسته ، وهو من النوادر ، انظر كشف الظنون الجزء الأول
المعوود 828 .
توجد من هذا الكتاب نسخة خطية مكتوبة بعلم معتاد ومسترتها 19 سطرا
ضمن مجموعة من ورقة 44 إلى 55 متياسها 15 x 21 توجد بدار الكتب
البصرية تحت رقم 487 3 ج .
انظر الحاشية رقم 92 السابقة .
اختصره من كتاب الحافظ أبي زكرياء ابن بنتة رحمة الله . فيهم عاش
مائة وعشرين . انظر نبرس مخطوطات دار الكتب الظاهرة الذي وضعه السيد
محمود ناصر الدين الألباني سنة 1390 – 1970 . رقم المخطوطة في المكتبة
الظاهرة 9016 عٌيام .

انظر كشف الظنون الجزء الأول ، المعوود 839 .
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ، الجزء الأول ، المعوود 909 .
في من الحديث ، انظر نبرسته .
- رفع السنة في نصب الزينة (106)
- رفع شأن الحبشان (107)
- رفع اللباس عن ابن عباس (108)
- رفع اللباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والالتباس (109)
- رفع الصوت بدبيح الموت (110)
- رفع منار الدين وهدم بناء المفسدين (111)
- رسالة في أسماء المدلسين (112)
- رسالة في الحمى وأقسامها (113)
- رسالة في ذم (114) المنطق
- رسالة في الصلاة على النبي عليه السلام (115)
- رسالة في صلاة الضحى (116)

ذكره في مهسة مؤلفاته - انظر كشف الظنون أيضا ج 1 المبسوط 910.
رسالة استعداد بنها صاحب الطرار المنتشر في محاسن الجبوسي 909.
انظر كشف الظنون ، الجزء الأول ، صفحة 909.
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون - الجزء الأول ، صفحة 910.
توجد نسخة مخطوطة من هذه الرسالة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1256. كما اوردها الاستاذ النور في مرسى مكتبة براين في الجزء الثاني.
رسالة في تن الحديث ، ذكرها في الفهرست.
توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1194.
كشف الظنون ، الجزء الأول ، المبسوط 862.
توجد نسخة منها ضمن مجموعة بدار الكتب المصرية من ورقة 3 إلى ورقة 4 مكتوبة بتلم سما معلوم وكسرتها 21 سطر درجة بالداب 4889 ج.
انظر كشف الظنون الجزء الأول ، المبسوط 876.
ذكرها حاجي خليفة في كشفه ج 1 ص 876.
رسالة في بيان مراتب الأرواح بعد الموت (117)
رسالة في نزول عيسى (المسيح) (119)
رسالة في المعاني والبيان (118)
رسالة وهج الجمر في تحرير الخمر (120)
رشف الزلال من السحر الحلال (121)
رصف اللآلئ في وصف الهملال (122)
الروح الأرض في طهر المحييض (123)
الروح النيق في مسنود الصديق (124)
الروح في أحاديث الحوض (125)

توجد نسخة منها بدار الكتب المصرية برقم 3489 ضمن مجموعة من ورقة 78 - 81 و هي بالضبط الإجابة السبعة التي جمعها جلال الدين السوطي من الإجابة التي وضعها عليه
اورده بروكلير هذه الرسالة في مبحث الجزء الثاني في الصفحة 195 وفي الصفحة 268 كذا ذكرها سركيس في مجمعه ص 1074. وتوجد نسخة منها مخطوطة في الخزانة العامة بالرمل تحت رقم 587 في مجموعة من ورقة 13 ب إلى 16 ب
توجد من هذه الرسالة نسخة مكتوبة بخطوط مختلفة في دار الكتب المصرية تحت رقم 968 22 ب.
توجد نسخة منها مخطوطة بالخزانة العامة بالرمل تحت رقم 587 في مجموع من ورقة 61 إلى 50 محياسها 140 x 190.
هذه رساله في الحياتي، وهي في احدي وعشرين عالما كل منهم وصف للفت
ذكر هذه الرسالة في مهرسته - انظر كشف الظنون - الجزء الأول، العيدود 908
انظر كشف الظنون لحاجي خليفة - الجزء الأول، صفحة 916.
ذكرها حاجي خليفة في الجزء الأول من كشفه، العيدود 918.
رسالة في في الحديث - انظر الكشف الجزء الأول، العيدود 916.
- رياض الطالبين في التموز والبضلة (126)
- الروض المكل والورد المعل (127)
- الرياض الأثينة في شرح اسماء خير الخليقة (128)

حرف المـزـاي:

- زاد المسير في فهرس الصغير (129)
- زبدة الـلـبـق (130)
- الزيرجـة (131)
- الزجـر بالهـجـر (132)
- الزنـد الوري في الجواب عن السؤال الاستكردي (133)

توجد هذه الرسالة في مجموعة من ورقة 47 إلى 59 ب، مساحتها 140*190 وتمت كتابة بخط بشرتي جميل. أوردها الاستاذ الفرث في مكتبة بورلين، الجزء الثاني ص 515 تحت رقم 2258.

رسالة في مصطلح الحديث، انظر كشف الظنون، الجزء الأول، العبدل 920.

أول هذه الرسالة: "الحدث لله الذي اذهب عنا الحزن ان رينا لفسفور شكر..." توجد نسخة منها مخطوطة بدار الكتب المصرية بسنة 828 هـ، ناسخ محمد بن أركاس الحنفي في 26 ورقة، مساحتها مختصرة وهي بالدار المطبعة تحت رقم 316 ب، ويساهم ملخص له في حرف النون في الحاشية رقم 390.

رسالة في فن الحديث، ذكرها حاجي خليفة في الكشف، الجزء الثاني، العبدل 948.

ذكر هذه الرسالة في مهرسة مؤلفاته، فيها فوائد لغوية وحديثية.

رسالة في التاريخ ذكرها في مهرسته.

ذكرها حاجي خليفة في الجزء الثاني من كشف الظنون، العبدل 954.

ورد السيوطي هذه الرسالة برمته في الحاوي.
الزهرد الباسم فيما يزوج به الحاكم (134)
الزهرد المتتاغرة (135)
زهر البهي على المجتبي (136)
زوائد الرجال على تهذيب الكمال (137)
زوائد شعب الامام (138)
زوائد نواد الأصول (139)
زيادة الجامع الصغير (140)

حرف المسند:
- سبل الهدى (141)
- سورة العرف في اثبات المعنى للحرف (142)

سبب تأليفه لهذه الرسالة كما ذكر وشرحه على ابتداء سراح الدين البليغين
الذي جمع فيها الصور التي بزوج فيها الحاكم ، وهي 20 صورة ، ترتيبها
في خمسة أجزاء وشرحها . توجد مخطوطة بالمكتبة المبناية في البصرة تحت
رقم 143 ب.
ذكر حاجي خليلة هذه الرسالة في كشف العلن ، الجزء الثاني ، المبكر
(134)
المصدر نفسه ، الصفحة 978.
(135)
حاجي خليلة ، كشف ج2/956.
المصدر السابق .
المصدر السابق.
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
ذيله كتابه "الجامع الصغير في حديث البشير النذر" ويضم هذا الذيل
حوالي 4543 حديثا ، الترم في فيه النهج الذي اتبعه في ترتيب الجامع
الصغير موجود نسخة من هذا الكتاب بمعهد البخطوات العربية التابع
لجامعة الدول العربية تحت رقم 2441 وهي نسخة جيدة يعود
تاريخها إلى سنة 990 هجرية كتب بخط معتاد ، وجعلت الرموز فيما
بالحرة ، مبسطها 21 سطرا . ذكرها حاجي خليلة في الجزء الأول صفحة
376.
ذكر حاجي خليلة في كشف العلن ، الجزء الثاني ، الصفحة 978.
المصدر السابق المبكر.
(141)
(142)

--- 22 ---
السراج المنير بشرح الجامع الصغير (143)
السلالة في تحقيق المقر والاستحالة (144)
السلاف في التفضيل بين الصلاة والطواف (145)
السلسلة المشوية في العلوم العربية (146)
سلامة الفوائد في موت الأولاد (147)
السماح في آخر الرماح (148)
سهام الإصابة (149) في الدعوات المستجابة
السيم المصيب في نهر الخطيب (150)
السيف الصغير في حواصل ابن عقيل (151)
السيف النظار في الفرق بين الثبوت والانكار (152)

(143) يوجد منه جزآن مخطوطان في دار الكتب المصرية بالقاهرة، الأول والرابع
الأول برقم 25377 ب، والرابع بنفس الرقم.
(144) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، الجزء الثاني، العمود 995.
(145) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، الجزء الثاني، العمود 995.
(146) البصادر السابق، العمود 996.
(147) البصادر السابق، العمود 999.
(148) رسالة في ابن الحديث. توجد نسخة من هذه الرسالة في متحف المخطوطات
التابع للجامعة العربية مصدر عن دار الكتب المصرية تحت رقم 1517.
(149) حديث نسخة من القرن الثالث عشر بقلم معتاد وتفتح الرسالة في
16 ورقة مسطرة 15 سطرا.
(150) توجد نسخة منه في مجموعة من ورقة 8. ال16 بدار الكتب المصرية مكتوبة
بقلم معتاد ورغ من كتابتها في 15 شوال 1309 ه ومسطرتها 17 سطرا.
(151) نظره في مهرسته.
(152) توجد نسخة خطية من هذا الكتاب في المتحف الوطني بمدريد تحت رقم 5282.
(153) وهو في 223 لوحة. ذكره حاجي خليفة في موضعين في كشف الظنون. ذكره
أولاً في الجزء الأول العمود 152 وذكره ثانيًا في الجزء الثاني في
العمود 1017.
(154) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، الجزء الثاني، العمود 1019.
حرف الشامى:

- الشامى العبى في مسند الشافعى (153)
- شد الأنوار في سد الأبواب (154)
- شد الرجال في ضبط الرجال (155)
- شد المطية للفضل بين عتان وعطية (156)
- شرف الأضافة في منصب الخلافة (157)
- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (158)
- شرح الحوسبة والريعية (159)
- شرح الاستعادة والبسطة (150)
- شرح الأحاديث الأربعين (161)

هناك كتابان وضعا لشرح مسند الشافعى (توفي سنة 204) يقترب اسمهما كبيرا، الأول شرح العلامة بأي السعادات المبارك بن محمـد المعروف بابن الأثير الجزراى (توفي سنة 606) البكم بـ "شامى العبى في شرح مسند الشافعى" والثاني كتاب السيوطي الذي يهين. ويسى "الشامى (بالتعريف) العبى على (عرض في شرح) مسند الشافعى".

نتقل الأئم السيوطي برمزه في "الحاوي". فانظره هناك.

في وفتي الحديث، انظر فهرسته.

ذكره حاجى خليفة في كشف الطلائع الجزء الثاني العمود 1028.

المصدر إعلاه، العمود 1042.

انظر كشف الطلائع الجزء الثاني العمود 1042.

أول تأليف سنة 886.

الله سنة 886 أيضا، انظر كشف الطلائع الجزء الثاني العمود 1031.

كشف الطلائع الجزء الثاني العمود 1038.
- شرح عقود الجمان (162)
- شرح الشواهد (163)
- شرح ألفية السيوطي (164)
- شرح الكوكب الساطع (165)
- شرح نظم جمع الجوامع (166) في نظم جمع الجوامع
- شرح الصدور بشرح حال القبور (167)
- شعيلة نـار (168)
- شفاء العليل في ذم الصاحب والخيل (169)
- الشمعة المضيئة في علم العربية (170)

تعليق على ارجوته التي تنظمها في علم البخاري والبيان ، توجد نسخة خطية من هذا التعليق في البكية الاحادية برونس ( خزانة جامع الزيتونة ) تحت رقم 4403 نسخها حديد بن معاة الغنيمي، ونسخة أخرى منه في نفس المكتبة تحت رقم 6148 ناسخها أحمد بن محمد الشرفي .

يتصد به شواهد الميني لابن هشام ، ترجم فيه لـ 57 علما من الشعراء رتبهم على الحروف توجد نسخة منه مخطوطة بعمود المخطوطة بـ رقم 101.

هذا كتاب الله الشيخ عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد الزبيري الحنفي المعروف بالرشدي المولى سنة 1037، الامول ولاية السيد ويدي " عقود الجمان في المعاي والبديع والبيان ".

يرجع منه نسختان بالخزانة العاببة بالرباط ، الأولى تحت رقم 1414 والثانية تحت رقم 374، وقد فرغ المؤلف من تأليفها يوم الخميس 14 ذي القعدة سنة 877.

توجد نسخة خطية منه في الخزانة عاببة بالرباط تحت رقم 144.

لعلم " شرح الصدور بشرح حال القبور " مخطوطة الخزانة العاببة بالرباط .

رقم 2040 .

ذكره حاجي خليفة ، كشف الطنين ، الجزء الثاني ، صفحة 1048 .

ـ 25 ~

ـ 169 ~

ـ 170 ~
الشهاب النافذ في ذم الخليل والصاحب (171)

الشماريخ في علم التاريخ (172)

شواهد الأبحاث (173)

شواهد بشرح الألفية (174)

شرح الفريدية (175)

حرف المسند:

الصواعق على النواعيق (176)

صون المنطق والكلام عن فن المنطق (177)

حرف الفضاد:

ضرب الأسل في حوز أن يضرب في المواعظ والخطب مم

الكتاب والسنة المثل (178)

ضوء القدر في أحياء ليلة عرفة والعديد ونصف شعبان

وليلة الفضادر (179)

مختصر الكتاب المتقدم "شفاء العليل ". (171)

ذكره حاجي خلدة في الكشف الجزء الثاني العبود 1059.

كشف الطالب، الجزء الثاني، المعابد 1066.

مخطوطة بكتيب المحتف المركزي تحت رقم 3464.

مخطوطة الخرائط العامة بالرباط تحت رقم 1375.

ذكره حاجي خلدة في كشف الطالب، الجزء الثاني، المعابد 1083.

ذكره العلامة السبزواري في فهرس مؤلفاته.

انظر كشف الطالب، الجزء الثاني، المعابد 1086.

ذكره الشيخ عبد الرحمن السبزواري في فهرسته.

(179)
 lettre du matin :
- ضوء الشمعة في عدد الجمعة (180)
- ضوء الصباح في لغات النكاح (181)

حرف العلماء :
- الطارز اللازوردي (182)
- الطرب البنيوي (183)
- الطلوث في فوائد البرغوث (184)
- طرح السقط في نظم اللفظ (185)
- طرز العمامة في التفرقة بين المقامة والتمام (186)
- الطبعة الشمسية في تبيين الجنسية من شرط البيبرسية (187 م)
- طوق العمامة (187)
- طي اللسان عن ذم الطبلسان (188)

نقلها في "الحاوي" برمتها.
رسالة في علم اللغة. حاجي خليلة ج (189).
اسم الكاتب هو : الطارز اللازوردي في حوائش الجاربدي. وهو على.
الشاذة.
مرتب على ثلاثة منون - قواعد الطب - الإدوارية والإغذية - علاج الامراض.
توجد نسخة منه في الإسكندرية بخط بشري جبيل.
وهو في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم - وهو في فن الحديث.
كشف الظنون - الجزء الثاني - تبعه 1110.
رسالة في فن الفن، ذكرها في مهرست مؤلفاته.
رسالة تشتري على متنومة ومتصد وخارجة.
انظر كشف الظنون ج 2/1119.
الطبقات

المفسرين (189)

البيانين (190)

الحفاظ (ذيل) (191)

الاصولييين (192)

الخطاطين (193)

الشاعرين (194)

الكتاب (195)

حرف الظاء:

الظاهر بتلم الظاهر (196)

حرف العين:

المجالسة الزرنيبية في السلالة الزرنيبية (197)

المجالس في تنفيذ المشارك على المغارب (198)

Henrico Engelino Weijers طبع سنة 1839 بإشراف المستشرق

انظر كشف الظانن ج 2/1096 (189)

على الإصل الذي يسمى "طبقات الحفاظ" أو "تذكرى الحفاظ" لأبي عبد شمس الدين محمود بن أحمد الذهبي، الجزء الثاني 1096 (190)

انظر "هدية المارينين" الجزء الثاني، المعدود 540. جمع فيه الذين يحبب بكلامهم من شعراء العرب (191)

انظر كشف الظانن ، الجزء الثاني، المعدود 1106. هدية المارينين المعدود 540 (193)

أوردها بأشكالها في حاويه (194)

انظر كشف الظانن ، الجزء الثاني، المعدود 1127 (195)
الذب المسلسل في تصحيح الخلاف المرسل (199)
العرف الوردي في أخبار المهدي (200)
عقود الجمان في المعاني والبيان (201)
عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (202)
عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة (203)
الخليفة في مختصر الكفاية (204)

حرف الفنين:
غايالاحسان في خلق الإنسان (205)
غرس الإنشاب في الرمي بالنشاب (206)

هدية المارسين، الجزء الثاني، العمود 540.
كشف الطالب ج 2، العمود 1132.
وضع الاستاذ عبد القادر بن محمد بن سالم الجانسي المتوفى سنة 1337.
شرحا على هذا الكتاب يوجد مخطوطة بالتحف الوطني بنواكشوط.
كما وضع عليه شرحا آخر الاستاذ محمد يحيى بن سليم اليونسي المتوفى سنة 1354 هـ، برواية «أبو زعيم الجان وغلبه لأنه في علم المعاني والبيان» يوجد أيضا بالتحف الوطني بنواكشوط وله نظم عليه وله برواد محمد يحيى الولائي المتوفى سنة 1330 هـ تجربة شرح معاصر للجاني على صرف عبد الجاني، وبه تعليق
لأعمال السيد الرموالي عبد الداودي الجانسيي المتوفى سنة 1368 هـ تجربة، وله تعليق على الأجزاء السيد الشريف بن سيدا أحمد بن صابر الجانسيي المتوفى سنة 1340 هـ، توجد جميع هذه المؤلفات بالتحف الوطني بنواكشوط عاصمة موريتانيا.

كشف الطالب، الجزء الثاني، العمود 1156.
هوية المارسين، الجزء الثاني 540.
المصدر السابق، الجزء الثاني، العمود 540.
كتاب مشكوك فيه، يذكر المؤلف، وبحيط أن يكون السيوفي، إنه جميع فيه
كتاب خلق الإنسان للحاكم ولاء محمد ثابت وللزجاج ولاء القاسم عبر بن
محمد العصامي ومحمد بن حبيب.
رسالة في تحرير الحديث مذكورة في نهرس مؤلفاته.
حرف اللسان:

- الفارق بين المنصف والسارق (207)
- الفائز في حلاوة الإسانيدي (208)
- الفتاش على التشاش (209)
- فتح الجليل للعبد الديليم (210)
- فتح الحي الفظيم بشرح روضة الفهم (211)
- فتح القريب في حواشي معنى اللبيب (212)
- فتح المطلع المبرور وبرد الكنيد المحرور في الجواب عن الاسئلة الازادة من التكرر (213)
- فتح المغفل من آت طالق (214)

(207) الله تعالى لجع استمر منه كتابه الخصائص وساق الالفاظ في تأمله، وادعي انه له وهو مباداته »، هكذا ذكره حاجي خليفة، الكشف، الجزء الثاني، العمود 1215.
(208) رسالة ذكرها حاجي خليفة، الكشاف، الجزء الثاني، العمود 1217.
(209) رسالة ذكرها في احدها موضوعا من اهل زمانه، ومعلم أن للسياطي كتاب في الاحاديث الموضوعة من طرف القدس، سماه: "تحذير الخواص من أكاذيب القصاص" انظر في مكتبه.
(210) رسالة في الاتوار البديعية المستخرجة من قوله تعالى "الله ولى الذين آمنوا"
(211) وهو نظم "الفتاية" الآتى في النّون، ذكره حاجي خليفة مرتين في كشته، ذكره أولا في الجزء الثاني، العمود 1234 وذكره ثانيا في نفس الجزء العمود 1753.
(212) كشف الظون الجزء 2/1232.
(213) نفس البصدر، العمود 1235.
(214) ذكره السيوطي في تهمر مؤلفاته.
الفريدة (216)
الفرج القريب (215)
فصل الخطاب في قتال الكلاب (217)
فصل الخطاب في حكم السلام (218)
فزج الثيد في اعراب أكمل الحمد (219)
فزج الدياجي في الأحاجي (220)
فضائل يوم الجمعة (221)
فضائل الجلد عند فتى الولد (222)
الفضل العامي في اقطع تيميم (223)
فصل القيام بالسلطنة (224)

هذا كتاب آخر في علم اللغة، انظر الكشف ج 2 ع. 1259. شرحها محمد بن المختار الأشع العلوي بكتاب سماء "البتين العديدة في شرح الفريدة". توفي هذا المؤلف سنة 1107 هـ. وكتب مخطوط بالكتابة الوطنية بنواكشوط في موريتانيا. كما شرح الفريدة مؤلف موريتاني آخر بكتاب سماء "المراهب البليدة في حل النافذ الفريدة". يسبي هذا المؤلف الروائي ابن أحمد الداخلي الجمالي الوالي توفي سنة 1368 هـ. والكتاب ما زال مخطوطة باللغة الوطنية بنواكشوط للغة موريتانيا. لقد أطلعت على المخطوطين في عين المكان، ثم أخذ بها رتماً.

ذكرها حاجي خليلية - كشف الظلون - ج 2 / 1260.
البصدر أعلاه، العمود 1261.
(217)
(218)
(219)
(220)
(221)
(222)
(223)
(224)

وهي رسالة في فن النحو، ذكرها السبيطي في نурс مؤلفاته.
نظر كشف الظلون، الجزء الثاني، العمود 1241.
نظر "اللمسة" الآثبة الذكر.
رسالة باشا بالإحاديث والإشارات والدخليات.
رسالة في فن الحديث، ذكرها السبيطي في نعرس مؤلفاته.
كشف الظلون ج 2 العمود 1279.
- فظام اللسد في اسماء الاسد (225)
- الفلك الدوار في تفضيل الليل على النهار (226)
- الفلك المشحون في أنواع الفنون (227)
- الشوارد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة (228)
- الفوائد الكامنة في إيمان السيد آمنة (229)
- الفوائد المتكررة في الأخبار الموثوقة (230)
- الفوائد الممتنعة في صلاة الجنازة (231)
- الفوز العملي بلقاء الكريسم (232)
- فضائل الشام (233)

حرف التسافر:

- القذاعة في تحقيق محل الاستعاذة (234)
- القصيدة الكافية (235)

المصدر أعلاه، العبود 1280.
كشف الظنون، الجزء الثاني، العبود 1291.
قال عنه في مهرس مؤلفاته أنه في خمسين مجلداً.
رسالة من بلاطه تفسير تواره تعالى: "وأصبح عليهم عهده ظاهرة وباطنة.".
كشف الظنون ج 2 ع. 1301.
ورد السبيطي هذه الرسالة بطباعها في "الحاوي للفناوي".
ورد فيه ما رواه من الصحابة عشرا نساعداً، ثم جرد مقتاصده في كتاب.
ذكرنا سابقاً هو "الأزهر البنايورة".
نظر كشف الظنون، الجزء الثاني، العبود 1303.
توجد نسخة منه خاطئة بتكتبية جامعة برشلون تحت رقم 264.
رسالة في فن الفن، ذكره بالفعل في الحاوي.
كتاب شرح به السبيطي "القصيدة الكافية" في النحو. قال عنه "لامبته".
في ثلاثة مجالس أخريها سابع عشر محرم سنة 884 هجرية.
COPYRIGHT © 2023 BY THE FOUNDATION FOR THE CULTURAL EDITIONS OF THE PROPHET ﷺ

- قطر الندا في ورود الهمزة للندا (236)
- قطع الدابر من الفلك الدائر (237)
- قطع المجلة عند تغيير المعاملة (238)
- قطع الزند في السلم في القند (239)
- قطع الأزهار في كشف الأسرار (240)
- قطف الفثبر في موافقات عمر (241)
- قطف الزهر في الرحلة الجامعة بين البر والبحر (242)
- قال الله الفوائد (243)
- قمع المعارض في نصرة ابن الفاضل (244)
- القول الجلي في أحديث الأولي (245)
- القول الحسن في الذب عن السنن (246)

---

انظر كشف الفنون الجزء الثاني ، العمود 1351 .
(236)

البصدر السابق ، العمود 1352 .
(237)

أو برمه السيوطي في حاوبه بتبهه .
(238)

انظر كشف الفنون ، الجزء الثاني ، العمود 1352 .
(239)

كتاب وضعه جلال الدين السيوطي في متشابه القرآن وصل فيه إلى آخر
(240)

سورة براءة .
(241)

أرجوزة فيمن الحديث مذكورة في البهست .
(242)

يذكر في هذه الرسالة الفوائد التي وجدتها في رحلته إلى دبياط .
(243)

قال عنها السيوطي رحمه الله : "انتضحتها من نظري مما أودعتها فاتحة .

علبة أو مسألة حكيمة أو نادرة بها يعتنى كل ذي نفس إبنة وربتها على

حروف الغافسة .
(244)

كشف الفنون الجزء الثاني ، عمود 1356 .
(245)

أو "القول الجلي في تطوير الأولي " الكشف ج 2 ، عمود 1363 .
(246)

كشف الفنون ج 2 ، 1363 .
(246)
القول المشرق في تحريم الاستغلال بالمنطق (247)
القول المعني في الحنث المعنى (248)
القول البديع في ممد النبي الشفيع (249)

حرف الكـثاد:

- الكاوي في تاريخ السخاوي (250)
- كتاب المتكلي (251) و يعرف فقط بـ "المتكلي" كشف
  ج 2 - 158
- الكر على عبد البر (252)
- كشف الصلصلة عن وصف الزائدة (253)
- كشف الضبابة في مسألة الاستنبات (254)
- كشف الطامة عن الدعاء بالمغفرة العامة (255)

(247) نسخ البصادر، الععود 1365
(248) وردت هذه الرسالة في الحاوي Bachelor.
(249) هو كَرْح لدية، التي عارض بها بديعة انتبئ الدين، أبي بكر ابن حجة.
(250) الحموي في التورية باسم النوع البديع، توفر نسخة منه خطية بالخزائر.
(251) مسألة من مباني السيوفي.
(252) شبيه بـ "البهشتب" الذي بيناها. قال عن الدكتور صبحي الصالح، وقد
(253) رجعنا إلى نسخة الصديق الكرم الاستاذ أحمد عبيد، أحد أصحاب المكتبة
(254) العربية بدقيق وصنفناها بـ "المتكلي" لأن السيوفي سماها بهذا
(255) الاسم في المقتبة (دراسات في نفه اللغة صفحة 368) و تد أورده حاجي
(256) خليفة خطأ في باب الكاف ثم أورده في اليوم منتها على ذلك.
(257) روسال في الدحور، ذكرها السيوفي في مهربت مؤلفاته.
(258) نشرته الدكتور السعداني ونقلها إلى الفنريني صديقي ثتصميم المجار، طبع
(260) ذكره حاجي خليفة في كشف الطالب، الجزء الثاني، الععود 1491.
(261) البصادر السابق، الععود 1491.

--- 34 ---
- كشف العمي في فضي الحمسي (256)
- الكشف عن مجاورة امامة الامال (257)
- كشف العمة عن الضمة (258)
- كشف اللبس في حديث رضي (259)
- كشف النكتاب عن الالغاب (260)
- الكلام الطيب والقول المختار في المثير من الدعاء وفي الأذكار (261)
- كنز العمال في سنن الأنقول والانفال (262)
- كنه المراد في بيان بانت سعاد (263)
- كوكب الروضة (264)
- الكوكب المنير في شرح جامع الكبير (265)

(256) ينور فهرست مؤلفاته.
(257) يوجد هذا الكتاب مخطوطة بالخزانتي العالية بالرياض في مجموع من ورقة 1 ب إلى 7 ب مسطره 21 ، مقياسه 155 / 210 ، رقبه بالخزانتي هو د 1241 ذكره يبروكليان في تاريخه ج 2 / 135 / 151 وهو مكتوب بخط مغربي لا
(258) ينور فهرست مؤلفاته.
(259) وهو في نف الحدث ينور فهرسته.
(260) كشف الظلون ج / 1496.
(261) ختم تاليه في شعبان 874 هجري.
(262) أنجز كشف الظلون ج 2 / 1518.
(263) ذكره يبروكليان في الجل 1 / 69. يوجد نسخة منه مخطوطة في المكتبة الإنجليزية ببئس تحت رقم 4473 نسخها محيد بن على الشريف سنة 1191 بخط مغربي.
(264) يوجد نسخة منه مخطوطة بمكتبة ياسين الخالدي بالقدس تحت رقم 292.
(265) تاريخ كتبه عبد السلام بن عمر بن جمال الدين الشامسي في 30 ورقة. اتم تألينه السبطي في جبادى الأخرى سنة 895 هجري.
- كشف الظلون ، الجزء الثاني ، المجلد 1523.
الكوكب الساطع (266) في نظم جمع الجوامع.

حرف السلام:
- الليم المصنوعة في الإحاديث الموضوعة (267).
- اللئلى المكلفة في تفضيل الغلالة على الموتية (268).
- لباب النقط فيما وقع في التخريج من المعرف المتقول (269).
- اللبيب في خصائص الحبيب (270).
- لبس الليب في الجوامع عن إيراد أهل حلب (271).

هو في 1473 بيتا نظمها سنة 877 هجرية يزيد بالخزائن العابة بالرياض تحت رقم 1414 في مجموعة من ورقة 1/ب إلى 32 ب سطورة 25، مع قياسه 180 × 215، يورده بروكلان في بلحته 2 ص 106. شرحه كل من الاستاذ محمد سالم بن المختار بن البايداني توفي سنة 1383 والاستاذ مولود بن أحمد الجوايد البصري يورد الشرحان مخطوتي بالتحف الوطني بنواكشوط حيث أطلعه عليها بعين المكان في رييس 1977.

حاجي خليفة كشف الظلال ج/2 1534/2 – وانظر أيضًا كتابه «نکت المبديات على الموضوعات الحاشية رقم 379».

المصدر إعلاه، العمود، 1535.

ذكر في الانتان أنه في إسباب النزول ودمته بكونه كتابة حاليًا لم يؤلف مثله.
قال السخاوي: «هو ما اعتفعه من تصانيف شيخنا ابن حجر».

الاسم الحقيقي للكتاب هو «النموذج الليب في خصائص الحبيب» وهو مختصر الخصائص النبوية المذكورة في حرف الخاء، وأنموذج الليب هذا هو الذي بسببه كتاب الإمام السيوطي المتاء التي سبق ذكرها المعروفة بـ «الفارق بين المصنف والسارق».

قال السيوطي في أوله: «ليا وصل كتاب الإسلام إلى حلب وقف عليه وافق فرآي نه يرى أن جبريل هو السفيق بين الله سبحانه وتعالى ونسان إيبانته لا يعرف ذلك لغيره تكتب على الهاشي بل قد عرف ذلك لغيره من البلاكش ناجب».

— 36 —
اللغز الجوهري في رد خبطة "خيط" الجوجري (272)

لباب في تحرير الأنساب (رواق الشام - الأزهر) (278)

تاريخ، وفي برنستن (681)

لقطع المرجان في أخبار الجان (273)

لم الاطراف وضم الاتراف (274)

اللمع في اسماء من وضع (275)

لمعة الأشراق في الانتقاق (276)

اللمع في أجوبة الاستفسا السبعة (277)

اللمعة في تحقيق الركعة (278) لأدرائه الجمامة.

لفظ المرجان في أحكام الجان (279)

اللمعة في نكت القطعة (280)

بдор موضوعه حول مسألة الرؤيا للنساء، وقد سبق أن ألف في هذا المعنى الكتاب الذي ذكرته قبل، وهو: "اسبال الكسا" الذي خصه في كتاب آخر سباه "دنفع الاسم".

في نحن الحديث ذكره في هنست مؤلفاته.

في نحن الحديث أيضاً رتب فيه الأحاديث على حروف المعجم بالنظر إلى أول الحديث.

وهو في نحن الحديث أيضاً.

كشف الظنون ج 2، العمود 1564.

ورد السيدوالي هذه الرسالة بتبانها في حاويه.

انظر كشف الظنون ج 2، العام 1565.

هذا الكتاب لخص به جلال الدين السيدوالي المؤلف الهم فيه "كتاب تكميم المرجان في أحكام الجان" للقاضي بدر الدين السيدوالي. سمي السيدوالي

هذا التحليل الذي اتخذه "لفظ المرجان في أحكام الجان" توجد نسخة منه خطية بالخزانة العابة بالرياش تحت رقم ك 1886. وهي مسورة بخط مغربي، من جلة، د. ك 202.

كشف الظنون، الجزء الثاني، العمود 1564.
اللمعة في خصائص يوم الجمعة (281)
- اللوامع المشرقة في ذم الوحدة المطلقة (282)
- اللوامع والبوارق في الجوامع والفوارق (283)

حصر الميـسـمـمـم:
- ما رآه السادة في الاتكاء على الوسادة (284)
- الماهل لمسائل الزاهد (285)
- المباحث الركبة في المسألة الدورانية (286)
- مباسم الملاح، ومناسم الصباح (286)
- ما رواه الأساطين في عدم الدخول على السلطان (287)
- ما رواه الواعون في أخبار الطاعون (288)
- مبهمات القرآن (289)

قال السبوطي متحدثا عن هذه الرسالة: «ذكر ابن القيم في كتاب الهدى
ليوم الجمعة خصوصيات بشبا وعشرين، ونهاه اضعاف ما ذكره فرايروث
استيعابها». (282)
هذه رسالة من الكلام الذي كتب بذلك السبوطي.
كشف الطناني الجزء الثاني، العبوس 1569.
مشكوك في نسبته للسبوطي. (284)
اختصر على مقدمة أحكام الدين للإمام الزاهد شهاب الدين أحمد بن قريبة
المحلية. (285)
يتعلق بالوفاق على أولاد الأردن.
كتب اختصاره في المؤلف الذي سنذكر في الحاشية رقم 398.
أو ما رواه الأساطين في عدم الرجاء إلى السلطانين. (287)
اختصر فيه كتاب ابن حجر المعروف بـ «بذل الماعون».
استناد السبوطي في تأليفه لهذا الكتاب من ثلاثة كتب بنفس العنوان هم
للسهيلي وابن عساكر والثاني بدر الدين ابن جماعة. (289)
المثابرة في آثار الصحابة (290)

- مجمع البحرين ومطلع البدرين (291)

- المحاضرات والمحاورات (292)

- مراصد الإطلاع على اسماء الأمكنة والبنايات (مختصر) (293)

- مراصد الطالع في تناسب المطلع والمقاطع (294)

- المقدمة في كرارة السؤال والرد (295)

- المقدمة إلى الدرج (296)

- المرقاة العلية في شرح الأسماء النبوية (297)

- المرقاة العلية في شرح الأسماء النبوية (298)

- dispenser في روضة المشتهى (299)

- المزهري في علوم اللغة وأنواعها (300)

- السارية إلى المصارعة (301)

رسالة في فن الحديث، ذكرها في نهرس مؤلفاته (290)

- شرح به التفسير الجامع البسيط "تحرير الرواية وتقرير الدراسة" (291)

- ذكره في نهرس وهو فن الأدب (292)

- هذا مختصر لكتاب "معجم البلدان" (293)

- الله في مناسبة فنولع السير وخلواتها (294)

- مؤلف في فن الحديث أيضا (295)

- رسالة في فن الحديث (296)

- انظر كشف الظنون الجزء الثاني العقد 1657 (297)

- ذكره السومي في نهرس مؤلفاته (298)

- ذكره السومي في نهرس مؤلفاته (299)

- كتاب مشهور لالسومي شرحه وضبطه وصححه وعونه موضوعاته وعلق (300)

- حياشي محمد أحمد جاد الأولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد الباجي (301)

- رسالة ذكرها السومي في نهرس مؤلفاته في فن الحديث (302)
مسألة الجنف في والدي المصطفى (302)
مساءلة للسمنوع في ضوء الشموع (303)
المستترفة في أحكام دخول الحشمة (304)
المستترفة في أخبار الجواري (305)
المسلسات الكبرى (306)
مسند الصحابة الذين ماتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم (307)
المصاعد الفضيلة في التواعد النحوية (308)
المصابيح في صلاة التراويح (309)
مصابيح الزجاجة في سنن ابن ماجة (310)
مطلع البدرين فيهم يؤتي أجره مرتين (311)

رسالة أوردها في حايته نابأ (302)
رسالة ذكر فيها جوابا عن سؤال: هل أويد النبي صلى الله عليه وسلم الشماع؟ (303)
اشترس الله السبوطي في نهرست مؤلفاته (304)
توجد نسخة خطية من هذا الكتاب في المكتبة الإنجيلية بتونس مكتوبة بخط بشريفي محفوظة فيها في مجموع من ورقة 117 إلى 132 مسطرتها 23 مقياسها 18 × 15 (305)
رسالة فيف الحديث، جمع فيها خمسة وثمانون حديثا (306)
ذكر السبوطي هذه الرسالة في نهرست مؤلفاته (307)
رسالة في علم اللغة انظر هدية المارنين لاسحاق باشا البغدادي ج 2/542 (308)
كشف الظنون ج 2، العبدو 1702 (309)
انظر كشف الظنون ج 2، العبدو 1706 (310)
جمع نبه كل ما يتعلق بهذه القضية ونظمه في ابنات (311)

40
- المطلع السعيدة (312)
- المضبوط في أخبار أسبوتو (313)
- المعاني الدقيقة في ادراك الحقيقة (314)
- معترك الاتهام في أعجاز القرآن (315)
- المعتمد في تثبير عبارة المختصر (316)
- المعتلى في تعدد صور الولا (317)
- مفاتيح الغيب (318)
- مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة (319)
- منحات الاتهام في مبهمات القرآن (320)

(312) اسمه الكابيل «المطلع السعيدة في شرح الفرية» انظر هدبة العارنين
الجزء الثاني، العمود 442 آخره.

(313) في رواج التاريخ، كشف الطنون، الجزء الثاني، العمود 1712
قال السيوطي عن هذه الرسالة: «هذه رسالة مهمة ختب على كثير من
الناس في موضوعين أحدهما فيها ورد من المحققين أن الأعمال تعرض في
صورة إشخاص، الثاني فيها ورد من أن الموت يقبح به في صورة كيس.
ويذبح فاحترجوها في النبات مقترنًا
طبع هذا الكتاب في ثلاثة أجزاء بعد ذلك في القاهرة سنة 1969
بتحقيق الاستاذ على محمد البجالي.

(314) انظر كشف الطنون، الجزء الثاني، العمود 1731.

(315) هذه رسالة في عن الإسول.

(316) مؤلف في التفسير، كتب منه من سورة سبحة إلى آخر القرآن.

(317) انظر كشف الطنون، الجزء الثاني، العمود 1760.

(318) اعتقد أنه مختصر، وعلى كل تناول فيه المهمة في القرآن الكريم.
توجد نسخة خطية منه في دار الكتب الشهيرة كيل في صوفيا عاصمة
الجمهورية الشعبية البلغارية تحت رقم 1618.

(319) نشره بروكلين في
الجزء الثاني صفحة 145 وفي ذيله 2 و 179، منه في دار الكتب الظاهرة.

(320) بدمشق نسختان 128 و 5881.

---

41
- مقاطع الحجاز (321)
- المقامات (322)
- المكون في ترجمة ذي النون (323)
- الملاحين في معي المشاخص (324)
- المنتقل من الدرر الكامنة (325)
- المناوبة في آثار الصحابة (326)
- مناهج الصفا في تخرج أحاديث الشفأ (327)
- منبع الفؤاد في ترتيب الضوابط والقواعد (328)
- منتهى الأعمال، في شرح حديث انا الأعمال (329)
- المنجلى في نظير الولى (330)
- المنجم في المعجم (331)
- المحننة في السبحة (332)

321 كشف الظلون الجزء الثاني، العهد 1781.
322 انظر عنوان هذه المبادلات في كشف الظلون الجزء الثاني، العهد 1785.
323 رسالة من التاريخ، ذكره في نهريست مؤلفاته.
324 ذكره السبتي في نهريست.
325 كشف الظلون، الجزء الثاني، العهد 1814.
326 هدية المارنفين، الجزء الثاني، العهد 1843.
327 البصر السابق، نفس البكاء.
328 أشكل في نسبته للسيبتي.
329 كشف الظلون الجزء الثاني، العهد 1852.
330 ذكره حاجي خليفة بهذا المقطع «المنجم في تطور الولى» وهو خطي.
331 ذكره السبتي في نهريست، نسخة منه مخطوطة ببعض الخطوطات بالقاهرة.
332 رقم 726 تاريخ.
333 انظر هدية المارنين الجزء الثاني، العهد 543. بالخزاء الطنية تحت.
334 رقم د 1370.
المرجع السابق.

(333) توجد نسخة خطية منه بالكتبة الإنجيدية بثونس تحت رقم 4763 مكتوبة بخط مغربي وهي في مجمع من الورقة 150 إلى 152 مسورة 22 رسالة في عن الحديث، لم تتم.

(335) هدية المارةين الجزء الثاني، العهدود 543. توجد نسخة منه في تونس.

(336) بال_brightness، برتم 19.

قال حاجي خليفة عنه: "وفيها النوع الباسية في مناقب السيدة فاطمة"

(337) توجد نسخة منه مخطوطة بالكتبة الإنجيدية بثونس تحت رقم 4763 مكتوبة بخط مغربي وهي ضمن مجمع من الورقة 94 إلى 101 مسورة 23.

(338) هكذا هو بث في هدية المارةين وذكر حاجي خليفة في كشف ج 2 / 1888.

(339) المني في الكني، هذه رسالة في السيرة النبوية.

(340) هدية المارةين، الجزء الثاني، العهدود 543.

(341) نذكر السيوطي هذه الرسالة في نورس ذهب اولاته.

(342) وهو هذا الكتاب الذي نزخته اليوم.

(343) — 43 —
- ميدان الفرسان في شواهد القرآن (344)
- ميزان المعدلة في شان البسملة (345)

حروف النّسـون:
- ناسخ القرآن ومنسوخه (346)
- نتائج الفكر في الجهد بالذكر (347)
- نثر الزهور على شرح الشذور (347م)
- نثر الذكاب في الأشراد والقرآن (348)
- نثر الكتان في الخشكنان (349)
- نثر الهيمان، في وفيات الأعيان (349م)
- النجح في الإجابة إلى الصلح (350)
- نزول الرحمة في التحدث بالنعمة (351)
- نزهة الأخوان وتحفة الخلان (352)
- نزهة الجلساء في أشعار النساء (353)

(344) لم ينسه
(345) أنظر كشف الظنون، الجزء الثاني، المعمر 1918.
(346) أنظر كشف الظنون الجزء الثاني، المعمر 1921.
(347) ذكره في حاويته بتلبه.
(348) م) أنظر الحاشية رقم 382.
(349) هدية الماردين، الجزء الثاني، المعمر 543.
(350) أنظر الإشارة التيما في كشف الظنون، الجزء الثاني، المعمر 1928.
(351) مقدمة من مقالات السبئي.
(352) ذكرها في نهرست مأتله.
(353) كشف الظنون الجزء الثاني، المعمر 1938.

توجد نسخة من هذه الرسالة في المكتبة الإجبارية ببرشلونة تحت رقم 4763.

ضمن مجموعة من ورقة 133 إلى 145، مسسطها 23.

-- 44 --
- نزهة العمر في التنفيذ بين البيض والسود والفس (354)
- نزهة المتاهل ومرشد المتاهل (355)
- نزهة النبي (356)
- نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير (357)
- نشر العلمين المنيفين في احياء الآبوين الشريفين (358)
- النصيحة فيما ورد من الأدبيات الصحيحة (359)
- النظرة في أحاديث الماء والرياضة والخضرة (360)
- نظام اللسد في أسماء الاسم (361)
- نظم البديع، في مدح الشفيع (362)

توجد نسخة مطبعة بالكتاب الإحديبة بتونس تحت رقم 5682 ضمن
مجمع ذكر هذه الرسالة بروكلان في ذيله 197/2.
فيه شكل قد يكون غيره.
ذكره في فهرست التواريخ.
هيئة المعارين، الجزء الثاني، المواد 543.
كشف الطهان، الجزء الثاني، المواد 1952.
هيئة المعارين، الجزء الثاني، المواد 543.

توجد نسخة مطبعة من هذه الرسالة بالكتب الإحديبة بتونس تحت رقم
14763 وهي في مجموع من الورقة 146 إلى 152 مقياسها 15
مسطرتها 25.

تتبع فيه الفصول التي كتب في أسماء الاسم جميع منها خمسة اسم ثم
وقف والقط من "الزنبيل البديع" لأبي خالوهه أكثر من مائة وخمسين
أخرى أفردها بهذا التأليف.

توجد نسخة مطبعة بالكتب الإحديبة بتونس تحت رقم 4523، نسخها
محب بن سلام الطورق مقياسها 20/15 مسرحتها 19، ومعها شرحها
الذي الله هو نفسه عليها، سبى هذا الشرح "الجمع والتفريق" ذكره
بروكلان في ذيل 2/197. ألف السبوعي هذا الكتاب ليعرض بـ
بديعة بن حجة الحموي التونسي سنة 337 ه.
نظم الضرر في علم الأثر (363)
نظم العقائد في أعيان الأعيان (364)
نفح الطيب في مسألة الخطيب (365)
النفح المسكية والتحفة المكية (366)
النقاشة في موضوعات العلوم (377)
النقول المشرقة في مسألة النفتة (378)
نكت الديعيات في الموضوعات (379)
نكت على الألفية (380)
نكت على الشافية (381)

النية في علم الحديث شرحها بمؤلف سياح البحر الذي ذكر، لم يسم.
كشف الظنون، الجزء الثاني، العوام 1963.
ذكره في شعره مؤلفاته.
الله بركة في يوم واحد، فيه نحو ويدع ويعان وعوسي.
توجد نسخة منه خطية بالخطابة العامة باللبيب تحت رقم 1414 ضمن
مجلة من ورقة 1/1 ب-38 ب، مقياسه 16/21 سطوره 11. أورده
سركيس في مطبعه من 1084.
نظم النفيقب الشيخ عبد الله بن الحاج حياحة الله الغلازي المتوفى سنة
920 ه. وشرح هذا النظم محمد سالم بن الإمام اللثوبي. يوجد النظم
وشرح laughs بالظف الوطني بنواكشوط عاصمة موريتانيا.
ذكرها السيوطي في حاوله

عني الإمام السيوطي بي بـ "الموضوعات" "الموضوعات الكبرى" للشيخ
ابن الجرير عبد الرحمن بن علي المعروف بـ "الجرب بن المغداي المتوفي
سنة 597 هجرية وهو فريق مجلدات ذكر فيه كل حديث موضوع. والجلا
ينتخب جملة من الأحاديث ليست موضوعة منها ما هو في السنن الإربعة.
ولقد خصنا النكت الديعيات على الموضوعات في كتابه السابق الذكر.
اللائي المصبوغة في الإخبار الموضوعة - انظر الحاشية رقم 267.
- نكت على شذور الذهب (382)
  نكت على الكافية (383)
- نكت اللوامع على المختصرات والمنهاج وجمع الجوامع (384)
  نكت على النزهة (385)
- نواضير الإيك (386)
- نواهد الإيك وشواهد الإفك على البيضاوي (387)
- نور الحديثة في مختصر حديثة الأدب (388)
- نور الشقيق في الهزيم (389)
- النهجة السموية في الأسماء النبوية (390)

حرف السواوي:

الوافي في شرح التنبيه (391)

كتبت جلال الدين السيوطي على شرح شذور الذهب لأبن هشام حاشيـة
سماها نظر الزهور على شرح الشذور. إنظر الحاشية رقم 347 م
على الكافية في النحو للشيخ جمال الدين أيوب عمرو عنوان بن عمر المعروف
بناج الحاـبي البالك النحوي المصري سنة 646 هـ.
كتاب في من الأصول، ذكره في مهـست مؤلفاته.
(382)
(383)
(384)
(385)
(386)
(387)
(388)
(389)
(390)
(391)

لا يظهر حاـبي خليـة في كتبه الجزء الثاني، العموـد 1976.
اسمـه الذي يشمل «نواضير الإيك في النيك» وهو مختصر لكتاب سياني اسمـه
» الوجـاح في فوائد النكاح، يظهر أنهما معا للسيوطي.
هـذه حاشية على تفسير البيضاوي
انظر كشف الظنـين.
هذه رسالة في من الحديث، ذكرها السيوطي في مهـست مؤلفاته.
هذه ملخص الكتاب السابق الذكر المنسى الـ privé" خضـاء في شرح اسماء
الخليفة، أنظر الحاشية رقم 128.
لم يظهر حاـبي خليـة في كشف الظنـين وذكره اسمـيل باشا البغدادي في
» هديـة العارفين» الجزء الثاني، العموـد 544.
وجه النضر في نبؤة الخضر عليه السلام (392)
وجه النضر فيما يقبضه الناظر في الوقت (393)
الوجيز في طبقات الفتحاء الشافعية (394)
الدبيك في فضل الديك (395)
ورقات في الوفيات (396)
الوسائل إلى معرفة الأوائل (397)
النشاح في معرفة النكاح (398)
وصول الأماني بأصول التهاني (399)
الوفية في مختصر الألفية (400)
وقع الاذى في ضروب المثل (401)

هكذا جاء اسمه في هدية المارينين - إما صاحب كشف الطئون نسماء:
"وجه النضر في ترجيح نبؤة الخضر"  (392)
ذكره صاحب هدية المارينين، الجزء الثاني، العدد 544.
كتاب في نبوات التاريخ: ذكره في نوفرست مؤلفاته (393)
ذكرها في ديوان الحيوان (394)
في نبوات التاريخ أيضا: ذكر في نوفرست مؤلفاته (395)
لخص فيه أواكل العسكري وزاد أضعافه وربته ترتيب الفقه (396)
هكذا كتاب سود فيه مسودات متعددة بينها المؤلف المذكور في الحاشية، 36 م، واسمه الصحيح هو: "الانصاف في اسماء النكاح" لا كما ذكر في تلك الحاشية.و هذا المؤلف المذكور في الحاشية، 186 م، وانظر أيضا رم 407.
كشف الطئون ج 2 — 2014، "هديه" ج 2، 544 (399)
هكذا مسألة صاحب هدية المارينين، وأما الاسم الموجود في كشف الطئون فهو: "وقع الامل في ضروب المثل" (400)
(401)
حرف الهاء:
- هدم الجاني على الباني (402)
- همهم الهوامع في نشر جمع الجوامع (403)
- الهيئة السنية في الهيئة السنية في الأخبار (404)
- اليدين البسطى في تعيين الصلاة الوسطى (405)
- البنبرع فيما زاد على الروضة من الفروع (406)
- اليوافيت الثمينة في صفات السمية (407)
- يوافيت في حروف الأدن في توجيه قولهم لا شيء الله أذن؟ 408

ذكرها السيوطي بتتابعها في الجاري.
كتاب مشهور معروف بتدوين.
اقتبسه السيوطي من الأثر والأخبار.
انظر كشف الطنين الجزء الثاني ، العمود 2050.
الصدر السابق ، ع. 2052.
este بطول الكتاب المذكور في الحاشية رقم 398.
ذكره في نهرست مؤلفاته.
مخطوطات المهدب:

اعتمدت في تحقيق المهدب على نسختين، نسخة الخزانة العامة بالرباط الموجود ضمن مجموع من الورقة 153 حيث عنوان الكتاب، وبعض التنسيق التي لا تتعلق بوجه من الوجه بموضوع المخطوطة.
(انظر ذلك في اللوحة رقم 1 المنشورة من هذه المقدمة) إلى الورقة 177 حيث نظم السيوطى ذلك في قصيدة يسهل حفظها على غرار ما فعل قبله ابن السبكي والحافظ ابن حجر.

