

المملـة العر بية السعوضية

2



وهو(منأولالـكتابإلىنيايةبابإفلاد التّاءات)
رسالة دكتور اه

إعداد: السالم محمد محمود أحمد الشنقيطي
إشنر افـ فضيلة الدكتور: إبراهيم بن سبيد بن حمد الدوينزي عضو هيئة اللتريس بكلية أصول الاين الرياض (ـ)

## شـر


وبعا:


 بطول العهر والصحة والعافية.
رالهُ من وراء القّص.

بسم الله الرحمن الرحيم
 .محاسن بَويد حروف كتابه، وأتحفهم .معرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشـــف

 قصبات السبق في تلاوته، وضبط قراءاته، مع التدبّر في معانيه، ورعاية حرمته ومهالته، أمَّا بعد:
فلا يخفى على طالب العلم الشرعي أنْ عِلْمَي التجويد والقراءات مِنْ أشرف العلـــــوم
 يُعْلَم الختلاف ألفاظ الوحي المُنَّلَّ، وبه يصان كتاب الله تعالى من التحريــــف والتغيــــــير،

 العديدة، وأتوا فيهها بالمسائل العرَّرة المفيدة. ومن حكمة الله تعالى إنزاله القر آن اللكريع على سبعة أحرف، تيسيراً على عباده، ومِنْ
 اتُي عشر ألفاً من صحابة رسول الله ومِنْ هذا الحِرفِ القراءاتُ العشر المتواترة التي بين أيدينا اليوم، وهي المنسوبة إلى: نافع
 والكسائي الكوفيين، والقراءات الثلاث المكملة للعشر المنسوبة لأبي جعفر المدني، ويعقوب الخضرمي، وْحلف الكوفي.

ووتصنيفاً.
وإنَّ مِنْ أجلِّ ما ألِفَ فيها، وأعظمها خحراً، حتى أغنى عَن غيرهِ، وََمْ يُنْن غيره عنه،

الكتاب المشهور بــ:

$$
\begin{aligned}
& \text { النَّشر في القراءات الحشر } \\
& \text { للإمام الحافظ المقرئ: محمَّل بن محمَّد "بن المزري" }
\end{aligned}
$$




 1- عدم تطرُّق أحد من الباحيّين للكتابة فيه. Y-

وهذا النحث هو:
ابن البلزري و كتابه النشر
هع دراسة للمنهج والموارد
فوضعت له المخطة التي سأسير عليها، وعرضته على القسم الموقر، الذي اقترح بعـــــن
 ليكون عنوان البحث هو: منهج ابن الجزري جي كتابه النَّشر
مع تحقيق قسم الأصول ومو من أوّل الكتاب إلى ناية باب (إفر اد القراءاءت)

 أسباب الختيار هذا الموضوع:



يتبيّن مدى إسهام صاحب المصنَّف في الحياة العلمية عبر العصور.

 الاختيار لهذا الموضوعل: (1) مكانة كتاب النشر:
 والفرش وإيراد ما أمكن إيراده من الحُجِج والتوجيهات، وذكر ما يكتاجه القارئ والمقــرئ كع الاختصار غير المخل، والتقليل --بل عدم- التعقيد في العبارات. ب- ضمُّه بين ذفَتيه تحقيقاً وتحريراً لمسائل علمية دقيقة في هذا العلم. ج- تناوله للأصول المطّردة في القراءات؛ من الوقف والابتداء والأصول والفــرشى، بل القراءات غير الططردة اليت تناولما الرواة بأسانيد صحيحة. د- ثناء العلماء عليه:


(r) $\qquad$ r- ألنويري (ت onov ): و كتابه "النشر" لم تسمح الأعصار . كثله. اهـ ع- العسقلاني صاحب كتاب "لطائف الإشارات": "النشر" البامع لِميع طرق ما
(1)

فهؤ لاء العلماء الكبار وغيرهم مِمَّن لم أذكر كالأزميري والمتولي والضباع، شــــهـاوا
 "النشر" الذي نخن بصلد دراسته وتحقيق أضوله.
 الكثير على كثيرٍ من كبار المؤلّفين في القراءات، كاهلذي واللَّاوي وغيرهمr. (Y) وقوفي على نصّ ههمّ جدّاً عن ابن الجِري نفسه يبين أنَّ في "النشر " مواضَع قابلة للنقاش، ولو روجع فيها لرجع، حيث ذكر -ابن الجزري- عن تلميذه محمَّل بــن عمَّــــــ