مقاييس المخطوطة 16/21 مسطرتها 19، مكتوبة بخط مغربي متوسط (انظر اللوحة رقم 2 التي تمثل بداية مخطوطة خزانة الرباط).

كما اعتمدت على نسخة الإسكوريال التي تحمل رقم 1928، وهي ضمن مجموع جمع أثاثي عشر تاليما من عمل السيوطى، أشرت إليها جميعا في ثبت كتابه.

وهذه النسخة مكتوبة بخط مغربي متوسط، قليل النقط (انظر عنوان المخطوطة في اللوحة رقم 3) مقياسها 16/21 مسطرتها 23 (انظر أولها في اللوحة رقم 4 من هذه المقدمة).

أما مخطوطات المهدب فهي كثيرة، لم أتمكن بكل آسف من الحصول عليها، وعلى كل فنان اعتقد أنهن استطاعت بواسطة نسختين فقط أن أقدم نصا للمهدب سليماً.

أخيراً، أرجو من العلامة الثابت أن يبدئي بعونه ينتمي إلى ما بدائه في أحياء النزاع الإسلامي العظيم.

— 50 —
جَنَّاءُ الْعَرَبِ والْإِرْبَاطِ ِالْقَلْبِ ِنَزْلًا هَلْ يَمْثَلُ القُرْآنُ

الْعَرَبِ مَنْ تُقَدِّمُ بِهِ مَعَهُمْ فَلَاتَأْتِ الْجَهَّالِ ِلَمْ يَكُونَ عَلَى إِسْرَائِيْلْ

الْيَسَّارِ يَصِلُ ِالْجَعْلِ ِلَمْ يَكُونَ أَلْفَةُ ِالْعَزْيُزِ ِلَمْ يَكُنْ نَزْلًا ِلَمْ يَكُنْ ِلَمْ يَكُنْ
ذكر الله الرحمن الرحيم صلى عليه وسلم

الحمد لله الذي نبع من خير الدنيا والآخرة

الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له

لا تنفعني من غلول أحد من ما كنت لا على الله ي telefono

أحسن الله إليه مزشاً ونعمة

أما اللهم أتفق في النور والهدى

فريدغ الله بسيبى

والله لا إله إلا هو وحده لا شريك له

لا تنفعني من غلول أحد من ما كنت لا على الله ي telefono

أحسن الله إليه مزشاً ونعمة

أما اللهم أتفق في النور والهدى

فريدغ الله بسيبى
حبي، ورغم ما كنت أعرفه عن المال، لم أكن أعرف أن المال يحوّل الأشياء إلى نسيم. لقد كنت أعتقد أن المال هو الأفضل في العالم.

على مدار السنوات التي قضاها في هذا المعهد، تعلم أن المال لا يعني一切ً.

يجب أن نتعلم أن المال ليس الأفضل في العالم. يجب أن نتعلم أن الحياة لا تكون مبتهجة بالمال فقط.

الأعمال własيت هي نشاط يوفر المال، ولكنها لا تعني أن تحتاج إلى المال كل يوم.

أجب على câu، وبدأ من أرض المظهر، الماء، الطبيعة، والبهجة.
تعدّ الأدلة الجماعية، معاً، مصدراً للأدلة القوية، للرد على أي من السؤالين لمنفي، فمثلا، إذا كان هناك نموذج باحث غير مرتبط بمنفي، فهذا يشير إلى أن منفي يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. وظم النموذج يشير إلى أن منفي يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلة الجماعية. ومثل الخطأ المكتشف في الأمثلة، يمكن أن يكون مرتبطًا ببعض الأدلا...
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فضل هذه الأمة بالكتاب العربي، والصلاة والسلام
على سيدنا محمد أشرف رسول وأكرم نبي.

ما هو هذا الكتاب؟

هذا الكتاب تبتبت فيه الألفاظ المعرفة التي وقعت في القرآن مستوعباً ما وقفت عليه من ذلك، مقروناً بالعزو (1) والبيان، وعلى الله الاعتماد، وإليه أضرع في الهدية إلى طريق السداد.

1 — مقدمة:

اختلاف الأئمة في وقوع المعرفة في القرآن، فالآخرون، ومنهم الإمام الشافعي، وأبن جيرير وأبو عبيدة والتقسيم: أبو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه لتقوله تعالى: «فَرَأَيْتَ نَزْلًا عَرَبِيًَّا» (1) وقوله: «وَلَوْ جَعَلْنَا فِي الرَّسُولِ عَرَبِيَّةً تَقَلَّدَتْ آيَاتُهُ عَرَبِيَّةً وَعُمُريَّةً» (2).

الحيد لله رب العالمين في 1
من 2 — سنتت "والصلاة والسلام" من 1
من 1 و 2 — بالعز في 1، وهو خطأ واضح.

1 — بالعزو: من فعل عزا أقول عزوه أو عزيته إذا نسبته، و"مقرونا بالعزو" معناه أنه يأتي باللفظة ناسا، على الباحث الذي يحدث عنها، ونسبها إلى أصلها.

1.1 — كررت العبارة "ثرنا عربا" ست مرات في القرآن الكريم: في السورة 12 يوسف الآية 2، وفي السورة 20 هطة الآية 113 وفي السورة 39 الزمر الآية 28، وفي السورة 41 الآية 3، وفي السورة 42 الشوري الآية 7 وفي السورة 43 الزخرف الآية 3.

1.2 — الآية 44 من السورة 41 فصلت
تشدد الشافعي على التأليف بوجود العرب في القرآن:

وقد شدد الشافعي النصير على التأليف بذلك.

وقال أبو عبيدة: «إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فلما زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم التقول، ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر التقول ».

رأي ابن فارس:

وتنال ابن فارس: لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب ابتذل علن النباتان بمتلكهما، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها.

رأي ابن جرير:

وقال ابن جرير: «ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ القرآن أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك، انما أتق فيها توارد اللغات».

وقال غيره: «بل كان للعرب العارية التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالفات لسائر الألسنة في أسفار لهم، فعلقت من لغاتهم الالفاظ».

---

س 4 —  

س 7 —  
«وقال ابن فارس» في ر. وفي 1. والصواب من الانتكاس. قال مصحح هذا المؤلف السيد عبد الوصيف محمود. الذي في الكشلة.

س 13 —  
«وقال ابن فارس».

س 15 —  
الحبشية في ر. فغلبت من لغاتهم اللفظا في
العراقة (3) غيرت بعضها بالنص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها، حتى جرت تجري العربية الفصحى، ووقع بها البيان، وعلى هذا الحَد نزل بها القرآن».

وتال آخرون: «كل هذه العناصر العربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جدا، ولا يبعد أن يخفى على الأكابر الجليل، وقد خضي على ابن عباسمعنى فاطر».

قال الشافعي في الرسالة (4) : «لا يحيط باللغة إلا نبي».

وتال أبو المعالي عزيزي عبد الملك: «انما وجدت هذه النقطة في اللغة العربية لأنها أسع اللغات وأكبرها أنفسا، ويجوز أن يكونوا يسبقوا إلى هذه الأنفسا» (5).

وذهب آخرون إلى وقوفه فيه، وأجابوا عن قوله تعالى في القرآن: "عربياً" بأن الكلمات البسيطة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربياً. فالقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلغة فيها عربية.

---

1-3 - لقد تركت هذه الجملة على علاتها اعتقادا بمنى إنها، على كل حال أفضل من التي بنفسة الأسبراي ولان أوقياء، يستطيع بذة الجملة المركبة أن يفهم مقصود السيوفي الذي أسلك ارادة أن يقول: «ملفتة من الصفات (أي الاسم الآخر) الناط بالناظم (أي الناظر العربي) غيرت بعضها بالنص من حروفهم».

1-4 - انظر الرسالة صفحة 42، وقد ورد فيها: «ولا نعمه يحيط بجميع علمه. انسان غير نبي».

1-5 - انظر البرهان الجزء الأول صفحة 290 وكذا الاختلاف الجزء الثاني، صفحة 106.

---

59
 وعن قوله: "أَعْجَبُ رَبِّي وَعَزِيزُي" بأنَّ المعنى من السيقان كلام عجمي ومخلط عربي، واستدلوا باتفاق النحاة على أنَّ منع صرف إبراهيم للعلمية والعجمة.

ورد هذا الاستدلال بأن الإعلام ليست محل خلاف: فالكلام في غيرها، موجه بأنه إذا اتفقت على وقوع الإعلام فلا منع من وقوع الاجتناس.

اختيار المؤلف:

ورأى ما رأيته وهو اختياري - ما أخرجه ابن جرير. قال:

3 و 156) «أنباني ابن حميد أنباني يعتوب المغيرة عن جعفر عن ابن المغيرة عن سعيد بن جبير، قال: "سألت تريثي لولا أنزل هذا القرآن أعمياً وعبريًا، فأنزل الله: "وقالوا أُولاؤا فصِلَت آياته أعجبَي وَعَزِيزَي".

الآية.

وأنزل الله بعد هذه الآية القرآن بكل لسان، فيه: "حوارة من يسجٍيل (6) فارسية".

| للعلمية والعجمية في ر. | س 3  |-
|---------------------------|-------|-
| وقال: فالكلام في غيرها في ر. | س 4 |-
| فوجه عوض موجه في ر. | س 5 |-
| اضاف في التنطق "بهاء صحيح" | س 8 |-
| وانبا يعتوب في ر. | س 9 |-
| من جعفر بن المغيرة في 1. | س 9 |-
| عن سعد بن جبير في ر. | س 10 |-
| عجارة من سجيل في ر. وهو خطأ بين | س 14 |-

1-6 ذكرت هذه المبارة في القرآن الكريم ثلاث مرات، في السورة الحادية عشرة، هود الآية 81، وفي السورة الخامسة عشرة الآية 74 وفي السورة 105 الفيل الآية 4.
 وقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن مجرد بن أبي إسحاق بن عبيد الله عن أبنائنا إسرائيل عن أبي أسحاق عن أبي ميسرة قال: في القرآن من كليل لسنان.

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه 7: حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن أبي أسحاق عن أبي ميسرة، قال: أنزل القرآن في كليل لسنان.

وقال: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سلمة بن سبط عن الضحاك، قال: نزل القرآن بكل لسان.

ونقل العالساب عن بعضهم قال: ليس لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن.

فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوف هذه الألفاظ في القرآن أنه حوي علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء. فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى

| س 7 – 10 | عن أبي ميسرة، قال: في القرآن من كل لسان، زيادة في رد.
| س 11 | عني نبيث خالياً نباً من النبط في منتوطة ومشكل جزؤها الأول.

1.7 – يظهر أن المصنف الذي يشير إليه المؤلف هو النفسير الذي الله يهو الحسن عناب بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، وهو من حفاظ الحديث، صنف فيه المسند كما ألف في القرآن النفسير. أما آخره، وعرف أيضاً به، ثابت واسمه عبد الله لم يترك في علمي، حصنا في القرآن يمكن أن ينقل منه السيف من أنه كان مثل أشياء كثير حافظها للحديث السف، في كتب وصلنا منها المصنف الذي لا زال مخطوباً، بائ عثمان سنة 239 هجري، مواقف 853 م، وثاني آخره عبد الله سنة 235 هجري، مواقف 849 م، وهناك ابن أبي شيبة الثالث هو محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العباسي، أبو جعفر الكوفي، وكان هو أيضاً مؤرخاً للحوار الحديث لكن تأليف كتبتة منها التاريخ، مات بمدينة سنة 297 هجري مواقف 909 ميلادية. انظر كشف الظرونين الجزء الأول، صفحة 233.
أنواع اللغات والأنسان يتنتمون احاطته بكل شيء. فاختير له من كل لغة أعزها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب.

رأي ابن النقيب:

ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك، فقال في تفسيره (8): «من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بأعماق القوم الذين أنزلت عليهم، لم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم. والقرآن، احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير». انتهى.


واحتها في 1، وهو خطأ واضح.

س 2 - رأيت النقيب في ر.

س 4 - فالنقيب في ذلك في تفسيره في 1.

1.8 - اعتقد أن السيوطي يشير إلى التفسير الذي صنفه محمد بن سليمان ابن الحسن البلخي البندسي. ذلك التفسير الذي قال عنه المتصري في السلك (1:881) "آله في سبعين مجلدة".

2.1 - ارداد ابن النقيب هذا في القرآن في السنة 611 هجرياً مواليد 1214 ميلادية وتوافق بها سنة 618 هجرية (1298) كان من فقهاء الحنفية.

3.1 - الآية 4 من السورة الرابعة عشرة، إبراهيم، والإياء بتسميتها: "ولما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لا يبين لهم، ففضل الله من يشاء ويبديه من يشاء، وهو العزيز الحكيم".

3.1 - وردت منيرة "استقر" أربع مرات في القرآن الكريم، في السورة الثانية عشرة، الكافرون الآية 31، وفي السورة الرابعة والأربعين الآية 53، وفي السورة الخامسة والخمسون الآية 54، وفي السورة السادسة والسبعون الآية 21.
فائدة أخرى لوجود المعرب في القرآن:

وقد رأيت الجيبي ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرى، فقال: "إِنَّ قِيلَ ان استفرق (9 م) ليس يعربي (10) وغير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة، فنقول: "لَوَ اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة وياتوا بلفظ يقتوم مثامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك.

وذلك لأنَّ الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة، فإنَّ لم يرغبهم بالوعد الجميل، ويخوفهم بالعذاب الوrible، لا يكون حثه على وجه المحكمة. فالوعد والوعيد نظرنا إلى الفصاحة واجب. ثم إن الوعد بما يرغب فيه المثلاء، وذلك منحصر في أمور: الاماكن الطيبة، ثم المأكل الشهية، ثم المشرب البهية، ثم الملابس الرفيعة، ثم المناخ اللذيذة.

فلما بعده مما يختلف فيه الطعام.

فاذن ذكر الاماكن الطيبة، والوعيد به لألزم عند الفصيح، ولما تركه لفظ أمر بالعبادة ووعد عليها بالاكل والشرب: "أن الأكل والشرب لا تندفع إذا كنت في موضع أو حبس كرهه".

فاذن ذكر الله الجنة ومنس악 طيبة فيها، وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما هو أرفعها، وأرفع الملابس في الدنيا الحرير.

<table>
<thead>
<tr>
<th>س</th>
<th>نص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>&quot;أن قيل استفرق&quot; في ر. والصواب من ا و من الإثنتان.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>&quot;انجزوا عنها في المسميات والصواب عن الإثنتان.</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>&quot;الطبيبات في ر.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>&quot;العنية في ر. حاول تصحيحها كأن هذة النسخة فثبتت &quot;المعينة&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>&quot;لا النذره&quot; في النسخين وفي الإثنتان كذلك.</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>&quot;فاذن ذكر الله الجنة&quot; في النسخين، والصواب من الإثنتان.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

10 - سيذكر المؤلف هذه المقدمة في الرقم 8. — 63
وأمأ الذهب فليس مما ينسج منه ثوب. ثم أن الثوب من غير 1 (42 ب) الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثلث.

وربما يكون الصفيف الحنيف أرفع من الثقيل الوزن.

وأمأ الحرير فكلما كان ثوبه أثلث كان أرفع. فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثلث الثلاث ولا يتركه في الوعد لئلا ينص في الحكمة والدعاء.

ثم إن هذا الواجب الذكر إمأ أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريحة أو لا يذكر بمثل هذا.

ولا شك أن الذكر بلفظ الواحد الصحيح أولى لأنه أوجز وأظهر في الإفادة، وذلك "استبرق" (11).

فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه، لأن ما يقوم مقامه اما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة.

ولأ يجد العربي لفظا واحدا يدل عليه إلا أن القبأ من الحرير عرفها العرب من الفرس، ولم يكن لهم بها عهد، ولا وضع في اللغة العربية لدبياج النصين اسم. وإنما عرّفوا ما سمعوا من المجم المعمّ، واستغنا به عن الوضع لفتة وجوده عندهم وندرة تلفظهم به. أو ألا أن ذكره بلغة فانه قد أخل بالبلاغة لأن ذكر لفظين معنى يمكن (ذكره بلفظ تطويل، فعلم بهذا أن لفظ "استبرق" (11) يجب على كل فصيح أن يتكلم به في موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه.

س 5 — ولا تتخن في ر. ولا يعني له.
زيادة "ان" في الإثنتين. س 7 — ساخطة من النصتين.
س 17 — بمعنى في ا وفي الانتان.
س 19 — سقط ما بين البلائيين في 1.
س 11 — 1.8 في الربع modeling 2.8 والحاشية 1.8-2.8.
وأي فصاحة إلا من لا يوجد غيره مثله». انتهى.

وجهة نظر أبي عبيدة في المعرف:

وقال أبو عبيدة التاسم بن سلام بعد أن حكي التول بالوقوع عن الفقهاء، والمنع عن أهل العربية: "والصواب عندي مذهب فيه التولين جميعاً، وذلك لأن هذه الأحرف أصولها أعمجية، كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب فريعتها بالسنتها وحولتها عن ألفاظ الأعمج إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن. وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال أنها عربية، فهو صادق، ومن قال: أنها عجمية، فصَّادق.

وهذا هو الذي جزم به ابن جرير، ومال إلى هذا القول الجواليلتي، والجوسي وآخرون.

وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن مرتبة على حروف المعجم.

2 - حرف الهـمزة 

أباريق (1)

---

1 - "لا يوجد غيره" في ر. بدون مثله.
2 - "فيه التول" في 1.
3 - "ومن قال عجمية" في ر في الانتان.
4 - "الواردة في القرآن من ذلك" في الانتان.

---

1.1 - لم ترد هذه البنية على هذه الصيغة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: "بلكوكاب وأباريق وكل lei من تمين" الآية 18 من السورة السادسة والخمسين، الواردة.
حكى الثعالبي في فقه اللغة (2) وأبو حاتم اللغوي في كتابة
الزيزة (3) انها فارسية.

وقال الجواليق: «الابريق فارسي معرب وترجمته من
الفارسية (4) أحد شبابين (5): أما أن يكون طريق الماء أو صب الماء
على رينة» (6).

2.2 — المقرب (1).

2.3 — أُلْبَيْيٌ: قال ابن أبي حاتم في تفسيره: (أبوcona أبو عبد الله
الطبراني) أبنانا اسماعيل بن عبد الكريم حديثي عبد الصمد ابن مغقل).

على هيئة في ر. والصواب من ا و من الفن و سبيما من المربع
للجواليق.

س 5 — سقط ما أثبت بين الهلاليين من 1.
س 8 — 9

2.1.2 — ذكر أبو منصور عبد البالك بن محمد الثعالبي هذه البفردة في كتابه «فته
اللغة وسر العربية» في الفصل الذي يسمى مسابقة اسماء تفترد بها،
دون العرب فاضطر العرب إلى تعريبها أو تركها كما هي» — انظر نيته
التاريخية، مصر سنة 1371 هـ. 1952 م. صفحة 453.

2.1.3 — كتاب «اليثة في الكلمات الإسلامية العربية الجزء الأول»، ص 136.

2.1.4 — هي في الفارسية اسم مركبة من كلمتين من آب، م، ر، ورز، جر، خث،
(سكيبة) أو (صب) أو (انظر) J. Jeffery,
أbrasqa الذين ينتمون به، وكذب عن الفارسية أيضًا.

2.1.5 — قال الجواليق تحت مادة "برق" والمربع: واحد الأبريق، فارسي
"مربع.

2.1.6 — انظر «الابريق من كلم الإنجليزية على حروف الجمع» لأبي منصور
الجواليق، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر، ص 26 من طبعة
طهران 1966، بتحقيق أحمد محمد شاكر.

2.2.1 — كنت متحفظا بتصغير عد ففي البقرة الذي كتبته تحت عنوان
"الأنفاز الإبداعية في القرآن الكريم" الذي نشر في مجلة البحث العلمي
العدد الثالث عشر، السنة السادسة يناير دجنبر 1968 ابتداء من صفحة
53، وكتب بنيت هناك أن اللقبة الإبداعية لا جدال فيها.

66
سمعت وهم بن منبه يتول في قوله تعالى: « وقيل يا أرض أبلعي ماءك (1) » قال بالحبشية « ازدرديه ».

وقال أبو الشيخ ابن حيان في تفسيره: « حديثنا الويلد حديثنا أبو عمرو الغزال حديثنا أبو العزيز بن منبه حديثنا شبيب بن الفضل، حديثنا مسيدة بن السع عن جعفر بن محمد بن أبيه في قوله: « يا أرض أبلعي » قال أشريبي بلغة الهند (2) ».

الخليد: قال الواسطي في كتاب الآرشاد في القراءات العشر (1) في قوله تعالى: « أخلي إلى الأرض (2) » أي ركن بالعبريّة.

لا يوجد محتوى في الصفحة الأولى.

2-3-1 - لم تريد هذه المبهرة في القرآن الكريم إلا مرة واحدة. وذلك في قوله تعالى: « وَكِيلَ يَكْلِفُ الإِيَّام مَأْكُولٌ وَبَايِمٌ سَمَائِهِمْ وَجِيْشٌ بَيْنَ الْمَاءِ وَنِصْيَ الْأَمْرِ وَأَشْتَرَىٰ عَلَىّ الجُنُّودَ ».

2-3-2 - يعتمد بعض اللغويين مثل الكسائي والقراء أن النيل منه هو بلع بكسر اللام، وفتحها وفتحها لفتان.وى ذلك أبو حيان الفارابي في البحر الجزء الخامس الصفحة 224، ونظر أيضا روح المعاني الجزء الثاني عشر الصفحة 57.

2-4-1 - الغاريدي الذي ترك لنا كتاب الآرشاد في القراءات العشر هو أبو العز محمد بن الحسن بن بندر التنّلاني الواسطي جمعة سنة 521 هجرية، لم أطلع عليه. ولذلك أن قراءته له لن يكون مفيدا جدا ما دام يتحدث أثناء دراسته للقراءات القرآنية عن لغات القرآن وهو أمر لم نالت منه مصنّف كتب القراءات، (نشر في القراءات لابن الجزيري ، الجزء الأول الصفحة 162 وكشف الطائون الجزء الأول صفحة 66).

2-4-2 - الآية 176 من السورة السابعة الأعراف، وهي: « وَلَا تَلْهَبْنِيَّ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا تَحْضُرْنِيَّ وَِلَا تَقْبَلِيَّ عَلَى مَا يُرْسَلُونَكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ».

67
2.5 -  انها "السرر (2)" بالحبشية (3).

2.6 - آزر (1) يعد في المزاب (2) على قول من قال أنه ليس بعلم (3) لأبي إبراهيم (4)، ولا للصم (5).

2.5.1 - وردت هذه المبدرة في القرآن الكريم خمس مرات، في السورة الثامنة عشرة، الكفاف الآية 31 وفي السورة السادسة والثلاثين يس الآية 56 وفي السورة السادسة والسبعينDownloader the app to access the full text

وفي المجابح للكرماني قيل معناه شيخ بالفارسية (8).

إسباط: قال أبو الليث السمرقندي في تفسيره (1):

---

س 5 — سب عيب في

---

وقرأوا البيانا اقراراً بكسر اللهمة وسوقان النزاع، ونصب الراة وتنوعها، امها بصلة انتفعت في هذه الجهد للانكسار لا الانتهاء.

وكا اختلفوا في قراءتها اختلفوا في معناها، قال النراء: معناءهم البعوض، وقال الزجاج، معناهم المعطي، وقال الضحاك، معناهم الشيخ.

2:5-6:5 — ذهب الضحاك إلى أنه بالفارسية ومعناه في هذه اللغة رأياً، انظر البحر البحيط الجزء الرابع، صفحة 164. وله اصول أخرى تحرّى بها الاستاذ عبد الوهاب النجار في كتابه تفسير الابن بيه، صفحة 70 من الطبعة الرابعة بالقاهرة 1956.

6:6-7 — وعلي رأسهم الزجاج، والفارو أيضًا، انظر التعليق رقم 6:4.

6:6-7 — وهذا ما ذهب إليه الضحاك. انظر البحر البحيط، الجزء الرابع، صفحة 164.

6:8 — ذكر حاجي خليفة في كتاب «كشف الظلال» هذا التفسير فقال عنه، «هو مشوه لطيف، خرج أحاديث الشيخ زين الدين قاسم بن‌ تطليع الخليلي المتوفى سنة 879 وترجمه بالتركية (التركية) الشهاب أحمد بن محمد البصري، أبو رشیداً، المتوفى سنة 854 هجري». (كشف الظلال، الجزء الأول، صفحة 234 من طبعة مطبعة مصرية بلا تاريخ)

والسمرقندي هذا هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، البلغب باهام الهدى ولا زال تفسيره مخطوطة، واعتدد.

---

69
الاسباط (2) بلغتهم (3) كالقبائل بلغة العرب (4)  

اذهن لم يتعر عليه كله، وإنها أجزاء منه فقط موزعة بين الكتب العابة 
ومؤذخاز الخواص. يخبرنا الزركلي أنه أتقى منه الجزء الآخر الذي
يبدأ بسورة الحاقة. 

ولابد الليث كتب أخرى غير التنسيق منها ما لا زال مخطوطا
مثل "عبدا المقصود" و "خزانة الفتح" و "فراق رضوان" و
"عيبون المسائل" و "مختلف الرواية" و "شرعة الإسلام" و
"الدوازيل فن الفناء" و "أصول الدين" وهي رسالة. ومنها ما
هو مطبوع مثل "بستان الماردين" و "الصدقة" و "تينه الفاتحين".
توفي سنة 173 هـ موافق 983 ميلادية.

توجد نسخة خليطة من تفسير السيريندي في مكتبة الوقف ببغداد.
رقم 2234 و 10180.

2.7.2 - وردت لفظة الإسباط في القرآن الكريم أربع مرات، في السورة الثانية،
البقرة، الآية 136 وفي نفس السورة الآية 140، وفي السورة الثالثة
آخر عمان الآية 84 وفي السورة الرابعة البناس الآية 163. كما وردت
تيميرا في قوله تعالى: "وتخلصناهم من أثرة إسباط أبناً، وأوصينا
إلى موسي إذ استثنى قومه أن يضرب بعصاك الحجر، فأصبحت
بنة أثنا عشرة عيناً، فقد علم كل نفس مشربهم، وطلبت عليهم
العظام، وأنزلنا عليهم الفين والشمالي كلوا من طيور ما تزفاكم وما
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون". الآية 160 من السورة السابعة.

2.7.3 - نقل السبيطي الجملة بهذا العرض. ولا شك أن السيريندي كان يتكلم
قبل ذلك عن بني إسرائيل لم يتجه إلى ذكرهم في هذه الجملة، وترى
الجوهري يدقق ذلك ويقول شارحاً بأنه "سبط" و"الاسباط من بني
Israel كالقبائل من العرب" (انظر المحال الجزء الثالث -
صفحة 1129).

2.7.4 - كان اليبريون يطلقون على قبائل اليهود التدبية الاثنين عشرة والوارث
Sebatim سبتيم (شبطيم) وهو جمع سبتي (شبت)
التي أطلقنا "سبط وجمعها "اسباط" بتحويل الشريعة والسيئ كا
جرت بذلك المادة عند مروي لفظة من العربية إلى العربية. وتدل هذه
المادة على أرضهم أيضاً على العصا والمعكز والرمح والعشيرة والجنس
والعائلة والإسيرة.

70
استبقرق (1) قال ابن أبي حاتم: «حدثنا أبي، أبنانا عبداً، أبنان ابن المبارك، حدثنا الجواليق عن الصحاب، قال: «الاستبقرق»، الديباج الفلايظ، وهو بلغة* العجم «استبرقه» (2).

وقال الجواليق (3): «الاستبقرق» غليظ الديباج، فارسيٌّ.

مُعَمَّرُخ (4).

ومعنى مرجع * بالفارسية (5): أبو عبيد وأبو حاتم وآخرون (6).

---

س 2 - حديثنا الجواليق في ر.
س 4 - الاستبقرق في ر.

---

2-81 - وردت هذه البندة أربع مرات في القرآن الكريم، في السورة الثامنة عشرة، الكفف الآية 31، وفي السورة الرابعة والأربعين الآية 53، وفي السورة الخامسة والخمسون الآية 54 وفي السورة السادسة والسبعون الإنسان، الآية 21.


2-83 - انظر المربع صفحة 15.

2-84 - أضاف الجواليق قول ابن دين، فقال: "و قال ابن دين استبروه، ونقل من النحو إلى العربية. فلو حضر "استبرق" أو كسر لكان في التحترم "إبريق"، وفي التكسير "إبريق" بحرف النهاة والسين جيمو. انظر تعاليم أحمد مهدي شاكر على هذا الكلام في الحاشية رقم 10 من الصفحة 15 من المربع.

2-85 - وهو في الفارسية استبرق: ثوب حرير مطرز بالذهب.

2-86 - من بين الذين ذكره ابن الجوزي في فينون الأبطال، صفحة 77. وأبو القاسم بن سلام، في لغات القرآن الذي قال عنه "الاستبقرق"، الديباج بلغة تواجع لغة الفارس - انظر الجلدين، الجزء الثاني، صفحة 6، وذكره أحمد بن حيان في البحر، الجزء 6، صفحة 93 وأورد بعلامات جديدة عن هذه النقطة. قال: "الاستبقرق" ما غلظ من الديباج، رومي عرب، واصله استبرقه، أدلوا النهاء تانا قاله ابن قتيبة.
29.1 - وردت هذه المفردة مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: «كَنْتَ أَبِيَ الْمُكَفَّرُشيَّةَ فَمَنْ يَتَّقُوْهَا كَمَثْكَ حَاجَةٌ كَمَثْكَ أَشْفَارُ». 

29.2 - هي من السريانية فعلاً، ذلك انها نعرف هذه اللفظة في الأرامية. 

29.3 - أو رده السبيطى في الانتقاء في النوع التاسع والسبعين. قال عنه: «الله في غريب التفسير حيث بن حبيزة الكرماني كتاباً في مجلدٍ. سماه «العجائب والمغامرات» صببه آشور ذكرت في مفاهيم اسم الرجل. لا يجل الاعتبار عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها (انظر الانتقاء في علم القرآن) الجزء الثاني، صفحة 187، وكذلك المباني السبئي من 163. وسماه حاجي خليفة بن العجائب لفظ القرآن» وقال أنه في مجلدين. 

وينظر ما ذكر السبيطى في انتقائه (كشف الظنون، الجزء الأول، صفحة 19). 

ويعرف هذه التفسير الذي تعلبه الكرماني اراء مستمثرة بـ: "لباب التفسير" الذي يوجد مخطوطاً والذي يعرف عند الجميع بـ "العجائب والمغامرات". ولا زالت له مصنفاته مخطوطة مثل "البرهان في متشابه القرآن". توفي الكرماني حوالي 505 هجري موافق 11 ميلادية.
المَحِبٌّ (1) قال أبو القاسم في كتاب "لغات القرآن" :
معناه "عهدى بالنبتيجة" (2).

أَكْوَابُ (1) حكى ابن الجوزي (أنها الأكواز بالنبتيجة (2).
وقال ابن جبرى حديثنا عن الحسين سمعت (أبا معاذ أن باية عبيد سمعت
الضحاك يقول "الأكوات جرار ليست لها عري" ، وهي بالنبتيجة كوباً.

أَلْيَمُّ (1) حكى ابن الجوزي أنه الموجع بالزنجية (2). وقال 8(16).

شيدلة في البرهان بالعبراوية.

٢٠٩٠ - 

س ٢ — عندى في ١.
س ٢ و ٤ — سقط ما بين الهلال من ١.
س ٥ — عرسي في ٢.

٢٠١١ - وردت هذه المردة على هذه الصيغة "اصرى" مرة واحدة في القرآن
الكريم ، في قوله تعالى "وَإِنَّ لَهُمُ الْأَمَانَةُ وَالْبَشْرَىُ لَهُمُ وَهُمْ يَمُمِّنُونَ لَهَا مَعَهُمْ ١٥٠١ - ١٥٠٢ - ١٥٠١ وَجَعَلْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ اِضْرَارٍ ١٥٠٣ - ١٥٠٤ - ١٥٠٣ قَالُوا اِرْتَزَقْنَا قَالُوا اِرْتَزَقْنَا ١٥٠٤ وَأَنْسَوْنَا ١٥٠٥ - ١٥٠٦ - ١٥٠٥ مَعَمَّرٍ مِن الشَّاهِدِينَ الآية ٨٠ من السورة الثالثة ، آل عمران.

٢٠١٩ - ٢٠١٩ - انظر "لغات القرآن" في الحاشية رقم ١ ، صفحة ٥٩ من تفسير
الجلالين ، الجزء الأول.

٢٠١١ - وردت هذه المردة أربع مرات في القرآن الكريم في السورة الثالثة
والأربعين الزخرف الآية ٧١ ، وفي السورة السادسة والخمسين الواقعة
الآية ١٨ ، وفي السورة السادسة والسبعين الإنسان الآية ١٥ ، وفي
السورة الثامنة والسبعين ، الفاتحة الآية ١٤.

٢٠١٣ - انظر "فنون الاثنين" صفحة ٧٨.

٢٠١٩ - ذكرت هذه المرة ٥٨ مرة في القرآن الكريم.

٢٠١٩ - لم يصرح بذلك ابن الجوزي ، فادعى ذكرهما بين فلقة برضوع ويهود.
ما يمكن أن يهم من أنه يتصد بذلك العبارة كما قال بذلك شيناله في
البرهان . (فونن الاثنين صفحة ٧٨).

٧٣
قال الفريدي في تفسيره: «حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيم عن مجاهد في قوله (لا الإله إلا الله)abbage».
وقال ابن جني في المحتسب (2): «قالوا (لا إله إلا الله) بالنبطية اسم الله تعالى».

فقال شيدلة في البرهن: «إنهاء (1) أي نضجه بلسان أهل المغرب».
وقال أبو القاسم في «لغات القرآن» بلغة البربر.

آن وقال في قوله تعالى: «كميآن (1) هو الذي أنتهى حره بلغة البربر».

س 2 - في قوله تعالى في الآية 13.

1-13-1: ذكرت هذه المنعطة مرتين في القرآن الكريم في السورة التاسعة التوبة في الآتيين: 8 و 10.

1-13-2: ألف ابن جني كتابه في نبئين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهما في مجلدين حقيق الجزء الأول الاستاذة على النجدي ناشئ وعبد الفتاح اسماعيل الشبلي، وعبد الحكيم النجار، وحقيق الثاني الاستاذان الأولان.

1-14-1: ذكرت هذه المنعطة مرة واحدة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الشياطين إلا أن تؤدون لكم إلى طعام غير نافшие من إناه (1)، ولكن إذا دعيتم فأدخلوا، فإنا لكم ن <<- مانتشَرْوا ولا تستحملوا من الحفظ (1)، وإذا سألتموهن من نزاع، فأناشدونهم، ونستغفلونهم، ونسألوا مجاهب، فكلكم ملأهين لطبيعة وغنيمة وما كان لذلك أن تذوقوا رسول الله (4) لا آمنو أن تذوقوا أزواجهم من بعد ما أبدوا إلا ذلك (5)، كان يعبد الله عظيماً».

الآية 53 من السورة الثالثة والثلاثين، الأحزاب.

1-15-1: لم ترد هذه المنعطة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: «بطلونا بينها وبين كني آم (1) الآية 44 من السورة الخامسة والخمسين، الرحمن».
آتي في قوله تعالى:  "من غياب آنية (1)" آية حارة بلغة البربر.

144 - قال ابن أبي حاتم حدثني الأشج، حديثنا عتبة عن إسرائيل عن جابر عن مjahد وعكرمة، قالا: "الأوأه (1) الموفق بلسان الحبشة".

وقال ابن جرير: "حدثنا سفيان بن وكيع، حديثنا يحيى بن آدم عن ابن المبارك، عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال: "الأوأه" الموافق بلسان الحبشة".

وقال: "حدثنا الحسين، حديثنا أبو خليفة زهير، حديثنا أبو أسحاق الهنداني عن أبي ميصر عمرو بن شربيل، قال: "الأوأه: الريح بلحن الحبشة". وقال حدثني محمد ابن سعيد، حدثنا أبي، حدثني عمي، عن أبيه، عن جده عن ابن عباس، قال: "الأوأه المؤمن بالحبشية".

وقال الواسطي: "الدعاء بالعبرية" (2).

2:16.1 - وردت هذه البقرة مرتين في القرآن الكريم، مرة في السورة السادسة والسبعين، الإنسان، الآية 15، ومرة في السورة الثامنة والسبعين، الآية 5. أما الأولى تنها喊ي المعروف البديل وهو الآثاء، وأما الثانية فهي تعمينا.

2:17.1 - وردت هذه البقرة مرتين في القرآن الكريم، الأولى في المسورة التاسعة، التوبة، الآية 114، والثانية في السورة الحادية عشرة، هود، الآية 75.

2:17.2 - لا أعرف هذه البقرة في العبرية، وإذا كان يقصد، كما يظهر ذلك من آية اللهم، فلاهود يقولون فيها: "كان يقولوا"  "ويعبرون عن الدعاء ب"لملأين" — 75 —
قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو سعيد الأشعث حديثاً، حدثنا أبو أسامة عن زكي بن أبي إسحاق عن عمرو بن شريح، قال:
"الأواهر (1)، الناسب بلسان الحبشة".

قال ابن جرير: "آمنا حميد، آمنا حكما بن عنسة.
"وإِيَّاَيْنَآ، عَنَّٰبِيَّ مُبَيِّنَةً (16)
 قال، سبخان بلسان الحبشة.

الأولى والآخرة:

قال شيدلة في قوله:
"الجاهلية الأولى (1)، أي الآخرة وقيل تقوله: "في الستة الآجرة (2)، أي الأولى بالقبيثية، والقبيث يقسمان الآخرة الأولى (3)
والاولى الآخرة. حكما الزركشي في البرهان.

- س 4 - ابن حكما بن عنسة في ر.
- س 9 - الجاهلية الأولى الآخرة في ر.
- س 9 و 10 - البليه الآخرة في ر.
- س 10 - يقسمان الآخرة الأولى والأولى، حكما في ر.
- س 11 - وحكما الزركشي في البرهان في ر.

ذكرت هذه المفردة خمس مرات في القرآن الكريم، أربع مرات في السورة الثامنة والثلاثين الآيات 17، 19، 30، 44، وفي السورة الخمسين الآية 32. والبلاطة أن هذه الآيات كلا مكتبة.

2:18.1 - لم تذكر هذه المفردة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في الآية الكبيرة: "والله أعلم ما دأرود ينطلا با جمال أؤوي معة والطير، وأننا نحن الكبد، الآية 13، السورة الرابعة والثلاثين.

2:19.1 - في السورة 33 الإجرا، "وأئن في بيتك ولا تبرجن في بحر
الجاهلية الأولى، وحجت السفارة، وحجت الزكاة، وحجت الله ورسوله،
وإنما يزيد الله ليذهب عينكم، ويدم الجرح]
2:20.1 - الآية 7 من السورة الثالثة والثلاثين، من: "ما سمعنا بهذا في الستة الآجرة إن هذا إلا أكل لحلاء،
2:20.3 - وما يلاحظ هنا أيضاً أن الآتين السابنتين كيثان، وهو أمر وجوب
التعرض له في بحث مستقبلي.
3 - حرف الباء :

3.1 بطائنتها قال شيدلة في قوله: «بطائنتها من استبراق (1)» أي ظواهرها بالقبطية.

وحكاء الزركشي (2)

3.2 بعير قال ابن جرير: «حدثنا أبو القاسم، حديثي الحسين، حدثني حاجج عن ابن جريح عن مجاهد في قوله «حمل بعير» قال: حمل حمار قال وهي لمة.

قال التاسم، يعني مجاهد : «إن الحمار يقال له في بعض اللغات بعير».)

______________________________

س 5 — حديثا التاسم في ر.
س 8 و 9 — سقط ما بين الهلالين من
س 6 — ما بين كلاً من النسخة التي اعتيد عليها عبد الجبوري (المورد
ج 1 ص 108)

______________________________

1.3.1 ذكرت مفردة «بطائنتها» مرة واحدة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: «مَّكَانَ كَانَ عَلَى فَرَدِّي بِطائِنَتِهَا وَنَعْمَ أَسَبِرَقُ وَنَعْمَ أَسْبِرَقُ دَان»، الآية 54 من السورة الخامسة والعشرين، الرحمن.

1.3.2 انظر البرهان الجزء الأول، صفحة 289، ذكرها السيوطي في «مُعْتَرَك
الأُثْرَانَ» في اجاز القرآن، الجزء الأول، صفحة 620 السطر الأول.

— 77 —
قال ابن خالويه في كتاب "ليس" : "هذا حرف نادر" ذكر مقاتل عن (الزبير) البعير (1) كملا كان يحمل "عليه" بالعبرانية (2).

3.3 - قال الجواليحي في كتاب العربة : "البيعة والكنيسة جملهما (1) بعض العلماء فارسيين (2) مربتين (3)".

3.1 - يورث، بياض لم يبكي من طله سيما وان النسخة الإسكوريالية مبورة في

3.2 - نسخة المورد، المجلد الأول، صفحة 108 السطر الأول، السطر الثامن.

3.2.1 - وردت هذه المنجة في القرآن الكريم مرتين، الأولى في قوله تعالى :

"ولما نسمى تندعهم وجعلوا ضعافهم ركبت ذلك البيع قالتوا يا أبناء مسا

بقي، هذه ضعافنا ركبت ذلك البيع أكلنا وتحطمنا ونرداد كيل

كبل، كذلك كبل تسير". الآية 65 السورة الثانية عشرة والثانية في

 قوله عز من تقاتل: "قالوا نندع صواع الأموك، ولئن جاء به جمل بعير

وانت بير عيم". الآية 72 من نفس السورة أعلاه.

3.2.2 - يعني هذه المنجة في اللغة الإرامية: "كل دابة تجلف أحمالا أو تجر

"مركيه" (انظر غزاب اللغة العربية صفحة 174).

ولقد كتب تحدث عن هذه المنجة في بحث "اللغة الإرامية في

القرآن الكريم" (البحث العلمي يناير - ديسمبر 1968 صفحة 56)،

 فقالت: "وكتب كلمة بعير وتناول في هذه اللغة على هذا الشكل

"مسكك" وتطلق في اللغة العربية على الجمل والنافذة بلا تبيب،

واللاخذة أن كثيرا من المفسرين سكنوا من تفسير هذه السورة ومن

بينهم الامام جلال الدين محمد بن أحمد الباجي وابو بكر السبطي

والزاهدي. واحتج أن أثير الانتباه إلى أن هذه المنجة لم تسعد في

القرآن الكريم إلا في يوسف، وهي مكتوبة، نجاها الموقفة للغة التي كانت

مقدمة زمن حدوث هذه القصة. وهذا جانب آخر من أعجاز القرآن

العظيم جليستـال".
4 - حرف التساء:

تتبير قال ابن أبي حاتم: "ذكر عن التوأريخ حديثنا يحيى
ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعد ابن جبير في قوله تعالى:
"وَلَيْتَ بَيْكَ مَا عَلَوْا تَتَبِيرًا (1) . . ." قال تبره بالنبطية.

تحت قال أبو القاسم في "لغات القرآن" في قوله «فَنَاداهَا»
من تَتَبِيرًا (1) أي من بُطْنِها بِالتَّبِيرِ.

وحكي الكرماني في كتاب "المجاهب" مثله عن مؤرخ السدوس.

س 3 - وقال ابن جرير "حدثنا أبو بكر، حديثنا ابن بمان" رائدة في 1.
س 7 - مورح في النسخين.

3:3.1 جاءت "بيع" في الآية: "الذين أخرجوا من ديارهم بغير حنك إلا أن
يقولوا ربي نزل الله، ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعضهم لوجدوا
وبيع وصالات وسجد بذكر فيها اسم الله كثيرًا، وليصلون على
أسفل لله لكي يزيد "الآية 40 من السورة الثانية والعشرين، الحج.

3:3.2، 3:3.3 حيث قالت آنذاك أنها آرامية ينطقون بها في هذه اللغة
بـ*keto* وكتب عندم ضعفت وتعني في هذا اللسان بِضَعَ.

3:3.3 ذكرها الجواليتي في صفحة 81 من العرب، وعلق محققه السيد أحمد
محمد شاكر على "بيعة" فقال: "البيعة"، بكسر الباء جمعها
"بيع" بكسر الباء وفتح اليناء، وهي كنية النصائى، وقيل كنسية
اليهود، وليس من دليل على عجيبة الكلمة.

1:4.1 ـ مفردة كرمت مرتين في القرآن الكريم، في السورة السابعة عشرة
الإسراء، الآية 7 وفي السورة الخامسة عشرة الآية 39.

2:1 ـ وردت في الآية الكريمة: "فَنَاداهَا وَنَجِيْتَهَا أَلا تَخَزَّنِيِّ كَذَّبْتُ رَبِّكَ
نَجِيْتِي نَجْبًا" الآية 24 من السورة التاسعة عشرة، مريم.
تَمْنَيَّر ذكر ابن دريد والجواليتي والعلائي أنه فارسي معرَب.(1)

5 - حَرَف الجِبَّمُ:

الهَبِّسَت قاَلِ ابن أبي حاتم: «ذكر عن نعيم بن حماد المصري،

س 2 - نسخة الرياط كل من حرف الجيم والحاء والدال ونصف الراء تتميّز أي إلى نطة الرحم، وسائر الباء في مكانها، انظر اللغة رقم 104.

4:3.1 كنت قلت عن هذه الكلمة: "كلمة تنور" الكائنة في قوله تعالى: «حتى إذا جاء أمان وغُفِّر التنور فلنا احلب نيبها من كل زوجين اثنين ولحلاك الإ من سبق عليه النحل ومن أمن، وما أمن إلا الليل." الآية 40 من السورة الحادية عشرة، هود، وفي قوله تعالى: "فأدرخينا الهين اصنع الفلك بأعيتنا ووجيننا، فذا جاء أمان وغُفِّر التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ولحلاك الإ من سبق عليه النحل منهم، ولا تخطبب في الذين ظلموا اناهم مغرمون.

4:3.2 الآية 27 من السورة الثالثة والعشرون، البئسون، إنها آرامية، انظر البحث العلمي أبداؤ من صفحة 56 عدد دجنبر 1968)

وقل ذلك للشرح هذه اللغة كبار اللغويين عندها كان جنى الذي قل في الخصائص: "أن التنور كلمة أن تشعر فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم، وإن كان كذلك فهذا نظر، وعلى كل حال فهو نقول (بتشديد الواو) أو نقول "ن."

كما نقل لنا عبد الرحمن جلال الدين السيوتي في المزهر صفحة 167

جِئ التُّرْوَل الذين دُسَّوا هذه الكلمة كأحمد بن إسحاق الذي بُسْرٍ أن التنور وزنه نقول من النار، وكان سيدبة الذي يقول: "وهذا مصنع النساد بحيث تراه، وإنها أصل، لا يستعمل إلا في هذا الحرف وبالزيادة وصاحبه تثار".

وترتبط هذه اللغة في اللغة الآرامية من كلتين اثنين، من كلمة nuro وكلمة "نار" و"بَعْطَة" و"بيت" حسب. وهذه المجر "بيت" حسب يعنى تنور تنور ونقطة بيت نفسها آنية من الفعل، وجعلها أبو منصور التمالي مشتركة بين العربية والفارسية.

نفح اللغة، صفحة 452. 80
حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النضر بن عمر عن عكرمة، عن
ابن عباس، قال: "الجحش (1) اسم الشيطان باللهب الكبرى".

وقال ابن جرير: "حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، قال:
"الجحش الساحر بسنان الحبشة، والطاغوت الكاهن".

وفي المجاهب الكرامى أن أصله جبـس.

5.2 — ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ..
6 - حرف الحاء :

6.1 - حَرَمٌ (1) قال ابن أبي حاتم: "ذكر الحسن بن محمد بن
الصباح، حدثنا حجاج بن أبي جريج، أخبرني عطاء أن عكرمة (قال):
وَحَرَمٌ (2) ، وَجَبَ بالحبشية (3) ".

6.1.1 - الكاء في قوله تعالى: "وحرم على ترية اهلکنا انهم لا يرجعون "،
الآية 95 من السورة 21 الابنیاء.

6.1.2 - لقد ذهب بعض اللغويين العرب إلى أن لفظة "حرم" حين نقرأ بسكون
فتصن تكون من لهجة بني تميم وعلى رأس هؤلاء اللغويين أبو النجاح عثمان
ابن جنی الذي قال في تحقيق (الجذب الثاني، صفحة 66: "وأما حرم
بفتح الحاء وتسکین الراء مخفنة من حرم على لغة بن تمیم.

6.1.3 - لقد تعرضت لهذه المفردة في بعض "القرارات الفراتية واللغات العربية"
بالنشر بجیلة "دوحة الحق" العدد التاسع والعشیر من السنة
الخامسة عشرة ربيع الأولى 1393 م 1973 ابتداء من صفحة 70.

82
قال ابن أبي حاتم حديثاً ابن محمد حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي حديثاً عبد الله بن موسى عن المهال بن خليفة الطائي عن سلمة عن تمام الشيخري عن ابن عباس، في قوله:

«حَصْبُ (1) قال: حَطَبُ (2) جَهَبَمَ بالزنجية (3)»

قال الراغب (1): فقيل معناه قولوا صوابنا.

苏宁 الراغب «ويل معناه»

---

6:2

وردت هذه السورة في توليه تعالى: "إِنَّمَا اتَّبَعُونَ مِن ذَٰلِكَ حَتَّى نَصِبَ ضَلَالٌ مَّزِيدًا وَأَرْدُونَ" الآية 98 السورة الواحدة والعشرون الابناء.

6:3

اختلف اللغويون كثيراً في هذه الفنقة وربما ل♫ أنتا ليست من لجنة قريش وينتج هذا الاختلاف في توزع التراثات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها الشاذّة وغيرها. وتزيد الشاذة الحتق أسفله هذه التراثات مثيرة بالعزو والبيان. وهكذا تقرأ

- الجمهور "حَصْبُ" وهو ما يربى به في نار جهنم.
- ابن ابن السباعين وابن أبي عبلة ومحبة وأب حانم الذي يروي.
- هذه التراثا عن ابن كنار كنار يقولون "حَطَبُ" باسكان الصاد، وهي قراءة شاذة رويت عن ابن عباس.
- ابن عباس في قراءة ثانية له "حَصْبُ" بالضاد المفتوحة.
- ابن عباس في قراءة ثانية له "حَطَبُ" باسكان الضاد، تقرأا بعده كثيراً عزة (نعم صاحب عزة ينب جمبل بن حفص بن عبد العزيز)، وهي قراءة شاذة مثل التي سبقتها.
- ابن علی وعائشة وابن الزبير وزيد بن علي "حَطَبُ" بالطاء.
- يخبرنا ابن جني في الحجس (الجزء الثاني صفحه 67) أن الحجس بصادر غير معجمة وحصب بضاد مفتوحة كلاهما حطب.
- وفيه ثلاث لغات: حطب وحصب وحصب.

6:2-3 يروي الفراء أن الحجس بالضاء هي من لجنة البين (فتح الصدر الجزء الثالث، صفحه 428 من الطبعة المصرية الثالثة).

أما أبو العاسم بن سلام فيجعلها من لجنة قريش حين تقرأ بالطاء.

الحائشة الثالثة في تفسير الجلالين الجزء الأول صفحه 38.

6:3-1 كلام الراغب الإسحائي هنا هو: "قولوا حطة كلمة أمدها بن أبي نصر، وميزة ونعاساً وقيل معناه قولوا صواباً.

---

83
ويبنِمُ أن يكون معرضاً (2). ثم ربت مترجمًا به. ففي تفسير
الأصبهاني (3) ما نصه: "وقبل هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب، لا
يُقَرَّف معناها في اللغة العربية، والله أعلم".

(145) 6:3-2: نذكر هذه اللفظة "حطة" مرتين في القرآن الكريم، في السورة الثانية
القرة الآية 58، وفي السورة السابعة الأعراف الآية 161. ( انظر
المفردات في غريب القرآن، صفحة 122).

6:3-3: لا أدرى على وجه التحتية من أي تفسير أخذ، ما دام لم يعين هذا
الاصبهاني الذي ينقل عنه، والأصبهانيون البعضون كثير، فأنا مسا
استبعدنا الأصبةانيين المفسرون الذين لم يتركوا مصادرات في التفسير
مشهورة مثل محمد بن الحسن بن الحسين بن زينة الشيخ أبو غانم بن
أبي ثابت الأصبة服饰 بن وحيد بن علي بن مموه أبو بكر الأصبهاني
الفسر المعروف بالجبال، ومحمد بن أحمد بن عبد البصمر بن محمود
بشاذة أبو منصور الأصبهاني بقي لنا الأصبةانيين المفسرون الذين
تركوا لنا مصادر في التفسير مشهورة مثل أبي مسلم محمد بن علي
الأصبهاني المعتزلي اليوثنية سنة 459 والذي يعرف بتفسير الأصبهاني
القديم كما أشار إليه حاجي خليفة في كشف الظنون، وشمس الدين
أبو أحمد محمود بن عبد الرحمن الشافعي المولى سنة 739 والذين
سمي تفسيره صاحب كشف الظنون ب "تفسير الأصبةاني الشهور"

وقال أنه تفسير كبير في مجزات.

واعتبر أن السيوتي لا ينقل عن هؤلاء وانما ينقل من أحد التفاسير
الأريعة التي صنفها الإمام أبو القاسم مساعد بن محمد بن الفضل
الشافعي، الطليطلة المولى سنة 535، وجعله كبرى وسعة "الجامع" وهو
في ثلاث مجلدات، ووسطا وسعة "البيتود" وهو في عشر مجلدات،
وخصوصا سعة "الإضاح"، في أربع مجلدات، وأصغر وسعة "ال
البوضوح" وهو في ثلاث مجلدات، ولا أعدا التفسير الذي كتبه باللهان
الأصبهاني، (انظر ترجمته مفصلة في طبقات المسنن للسيوطبي)،
الترجمة تبناها باللغة اللاتينية المستشرق
التي كتبها باللغة اللاتينية المستشرقة.

Albertus Meursinge
الترجمة تبناها باللغة اللاتينية المستشرقة.
في نفس الكتاب، صفحة 68.

84
6-4 - هُوَ رَوِئٌّ في أسْلَة نَافِعٍ بن الأَرْقٍف أنَّهُ تَال لَفْن عِبَاسٍ:

"حَدِيثٌ مَن تَوَلِّى اللَّهُ "إِنَّهُ كَانَ حَبِيبًا كَبِيرًا" . قال إِمَّا (٢) كِبِيرًا" بلْغةً
الحِبْشَا (٣).

س ١ - (٢) كنت أَحْبَبْت أن أَضفِ ما بين البَلَالِيْن في غياب نَسْخ النَّسْخة
الثانية وَالخَصْصَار ما في الانتِقا.

6-4.١ - وَرَدَتُ في قولَه تعالى : "وَأَتَايَ الْبَيْتَانِ أَمِئَالِهِمْ ، لَا تَتْبَدَّلَوا الخَبِيسَةَ في البَلََِبَ "، وَلَا تَتَكْلَما أَمِئَالِهِمْ إِلَى أَمِئَاَلِكمِ "، أَنَّهُ كَانَ حُبْوَاً كِبِيرًا " ، الْآيَة٢.
من السَّرْوَة الْرَّابِعَة النَّسْمَاء.

6-4.٢ - يُعْتِد صاحبُ "الْلِّسَانَ" أن هَذِه اللِّنْظَة تَشْيِبُ خَيْرَة الْغَيْبَة .

بُضِمِ (الْجَزء الْأَوْلُ صَفَة ٣٤٠ ، طَبْعَة بِرْوَاتٍ ١٣٧٤ - ١٩٥٥). هَذَا
ما رَوَاهُ أَبِي مَنْثَر وَيُظَهِّر أن الصَّوَابَ هُوَ اِنْبَ يِنْتَجَتْ بِكَا مَفْتَوَةً،
وَأَنَّ الْيُمْلَأ نَقَلَ اَلْهُجَاز ، وَذَا ما أَكْدَهُ الْإِسْمَٰعِيْلَيْنَ بِحَجَرِهِ
(الْجَزءِ الْأَوْلِي صَفَة ١٦١) والشِّوَاهِدَيْنَ في تَحَجُّر الْقَدْرِ (الْجَزءِ الْأَوْلِي
صفحة ١٩٤).

"وَالْحَبُّ بالْحَبِيَّة الْأَثَّم وَالْحَافِظِ مَنْهُ " هَذَا مَا بَرَأَ الْجَوْهِرِ
(الْسَّحَاحلِ الْجَزءِ الْأَوْلِي صَفَة ١١٦) وَلَهِذِهِ اللِّنْظَة مَعْنَى أَخْرَجَ، وَتَقْبَلَتْ وَأَوْرَاءٌ يَأْهَ بِهَا إِنْتَجَتْ بِهَا الْبَلََِبَة مَكْسَوْرَة الْأَوْلِ، قَالَ أَبِي بَيْسَمٍ
يَعْتُبِرُ بِنَسْخ الْسَّيِّكَة بَشْيَرَا إِلَى بِضَعْ مِنْهَا الْكُلْبَة ، وَالْيَلْقَبُ الْوَاَءْ بِهَا يَأْهَ بِهَا \"وَتَقْبَلَ لَفَّلَحَبَة"، وَبِعْضِهَا أَحْيَبَة . نَتْهُبُ
الْوَاَء إِنَّ اَلْكَسَرَ مَا قَبْلَتْ.. (إِلْصَاحُ الْبَنْطَق ، الصَّفَة ١١٧).

وَلَدَتْ تَرَاتِعُ لِقَرَاءَات هِذِهِ اللِّنْظَة فِي بَعْدِ قَرَاءَات الْقُرْآنِيَّةَ
اللِّجَاتِ الْعَرَبِيَّةَ ، المَثْقُوْلُ بِنَكَّة الْحَدِيدِ الْأَوْلِ مِنَ الْمَسَّـ.
السَّدِسَة عِشْرَة صَفَة ٩٢.

6-5.٣ - كَيْ كَيْنَتْ بَحْتَهَا فِي مَقَالٍ : "الْإِلْفَاث الأَرَادِيَّةَا في الْقُرْآنِ الْكُرُّمِ" الْمَثْقُوْلُ
في الْبَحْث الْلِّيُّ مَعْنَى ، الْمَدَدِ الْثَّالثِ مَعْنَى ، الْسَّنَةِ الْخَاصِبَة ، شَوالـ
رَمَضَانِ ٨٧ - ١٣٨٨ صَفَة ٦٦. وَكَيْنَتْ بَنْيَةً إِنَّ لَفَظَةً حَرْبِ "لِها اَلْصَّلِّ فِي الأَرَادِيَّةَا وهِيَ آتِيَةَ مِنْ نَعَلِ حَافِظٍ بِعْضِهَا حَذِيمِ بَيْنَ الْأَرَادِيَّةَا وَالْأَرَادِيَّةَا يُنْطِقُونَ بِهَا هَذِهِ اللِّنْظَة كَيْ بَيْنَ مَثْقُوْلٍ يُنْطِقُونَ بِهَا
ethayale

- ٨٥ -
65 - هوازيون قال ابن حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا
الوليد ابن التاسم، عن جابر عن الضحاك، قال: «الهوازيون (1)
الغسالون (2) بالنبطية، وأصله هواري (3).»

وقال ابن المنذر: «حدثنا زيد بن ثور عن ابن جريج، قال:
الغسالون للثياب، وهي بالنبطية الحوار (4).»

7 - حرف المدال:

درست عدد الحافظ بن حجر في نظمه (1) وذكر بعضهم

7.1 - 7.2 - دارست في 1 أها عبارة الانتان فهي مختصرة ودقيقة، جاء فيها: «درست: معناه تاريات بلغة اليهود».}

65.1 - ذكرت هذه اللفظة خمس مرات في القرآن الكريم، ذكرت أولا في السورة
الثالثة، آية 52 وذكرت ثانية في السورة الخامسة البائدة
الآية 112، وثالثة ورابعة في السورة احدثى وستين، الصف الآية
14 كررت مرتين فيها، وخامسة في السورة الخامسة البائدة الآية 112.
65.2 - واي هذا المعنى ذهب أيضا أبو ارطاة (البحر المحيط الجزء الثاني،
ص371).

65.3 - برى الاب رفاق نخلة البسوم في قردة اللغة، ص185 أنه
من الحثة وانهم ينطقون بها في هذه اللغة، وهي بمعنى
Khawarija.

65.4 - اعتناد أن ذلك هو الصواب وليه ذهب كثير من الباحثين، (انظر مادة
حوار في ظن والمحب)، قال الإمام الشوكاني: «حواري الرجل
صاحبته وخلاصته، وهو ما يأخذ من الحوار وهو البيان»، (فتح الطالب
الجزء الأول، ص344، وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك لا محالة،
فللاضفة اصل في الأرامية، ذلك أنهم يستعينون الإبيض
hiwuro بينفظون بهما.
67.1.2 - سنجد نظمه في آخر الكتاب، انظر 25 و40.

86
ان الدرس (2) القراءة بالعبرانية (3).

2.1 - لم ترد هذه الفردة الا مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: «وكذلك نصرف الآيات ويلقيها كرسى وللبنين ليقوم بعيمون» الآية 105 من السورة السادسة، الاعمال.

2.1.1 - لأن هذه اللحظة انجينة عن لغة ترضي كل من الروايات التراثية إلى حد أن احسى فيها الامام أبو حيان الغراني الياباني ثلاثة عشرة قراءة ( البحر المبحط، الجزء الرابع، صفحة 197). أعرف منها ستة روائهما واعرف سبعة بدون روائهما، أما التي أعرف رأوها فهي:

1 - درست منينا لألفاء بيضرا فيه، ابن عابر وجماعة من غير السبعة.

2 - درست ايا، درست يا محمد ابن كثير وأبو عمرو.

3 - درست يا محمد باقي السبعة.

4 - درست منينا للبنين، تمتادة والحسن وزيد بن علي.

5 - درست أي محمد، أبي.

6 - درست منينا للنازل بمدنا إلى النون، أي درس الآيات، الحسن.

7 - وما السبعة التي أجمل تاريها نمي:

1 - درست بتشديد الراء والخطاب.

2 - درست مشدا منينا للنفل المخطاب.

3 - درست بالختاف منينا للنفل.

4 - درست.

5 - درست بضم الراء بمدنا إلى غائب.

6 - درست بتشديد الراء.

7 - درست أي تدسيمات.

7.1 - ذكرت مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: «الله نور السلوان والأخير بأي لك هـ انتكستك فيها يضباح، اليمان بح في رجالة الزجاجة»، كلامها كركب في دري ببأ ما باركة وبأ لا شرقية ولا غربية بكاد زيفها يضب وثلج لا يمسكه نار، نور على نور، يهدي الناس في النور، يضب الله الامثال للامثال، والله بكل شيء عليم». الآية 35 من السورة الرابعة والعشرين النور.
بالحبشة (2). وكذا قال أبو القاسم في "لغات القرآن" والواشي
في "الاشتاد (3)". 

7:3 — ذكر الجواليقي (1) وعُبر عنه (3) أنه فارسٌ. وفي

_________________________

س 1 — "أبو العباس" في 1 وهو خطا واضح.
س 3 — "أبو طرسى" في 1 ولا عننى له.

7:2:2 — قال الضاحك هو الزهرة شبيه الزجاجة في زهرتها بل أحد الدراري من
الكوكاب المشاهير وهي المشترى والزهرة والريخ وسبل ونحو ذلك
( البحر البحيط الجزء السادس، صفحة 456 )

7:2:3 — ويظهر جلياً من قراءتها المختلفة غرائبها من اللغة العربية. لقد تـُــــُـــُـــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُــُـ~

7:3:1 — لم يرد إلا مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَمِمَّنْ أَهِلَّ الْكِتَابَ
مَنْ يَنْتَهِيَ بِالْمَثْلِ إِلَّا الَّذِيْنَ بِمَآثْلِهِ يُعْلَمُونَ إِلَّا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
دَعُوهُمْ فَقَالَوا لَن نُّقْلِبَ عْلَيْهِمْ أَنفَاقًا يَقْعُدُونَ فِي الْأَلْبَاشِ سَبْئِيَّةً يَقْعُدُونَ عَلَى
ذَلِلِّ الْكِتَابِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " الآية 75 من السورة الثالثة آل عمران.

7:3:2 — ذكر الجواليق في "المغرب" صفحة 139 وقال: "نارسي مربع
وأصله "دنان وهو وإن كان معرقاً فلا تعرفا له العرب اسمه غبر
"الدنان" فقد صار كالعربى، ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه، لأنه
خاططهم بما عرفوا ... " ( انظر رأي محققي المربع الإسناوي أحمد محمد
شاكر في التعليق رقم 7 من صفحة 139).
المفردات للراغب: «قيل بإحدى السور (4): «دين آر» الشريعة جمعت به (5)». 

8 - حرف الـ٨:

8.1 - ماعنّا قال أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس، قال: "راعيًا (1) سب بلسان اليهود (2)".

---

7.3-4 - ذكره أبو منصور التمالي في "فقه اللغة" صفرة 452 في فصل "سياح". أسماء قائمة في "لغتي العرب والفرس على لون واحده"، وذكره الابن منصور الكرملي في "اللغات العربية". في التعليق رقم 1 صفرة 25. ولم يقل عنه الجوهر. إلا أن "أصله دينار بالتشديد"، الصحاح الجزء الثاني، صفرة 659. ولكن ابن منصور صرح "بأنه مارس العرب"، وجعل بين ما قاله الجوهر وما قاله أبو منصور. وقال عنه أبو حيان "الدينار لفظ أعجمي تصرفته فيه العرب، والوقتية مفردات كلامها"، (البحر الجزء الثاني، صفرة 498).

7.3-5 - "المفردات في غريب القرآن" صفرة 172 آخر العدد الأول. "يهم" في اللاتينية "denarius" وهو في اللاتينية 40. " عشرها "غرابي"، "لغة العرب"، "يرام"، "اللغة العربية". لاب رئيال نحلة اليسببية صفرة 278. 

7.3-6 - "إذا أن اللاتينيين أخذوا من الأحرقين، وهي عندهم ما في "ب"، حكبتها معمرة في حالة الرفع لعلم تاريقي أنها مفردة "محايدة" لا مؤثة ولا ممذرة.

8.1.1 - ذكرت هذه المفردة مرتين في القرآن الكريم في الآية 104 من السورة الثانية، البقرة، وفي الآية 46 من السورة الرابعة النساء.

8.1.2 - ذكرها الزمخشري فقال: "وكان للهود كلمة يتسابكون بها عبرانية أو سريانية، وهي "راعينا" فلما سمعوا بقول المؤمنين: "راعينا"، انตรضوا وخطبوا به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعنون به تلك السببة..."
قال الجواليقي (1) : "قال أبو عبيد : العرب لا تعرف الربانيين، عرفها الفقهاء وأهل العلم. وقال : وأحسب الكلمة ليست بعربية (2)، وإنما هي عبرانية أو سريانية (3).

________________
س 3 - سريانية في 1، ولا معنى له.

فهني المؤرخون عنها وأبرزوا بها هو في ممعنا وهو "انظرنا". الكشف الجزء الأول، صفحة 130، وأبدع حنان هو أيضا هذه النظرية.

ولقد تعرضت لقراءة هذه المفردة تنبها للبحث فيها، "الباحث".

المجلد الثاني 1972 صفحة 305.

8.2.1 - ذكر الجواليقي هذا المفردة في العرب صفحة 161، إلا أن السبب
خلط كثيرة بين كلام أبي عبيد وكلام أبي عبده الذي أفرزه برابعة
الجواليقي الذي قال: "قال أبو عبيد: أحسب الكلمة ليست بعربية،
فإنها هي عبرانية أو سريانية. وذلك أن أبا عبده زعم أن العرب لا
تعرف الربانيين".

8.2.2 - وردت هذه المفردة في القرآن الكريم أربع مرات، فجاءت بفتح الراء.
وقد البي بنس الحركة ثلاث مرات، مرتبة في المائدة، السورة الخامسة
الأية 44، وفي الآية 63، مرة في السورة الثالثة آل عمران الآية 79.
وقد وردت مرة واحدة بكسر الراء في الآية 146 من السورة الثالثة آل
عمرا.

8.2.3 - يعتبر كثير من الباحثين أن هذه المفردة آتية من لغة "رب" التي
يعتقد أنها آتية بدورها من اللغة الآرامية ودود باي.
وتدل على كبير، استاذ، رئيس. وكلمة راب هذه وجدت في التقويم
الإثري القديم. تحدثت عن نقش منها في مجلة "الباحث" السنة الأولى
المجلد الثاني 1972 ابتداء من صفحة 210 ونجلت هناك السطر الأول
الذي توجد فيه كلمة "رب" في الآية 79 في القرآن الكريم.

ترجمته "أو أب ابن توس الكبير".

أما بانيون التي تهتم هنا فهي آتية من اللغة الآرامية ودود
وتنطلق بها "rabono"، وتدل عندهم على عالم في شريعة
اليهود.
وجزم بأنها سريانية أبو القاسم صاحب لغات القرآن (4)؛ أبو
605 (565) ; حانم في كتاب الزينة، والواسطي في الأرشاد.
وقال الراغب في المفردات: "قيل رابينو لفظ سرياني ونخلق
بذلك، فقل ما يوجد في كلامهم".

8.3 - دكتر أبو حانم اللغوي في كتاب الزينة (1) أنها سريانية
وفي المفردات للراخب: النبي كالراخب (2).

8.4 - الرحبّي ذهب (1) المربع وثّب إلى راباني، وليس
1212 (163) عبريَّ وأصله باللهاء الممّية (2)، وأنشأوا :
وَتَرُكْنَ إِلَى الْقَبْسِيِّينَ هَتِّرَكُمْ
وَحَكِمَكُمْ صَلَبَ الرَّخَمُ (3) قرّباً (4).

س 7 — بآخِرْ كُلِّمَةٍ فِي هذِهِ الْسُّلْطَةِ يُنْهِي بِهِ النَّصْحَةِ ر.
س 10 — ومسحَكم صلب في ر.
الرسول قال الكرماني في الجواب: «الرس (1) اسم أعجمي (2) ومعناء البئر (3).»

اسم أعجمي في ر.

قال Mohamed في كتابه Gimme الو bảnو سنة 1904 من صفحة 48 إلى 50 و detecting جيل Jacque Jomier في Melanges Louis Massignon - Damas 1937.

الجزء الثاني صفحة 366

8-4-4 - ينسب هذا البيت للشاعر جرير وقد أثبت فعلاً في دبته أن انتظار السورة 598.

8-5-1 - ذكرت مرتين في القرآن الكريم في الآية 38 من السورة العاطسة وال써ر، القرآن في الآية 12 من السورة الشمس في.

8-5-2 - أما أبو القاسم بن سلام فيرى أنها من أخذ شنواً بنفس المعنى الذي ذهب إليه الكرماني، انظر الطالبون الحاشية رقم 1 صفحة 68 من الجزء الثاني.

8-5-3 - بقيت هذه السورة غامضة في كتب البنفسجيين، فالزمْهْنُشْرِي مثلاً يغطي خمسة أوجه لتفسيرها لا يذكر البئر إلا في وجهين منها، وبلخص هذه التأويلات هي: (انظر الكشف، الجزء الثالث، صفحة 97).

1 - اصحاب الرس قوم من عبد الصامد.
2 - اصحاب آثار وعراض.
3 - الرس قربة بئر البئرة.
4 - اصحاب الأخود، والرس هو الأخود.
5 - الرس بانطاكيا، كذبروا نبيهم، وروسو في بئر، أي دسوا فيهما.


92 –
8.6 - الرقيم قال شيدلة في «البرهان»: «الرومية» وقال أبو القاسم في «لغات القرآن»: «هو الكتاب بلغة الروم (2)». وقال الواسطي: «يُشير إلى السلف بالعربية (3)». وَهو قال أبو القاسم في «لغات القرآن (1)» في قوله: «وأترك البحر رهوا (2)» أي سهل دمثا (4) «لغة النبط». وقال الواسطي: «أي ساكنا (5) بالسريانية».

8.7 - لم نذكر هذه البندة على هذه الصيغة في القرآن الكريم مرة واحدة، في الآية 9 من السورة الثالثة عشرة الكهف.

8.8.1 - أنظر الجلالين، الحاشية، رمز 1، صفحة 3 من الجزء الثاني.

8.8.2 - يوجد الفعل «رقم» في السراي، لكن معناه بعد عن ترجمة الشافعيين.

8.8.3 - وانها له معنى عبارة هو الترجمة، والمترجمون يقولون في الفعل «طرز» ويعني أيضاً «صاغ». نص Raqem (الضمير) ويبقون بها، ينطقون بها Raqem. في تونغا (الضمير) ويبقون بها

8.9.1 - لم يذكرها في الرسالة التي كتبها عن «لغات تفائل العرب».

8.9.2 - في قوله تعالى: «وأترك البحر رهوا»، إنهم جدد مَرْتَوْنَ» الآية 24 من السورة الرابعة والأربعين «الدخان».

8.9.3 - ذكر هذا المعنى ابن زيد، أنظر البحر الجزء الثامن صفحة 35.

8.9.4 - والهذا المعنى أشار الضحاك وأيضًا (دبيتا لينا).

8.9.5 - بهذا المعنى شرح هذه اللغة الطفيلي في تفسيدها التي يقول فيها: َّبَيْنَيْنِ رَهْوَا قَالَ الْأَعْجَابُ حَاوْلَة»، وليست فاحشاً.

8.9.6 - معناها: «يُجريون سبيل الخروج»، وليست أخذًا تعليقين، فقط. 

8.9.7 - شاهد الكشاف والذي جمع عليان البرزوي، حاشية، رمز 1 من نفس صفحة الكشاف المذكورة أعلاه.

8.9.8 - كما شرح هذه اللغة بـ «ساكنا» شاعر أورد شعره أبو حيان، قال هذا الشاعر:

8.9.9 - والخيل تبع رهاو في اعتنائها كالشيطن ينحو من الشرنوبي ذي البدر أنظر البحر، الجزء الثامن، صفحة 31.

8.9.10 - ولهذه اللغة معنى آخر هي:  

8.9.11 - البكان المرتع بالبنخض وهو من الأضداد.

8.9.12 - الرهو: المرأة الياقة الهن، حكاه الخضر بن شهيل.

8.9.13 - الرهو: ضرب من الطير وهو الكركي.

8.9.14 - رها يرته الرجل: نحن بين رجله، تاله أبو عبيدة.

8.9.15 - الرهو: الفرجة المباعة.
الروم. قال الجواليري (1) هو اسم هذا الجيل من الناس (2).

حرف الزاي:

الزنجيل حكى الثعالبي في فقه اللغة (1) أنه فارسي (2)...
وكان الجواليري (3).

حرف الزاء في ر.


8.8.2 - ذكرت مرة واحدة في القرآن الكريم في الآية 2 "غلبت الروم" السورة الثلاثين، الروم.

8.9.1 - ذكر هذه اللغة أبو مصерь عبد المطلب بن مجيد الثعالبي في كتابه "نفحه اللغة" صفحه 454 في الفصل الذي سماه "في سياق أساليب ترتدي بها الفرس دون العرب ناضجت العرب إلى تعريها أو تركها كما هي".

8.9.2 - الآية 17 "ويستثنى فيها كأساً كان مزاجها زنجيلاً" من السورة السادسة والسبعين، الإنسان.

3.9.3 - لم يصرح السيوطي بما قال في هذه اللغة الجباليري، لأن هذا الآخر لم يذكر هو نفسه أصلها، ذكر ابن بنيت الزنجيل، ونحويه، وكيف يؤكل، وما هو النوع الإيجاب منه، وكيف تصح العرب، ونسي أن يقول لنا من لغة هو (انظر المربع، صفحه 174).

ولكننا نعرف الآن أنَّ لاصحبه من الإغريقي، يقولون فيه Zingeberi.
10 - حرف السجَد

10.1 - سجَدًا قال الواسطي في قوله: وآدخلا أَبَابِ السجَدَاء (1)

أي مَفَتَحُ الرؤوس بالسريانية (2).

10.2 - السجَد قال ابن مردوية: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد،
حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا هارون بن موسى النحوي عن
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، قال: السجل (2)
بلغة الحبشة «الرجل (2).»

10.1.1 - وردت هذه العبارة... وآدخلا أَبَابِ السجَدَاء في آية من التنزيل
المعريز، جاءت الأولى في الآية (وأذنَّا أنْدُخْنا هذَا الْقَرْءَةَ فِي هَا مَا
 حينَ نَثْنِيْمْ رَعْدًا وآدخلا أَبَابِ السجَدَاء وَدُولوا جَنَّةٌ تُغْفِرُ لَكُمْ خَطَاباً كَمْ
وَسَرَّدَ أَهْزَمُهُمُّ— السجَدَاء — الآية 58 من السورة الثانية، البقرة). وجاءت
الثانية في الآية (وأذنَّا أنْدُخْنا هذَا الْقَرْءَةَ وَكُلُوا مِنْ هَٰءَا مَا
نَثْنِيْمْ وَدُولوا جَنَّةٌ تُغْفِرُ لَكُمْ خَطَاباً كَمْ وَسَرَّدَ أَهْزَمُهُمُّ— السجَدَاء)
الآية 161 من السورة السابعة، الأعراف. وذكرت هذه العبارة مرة
ثالثة بدون «وأو» المعط في وآدخلا في الآية 154 السورة الرابعة
النساء.

10.2.1 - ولهذه اللفظة أصل نظرنا في الأرامية أي في السريانية، فذكر أن
الأرامية يقولون في «عبد» و«ركع» و«سجد» مثلاً ينطقون بها
Sgued

10.2.2.1 - لم ترد هذه المفردات في التنزيل المعريز إلا مرة واحدة، الآية 104،
السورة الواحدة والعشرين، النبيين.

10.2.2.2 - وهذا ما ذهب إليه أيضاً الزجاج الذي قال: ان السجل هو رجُل
بُلْسَان الحبشة.».
وفي المحتمس لابن جني (3): «السجل الكتاب. قال قوم هو
فارسي (4) معرِّب (5) ».

سجلاً قال الجوليتي (1): «بالفارسية: سنك» و
«كل»، أي حجارة وطين.

قال الغريبي: حدثنا ورثاء عن أبي نجيب عن مجاهم قال:

عبارة ابن جني: «السجل: الكتاب، ويتال هو كتاب المهمدة
ونحوها. وقال قوم: هو فارسي معرِّب».

شكّلته في ر. «سنك» بضم مسكون مفتتح.
شكّلته في ر. «كل» بكسر الكاف وفتح اللام، وبقيت بدون حركات
في و. اعتبت في شكلها على الجوليتي.

«عن أبي نجيب حدثنا عن المجاهد» في و. 

س 1
س 3
س 4
س 5

10:2.3 - المحتسب الجزء الثاني، صفحة 67.

10:2.4 - انكر أبو عبيدة أن يكون فارسياً،

10:2.5 - قال أبو الفضل الرازي: «الاصبح أنه فارسي معرِّب» البحر الجزء 6

صفحة 343. وفيه أربع قراءات:

1 - قراءة الجمهور هي «الشجّ» بكسر السين والجيم
2 - قراءة أبي زرعة «الشجّ» بضم السين والجيم
3 - قراءة الحسن وعيسى «الشجّ» بكسر نسكون، وهي قراءة
قال عنها أبو عمر: إنها قراءة أهل مكة.

4 - قراءة أبي السمبل والأعمش وطلحة «الشجّ» فتح نسكون.
وأولها تأويلات كثيرة رائعة منها إعلاء تأويل الزجاج وهو موافق لما
رواه لنا ابن مروية، وأولها محاذا بالصحيفة وابن عباس وجعابة معه
بـ «ملك» وقالوا عنها أن السجل كان برسول الله صلى الله عليه
 وسلم، وقيل أصله من المساجلة، وهو الدلو بلألاء (السحاح الجزء
الخامس، الصفحة 1725).

--- 96 ---
سجيل بالفارسية أولها حجاراة واخرى طين»، وقال ابن أبي
شيبة: "حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس
في قوله: "سجيل (2)", قال: هي بالفارسية "سنک"، والكل حجر وطين.
وقال: "حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن سبسط
"سجيل (3)", قال: هي بالفارسية.
سجين (1) ذكر أبو حاتم في كتابه "الزينة" أنه غير
عربية (2).

10:4

10:1-3
- أضاف محمد "المغرب" زيادات بعيدة على ما قاله الجوايلي، وانظر
(المغرب، صفحة 181، الحاشية رقم 2).
10:2-3:1-2
وردت هذه البعدة ثلاث مرات في الكتب الحكيم، الأولى في السورة
الحادية عشرة الآية 82، والثانية في السورة الخمسة عشرة الحجر،
ee الآية 47، والأخرى في السورة السادسة بعد الباء، الآية أربعة.
10:2-3:1-3
قال أبو عبيد في قوله تعالى: "ترمي بين حجارته من سجينة، قلب أراد
والله أعلم، من شديد وانشد قوله تعالى: "تبين بن أبي مقبل:
ورجلة يصرمون البيض عن عرض ضرما تؤتى به الإبل سجينا
يريد شديدا"، هذا ما قاله أبو زيد سعيد بن اوس بن ثابت الأنصاري
في كتابه الزواج في اللغة، صفحة 209، (وانظر أيضا حاشية رقم
10:4:2)
10:4:1
ذكرت "سجين مرتين في القرآن الكريم" في الآية 7. "لكن إن
كتاب الكبار ليست جينين"، وفي الآية 8: "وما أدرك ما يجيب، في
السورة الثالثة والسبعين، المطففين.
10:4:2
قال الجوهري "سجين موضوع فيه كتاب الزحار"، قال ابن عباس
رضي الله عنها "ودواوينهم"، قال أبو عبادة: "فعقل من السجين
كالسبيق من النسيق"، الصلاح، الجزء الخامس، صفحة 2133.
وقال الزمخشري: "سجين كتاب جامع هو ديوان النشر دون الله فيه
أعمال الشبايين، وأعمال الكثرة والفسفة من الجن والنسي، وسمي
سجينا فعلبا من السجن، وهو الحبس والتحقيق لأنه سيب الحبس
والتحقيق في جهنم، أو لأنه مطرح، كما روى - تحت الأرض السابقة
في مكان وحش، بظلم" (الكشف، الجزء الرابع، صفحة 575).

97
قال الجاوليغي "فارسي معرب (2)" وأصله بالفارسية "سرادار" وهو "الذهيل".

وقال غيره "الصواب أنه بالفارسية" سرايرة" أي ستر الدار.

وقال أبو حيان: "واختلوا في مسجين، إذا كان مكانا، اختلافاً مضطرباً، حذنا ذكره، والظاهر أن سجيناً هو كتاب وذلك أبلد منه كتاب مزيق. وقائ مقرب مسج مبارزة عن الخسارة والهوان كما تقول بلغ قال النحيفي إذا صار في غاية الجموح، البحر، الجزء الثاني، صفحة 440.

انظر كذلك الحاشية رقم 10:3. وكذا كتاب الزينة إلى حانم، الجزء 1 صفحة 135.

10:5.1 لم تذكر هذه المفردة في الكتاب العزيز إلا مرة واحدة في قوله تعالى: "ويuko الإحقاق من يريك، ثم شاء تلقوه وممن شاء على تلقوه "إذا أعتدنا للظالمين ناراً، أخاطبهم شراوتها فإن تعتدنا عليهم ي униو يضوي الوجه، بيوس الشراب، وسكت كرانتنا" الآية 29 من السورة الثانية عشرة، الكهف.

10:5.2 ذكر الجاوليغي هذه المفردة، في كتابه "العربي" في الصفحة 200 واستشهد بيت من الشعر للنبردي، ولا أذكر ما الغرض بهذا الاستشهاد وذلك أن الآتيه بهذا البيت لا يقوم حجة على أن اللفظة مارسية وإنما فتح على أن النبردي يعرف معناها وص kotka، كما عرفها تعله الإعثي الذي ذكرها في شعره حسب ما وردت ابن مهدي في الجمهورة، الجزء الثالث، صفحة 332، ولم أذكر ابن منظور أنه أجري له لربما لن الجوهر فإن سكت أيضاً عن أصل هذه المفردة.

انظر التعليق الذي كتبه جعفر المبارك في الحاشية رقم 2 من صفحة 200، وانظر أيضاً 21:25، والسرادق في اللغة الفارسية هو: "حلط أو حاجز من نسيج غليظ حول خيبة" (انظر غرائب اللغة العربية، صفحة 233).
وقال الراغب: «السرادق فارسقي مغرب، وليس في كلامهم اسم مفرد ثلاثة ألف وبعدها حرفان».

10.6 - سيرى قال ابن جرير: «حدثنا الحارث بن الحسن، حدثنا وتراء عن أبي نجيم عن مjahد «سريا» (1)، قال نهرا بالسريانية (2) وقال حدثنا ابن وكيع، حدثنا أبي عن سلمة بن نبيط عن الضحاك، قال «سريا» قال جدول صغير (3) بالسريانية، وقال ابن أبي حاتم: «حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شهاب، حدثنا ورقان عن أبي نجيم عن مjahد «سريا نهرا» بالنبطية (4).

10.5 - ٢٣٠ - انظر «المسارعات القرآنية» ص ٢٢٠.

10.6 - لم نذكر هذة الفردة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى: «سرا خمسة نبات لا تحزني قد جعل ربك تكحلك سرا» الآية ٢٤ من السورة التاسعة عشرة، مريم.

10.6 - لقد عرفت هذه المرة، بمعنى الشعراء الجاهليون، نستخدمها لبيد في معلقته فقال: بصف حمارا وحشيا وحشيا، خلف ذائه نحو البناء.

ففي قديمها كانت عادة
ففي نشر السري، ن частности
ففي نشر السري، ن بصورة متزاورة، قلبهما

استعمل السري هنا بمعنى «النهر الصغير».

كما شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفردة فقال لنا سائل عن معناها: «هو الجدول» في حديث آخر للطبراني، وأوضح في الحلقة في ترجيح عبارة.

10.6 - تعرض أبو حيان هو أيضا لهذه الفردة في البحر المحيط الجزء السادس ص ١٧٠ بحث عن أصلها وقال: «السري المرتبط بالنهر»، يقال سرا يسر ويسرا، ويسري ويسري، وهو شاذان فيه، وقياسه أعلاه، والسر النهر الصغير لأبي البناء يسري نهرا»,

10.6 - أما شهاب الدين أحمد الخناطر فيرى أنه «مرَع سرا برده» أو «سراء طاق» ثم أردف الخناطر وقال: «창ختن نسره بالله الفنادق وهو بعيد فوق صحن الدار والبيت»، (شعراء الغلاة نما في كلام العرب من الدخيل) ص ١٤٨.
وقال حدثنا يونس ابن صبيح، حدثنا أبو داوود عن قيس عن أبي حضين عن سعيد بن جبير: "سماً سورة فهر بالنبطية (5).

سورة قال ابن أبي حاتم: "حدثنا على ابن المبارك، حدثنا زيد ابن المبارك، حدثنا ثور عن ابن جريج، عن ابن عباس: "بآدي سورة (1) قال بالنبطية (2) القراء.

سورة ذكر الجواليقي (1) أنها أعمجية (2).

سورة 4 - ثور عن جريج في.

10.6-5 - اقتلل السيوطي، ما قاله عن هذه الفئة، أبو الخادم بن سلام في "لغات قبائل العرب". لقد نص ابن سلام على أن "سمارا" هو الجدول: أي النهر، بلغة توافق لغة السريانية - انتظر الجلالين، الجزء الثاني، صفحة 15، الحاشية رقم 1.

10.7-1 - لم نذكر في الكتاب العزيز الآية واحدة، في توليه تعالى: "بآدي سورة الآية 15 من السورة الثمانية، عيس.

10.7-2 - لم يصرح الجوهري بذلك، واكتن كان قال: "والسورة الكبيرة" الصاحب، الجزء الثاني، صفحة 685. لكن ابن منصور قال: "والسورة: الكبيرة، واحدهم سافر، وهو بالنبطية سافرا. (انظر السيرة، لسان العرب).

وقال الزمخشري: "سورة: كتابة، وقيل السورة، القراء، وقيل اصطبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الزمخشري: "السورة هم البلانكة النبئية، نقوله: "كما كتب"، والسورة جمع سائر كاتب وكتبة" (السيرة) في غريب القرآن، صفحة 234).

10.8-1 - لم أر الجواليقي ذكر هذه الفئة، ولا أدرى من ابن أورد السيوطي ذلك.

10.8-2 - اعتقد أن الكلمة التي يتحدث عنها السيوطي موجودة في الآية 19 من السورة الرابعة والثلاثين، سبا.
السِّلْسِبِيلُ قَالَ الجَوَالِيِّيُ� (1): "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ (2). 

سِّلْسِبِيلُ قَالَ: "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ (1). 

سَنَةٌ عَدَدُ الحَافِظِ بِن جُبَرِייןَ فِي نَظَمِهِ وَلَمْ أَقْفَ عَلَى لُفْيِهِ (1). 

سَفِطَتْ "حَدَثَناَِّ ابنَ أَبِيِّ مَرْدُوَخِـ" "حَدَثَنا أَحْمَدُ بْنُ كَانْدُلِكَ، حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْكُرْمِي، حَدَثَنَا أَبِي، حَدَثَنَا عَمِيَّ، حَدَثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ. " (348)

سِّلْسِبِيلُ قَالَ: "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ (1). 

سَلِبَتْ "حَدَثَناَِّ ابنَ أَبِيِّ مَرْدُوَخِـ" "حَدَثَنا أَحْمَدُ بْنُ كَانْدُلِكَ، حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْكُرْمِي، حَدَثَنَا أَبِي، حَدَثَنَا عَمِيَّ، حَدَثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ. " (348)

1. سُمِّيَ السِّلْسِبِيلُ "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ. 

2. ذَكَرَتْ هُذِهِ الْبُرْقُدَةُ فِي الْقُرْآنِ الْكُرْمِيِّ فِي الآيَةِ: "مَعَنِّيَاتِ الْمَهْدُوَّةِ"، وَالْأَعْجَابِ. 

3. ذَكَرَ الْجَوَالِيِّيَّ "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ فِي الآيَةِ 67 فِي السُّلْسِبِيلُ "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ. 

4. ذَكَرَ الْجَوَالِيِّيَّ "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ فِي الآيَةِ 187 فِي السُّلْسِبِيلُ "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ. 

5. ذَكَرَ الْجَوَالِيِّيَّ "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ فِي الآيَةِ 392 فِي السُّلْسِبِيلُ "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ. 

6. ذَكَرَ الْعَرَائِقُ "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ فِي الآيَةِ 43 فِي السُّلْسِبِيلُ "مَخْيَّةٌ" يَوْمَاً أَخَذَهُ مَحْجُورًا هُمُّ.
12 - سُدِّس ذكر الشعاليبي في فتحة اللغة (1) أنه فارسي، وكذلك قال الجواهري: "هو رقيق الديباج بالفارسية (2)". وقال الليث: "لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنه معرق".

وقال شيدلة هو بالهندية (3).

13 - أَي زوجتَا (2).

قال الواسطي في قوله: "أَلْفَيا سُرِّدَا لَدا أَبَبَ (1)"

وقال أبو عمرو: "لا أعرفها في لغة العرب".

14 - بينينان قال ابن أبي حاتم: "حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح، حديثنا عمر العتقي، وحدثنا شعبة عن أي بن رجاء عن عكرمة: سينين (2) "الحسن" بفتح الحاء. أخرجه ابن جرير من هذا الوجه ومن وجه آخر عن عكرمة وذكره الجواهري (2) في كتابه.

---

10:1-12.1 - ذكره أبو منصور عبد الملك بن محمد الشعاليبي في فتحة اللغة تحت فصل سباه في سياق اسماء تفردت بها الفرس دون العرب، ناضرت العرب إلى تعريبها أو تركها كيا هي، الصفحة 453.

10:12.2 - انظر الميم، صفحة 177، وانظر أيضاً أورده محقق هذا الكتاب في الحاشية رقم 4.

10:12.3 - ونقل عنه شهاب الدين الخناجي في كتابه "ثناء الكفل"، صفحة 146 "رقيق الديباج، معرق".

10:13.1 - ذكرنا الذكر الحكم في هذه الآية: "وَأَسْبَنَى الْبَيْنَاءَ وَقَدْ قَضِيَ بِهَا مِنْ ذِبْرَ وَأَلْفَيا سُرِّدَا لَدا أَبَبَ، قَالَتْ ما جَرَاءٍ فِي أَرَادَ بَياَكُلَ سَوْعَةً لَّا إِنَّ يُقَسَّمَنَّهُ أَوْ غَذاَيْنَ الْمِلْصَاقُ الآية 25 من السورة الثانية عشرة، يوسف.

10:13.2 - قال الزمخشري "بعلها" الكشاف الجزء الثاني، صفحة 357.

10:14.1 - ذكر الله في الآية "وُطِئَ بِسَبْنِينَ" الآية 2 من السورة الخامسة والتسعمين، التثنين.

10:14.2 - ذكره الجواهري في العرب، صفحة 198 وانظر تعليق محقق هذا الكتاب في الحاشية رقم 2 من نفس هذه الصفحة.

---

102
سُنّة: قال ابن حاتم: "حدثنا أبو الأزهر، حدثنا وهب ابن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك.
قال: "سيناء (1)" بالنبطية الجشن (2). وقال ابن جرير:
"حدثت عن الحسن قال: سمعت أبا معاذ يقول: أننا عبيد بن سلمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: "وَقَدْ طَوَّرَ سَيْنَةَ".
الثور: "الجبل" بالنبطية وسيناء جنة بالنبطية (3).

11 - حرف الثين:

شطر: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهب عن داود عن رفيق في قوله: «شَطَرٌ»

11.1 - س 1 - آخرنا في 1.
11.2 - وهب في ر.

15.1-10 - توجد هذه اللائحة في قوله عز وجل: «وحَرَّجَ تَخْرِجَ مِن طَوْرِ سَيْنَاء» تنبت بالدهن وصبغ للكلتين" الآية 20 من السورة الثالثة والعشرين، المؤنثون.

1015.2 - درس الإمام الزمخشري هذه اللائحة دراسة لا باس بها فقال: "وَطُورَ سِيْنَاءَ لا يخلو أبا أن يضاف به العزول "اقرأ" اسمها سيناء وسينون، وإنما يكون اسمها الجبل مركزاً من مضات وفتق عليه كابدي الباس وكيملبك، فمنه أضاف: نحن كسر بين سيناء فقد منع السفر للتعريف والجمعية أو التأنيت لأنها متممة، وفعلاً لا يكون الله للتأنيت كذلك، وحرياء، ومن فتح فلم يصرف، لأن الألف للتأنيت كصحراء. وقيل هو جبل فلسطين، وقيل بين مصر وآيلة. ومنه نودي موسى عليه السلام، وقى الإميش، سيناعل القصر، (الكشف الجزء 3، صفحة 141).

3-16.10 - كل العرب تتعلق بها بفتح السين ما عدا كتابة التي تكسرها، البحر المحيط، الجزء 6، صفحة 393.
المستنج (1) قال « تلقاه (2) » بلسان الحبشة (3).

2 - حرف الصاد:

الصراط حكي النقاش وابن الجوزي: أنه الطريق بلغة

<table>
<thead>
<tr>
<th>س 1</th>
<th>نطقته في الفاء</th>
<th>نطقته بالحبشة في راء</th>
</tr>
</thead>
</table>

11.1.1 - وردت كلمة « شطر » مضافاً إلى المسجد والحرام ثلاث مرات في آيات كثيرة مدنية وجمعها في سورة البقرة في الآيات 144 و 149 و 150. وردت مضافاً إلى ضمير المفرد الغانص العائد طببا على المسجد الحرام في آيتين مدنيتين أيضاً وفي نفس السورة في الآيتين 144 و 150. والغريب في الأمر أن ابن القاسم بن سلام يجعل هذه اللفظة في آيات الزعتري ويلقبها باللغة ترشح نصبه:


11.2.1 - ذكر القرآن هذه الكلمة إحدى وعشرين مرة، عشر مرات بندرًا معرنا، ومرتين نكرة بندرة ومرتين نكرة متنى ومرة واحدة جمعا معرفا على وزن الفعل وست مرات جمعا نكرة على وزن ألف.

11.2.2 - ذكره الجواليتي في المعرب، صفحة 208، يدل عندهم على Sahro وهو في الأرامية بها بنطق بها الغبر، على الشهر العبري.

11.2.3 - و هو في الأرامية وهو في الأرامية هو في(avg) الغبر على الشهر العبري.
الروم. ثم رأيته (1) في كتاب الزنية لأنبي حاتم (2) *

13.2 - ضرهم قال ابن جرير: حدثنا سليمان بن عبد الجبار، حدثنا محمد بن الصلت، حدثنا أبو كعب، قال عطاء عن سعيد أبو جبير، عن ابن عباس: «قصرهن (1)» قال: «هي بالنبطية فشققتهم» *

15.1 (166) - أبو كاذبة في 1.

س 3 - ذكرت المفردة 45 مرة في القرآن الكريم.

16.1 - يقول اللغويون أن معناها «الطريق» ويظهر أن لها أصلا في اللغة اللاتينية حسب زعم كثير من الباحثين العرب وغير العرب. وهذا الأصل الذي يدل على «الطريق الباطن» هو Strata.

ولقد اتقن البغسرة على أن أصله بالسين، وهذا ترا قطع ورويس، أما قريبًا، فهي التي تتسم بالنصفي، فإنها تبدل السين صاداً، وهذه الفصحي قرأ الجمهور من قارئنا، وهي الصيغة الوحيدة المحتفظة في مصحف الإمام. أما تقبلة مشهورًا، فإنها تشمل الدخان زاباً، نزل لنا هذه اللBeans حافة في تراثه. أما تقبلة هو وكب ويني الذي يتلبس الصاد زاباً، ومن القراء من تقرأ بين الصاد والراي، وهو حرف صعب على اللسان، والصراط مؤنث عند كل القبائل العربية إلا عند تيم. (انظر تفصيل ذلك في الكشف الجزء الأول صفحة 12 وفي البحر الباطن، الجزء الأول، صفحة 27).


— 105 —
قال حديث عن الحسين بن الفرج، سميت أبا معاذ، حدثنا عبيد بن سليمان، سميت الصحاح يقول: «فَقُسْرَهُنّ» (2) «بالنبطية (3) تشقتهم»

وقال ابن المتنزى: «حدثنا زكرياء، حدثنا محمد بن نافع، حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم، حدثني عبد الصمد، سممت وهو يقول:

---

س 3 - «شقتهم» في 1.
س 4 - «حدثنا زكرياء محمد» بدون «حدثنا» زكرياء ومحمد في ر.
---

1-9:13-22 نسر اللغويون هذه البداية تنسج تفسيرات اجتيلاء فيها يلي:

1- صحينة: تقليلها، قاله ابن عباس وسجاح والصحاح وأبان

2- الصحين: قالت مغيرة، قاله تنادا أبدا.

3- صحينة: فرقتين، قاله تنادا أبدا.

4- صحينة: أضمنه، قاله عطا بن بياج.

5- صحينة: اجتمع قاله ابن زيد.

6- صحينة: فصلن، قاله تنادة.

وفي الحديث أن قال الخصمان تقدوا إليه: «أخرجوا ما تصرفانه من الكلام» أي ما تجاهلا في صدوركما.

7- صحينة: أورحتين، قاله ابن عباس، لهذا لم يسمع

8- صحينة: شقتهم، قاله الصحاح.

9- صحينة: امتهن، قاله الأنصاري، واعتقن أن قول الشاعر:

وما صيد الاختلاف فيما جلبت، ولكن أطراف الرماى تصيرها

هو لهذا المعنى.

أبت بهذا كله نحاولا أن بين أنى وجدت صعوبة في قبول نبطية أبو سرايبة هذه اللفظة.

13-23- قال ابنه بالنبطية أيضا ابن عباس والصحاح، وقال انها بالسريانية أبو الاسود (انظر البحر المحيط، الجزء الثاني، صفحة 300).
13:3 - سلوات ذكر الجواليقي (1)، إنها بالعبرانية، كنائس اليهود.
وقال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو، حدثنا عبد العزيز منيب، حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد، حدثنا عبيد بن اسماعيل عن الضحاك، قال:

س 1 - ما في اللغة شيء إلا في القرآن شيء" في ر.

13:24 - ابا التراثات التي وصلنا لهذه اللفظة مهى:

أولا: تصرُّف، يكسر الصاد ترا بهذه حذاء وزيد وخلف ورسل.
ثانيا: يصرُّف، يكسر الصاد ترا بذلك وقمة السبحة وهي التراثة السائدة.
ثالثا: يصرُّف، يكسر الصاد ترا بذلك وقمة السبحة وهي التراثة السائدة.

وعلل الوجه الآخر فقال: "واما صرُّف، يكسر الصاد نفعاً.
ابت، أعني: يكسر الصاد نفعاً في مضاعف مبتدأٍ، والوجه
بمعنى لمنبضة الباء من بعدها. (أ鼠 المحترم الجزء.
الأولٍ، صفحة 136).

رابعا: صرُّف، يكسر الصاد وتشديد الراء وكسرها من التصريره.

13:1 - أورد الجواليقي هذه اللفظة في كتابه العرب، صفحة 211 وهي على
رأس التائمة، ذلك إن الجواليقي لم يرتب الألفاظ ترتيباً دقيقاً في كتابه،
ولهذا جعل هذه الفكرة على رأس كثب شاب الصاد وجعل الصاد مثلًا
بدها وحالفتها ان تكون قبلها، ويظهر أن معنى الكتاب نص ترتيب.
الجواليقي لم يدخل عليه أي تغيير.

-- 107 --
صلوات: كنائس اليهود (2)، ويسمون الكنيسة صلوات (3).

وفي المحاسب لابن جني: » قرى صلوات بضم الصاد واللام واسكان الواو والتاء (4)، وصلوات بكسر الصاد وسكون اللام.

والثا في ر.
صلوات ابن جني بكسر الصادوجم اللام.

---

13:3:2 A.J. Wensinck يدعي أن هذه الفقرة لم توجد في الأدب الجاهلي وإن القرآن ادخلها لأول مرة في القرآن الكريم، وحتى يتحل هذا المستشرق - كنت في مصحف الإمام بالعاو، ثم يقول في آخر بحثه أن كان关税 بالعاو هو Wensinck. أثر من آثار لهجة من اللغات العربية. لقد نُرجمت من بحث ما يفق ويشرح الشريعة الإسلامية السعيدة، أما الآشية الكثيرة المبولطة فيه والتي يقولها مدونا بحذفه على الإسلام فقد تركتها جاذبا لأنها ليست من العلم في شيء.

Frankel يعتقد في بحثه De Vocabulis in antiquis arabum Carminibus et Incorano peregrinis


قبل: "نقل لفظة " صلى " في كثير من اللغات الآرامية على الدماء، النوجه إلى الله، والتضرع إليه وهى b۲ut۲a صلاة تطلق عليها السريانيون حين تكون نردية.

Snouck Hurgronje 13:3:3 فيه ما يقول في هذه الفقرة المستشرق في كتابه Verspreide geschreien. الجزء الأول صفحة 213 إلى 214 وفي الجزء الثاني صفحة 90 وفي الجزء الرابع من صفحة 56 إلى 63.

13:3:4 مثلا ابن جني في محاسبه (الجزء الثاني، صفحة 83)، هي: » ومن ذلك قراءة الجحيري بخلاف: "صلوات" بضم الصاد واللام واسكان الواو والتاء. ثم ذكر مسب قراءات أخرى لهذه الفقرة سنذكرها في التعليق.

13:3:7 الآتى:
وضَّحَّات (5) بضم وفتح اللام (6) (وضَّحَّات بالضم وسكونها وصولوتا (7) وصولوتا (8) وصولوتا) الآخِرِتان بِمَثلِهِ (9). قال وكل ذلك تثبت

لم يذكر ابن جني في محتسبه اللام والسكون مطلقا وإنما في إسـ. السكون والسكون، اللام والسكون، الفتح والسكون، سـ. 1 و 2 - سنت من النسخة. 1 - كل ما اتباه بين هلالتين

---

13-3.5 - أما الصلاة فهي في الأراية
13-3.6 - انظر كذلك إصل هذه المفردة عند

Slüter: في كتابه Nöldeke
Wright de goeje: الصفحة 255 وكذلك عند
الجزء الأول صفحة 12 Arabic Grammar
Brockelmann: وعند
Arabische grammatic في صفحة 7

13-3.7 - ذكر ابن جني لهذه اللفظة ثمان تراثات ذكرت أولاها في الحاشية رقم 1.

13-3.8 - قال أبو حيان: "وقد رأينا جيبًا جيصر الصاد واسكان اللام وووا مكسرة بعدها ثمان متواجدة باللائم، والمجرد، وأيضاً ممّاً بضم الصاد وسكون اللام، وووا مفتوحة بعدها ألف بعدها ثمان متواجدة اللام، وحكي ابن مجاهد أنه ترى كذلك إلا أنه يكسر الصاد.

13-3.9 - اعتن ابن جني رأيه في هذه التراثات في هذا الحرف هو ما عليه العامة، وهو "ملوثات" ويلى ذلك "ملوثات" (ضم الصاد واللائم) و"ملوثات" (بضم الصاد وفتح اللائم) و"ملوثات" (بكسر الصاد واسكان اللائم) فاما بتقي السريانية واليهودية (انظر للمحتسب، الجزء الثاني، صفحة 83)
14 - حرف الطاء:

قال الحاكم في المستدرك: «أخبرني محمد بن إسحاق الصفار، حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا عمر بن طلحة، حدثنا عمر بن أبي زائدة، سمعت عكرمة يذكر عن ابن عباس، في قوله: "طه (1)«.
قال هو كتولك: "يا محمد بلسان الجبه (2)".

وقال ابن أبي ثياب في المصنف: «حدثنا وكيع عن عمر بن أبي س4 - عمر في 1.»

13-3-10 - ويوافق نظر ابن جني ما ذهب إليه أبو حيان في بحر (الجزء السادس صفحه 375) قال: «وي ينبغي أن تكون قراءة الجمهور يراد بهما الصلاوات المعهودة في البال، وأما غيرها بها تلاعبت فيه العرب بتحرير وتفريغين نظر ما بدلوله في اللسان الذي تعل منفيسر به.
13-3-11 - عد أبو حيان أربعة عشرة ترآء لهذه اللونة (انظر البحر، الجزء السادس، صفحة 375) ولئذ اعترض ترآءا لم أراها إلا عندtu صواب» قال: "وحكى ابن خالويه ابن عطية عن الحاجج الجهدري صواب بالبناء الواحد على وزن كمرب جمع صليب كطريق وظفروه واستبدة واوسون وهو جمع شاذ، أعني جمع ميجل على نموذ«.
13-3-12 - لئذ أوردت عبارة ابن جني كما جاءت في المصنف في الحاشية رقم 13-3-10 أعلاه نانظره هناك.
14-1-1 - وردت هذه اللونة في الآية الأولي من السورة العشرين، طه.
14-1-2 - لئذ ذكر اللغويين في معناها أشياء كثيرة منها:
أولا: ممنى "طه" يا رجل في لغة عك، وهو حسب الجوهري في صححه عك بن عدنان آخر معد، وهو اليوم في البين. ظال بهذا، والكلبي: "لو قلت لرجل من عك يا رجل لم يجب حتى تقول طه، وأنشد ابن جرير في ذلك:
«دعوت بطلة في القتال فلم يجيب».
وزاد الشوكتاني فقال: "وقيل أنها عك يا حبيبي" (فسخ التقدير الجزء الثالث، صفحه 355).
وقال تطرب أنها كذلك في لغة طه.

---

110---
ثالثاً: وهي يعني يا نان في نظر السدي (انظر البحر المحيط الجزء السادس، صفحة 225).
ثالثاً: وقيل هو اسم من اسماء الرسول.
رابعاً: وقيل هو اسم من اسماء الله.
وعندما تكون يعني «يا رجل» وهو ما قاله ابن عباس.
والحسن وابن جبير وجده وعندما وعده.
3.1.4- يعطي الزمخشري شرحاً طريعاً لنتيجة هذه اللحظة، قال في الكشف، الجزء الثالث صفحة 39: «وعله كنهرنوا في «يا هذا» كانهم في لغتهم قالون اليا يديه، فتاموا في «يا»، و»طأ«: «طأ» واحترموا هَذَا.
فانتصرنا على ها، واثر الصناعة ظاهر لا يخن الهوي المستشهد به. إن السماحة طاه في خالقتكم لا تصدق الله أخلاقي التلامين.
4.1.4- نعرف هنا في المغرب كما رواه ورش في اختياره بفتح الها وفاء السكت وتيرة مثل ورش قرة من القراء عبهم الحسن وعكة واقبل.
المنيرة، كما جاء ذلك في البحر المحيط الجزء السادس، صفحة 224. وانتصر صاحب المحسوب على قراءة واحدة هي "طأ« وراء الها.
واليا بالفتح. ولم يذكر من قرأ هذا أو على الاصح لثبت، يقلب
المنيرة من معرفة من ذكر ابن جيني إذ أتت على أن قال: "مبيض".
ولقد عزا أبي حيان هذه القراءة إلى الضحاك وعبر بن غانم.
وأتفرج على أن تفهم الها لاستعمالها وأمال الها ونفحيم ابن كثير.
وأصبه عمار على الأصل (الكشاف في البيكان البشار الية امسالة)، وأتفرج على "مبيض" وいますが ونان في اللحظة، واتحرى هذه القراءة أبو عبيد وترام الباقين بالتفเขم. (انظر نهج التدريج لخيم بن علي ابن عبيد الذهكي، الجزء الثالث، صفحة 355). وزاد الشوكي نبين إمرأه مهمة، تأ: "تال التعلم"، وكيلب لغات صغيرة صحيحة، وقلت التحاس، لا وجه
للانساح عند أكثر أهل العربية لمعلين: الآلوه ليس هما إنا، ولا
كسرة حتى تكون الإلماه، والعلة الثانية أن الها من مواضع الإلماه.
وقال شيدلة في تفسيره: «حدثنا الحاج عابن جرير أخبرن
عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير. قال: «طه» يا رجل
بالسريانية. وأخرج ابن جرير مثله عن قتادة. وقال ابن جرير حدثنا
ابن حميد حدثنا يحيى بن وضع حدثنا عبد الله عن عكرمة قال: «طه
بالنبطية يا إنسان». وقال ابن أبي شيبة «حدثنا وكيع عن سفيان,
عن سالم عن سعيد بن جبير. قال: «طه» بالنبطية يا رجل». وقال:
حدثنا وكيع عن مرة بن خالد عن الضحاك، قال: «طه» بالنبطية,
يا رجل»، وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن عكرمة,
قال: «طه» يا رجل بالنبطية».

الطافيت تقدم في الجب (1).

طقفا قال شيدلة في البرهان: «طقفا (1) تقدا بالروميا (2)»

---
1 - 14:2:14:3
2 - س 1
3 - سندي في 1 ور.
14.4 - طويب قال، فإن جرير: "حدثنا أبو كريب، حدثنا يحيى بن يمان عن أسمة عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "طويب، اسم الجنة بالحبشة". وقال: "حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن سموح، قال: "طويب، اسم الجنة بالحبشة"."

14.5 - الطور قال الفرائني (1) حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيم عن مجاهد، قال: "الطور الجبل بالسريانية (2)". وقال ابن أبي حاتم:

<table>
<thead>
<tr>
<th>لا يوجد توزيع للمواضيع في الرسالة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>س 2 من سعيد بن جعفر في 1</td>
</tr>
<tr>
<td>س 3 قال حديثنا أحمد بن حميد في 1</td>
</tr>
<tr>
<td>س 4 &quot;يعقوب المثني&quot; في 1</td>
</tr>
<tr>
<td>س 5 المنشدة في ر</td>
</tr>
</tbody>
</table>

14.4.1 - أغفل السبيطي الإشارة إلى الجواليق الذي ذكر هذه المفسرة في "البيرة"، صفحة 226 الذي قال عنها: "قال - يتصد أبا محمد جعفر بن الحسين السراج الذي ينقل عنه الآن - قائل "طويب اسم الجنة بالحبشية، وقيل "طويب شجرة في الجنة، وعند النحويين هي "نععلى" من الطيب، وهذا هو القول وأصل "طويب "طويب" نقلت اليمين للفصلة قبلها وأراها ".

14.4.2 - لم ترد مرة واحدة في القرآن الكريم، في الآية 29 " الذين أعطيناهوا وكيانا لضحايا طويب، كن جنسًا ما ب " السورة الثالثة عشرة، السرعة.

14.4.3 - وهي في الآرامية بمعنى السعادة، ينطقون بها توب وكتبونها توب.

14.5.1 - وردت هذه المفردة 10 مرات في القرآن الكريم، مرتين في السورة الثانية، مرتين في الآية 39 و 93، ومرة في السورة الرابعة، ومرة في الآية 154، ومرة في السورة التاسعة عشرة الآية 52، ومرة في السورة 20، الآية 80، ومرة في السورة 23 المؤمنون، الآية 20، ومرتين في السورة 28 في الآية 29، ومرة في السورة 65، الآية 2، ومرة في السورة 65، الآية 1، ومرة في السورة 71، الآية 14.

14.5.2 - لم يقل لنا أبو حيان عن مجاهد نفس السمعى. وAnna يقول: "قال مجاهد هو جنس الجبل بالسريانية، أنظر البحر المحيط، الجزء الأول، الصفحة 239 السطر 31، وانظر كذلك لمثل التدريب الجزء الأول، صفحة 95 السطر الخامس."

---

113
حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك. قال: «النبي يسمون الجبل طواراً (3)».

6-140 - طوي قال (1) الكرماني في العجائب: «قيل هو (مربع) 756(166ب) معناه ليلا (2). وقيل هو رجل بالعبرانية. والمعنى: «أنك بالواد المقدس، يا رجل».

3-145 - وهي لفظة مستعملة في اللغة الآرامية بمعنى جبل ينطلقون بها في هذه اللغة. يكتبونها گ۳۶ و/or، كما أنها مستعملة في السفرة بنفس المعنى ينطلقون بها گ۳۶ و/or.

6-146-1 - وردت هذه البقعة مرتين في القرآن الكريم، الأولى في السورة العشرين من الآية 12 التي جاء فيها: «أيّة أنا رفيقك نافذٌ عليك إني بِمَّا يُؤذِّبُونَ اللَّهُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُؤُولُونَ نَفْتَكَ».

6-146-2 - لكن كثيرا من المندرجات واللغويين فسروا لفظة «طوي» بمرتين، ومنهم مثل الزمخشري الذي قال: «وقيل مرتين، نحو ثني أي نودي نداين، أو تقدس الوادي كره بعد كره» الكشاف، الجزء الثالث من الرسالة السابع، ويعتبر الزمخشري لهذه اللفظة معنى آخر، ينقل في نفس البكاء: «طوي بالضم والكسر منصروف وغيره
منصرف بتاويل البكاء والبقعة».

أما أبو حيان فهتري أن كلمة «طوي» اسم علم وضع لدلالة الوادي المقدس، أي البكر (انظر البحر المحيط الجزء السادس، صفحة 231، السطر السادس).
وحكي ابن جرير عن الزبيب أن منعاه (3) طالق الأرض (4).

س 1 — بيض في ر. وهو بيض يوجد في اللوحة 168 من هذه النسخة السطر الثاني، ولقد تلم عليه هذا الناقد في الطرفة، والكلمة التي لم تكتب في هذه النسخة هي الريح وجدتها في النسخة.

14-6-3 — شرح قلبه لفظة طوي بقوله: طوي من الليل أي ساعة ك помощи لك في ساعة من الليل لأنه تودي بالليل فلحي الوداد تدقيدس، ساعد، أي أتى بالوداد المثلا، انظر ذلك في البحر، الجدز، السادس، صفحة 231 السطر 13.

14-6-4 — وأن فيها خمس قراءات، بمرتبة تساعد على الوصول إلى أصلها وإلى معانيها، لأن ليس مثل قرائة الكبار انتقاء اللغة وصبرًا على البحث في خنفاتها وان تخريجاتهم للقراءات لدليل فاطم على ذلك.

— القراءة الأولى: طوي بكسر الطاء مثناها، وهو من ما يقرأونها على هذا الشكل بيضون بها المكان، قال أبو البركات بين الانتاري في البيان في غريب أعراب القرآن: من نون جعله منصراً لبيضها للوداد غير معدول، كجح وصرد وجرد، الجزء الثاني، صفحة 139. وانظر كذلك، إن املاها من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للمكري، الجزء الثاني، صفحة 119 في آخرها. وخرج هذه القراءة والقراءة التي بعدها الإمام ابن خالوية فقال: والحجة لمن أجراه ومنه انه اسم واد مذكرها فصبره لأنه لم تجمع فيه علتان، ثم قرعه، الحجة في الإثرات السبع صفحة 215. وتقول الحسن هو مصدر قريحة فيه الوداد والقداس مرتين، فهو برناء العلم ويعاته وذلك لان النداء بالكسر والقصر الشيء الذي تكرره تلك الطوال على هذه القراءة. أما من تقرأها على هذا الشكل فهم الحسن والإعمش وأبو حيوه وابن إسحاق، وابن المسال وأبن محصن.

— القراءة الثانية: طوي بضم الطاء مثناها وهي كساباتها على تأويل المكان. ولقد تر تر بها الكوفية وأابن أبي عمر.

— القراءة الثالثة: بضم الطاء غير مثناها. ترها الحرمي، وأبو عمر. ولقد كثر من المهتمين بالقراءات عندها هذه القراءة أنه معدول. قال عن تخريجها أبو البركات.

115
القراءة الرابعة: طولى طولى الطالب غير من بهم، ومن ترآه.

القراءة الخامسة: طالبًا طالبًا بحري احترام بهم جمع كل هذه الأمور

واحد منها في جملة طويلة، قال: "طولى بالمضمون والكسر، ومن تسًا: اسم واد، قال تعالى: "الدان بالآيات المقدسة طويلة". وقيل هو اسم أرض، وقيل ذلك

اشارة إلى حالة حصلت له على طريق الاحترام، كاتبه

قال: طولى عليه مساحة لو احتاج أن ينالوا بالتحية

بند عليه. وقيل هو مصدر طويلة». انظر "بصائر ذري

التميز في لائحة الكتاب العزيز". الجزء الثالث،

صفحة 527.

ومعلوم أن كلمة الطولى بالفتح هو كما قال أبو يوسف

يروى بن اسحاق السكك في كتابه "تذيب الألفاظ". صفحة 634 من

كنز الحفاظ في كتاب تذيب الألفاظ". صفحة 634. "ضمر البطن مين

الجسم".

15.1.1 وردت فعلا في الرسالة التي كتبها أبو القاسم بن سلمان، انظر الجزء

الثاني من الجلاء. صفحة 73.

15.1.2 في الآية 22 من السورة السادسة والعشرين الشعراء والآية بانها

هي: "وهكذ يَعْبُدْ يَعْبُدُهَا عَلَيْهِ ۖ كَأَنَّهَا إِسْرَأِيلَ".
قال ابن جرير: «ذكر جماعة أن معنى جنتان عدن»

جنتان عدن وكروم. ثم قال حدثني أحمد بن أبي شريح الرازي:

» حدثنا زكرياء بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنسية عن يزيد بن أبي زيد عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس سأل كم بع جنات عدن (1)، فقال: هي الكرم والاعتلال السريانية (2).

وفي تفسير جوهر في سورة غافر «عدن» بالرومية (3).

15:2-1 وردت هذه البدردة في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة: في السورة التاسعة، اللوية، الآية 72، وفي السورة الثلاثية عشرة، الرعد، الآية 23، وفي السورة السادسة عشرة، النحل، الآية 31، وفي السورة الثانية عشرة الكفف، الآية 31. وفي السورة التاسعة عشرة، النجاة، الآية 61، وفي السورة العشرة، الآية 76، وفي السورة الخامسة والثلاثين، نافع، الآية 33، وفي السورة الثانية والعشرون، الآية 50، وفي السورة الأربعين غافر، الآية 8، وفي السورة الواحدة والستين، الصف، الآية 8، وفي السورة التاسعة والعشرون، الآية 8.

15:2-2 نعم تستعمل هذه اللفظة في اللغة الآرامية بمعنى الفردوس الأرضي، ويبكونها جن. وهي من الفعل تبنع الذي ينطق عندهم غدن وكتب غدن. لذ كأنها لغة الآرامية في اللغة العربية، وتكون لها نفس معنى في اللغة العربية. وهى ينطقونها على النحو والتدف وفما شاكل ذلك. وهم يتناولون مثل التمثيل والسرور. ولذ كأنهم يتناولون على التدف والترفع والذين والجلب والتنام والشريف نعت. وطبعاً يتناولون كل هذه المسائل كما تعلو العربية يتناولون مثله. ولذ كأنهم يتناولون في نفس المعنى. غدن/ غدن غدن غدان.

15:2-3 لذا أن هذه اللفظة من الألفاظ السامية التي توجد في جميع لهجاتها: نكبة نكبة وجعلها في الآرامية (الحسنية) رقم 15:2. وهي في السريانية طبعاً كأنها تبلغ السيمي، فناتي نقلها في اللغة العربية كما نقلها في اللغة العربية بل انتهى لاحظت أن كل لون ركب من الحروف الثلاثة: البيرة و و ل. ودل على التدمير والتدف وفما شاكل ذلك. وهم يتناولون مثل التمثيل والسرور. ولذ كأنهم يتناولون على التدف والترفع والذين والجلب والتنام والشريف نعت. وطبعاً يتناولون كل هذه المسائل كما تعلو العربية يتناولون مثله. ولذ كأنهم يتناولون في نفس المعنى. غدان غدان غدان غدان. 

- 117 -
القرن - قال ابن أبي حاتم: «حدثنا أبي، حدثنا منصور بن مزاحم، حدثنا أبو سعيد محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم عن ماجدة في قوله تعالى: «ستيل الَّيْلَ الْعَرَمَ (1) قال الَّيْلَ بالحبشية (2)» وهي المسناة (3) التي يجتمع فيها الإساءة ثم ينثبط (4)».

حروف الفين:

فساق قال الجواليق وغيره: "هو البارد اللتين بلسان الترك. ونقله الكارماني عن النعاش. وقال ابن جرير: "حدثنا عن بالحبشية في ر.«

س 3 - وقال جرير في ر.
س 7 -

15.3.1 - لم ترد هذه الفردة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: "أُذِّنَ لَكُمْ رَبِّكُمُ عَلَيْهِمْ تسِيَّةٌ أَبَّاَبَيْنَ يَضُرُّهُمُّ يَجْبَحُهُمْ جَنُّوَتُهُمْ أَلَّا يَخْطَّبُوا لأَيَّةٌ عَلَى الْكُلِّ " الآية 16 من السورة الرابعة والثلاثين سبأ.

15.3.2 - لقد اختلف اللغويون كثيراً في هذه الفردة، فهؤلاء من رأى أنها بلغة اليمن ومنهم الميغرة بن حكيم وأبو ميسرة، روى ذلك صاحب البحر. الجزء 7 صفحة 270، ومن بين الذين قالوا مثل قول ماجدة أي أن اللغة العربية ابن جرير. لكن الأخنوش برى أنه عربية وهو مستعمل في لغة الحجاز للبناء، ومنهم من قال أن الاسم للجزء ووضيف السيل في الهـ. انظر بعضاً أخرين لهذه اللغة في تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 352.

15.3.3 - بخبرنا الإمام أبو القاسم بن سلام أن كلمة مرساة الموجودة في الآية الكريمة التي نتحدث عنها بمنها "عصاة" بلغة حضرموت وانصار وخمط. انظر الجلالين الجزء الثاني، صفحة 125.

15.3.4 - بخبرنا أبو حيان في بحره، الجزء السابع، صفحة 271 أن عروة بن الورد يقرأ لفظة الاسم بسكون الراء ونيل ذلك من ابن خالويه ولا أدرى من أي كتاب لابن خالويه ينقل. أما التقوى، فيقول أنها تقرأ بلغة الراية وإن الكسر هي قراءة عروة. انظر حاشيته على البيضاوي الجزء 6، صفحة 180.
المسبح عن إبراهيم البكري عن صالح بن حيان عن عبد الله بن برادة
قال: «الفساق (1) : المنين (2) ، وهو (3) بالطحارة (4) ».

1.1.16 - وردت هذه المفردة مرتين في القرآن الكريم ، مرة في قوله تعالى: « هذا قلِّدُوْتُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ » الآية 57 من السورة الثانية والعشرين والثلاثين (ص). ومرة أخرى في قوله تعالى: « إِنَّ هَٰذِهَا عَنْصَرٌ لَا تَظْهَرُهُ البَيَّانُ » الآية 23 من السورة الثانية والعشرين ، النبا.

2.1.16 - فسر الزمخشري هذه اللفظة بقوله: « الفنامية بالتخنيف والتشديد بما يفسق من صديق أهل النار » (الكشاف الجزء الرابع ، صفحة 78) ، وفسرها ابن بريزابادي بقوله: « والفساق والغساق ( أي بالتشديد ) كسحاب وشداد البارد المنين ، وقيل ما ينظر من جلود أهل النار » (بصار ذوي البيض في لطائف الكتاب العزيز ، الجزء الرابع ، صفحة 133) ، وفسرها تبليها أعلاهما كما يلي:

- ابن عباس بالزهري.
- عطاء وقتادة ابن زيد ، بما يجري من صديق أهل النار وهو ما ذهب إليه جل السنيرين بعدهم.
- كعب بن بني في جهنم يسيل إليها سم كل ذي حمة من عقرب وحية ( انظر البحر ، الجزء السابع ، صفحة 406) وذا الجامع لحكام القرآن للأمام المطلق ، الجزء الخامس عشر ، صفحة 222 ، السطر 11).
- السدي بما يسيل من دموعهم.
- ابن عمر بالنبي.

3.1.16 - قال عن قراءة هذه اللفظة الإمام الداني: « حنفي وحمزة والكسائي ، وفساق » في النيا (ص 78 ا 25) وفساقا بالتشديد السين والباتتون بخنفسها ، وقرأ مثل هؤلاء الثلاثة ابن أبي اسحاق وقتادة ابن وثاب وثبة والفضل ابن سعدان وهارون أخذهما عن أبي عمر ، وزاد التربطي الاعمش ، ولا أرى كيف ينزل ذلك ، واعتذر أنه يحسن ما ذكرناه مثلا لموضوع لغوية بنشاهد اختلف الأئمة باختلاف القبال ، أن تكون أن أهل البصرة وبعض الكوفيين يقرأون في التنيف بالتخنيف.

119
17 - حرف الفاء :

الفرودوس قال ابن أبي حاتم : « حدثنا أبي، حدثنا الحسن
18 (ر716) ابن قيس ( وقال ابن جرير : حدثنا القاسم حدثنا الصحين قالا )
أنبابنا الحجاج، أنبابنا ابن جريج عن مجاهد، قال : « الفردوس (1)»

س 5 - ستعماله بين هلالين من ر 273

16:2:1 - أما الطحاوية فنسبة إلى ( طخرستان ) أو طخرستان ، وهي ولاية
شاوسة الأطراف من نواحي خرسان ، انظر التاموس في مادة « طرخ »
وقد قام الحاكم السادس ، صفحة 31 من معجم البلدان .
ورفت هذه المعرفة مرتين في القرآن الكريم ، مرة في الآية التالية:
السورة الثالثة عشرة وهي قوله تعالى : « الله يعلم ما تحضيل كل آتينا
و ما تعضد الأرحاس وما تزداد، ولكن شيء عينه يبدع. » وقد استعملها
الحق سببها وتعلاني على سورة الماضع . وردت مرة أخرى في قوله
تعالى : « تظل يا أروى الكلام، يملك و يسبح آثماني و يغيب ألماءه و يضي
النشر، تستند على الجزيرة، وقيل بعدا يلقين الفارين ». الآية 44 من
السورة الحادية عشرة .

16:2:2 - ذكروا أب القاسم بن سالم في الرسالة التي نعرفها ب : « لغات تباثل
العرب » انظر حاشية الجلالين ، الجزء الأول صفحة 194.

17:1:1 - وردت لفظة « الفردوس » مرتين في القرآن الكريم ، مرة الأولى في
قوله تعالى : « وإن الذين غنموا وعملوا الصالحات كأنما كملت جهالت
الفرودوس » الآية 107 من السورة الثانية عشرة . الكيف . و مرة
ثانية في قوله تعالى : « الذين يرون الفردوس، هم هيا خالدون » الآية
11 من السورة الثالثة والعشرين ، المؤمنون .

120
قال الجواليقي: «الفردويس بالسرانية، وقيل بالرومية».

17.1-2 نسبها إلى اللغة الرومية الزجاج كذلك وفسره بالبستان أيضاً، ورأى نفس الراي ابن الكتبي، لكن السدي يجعل أصله نبطياً. وفسر هذه اللفظة عبد الله بن الحارث بالإعناب.

أما الابن من السبتي فإنه ذكر أن البلدة مبنية على اللغة العربية، لكن كانت بلغة المغتربة. فما زاد الراي رفائيل البسيوني نقل من هذه الكلمة استقامة الفردوس قبل المفردة، فأنظر غريب اللهجات العربية، صفحة 262.

17.1-3 العبارة الباردة في العرب للجواليقي، ليست له كما يمكن أن يفهم من كلمه: الإمام السبتي هي: «قال: و«الفردويس» أيضاً بالسريانية، وكذا نظيره فيناريس». قال: ولم نجد في أشعار العرب إلا في شعر حسان وحقيقته: أنه البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين، لأنه عند كل أهل لغة كذلك، ويبت حسان:

وأن تواب الله كل مولى
ف난 في نار الفردوس فيها يخليد.

ومعلوم أنه المقصود بـ "قال" الزجاج لن به صدر الجواليقي، بحثه عن لفظة "الفردويس" وهو كلام نقله نقله ابن منظور في سماه العرب ونسبه إلى الزجاج.

فالكلام الذي ظنه السبتي للجواليقي أنه هو الزجاج، ولم ينقل الجواليقي كلام الزجاج فقط، وإنما كما كلام ابن الكتبي والثعلب والدبي وعبد الله بن الحارث وهم العلماء الذين تعرضوا لفصل هذه المفردة، كما وتمت الإشارة إلى ذلك في الجاحظ رقم 17.1-2.
البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين (4). وأخرج بن منذر من طريق عبد الله بن عمر عن زيد ابن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي سفيان عن عبد الله بن الحرى أن ابن عباس سأل كعبا عن الفردوس قال:
» هي جنت الاعتاب بالسريانية (5). «

17:14-16 - وأنه لحسن جدا أن نترا التعلقات التي كتبها محقّق العرب مس الكلام الإعجى على حروف الفهمم. لا يشبه الجواليق، الاستاذ أحمد محمد شاكر في الأختسم الحاشية رقم 7 من الصفحة 240 التي يقول لنا فيها أن اللغة من الآلهة العربية وانقلت التي نقول إنها موجودة بنفسها أو ببعضها في لسان العرب، ولهذا اللغة العربية الأصلية، وارى هذا غريبًا. كلام نحن له عند ابن مظوم. أما لماذا لا أولم يذكروها الحاشية رقم 4 في الصفحة 241 التي يقول فيها أن البارقونة لكون بعض البارقوننة قالوا على العربية هذه اللغة فقط لولا ذكرت في الشعر العربي ولم ينتموا لورودها في القرآن وهو، كما يقول صاحب التعلق أن تكون دلالة على عروبة.

والله هو بيت التصيد كما يقال. فمن منعت أنه في القرآن النافع غير عربية لم يكن بعضها العرب وقت نزول القرآن. وأن ورودنا في دليل ناطق على أن القرآن وحي بلغته ومنهاد وليس دليلًا على أن اللغة العربية الأصلية، فاللغة المستعملة في القرآن يجب أن تعتبر عربية إذا قامت الحجة على أنها استعملت في الشعر وفي النثر وبعثاء بالبداية المعرفة في الآلهة التي سيقن نزول كعب النبي. ولد بيبت هذا الأمر الذي يعد في نظرنا اختارا في آرائها قوى يحذى به الوحي الكريم المشركين في كل زمان ومكان في الطرفة المجبر.

Los terminos no quayseis en el Córano

ابتداء من صفحة 27، كما بينت ذلك أيضا في بعض الآلات الآلية في القرآن الكريم المنشور في مجلة البحث العلمي. العدد الثالث عشر من السنة الخامسة، شوال 1387 ميلادي 1968 ابتداء من صفحة 50.

17:5-14 - اعتبد أن هذا هو أصل الآراء على الاتهام، ذلك أننا نجد هذه اللغة في اللغة العربية على هذه الصفحة، وتتمنى العربية من نفس المادة. يقول البارقوننة Fardes لم يفاعل بها بتشديد الدال قبلها راء ساكنة وفاء متفقة.
قال الوضعي هي الحنطة (2) بالعبرية (3)

18 - حرف القاف:

قِرأَتِيْسُ قال الجواليري (1) : "يقال أني النقطاس (2)"

17:2 - وردت هذه الفردة في القرآن الكريم، في الآية 61 من السورة الثانية، البقرة.

17:2:1 - اختفى الجنسون كثيراً في معنى هذه الكلمة، ولكن نأخذ فكرة عن الموضوع الخصي، هذه الآراء تابعت كل رأي لقائله:

- هو الثوب، قاله أنس السامي والقرشي والضارن بن شميل، رواه جويري عن الصحابة. وإبادة بن النافع، وكلا البدين لا يتفق.

- وهو الحنطة، قاله ابن عباس والحسن وقايقة والسدي وأبو يالك.

- هو الحمص، وهي لغة شامية (أناصر البهر الجزء الأول، صفحة 425).

17:2:2 - إنها استعملة في اللغة الامبرية، ولكن بهذا النطق الشم - يبدل النافع أو النافع شيم، وكتبها في حروف الفهم صفحة 276، وعبارة بالضبط هي: "والقطاس قد تكلموا به قديماً، ونقال ان أصله غير عربي". 18:1.2 - ذكرت هذه الفردة مرتين في القرآن الكريم، في الآية 7 من السورة التاسعة، الإمام، وهي في هذه الآية على صيغة البندر، وذكرت مرة ثانية في الآية 91 من نفس السورة ولكن على صيغة مئتي الجمع.

123
أصله غير عربي (3)  

القسم قال ابن أبي حاتم: » أثناها على بن الحسين، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم عن عيسي عن أبي نجيح عن مjahad. 

(قال: » القسم (1): العدل بالرومية (2)«. أخرجه ابن المدثر من وجه آخر عن مjahad) وذكره أبو القاسم في كتابه.

---

س 4 و 5 - مخطوطة بين هلالين في 1.

---

18.1.3 - لقد بنت في اطروحة الميستر أن هذه المفردة من أصل فرنسي Regis Blachère، وإن نص على ذلك في كتابه Introduction au Coran، صفحة 5.

Los terminos no qurayšies en El Coran

انظر: 

---

18.2.1 - ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 15 مرة، مرتين في السورة الثالثة، آل عيان في الآيات 18 و 21 ومرتين في السورة الرابعة، النساء في الآيات 127 و 135 ومرتين في السورة الخامسة، المائدة في الآيات 42 و 8 ومرة في السورة السادسة، الانعام، الآية 152، ومرة في السورة السابعة، الأعراف، في الآية 29، وثلاث مرات في السورة الثالثة، يونس، في الآيات 4 و 47 و 47، ومرة في السورة الحاديجة عشرة هود الآية 85 ومرة في السورة الواحدة والعشرين الآية 47 ومرة في السورة الخامسة والخمسين التجين، الآية 9، واحبارا في السورة السابعة والخمسين، الحديدة، الآية 25.

Qu'ṣṭo - كما تستخدم أيضاً في اللغة الإرامية، ينطقون بها ويكتبونها مستواً واختتقهم على الغلاف. انظر ابن رفانن نخلة البسيج في صفحة 101 عن كتابه: » غرائب اللغة العربية. «، وبناءً منها لنفسة مستقلة في اللغة الإرامية كما سبقت الإشاران واستعملة في اللغة العربية، ناقلا موجودة. بنفس المعنى في اللغة العربية، ينطقون بها: Gqesce كما هو الإرامية، وابن يابدال السين شين، يقولون: Gqesce حسب تركيب الكلمة في الجملة العربية كما هو معلوم، وفي هذه الحالة كتب بشفنين متبنيتين كما يلي: Gqesce.

---

- 124 -
قال الفريابي: "حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد، قال: "القسطناس: العدل بالروميا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن سفيان عن جابر، عن مجاهد (1)، وعن شريك عن جابر عن مجاهد. وقال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو زرعة، حدثنا

19(167) يحيى بن عبد الله بن يكير حديثنا أبو لهيعة، حدثني عطبر بن دنار عن سعيد بن حبيب، قال: "القسطناس بلغة الروم (2)، الميزا ن(3)".

وشارك فيه ولا معنى له.

س 3 — حدثنا لمبعة في ر.
س 5 —

وردت هذه المفردة في القرآن الكريم مرتين، الأولى في قوله تعالى:

"وَأُولِمُوا٣٥ أَيْنَّا ظَنُّوْنَّا بِالْقَسْطِنَاتِ الْمُصْفَرَٰمَ" الآية 35 من السورة السادسة عشرة الآية 182 من السورة السادسة والعشرين، الشمراء.

لم ينص السيوطي كلامه على ما ورد في الغالب، ولقد ذكره هذا العالم في المعركي ص 251 قال: "القسطناس: الميزان، رومي معرب، ويتال تمستاس وتمستاس". نقل نفس هذا الكلام تجريباً العلامة شهاب الدين أحمد الخناضي المصري في كتابه "شمس الغليل فيما في كلم العرب من الدخيل" ص 208 وذكرها أبو منصور المتأمل في نفسه اللغة على أنها فارسية، ص 455.

18-3-1 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocativo أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocativo أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocativo أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocativo أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocativo أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocativo أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia لذا، و

اللاتينية، ويمكن أن تكون أخذت، أن تثبت هذه النظرية علماء وأما على حالة Vocative أو Nominativo حالة Custodia.

ولا يستبعد أن تكون تستر إلى اللغات السابقة من صيغة فعلها، لأن

3-2 يظهر أن هذه اللغة من أصل لاتيني، وهي كما يقول الإبي رفائيل نخلة Custodia الرياضة في مغردة، والإنزال الجريمة، والإبادة، وتعني لعب بلا حسب ولا أدري أن هذه الصلاة تتم في Custodia L
قال ابن جرير محمد بن خداجي: حدثني سالم ابن قتيبة، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، قال: "الأسد (2) يقال له بالجيشة (3) قسمورة (5)

س ن و 4 
سما بين المعتونين من 

وترا ابن كثير، وأبو عمرو، ونافع، وأبو عمار، وعاصم في رواية أبي بكر "القسطاس" بين النافع، وحبزة والكسائي وحسن عن عاصم
القسطاس بكسر التاء وهم لفتان (الجامع لاحكام القرآن، الجزء العاشر، صفحة 257).

۵ زاد الزمخشري: "ترى، بالقسطاس مضمومة ومكسورة وهما فيمزلقان وقيل: القسطاس، الرشد.

۱۸.۴.۱ لم يجد هذه الفردة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: "فَرَتَنِي قُسْمُورَةٍ أَلَّا يَرْجِعُنِي إِلَى الْمِلْءِ مِنَ الْمَيْمَاحِ" (البقرة ۵۱). فانصرف الإمام الزمخشري عن هذه الفرادة وقال: "والفسوة: جمعة الفريضة الذين يتصدرونها، وقيل: الأسد "الكشك"، الجزء الرابع، صفحة 524.

۱۸.۴.۲ وهما: الفريضة، ومفسراتها: "فسرة على الأهرام والمتنسبات: الزمان، وقيل ذلك فاسرة واقتضاء، وهو مقتصر عليه، وهو يخافون الفسورة والفسورة، وهو الأسد. (انظر بصائر ذري التمييز في مطالب الكتب المذهاب، الجزء الرابع، صفحة 268).

۱۸.۴.۳ ذكر هذه الفردة أبو القاسم بن سلام في رسالته عن لهجات تبيان العرب. (انظر الجلالين، الجزء الثاني، صفحة 264، الخانتية رقم ۱) اعتدل أنه من المفيد أن نلخص المباني التي ذهب إليها البلاغيون، وللفريضة، وهي مفسرون هذه المصطلح، وتقصيراً في خمسة، وان تصبها إلى أصحابها.

۱ القسوة معناها الربيه قاله ابن عباس، وأبو موسى الأشعري وتقصد وعكرمة.

۲ الفسورة معناها الاسد، قاله ابن جرير، وهو مفسرون من اللغويين، كما قاله أيضاً ابن عباس في أحد أطواله الثلاثة.

۳ الفسورة معنى رجال النصات قال ابن جرير، وذهب إلى هذة التقول أيضاً ابن عباس، وهو قول الثالث له في تحليله لهذه
18.5 - قسّيس قيل هو أعجمٌ عرب. ذكره أبو حيان في البحر (1)
وقال الحكم البرذي في نوادر الأصول: "القسيس والصديق بمعنى
واحد. يقال في لغة بني إسرائيل وفي لغة العرب بني إسرائيل صديق
وستدل بأنه قريء، "ذلك بأن منهم قسّيس (2)" وذلك أنّا منهم
صديقين".

الكلمة قال أبو حيان عن هذا المعنى: "وهو قريب من التول
الأول ( البحر، الجزء الثاني، صفحة 381 من أولها )
4 - القصيرة ممنىّا أول الليل قاله ابن العريج
5 - القصيرة ممنىّا صلة الليل قاله عكرمة ( الكشاف، الجزء
الرابع، ص 524 )

18.5.1 - ذكره أبو حيان الغرناطي في البحر، الجزء الرابع، صفحة 3. ولكن،
كان من Protect مرادا أيضاً أن يذكر السبويطي الأصل الذي عنه اخذ
أبو حيان، بينما وقد صرح هو نفسه بذلك وأعطانا مصدره، قال:
"وزعم ابن عطية أن النقس يفتح القاف وكسرها وقسّيس اسم
أعجمي عرب ( انظر تفسير ابن عطية السبويطي البحر الوجيز مخطوط
خزانة مكناس رقم 120، الجزء الثالث، وفي الخزانة العامة رقم 201
الجزء الأول والثامن، وفي الخزانة العامة بطنوان الارقام من 629 إلى
633 تاماً، وهي نسخة جيدة جداً.

وكان من الممكن أن يقص على ما أوردته الترطبي في الجامع لاحكّام
القرآن، الجزء السادس صفحة 257 وبين القرطبي وأبي حيان ما
يقرب من 80 سنة ومعلوم لنا لا نتحدث إلا عن الأتدلسيين.

18.5.2 - وردت هذه البقعة مرة واحدة في القرآن الكريم، في قوله تعالى:
"لَنَحْنَ ﺑَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَلَنَحْنُ إِلَى اللَّهِ مُرْتِبِينَ، إِلَى اللَّهِ نَجْعَلُنَا وَنَجْعَلُنَا ﺑَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ " الآية 82 من السورة الحادية
المائدة، وهي آية مدنية.

127
القراءة (1): "وجعلنا قلوبهم قبيحة (2)".
أي رديئة غير خالصة من قولهم: "دهم قسي (3)" أي مغشوش.
قال أبو علي الفارسي (4): "الكلمة أعجمية لا مدخل لها في كلام العرب (5)".

<table>
<thead>
<tr>
<th>س</th>
<th>مغشوش في</th>
<th>ولا معنى له</th>
<th>قال الفارسي أبو علي في</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>لا معنى له</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>قال الفارسي أبو علي في</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- التراثة التي يقصد السبأني هو التي لا لفظ فيها، يعنى أن القاف
  مفتون بدون ماء، وإليهما إما أن تكون مشددة وهي قراءة ابن مسعود
  والنصيبي وبحين بن وثاب، وقرأ بهما من السبأة الكسان وحمسة،
  واللعلاء المخافة في شرحها تقول: "القرن الأول بديل على الصلاة
  والشدة والقول الثاني هو الذي يبدل على الردء والفاسد، مثل جل
  البسرين لهذا المعنى يقول: "دهم قسي والدراهم العضات أي
  الفاسدة الرديحة، وصف النحاس هذا التنسيب بأنه حسن.
  أما أن تكون البصمة وهي قراءة الإعصار فتكون من قسي بقسي
  لا من قضا بقسا.

- أما القراءة الأخرى والتي لا لفظ السبأني فيها أرى، فهي التي على
  وزن نافلية، كما بها الجمهور من السبأة.
  وهناك قراءة ثالثة، كما بها الهيسم بن شراح ممضوطة الغاف مشددة.

- وردت هذه الغافرة ثلاث مرات في القرآن الكريم. الأولى في الآية 13
  من السورة الثالثة عشرة البائدة، الثانية في الآية 53 من السورة الثانية
  والعشرين الجامحة والأخيرة في الآية 22 من السورة الناسمة والثلاثين
  الزمر.

- ذكره الجوالي في المعبدي صفحة 257، فقال: "ودهم قسي" وأنها
  هو تعريب "قاسي" وقيل: "هنا" مفعلاً من القسوة. إنها:
  ثلاثة صعبة ليست بلينة. قال الشاعر:
  وما زودوني غير سكين عبادة وكنسي، معي مني قسي، رئي
  ويثبط في جمعه: "دهم قسيان" و"قسيات". ثم أورد حدث
  الله بسمه مسعود كحبة على ما قال.

- قال الإسماعي وأبو عبيد: "دهم قسي كانه مصرف قاسي".
  عبارة الفارسي في البحر هي: "هذه اللغة مستعمرة ولست باصل
  في كلام العرب".
قال أبو القاسم في لغات القرآن: "معناه (1) كتابنا، بالنبطية (2)." وكما قال الواقطي (3).

قال (1) حكى الجواليقي (2) عن بعضهم أنه فارسی، مِعْمَّر (3).

وردت هذه المفردة في قوله تعالى: "وَقَالَوا لَن نَظَلِمُ اللَّهَ عِنْدَكُمْ وَإِنَّا لَلهُمْ عِلَامُ مَعَكُمْ وَإِنَّا لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْقَيِّمُ بِالْحَسَابِ" الآية 16 من السورة الثانية وألفاظه (ص). .

18-7-2 لم يذكر هذه اللفظة في رسالته التي أشارت إليها ماراً فيما سبق.

18-7-3 و بهذا المعنى أفسد أيضا أبو عيده والكشاني. وتとい النوادر الحنظل والنصيب، وقال ماهاد (عابدنا) ووارد فيه هذا القول نتائج. وتقال مجد، بن جبير والحسن (نصيبا من الجنة لتتلمج به في الدنيا). وتقال إسحاق بن أبي خالد: (المعنى مجعل لنا أعزازنا). أتظر البحر، الجزء السابع صفحة 381، والجامع لاحكام القرآن الجزء الخامس عشر صفحة 157.

18-8-1 وردت هذه المفردة بصورة الجمع في الآية: "أَنَّى يُدْعِينَ الْقُرَْآنَ اِلَّا غَلِيظَةً لْقَلْبِ أَقْتالِهَِا" الآية 24 من السورة السابعة والأربعين (محمد) أو "المتن".

18-8-2 عبارة الجواليقي هي بالضبط: "قال أبو هلال: "قل أنه فارسي معرف وأصله كوفّ "عندها عنه عربی". ومن ذلك قتل شهي: "إذا ببس" المعرف، صفحة 276. يظهر من هذا الكلام أن الجواليقي يرى أن اللفظة عربية ويعتبرنا ما يراه إصلا لها.

18-8-3 ولم يشير لا الفرط والاب حيان، وما الفرسان الاستدلال اللذان يتبنايا كثيراً في تفسيرهم بأصول المفردات، إلى هذا الاصل الفارسي بل يفهم من آرائهم أنهما يعتقدان أن اللفظة عربية - انظر الجامع لاحكام القرآن، الجزء السادس عشر، صفحة 246، فيما الحديث النبوي الذي أوردته، والبحر، الجزء السابع صفحة 71 وصفحة 83.

وقد بالذكر أن نشير هنا إلى أن هذه المفردة تترأ على نشأت، قراءة الجمهور وهي أفعالها جميع قتل بفتح الحزة ومد النهاة، والقراءة الثانية بكسر الحزة وهو مصدر، ولا أدري من يقرأ بها.

129
قال أبو عمرو: «لا أعرفه في لغة أحد من العرب». 

فقال: (1) قال الواسطي هو الدبأ بلسان العربة (2) والسريانية (3).

سِن 1 و 2 — بلسان العربية والسريانية في 1 و 2 — لا أعرفه في لغة أحد من العرب فارسي معرف، زيدة من الانتقان.

18:9.2 — لا أعرفه بهذه الصيغة في العربية، أيهم يقولون للقبلة kinnah وجمعها kinnām.

18:9.3 — أجمع اللغويون والباحثون على أن الفعل هو الدبأ ونسوا الدبابة. بقول الجرادر قبل أن يطير، الراحلة نبيهة (الصحاح الجزء السادس صفحة 2333) وقيل: «وأولما يكون الجراد نبيهة، فإذا نزل فهو يتنزل، فإذا أصغرت الذكر وامضت الآتي فهو الجراد» (قاله أبو بكر ونظل عنه ابن دريد في جمهور اللغة، الجزء الأول، صفحة 244 تحت مادة بديحة)، اتبع ابن دريد لفظة الدبأ تحت مادة بديحة، وقيل: إن الأرض الذي أكل الجراد عنده تسمى أرض مديبة، وهي عند الجموهر أرض مدببة، يشتد بينهما، لاتينية نبعتها وتسمى أرض مديبة، وقيل: الدبأ صغار الفعل، من قول من، من يعده دبأ أصح من الفعل، وقيل: من دبأ الدبأ، من طبقها شيء آخر، ومن كيرة الدبأ، أي مديبة.

18:9.1 — وتزعم أنه هذا ابن سيد محمد في التهذيب، السفر الثاني، صفحة 120، والمدينة ضمن الفيلسوف، لا أعرفه له أو شيء صغير بجناح الجهر (انظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتب العزيز، الجزء الرابع، صفحة 297).

ولقد لاحظت أن من الفعلين واللغويين القديمي اعترفوا هذه الفكرة سبع مصائر، ولن تنصب كتا بقلي.

1 — الفعل: الدبأ. قاله ابن عباس، ومجاهد ومتن وبطاء.

2 — الفعل: السوس. قاله ابن جبير الذي سمعه من ابن عباس.

3 — الفعل: دواب سود صغار. قاله الحسن وقاله كذلك ابن جبير في قول له:

4 — الفعل: الجملان. قاله حبيب بن أبي ثابت.

5 — الفعل: الختان. ضرب من الفتران، قاله أبو عبيد.

--- 130 ---
6 - الغل المعروف قالة عطار الخرساني وزيد بن اسمم، وهي لفة تؤديها قراءة الحسن بفتح الفاء وسكون اليم (البحصر، الجزء الرابع، صفحة 373).

7 - الفعل: البراقيش قاله ابن زيد.

ولم يعرف بالضبط اصل لفظه، وهو باء لم وارد، وذلك أن بعضهم يكتبون palavra بالفاء معة متينين في ذلك على قول العرب: "ارض مديبة"، hereby الاصل نفسه لنا السيوطي في الفصحى الذي نحن بصدد الحديث عنه والذين يDirtyون أن للاء يملؤون على قول العرب: "ارض مديبة"، والذين كأداة البارد في الحديث النبوي ماله عليه وسلم الذي نهى فيه عن الدابة والخنمن والزمن، انظر "الفائق في غريب الحديث" للنسيم الزمخشي، الجزء الأول، صفحة 406 و 407.

أوردت هذا التلميح البطل عن هذه الكلمة، مما ن shoved أن ابنه بذلك أنه رغم بحثي الطويل لم أعتر على أي شيء في هذه المادة يجوز لي أن أقول أنها غير عربية كما نقل عن نقل.

1-10.18-18 - قنطر: ذكر الشمالي في فقه اللغة أنه بالرومية اثنتا عشرة ألف أوقية (1).

وقال الخليل: "زعموا أنه بالسريانية (2) ملء جلد ثور ذهب أو فضة".

quantar أو السريانية إذا أردنا وهي مخبرة ينطقون بها قنطر بطاء مفتولة غير موحدة، وذكر نقده المعبرين بـ ُمِئَانِ حَرَاط (mi'ah rūṭal).
وقال بعضهم أنه بلغة بربر ألف مثال من ذهب أو فضة.

وقال ابن قتيبة (3) : «ذكر بعضهم أنه ثمانية ألف مثزال ذهب (4) بلسان أهل إفريقية (5)».

وحول بعضهم أنه بحلف بربر في ا.م.

---

3:10.18 - ذكره الجواليق في المعرفة، فقال: «قال أبو بكر وأي التنظر؟» المعروف أن الذين غيرا ليست أصلية، وأختلفوا فيه. فقال أبو عبيدة ملء ملك نور من ذهب. وقال قوم نبانين ركلا من ذهب. وأصحب أنه يربى علقي محقق هذا الكتاب الاستاذ أحمد محمد شاكر على عليه الكريم.

السيد الحقيق لا يؤمن بوجود الباطن غير إبراهيم في القرآن الكريم، وهو أمر لا يتركن لرسول إلا انطللا غير أنه لا يعتقد في ذلك على أية حكمة الا على عاطفة، ونصاً القرآن وحي، وليس الوحي كلام الناس يلزم قائله أن يعلم عند حدود لا يتعبدها، حرج يرضيه عليه تكوينه، لأن المرء بما كان كتباه أو مملاً شعرأ أو نيرة لا يملك إلا أن يحكم بما يعلم. أما القرآن فقد عجز لا الجيل الذي رآه ينسل من النساء فقط وناما عجز أجيال كثيرة تعانت ولا زال يعجز، وإن ينتأ يعجز أجيال لا بالأسلوب فقط، وإنما باختياره اللفظ المناسب للمعنى الدقيق، واتتيه بالنبرة غير معرفة عند أحد بما عاصر نزول الوحي، ولا يمكن بحال من الأحوال توضيح هذا اللفظ الجديد من كتب وضع خالقه بالمعنى وبالوسفي.

ومعناه البحيط بالآيات.

4:18-18 - اختفف عبلاؤنا أدنى اختلافا غريبا في معدة لغة التنظير، ولقد تتبعت هذه الاختلافات جودتها أثني وعشرين وجة، كما يلي:

1. الف ومائتا أوقية، روحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي ويه
   قال معاذ وابن عمر وعصام.

2. اتنا عشرة أوقية، روحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبوهريرة
   الف ومائتا دينار، روحا الحسن والمسمي عن ابن عباس.

3. اتنا عشر ألف درهم، عن ابن عباس والحسن والضحاك.

---

132
الف دينار ذهب، قال به الثلاثة السباقون.

ثمانيون النائ، قاله ابن السبب ومجد.

سبعون الله دينار، روي هذا عن ابن عمر.

ثمانية ألف ميثاق، وهي مائة رطل، قاله السدري.

الف مئتي ذهب أو نضة قلال البكلي.

مائة رطل من ذهب، أو ثمانون ألف درهم من نضة قاله بن تندلة.

مائة ألف ومائة من، ومائة رطل ومائتا درهم، وألفن، جميع

أثنان هو كيل أو ميزان وهو شرعان 180 مائتا وعرعا 280 مائتا.

بيعون نواة من ذهب أو نضة ذكره مكي.

الف دينار، بهذا فسر أنس ل조عة أنطان الموجودة في الآية:

"واثبتوا إحداهما في طياراً«.

رطل ذهب أو نضة، حكى ذلك الزجاج، قوم هذا النقول العلامة

ابن عطية في تفسيره. قال: «وابلته وهماء، وأن القول مائة رطل،

فستقثن مائة للناقل.

ثمانية ألف ميثاق، قاله أبو حليمة النجاهي.

ملء مسك نور ذهب، قاله أبو بصرة وأبو عبيدة.

المال الكبير بعضه على بعض قاله الربع ابن إنس.

المال العظيم قاله ابن كيسان.

ما بين السماء والارض من مال قلال الحكم.

وزن لا يجد قاله أبو عبيدة.

معيار يوزن به كما أن الرطل بمياعر، قاله ابن عطية.

قال أبو حيان معلنا على هذه التفسيرات ومعطيا نظره في معنى

النون: "كان هذا في الزمن الأول، وما الآن فهو عندنا مائة

رطل والرطل عندنا سنة عشرة أعوامة.

5:10-18 - اعتقدي أن أبو قتيبة يقصد بـ "بعضهم" أبا حليمة النجاهي أنه قال

"اته بلامس النافعية والأندلس".

وقال أنه بسريان، ابن سيدة في أحد أفراده في الحملع. وقال انه بلغة

الروم الكبيرة، وقال ابن سيدة في أحد توليه في المعنى أنه بلغة البربر.

وأنه مع الأدب الإسلامي، نخلة البسوس في أنهم من اللاتينية باللغة.

انهم يستلون لـ "وزن يساوي مائة ضعف وزن آخر".

Centenarium pondus
19.11.1 - وردت هذه المفردة ثلاث مرات في القرآن الكريم، مرة في السورة الثانية، البسيرة الآية 255 ومرة ثانية في الآية 2 من السورة الثالثة آل عمران ومرة ثالثة في السورة والمشتركن الآية 111.

19.11.2 - معناه في الاعرابية: «القائم بذاته، فلا بده له» وهو الحق، لأنه لا ينطاق الآراميون به. ويكتبونه صلحاً (غرائب Oayomo اللغة العربية، صفحة 202).

19.1.1 - وردت في الآية الكريمة «إِنَّ الْإِبْرَاهِيمَ يَشْرِبُونَ مِنْ ظَهْرِهَا كَانَ مَرْجُوهَا» كافوراً. الآية 5 من السورة السادسة والسبعين، الإنسان.

19.1.2 - ذكره الثعالبي في فقه اللغة، في الفصل الذي يسمى: «فصل في سياقة إسهام تفردت بها النصوص العربية إلى تعريةها أو تركها كما هي». صفحة 453، ذكره في القسم الذي يعنوه بـ «من الآوائی».


كتاباً، (انظر التوسع في ذلك الجزء الرابع صفحة 11 و 12 من المصنفات 11 و 12 Arabic grammar Volksprache).
حكم بن الجوزي أن معنى كفر عنا: أمع عنا

Jean Cantineau - Etudes de linguistique arabe

ابتداءً من صفحة 64

يقول الأب رفائيل نخلة البيوسى أن معنى الإغريقية كفر عنا، وقد دخل Osfūro اللغة العربية، في زعده من اللغة السريانية معا، أو إما أن تكون اللغة الإغريقية التي ذكرها رفائيل نخلة هي التي اعتصمت هذه المفردة العربية، فهذا أمر يكاد يكون أولا يستحيل لأن هذه المفردة بالصيغة التي أعطاها لا يوجد لها في اللغة اليونانية.

أما علينا، أتمنى لنا، فقد اختلنا فيها كا هو معلوم ومسمى كل حسن نبهنا، فنسرها ابنه بابا خانها عين ماء في الجنة يتناول لها عين كادور، وقال مجاهد مزاجها طعمها، وقال ابن كيسان طيب بالبيسك والكادور والزنجبيل.

تراها عبد الله باللابث (انظر البحر، صفحة 395 من الجزء الثاني).

19.2 - ورد من هذه اللفظة، في القرآن الكريم، وبالمعنى الذي يذكره المنصف 14 للفظ، واحدة على صيغة الباني البند الفرد المبتدئ إلى النائب في الآية الثانية من السورة السابعة والأربعين مجد، واحدة على صيغة الباني البند المبتدئ إلى البند المبتدئ إلى النائب، إلى الحق مجباه ومتالف في الآية 65 من السورة الخامسة المائدة. اشتقت على صورة المضارع المؤكد باللتين النتيجة أولاً في الآية 195 من السورة الثالثة آل عمران وثانيهما في الآية 12 من السورة الخامسة المائدة وها بسنادننا المتكلم ومثلما لكن سنادنها إلى المعظم نفسه، واحدة على صورة المضارع السناء المستبكل بعده في الآية 31 من السورة الرابعة والرابعة النساء، وسبعة على صيغة المضارع في الآية 271 من السورة الثانية البقرة وفي الآية 29 من السورة الثانية النحل وفي الآية 7 من السورة التاسعة، والعشرين المنحوت وفي الآية 5 من السورة الثانية والرابعة الفتح وفي الآية 9 من السورة الرابعة والستين التفاف وفي الآية 5 من السورة السادس والستين التحريم. واحدة على صيغة الابن في الآية 193 من السورة الثالثة آل عمران.
بالنبطية (2).

قال ابن أبي هامّة: "حدثنا علي بن الحسن المقدّم
حدثنا عامر بن صالح، حدثنا أبي عن أبي عمران الجموعي في قوله
 تعالى: "كَفَّرُوْنَ عَنْهُمْ سُيَّانَةً" قال بالعربية: محا عنهم سياتهم.

على بن الحسن حدثنا المقدّم في 1. واعتقد أن الصواب يوجع أن
يكون ما في هذه النسخة، لا ينبغي الأذى على أي من
الحسن المقدّم، بل يمّلّى الميدان والدال البهيلة المشددة
يمكن أن يروي مثل هذه الحبار التي نحن نصده الحديث عنها،
وان كان هناك جامع من "أهل جديد" عبد الله محمد بن أبي بكر
ابن عطاء بن مقدّم المقدّم "يعرفون بهذا الاسم" كما جاء في
الباب في تهذيب الإسناد، الجزء الثالث، صفحة 247. وهذا
الذي أعنه والمذكور سنة أربع وثلاثين وستين رأي أبو
الفضل محمد بن طاهر بن القطب في كتابه "ابن العباسي الرابعة"
وهو أمر غريب. وانظر كذلك الإعلان للزركلي (الجزء السادس
صفحة 197) الذي يطالبنا "محمد بن أحمد أبو عبد الله
المقدّم" والذي ينتمي إلى تاريخ بغداد (الجزء الأول صفحة
336) ويقول أنه توفي سنة 301 هجري (914م). فهل هذا متدّى
آخر شهر ومن منهما يكمن أن يكون حلقة في سنننا؟ إذا يحتاج
إلى دراسة، موضوعنا في غنى عنها للإسناد التي وضحتها
في المقدّمة.

س 3 — محي» في 1. و"ور" والصواب من الانتقا.

س 3 — محى عنهم سياتهم والله اعلم" في 1.

2:19 — وهي مستعملة أيضا في الآرية بنسس النمر، أي "يسح الخطيئة
ومحا السيرة، ينطق بها الآراميون "Kafar" ويكتبها "کد".
19.3 - قال وكيع في تفسيره: «حدثنا إسرائيل عن أبي أبي-
أصحاق عن أبي الأخومن عن أبي موسى الاصغر في قوله (كفلين) (1)».
قال: «ضعيفين» بالعربية (2).

أخبره (3) ابن أبي ثيابة في المصنف عن وكيع به وابن أبي-
حاتم (4). حديثنا أحمد بن سفيان الواسطي. حديثنا عبد الرحمن عن-
إسرائيل به، قال الواسطي: «كفلين» نصيبي باللغة النبطية.

س 5 و 6 - بلغة النبطية، هكذا: في النسختين.
حدثنا سفيان بن أحمد بن سفيان الواسطي. حدثنا عبد الرحمن.
وهو كركر لا ناقصة. وراءه كما يظهر بوضوح.

حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل به، أضاف في (وابن أبي حاتم)

ورددت هذه المرة في قوله تعالى: «يا أيها الذين أعترضا لله—
وأدعوا لله عز وجل، كفّلتم من رحمته وجعل لكم نورا تبشرن به—
ويعجّل لكم، والله غفورٌ رحيمٌ» الآية 28 من السورة السابعة.

الحديد، هذه هي الآية التي استخرج منها الفقهاء التي تهيمن على
وكان عليه أن يذكر كل السياق، في الوجهين، النسخاء، التي يقول
الحق سماحه فيها: «يَسْتَفْتِنَ فَيُشَفَّعُ بِعَفْآءٍ حَسَبَهُ مِنْهَا وَكَانَ أَجْلًا عَلَى رَبِّهَا هَلَيْكَ وَلَكَ فِي الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ».

19.3.2 - وذهب أبو موسى الاصغر إلى ما ذهب إليه وكيع من اثنين.
Kateل عن (كفلين) معناه: ضعيفين باللغة العربية. وذكر الجامع لاحكام
القرآن الجزء السابع عشر صفحة 266.

19.3.3 - ولكل ممن نصبتهم النصبِّ، قال: (فيف بن جيشه في البحر الجزء الثالث، صفحة
303)، وزاد فقال: (والنصب في الخبر أكثر استعمالًا والكل في الشر.
أكثر استعمالًا منه في الخبر).

19.3.4 - فسر ابن بابط الكل في المثل. وفسره الحسن وقادة بالوزر والمتب. (الآية 26.)

--- 137 ---
19.4.1. ذكر الجواليقي: هذه اللفظة في مصنفه "المعبّر" في الصفحة 297، وعبرته: "فارسي معرّب، وأصله بالعربية "فتح". وقد علق محتق الكتاب أحمد محمد الشاكر كما عودنا به، وإنني أن تكون هذه الفردة معرفة ما دامت ذكرتى في القرآن الكريم، وحجبته في ذلك أنها وردت في الكتاب الاليزي على صفٍ مختلط، وأنه لم يقل ببعضها غير الجواليقي. (انظر الحاشية رقم 1 في الصفحة المذكورة). ذكر هذه اللفظة الثعلبي في نفسه اللغة صفحة 452.

19.4.2. وردت هذه الفردة في القرآن الكريم مراراً، ذكر الحق سببها وتعلال "كتره" في الآية 35 السورة التاسعة النبوية و "كترون" في نفس الآية وفي الآية قبلها ذكر "كتبزيون" بالباء؟ وذكر "كتن" في الآية 12 السورة الحادية عشرة وذكرها مرة في سورة الكوف الآية 82 وخرى في الفتران الآية 8، وذكر "كتزها" في الكوف الآية 82 وأخرى أورد لفظة "كتنز" مرتين، مرة في الآية 58 السورة السادسة والعشرين، ومرة في الآية 76 السورة 28 القصص.

19.5.1. ذكر الجواليقي في كتابه هذه اللفظة في الصفحة 287 تقول: "إذا الشمسيس كوترت هو بالفارسية "كوربور"، (انظر الحاشية رقم 4 في صفحة 287 من المعبّر حيث أورد صاحبها اعتداد لا تخلو من معة)

19.5.2. ذكروا جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في مؤلفه "فنون الافنان في علوم القرآن" واردوا ما تال أبو بصرور. (انظر صفحة 78، السطر الثاني، نشره أحمد الشرتاري إقبال)
عن جعفر عن سعيد في قوله: «كُورَتُ (3)»، قال: «كُورا بالفارسية (4)».

20 - حرف السلام:

لينة قال الواسطي هي النحلة. قال (1) وقال (2) الكلب: "س 1 و 2 - كور بالفارسية" في 1.

3:19-21 - وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم، مرتين في السورة السامنتان والثلاثين، الزمر، الآية 5 وهي هنا على صريحة المضارع، وردت بنية للجاهل في الزمن الماضي في السورة 81 التكوير الآية 1.

4:19:54 - قالوا إن التكوير هو الله ولي وشرحوها على ثلاثة أوجه ذكرها جميعها الزمخشري في الجزء الرابع، صناعة 87 من كتبه، وذكر غيرها أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الرضواني في الجامع لاحكام علوم القرآن الجزء الخامس عشر، صناعة 235. وكره هذه الآية وصلى عليه، وأخذنوا في نظره إلا على شيء واحد هو غرابة هذه النحلة عندهم، لأنها، ولا شك، من غير البالورين المستعملين.

ولقد تتفنوا في اعتقالها شروحاً أخرى لابنا تعرضوا لنسج هذه النحلة في سورة التكوير. وهكذا قال ابن عباس: (تكويرها ادخالها في العرش) وقال الحسن وقادة ومجاهد ذهب ضيئها، ونصر حسان بن جبير بما أين في البين وهو "كورت". وذهب الربيع ابن حيين إلى أن معنى "كورت" رمي بها، وقال أبو صالح "كورت نكتة".

1.1.20:1 - وردت هذه الصفة في الآية 5 من السور الثامن وأدنى، الحشر، التي قال الحق سيدانين، علماً فيها: "كنا عامتين من بينة أن تكويرها على "لينة" على أصلياً وليماً (الله) ولجري (النافسي)...

1.2.20:1 - لند اختل أهل اللغة في اشتقاق هذه النحلة. لأنهم كانوا يجهلون أصلها الحقيقي، فنمن من جعل وزنها لثونة بضم اللام، ولكن كسر ارلا لدخيل الباء، فالتالي لينة، ومنهم من أدعى أن وزنها لونه بكسر اللام، وتسكن الون ثم ثبت هذه الواو ياء لانكسار ما قبلها، ومنهم من جعيل أصلها لين بكسر اللام، وحاول طبعاً كل فريق من هؤلاء تبيرة ما دهد إليه، فمنهم من قال إنها من اللون، ومنهم على رأس هذا الطريق الانكسار. ولقد اتهم بنسح هذا النوع، فيما وصلت الله في بحثي الإمام أبيض في العلم الذي كان يدائع بشدة عن هذا التخريج.

وقد أها مشتقة من لونة، وفرق قال أنها آتية من باليين.
لا أعلمها إلا بلسان يعود يثرب (3).

21 - حرف اليمين:

مكث الـ 21.1
قال ابن أبي حاتم، حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا يحيى بن بُهِمَان عن أنهال بن خليفة عن سلامة بن ثمام السقري:
قال: "مكثا (1) بكلام الحبش يسمون الترنح مكثا (2).

وقال الواسطي (3): "هو الأنترج بلغة التبتي (2).

س 5 و 6 — مكث الواستطي: بدون وأو العطف في 1.
س 4 — يحب عين في 1.
س 5 — يسمون الريح في 1 ولا يعني له.

20.3 ـ لاشك أن هذه المفردة هي كانت تستعمل في العبرية القديمة تقصد انترضت من العبرية المصرية التي نعرف، ذلك أن العربين لا يعرفون الان-Tamer او اللينة الـ 20.1
واللغة Aldeqel
وقد يقولون.
1.1.1 — جمل اللغويين العرب هذه اللحظة في حرف الواو لا تحت حرف اليمين، وفي ذلك احذروا منهم بأنها عربية.
2.1.2 — وردت هذه اللحظة في القرآن الكريم، في قوله تعالى: "فلأ سمعت بُهِمَانك (3) أو رأيت البُهِمَان (4) وهما مكثا وراءات كل واحد منها (5) يكينا (6) وقائلا (7) أخرج علينا، يبايعنا ربه أكبر ووطنان دينين وفل كنا له نبا (8) فهذا نشأ أن هذا إلا مكث كريم (3) الآية 31 من السورة الثانية عشرة يوسف.
4.1.4 — وانه ليظهر لي غرائبها من أمرين: أول من اختلافهم في شروحو، ثانياً في اختلافهم في قراءتها، ويسهل ان نقارن أوجه شرحها بأوجه قراءتها إذ لا
بعد الشرح في كثير من الاحيان أن يكون إلا نخريجاً للقراءة.
اما عن شرحها فقد قالوا:

مكثا: يمعني مجلسا، ذكره الزهراوي.
全面： يعني الطعام، روي هذا شعيبان عن منصور عن مjahid
المبتكر: هو الإخراج وهذه هي التي يقال عنها أنها نبتهة.
المبتكر: الزهايرارد، هكذا نصره النراء وقال أن شيخا من ثقات
أهل البصرة قد حدثه به.
وأما عن تراقيها فقد تزارة كما يلي:
1 - منك: أقرأ بهذا الزهري وأبو جمعر، وشيبة، ونال لها تاويلين,
فريق قال أنها من الارتكاء، وفريق قال أنها من تعتعلا من أرويتك.
2 - منك: على وزن مفاعل قرأ بذلك الأعرج.
3 - منك: على وزن مفاعل قرأ بذلك البند وابن هرمز، إلا أن ابن
هرمز قرأ أيضا مثل تلاوة الوزع الجاه.
4 - منك: بضم الباء وأسكان الناء، وكان بدونة قرأ بها ابن عباس
وابن عمر وجاهد ونافذة والضاحك والكلب، وابن تغلب، وزاد
إبن عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الفراعي، «سعيد بن جبر»
انظر الجزء الثاني، صفحة 178.
5 - منك: فنح نسكك، ثم كاف منونة قرأ بذلك عبدلة ومعاذ.
وردت هذه اللفظة مرة واحدة في القرآن الكريم، في الآية 17
السورة الثانية والعشرين الحج التي تأل فيها الحق سببته، وتعالى:
«أن الذين أطموا والذين هادوا والصابين والصلابيين والمجوس والذين
آشركا وأن الله يفصل بينهم يوم القيامة أن الله على كل شيء شهيد».

21.2.1 - 21.2.2 - 21.2.3
عبارة الجواهيري مختصرة جدا في هذه اللفظة، قال: «مجوس
امحلي ودك تكلدت به العرب»، ذكره في العرب، صفحة 320، كما
ذكره من البخاريين شهاب الدين أحمد الخنياري في كتابه «شفاء
الغليل»، تأل في الصفحة 229 بمجوس: بهناء صفقيء الأذين في
الاسم معرف منج كوش، وذكره صاحب التقويم، قرأ: مجوس
كسيور: رجل صغير الأذين وضع ذنبا ودا له، معرف: منج كوش
رجل مجوس ج موس، كيهودي ويهود.

21.2.3 - 21.2.4
لقد صالف الجواهيري الصواب عند ما قال: «ان اعجبي»، ذلك أن
الإغريقين يطلقون على الساحر أو المشهوذ لفظة "Mago" (مكسس)، وهم من قبيلة من القبائل
نارسية Mago، أيضا، ولابن الاغريقي هي التي اعنت
في اللغة النارية لفظة "Mog"، التي تدل على الفرس على "عابد
النار".
21.3 - 2 - المرجان (1) حكى الجواليقي (2) عن بعض أهل اللغة (3) أنه أعجمي (5).

شرح القرطي في هذه النقطة في «الجامع» الجزء الثاني عشر، صفحة 23 نقله: «البيسوس: هم عبادة النبران القائلين أن للعالم أصلين: نور وظلمة.»

1. 21.3.1 - وردت هذه النقطة مرتين في القرآن الكريم وذكرناها معا في المسورة الخمسية والخماسية، الرجح، في الآية 22 التي جاء فيها: «خرج مهما اللؤلؤ والمزهجان» والثانية في الآية 58 التي قال الله تعالى فيها: «كانتان النافذتان والمزهجان».

2. 21.3.2 - عبارة الجواليقي في هذا الباب هي: «والمرجان» ذكر بعض أهل اللغة أنه إعجمي معرض، قال أبو بكر: ولم يسمع له يجعل مصرف واحده أن يكون كذلك، المعرب، صفحة 329 (انظر التعليقات على هذا الكلام لمحققه مصنف المعربي في نفس الصفحة، فيه نوائد لا باس بها).


4. 21.3.4 - ولكن ما هي هذه اللغة الأعجمية التي أتت منها ذكر ابن الريحان الببوني في كتابه «الجاحر في معرفة الجواهل» صفحة 189 من طبعة حيدر آباد سنة 1355 أنها لا تبعدان نكران فارسية الأصل.

والحقيقة أن أصل النقطة الأغريقية لا مراء فيها. ذلك أنهم يطلبون على الدورة لفظة 6262454 لهما بطلان نفس هذه النقطة على كل شجرة غير مرونة. ومن هنا أطلقوا على ذلك النوع من السمك Huitre perliere 6262454 المعروف عندنا بـ«البحار» أدر 6262454، وجدثير بالذكر أن عصر أمرا أن الأغريق يطلبون على الدورة لفظة 6262454 ولكن هذا أمر لا يغير بما تحدثه شيئا وانما يضيف الالهة فقط اشترات ينشر بها علم الفيزيولوجيا.

- 142 -
21.4 - 201 مرتوم قال الواسطي في قوله: (كتاب مرتوم (1) أي "مكتوب بلسان المبردة") (2).

21.5 - قال الواسطي: "مزجا، قلعة (3) بلسان الهجم. وقيل بلسان القبط.

21.4.1 - ذكرت مرتبة في القرآن مرتين، في نفس السورة، الثالثة وثانيتين، البطنين، الأولى في الآية 9 التي جاء فيها: "كتاب مرتبة". وكرر نفس الآية بنفس الألفاظ تمامًا في الآية 20.

21.4.2 - هذا صحيح، ذلك أن المربين يتولون فعل رآم بتخصيف الحاء أو رآم بالتشكيل (ربما، فربما) ينطوق بهذا الفعل (مرتبة) ولكن ذلك نانج عن القلب والإبدال.

ولقد تبناه أفرادها في اللغة العربية حتى اللغويين القدماء من علمائها، قال الضحاك: "مرتبة أي مكتوب بلغة حبى". (انظر البحر، الجزء 8، صفحة 440 والجامع لحاكم القرآن الجزء 19، ص 258.

5.1 - وردت هذه النقطة في قوله تعالى: "قلما دخلوا عليه قلوا يا أيها المزونر وعذلاتما السرور وحننا ضماعة مزجا، فاؤف لنا ذو الكيل وذلك، وشدد علينا إني الله يجري التصديق" الآية 88 من السورة الثانية عشرة.

5.2 - لم أنبهم من العثور، حتى الآن على أصلها الحقيقي، كما وردت في جمل الألفاظ السابقة.

أما معناها فهي "البضاعة التي لا يقبلها أحد"، أصيبوا في تحقيقها في سنة أوجها هي

1 - تبدد وحبس.
2 - خلق الغرار والجسأل.
3 - صو وسم.
4 - الْبَطْمِ.
5 - دراه رديئة.
6 - النَّمِالَ والآدم.

143
مسك (1) حكي الثعالبي (2) في فنه اللغة: " أنه غارسيّ (3) 

مشكلة قال وكيع في تفسيره: "حدثنا أسرائل عن أبي أسحاك عن سعيد عن عياض الثعالبي؟ قـال: " المشكلة (1): الكورة بلسان الحبشة " أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف عنه.

وقال ابن أبي حاتم: "حدثنا علي بن الحسين أن ماتا نصر بن علي، أبانا أبي عن شبل بن عبد عن ابن نجيم عن مجاهد. قال: " المشكلة الكورة بلغة الحبشة ".

س 3 --- عياض الثعالبي لاعرفه ولذا وضعنا عليها نقطة استفهام.

1-6.1 ذكر القرآن الكريم نقال: "خِطَّاء بِمَشَكْ وَقِيلُ جَلَّ طَنَاتُسْنِ. البِنِانِيُّونَ" الآية 26 من السورة التالية والثمانين البطنين.

1.6.2 ذكر الثعالبي هذه اللغة في الباب التاسع والعشرين الذي سماه "مما يجري مجرى الموازنة بين العربية والفارسية" وجعلها في الفصل الذي عنونه "في سياسة أسسها تردرت بها الفرس دون العرب" صفحة 455.

1.6.3 ذكر شهاب الدين أحمد الخناجي المصري في "شفاء الغليل" صفحة 239 فقال: "مسك عربي معروف والعرب تسمي المشمش "، أما الإبل رفائيل نخلة البيضوي فقد قال أن "في الفارسية "مشك" انظر غرائب اللغة العربية"، صفحة 245.

1.7.1 لم ترد هذه المنزة إلا مرة في القرآن الكريم وذلك في السورة الرابعة والعشرين "النور" التي جاء فيها: "اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَخَلَقَكُمْ رَبًّا وَخَلَقَكُمْ رَبًّا فَخَايُّوهُمْ وَحَصُبْنَاهُمْ. إنهُ رَبُّكُمْ وَإِنَّكُمْ لَرَبُّهُمْ نَزَّلَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِيَضْرُبُوهُ. وإنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتُحْشَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ" الآية 35.

المشكلة: "هي الكورة في الجدار غير النانية، الزمخشري، الأشكاس، الجزء الثالث صفحة 190. نقله، ولا شك من ابن جبير الذي كان أول تالب بذلك. وقيل المشاكسة وعاء من اسم كالدوير بيد فيه البقاء. (انظر الجامع لاحكام القرآن، الجزء 12 صفحة 257).
8-21-1

8-21-2

8-21-3

8-21-4

8-21-5
والجواليقي (5): «الاقتيد والمتاليد، المفتاح فارسيّ معرب». 

1. 21 — *ماَلَكَوَت* قال ابن أبي حاتم: «حدثنا يحيى بن سعيد القطان (1)،
حدثنا عبد الله بن عمرو، حدثنا عمرو ابن أبي زيدة عن عكرمة في قوله

abic سعيد بلفتر بن في 1، وهو خطا
ابن سعيد البطل في ر، وهو خطا واضح، انظر ترجمته أسفله.
حدثنا عبد الملك بن عمو في 1,
حدثنا عمرو ثم يباض ثم ابن أبي زيد في 1
في قوله ملكوت دون لفظ « تعالى » في ر.

8.5 21 — عما الجواليقي فقد ذكره في موضوع سيف كتابه، ذكره أول في الصفحة 20;
في باب الألف، قال: «ابن ذيكر»: «الاقتيد»: البنتاح، فارسيّ
معرب. قال الزهرا: «لم يُؤدها الدین، بصفة تعريف، ولم تُعلِّج غناً بِإِنْتِيَادِ

وذكره ثانية في الصفحة 314 في باب الكيم، فقال: «الاقتيد: المفتاح
فارسي معرب. لغة في الاقتيد والمعجم المتالي، إن
وعلى مِحتَقَع المعرَف بِكِلِمِاءٍ ما قَالَهُ الجواليقي، فإنَّهُ غير
مَتَقَنَق مع ابن ذيكر ولا مع السيوطي ولا مع ابن تان أن اللغة تعريفية وهو
عدد لا يُحصى، ومِن مِرةٍ تانا أن مِحتَقَع هذا الكتاب بنمسي وجود المعرَف في
القرآن، وما اعتُقد أن ذلك نابع من قوة ابن ذيكر بالقرآن، وأنها بمصر
الجلب بِحَبْيَةَ الإِمْر، والعلم بِحَبْيَةَ الإِمْر مطلوب شرعيًا ولا أدر
كيف يُنحِي التفكير بِناشان نعَمَد أن وجود لفظة في القرآن الكريم من غير
لغة المعرَف نحِي من قدره، مع أن جلاله لا يَنَصَّ لغته بل يَنفَع
من عِظَمته.

9.1 21 — هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان الشهبي، كان حافظًا للحديث، ثقة
حجاج، ازداد سنة 120 هـ (737 ميلادية)، فهو من أئمة مالك
وشعبة، كان يغطي بقول ابن حنين. ولا يعرف له مؤلفًا. توفي سنة 198
هـ (813 ميلادية)، انظر ترجمته في ذكر المفتاح. الجزء الأول، صفحة
274 وفي التمهيد 216/11، وكذا الأعلام للزركل، الجزء السابع، صفحة
181، بداية العمود الثاني.
تعالى: «ملازوم السماوات (2) قال: هو الملك ولكنه بالنبطية (3) ملكوتنا (4)». 

واخرجه أبو الشيخ من هذا الطريق عن عكمة عن ابن عباس.
وقال الواسطي: «هو الملك بلسان النبط وقائل الكرماني في المجاب: «قرع (5) في الشاذ ملكوت (6) بالله وهو اسمه أرحمي». 

---

س 1 — قال: «الملك، ولكنه بالنبطية» باستثناء لفظ «هو» في رس.
س 1 و 2 — «ولكنه بالنبطية» بزيادة «كلام» في رس.
س 5 — ملكوت بالنية في 1.

---

21:9-2 وردت هذه اللفظة أربع مرات في القرآن الكريم، في الإنجام، في السورة 6 الآية 75 وفي السورة 7 الآية 185، وفي السورة 23 البقرة الآية 88، واخرى في السورة 36 بس.

21:9-3 هذه اللفظة مشتركة، على كل حال بين اللغات السامية التي نعرفها، فهي في السريانية (الأزابية) (?ح) (72)، يترانها (73)، ويعونها بها ما تعنيه في لنّا، وهي في اللغة العربية بنفس هذا الدلول.

21:9-4 ويرونون حين يترجمون النطق اللغوي «ملكوت السماوات» الذي يبين ان (74) في قسم من البصيرة يتفقون بهما. 

21:9-5 يفهمنا أبو بكر الضرابي رواية عكمة بزيادة أهلي وكتاب خطي


21:9-6 الذي يقرأ بهذه القراءة الشاذة هو أبو السمال، انظر جميع شواطئه. 

الشاذة في مقاله: «القراءات القرآنية واللغات العربية» المنشور في مجلة دعوة الحق، صفحة 66 العدد السابع والسادسة عشرة. 

هناك قراءات شاذات لهذه اللفظة أبا قراءة «ملكوت» بالباء الفرقة، وفتي القراءة الثانية، وهي ملكوت بنسكين الالم، فتقرأ أبا السمال الذي اشترى إليه في الحساب 21:9 السابقة.

وهي قراءة موفقة للنطق العربي، ولا يدري ما الذي دعا سهيره في عدم تجويز تسكين الالم في هذه اللفظة، وليستها بدعوى أن النتائج خفيفة لا يبرر لحدها وهو جهل بالنطق الأصلي لللفظة.

---

147 ---
مناص: قال أبو القاسم في لغات القرآن (1)، والواستى
في الارشاد: "معناه فرار بالنبيّة (2).

1-10.21 - اعتقد أن الكلام السبطي الذي اختلط عليه الأمر هنا، أبو القاسم الذي
ينقل عنه كثيراً في هذا البحث لم يذكر لنفسه "نناص" وإنما قصد الكلمة
"لات". ولا شك أن الذي ذكره في هذا الابتداء كان أبي القاسم ذكر
لفظة "لات" في النص الذي توجد فيه، وهو: "ولات حين نناص".
كما أنه بعد ما يعده بقوله: "وليس حين بلغة توافق النبَّيّة"
انظر هذا في الحاشية رقم 1 من تفسير الجلالين، الجزء الثاني، صفحة 147.

1-10.21 - وردت لفظة نناص في قوله تعالى: "كم ألقتنا من نانص من قرئ نفادوا"
ولات حين نناص، الآية الثالثة من السورة الثانية والعشرون.
ومنعني النناص النحا والقوت.

أما رأي في أصل هذه اللفظة فأعتقد أنها عربية وقد تكون مستعملة
أيضاً في غيرها من اللغات السابقة ولكنها في اللغة العربية أكثر انتشاراً
استعمل بكثرة في الشعر والنثر قديماً وحديثاً، وهكذا نعرف لها زيادة على
نناص ينوص استناداً للمراد في شعر حارنة بن بدر الذي قال:
"عمرو الجراح، إذا كسرت عينه"، بيدى استناداً ورام جري المسجَل.

وتشاؤل الفصيرة:

لَوْنَ ذكر ليلى إذا نانص نوص، كنتُ نص عنى ونبوص

نستنتج من هذا أن معنى نناص نوص، والعربية نثول من جهة أخرى
نناص ينوص إذا تقدم، وإنفراد الجوهري يقوله: "واستناداً أي نناص".
فعلي هذا تكون هذه الكلمة من الإضداد.

ذكر ابن الجوزي في فنون الإنسان في عيون علوم القرآن، صفحة 78
من نصه حيث يشير إلى اختلاف النبات عن بعض الفقهاء أن الناصل بلغة
هبدان، نعى هذا "لِكُفْنَ عَرَبَةٍ" وهو الراي الذي يعزز ما ذهبته إليه
أعماله.

148
نسبة حكي ابن الجوزي (1) أنها العصى بالزنجبيل (2). وقال ابن جرير (3): «حدثنا موسى بن هارون حدثنا أسباط (4) عن السدي (5) قال: «النساء العصى بالحبشية».

النساء ، العصر بالحبشية » في ر.

11-2011 - ذكر ذلك ابن الجوزي في فتنه الإثنان صفحة 78 السطر 22 من طبعة

القياس.

11-2011-2 - وردت مفردة «نساء» في قوله تعالى: «فَلَمَّا تَضَنَّا عَلَيْهِ الْقُوَّةُ» فما كنا على سبيله إلا إذا أعربنا عن تلك وسائنا، فلم تأتي نساء هكذا بل لئن كانا يعلمون أنها ما ليثنا في الجداب، الذين الآية 14 من السورة الرابعة والثلاثين سبأ.

3-11-2011 - ذكرها أيضا أبو التاسم بن سلام في رسالته «لغات تباث العرب»، انظر الحاشية رقم 1 في تفسير الجلالين صفحة 123 من الجزء الأول. لكنه جعلها من لغات تباث حضرموت وأثام وثام.

سجق أن درست هذه اللفظة في بعض «لم يكن القرآن بلغة ثریث» فحسب، المنشور في مجلة دعوة الحق العدد الثاني من السنة الحادية عشرة، رمضان 1387 من صفحة 42 إلى 45. كما درستها في اطروحتي الصغرى Los terminos no qurayseis في الصفحة 99 و106.

4-11-2011 - انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، الجزء الأول، صفحة 211 وفي شعرات الذهب، الجزء الأول، صفحة 279، وذذا في الإعلام للزنكلي، الجزء الأول، صفحة 282، وهو أسباط بن نصر الهمداني الكونسكي، منصر وعليه سنة 170 هجرية مواليد 788 ميلادية.

5-5-11-2011 - قال السدي أيضا أنها جبنية. أما الت wykon يرى أنها بلغة العين (انظر الجذف لاحكم القران لابي عبد الله الاتاصاري الترميتي، الجزء الرابع عشر، ص 278، السطر الثالث). وتظهر غزارة هذه اللفظة من اللغة العربية من اختلاف النطق بها بين الإفراز والجماعات المتكلمين بلغة الضاد، ولقد أحضنتها مئة تراثات حسب:

الأول: القراءة التي لا شك سمعت من نم الرسول صلى الله عليه وسلم بها دابة تخلف طقوس النحو، فهي بهذا حجة على أنها وحاة من الحق سبأنا و تعالى إلى رسوله. ولا تقدم لبشر على تغيير النطق الذي نزلت به. وهذه القراءة هي نسخة بكر الصبي وأبادال النمراء الرا. أما النحو، كما تثنا فلا ينت وبالا.
هذه الهيزة اذ هو في نظره غير قياسي، وانا من ترا بها نبدران، 
وأبو عمو اليميني.

فلا شك أن الجهل باصل هذه النظرة هو الذي دفع أي عمو 
الى اختيار قراءة الإبدال ولم ينضو إلى الجمهور. قال وحازم، 
احتباره: ان لا اهم منسية لاتني لا يعرف لها اشتاقا، فان 
كانت بها لا تنهز فان اصطبت بذلك. فقد تميز لي ترك 
الهيئة فيها يرزق.

ثانيا: قراءة الجمهور، وهي، فلا ريب، قراءة البذور الخمسة 
الأخيرى وهم ابن كثير أبيك وابن عمير الشابي والكريمين الثلاثة 
عاصم وحمزة والكسائي. وهذه القراءة شبيهة بالقراءة الأولى 
ألا أن الهيرة فيها محتقة مع العلم ان الإمام حبها خلاغا على 
الصف الذي صار عليه، يترا، حين الوتر عليها بين بين.

يتميز هذه القراءة قول الشاعر:

ضرينا بنيسة وجبته، قصار، بذلك مهينة دُليلًا.

ويبرزها أيضا قول القائل:

أين أتجي كشي لا يشترته! نسأله قد جر خيلك أحلال.

ثالثا: قراءة ابن ذكوان ويماز، والمرود بن عيينة وابن مسلم وجعامة.

وهذه القراءة شبيهة بالقراءة الثانية إلا أن الهيرة فيها ساقطة.

وهذه القراءة تبعد هذه النظرة عن النبوية العربية، ذلك ان ما 
قبل ناء اللتين لا يكون في اللغة العربية، ان لم يوجد، وكان 
هارون بن موسى الانفشي المشهور رجح، ينتمي، انه يقيم 
شاهاً قويًا على ان ما قبل ناء اللتين يمكن أن يكون ساكنًا حتى

อาท الشام.

قلم الراجح:

صرع خمر قام بض وكليه كذوبة الشيخ إلى نسانته.

رابعا: قراءة «نسانته» بفتح الميم وت��يل الهزة.

خامسا: قراءة «نسانته» بفتح الميم وود السين بالفتح ثم هبزة

منطقة أيضا. وهنا قريان مجهولان لا يعرفان من ترا بها.

سادسا: قراءة عمر بن ثابت من ابن جبير وجعامة. وهذه القراءة هي

م من سانته مركبة من حرف الجر من وما سانته التي

بمعنى مهيئة».
من الفتحة قال ابن جربير: حديثنا أبو كریب، حديثنا وكيع عن
سفيان عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس:
« السماء منفطرة (1) » قال: « ممتثلة بلسان الحبشة ».

قال شيد له في البرهان (1) « عكر الزيت (2) » بلسان
أهل المغرب. وقال أبو القاسم في فتات العرب: « بلغة البربر ».

س 5 — بلسان المعروف في ر. صحح الناسخ في الطرة نكت « اهل
المغرب كذا انتان ».

1.2.1 12-21 — وردت في قوله تعالى: « السَّبَأَةُ فَنْفَطَرَتْ يَهُوْكَ وَعَدَّةُ تَمَوَّلَا » الآية 18
من السورة الثالثة والسبعين، البزمل.

1.3.1 21-13 — وردت هذه الفظة ثلاث مرات في القرآن الكريم، الأولى في قوله تعالى:
« وَقَالَ الْلَّهُ وَمَّا كَانَ للرَّاحِمِينَ مَن شَأْ تَكُونُ وَمَن شَأْ تَكُونُ »، إنما اعتدلت
بعاثة على نُهُب الحِلْمَينَ أرى بهم سرايتها وان يشا تشيي يتناقز بباء كتابي بَيْنِي
الوَجْهِ بَيْنَ الْشَّرَابِ وَالْمَسْتَرَعَاء » الآية 29 من السورة التاسعة
عشرة، الكهف كذا وردت في الآية 45 من السورة الرابعة والأربعين.

دلخان، وفي الآية في من السورة السبعين، البعجار.

1.3.2 21-13 — ما أذيب من جواهر الأرض، وقيل ديري الزيت، الزمخشري،
الكشاور، الجزء الثاني، صفحة 561، قال بالمعنى الأول، أبو عبيد.
وقال بالثاني ابن عباس وابن ماجد نذهب إلى أنه نقيح والصدام و
وانتصر الضحاك بأن قال أنه باء أسود وفير سعيد بن جبير المهبل بأنه
الشيء الذي انتهى حره. — 151 —
22 - حرف النون:

1. نائسة قال وكيل (1) : "حدثنا إسرائيل بن أبي اسحاق بن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : "أين نائسة الليل" (2) .

2. (501) قال بلسان الحبشة إذا شاء قام * وقال ابن أبي شيبة في المصنف : "حدثنا سليمان بن سليمان عن أبي سنان عن أبي اسحاق عن عمرو بن عابد بن بيلج بن عبد الله أن نائسة الليل قال : "هي بالحبشيةQuiam الليل".

3. أخرجه في المستدرك ، وقال الفراء : "حدثنا قيس عن أبي اسحاق بن سعيد بن جبير في قوله : "أين نائسة الليل". قال : "إذا قام من الليل في بلسان الحبشة، نشأ فلان قام في الليل".

---

س 4 - "إذا قام" في ر. صحيح التاسخ هذا في الطرة نكتب : "إذا شاء قام".

تتم على البخاري بصيغة الجزم. وهي في 1 حمزة.

س 5 - 6 قام من الليل في 1 .

---


2.2.2 - 222: لم ترد، بهذه الصيغة إلا مرة واحدة في القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى : "أين نائسة الليل" في سورة الطه (2) . تعليق 6 من السورة الثالثة والسبعين. المفصل.
حکی الكرماني في المجابح عن الضحاك أنه فارسي، وأصله
"أنون" (1) ومنعاه (2) "أصنع ما شئت (3)".

23 - حرف الهاء :

٣٤٩ - هذان، قال شديدة والواسطي وغيرهما: "هذان (1) تنها
بالعبرانية (2)".

1 22:21 - وردت هذه اللفظة في قوله تعالى: "أنو:واللَّهُ وَمَا يَضطرون" الآية
4 من السورة ٦٨. "الطم". 22:22 - اختُف العبر اختُلاها كبارا في معنى هذه اللفظة حتى أن دلالاتها وصلت
عند مفسرين إلى تسمية:

(1) لوح من نور تأمل معاوية بن قرة اخذه عن أبي الذي يرفعه إلى
الرسول صلى الله عليه وسلم.
(2) الدواة قاله ثابت النبتاني والحسن وقادة والولد بن مسلم الذي
سمعه عن بلال بن أنس.
(3) آخر حرف في كلمة "الرحمن" بهذا قال الضحاك.
(4) قسم أقسم الله تعالى به قاله ابن زيد ومثل هذا قاله محمد بن
كعب وعنه ان الله أقسم به لنصير المؤمنين.
(5) فاتحة السورة، قاله ابن كيسان.
(6) هو افتتاح اسم نصير ونور وناصر قائل عماء وابو المالية.
(7) نبر من انهار الجنة بهذا نفسه جغر المصدق.
(8) حرف من حروف المجمع.
(9) الحسم، سمى هذا الحرف الكلبي ومائل البهموت، وسماه أبو
البخلي ووالدي لبونا وسماه كعب لونين.

Nunu 22:2.3 - يسمى الأراميون السبكة والأخس الكبرى "(١٨٤)"

1 23.1.1 - وردت في قوله تعالى: "واكني لينا في هذه الدنيا حسنةً في الآخرة"،
إذا هذان إليك، قال "عذلابي أصيبنا به من أشاد ورحمة وسيطت كَسَبِي،
شيئاً، تماكتبها قلبي محقون ويبتَنون الوركاة والذين لهم سامباً يمرون".
الآية ١٥٦ من السورة السابعة، الإعراب.

2 23.1.2 - يظهر أنها لفظة مشتركة بين اللغات السابقة، إذ نجد لها اثراً في اللغة
العربية والمغتى الذي ينتمي تا قيله شديدة والواسطي، يقول العبريون

--- 153 ---
وقال ابن المنذر: «حدثنا موسى، حدثنا عبد الله ابن صالح، حديثنا يونس، حدثني أسحاق سمعت أبا وجيزة السعدى (3) وكان من أعلم الناس بالعربية، قال: «لا، والله لا أعلمها في كلام أحد من العرب، هي العلماء.»

هذا وان بنية هذه اللفظة في الآية الكريمة لثنيتها أنيها، في العربية من فعل اجف وسطه واؤو، ونحن نعلم أن هذا يعطينا في لفظة:

\[ x \times x \times x \times x = x^4 \]

كما أتانا نعم أن اتوت＝ مضارع＝ و،

لذا قال البعضون أنها من هاديه، يقال بجاد وابو العالية

ونتادة "الهاء" (بفتح فسكون) التوبة.

لا أن أبا وجيزة خالف هذا الأصل حين تراها "هدناء الياك" بكسر الها، جاملا منها بهدة دا جوف يائي، وهي حين تقرأ هكذا تكون حسب ابن جني -( المحتسب، الجزء الأول، صفحة 260 السطر الثالث ) أنجذينا وتحركا.

23:1.3 - هو يزيد بن عبد السالم السعدي البدني أبا وزاي ويا وتاب، لا يعرف سنة ولادته، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، كان شاعرا ومحدثا ومتريا وهو من التابعين ولاه نشا وتعرر في بني سعد بن بكر ابن هوازن نسب إلى هذه القبيلة. لكنه تقع إلى آل الزبرى حين سكن المدينة المنورة التي توفي بها سنة 130 هجرية (474 ميلادية) انظر ترجمته في طبقات التراة لابن ابن الجزري، الجزء الثاني، صفحة 382. قال البغدادي عنه في "خزانة الأدب" صفحة 150 من الجزء الثاني هو أول من شبع بعجوز".  

--- 154 ---
23.2 - قالت الجوابية: «المهود، اليهود، أعجمي» (2).

23.3 - وقال ابن أبي حاتم: «حدثنا أبي، حدثنا صالح بن زياد الرقفي، حديثنا يحيى بن سعيد الحمصي، حديثنا النضر بن عزيز بن ميمون بن مهاران في قوله: «وعبد الرحمن الذين يمشون على الأرض همنا» (1) قال حما بالسريانية (2).


---

23.1 - وردت «هود» التي تهمنا هنا، بالمعنى الذي يتصدى له الجواليقي ثم السيوطي الذي ينطلق منه ثلاث مرات في القرآن الكريم، جميعاً في السورة الثانية، البقرة، الأوالى في الآية 111، والثانية في الآية 135 والأخيرة في الآية 140.

23.2 - تحدث عن هذه النقطة الجواليقي في باب الهاء (المغرب، صفحة 350)، السطر 7. ثم تطرق لدراية بشيء من التفصيل في باب الهاء (المغرب، صفحة 357، السطر الثاني) كما سيبع السيوطي تقليدا له (انظر النقطة رقم 125).

23.3.1 - لم ترد هذه البحرة بلهجية الصبية في القرآن الكريم إلا واحدة، وذلك في قوله تعالى: «وِفَاعَلَ الرَّحْمَانُ للذين يَتَبَصَّرُونَ على الأرض، هُمُونَا، وإذا خَاطَبَمُنَ الْجَاهِلِينَ تَسَلَّبَا»، الآية 63 من السورة الخامسة، والمشرين النجف.

23.3.2 - لم أجد لهذا الآية في السريانية، وكلما هناك ان ماده «حلم» يمكن أن تكون باسم نسفك (حلم) وجمعها، في هذه الحالة «حلم»، وهذه يعبرون عنها بـُحَلْم وَحَلَم وَحَلَم (حلم)، وهذه يعبرون عنها اما بـُحَلْم وَحَلَم وَحَلَم (حلم)، ومند رحمان وَحَلْم وَحَلَم وَحَلَم وَحَلَم (حلم) ومند رحمان.
وقال حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو القاسم بن غيسي الوسطي، حدثنا هشيم (3) عن أبي إسحاق الكوفي عن الصحابة قولهم:
"هوناً« سريانية، وقال هو: "هوناً".

هيت آله قال ابن أبي شيبة: "حدثنا الفضل بن دكين عن سلمة بن شايب عن عميه عن ابن عباس "هيت لك (1) هل لـ ک
بالنبطية (2) ·

---

وقال حدثنا علي بن الحسين في إ. ولله وجه من الصواب.
 حدثنا القاسم بن علي الوسطي في إ.
 "القاسم بن علي الوسطي" في إ.
 "قال هو يا" في إ. وهو خطأ بين.
 ابن الفضل في إ.

---

3.3 – هوشيم بن بشير بن أبي خلخل قاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية الوسطي، كثير من مهتمي الترامج جعلوا أسمه من بخاري إزداد سنة 104 هجرية مواقت 722 ميلادية. نزل بغداد وأصبح من المفرسين للقرآن الكريم النجات ومحدثي عاصمة العراق، لozep l اللام أحمد بن حنبل أربع سنوات يأخذ عنه. له زيادة على التفسير الذي يظهر أن حاجي خليفة لم يطلع عليه إذ أشار إليه بقوله "ذكره التعليق" األجزء الأول، صفحة 462، السطر الرابع (8). بما يدل على أنه لم يبره، وكتاب السنن وهو في النح يذكر ذلك اسماء باشا البغدادي في "هدية المقرئين" الجزء السادس، صفحة 510، العهد الثاني، السطر السابع لا في الله كما نص عليه الزركلي في الأعلام، الجزء التاسع، صفحة 89، العهد الثاني، وله أيضا كتاب البغدادي، وكتاب القراءات.

4.1 – وردت هذه المفردة في قوله تعالى: "ورأواها التي هم في بيتها عن
نفيسه وغلقت الابواب ورأت هيبه لك. قال: "بماذ الله إنه رفيق أحبنت
كنت يا، إنها لا تلبث الطالبان الآية 23 من السورة الثانية عشرة
 يوسف.

4.2 – جل البهترين بلغات القرآن قلنا فيها بالقبربة، وعلى رأس من قال
بقاء السدي، (انظر البحر البعيد، الجزء الخامس، صفحه 293،
السطر 15، وابو الفرج عبد الرحمن الجوزي في نون الثامن، صفحة
78 السطر 23 وكذا أبو عبد الله محمد بن أحمد الامريكي الترطبي في
أخرجه ابن أبي حاتم، وقال أبو الشيخ حدثنا أسحاق ابن إبراهيم حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا وكيع عن النضر عن عكرمة "هيت للك" هلم لك بلسان الحورانية (3).
وقال ابن جرير حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن عمرو عن الحسن "هيت للك (4)"، قال "كلمة بالسريانية (5) أي علیك (6)".

تسرهر الجمع لأحكام القرآن الجزء التاسع صفحة 164 السطر ما قبل الأخير، لكن النسخة الخطية التي أشرت إليها أثناء تحقيق هذا التفسير برز "ع" والبوقية بـ 276 نصت على أن النقطة بالنبطية) كما أورد ذلك السيوطي.

واحسن من وفق بين رأي الجمهور وما ذهب إليه ابن عباس هو العالم اللغوي أبو القاسم بن سلام الذي صرح بأنها بلغة واقع النبطية.
انظر حاشية البلاط، الجزء الأول، صفحة 203.

~23:4-3~ نقل لنا أبو عبيد ان الكسائي كان يقول: "هي لغة لأهل حوران وتمت إلى أهل الحجاز. وهذا قال أيضا عكرمة والفراء. قال أبو عفيض: "سألت شيخنا عاليا من حوران فذكر أنها لغتهم".

~23:4-4~ كما قال أنها سريانية ابن عباس. ذكر ذلك أبو حيان في بحره في نفس البكان أعلاه، ولكن القرطبي سكت عن ذلك على غير عادته. ذهب جاهد في أحد أقواله إلى أن هذه اللغة عربية واحتجوا بشواهد كثيرة.

~23:4-5~ وبري أبو زيد أنها عربية «هيتل» أي: تعالى، هكذا أوردهما أبو بكر في البحر بالخاء وبئوة غير محدودة وما أبو بنظير غارداً بتنا محدودة يفتح وجم مع أنها مما ينقلان عن أبي زيد. وذكر في الفاتحة أن أصلها هيتل.

~23:4-6~ تظهر غرابة هذه اللغة من تراثاتها الكثيرة المتباينة، وأربو لا يرد على أحد قائل: "ما التراثات إلا أوجه من لهجات العرب،" لنسي آنذاك أجمعه بأن هناك تراثات لهذه اللغة لا تدخل، ولا يمكن أن تدخل بحال من الأحوال في لوجه من لهجات قبائل العرب، يشهد على ذلك يقول أبو عمو حين سأل عن ترا بكسر الله وضم التاء مهرباً فاجاب بقوله: "فابلزل، جعلها من تهيات! اذهب واستعرض العرب حتى تنتهى إلى البيس هل تعرف إحدا يقول هذا؟".

أنت لنا، بعد هذا، إن تتساءل "لماذا اختلنا في تراث هذه اللغة ما دامت أجنبية عن اللغة العربية ولا تدخل في أي لجهة من لهجاتها؟"
24 - حرف المـواوٓ

1. وراءه قال شيدلة في «البرهان»: «وكان وراءهم ملك (1)» أي أمهام (2) بالنبطية. وكذا قاله أبو القاسم في «لغات القرآن» (3) وردة أخرج ابن حاتم عن عطاء الخرساني في قوله: «فَأَذَا إِنْ شَئْتَ السَّماَءَ فَكَانَتْ وَرَدةَ كَالْهَيْشَانَ (1).»

من 5 - «فَأَذَا إِنْ شَئْتَ السَّماَءَ فَكَانَتْ وَرَدةَ كَالْهَيْشَانَ (1)». وقع بتقر في هذه النسخة.

نعتقد أن مرد تعذر الإحكاء الهواتف،帰 ودى إلى الاختلاف الناتج عادة من تباين النطق بين أفراد البيت، وعلى الการทำ في هذه النسخة التي تواعد تجريد تطبيقها عليها بشكل متفاوت. أو إلى محاولة تحقيقها بالنماذج العربية معروف نظمها، فقائمين يقرونها بسائر الية سواء ضموا النداء أو نحتوها كدرهما يحملونها اسم عقيل ومن تراودا ببديل الية بالكسر فقد نداها للتأكد، ومن نجح الية وضع النداء فقد شبهها بحيث وليم من نجح الية والناء فقد تاركها بها و «كيف» و «ليس».

ولهذه النسخة تسم قراءات جمعها كلها أبو جعفر الفراهي في بحره الجوهر الخادم، صفحة 294 السطر الثالث (1)، ومن البرملي أبو عمر عثمان بن سنوين الداني (النسبيز، صفحة 128 السطر 12) كما ذكرها قيله أبو يعمر في كتابه «كتاب الشبلة» صفحة 347 السطر 10. ومن الجوهر والبرملي بمنها أبو الفتح عثمان بن جهنم في مختصره صفحة 337 من الجزء الأول، السطر الثالث وخرج بعض الموتية بمنها الآم ابن خالاي في «الحجة» صفحة 169، السطر 18، وغيرهم.

1. وردت هذه النسخة في قوله تعالى: «فَاذَا إِنْ شَئْتَ السَّماَءَ فَكَانَتْ وَرَدةَ كَالْهَيْشَانَ» يعلون في البحر نادرة أن اعبيها وكان وراءهم ملك بالخال كل سفينة غصبها آية 79 من السورة الثالثة عشرة: الكوف.

2. - هذا المعني هو الذي تعره به من يقرأ: «وكان وراءهم ملك» مثل ابن عباس وأبي جعفر، يركب المسراب علبة علبة بالناظر فتقول: «وراءهم هو عدني على يباد، وذلك أن هذه اللائحة أنها تجني مراعي بها الزمن، وذلك أن الحدث المنتظر هو الإمام، والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خلف، وذلك بالخالق من يظهر بادي الرأي».

3. - نس أبو القاسم بن سلام هو: «وراءهم أمهام بلغة النبطية»، انظر الحاشية رمية 1، الجاهلية، الجزء الثاني، صفحة 11، مكرر.

1. وردت هذه النسخة في قوله تعالى: «فَأَذَا إِنْ شَئْتَ السَّماَءَ فَكَانَتْ وَرَدةَ كَالْهَيْشَانَ» الآية 37 السورة الخامسة والخمسين، الرحيم.
قال تصير كلون الورد في الصفر، وأخرج ابن عباس (2) قال:
تصير (حمراء).

وفي المعرب للجواليتي : الورد الشموم في الربيع، يقال انه ليس بعربى (3).

(24) - وزر قال أبو القاسم في لغات الزهرا (1) التراث هو الجبل واللجان بالنبطية (2).

قال تصير كلون ثم بياض بعد ذلك في ر. وقع الاختيار به من طرف ناسخة في النسخة، ولابنا ناسبه. احتفظ من قوله: كاذبه، إلى قوله: تصير كلون.

في النسختين حمراء. ولكنني أثبت حمراء اعتقادا من آنها.

(24: 2) - أوضح ذلك أكثر سعيد بن جبرين وتتادة، فقال: "المعنى: نكانت حمراء وقيل: البناء تصير في حمرة الورد وجريان الدهن". واعتمد النجاح على ما توجيه به الحروف في اللغة العربية ليفسر دلالة هذه اللفظة قائل:

"أصل الرواء والراء والدال للنبيء والاتيان" فهي إذن نمر وتجفيف وتمت التأثرك انطلقو من العبارة المثورة "الفرس الوردة التي من صفتها الاساسية تغيير الواحها.

(24: 2: 3) - ذكر الجواليتي في المعرب هذه اللفظة في الصفحة 344، السطر الثالث، وكانت مباراته باتباعها هي: "والورد الشموم في الربيع يقال أنه ليس يعرب في النص الا أن العرب تسمي الش머 ورد".

واردت هذه الوحدة اللغوية 24 مرة في التراث دارا معار (7 مرات وجيمها اعمال مصارت) وعبرت 17 مرة منها 7 مرات بغير-grade والباني جمعها) لا شك ان السبب يقصد كذا قصد غيره من قبله لا زور الموجودة في السورة الخصبة والتنفس، التبليج، الآية

11 التي قال الحق سببهان وتعالي فيها "كله لا زور".

(24: 3: 2) - ذكر أبو القاسم عن سلام هذه اللفظة عند ما وصل الى الآية 11 من الخصبة والسبيتين (لمعلوم أن ابا القاسم لم يرتب به بحجة الحروف الإبداعية) كذا فعل غيره، وإنها تابع في تحيله الفهم للغات التراث. فوره مصطلح الأسلام "كله لا زور" لا حيل (هذا جمعها) ولا بلجا (بالفردة) بلغة توانق النبطية، وقيل الوزور وأسد الواد بلغة هذيل ولا حيل (جمعها هنا أيضا) بلغة اهل اليمن. انظر...

159
قال ابن أبي حاتم: "حدثنا أبو سعيد الأنصاري، حدثنا المحاربي عن جرير عن الصحابة في قوله: "لا كوفر". قال: "لا جبل، وهو بلغة أهل اليمن".

وقال ابن جرير: "حدثت عن الحسين، سمعت أبا معاذ، حدثنا عبد سمعت الصحابة يتوالون في قوله: "لا وزر". قال: "الجلب بلغة حميس".

25 - حرف الياء:

25.1 ياقوت ذكر الشمالي في فهه اللغة أنه فارسي (1). وكذا الجولاني (2) والمغربي (3) وآخرون (4).

س 2 و 3 - وهي لغة أهل اليمن في 1.

الحاشية رقم 1 من تفسير الجلالين، الجزء الثاني، صفحة 265، يظهر أنه وجد يفسر "وزر" بالحبل. نهل هو خطأ طبعى صياغة وان الوحدات المبهمة المكونة لهذه الفهنة مشابهة ولا تتميز إلا بالنقطة، اعتقدم هذا رغم أن جل المسلمين نسواها بالحبل، ذلك أيضا نعرف أنه يحلو لهم، أمام مفردة أجنية عليهم أن يذهروا، وهم يشرحونها مذبحة شنوا. ولقد تنبه لهذا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأسدي المصري الطريفي الذي قال بعد أن عدد الباحثين الذين ذكروا لهما الفهمين: "والمعبثي في ذلك كله واحد". انظر الجواب لأحمد القرآن الجزء التاسع عشر، صفحة 78، السطر الثامن.

25.1.1 ذكره الشمالي في كتابه "فهه اللغة وسر العربية" في نقل سهاء: "في سبيل إصابة ترددت بهذا الفهم دون العرب فأخطأه العرب إلى تعريضها أو تركها كما هي". صفحة 453.

25.1.2 ذكر الجولاني في العرب وأردنها بجميعها "اليازيت". انظر صفحة 356. قال محقق كتاب العرب معلقا على كتاب الجولاني وغيره من الذين جعلوها ممألأ أصل إبنى عن اللغة العربية أن تولى هذا حمض دعوى لا تعبد على حجة، ثم أضاف - وهذه هي الحجة الذات التي يمكن أن يعتمد عليها خصومه: "والظاهر أنها من مادة لبنت، كما لمبتلت كثير من المواد، وليس هذا في نظرى إلا أنه لا تلئث تحته.

160
قال ابن الجوزي: {الحور الرجوع بلغة الحبشة (1)}.

وأي ان شبه البقين ان العالم اللغوي آل ابنا مستثنى ماري الكرملي لم

Hyakintos

نوع من الزهر جميل ( الذي يكتب اليونانية )

ً خمسة ، وأيا مرفوعة ب "المغربي" قبل السيوتي، أو بالضبط

أربعة لأن الخمسين على رعد العزيز المؤلف سنة 684 هجري ( 1285

ميلادية ) كان يعرف ابن المغربي. أما الرأية الأولى فهي على بين

الحسيب الكاتب المؤلف سنة 684 هجري ( 1010 ميلادية ) وعبد بن

جعفر أبو الحاج لغة مؤلف سنة 478 هجري ( 1085 ) وعلى بن موسي

ابن سعد المؤلف سنة 685 هجري ( 1286 ميلادية ) واخرا، وهو

ذي ييمن الحسيب بن علي الوزير. لأن هواه من بين الأشخاص اهتم

اهتماماً خاصاً بعلم اللغة والتحم فيه ناجاً عليه العلماء، فهو الذي

لا قال عنه ابن خلدون في كتابه وفيات الأعيان إبداء من الصحة

من الجزء الثاني من طبعه بالقوقاز 1299، اختصر إصلاح المنطق لابن

يوسف يعقوب بن اسحاق السككي وهو صاحب "أدب الخواص" و

"المصور في بلغ الخدور" و "الاتصال" وغيرها. ازداد سنة

370 هجري ( 980 ميلادية ) بمصر ثم هرب إلى الشام بعد أن قتل الحاكم

القاطني اباه، توفي سنة 418 هجري ( 1027 ميلادية ).

ذكرت هذه النقطة في قوله تعالى: "كان يليت لابن "المرجح" الآية

58 من السورة الخمسة والخمسين "الجحش".

اما الآخرون الذين قالوا أنه إسماعيل بن حماد

الجوهري الذي اوردته تحت بادئة "بت" قالوا: "الياقوت يقال مارسي

معرب، وهو ناعم، الواحدة باطنة، والجمع "ياقينت" ( الصلاح

الجزء الأول ، صفحة 217 ، آخر المعوي الثاني )، وتبعد في ذلك من

منشور في "لسان العرب" الذي نقل نص القرن بأبيه، ولم يغير فيه

شئاً. ثم ذكره الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي تحت

نفس البادة المذكورة أعلاه ولكنه أكتن بقوله: "ليت لابن "الجواهر

معروف معرب ثم إلى ببعضها طبيعة تنطع به. وبعد أن نقل نصه شهاب

الدرين أحمد الخفاجي المصري في كتابه "ثناء الميل" صفحه 279.

لم يقل ابن الجوزي هذا بالضبط، وتألىتأ بالحرف الواحد: "الحور

الرجوع بلغة الحبشة" انظر نون الإنبائي في عيون علوم القرآن نشر

النشر 22 وتقديم أحمد الشرقاي إقبال، طبعه الدار البيضاء، صفحه 78.
ورويتنا في أسئلة نافع بن الأزرق (2) أنه سأل ابن عباس (3) عن قوله:
"إن أكنك أن لن يحور". قال: "أن لن يرجع بلغة الجبيبة.

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي (حدثنا نصر بن علي) حدثنا عبيد بن عقيل، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا داود بن أبي هند في قوله:
"أنه لن يحور (4)") قال: أن لن ترجع بلغة الجبيبة.

25:2.2 هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنيف، أبو رشيد، زعيم الأزرة.
كان أميرًا قوه وفتاههم. يحكي أن عبد الله بن حبيب كان جالسًا بفناة الكعبة قد اكتنف الناس يسالونه عن تفسير القرآن فقيل نافع بن الأزرق لجحدة بن عوسر: "ثم بناء إلى هذا الذي يجبره على تفسير القرآن بما لا علم له به". فتماما إليه فقال: "أنا نريد أن نسألك عن آيات من كتاب الله نفسهما لنا ونايتنا بصدقه من كلام العرب، فان الله تعالى انما آنزل القرآن بلسان عربي مبين". فقال ابن عباس: "ساني عما بدا لكما". ثم مازا نافع يساله وأبان مهاب يحيه (انظر سؤال من هذه الاستفاعة في 23.2 والتطبيق عليه في 23).2.2.3 كان من بين الذين نادوا بالخروج على علي. كان نافع جباراً فتاكا قاتلة المهمل بن أبي صفرة ولكنه لم يقتل إلا بوم "درباب" على مريحة من الأزهار سنة 65 هجرية (موافق 685 ميلادية).

25:2.3 سأل نافع بن الأزرق ابن عباس فقال: "أخبرني عن قوله تعالى "أن لن يحور". قال: "إن لن يرجع بلغة الجبيبة". قال: "وهل تعرف العرب ذلك؟". قال: "نعم، انها سميت قول الشاعر وهو لبيد العبادي.

25:2.4 وردت هذه الفردة في قوله تعالى: "إنه خلق أن لن يحور" الآية 14 من السورة 84 الإشتاق.
قال: «حدثنا أبو عبد الله الطبراني، أبنانا أبو جعفر بن عمر
الداني. حدثنا الحكم بن إبان عن عكرمة (5) في قوله: "إنه كن أن
لن يخور أيّاً لن يرجع إلا تسمع الحبشى إذا قيل له: "خرج إليّ
أهلك أي أرجح إلى أهلك".»

(22) أهلك أي أرجح إلى أهلك

يقال ابن مردويف: «حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا
سموية (1) نعم بن حماد (3) حدثنا الفضل بن موسى
عن حسين بن واقد، ( وقال ابن جرير، حدثنا ابن حميد، حدثنا أبو

الكبرى في ر، ولا يعني له.

هو اسمعيل بن عبد الله بن يسوعي العبدي الإسباني البلقشب
بسموية (أو اسمويه) بدون نطق توجيهته في الجزء الثاني من
منذكرة الحنات. صفحة 131، وفي الجزء الأول من اللباب، صفحة
566، وفي الإعلام للزرقلي، الجزء الأول، صفحة 314، له في علم
الحديث مؤلف جليل في ثمانية أجزاء، سماه «النوائد»، مات سنة
267 هجرية (مليئة 880 ميلادية).

وردت مفردة «يس» في قوله تعالى: "يس» الآية 1 من المسورة
السادسة والثلاثين «يس».

أغلب السيوطي على غير عادته الإشارة إلى ما ذكره أبو القاسم بن
سلمان الذي يتذكر عنه صاحب "السنجف" كثيرا. ولهذا ذكر أبو القاسم
هذه اللغة في "لغات قبائل العرب" فقال: "يس" يعني أيضاً مسمى بلغة
الحبشية. (انظر الحاشية رقم 1 في الصفحة 133 من الجزء الثاني من
تفسير الجلايلين.

— 163 —
Thrown (4) of Abū Ubayd (5) in his work "Yus (6)" says: "Anas b. Shbath".

And 1 of Abū Ubayd and in the manuscripts, and Abū Ubayd and 1

25:4-5 - And Sā'id b. Jibrīl, if this was a rule, (Anwar al-gamāl"

25:5-6 - And Abū Ubayd another in this chapter, he is said in some

1 - Reading of the city and one of the machines is the kāsānī. To

2 - And Abū Ubayd and the besch and pāqylas to read the clause

3 - Read Abū Ubayd and detach the lān, and those who tie this

4 - Read Abū Ubayd and Abū Ubayd and纳斯 and someone (6) says"

Page 164
وقال ابن أبي حاتم: «حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا أبو العلوي آخرنا سعيد بن بشير عن جعفر ابن أبي وهشمة عن سعيد بن جبير، قال: "يس يا رجل بلغة الحبشة (7)»

25.4 - يصحون، قال (1) ابن الجوزي (2): «معنا يضحون (3) بالحدثية (4)».

لاشك أن اللفظة التي ينسب عليها الحديث هي الموجودة في قولها: «والله شرب ابن مريم مثلاً إذا قومك روى يحضون الآية 57 من السورة الثالثة والاربعين الزخرف.

25.4.1 - ذكر هذه اللفظة جبال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه (الحنون الإلهان في عيون علوم القرآن) في الصفحة 78، السطر 21، ضمن الطبعة التي أشرف على طباعتها الصديق أحمد الشرقاوي اتبال.

25.4.2 - فهناك ابن المسيب أيضًا: اما ابن ياسين فقال: في أحد أقواله: "يضحكون" اما أبو عبيدة فنبر ذلك تبريراً عليه حين قال: "من ضم نفيعه يعدون، فيكون المعني: من أجل سبيل يعدون، ولا يعده "يضحكون" بين، ومن كسر معنا يحضون، في من متصلة بـ "يضحكون" والمعنى يضحون به.

25.4.3 - اعتمد أن اللفظة التي يقصدها السويطي: ومن قبل ابن الجوزي الذي ينقل عنه هي تلك التي تقرأ بكسر الصاد.

25.4.4 - يرى الجم الغنيف من علماء اللغة أن الكسر في هذه اللفظة من الصحيح، وعلى رأس هذا الجم الغنيف تطرب (محمد بن المستنصر المتوفي سنة 206 هجرية مؤلف 821 م). وأيد هذا الرجح بشدة العالم اللغوي أبو عبيدة الذي قال: "أو كانت من الصدرو عن الحق لكانت: "إذا قومك عليهم يضحون" إلا أن الأئمة رد قائلًا: "هم سوء وعنة".

ومعلوم أن الذين يقولونها كيا تدلهم هو الكوفيين عاصم وحجة وابو عمرو البصري وابن كثير البككي، هؤلاء كلهم من السبعة وتر皿ا بكسر الصاد من غير السبعة ابن ياسين وابن جبير والحسن وعكرمة، وانه ليشل أنهم جميعا يطالبون به: "يضجون" أو "يضحن"، تعاربه.
25.5 - يَمَسَّهُرُ قال شَيدّة في البرَّاهِن: "يَصِير (1) يَنْضِج بَلَسانٌ أَهْلِ الْمَغْرَبِ".

25.6 - الْيَّمَّمُرّ نَقَل ابن الجوزي (1) أنه الْبَرَّاء بَلَغْهُ الْمَيْزَانِيَّةٌ، وَقَالَ غُرَهُ (2) بِالْبَلَتِيَّةٍ، وَقَالَ الْجَوْالِيْتِي (3): "قَالَ ابْن قَنَينَة الْيَمِّم (4) الْبَرَّاء بِالْسَّيِّبَاتِ (5)".

اما الذين كانوا يتراونها بضم الصاد فهم أبو جعفر والأعرج والنخعي الذي يسرها بـ "يَمَسَّهَرُ" وأبو رعاه وأبي ولد وجميع من غير السبته ودراهم منهم من السبعة عبل الشامي ونافع المغاني والعكسبي.

واعتقد أن الخساقي ما كان ليرى حرج في قراءتها بكسر الصاد لأنه يقول مع زعييم مدرسته النحوية القراءة: "أن الضم والكسر في المساد لغتنى وحده مثل يعرشون ويعرون".

وقد كتبه هؤلاء جميعاء بالضم الإمام على كرم الله وجهه وانكر ابن عباس هذه القراءة في بداية الإسراء لن يعرف أنها متواترة (أنظر البحر، الجزء الثاني، صفحة 25، السطر 5).

هذا ولست أذكر إذا أورد السيوطي هذه اللفتة في فصول البياء وكان حقها أن تثبت في فعل الصاد لكونها منه. ومع العلم بهذا أردت أست التحذير بترتيب الإمام السيوطي الذي أثرمه ناصر الانتان في طبعته الجديدة.

25.5.1 - وردت هذه اللفتة في قوله تعالى: "يَمَسَّهُرُ يَسَّمَعُ كَمْ وَاً يَخْتُونِهِمْ وَالجُلَوْدُ" الآية 20 من السورة الثانية والعشرين الحج.

25.6.1 - ذكر ذلك ابن الجوزي في كتابه "فرنون الأَثْنَايَن" صفحة 78 السطر 21.

25.6.2 - نفتر السيوطي في الأثاثن أن بين الذين قالوا أنه متواترة "آن فال نابليه" (انظر الأثاثن، الجزء الأول، صفحة 141).

25.6.4 - ذكر الجوالتي هذه اللفتة في كتابه "المعرِب من الكلام الإعجمي على حروف الجمع" صفحه 355، السطر الخامس وعبارة الموتة هي: "ابن قنينة: "الضم" البحر بالسليدية". علق محرر المعرِب على ما ورد الجوالتي يقوله: "والضم من الأنفاس الراقية جامع في الكتيب الحكيم مراً وراً ولا دليل لين زعم أنها غير عربية".

ولست أدرك ما الذي جعل الاستاذ أحمد عبد شاكر يقبل على تحقيق وشرح كتب المعرِب من الكلام الإعجمي، أن كان لا يوجد بنو أيمن الإعجمي معرفاً في اللغة العربية. 

166
اليهود قال الجواليني (1) : «أعمى معرَب (2) منسب (3) 
اليهود ابن (4) يعقوب، فعرب بهامال الذال». 

س 2 — يهود بن يعقوب بدون الف في ر.

6-5 وردت هذه المفردة ثمان مرات في القرآن الكريم، واحدة في السورة السابعة، الأعراف، الآية 136 واربعة في السورة العشرين ظهاه الآيت 39 تكررت فيها مرتين وفي 78 و 97 و 40 و 78. وذكرت في السورة 28 التصميم الآيتان 7 و 40.

6-6 تستعمل هذا ترجمة في الآرامية وليس بين نطقها العربي الحالي، وتطرقها في الآرامية الأفق بـ سبت، أو نطقها هذه الإخيرة. مخففة فيهم ينطقون بها YAMO ويكتبونها YAM. وتعتبر في العربية المصرية تنازل على البحر أو على جبل واسع للسواحل، أو على جهة الغرب (جهة البحر طبعا في دولة إسرائيل).

yam bineret وهم يطلقون على بحيرة طبريا تي نير

yam hammeleh وسمو البحر البيت تي نير يام في

ويبلون للبحر الأحمر تي نير يام بير

7-1 ذكر الجواليني هذه الظاهرة في مختلف مختلطين، ذكرها أولا في باب الهواء، نقل:

وأول النود: «اليهود: أعمى معرَب» صناعة 350 السطر 7. وذكرها مرة ثانية في باب الهواء، وهذا البكلار الذي ينقل منه السريطي بتحويل في كلم الجواليني، الذي قال بالحرف الواحد: يهود معرَب، وهم مسمون إلى يهودا بن يعقوب، فسموا «اليهود» وعرفت بالدال. وللمرأة العربية، وسمى «اليهودية» لشريكه في وقت من الأوقات، فازبه من أجل هذا الاسم، وأن كان غیر التوبة وتوضيح بعد ذلك» (وأيضا 3.7).
فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ العربية في القرآن بعد الفحص الشديد سنين و消化 النظر والمطالعة ولم ي言った قبل في كتاب ( قبل هذا )

25-7-2 ذكرت هذه النقطة هكذا بالعبارة: ثمان مرات في القرآن الكريم: ثلاث مرات في السورة الثانية البقرة الآيات 113، وقد تكررت فيها مرتين و 120 وذكرت أربع مرات في السورة الخامسة المائدة في الآيات 18، 51، 64، 82. وذكرت أيضا مرة واحدة في السورة الناسمة في الآية 30. وذكرت القران الكريم وصفا في السورة الثلاثة تلاعابًا في قوله تعالى: "ما كان إبراهيم بهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفا مسلاً، وما كان من المشركين" الآية 67.

25-7-3 ذكر ابن الجوزي هذه النقطة أيضا في فتح الينان، صفحة 78، بصيغتين اليهود ويهود ( لا هود كما فعل الجوهري، من نظر 7-23) وذكرها ابن دريد في الجزء الثاني من جمهريه، صفحة 306 للعمود الثاني بشيء من النصين، نوردته نما بلي، قال: "وهد الرجل يهوداً إذا أتى ورجع ومنه تقبل جل وعز ( إني هدنا إليك ) أي أتينا البيك ورجعنا هكذا يتو ل أبو معبدة والله أعلم. " إلى أن قال: "وسمموا اليهود اما من قولهم ذو جل، "إني هدنا إليك" أي رجعنا وثبتنا، وأما من قولهم جلب، إذ كان السكن، وأما أن يكونوا سموا بالصدر من داه يهود هوداء." وفي التزيل، "وقدّرنا  هوذا أو نفساً" وهو من هذا أن شاء الله "، كما ذكره أيضا محمد عبد النعيم خفاجي في كتابه "شمس الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل" صفحة 279 فقال: "يعرف بهوداً بـ بـعدد معجمة، أنه يتوب على السلام.

25-7-4 يسمى العبريون اليهود ب - وه هو الاسم الذي يطلقونه على الإسرائيل، وعلى العبر أو أي، لكنهم يسمون "يهودا" Yehudah ويدعون به القسم الجنوبي من أرض فلسطين و Yehid و Yehuda من أتنين Yehid وهو الاسم الذي يطلقونه الآن في Hityahed اليهودية الحديثة على الدرواس المتعلق بالمنصر المودي أو بالدين اليهودي. ( انظر صيغة أخرى غير ما ذكرت للفظة يهودي عند الآب رفائيل نخلة البسيوني في كتابه " غرائب اللغة العربية "، صفحة 213)
وقد نظم القاضي تاج الدين السبكي منها سبعة وعشرين لفظاً في أبيات، وذيل عليها الحافظ أبو الفضل بن حجر بابيات فيها أربعة وعشرين. وعده ما استدركته عليهما اثنان وسبعون لفظاً ستة كالمكررة آن (1) وآنيسة (2) لأنهما من مادة إنساء (3)، وأواب (4)، وسيناء (5)، وأوبي (6)، وسرة (7)، وأقثم (8) لأنه من مادة سنتين (9)، بل هو وسرة (10) لأنه من مادة أسفار (11)، ومرقوم (12) لأنه من مادة سنين (13)، بل هو وسرة لأنه من مادة الرقيم (14). فتمنى بعونها مائة لفظة وسبعة عشرة لفظة، وقد ذيلت عليها بالستين.

---

س 5 - من مادة إنا وبلا من مادة في 1، وهو خطأ واضح وانها في رس
س 6 - «سينا» بدون الف في النسخين.

15-1-26-1 — ذكرت في 15-1-26-2
16-2

26-3 — ذكر السبكي هذه اللفظة في 26-1 انظر ما ذكرته منها في بحثه "اللفظ الألفاظ الهندية المرادفة في القرآن"، بحثة دعوة الحق القدوم الرابع، السنة التاسعة، صفحة 17 العمود الثاني، وفي نفس المجلة العدد الخامس من نفس السنة، صفحة 29، العمود الأول.

10-15
26-4 — ذكرها السبكي في

1-10
26-5 — انظر
26-6 — انظر
26-7 — تعرض لها السبكي في 26-7 وذكرت اصلها في اطروحتي لدكتورة Los terminos no quayseis en El Coran

السلاك الثالث

1-80 صفحة مخطوطة بكلية الآداب ببدريه.

21-4 — ذكرها السبكي في
6-8 — انظر

169
قال أبو الهيثم بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر مؤرخا كبيراً.
وبحنا هذا، ولد في القاهرة سنة 728 هجرية موافق 1327 ميلادية.
ينسب تاج الدين السبكي إلى سبأ وهي من أعمال الملوكية بصر.
اتهم من طرف شيوخ عصره ظلباً وعدواً بالكثير واستحال شرابة الخجر مسنج ثم أفرج عنه. قال عنه ابن كثير: "جرى عليه من البلغ والصداد ما لم يجر على تأسي مثله". من كتبه "ال söفية الشامعية الكبرى" و"بديع النعم وبديع النعم" و"جميع الجوامع" وهو في أصول الفقه، وله عليه تعليق سبأ "منع الموانع" وكل هذه الكتب.
قد طبعت، وذكرها من مصنفاته التي لا زالت مخطوطة "ترويح التصحيح" في أصول الفقه، وخصوصاً لغته الشامعية كتاباً سبأ "ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح" وله أيضاً "الإشاعات والناظر"، و"الطبقات الوسطى" والطبقات الصغرى". توقي بالطاعون في دبشي سنة 771 هجرية مماثلة 1370 ميلادية.

10:26 - اورده السيوطي في 10.
11:26 - انظر 14.
12:26 - انظر السيوطي في 19.5 وانظر التعامل في البثمة اسمه هذه الفترة.
13:26 - انظر السيوطي في 19.5. وانظر أيضاً الدراسة التي نشرتها في البحث الشامعي دجنب.
14:26 - انظر 3.3 وانظر أيضاً النشر في البحث الشامعي. 1958. 81.
15:26 - انظر السيوطي في 8.
16:26 - انظر الرم 14.4.
17:26 - انظر السيوطي في 19.5. وانظر أيضاً التأسيس نظم سلسلة زمنية من نظم المبتدأ.
18:26 - انظر 19.1 من كتاب المهذب.
ذكره شهاب الدين أحمد الخناجي المصري في كتابه "شناء النليل نينا" في كلام العرب من الدخيل ص 140 قائلا: "معرب وهو في عروق من الأرض وليس شجرا ولا نبا إلا ظنه الدينوري، وقيل هو عربي منحوت من زنا في الجبل صعدة وهو بعيد. انظر 9:1.

26:20 - انظر السيوطي رقم 7 والتعليقات التي تقدمها هناك.

26:21 - ذكر الجواليسي أنه معرب "سرادار"، وقال شهاب الدين أحمد الخناجي: "أنه معرب سرابيد وتيل معرب سرازاق، وانطلاقا من نفسه بآلة التناديل وهو ما يبدو خوق صحن الدار والبيت". انظر "شناء النليل" ص 148 السطر 5.

26:22 - ذكر السيوطي في 2:8.

26:23 - انظر 3:13

26:24 - انظر "المذهب" رقم 12:10

26:25 - ذكرنا أبو القاسم بن سلام في رسالته عن لغات قبائل العرب. انظر الجلادين الجزء الأول ص 10، الحاشية رقم 10، وانظر السيوطي 15:5.

26:26 - ذكر الخناجي في كتابه "شناء النليل" هذه اللفظة على صيغة المفرد "قرطاس وقال: "قيل هي معر وقرطاس الفرس الأبيض"، ص 212، السطر السادس.


26:28 - انظر 15:1 والتعليقات الموجودة تحت هذا الرقم.


26:30 - انظر 18:3
٣٣ ٣٢ ٣١ 

٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١

٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤

٣٣ ٣٢ ٣١

٤ ٣ ٣٩ ٣٨ ٣٧ ٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٣ ٣٢ ٣١ 

١٨:٤ ١٨:٣ ١٨:٣ ١٨:٣ ١٨:٣ ١٨:٣

قال الحافظ ابن حجر (40) رحمه الله:

وُردَ حَرَّمُ (41) وَمُحَلُّ (42) والشَّجَالُ (43) كذا

السَّمْرِي (44) واللَّبَابُ (45) ثمَّ المَيْت (46) مذكور

س 1 — قال الحافظ ابن حجر في 1. قال ابن حجر رحمه الله في ر.

وقع في 1. تغلب في الشطرين الاثنين. وهكذا أصبح الشطر الثاني من البيت الأول للبيت الثاني والعكس وهو خطأ إذ أن هناك إشارة اعتماد أنها تنبه على ذلك.

26-40 — أحمد بن علي بن محمد الكتاني العسلاني ، أبو الفضل ، شهاب الدين

ابن حجر ، من أئمة العلم والتاريخ ، اصله من عسلان (بفلسطين).

ولد بالقاهرة سنة 773 هجرية (1372 ميلادية) كان أديبا ومؤرخا، لكن

شهيره كمحتال بالأخبار أقوى حتى أصبح حافظ الأدب في مصر. كان

تقصي المتنان ، راوية للشعر ، عارنا بأمثال المتندين وأشعار المتأخرين،

ولى قضاء مصر مرات ثم اعتزل. من مؤلفاته المطبوعة: "صدر

الکتبة في أعيان البلاط الثانیة" و "لسان الميزان" و "تقریب

التدبب" وهو في اسمه رجال الحديث و "الإصابة في تبييز اسماء

الصحابة" و "تدبب التدبيض" و "تعجیل الیمنة ببوالفدى

الاثنة الأربعة" و "تعريف أهل التدبيض" و "بلوغ الأئمة من

الإحكام" و "نزة النظر في توضيح نخبة الفكر" و "الفول المسمد في

الذب عن مسند الإمام أحمد" و "ديوان خطب" و "اللبیجیة" و

فتوى البازر في شرح صحيج البخاري" ومن مخطوطاته: "الإحكام

لبنان ما في الإحكام" و "ديوان شعر" و "ذيل الدر الكبيرة" و

النقاب الرواه" و "نزة الأئمة في الألباب" والإجهم الباياس

بالمحم المبهرس" و "المؤمن في مونى ومصر من الإسلام" و

تحفة أهل الحديث عن شيوخ الحديث و "تسبیب الیمنة في مختصر

الفردوس للدلیل" و "تصبير البنیة في تحریر الیمنیة" و "رفع

الامیر عن قضیة مصر و "انا ي الغیر بابیة العیر" و "انحاک المیرة بإطراف

العاشرة" مات بالقاهرة سنة 852 هجریة (1449 ميلادية).

أنتظر 6:1

2-41 — ذكره السيوطي في الرقم 13

26-42 — أنظر القدر 10:2

26-43 — ذكرت في 10:6

26-44 — أنظر 2:2

26-45 — أنظر 5:1

26-46
وقالنا (47) ولن ناه (48) ثم ذكرنا (49)
دأربنا (50) يصهر (51) منه فهو مصهور
وهيت (51) والسكر (52) الأواء (53) مع حصب (54)
أوسي (55) معة والطاغوت (56) مسطور
صرهن (57) أمري (58) وغيض (59) الماء مع وزر (60)
شكل الروقهم (61) مناص (62) والسنا (63) النور
وقلنا (64) 
وزودت ياسين (65) والرحمن (66) مع ملك (67)
ثم يمين (68) شطت البيت مشهور

26:47 ذكرها السيوطي في 18:7
  26:48 انظر 2:14
  26:49 انظر البهدب 21:1
  26:50 انظر 7:1
  26:52 انظر هذه اللحظة في الرقم 23:4
  26:53 توجد تحت الرقم 10:9
  26:54 انظر هذه اللحظة تحت الرقم 17:2
  26:55 ذكرها السيوطي تحت رقم 6:2 فانظرها هناك.
  26:56 توجد في الرقم 2:19
  26:57 انظر الرقم 14:2
  26:58 توجد هذه اللحظة تحت الرقم 2:13
  26:59 انظر في الرقم 10:2
  26:60 توجد هذه اللحظة تحت الرقم 16:2
  26:61 درست تحت الرقم 24:3
  26:62 ذكرها السيوطي تحت الرقم 8:6
  26:63 انظر في 10:21
  26:64 تعرضت لها تحت الرقم 10:11
  26:65 انظر الالتقان، الجزء الثاني، صفحة 120
  26:66 ذكرتها في الرقم 25:3
  26:67 اوردها السيوطي في الباب 8:6
  26:68 ورد ذكرها في الرقم 21:9
  26:70 انظر الرقم 14:10

--- 174 ---
للسّرّاط (69) ودّري (70) يُحور (71) ومّى (72) وقّيّم (73) مع القنطار (74) مذكور

وَرِجَانَا (75) طَفِيَّة (76) هُدنا (77) أَبْلعي (78) وَوَرا
وءَلْآرَاتِّيْكَ (79) وإِلّاَكْتُوبَ (80) مُأثِّرٌ

هُودٌ (81) وَقَيْسٌ (82) وَكَفْرٌ (83) رَمْزٍ سَقّرُ (84) وَكَعْوَٰنٌ (85)
وَخِضْرٌ (86) يَمَسْدُونَ (87) وَالْمَسْتَهْ (88) مُسطَّور

---

26:69 — ورد ذكرها في 13:1
7:2 — انظر
26:70 — انظرها في 25:2
26:71 — ورد ذكرها في 21:3
26:72 — درستها في 25:6
26:73 — انظرها في 18:10
26:74 — مرت في الرقم 8:1
26:75 — ورد ذكرها تحت الرقم 14:3
26:76 — بحثت في الرقم 23:1
26:77 — انظرها في 2:3
26:78 — انظر تحليلها في 24:1
26:79 — حالتها في الرقم 25:6
26:80 — ورد ذكرها تحت رقم 11:2
26:81 — انظرها في الرقم 23:2
26:82 — انظر الرقم 21:8
26:83 — ورد ذكرها في الرقم 19:1
26:84 — اشترت اليها في الرقم 10:8
26:85 — انظرها في 23:3
26:86 — وردت تحت الرقم 4:25
26:87 — ذكرت في الرقم 4:21

---

175
شهور مَجَوس وَإِفْفَال (89) يِمَودُ (90) كَحْوَا
رَيْضُونَ (91) كَنْزُ (92) وَسْجَيْنَ (93) وَتَنْبَرُ (94)
بُعْيِرُ (95) آَرَرُ (96) حَوْبُ (97) وَرَدْة (98) عَرْمُ 99
الْ (100) وَمَنْ تَحْتُهَا (101) عَبْدُ (102) وَالْخَوْرُ (103)
وَلِينَة (104) فَوْمًا (105) رَهْوُ (106) وَأَخْلَدُ (107) مَزْرَة
جِمَةُ (108) وَسِبْدُها (109) فَقِيوُمُ (110) مَوْتُورُ

26:89  ً انظرها في 18:8
26:90  ً ورد ذكرها تحت رقم 25:7
26:91  ً ذكرت في الرقم 6:5
26:92  ً وردت الإشارة إليها في 19:4
26:93  ً عد البها في الرقم 10:4
26:94  ً ذكرتها تحت الرقم 4:1
26:95  ً انظرها في 3:2
26:96  ً درستها تحت الرقم 2:6
26:97  ً انظرها في 6:4
26:98  ً ورد ذكرها في 24:2
26:99  ً انظرها في 15:3
26:100  ً انظر 2:13
26:101  ً وردت في 4:2
26:102  ً ذكرتها في 14:1
26:103  ً إذا لم يكن اوردها من أجل الغاية فهي غير مذكورة عنده.
26:104  ً ذكرت في 20:1
26:105  ً انظر 17:2
26:106  ً ذكرت في 8:7
26:107  ً ذكرت في 20:4
26:108  ً ورد ذكرها في 21:5
26:109  ً انظر 10:13
26:110  ً انظر 18:11
وَقَامَ (111) شَمْمُ أَسْفَارُ (112) عَنْ عِنْيَ كَتْبَاً َ
ْوَسَجَدَأ (113) شَمْمُ رَبِّيْسُونَ (114) تَكْتُنِئُ

ْوَحَّدَتْ (115) وَطُوُيَ (116) وَالْرُّسُ (117) نَوْنُ كَذَا
 عَدْنُ (118) وَمُنْفَطِرُ (119) الأَسْبَاطُ (120) مَذْكُورُ

مَسْكُ (121) أَبْيَارِبْقُ (122) رُوْاءٌ فِيَنَا
مَا فَاتَ مِنْ عُدَّ الْأَلْفَاظِ مَحْصُورٌ

وَبَعْضُهُمْ عَدَّ الْأُوْلِيَّ (123) مَعَ بَطَائِشِهَا (124)
وَالْآخِرَةَ (125) لِمَعَانِيِّ الْأَرْمَدِ مَحْصُورٌ

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الورقة</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>26-111</td>
<td>26-112</td>
</tr>
<tr>
<td>26-113</td>
<td>26-114</td>
</tr>
<tr>
<td>26-115</td>
<td>26-116</td>
</tr>
<tr>
<td>26-117</td>
<td>26-118</td>
</tr>
<tr>
<td>26-119</td>
<td>26-120</td>
</tr>
<tr>
<td>26-121</td>
<td>26-122</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 177 -
وَمَا سُكِّنَتْ عَن آن (١٢٦) وَآنيسة (١٢٧) وَسِبْنَاء (١٢٨) أَوَّل (١٢٩) وَالْمَرْقَط (١٣٠) تَقِيْرَ

وَلَا يُلْبِسُهُما مَا يَلْبِسُهُنَّ فِي عِبَاسٍ لَا يَمْسَكُهُما مَا قَدْمَتْ تَكْرِيرٌ
الفهرس العامة
1

فهرس الآيات القرآنية
ملاحظات حول استعمال فهرس الآيات القرآنية

حاولت جهد المستطاع أن أثبت كل الآيات الودية في "المذهب فيما وقع في القرآن من المعرفة" وفي التعليق التي توضحه. اشترت لكون الاستفادة تابعة إلى النكرة الموجودة في الآية الآية لا إلى الصفحة، وبهذا يكون المقرر عليها أسهل.

عندما تكون الآية الكريمة واردة في كلام الإمام السيوطي نفسه يشار إليها برتبين فقط في الخانة ما قبل الآراء التي سبعتها، «مكانها» إنظر مطالعين ذلك في الأب 6 رقم 58 من هذا الفهرس حيث لا تترا لا (24) الرمز الأول منها وهو يشير إلى النظم المعرفة، في حين أن الرمز الثاني وهو هـ 2 فيشير إلى الحرف الذي نجد فيه النظم المعرفة المذكور، وانظر نفس الشيء أيضا في الأرقام 97 و119 و138 و166 و167 و168 و168 وغيرها.

لكن عندما تكون الآية واردة في التعليق فم الأنثارة الآية تكبل بثلاثة حرف دانها، الرمز الأول منها رقم الحائض والثاني رقم النظم المعرفة والثالث رقم الحرف الذي يبدأ النظم المعرفة به.

كما أُنُهى، تتبنيا للفائدة، أثبت في الخانة الأخيرة النظم المعرفة الموجود في الآية، وإذا كانت الآية قصيرة بحيث يمكن إدارجها كالمثال في الحيز الخاص لها من هذا الفهرس، تبينها كمكاثفة فيه بين معطين دالة على ثباتها. وإذا كنت مخطرا إلى أثباتها ناقصة ابتهاجها بنطخ «متبثتنا» دالة على أنها غير نامة.

ثم أن في المذهب أو في التعليق عليه آيات قرآنية لم ترد حاويها للنظم المعرفة، وأنها فقط للاستثناء بها لغرض من الأغراض. أشرت إلى مثل
هذا بالعبارة "الاستشهاد" مثل ما نراه في رقم 97 و 119 و 135 و 166 و 167 وغيرها. أو أشير إلى هذا الأمر بالعبارة أخرى قريبة غير ما ذكرته أعلاه، مثل ما جاء في الرقم 88.

لربما يلاحظ القارئ، أن آيات متطابقة تمام النطاق، تشكّلها ومحفّزها.

وبعذ ذلك فهى متبينة في أرقام آياتها. نرى ذلك مثلًا في الرقم 222 مع 223. العثور عليها أسهل.

وفي الرقم 224 مع 226، نلتئذ هذا القارئ، أن أرقام آياتها مختلفة معاً. لأنها كررت في المصحف الكريم بالفاظها كما هو معلوم.

وسيلاحظ أيضًا أن نفس الآية أثبتت لأمرين مختلفين، بل في بعض الأحيان لابور ثلاثة مختلطة في مارجاء في الأرقام 105 و 106 و 107 ذاك أن الآية الكريمة: "أولئك لهم جنات عدن نجري من تحتهم الأمطار يحلون فيها من أسوار من ذهب وويليسون ثيابًا خضرة من سندس واستبرق يشتمل فيها على الأراذل، الثواب وحسنت مرتفعة".

استشهدت بهم:

أولى: على اللفظ المعرّب الأراذل، وذلك في الرقم 25.
ثانية: على اللفظ المعرّب استبرق، وذلك في الرقم 58.
ثالثًا: على اللفظ المعرّب عدن، وذلك في الرقم 152.

فكان لزام أن ترد هذه الآية الحاملة للفاظ المعرّبة مختلفة مرات في الفهرس، ما دامت قد ذكرت ثلاث مرات في ثلاثة أجزاء مختلفة.

نقل نفس الشيء في الأرقام 111 و 113 وفي الأرقام 128 و 129.
وفي الرقم 132 مع 133 وفي الرقم 189 مع 190 وغيره.
### السورة الثانية : البقرة

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>المفرد</th>
<th>مكانها</th>
<th>رقيبها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>حطة</td>
<td>6:3-2</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>سجدا</td>
<td>10:1-1</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>نجها</td>
<td>17:2-1</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>الطور</td>
<td>14:5-1</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>الطور</td>
<td>14:5-1</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>هودا</td>
<td>23:2-1</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>اليوهود</td>
<td>25:7-2</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>اليوهود</td>
<td>25:7-2</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>هودا</td>
<td>23:2-1</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>يودا</td>
<td>23:2-1</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>شطر</td>
<td>11:1-1</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>شطر</td>
<td>11:1-1</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>شطر</td>
<td>11:1-1</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>القيم</td>
<td>19:1-1</td>
<td>255</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>فصرهـ</td>
<td>13:2-1</td>
<td>260</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>نكنـر</td>
<td>19:2-1</td>
<td>271</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### السورة الثالثة : آل عمران

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>المفرد</th>
<th>مكانها</th>
<th>رقيبها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17</td>
<td>القاطبن</td>
<td>18:10-1</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>القسط</td>
<td>18:1-1</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>بالقسط</td>
<td>18:1-1</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>حوارمون</td>
<td>6:5-1</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>يهوديا</td>
<td>25:7-2</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>دنار</td>
<td>7:3-1</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بقنطر</td>
<td>18:10-1</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>اللقب</td>
<td>السورة</td>
<td>الأية</td>
<td>رقمها</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>رباتيون</td>
<td>8:8-2</td>
<td>79</td>
<td>ما كان لبشر أن يؤديه الله الكتب</td>
</tr>
<tr>
<td>رباتيون</td>
<td>8:8-2</td>
<td>79</td>
<td>ما كان لبشر أن يؤديه الله الكتب</td>
</tr>
<tr>
<td>أصري</td>
<td>2:10-1</td>
<td>81</td>
<td>وازعج الله بيثاق النبيين</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| كفر | 19:2-1 | 193 | م رثنا اتنا سبنا سبنا ينادي للابيان ...
| لاكترن | 19:2-1 | 195 | فاستجاب لهم رحمهم أني لا أضع عيل |

### 3 - السورة الرابعة : النساء

<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الأية</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>حوب</td>
<td>6:4-1</td>
<td>2</td>
<td>وآتوا البيتى اموالهم ولا تبديلوا الخبيث بالطيب ..</td>
</tr>
<tr>
<td>قنطار</td>
<td>18:10-1</td>
<td>20</td>
<td>وان اردتم استبدال زوج مكان زوج ..</td>
</tr>
<tr>
<td>راغنا</td>
<td>8:1-1</td>
<td>46</td>
<td>من الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه</td>
</tr>
<tr>
<td>الجبيه</td>
<td>5:1-1</td>
<td>51</td>
<td>الم تر الى الذين اوتووا نصيبا من الكتاب</td>
</tr>
<tr>
<td>تكر</td>
<td>19:2-1</td>
<td>31</td>
<td>ان تجدون كبراء ما تنهون عنه تكر ..</td>
</tr>
<tr>
<td>كنلا</td>
<td>19:3-1</td>
<td>85</td>
<td>عنكم .. من يشفع شعاعة حسنة يكن له نصيب</td>
</tr>
<tr>
<td>بالقسط</td>
<td>18:2-1</td>
<td>135</td>
<td>يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط</td>
</tr>
<tr>
<td>بالقسط</td>
<td>18:2-1</td>
<td>127</td>
<td>ويسنونك في النساء كل الله ببتيكم ..</td>
</tr>
<tr>
<td>سجدا</td>
<td>10:1-1</td>
<td>154</td>
<td>ورفعنا فوقهم الصرور بيثاقهم ونلتئم لهم</td>
</tr>
<tr>
<td>الطور</td>
<td>14:5-1</td>
<td>154</td>
<td>ورفعنا فوقهم الصرور بيثاقهم ونلتئم لهم</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 4 - السورة الخامسة : المائدة

<table>
<thead>
<tr>
<th>السورة</th>
<th>الأية</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بالقسط</td>
<td>19:2-1</td>
<td>36</td>
<td>يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ..</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| لاكترن | 18:2-1 | 37 | ولقد اخذ الله بيثاق بني إسرائيل وبعثنا
<table>
<thead>
<tr>
<th>الكسرة</th>
<th>مكانها</th>
<th>رقمها</th>
<th>الآية</th>
<th>معنى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اليهود</td>
<td>25:7-2</td>
<td>18</td>
<td>39</td>
<td>وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وابحابه</td>
</tr>
<tr>
<td>بالنصاط</td>
<td>18:2-1</td>
<td>42</td>
<td>40</td>
<td>جاهوك اننا انزلنا النور فيها حدي ونور يحكمه</td>
</tr>
<tr>
<td>والربانيون</td>
<td>8:2-2</td>
<td>44</td>
<td>41</td>
<td>يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى</td>
</tr>
<tr>
<td>اليهود</td>
<td>25:7-2</td>
<td>51</td>
<td>42</td>
<td>لولا ينهىهم الربانيون والنصارى عن قولهم</td>
</tr>
<tr>
<td>الربانيون</td>
<td>8:2-2</td>
<td>63</td>
<td>43</td>
<td>وقالت اليهود ب قد نزلت بكم غلتهم إتهم</td>
</tr>
<tr>
<td>اليهود</td>
<td>25:7-2</td>
<td>64</td>
<td>43</td>
<td>ولو أن كل كتب آمنوا وأثروا لك كننا</td>
</tr>
<tr>
<td>كننا</td>
<td>19:2-1</td>
<td>65</td>
<td>44</td>
<td>لمجدن اشد الناس عدوا للذين آمنوا</td>
</tr>
<tr>
<td>اليهود</td>
<td>25:7-2</td>
<td>82</td>
<td>45</td>
<td>إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>الحواريون</td>
<td>6:5-1</td>
<td>112</td>
<td></td>
<td>هل يستطيع</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### السورة السادسة: الإنعام

<table>
<thead>
<tr>
<th>الكسرة</th>
<th>مكانها</th>
<th>رقمها</th>
<th>الآية</th>
<th>معنى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تراطيس</td>
<td>18:1-2</td>
<td>7</td>
<td>46</td>
<td>ولو نزلنا عليك كتابا في قرتاس لبسيوه</td>
</tr>
<tr>
<td>ملكوت</td>
<td>7:1-2</td>
<td>75</td>
<td>46</td>
<td>وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات</td>
</tr>
<tr>
<td>درست</td>
<td>18:2-1</td>
<td>105</td>
<td>47</td>
<td>وكذلك نصف الآيات وليتولا درست</td>
</tr>
<tr>
<td>النقط</td>
<td>18:3-1</td>
<td>152</td>
<td>48</td>
<td>ولا تقرأوا بالبيت الإن أهم من الصم</td>
</tr>
<tr>
<td>القسطس</td>
<td></td>
<td>182</td>
<td>49</td>
<td>وزنوا بالقسطس المستقيم</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### السورة السابعة: الإعراف

<table>
<thead>
<tr>
<th>الكسرة</th>
<th>مكانها</th>
<th>رقمها</th>
<th>الآية</th>
<th>معنى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>طغنا</td>
<td>14:3-1</td>
<td>22</td>
<td>50</td>
<td>ندلاها بهورا، نلها دنانا النورة بذت</td>
</tr>
<tr>
<td>بالقسطس</td>
<td>18:2-1</td>
<td>29</td>
<td>51</td>
<td>قل أمر ربى بالقسط واتبوا وجوهكم عند كل</td>
</tr>
<tr>
<td>النمل</td>
<td>18:9-1</td>
<td>133</td>
<td>52</td>
<td>فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والثلث</td>
</tr>
<tr>
<td>اليم</td>
<td>25:6-5</td>
<td>136</td>
<td></td>
<td>فانتقموا منهم فاغتفرناهم في اليم</td>
</tr>
<tr>
<td>الألفاظ</td>
<td>مكانا</td>
<td>الآية</td>
<td>رقمها</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>هدنا</td>
<td>23.1.1</td>
<td>53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إسباط</td>
<td>2.7.4</td>
<td>54</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سجدا</td>
<td>10.1.1</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حطة</td>
<td>6.3.2</td>
<td>56</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الأرض</td>
<td>2.4.2</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الخلد</td>
<td>176</td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ملكوت</td>
<td>21.9.2</td>
<td>59</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

7 - السورة الثانية: الإنسال

| كثر   | 19.2.1 | 29  | يا أبا الذين آمنوا ان تنعوا الله يجعل لكم... |

8 - السورة التاسعة: القوامة

<p>| | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الكافرون</td>
<td>2.13.1</td>
<td>8</td>
<td>كيف وان يظهروا عليكم لا يرتبوا فيكم، الا ولا نذمة.</td>
</tr>
<tr>
<td>الكافرون</td>
<td>2.13.1</td>
<td>10</td>
<td>لا يركنون في دمتم الا ولا نذمة.</td>
</tr>
<tr>
<td>اليهود</td>
<td>25.7.2</td>
<td>30</td>
<td>يا أبا الذين آمنوا أن كثيرا من الأجر carne.</td>
</tr>
<tr>
<td>الكافرون</td>
<td>19.4.2</td>
<td>34</td>
<td>جياعهم وظهورهم.</td>
</tr>
<tr>
<td>الكافرون</td>
<td>19.4.2</td>
<td>35</td>
<td>يوم يحيى عليها في نار جهنم.</td>
</tr>
<tr>
<td>الكافرون</td>
<td>19.4.2</td>
<td>72</td>
<td>وعد الله المؤمنين والمؤمنات.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 186 -
| الآية | الاسم | رقبيها | مكانها | ألفاظ | البعر | وما كان استغفار ابراهيم لا يبيه إلا عسن
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>68</td>
<td>اوه</td>
<td>2-17.1</td>
<td>114</td>
<td></td>
<td></td>
<td>معودة ..</td>
</tr>
</tbody>
</table>

9 — السورة العاشرة: يونس

<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>الآية</th>
<th>الاسم</th>
<th>رقبيها</th>
<th>مكانها</th>
<th>ألفاظ</th>
<th>البعر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>69</td>
<td>إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أنه</td>
<td>4</td>
<td>18-2.1</td>
<td>بالقطـسط</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>بيدوا الخلق ..</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وكل آية رسول نازعا كرا رأوه تضى</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>بينهم ..</td>
<td>47</td>
<td>18-2.1</td>
<td>بالقطـسط</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>لا ظنتم به ..</td>
<td>54</td>
<td>18-2.1</td>
<td>بالقطـسط</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

10 — السورة الحادية عشر: هود

<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>الآية</th>
<th>الاسم</th>
<th>رقبيها</th>
<th>مكانها</th>
<th>ألفاظ</th>
<th>البعر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>82</td>
<td>فلملك تارك بعض ما يوحي الالك وضائق</td>
<td>12</td>
<td>19-4.2</td>
<td>بالقطـسط</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>به صدركم ..</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>حتى إذا جاء امرنا ونار التنور نلقا احيل</td>
<td>40</td>
<td>4-3.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فيـه انا</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>ويا سباه القتي وغفين الاباء وقضى</td>
<td>44</td>
<td>6-2.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأمر ..</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>فلا ذهب عن ابراهيم الرووع وجاتـه</td>
<td>75</td>
<td>2-17.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>البشرى ..</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>فلا جاء امرنا جعلنا عاليا ساغلها ..</td>
<td>82</td>
<td>10-3.2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ويا قوم أونوا الكيال والميزان بالقطـسط</td>
<td>85</td>
<td>18-2.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

11 — السورة الثانية عشر: يوسف

<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>الآية</th>
<th>الاسم</th>
<th>رقبيها</th>
<th>مكانها</th>
<th>ألفاظ</th>
<th>البعر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>88</td>
<td>لنا انزلنا مرآتنا عربى لحكمتم تمتكون</td>
<td>2</td>
<td>1-1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وراودته التي هو في بيتها عن نفسها ..</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>غفلت الابواب</td>
<td>29</td>
<td>23-4.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>واستعنا الباب وقلت فينصه من دبر والفينـا</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>10-13.1</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

187
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفقرة</th>
<th>المعلوج</th>
<th>مكانها</th>
<th>رقمه</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11 - السورة 13: الرعد</td>
<td>ملكاً</td>
<td>21:1.3</td>
<td>31</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بعير</td>
<td>3:2.1</td>
<td>65</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بعير</td>
<td>3:2.1</td>
<td>72</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>مرجاة</td>
<td></td>
<td>88</td>
<td>94</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>النها سمت بيكرون أرسلتهم اليهود</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>واوعدتهم لين很漂亮 فنحولا ببضعهم ردت إليهم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>قالوا ننفق صواع البلك ولين جاء بعجل بعير</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>قالوا فدخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز باينا</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>جنات عدن يدخلونها ومن صالح من آبائهم الذين آمنوا وعملوا صالات طويلا لهم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وحسن مساب</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>وما أرسلنا من رسول الى بلسان قومه ليبين لهم</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>نجعلنا علائها سائلا وابطرنا عليهم حجارة من سجيل</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الامنار ومن شراث النخيل والإعشاب تنخذون منه سكرا</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 188 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الفظ</th>
<th>المبشر</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
<th>السورة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16</td>
<td>السورة 17 : الإسراء</td>
<td>أن أحسنتم أحسنتم للفسق وان ابتسموا بالحسد. وأهدوا الصلوات وأهدوا المصافات.</td>
<td>4-1.1</td>
<td>101</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الفظ</th>
<th>المبشر</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
<th>السورة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17</td>
<td>السورة 18 : الكافرون</td>
<td>الرقٍم</td>
<td>10.5-1</td>
<td>102</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الرقٍم</td>
<td>10.5-1</td>
<td>9</td>
<td>102</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سرادق</td>
<td>86-6-1</td>
<td>29</td>
<td>103</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>البطل</td>
<td>21-13-1</td>
<td>29</td>
<td>104</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الآثاث</td>
<td>2-5-1</td>
<td>31</td>
<td>105</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>استمرق</td>
<td>2-8-1</td>
<td>31</td>
<td>106</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عدن</td>
<td>15-2-1</td>
<td>31</td>
<td>107</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وراءهم</td>
<td>24-1-1</td>
<td>79</td>
<td>108</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>كنز</td>
<td>19-4-2</td>
<td>82</td>
<td>109</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>النرود</td>
<td>17-1-1</td>
<td>107</td>
<td>110</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الفظ</th>
<th>المبشر</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
<th>السورة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18</td>
<td>السورة 19 : جزائم</td>
<td>فنادها من تحتها الأحزناء قد يجعل ربك تحت سبيها</td>
<td>6-10</td>
<td>111</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>ителя</td>
<td>ال современн ا</td>
<td>مكناها</td>
<td>رقيها</td>
<td>الإية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
|التمور |التمور |15:5:1 |52 |112  
ناديناه من جنب الطور الآلين وترنياه  
نجبا  
نادناها من تحتها الا تحرث ق جملريك |
|التمور |التمور |4:2:1 |52 |113  
تحت سرا

|السورة 20: طه |
|---|---|---|---|---|
|الطه |التمور |14:1 |113 |أني أنا ريك فاتحل نملك انك بالمواد  
المقدس  
ان انفني في النباتات نانفني في النب 
تئبهم فرعون بجنوده فشقيهم من اليم  
غشيهم  |
|الطويا |التمور |14:6:1 |114 |يا من إسرائيل قد يبدوكم من عدركم  
واعدناكم جائر  
قال نازحبا نانlk في الحياة ان تتول |
|التوم |التمور |25:6:5 |115 |لا مساس  
وذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا نبه  
من الوحيد  |
|التمور |التمور |14:5:1 |116 |ثالثا منها نبدت لها سواءتها وطنتا  
بخصان |
|التمور |التمور |25:6:5 |117 |التمور |

|السورة 21: الإبياء |
|---|---|---|---|---|
|التمور |التمور |18:2:1 |121 |ونضع الموازين القطط ليوم القيامة فلا  
تنظم نفس شئنا  
انكم وما تمودون من دون الله حصب  
لمنت  |
|التمور |التمور |6:2:1 |122 |يوم نظر النباء على السجل للكتاب |
|التمور |التمور |19:2:1 |123 |المحج |

|السورة 22: المحج |
|---|---|---|---|---|
|التمور |التمور |21:2:1 |124 |ان الذين طلنا والذين هادوا والصابين  
21 |
<p>|التمور |التمور | |190 |---|</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>اللقظة</th>
<th>المسرب</th>
<th>رشها</th>
<th>مكتبه</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بمحر</td>
<td>25-5-1</td>
<td>20</td>
<td>125</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ببع</td>
<td>3-3-1</td>
<td>40</td>
<td>126</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

22 – السورة 23 : الإيمن

| الفردوس | 17-1-1 | 11   | 127    |
| سيناء   | 10-15-1| 20   | 128    |
| طور     | 14-15-1| 20   | 129    |
| الدنور   | 4-3-1  | 27   | 130    |
| ملكوت   | 21-9-2 | 88   | 131    |

23 – السورة 24 : النور

| الشکاء | 21-7-1 | 35   | 132    |
| دري     | 7-2-1  | 35   | 133    |
| ببع استشهد | 10-11-1 | 43 | 134    |
| فقط     | 19-1-3 | 44   | 135    |

24 – السورة 25 : الفرقان

| هوزة | 23-3-1 | 63   | 136    |
| كنز   | 19-4-2 | 8    | 137    |

---

191
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>اسم الآية</th>
<th>رقمها</th>
<th>عنوانها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25 - السورة 26: الأشجاع</td>
<td>عبدت</td>
<td>15.1</td>
<td>وذلك نعمة تنبأها على ان عبدت بني إسرائيل ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عبدت</td>
<td>15.1.2</td>
<td>وذلك نعمة تنبأها على ان عبدت بني إسرائيل ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>كنوز</td>
<td>19.4.2</td>
<td>وهكذا وقتم كريم ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>القططس</td>
<td>18.3.1</td>
<td>وزنوا بالقططس المستقيم ..</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>اسم الآية</th>
<th>رقمها</th>
<th>عنوانها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>26 - السورة 28: الفصوص</td>
<td>اليوم</td>
<td>25:6.5</td>
<td>وتوضعنا إلى أم موسى ان ارضعه ناذا ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اليوم</td>
<td>25:6.5</td>
<td>خفت عليه ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اليوم</td>
<td>14.5.1</td>
<td>قلما قضى موسى الأجل وسار به ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اليوم</td>
<td>25:6.5</td>
<td>آتمن من جانب ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اليوم</td>
<td>14.5.1</td>
<td>فأخذناه وجندها نتنزاهما في اليم ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الطور</td>
<td>14.5.1</td>
<td>فانظر كيف كان ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الطور</td>
<td>14.5.1</td>
<td>وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الطور</td>
<td>14.5.1</td>
<td>رحمة من ربك ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الطور</td>
<td>19.4.2</td>
<td>ان تأرون كان من قوم موسى فبغضب ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الكنوز</td>
<td>19.4.2</td>
<td>عليهم وواتنيناه من ..</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>اسم الآية</th>
<th>رقمها</th>
<th>عنوانها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27 - السورة 29: المنكبوت</td>
<td>ولذين بِرتِن وعملوا الصالحات لتكننهم من سائرهم</td>
<td>19.2.1</td>
<td>والذين بِرتِن وعملوا الصالحات لتكننهم من سائرهم ..</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>اسم الآية</th>
<th>رقمها</th>
<th>عنوانها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>27 - السورة 33: الاحزاب</td>
<td>الأولى</td>
<td>2.20.1</td>
<td>وتررت في بيوتيك ولا تبرجن ترج الجاهلية ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأولى</td>
<td>2.20.1</td>
<td>يا إما الذين برتِن لا تدخلو بيوت النبي ..</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الآخرة</td>
<td>2.14.1</td>
<td>الا ان يذن ..</td>
</tr>
</tbody>
</table>

192
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الاسم</th>
<th>رقبيتها</th>
<th>مكتبه</th>
<th>القيم</th>
<th>نمر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28</td>
<td>سبأ</td>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>يس</td>
<td>36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>فاطر</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>مور</td>
<td>38</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الآية</td>
<td>رقمها</td>
<td>مكانها</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>والطير محشورة كل له أبواب</td>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وان له عندنا كان وحسن باب</td>
<td>160</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وخذ بيدك ضعفا نافذرب به ولا تحتث</td>
<td>161</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جنت عدن بانحة لهم أبواب</td>
<td>162</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>هذا نليذوكه حعبر وغساق</td>
<td>163</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خلق السوائ والرض بالحق يكر</td>
<td>164</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الليل على النهر</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رينا واخلنا حنت عدن التي وعدتهم</td>
<td>165</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ومن صلح</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>كتاب فصلت «ابانه قرآنا عربيا لقوم</td>
<td>166</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يعلمون»</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ولو جعلنا قرآنا اججبا لقالوا لما</td>
<td>167</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فصلت آبانه ..</td>
<td>44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وكذلك أوجينا البك ترآنا عربيا لنذر ام</td>
<td>168</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>القرى ..</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>انا جعلناه ترآنا عربيا لحكم تعتلون</td>
<td>169</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>واما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك</td>
<td>170</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>منه بددون »</td>
<td>57</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

32 - السورة 39: الزمر

33 - السورة 40: غافر (المؤمن)

34 - السورة 41: فصلات (السجدة)

35 - السورة 42: الشورى

36 - السورة 43: الزخرف
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصلاة</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>171</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصلاة</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>177</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصلاة</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>179</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصلاة</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>181</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصلاة</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>182</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصلاة</th>
<th>رقمها</th>
<th>مكانها</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>الفظ</td>
<td>المصدر</td>
<td>رقمها</td>
<td>الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>---------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>وردة</td>
<td>«كالدنما نكتات وردة»</td>
<td>24:2</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>وردة</td>
<td>«كانت السما نكتات وردة»</td>
<td>24:2</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>أن استبغر</td>
<td>2:15:1</td>
<td>44</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>البايوقوت</td>
<td>2:8:1</td>
<td>54</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>البرجان</td>
<td>25:1:4</td>
<td>58</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25:3:1</td>
<td>58</td>
<td>190</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**42 - السورة 56: الواقعة**

| الكوار | «بائوك وأبأرق وكأس من معين» | 2:11:1 | 18 | 191 |

**43 - السورة 57: الحديد**

| بالقسط | لكد ارسلنا رسولا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والبيزان» | 18:2 | 25 | 192 |
| كليلين | يا ابا الذين اتبنا وافرو الله وافرويوا برسوله يؤكم | 19:3 | 28 | 193 |

**44 - السورة 59: الحشر**

| الينة | ماتعلم من لينة أو تركيثها ثلاثة على اصولها .. | 20:1 | 5 | 194 |

**45 - السورة 61: الصف**

<p>| المدن | يغفر لك ذنوك ويدخلنك جنت نجرا من تحتها .. | 15:2 | 12 | 195 |
| الحواريون | يا ابا الذين اتبنا اصروا لله كما قال عيسى .. | 16:5 | 14 | 196 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الرقم</th>
<th>مكتبة</th>
<th>اللفظ</th>
<th>السورة 46 : الجملة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>9</td>
<td>197</td>
<td>29.1</td>
<td>مثل الذين حيلوا النورة ثم لم يحلوها كتب الحجار...</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الرقم</th>
<th>مكتبة</th>
<th>اللفظ</th>
<th>السورة 47 : التفابن</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>9</td>
<td>198</td>
<td>19.2.1</td>
<td>يوم بجميعكم ليوم الجمع ذلك يوم التفابن ومن بينن بالله</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الرقم</th>
<th>مكتبة</th>
<th>اللفظ</th>
<th>السورة 48 : انطلاق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
<td>199</td>
<td>19.2.1</td>
<td>ذلك لлер الله انزله اليم ومن يتق الله بكثر عنه</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الرقم</th>
<th>مكتبة</th>
<th>اللفظ</th>
<th>السورة 49 : نون</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
<td>200</td>
<td>22.2.1</td>
<td>نون والتلم وما يسطرون «</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الرقم</th>
<th>مكتبة</th>
<th>اللفظ</th>
<th>السورة 50 : المبارج</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
<td>201</td>
<td>21.13.1</td>
<td>يوم تكون السماء كالبهل «</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الرقم</th>
<th>مكتبة</th>
<th>اللفظ</th>
<th>السورة 51 : نوح</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>14</td>
<td></td>
<td>14.5.1</td>
<td>وقد خلقتكم اطوارا «</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الرقم</th>
<th>مكتبة</th>
<th>اللفظ</th>
<th>السورة 52 :</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
<td>203</td>
<td>22.1.2</td>
<td>ان ناشئة الليل هي اشد وثنا واتقم قبلا «</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
<td>204</td>
<td>22.1.2</td>
<td>ان ناشئة الليل هي اشد وثنا واتقم قبلا «</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18</td>
<td></td>
<td>21.12.1</td>
<td>السماء منطر به ، كان وعده مفعولا «</td>
</tr>
<tr>
<td>الآية</td>
<td>رقمتها</td>
<td>مكتبة</td>
<td>الصدر</td>
<td>الشاهد</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>53 - السورة 74 : القدر</td>
<td>51</td>
<td>18.4.1</td>
<td>206</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>54 - السورة 75 : القيامة</td>
<td>11</td>
<td>24.3.1</td>
<td>207</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>56 - السورة 78 : القب (عم يتساطرون)</td>
<td>25</td>
<td>16.1.1</td>
<td>215</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>57 - السورة 79 : النازعات</td>
<td>16</td>
<td>14.6.1</td>
<td>217</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الآية</td>
<td>وقته</td>
<td>مكتبة</td>
<td>رقمها</td>
<td>الفئة</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>58 - السورة 80: عبس</td>
<td>218</td>
<td>بردي سفرة</td>
<td>15</td>
<td>10.7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>59 - السورة 81: التكویر</td>
<td>219</td>
<td>كورت</td>
<td>1</td>
<td>19.5.3</td>
</tr>
<tr>
<td>60 - السورة 83: المطافين</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سجين</td>
<td>220</td>
<td>كلا أن كتاب التجار ليس سجين</td>
<td>7</td>
<td>10.4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>سجين</td>
<td>221</td>
<td>وما أدرك ما سجين</td>
<td>8</td>
<td>10.4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>مرقوم</td>
<td>222</td>
<td>كتاب مرقوم</td>
<td>9</td>
<td>21.4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>مرقوم</td>
<td>223</td>
<td>كتاب مرقوم</td>
<td>20</td>
<td>21.4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>الأرائك</td>
<td>224</td>
<td>على الأرائك ينظرون</td>
<td>23</td>
<td>2.5.1</td>
</tr>
<tr>
<td>مسك</td>
<td>225</td>
<td>كتابه مسك وفذلك فليتناسى المتنافسون</td>
<td>26</td>
<td>21.6.1</td>
</tr>
<tr>
<td>الأرائك</td>
<td>226</td>
<td>على الأرائك ينظرون</td>
<td>35</td>
<td>2.5.1</td>
</tr>
<tr>
<td>61 - السورة 84: الانشقاق</td>
<td>227</td>
<td>أنه ظن أن لن يحور</td>
<td>14</td>
<td>25.2.4</td>
</tr>
<tr>
<td>62 - السورة 88: الفاشية</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أنية</td>
<td>228</td>
<td>تسني من عين أنية</td>
<td>5</td>
<td>2.16.1</td>
</tr>
<tr>
<td>أكواب</td>
<td>229</td>
<td>واكواب موضوعة</td>
<td>14</td>
<td>2.11.1</td>
</tr>
<tr>
<td>63 - السورة 92: القتين</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>طور</td>
<td>230</td>
<td>وطور سينين</td>
<td>2</td>
<td>14.5.1</td>
</tr>
<tr>
<td>64 - السورة 105: القبل</td>
<td>231</td>
<td>ترميم بحارة من سجيل</td>
<td>4</td>
<td>10.3.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2

فهرس الأبيات الشعرية
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
3

فهرس اللغات
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفظ الموجود في الكتاب</th>
<th>البكـان</th>
<th>الفئة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1 - الأرامية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 - الحبشية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3 - عجمية</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### بالARAMI

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>22:23</th>
<th>6:53</th>
<th>4:31</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### بالEBASHA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>21:1</th>
<th>14:1</th>
<th>10:2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### بالJIBEBA

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>3:31</th>
<th>8:5</th>
<th>7:33</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

203
<table>
<thead>
<tr>
<th>اللغة الموجودة في الكتاب</th>
<th>البحكان</th>
<th>اللغة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>- 10.10</td>
<td>- 8.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- 8.8</td>
<td>- 8.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- 8.8</td>
<td>- 8.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- 10.2</td>
<td>- 10.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- 21.2</td>
<td>- 21.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- 21.9</td>
<td>- 21.9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- 21.3</td>
<td>- 21.3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>25.7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18.6</td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.84</td>
<td>2.64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>21.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4 - الرومية</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17.1</td>
<td>15.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14.3</td>
<td>13.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8.6</td>
<td>8.6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18.3</td>
<td>18.34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18.2</td>
<td>17.12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18.10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18.32</td>
<td>2.86</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8.6</td>
<td>18.34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7.35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>13.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>5 - الفارسية</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.6</td>
<td>2.65</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.14</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7.3</td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.3</td>
<td>2.85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اللغة العربية في الكتاب</td>
<td>المكيان</td>
<td>النهاية</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10-5</td>
<td>10-3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19-5</td>
<td>19-5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21-8</td>
<td>21-3-4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7-3-3</td>
<td>2-8-6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7-3-2</td>
<td>2-8-5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10-2</td>
<td>10-2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10-12</td>
<td>10-2-5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18-9-3</td>
<td>2-8-2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>18-8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19-1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25-1</td>
<td>22-2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21-6</td>
<td>21-6-3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>السريانيون</th>
<th>السريان</th>
<th>السريانية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>8-2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13-3-2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29-2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

6 - السريانية
<table>
<thead>
<tr>
<th>اللغة الموجودة في الكتاب</th>
<th>البكمان</th>
<th>اللغة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عربية</td>
<td>7 - العربية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2 - 12:2  - 2 - 12  - 2 - 7:4  - 2:4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5:2  - 3:2  - 2 - 17:2  - 2:17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15:2:3  - 14:5:3  - 8 - 6:3  - 8:2:1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18:2:2  - 17 - 1:5  - 17:2:2  - 17:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21:4  - 20 - 1:3  - 18 - 10:2  - 18:9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25 - 6:6  - 23 - 1:2  - 21 - 9:3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25:7:4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عربانية</td>
<td>13:3  - 8:6  - 8 - 1:2  - 8:2  - 7:1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23:3  - 23:1  - 19:2  - 14:6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25:6  - 23:4:5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اليونانية</td>
<td>21:4:2  - 17 - 1:5  - 8 - 6:3  - 2 - 7:4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25:7:4  - 23 - 1:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبراني</td>
<td>8:4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبري</td>
<td>21 - 9:6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإفريقية</td>
<td>8 - الإفريقية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إفريقية</td>
<td>21 - 2:3  - 19 - 1:3  - 17 - 1:2  - 9:1:3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21:8:1  - 21:3:4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يونانية</td>
<td>25 - 1:2  - 21 - 9:4  - 19 - 1:3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إفريقي</td>
<td>18 - 1:3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الإفريقيون</td>
<td>73:5</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

206
<table>
<thead>
<tr>
<th>اللغة الموجودة في الكتاب</th>
<th>البكـشان</th>
<th>اللغة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>القبطية</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>القبطية</td>
<td>18-10:5</td>
<td>2-16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21:13</td>
<td>18:10</td>
</tr>
<tr>
<td>القبطية</td>
<td></td>
<td>2-14</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>لغة البربر</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>18-10:5</td>
<td>2-16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21:13</td>
<td>18:10</td>
</tr>
<tr>
<td>عربية (اللغة)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>2-13</td>
<td>2-11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2-10</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>عدد</td>
<td>10-7</td>
<td>6-5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10-10</td>
<td>10-6</td>
</tr>
<tr>
<td>عدد</td>
<td>14-1</td>
<td>13-2-3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13-2-2</td>
<td>13-2</td>
</tr>
<tr>
<td>عربية (اللغة)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------</td>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عربية (اللغة)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اللغة الموجودة في الكتاب</td>
<td>المكان</td>
<td>اللغة العربية</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>لغة العرب</td>
<td>18:9:2 - 18:9:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عربية</td>
<td>10:13 - 7:3:3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10:4 - 8:4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اهل اللغة</td>
<td>11:2 - 10:12 - 21:3 - 14:1:4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة تريش</td>
<td>- 1 - 13:1:2 - 7:1:3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة تريش</td>
<td>6:2:3 - 6:2:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اهل البينة</td>
<td>25:3:6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة الحجاز</td>
<td>15:3:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تربية</td>
<td>6:4:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة البنين</td>
<td>6:2:3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>اهل البين</td>
<td>24:3:2 - 24:3:2 - 24:3 - 24:3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة شامية</td>
<td>17:2:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة بنى الدين</td>
<td>13:1:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>كتانية</td>
<td>11:1:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة حمير</td>
<td>21:8:1 - 21:4:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة عك</td>
<td>14:1:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة كعب</td>
<td>13:1:2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| الفصيلة | السياق | اللغة  
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>طيء</td>
<td>25:3.7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>لغة تيس</td>
<td>13:1.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عذرة</td>
<td>13:1.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اليهودية - (اللغة اليهودية)</td>
<td>7:7.1 - 13:3.9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>لسان اليهود</td>
<td>8:1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الإسرائيليون (لغة بني ..)</td>
<td>5:2.4 - 18.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>السابعة</td>
<td>15:2.3 - 21:9.3 - 21:1.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اللاتينية</td>
<td>18:10.5 - 7:3.5 - 13:1.2 - 6:3.3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اللاتينيون واللاتينى</td>
<td>18:3.3 - 7:3.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الزنجبيل</td>
<td>21:11 - 2:1.2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>لغة الزنجبيل</td>
<td>25:2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>اللغة</td>
<td>المكان</td>
<td>الفئة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>الهندية</td>
<td>14.41 - 10.12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>التركية</td>
<td>16.14 - 2.71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الطحاوية</td>
<td>16.14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الحورانية</td>
<td>23.4 - 23.4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أهل حوران</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أهل البارب</td>
<td>25.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لغة الهند</td>
<td>2.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لسان البيزنطي</td>
<td>18.105</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ملاحظة: الرجاء الرجوع إلى نهرس الإماكن والفرق في من اللغات أيضًا.
فهرس المؤلفات
اتحاد البحرة بالطارات العشرة
26:40

الاتجاه في علوم القرآن
الدين السبيلي
1.11 - 1.5 - 2.2 - 2.3 - 3.7 - 4.1 - 7.4
18.2 - 23.4 - 25.1 - 21.13 - 26.6 - 25.6.2 - 25.4.4

الاحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام - ابن حجر العسقلاني
26:40

الإرشاد في القراءات العشر
إليزام الفتنى الواسطي
2.4 - 2.1 - 7.2 - 8.2 - 10.10

الإشهد والظائر
إليزام عبد الوهاب السبكي
26:10

الأعلام في من ولد مصر من الإسلام - ابن حجر
26:40

الموضوع - خير الدين الزركلي
19.2 - 21.9.1 - 21.10.4 - 25.3.3 - 23.7.3 - 25.3.1

الأصابة في تغيير اسم الصحابة
إليزام حجر العسقلاني
26:40

إصلاح البنية
إليزام السكين
25.1.3 - 25.4.2 - 6.4.2

---

---
- اصول الدين
  ابن إبراهيم السبلندي
  2:7:1

- الألفاظ الراية في القرآن الكريم
  17:1:4

- الألفاظ الفارسية المعرفة
  2:8:2

- الألفاظ المذكورة في القرآن الكريم
  17:26:3

- إملاء ما من به الرحمن من وجه الأعراب والقراءات في جميع القرآن
  للإمام آبد الله بن الحسن بن عبد الله المكي المبجور سنة 616 هجرية، تصحح وتحقيق الاستاذ إبراهيم عطوة عوض، طبعة القاهرة
  سنة 1380 هجرية
  14:6:4

- ابن حجر المسعلاني
  26:40

- أبناء الفهر بابناء مصر

- الحوار
  26:14
  17:1:4

- الباحث

- الباحث العلمي

مجلة نصلبة بصدرها معهد البحث
العلمي التابع لجامعة محمد الخامس
بالرباط

مجلة اصدرتها وزارة الثقافة المغربية
Número 2:3 8-1-2

مجلة وصولها بن عسير الموتى سنة
418 هجرية (980 م)

- الانتشار

213
البحر البحيط

لأثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان
الأندلسي الغرناطي المولى سنة 745 هجري.


- البرهان في متشابه القرآن
للكرماطي

- البرهان
الشيدلة

- البرهان
للزركشي

- 2:20 - 2:20
- 25 - 14:3 - 24:1 12:13 8:7 - 3:1:2

- بستان المعرفيين

- بصائر ذوي التبييز في لطائف الكتاب العزيز
لمحمد الدين محمد بن عثمان القيسي المولى سنة 817 هـ
تحقيق الأستاذ محمد علي النجار طبعة القاهرة 1387 م.

- بلغ البار من أدلته الاحكام
لابن حجر
18:9:3 - 18:4:2 - 16:1:2

- التأريخ
لمحمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبان العبيسي أبو جعفر الكوفي المولى
سنة 297 هجري.
1.7

- 214
للخطيب البغدادي - مطبوع بمصر
سنة 1349 هجرية.
لابن حجر

تاريخ بغداد
19-2 ح

تبيّن العنبـه في تحرير البشتي
26-40

تحفة أهل الحديث من شيوخ الحديث
26-40

ذكرى الخلفاء
9-1 ـ 21-3

ترشيح الفوقيان وترجمة الصحيح
26-10

تيسير ابن أبي شيبة
1-7

تفسير ابن أبي شيبة
15:3-2

تفسير ابن أبي علي
2-6 ـ 1-7

تفسير ابن أبي حاتم
2-3

تفسير الاصبهاني
6-3 ـ 6-3
- تفسير شبلة
  14-1
- تفسير القربي
  2-13
- تفسير وكيع
  19-3 - 22-1.1 - 21-7.7
- تجهيل المنظمة بزوايد رجال الأئمة
  الأربعة
  26-40
- تعرف أهل التحسي
  26-40
- تزويج التهذيب
  26-40
- تشهي الفاتحين
  2-7.1
- تهذيب التهذيب
  21-9.1 - 21-11.4
- تهذيب الأئمأ
  14-6.4
- توضيح التصحيح
  26-10
- التيسير في القراءات السبع
  23-4.6
- الجامع (في التفسير)
  6-3.3
---
216
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الانصاري
القرطبي الطبابة الثالثة بمصر سنة
1387 هجرية (1967 م)

- 19:3 - 18:8 - 18:5 - 18:3 - 17:2 - 16:1 - 2
25:3 - 4 - 23:4 - 2

- الجبالين (تفسير)

- جمع الجوامع

- جمع الجوامع

- الجمـهـرة

- لأبي الوهاب بن علي بن عبد الكافي
  السبيسي

- لأبي دريـد

- لأبي الريحان البغدادي، طباعة حيدراباد
 سنة 1355 هـ
 طباعة 1285 هـ
 15:3 - 4

- لما الحسن بن أحمد بن خالويه بن حمدا
  المنوفي سنة 370 هـ

- للحاكم لأبي نعيم أحمد بن عبد الله
  الإصبائي المنوفي سنة 430 هجرية

- لنصـر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم
  السمرقندي

- 217
الخصال

- دعوة الحق

بجلة شهيرة تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب الانتصاري (مراجع)

25:36

الدرر الكامنة في آعين المهاة الثامنة

26:40

لأبن حجر

- ديوان خطي

26:40

- ديوان شعر

26:40

- الديجات

26:40

- ذيل الدرر الكامنة

26:40

الأعمال الشامسي

الرسالة

1.1

- رفع الأصر عن قضاء مصر

26:40

روح اليمني

2.3.2

- 218
للشيخ أبي حامد بن محمد بن حمّدان
الرازي سنة 322 هجريًا، طبعت القاهرة 1957.

- البنية (كتاب)

- لوكيج بن الجراح بن مليح الرواصي
  - السنن
    - السنة
    - 22-1-1

- ميشم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن
  دينار السلمي، أبو معاوية الواسطي.
  - السنن
    - السنة
    - 23-3-3

- المقرئي
  - السلوك
    - السنة
    - 1-8

- لابي الليث السهرودي
  - شرعة الإسلام
    - السنة
    - 2-7-1

- ابن يعسى
  - شرح الفصل
    - السنة
    - 19-1-3

- شدرات الدلاب
  - السنة
    - 21-11-4

- الخفاجي
  - شفاء الغليل
    - السنة
    - 25-1-4

- الكروماتي
  - عجائب القرآن
    - السنة
    - 2-3

- لابي الليث السهرودي
  - عميده المقاتد
    - السنة
    - 2-7-1

- للخيل بن إبراهيم
  - السنة
    - 18-9-3

- 219 –
لابي الليث السبرتندي

- غبران البسائق
  2.7.1

للكرماتي

- غربان التفسير
  2.9

لرنايل نخلة اليسوعي

- غربان اللغة العربية
  16.1.4 - 21.6.3 - 18.2.2 - 7.3.3 - 6.5.4 - 6.4.2 - 10.7.2 - 10.2.5 - 10.4.2 - 3.2.2

لاستعمال من حياد الجوهری، تحت
 أحمد عبد المنفور عطار، طبع ببصر
 سنة 1376 هـ (1956 م)

- الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية
  21.8.2

لجعفر بن محمد بن الحسن بن
 المستضى أبو بكر الربابي المونس
 سنة 301 هجرية (913 ميلادية)

ما زال هذا الكتاب مخطوطة.

طبقات البغداديين للسيوطي

- صفة النفاق وذم البنافقين
  1839 تحت Leiden
  اشراف المستشري A. Meursinge
  22.1.3 - 2.3.3 - 3.6 - 6 - 6 - 2.9.3 - 2.4.1

لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي
 السبكي أبو نصر

- طبقات الشافعية الكبرى
  26.10

لنفس المؤلف المذكور أعلاه

- الطبقات الصغرى
  26.10

لنفس المؤلف المذكور أعلاه

- البطقات الوسطى
  26.10

- 220 -
للمهابسي، الطبعة الثالثة بصنعاء 1413

- فتح القيصر 6:2:3

- الفائق في غريب الحديث 18:9:3

- فتوح البخاري في شرح صحيح البخاري 26:40

- فضائل رمضان 2:7:1

- فتح اللغة وسر العربة

- فنون الألفاظ في عيون علوم القرآن

- القيصر 25:3:1

- القاموس البحيط 21:2:2

- القراءات القرآنية واللغات العربية 21:9:5

- مقالات متسلسلة لدكتور النهامي 221
للأستاذ عبد الوهاب التجر ، الطبعة الرابعة بالقاهرة سنة 1956

- قفص الأنبياء 2:6:5

- القول المسدد في النبء عن مساعد الإمام أحمد
  لابن حجر 26:40

- كتاب السبعة
  لابن ماجد 23:4:6

- الواسطي
  كتاب القراءات 23:3:3

- كتاب ليس
  لابن خالويه 3:2

للإمام محمود بن عبد الزبختي
الكتاب عن حقائق غرامض التنزل
الطبعة الثانية بالقاهرة سنة 1373 هـ (1953 م)

- 14:1:3 - 14:1:4 - 14:1:2 - 14:3:2 - 1015:2
- 25:3:7 - 25:3:5

ل[ii]هجي خليفة

- 2.9:3 - 6:3:3

لإي يوسف عبوب بن اسماعيل السكينت

- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألقاء 14:6:4

الإبته في حروف المين تحت اسم "عجائب القرآن" يعرف أيضاً بـ "العجائب والغرائب" وهو الكرماني.

لعز الدين بن الزهر الجزري - طبعة بغداد

- اللباب في تهذيب الانساب 9:2:9

--- 222 ---
لاين منظور

- لسان العرب
  - 17:1.4 13:3-10 6:5-4 2:8-2
  - 25:1.4 17:1.3 10:7-2

- لسان الدين
  - 26:40

بطيوع دين حجر

- لفائف القرن
  - 26:25 26:17 - 25:3-3
  - 21:11.3 20:6 18:4.3

 نفس الكتاب السابق المنصب لاين
 القاسم بن سلام وهو كتاب احتفته ان
 ولد بنيت في مقدمته سر اختلاف اسمه
 واعطيت حرجا على أن صاحبه ليس
 هو ابن سلام الحكى كما بظن الكثير
 والأبو القاسم بن سلام هذا ترجل

- لفائف القرن
  - 8:6 8:2 - 2:14 2:10.2 - 2:10 - 2:8-6
  - 7:2 2:10 21:10 - 18:7 16:2 - 15:1

24:3

- القلب الرواة
  - 26:40

مقالات مسلسلة كتبت نشرتها في مجلة
دعاء الحق

- الترانيس الكرملية

- لم يكن القرآن بلغة كريش فحسب

- لفائف القرن
  - 26:36 21:11.3

- الانتداس العربية
  - 7:3.3

- تأليف الحسين بن علي الوزير العباسي
  - سنة 418 هجرية

للأثر في نغمة الخطود
  - 25:1.3

223
لا يلبي الفحص عثمان بن جنح - تحت تؤم
على البابي نادر الدين عبد الحليم
النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل
المظهر. طبعة القاهرة 1386.
- 6:12 - 10:3 - 13:3 - 13:7
- 3:12 13:3:4 - 14:1:4
- 23:6

لا يلبي سيدة

- المحكم
18-5:1

- البحر الوحيز لابن عطية
18-5:1

لا يلبي الحسن على بن إسماعيل المروي
بابن سيدة المولى سنة 458 هجرية,
طبعه بيروت بدون تاريخ

- الخبر
18-9:3

- البحث
2-7:1

- المغير في علوم اللغة وانواعها
4-3:1

- 224
المستدرك
14:1 - 22:1

محمد بن يوسف بن واثد المتنبي
بمساندن سنة 212 هجرية

أبي حسن عثمان بن محمد بن أبي
شيبيبة الكوفي

المعجم
16:1 - 4

المجمع المؤسس بالمعجم المتهرس
26:40

مشاهد التصافع على شواهد الكشاف
8:7 - 5

المعرفة والتاريخ
22:1 - 1

لوكيج بن الجراح بن محمد الرؤاسي
الكوفي

لاي - حجر

للشيخ محمد عليان البروزتي بهاشش
البيضاء الثانية من تفسير الزهخوري
المعروف بالكشاف طبعة مصر 1373 هـ

(1953 م)

لاي - منصور الجواليقي موهب ابن
أحمد بن محمد بن الخضر، المتنبي
سنة 540 هجرية، حفظه وشرحه
الاستاذ أحمد محمد شاكر، طبعه
طهران سنة 1966

225
البوزا محمد على بن محمد المسادق
الشيرازي طبع هذا الكتاب طبعة
بطهران سنة 1311 هجرية

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاظم
السكي

(كتاب —) ليشيم بن بشير بن أبي خازم
قاسم بن دينار السفي، أبو معاوية
الواسطى

للراجح الإصفهاني
8-8 — 8-3 — 8-3:2 — 8-3:2 — 10:2:2

لإي الليث

عدد الوهاب بن علي بن عبد الكاظم

— معيار الفئة
5-2:4

— معيار التقسم ومبيد التقسم
26:10

— المئاذي
23-3:3

— المفردات في غريب القرآن
7-3:4 — 7-3:4 — 7-3:3 — 6-3:2 — 10:5:3

— المدة
2-7:1

— المقدمة
للحكيم الرباعي

- نوادر الأصول
  8.5

- القوادر في الكلمة

- التوازيل من القرن
  2.7.1

- هديان المعارف
  سنة 1951

- وفيات الأعيان
  25.1.3

- نسج البغدادي طبعة
  23.3.3

- الشهاب الدين إبراهيم العباس أحمد بن محمد العروفي من خلال البرمائي
  الأرئي الشامعي المتوفي في رجب سنة
  هجرية 681

ما هو يوجد كلام

الإمام السيوطي، فإذا سبت على بحروف
اللهم فالتوصيات الوردة في شناء
الخا متابعة النسخ، أما الارقام الثلاثة نتهم
بما هو في التماثيل.

المؤلفات الأجنبية

Arabic grammar Hwelle

Arabische grammatik Brockelmann
De vocabulis in antiquis

— De Vocabulis in antiquis aratum carminibus et in Corano peregrinis
Frankel

— Der Altarabischen Altertumskunde
Ditlef Nielsen

— Etudes de linguistiques arabes
Jean Cantineau

— Geschichte der Qorans
Noldecke

19.1.3
13.3.6
13.3.6
13.3.2
8.4.3
19.1.3
13.3.6

— 227 —
— Introduction au Qoran  Regis Blachère  18.1.3

— Los terminos no quraiseis en el Coran  Thami Regi

— Melanges Louis Massignon  Louis Massignon  8.4.3

— Mohammad  Gimm  8.4.3

— Newe katabanische Inschiften y Der Sabaische gott  Ilmukal

— Verspreide gesch  Snouck Hurgronje  13.3.3

— Volkssprache  Vollers  19.1.3
5

فهرس الأعلام
الأبناء

ابن أبي إسحاق
- 13:2:2
- 14:6:4
- 16:3:6
- 25:3:6

ابن أبي حاتم
- 2:6
- 6:1
- 5:1
- 3:12:18
- 2:17
- 2:8
- 2:3
- 10:7
- 10:6
- 10:1
- 13:3
- 6:5
- 6:2
- 21:7
- 18:2
- 17:1
- 15:3
- 14:5
- 14:1
- 10:15
- 10:14
- 21:9
- 21:1
- 19:3
- 19:3
- 19:2
- 18:3
- 25:3
- 25:2
- 23:4
- 24:3
- 24:2

ابن أبي شبيبة
- 1:1
- 17:1
- 10:3
- 14:1
- 18:3
- 22:1
- 23:4

ابن أبي عامر
- 14:6:4

ابن أبي عبلة
- 6:2:2

ابن أبي النجم (نجيم)
- 2:13
- 14:5

بنو إسرائيل
- 6:3:1

ابن بشّار
- 5:1
- ابن جبير
  17:1 - 15:3:2 - 25:4:4

- ابن جربع
  17:9 - 10:7 - 6:5 - 3:2

- ابن جربير
  25:3 - 16:1 - 25:3 - 23:4

- ابن الجوزري

- ابن جني

- ابن الجوززي

- ابن حجر
  26:4:0 - 26 - 7:1

- ابن حماد المصري
  5:1

- ابن حبيد
  25:3 - 19:5 - 14:4 - 14:1 - 1

- ابن حنبل
  22:1:1

- 231 -
ابن خالوبيه

ابن خلكان
25:1:3

ابن دريد

ابن لكووان
21:11:5

ابن زيد

ابن الزبير
6:2:2

ابن شيبة
1:7

ابن عباس
10:7   10:3   10:2:5   10:2   8:1   7:2:3   7:1:3
18:5:1   18:4   18:4:4   18:3:4   17:2:2   17:1

ابن عابر الشامي

232
ابن عطاء
23:4

ابن عطية
24:1-8
18:10-4

ابن عمر
21:1-4

ابن سبسط
10:3

بنو سعيد بن بكر
22:1-3

ابن سعيد البطل
21:9-2

ابن سعدان
16:1-3

ابن السبكي
26:36

ابن السكيت
25:1-3 — 6:4:2

ابن السفيق
6:2-2 — 25:3-7

ابن سيدة

233
ابن قطقل بـ
2.7.1

ابن كثير
17.1.2 — 15.3.2 — 14.1.4 — 7.2.3 — 7.1.3 — 6.2.2
25.4.4 — 22.2.2 — 21.1.5 — 18.10.4 — 18.3.4 — 17.1.3
26.10

ابن لهيمة
17.1

ابن محمد
6.2

ابن عيسى
(انظر مjahed)

ابن مجاهد

ابن الباز
2.17 — 2.8

ابن مردوية
10.10 — 10.2 — 10.2.5

ابن مسعود
21.3.3 — 18.6.1 — 17.2.2

ابن مسلم
21.11.5

ابن المستضي
25.4.3 — 7.2.3

ابن الخفيرة
1

234
ابن الجندل

ابن منظور
- 23:4 - 17:1.3 - 18:4.2 - 6:4.2 - 5:2.4 - 10:5.2 - 1

( وانظر أيضا ابن أبي - )

ابن نجيب
- 21:7

ابن النقيب
- 1

ابن وثاب
- 25:4.4 - 16:1.3

ابن وكيع
- 10:6

ابن يمام
- 19:5

ابن يبنت
- 9:1.3

الاباء

ابو اوطاه
- 6:5.2

ابو أسامة
- 2:18

ابو الهوس
- 19:3

- 235 -
- أبو السحاقة

- أبو سبع المسامع
  2:64

- أبو الأسود
  13:2:3

- أبو الزهرا
  14:5 - 10:15

- أبو بكر

- أبو ثيبلة
  14:1

- أبو حاتم
  (و انظر أيضاً ابن أبي حاتم)

- أبو حيان الفناني

- أبو جعفر
  25:4:4 - 25:2 - 21:4:4 - 14:1:4

- أبو الجوزاء
  10:2

- 236
- أبو هنيفة
  21:9.1 - 14:1.4
- أبو حسن
  10:6
- أبو حمزة الفناني
  2:17
  18:5.10 - 18:10.4
- أبو هنيفة
  2:17
- أبو حذيفة
  25:4.4 - 4:10 - 7:2.3
- أبو الريحان البيروني
  21:3.4
- أبو زرعة
  18:3.3 - 17:1.10 - 25:3.25
- أبو زيد سعيد بن أسيد بن ثابت الإنصاري
  23:4.5 - 10:3.3 - 14:4.6 - ح:9.21
- أبو سعيد
  237:2.18 - 5.6 - 15:3.24
- أبو السمال
  21.9 - 21.9.5 - 14.6 - 14.6.4 - 14.3.2 - 10.2.5

- أبو سمان
  22.1

- أبو شبلة
  25.3

- أبو الشيخ
  21.9 - 23.4

- أبو صالح
  19.5.4 - 14.1

- أبو القاسم بن سلام
  8.6 - 8.5.2 - 8.2 - 6.2.3 - 2.3 - 2.14 - 2.10 - 2.8.6
  - 15.3.3 - 15.1 - 15.1.1 - 11.1.2 - 10.6.5 - 4.2 - 8.7
  - 21.10 - 18.7 - 18.4.3 - 18.2 - 16.2.2 - 16.2
  - 24.3 - 24.1.3 - 24.1.23.4.2 - 21.13 - 21.10.1
  26.36 - 26.35 - 26.25 - 26.17 - 25.3.2 - 24.3.2

- أبو القاسم اسماعيل بن محمد بـ ـين الفضل النبي الملابي
  6.3.3

- أبو القاسم بن عيس الواسطي
  2.3

- أبو كربيب
  21.12 - 19.5 - 14.4

- أبو المائة
  23.1.2 - 22.2.2 - 13.3.7

- أبو عبد الله الطبري
  25.2 - 2.3
- أبو عبد الله محمد بن أحمد الإنصاري
  24:3-2 - 19:5-4

- أبو عبيد (وعبيد)
  8:2-1 - 8:2 - 29 - 14:1-4 - 23:4-3 - 2:8

- أبو عبيدة
  13:2-2 - 10:4-2 - 10:3-3 - 10:2-4 - 8:2-1 - 8:7-5 - 1
  18:10:4 - 18:10-3 - 18:7-3 - 18:6-4 - 18:9-3 - 17:2-2
  25:7-3 - 25:4-4

- أبو علي الفارسي
  18-6 - 18-6 - 18:6-5

- أبو عمران الجوني
  19:2 - 23:3 - 23:3 (تصحيح)

- أبو عمرو (البصري، شرحيل، الغزال)
  10:1-3 - 7:2-3 - 10:2-5 - 7:1-3 - 2:17 - 2:3
  25:4-4 - 23:4-6 - 21:11-5 - 16:1-3

- أبو المز محمد بن الحسن بن نـداـر الفيلى الواسطي - 2:4-1

- أبو عاصم
  18-2

- أبو الفضل محمد بن طاهر التربى (الرازي)
  10:2-5 - 19:2-2

- ابن كيسان
  19:1-3

- أبو مالك
  17:2-2 - 21:3-3

- أبو محمد جعفر بن الحسن السراج
  14:4-1

---

239---
- أبو معلل
24:3 10:15 - 2:11 - 2:9

- أبو اليماني عزيزي عبد المالك
1

- أبو مسلم محمد بن علي الابراهيمي المعتزلي
6:3:3

- أبو منصور الثعالبي
- 25:1:1 - 25:1

- أبو منصور الجواليقي
- 8:8 - 8:2 8:2:1 - 7:3:2 - 7:3 - 4:3 - 3:3:3 - 3:3
- 10:3:1 - 10:3 - 10:2: ح - 9:1:3 - 9:1 - 8:8:1
- 10:8:1 - 10:8 - 10:5:2 - 10:5: ح - 10:5
- 10:14:2 - 10:14 - 10:12 10:10:2 - 10:10:1 - 10:10
- 18:1 - 17:2: ح - 17:1:4 - 17:1:3 - 18:3:2 - 17:1

- أبو لهيمة
18:3

- أبو ناث السيرادي
2:6

- أبو مسيرة
15:3:2 - 2:19 - 2:17 - 1

- 240
الهبة

(آبو إبراهيم)
-
آزاز
2:6
-
2:6-4
-
ابن بن نفلب
21:1-4
-
19:3-3
-
الله أناس ماري الكرمل
7:3-3
-
241
الاب رفائيل نفيلة اليهودي
6:53 - 25:7:4
16:1:4 - 17:1:2 - 18:2:2 - 18:3:3

ابراهيم
1 - 2:6 - 16:1

ابي
6:4 - 2:6:4

ابن بني شريح
15:2

الحمد بن حبيب
14:4:1

ابن حنبيل
23:3:3

ابن سينان الواسطي
9:3

الحمد بن محمد بن زيد
10:2

ابن الضرقاوي البحال

احمد بن كابل
10:9

احمد بن نصر
14:1

احمد محمد شاكر
7:3:2 - 5:2:2 - 2:8:4 - 2-8:2 - 2:1:6

— 242 —
- أحمد بن يحيى
  4:3-1

- أبي حبة بن المجلح
  17:2-2

- الإغشش
  10:1-2 15:3-2

- الإزهري
  19:5-1

- أسامة بن نصر الهذاني
  21:11-4

- أسحاق
  23:1

- أسحاق بن إبراهيم
  23:4

- أسحاق بن سليمان
  22:1

- أسد
  7:2-2

- إسرائيل

- إسحاق بن أبي خالد
  18:7-3

- إسحاق بن بشا البغدادي
  23:3-3

- 243
- اسماعيل بن عبد الكريم
  2:3
- اسماعيل بن عبد الله بن مسمود شخصي سموه
  25:3:1
- اسماعيل بن موسي
  14:1
- الأشع
  2:17
- آشمه
  4:1 - 14:4 - 19:5
- الخرج
  21:1:4
- الأمش
  10:5:2
- الاعشي
- الأسباني
  6:3:3
- الإصمي
  18:6:4 - 13:2:2
- أمير القاسم
  10:15:2
(ََ نظر: أبو عبد الله محمد بن
احمد الانصاري)
- الانصاري القرطبي
  244
حرف الإباء

- بخاري
  23:3

- البغدادي
  22:1.3

- بكار
  21:11.5

- بكري
  16:1

- بكير
  18:3

حرف البلكى البعدى

- البلكى البعدى
  1:8

حرف البضاعى

- البضاعى
  15:3.4

حرف التنااء

- تجاح
  10:7

- تجاح
  10:7

حرف الثنااء

- الثعالبي
  18:3.7

245
حرف الـْدَالِ

- المَدَنِي
  23:4-6 16:1-3
- داود
  6:1
- داود بن أبي هند
  25:2
- دولاب
  25:2-2
- الْدِينُوْرِي
  26:19

حرف الجـَيْمِ

- جَابِر
  13:3-10 13:3-7
  13:3-4 13:3-8 13:3-2 10:3
- جِبْرِيْل
  21:1-11
- الجـَحْدَرِي
  63:3 29:3 27:1
  13:3-11 13:3-8
- جُرَير
  8:4
- جَمْعُر
  19:5 4:1
  1- 246
جعفر بن أبي وحشية
25:3

جعفر بن سعيد بن جبير
14:4

جعفر الصادق
22:2:2

جعفر بن محمد
13:3:7 – 2:3

الجوهري
192 – 25:2

الجوهري
17:2:2 – 2:8

جعفر بن محمد بن شرحبيل
2:17

الجوهري

الجوهري
1

حرف الحاء

حاجي خليفة
23:3:3

(وأنظر كذلك الحاجج بن يوسف)

الحاجج
1 – 3:2
13:3:1 – 17:1
247 – 3:2
الحجاج بن أبي جريج
6:1

الحجاج بن حمزة
10:6

الحجاج بن يوسف
13:3-7

الحارث بن الحسين
10:6

الحافظ بن حجر
10:11

الحاكم
25:3-14:1

الجريان
14:6-4

حسن
17:1-3

الحسن
14:6-4 14:1:2 10:2:5 7 1:3 2:6-4

الحسن بن قيس
17:1

الحسن بن محمد بن الصباح
16 14:6:1

الحسن
24:3 17:1 3:2

248
حسن بن أبي ثابت
18:9.3

الحسن بن فرج
13:2

الحسن بن محمد
23.4

الحسن بن واقد
14.1 - 25.3

حفظ
7:2.3 - 15:3.4 - 16:1.3 - 18:3.4

الحكم
18:10.4

الحكم بن إبان
25:2

الحكم بن ظهير
14:1

الحكم بن عنبسة
2.19

الحكم الترمذي
18.5

حماد بن سلبة
18.4

(الكوني)

حمزة
131.2 - 18:1.3 - 13:2.4 - 18:3.4 - 18:6.1 - 18:7.2.3 - 25:4.4 - 21:11.5

249
حرف الفاء

- خالد الحداد
  2:17
- خصيف
  14:1

حرف الخنجر

- خلف
  13:2:4

حرف الخيل بن أحمد

- 18:9:3
- الخنساء
  13:2:2

حرف الراء

حرف الراغب

- 8:5:3 - 8:3 - 8:2 - 7:3 - 6:3:1 - 6:3 - 6:3 - 6:3 - 6:3 - 6:3 - ح:3 - ح:3 - ح:3 - ح:3 - ح:3 - ح:3 - ح:3 - ح:3
- 8:2 - 10:7:2 - 10:5

حرف الربيع

- 14:6 - ح:6:6
- الربيع بن أوس
  18:10:4
- رؤية
  5:2:4

- 250 -
الرسول صلى الله عليه وسلم

رفائل نخلة البسوعي
18:10-5 - 19:1-3 - 21:6-3

رونين
14:2-1

رويد بن أسلم
18:9-3

رويسي
13:1-2 - 13:2-4

حرف الزاي

الزيبر
13:2

الزجاج
17:1-3 - 17:1-2 - 14:2-1 - 10:2-5 - 10:2-2 - 2:6-4
24:2-2 - 18:10-4 - 18:3-4 - 17:2-2

الزركسي
2:20 - ج:3-1 - 3:1

الزركلي
25:3-1 - 23:3-3 - 21:11-4 - 21:9-1 - 19:2

زكريا
13:2 - 2:18 - 12:2-2

زكي محمد حسين
8:4-3

- 251 -
الزهري
21.1:4 – 7:2:3

الزهراوي
21.1:4

زهير بن أبي سلمي
5:5:3

زيد
13:2:4

زيد بن أبي النسيبة
17:1

زيد بن أسلم
14:2:1

زيد بن ثور
6:5

زيد بن علي
7:2:3 – 6:2:2

زيد بن الببارك
10:7

حرف السين

سالم بن قبيعة

252
السبيسي
سبيره
21:9-6

السدي
23:4-2 - 21:11-5 - 21:11 - 18:10-4 - 17:2-2 - 17:1-3

سعد
4:1

سعد بن بشير
25:3

سعد بن سبوع
11:4

سعد
21:7 - 19:5

سعد بن جبير
18:3 - 17:1 - 14:4 ح - 14:1 - 13:2 - 10:6 - 1
25:3-4 - 25:3 - 24:2-2 - 22:1

سفيان
18:3 - 21:12 - 10:3 - 2:13

سفيان بن احمد بن سبان
19:3 ح

سفيان بن وكي
2:17

سليمة
6:2

253
سلمة بن نعيم الشقيري
21.1

سلمة بن شبور
23.4

سلمة بن نبيط
10.6 - 1

سلمان بن عبد الجبار
13.2

السهرقي
2.7.3 - 2.7.1

سهيل بن عثمان
21.1

سهيل (كوكب)
7.2.2

السيوطی

- 4.3.1 - 3.2.2 - 2.9.3 2.7.3 - 1.8 - 1.7 - 1.3
10.8.2 - 10.8.1 - 10.6.5 - 9.1.3 - 8.2.1 - 6.3.3
18.6.1 - 18.3.2 - 17.1.3 15.2.2 - 14.4.1 - 14.2.1
24.3.1 - 23.4.2 - 23.2.2 21.10.1 - 21.9.5 - 18.9.3
- 26.3 - 25.7.1 - 25.6.2 25.4.4 - 25.3.3 - 25.1.3
26.66 - 26.61

حرف الشين

الشافعي
1

- 254 -
- شابنة
  10:6

- شببل بن عبد
  21:7

- شبب بن الفضل
  2:3

- شريك
  18:3

- شعبة
  21:9 - 10:14

- الشعبة
  14:2:1

- شمس الدين أبو الثناء الإصبهاني محبود بن عبد الرحمن
  6:3:3

- الشوكاني

  6:4:2 - 14:1:4 - 14:1:2 - 6:5:4

- شيبة
  14:1:4 - 21:1:4

- شبلاء


حرف الصاد

- صالح بن حيان
  16:1

- 255
حرف الضاد

الضحاك

2:11 - 2.9 - 2.8 - 2.7:3 - 2.6:8 - 2.6:5 - 2.6:4 - 1
10.15 - 10.6 - 8.7:4 - 7.2:3 - 7.2:2 - 6.5
21.4:2 - 21.3:3 - 18.10:4 - 17.2:2 - 14.6:4 - 14.5
24.3 - 23.3 22.2:2 - 22.2 - 21.13:2

حرف الطاء

الطبراني
10.6:2

طلحة
10.2:5

طلحة بن مصرف
10.11:1

حرف العين

عائشة
6.2:2

عابر الشامي
17.1 - 25.4:4

عابر بن صالح
23.3 - 19.2

- 256
عاصم الكوفى
25:4 - 18:10:4 - 18:3:4 - 21:11:5

عبد بن راشد
25:2

عبدة
2:8

عبدة الاصنام
8:5:3

عبد الحسيب بن عبد الرحمن
5:1

عبد الحليم النجار
2:13:2

عبد الدمام
23:4

عبد الرحمن
19:3 - ح:19:3

عبد الفتاح اسماعيل الشبيري
2:13:2

عبد المزي بن مهيب
2:9 - 13:3

عبد الصيد بن معتقل
2:3 - 13:2

عبد الله

عبد الله الجبوري
ح:3:2

257
عزالى بنت جبيل بن حفص
6:2:2

عطاء
17:1

عطاء الفرساني
18:9:3
24:2

عطاء بن دينار
18:3

عطاء بن رباح
13:2:2

عطاء بن عكرمة
6:1

عذبة
23:4

عقبة
2:17

علاء بن عدنان
14:1:2

عكرمة
13:3:8
13:2:4
10:14
10:6:2
5:1
2:17
18:4:4
14:2:1
14:1:4
14:1:2
14:1
13:3:7
23:4
20:3
21:12
21:9:5
21:9:4
21:9
25:4:4
25:3:4
25:3
25:2:5
25:2
23:4:3

علي
25:4:4
25:2:2
21:3:3
6:2:2
259
علي بن الحسين البقيعي
19:2
- عيسى بن علي
18:2
- عمرو بن القائد
14:1
- علي بن الحسين
14:1 - 21:7 - 18:2 - 25:3 - 23:3
- عمرو بن شرحبيل
21:17 - 22:1
- عمرو بن طلحة
14:1
- عمرو بن فارس
18:2
- عمرو بن مالك
10:2
- عمرو بن عبد الملك
25:1 - 25:3
- علي بن الحكيم
14:5 - 10:15
- علي بن الجدي ناصف
2:13 - 2
- علي بن زيد
18:4
- عمر بن أبي زائدة
14:1 - 21:9
- عيسى بن علي
10:2 - 18:2
- عيسى بن عمر
25:3 - 6
- الموسوي
18:10
- عياش التلميزي
21:7
- عيسى بن عمرو
25:6 - 4
حرف القاء

- القراء
  - 23:2
  - 2.6.4
  - 2.6.2
  - 2.6.3
  - 7.1.3
  - 17.2.2
  - 6.2.3
  - 25.4.4
  - 23.4.3

- الفردي
  - 10.5.2

- القربي
  - 21.8.2
  - 21.8
  - 18.3
  - 14.5
  - 10.3
  - 2.13
  - 22.1
  - 21.8.3

- الفصل
  - 6.1.3

- الفصل بن دكين
  - 23.4.1

- الفصل بن موسى
  - 25.3

- القيروزابادي
  - 25.1.4
  - 18.9.3
  - 18.4.2
  - 16.1.2

حرف القاف

- القاسم
  - 17.1

- القاسم بن على الوسطى
  - ح
  - 23.3

- القاسمي أبو بكر
  - 1

- 261
قادة
- 19:3:3 - 18:10:4 - 18:9:3 - 17:2:2 - 16:1:3

قرة بن خالد
14:1

( وانظر أيضاً محمد بن أحمد
الأنصاري الأثري الذكر )
- 18:5:1 - 16:1:3 - 16:1:2

القشري
21:11:5

القطان
8:7:5

القطان
21:9:1

قطرد
13:1:2

قبيل
25:4:4 - 14:6:3 - 14:1:2

القينووي
15:3:4

القواريري
4:1

قيس
22:1 - 10:6

- 262 -
حرف الكاف
- بكلم مزة
  6:2-2
- الكفائي
- كمـب
- الكسائي
  18:6-1 - 18:7-3 - 17:2-2 - 16:1-3 - 7:2-3 - 2:3-2
  25:4-4 25:3-6 - 23:4-3 - 21:11-5
- الكبـي
  25:3-7
- الكوفـيون
  14:6-4

حرف الفاتـح
- لِبـيد
  10:6-2 - 25:2-3
- اللـبـث
  10:12

حرف الميم
- مَؤِخ السدـوسي
  4:2
- 263 —
- مالك
  22:2 - 21:9
- البخاري
  8:4
- الجاهز
- البخاري
  24:3
-حيح
  6:2
- محمد
  صلى الله عليه وسلم
- محمد بن احمد، أبو عبد الله المقدسي
  19:2
- محمد بن أحمد الزاحي القرطبي (راجع القرطبيين)
  21:14
- محمد بن احمد بن عبد المعلم بن محمود ماساحاب، أبو منصور الاصبهاني
  6:3 3
- محمد بن اسحاق الصفار
  14:1
- محمد بن الحسين
  6:3 3
- ابن أبي ثابت الاصبهاني
  264
- محمد بن يوسف بن واثد القربي
  21:8-3

- محمد بن نافع
  13:2

- البطل
  3:2

- موسى بن حبيلي
  2:9

- سريعة
  25:3

- الريح (الكرك)
  7:2

- مماد
  21:10-4

- معاوية بن قرة
  22:2

- الامام الظالم
  6:3

- معيصر بن سليمان
  2:6

- ممذد
  (أخو عك بن عدنان)
  14:1

- المغيرة بن حكيم
  15:3

- محمد بن خلثي
  18:4

- محمد بن عبد الرحمن الجمسي
  6:2

- محمد بن علي بن مرة
  6:3

- محمد بن عبد الرحمن المزوق
  8:7

- محمد بن غالب بن حرب
  10:2

- محمد بن سعد الكوفي
  10:9

- محمد بن سعيد
  2:17

- محمد بن السيف
  25:4

- محمد بن عثمان
  6:3

- محمد بن الصلت
  13:2

- محمد بن كعب
  22:2

- محمد بن نافع
  13:2
<table>
<thead>
<tr>
<th>نصيب بن اليمار</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20:1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>المهلب</td>
</tr>
<tr>
<td>25:2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>موسى</td>
</tr>
<tr>
<td>23:1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>10:15.2</td>
</tr>
<tr>
<td>موسى بن إسحاق</td>
</tr>
<tr>
<td>10:1</td>
</tr>
<tr>
<td>موسى بن هارون</td>
</tr>
<tr>
<td>21:14</td>
</tr>
<tr>
<td>البيرزاء محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>على بن محمد صادق الشيرازي</td>
</tr>
<tr>
<td>5:2.4</td>
</tr>
<tr>
<td>ميمون بن مهران</td>
</tr>
<tr>
<td>23:3</td>
</tr>
<tr>
<td>مسمِّد بن البسيع</td>
</tr>
<tr>
<td>2:3</td>
</tr>
<tr>
<td>الشنتري</td>
</tr>
<tr>
<td>7:2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>مقاتل</td>
</tr>
<tr>
<td>22:2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>3:2</td>
</tr>
<tr>
<td>البكمسي</td>
</tr>
<tr>
<td>23:3</td>
</tr>
<tr>
<td>المفيزي</td>
</tr>
<tr>
<td>1:8</td>
</tr>
<tr>
<td>مكسي</td>
</tr>
<tr>
<td>18:10.4</td>
</tr>
<tr>
<td>منصور</td>
</tr>
<tr>
<td>(ابن مزاحم )</td>
</tr>
<tr>
<td>21:15.3</td>
</tr>
<tr>
<td>البنهة بن خليفة الطائي</td>
</tr>
<tr>
<td>6:2</td>
</tr>
<tr>
<td>21:11.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**حرف القيم**

<table>
<thead>
<tr>
<th>نافع بن الأزرق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25:2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>25:2</td>
</tr>
<tr>
<td>25:2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>نافع المدنى</td>
</tr>
<tr>
<td>18:3.4</td>
</tr>
<tr>
<td>14:1.4</td>
</tr>
<tr>
<td>21:11.5</td>
</tr>
<tr>
<td>13:2.4</td>
</tr>
<tr>
<td>10:11.1</td>
</tr>
<tr>
<td>21:5</td>
</tr>
<tr>
<td>نبي</td>
</tr>
<tr>
<td>18:10.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 266 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفخور بن شبَيل</th>
<th>نجدة بن عمرو</th>
<th>25:2-2</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>القضر بن عمري</td>
<td></td>
<td>14:1-4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نعيم بن حماد</td>
<td></td>
<td>18:6-1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الاقتحام</td>
<td></td>
<td>17:2-2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حزير الهماء</td>
<td></td>
<td>23:3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>هرمون</td>
<td></td>
<td>21:1-4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>هارون العسور</td>
<td></td>
<td>25:3-6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>هارون موسى</td>
<td></td>
<td>25:3-7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حزير الراوي</td>
<td></td>
<td>23:3-3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الوسطى</td>
<td></td>
<td>23:3-3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>واد ابن أبي مردوخ</td>
<td></td>
<td>23:3-3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>والد أبي هاميم</td>
<td></td>
<td>23:3-3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>— 267</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
- والد ابن هيان
  2:3
- والد جعفر بن محمد
  2:3
- والد معاوية بن قرة
  22:2:2
- والد معتضد بن سليمان
  2:6
- الوازدي
  22:2:2

ورش

ورقىاء

الوركاء
  5:2:4

وكيس
  21:8 19:3 — 18:3 — 14:1 — 10:3
  22:1:1 — 21:12

- الوالي بن مبينة
  21:11:5

- الوالي بن القاسم
  6:5
- الوالي بن محمد
  22:2:2

268 —
<table>
<thead>
<tr>
<th>شخص</th>
<th>سورة و الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>وهب بن منبه</td>
<td>2:3 10:1 13:2 14:5 20:15</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن آدم</td>
<td>2:17</td>
</tr>
<tr>
<td>يزيد بن أبي زياد</td>
<td>15:2</td>
</tr>
<tr>
<td>يزيد النحوى</td>
<td>14:1 25:3</td>
</tr>
<tr>
<td>معيقوب</td>
<td>25:7:3 25:7:4</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن عبد الله</td>
<td>18:3</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن سعيد الحسي</td>
<td>23:3</td>
</tr>
<tr>
<td>يوسف بن مهران</td>
<td>18:4</td>
</tr>
<tr>
<td>يونسي</td>
<td>23:1</td>
</tr>
<tr>
<td>يونس بن حبيب</td>
<td>5:2:3 10:6</td>
</tr>
<tr>
<td>اليمن (وابن تريها)</td>
<td>14:1:2 21:1:4 14:4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Albertus Meursingue
6-3-3

Brockelmann
13-3-6

Ditlef Nielsen
8-4-3

Frankel
13-3-2

Gimme
8-4-3

Jacques Jomier
8-4-3

A Jeffery
2-1-4

Louis Massignon

Noldecke
13-3-6

Regis Blachère
18-1-3

Snouck Hurgronje
13-3-3

A.J. Wensinck
13-3-2

Wright de Goege
13-3-6
فهرس الاماكن و الفرق
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الدراسة</th>
<th>رقم الصف</th>
<th>الارقام الحسابية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اهل العربة</td>
<td>1</td>
<td>ازد شنودة 8:5:2</td>
</tr>
<tr>
<td>اهل العلم</td>
<td>8:2</td>
<td>اسباط 17:1</td>
</tr>
<tr>
<td>اهل افريقية</td>
<td>18:10</td>
<td>استرالي 1:3</td>
</tr>
<tr>
<td>اهل البسرب</td>
<td>2:2 - 2:14 - 12:13 ح</td>
<td>ح - 3:3 - ح - 5:1</td>
</tr>
<tr>
<td>اهل الكتاب</td>
<td>6:3</td>
<td>أصحاب ابن آبار 8:5:3</td>
</tr>
<tr>
<td>اهل مكة</td>
<td>10:2:5</td>
<td>أهل الريش 22:1:3</td>
</tr>
<tr>
<td>اهل النمر</td>
<td>16:1:2</td>
<td>الأندلسي 18:10:5</td>
</tr>
<tr>
<td>الاهوور</td>
<td>25:2:2</td>
<td>انطاكية 8:5:3</td>
</tr>
<tr>
<td>ايلبة</td>
<td>10:15:2</td>
<td>اتباع 15:3:3</td>
</tr>
<tr>
<td>بعلبك</td>
<td>10:5:2</td>
<td>اهل الحجاز 6:4:2</td>
</tr>
<tr>
<td>مدينة</td>
<td>الاسم</td>
<td>درجة حرارة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>بغداد</td>
<td>البصرة</td>
<td>16.1</td>
</tr>
<tr>
<td>خرسان</td>
<td></td>
<td>16.1</td>
</tr>
<tr>
<td>الدار البيضاء</td>
<td></td>
<td>25.2</td>
</tr>
<tr>
<td>بيروت</td>
<td></td>
<td>25.3</td>
</tr>
<tr>
<td>دمشق</td>
<td></td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td>البترون</td>
<td></td>
<td>6.4</td>
</tr>
<tr>
<td>الریاض</td>
<td></td>
<td>16.1</td>
</tr>
<tr>
<td>تطوان</td>
<td></td>
<td>18.5</td>
</tr>
<tr>
<td>تيماء</td>
<td></td>
<td>13.2</td>
</tr>
<tr>
<td>حضرموت</td>
<td></td>
<td>21.1</td>
</tr>
<tr>
<td>سبک</td>
<td></td>
<td>15.3</td>
</tr>
<tr>
<td>السرائیین</td>
<td></td>
<td>23.4</td>
</tr>
<tr>
<td>حمص</td>
<td></td>
<td>24.3</td>
</tr>
<tr>
<td>حمص</td>
<td></td>
<td>26.3</td>
</tr>
<tr>
<td>النحاسة</td>
<td></td>
<td>8.1</td>
</tr>
<tr>
<td>حوران</td>
<td></td>
<td>23.4</td>
</tr>
<tr>
<td>عدن</td>
<td></td>
<td>15.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

273
<table>
<thead>
<tr>
<th>كندا</th>
<th>المـراـق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10:16:3</td>
<td>23:3:3</td>
</tr>
<tr>
<td>الكويت</td>
<td>عـك - عـك</td>
</tr>
<tr>
<td>22:1:1</td>
<td>14:1:3</td>
</tr>
<tr>
<td>الكويت</td>
<td>طـخرـستان (طـخرـستان)</td>
</tr>
<tr>
<td>16:1:3</td>
<td>16:1:4</td>
</tr>
<tr>
<td>كي</td>
<td>طـهـران</td>
</tr>
<tr>
<td>5:2:4</td>
<td>2:1:6 - 5:2:4</td>
</tr>
<tr>
<td>مدريد</td>
<td>طـبـي</td>
</tr>
<tr>
<td>5:2:4</td>
<td>14:1:2</td>
</tr>
<tr>
<td>المدينة</td>
<td>الفـرس</td>
</tr>
<tr>
<td>22:1:3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>مراكش</td>
<td>الفـهـمـاء</td>
</tr>
<tr>
<td>2:5:3</td>
<td>8:2 - 1</td>
</tr>
<tr>
<td>المسجد الحرام</td>
<td>فلسطين</td>
</tr>
<tr>
<td>11:1:1</td>
<td>26:40 - 21:803 - 10:15:2</td>
</tr>
<tr>
<td>المغرب</td>
<td>القدس</td>
</tr>
<tr>
<td>13:2:4 - 14:1:4</td>
<td>1:8</td>
</tr>
<tr>
<td>مصر</td>
<td>القاهرة</td>
</tr>
<tr>
<td>25:1:3 - 21:8:2 - 10:15:2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>26:40 - 26:10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مكناس</td>
<td>الكعبة</td>
</tr>
<tr>
<td>18:5:1</td>
<td>25:2:2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---
<table>
<thead>
<tr>
<th>- يهود</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- يهود يغرب</td>
</tr>
<tr>
<td>15:3:2</td>
</tr>
<tr>
<td>21:11:5</td>
</tr>
<tr>
<td>3:3:3</td>
</tr>
<tr>
<td>20:1</td>
</tr>
<tr>
<td>8:4:3</td>
</tr>
<tr>
<td>5:2:4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>- هليل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>24:3:2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

|  - همدان (لغة) |
|               |
| 21:10:2       |

<table>
<thead>
<tr>
<th>- ينترب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20:1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>- اليمامة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8:5:3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
مطبعة فضالة - الحليوية (المغرب)