 قال الحافظ عنه: والتمس مين كتابة أسانيدي بالقراءات فأستفته هـذه الأوراق.
ومن الأسباب التي أدت إلى اختيار الموضوع:
r- علدمُ تطرُق الباحثين إلى دراسة هنا الكتاب أو تحقيقه.
 المر جع المعوَّل عليه، والمصدر الذي يُرْجع إليه لتوثيق القراءات مِن حيث الصحة والشذوذ،


بالنشر . اهـــ -

9، $\varepsilon$ :
(r) جامع أسانيد ابن الملزري: ق اYب




 ويُضْفْي على مذا البحث أهمية كيرة.








 القراءات من الخلط والتر كيب.






 جاء فُ النسخ الططبوعة في باب الراءاء:

 والدليل على ذلك:

 الاستعاءء.
 الكلمة (وزراً) غير موجودة فيها.

 وصاحب التجريد [رأبو القاسمم..]): اهـ


 الياء الساكنة. سادسها: (اليران) فخَّهها من أبجل عدم الصرف صاحبُ "التحريد" وأبـر القاسم... إلع.
ومن الواضع الكثيرة أذكر بعضاً منها(1) (1)


الطبوع موجود في المخطوط، وهو ونار لا بد

هو في جزئية معينة مفهومة من السياق.
بياب المد الواقع بعد همز صوابه: بياب [حرف] المد.... - rov/1

(1) عن قصد جعلت الالحالات منا على النسخة المطبوعة وليس على نُسخة البحث للاختصار.

-     -         -             - أبي ربيعة عنه فوهم، صوابه: أبي ربيعة [كن البزي و كذا ذكره أبـو


$$
\text { / - } / \text { / / / ان عنده... النقاش عن أبي ربيعة عنه] فوهم. }
$$

وتأمل الفرق بين المعنيين في عودة الضمــــــــير

السقط- الضمير يعود على الإســــــقاط،
وهذا لا معنى له.

> في ع عشرة مواضع صوابه: في [أحد] عشر موضعا.

$-\mathrm{raq} / 1$
 ran/1 البدل في قياس البدل صوابه: البدل في [هذا] قياس... ra/r صا 10 بالروم بالياء仿
 Y من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جهــــل

 ابن كثير عند هذه الآية نقله عن مسند الإمام أمحـــــــد،
وهو نفس سند ابن المزري(1)
－الأخططاء في النصّ القر آين：
صوابه مثال r人／
صوابه
家
صوابه
Qug Tl\＆／L
（．．．．．

－صوابه $179 /$ Y
－ $19 \mathrm{~T} / \mathrm{Y}$
－الأخطاء في أسماء الأعلام：
صوابه أبو بكر بن محمل． مثالً： 1 ／أبو بكر محمد

صوابه سالامة بن الحسين
1．V／1

100／1 سعل بن إلياس
－التصنحيف في الأسماء：
مثالً： 9 •／مهلبي بن طرار القائين
صوابه طرارا القايي؛ بالياء وقل ذكره الحافظ في غاية النهاية．
91／1 المزلي
صوابه：المذلي، بالذال المعجمة لا بالزاي．
99／19 ابن سور
صوابه：ابن سوار．

صوابه：ابن خيرون．وغيرها．
ا 1 を
صوابه：صال المرّي، بالراء وليس بالزاي －المطأ والتصحيف في أسماء الكتب：
人- رداءة إخراج الطبعة، مِمَّا أساء إلى المِهد الذي بذل فيها، حيـث تداحلل الكــــام
 الوصول إلى المعنى المراد دون تعب ومشقة، مثل: كتابة بعض الشواهد من شعر أو مَتُـــلـ بطر يقة لا تيزهها عمًّا قبلها أو بعدها من الكالام النتري. انظر : مثلاً:
 وصواها هو: كتـب المناربة لقالون والدوري بلا خلافف ... إلخ. كما في المخطــــوط. 9- ذك عِدَّة طرق من كتب معينة وصلت إلينا، وبعل الرجوع إليها لا بند تلــــــك الطرق، وهذا له عِدَّة احتمالات ستُذْكر وتُنْرَس أثناء البححث. .
 القُرَّاء، فكثيراً ما تصادفنا هذه العبارات: (وهو قول المشنارقة قاطبةً) و(هو مذهب كثير من العر اقيين) و(هو ملهه البغدادين والمصريين) و(روى المجمهور من المغاربة) و(على ذلــك المغاربة قاطبة) و و(ذهب بعض المغاربة).... إلخ. 11 أو طريق عن بعض القَّاء، يِمَّا نتج عنه إيهام أو سهو. ولتو ضيح ذلك:
أنَّ من مصادر "النشر " عِدَّة كتب تشترك في الاسم الأول من عناوينها، وهمي لِحــــّة مؤلّفين مثل:

$$
\begin{aligned}
& \text { مثلا: } 9 \varepsilon / 1 \text { الشفعة- بالفاء } \\
& \text { صوابه: تلنخيص العبارات. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - الحطأ في نسبة بعض القراءات لأصحاهكا: } \\
& \text { مثاً: }
\end{aligned}
$$

"الإرشاد" وهو لكل من: ابن غلبون (ت هو

"الغاية" لابن مهران (ت
"البلامع" للفارسي (ت (T § هـ-) ولابن فارس (ت , 0 ع عــ) وغيرها. وهله الكتب استقى منها ابن المزري كثيراً من الروايات والطرق عن أئمة القــــراءة، توافقت في بعضها واختلفت في بعضها الآخر بحسب رواية كُل مؤلّف، ففي حالة الاتفاق
 مذكور في "الإرشاد" و"التلخيص"... و لم يكدّد أي الإرشادين، وأي التلخيصين هو المراده هل هو لابن غلبون أو لأبي العز، وهل "التلخيص" للطبري أو لابن بليمة ور.عا يقول قائل: ما الفائدة ين ذلك؟ فالمواب: الفائدة عظيمة جحاً ومهمة، وهي الحمافظة على دقة اللرواية وضبط الطريـــق التي حاءت منه، حتى لا يؤدي ذلك إلى الخلط و التر كيب، وخاصّة إذا كان ذلك الو جهه أو الطريق لم يتواتر و لم يقرأ به. خاصّةً إذا علمنا أنَّ ابن الحزري في مواضع كثيرة يقول: وهنا هِن إرشاد أبي العــــــز، وتلخيص أبي معشر .. مثلاً: قال ابن الجزري: قرأ خلاًد بالسين فيهما الأعراف، وهو اللذي في "الكافي".... و "التلخيص". اهــــــ والمراد ولا شك هو "تلتيص" ابن بليمة. وهنا كثير في "النشر "، مِمَّا سيعطي لفذا البحث الفرصة في توثيق جميـــع المعلومــــات ورددّها إلى أصولما. r

عهر.0.
 النويري: وإسناده بلغ درجة الككال في الشهرة، ولا يو جد اليوم إسناد أعلى من إســـاده، ولا ما يساويه.
§ ا- احتواؤه كُلّ ما يتعلّق بالقراءة من بتويد ورسم ووقوف وعد آي.. إلخ. 1- الر الرغبة في نشر الكتاب وفق منهج علمي أصيل، يتبع فيه أُنس التحقيق المنـهجي.

تثنبيه:
إنَّ الملاحظات على النسخة المطبوعة بعناية حامتة المقرئين الشيخ الضنَّاع، وعنايـــة
الشيخ محمل بن أحمد دهمان، والرغبة في تحقيق الكتاب من بعدهما لا تنقص قلر الشَيخهن،

 أساءته المطبعة ونسبتهما إليه، والله الهادي إلى سواء السبيل.

## خطة البحث:

قسَّمتُ البحث إلى مقدّمة، وتهيد، وقسمين، ونحاتّة، وفهارس عامّة:

التمهيد: وفيه مبحثان:

المبحث الأوَّل: عصر ابن اللمزري - وفيه مطلبان: المطلب الأوَلّ: المياة السياسية.

الططلب الثاني: الحياة العلمية.
المبحث الثاني: حياة ابن الملزري - باختصار- وفيه مطالب: الططلب الأؤل: اسمه، وكنيته، ولقبه، ونسبه.

الططلب الثاني: نشأته.
المطلب الثالث: مبلأ طلبه للعلم.
اللطلب الرابع: رحلاته.
اللطلب الخامس: شيونها.
المطلب السادس: تلاميذه.
المطلب السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.
اللطلب الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.
المطلب التاسع: وظائفه.
الططلب العاشر: آثاره.
المطلب الحلادي عشر: وفاته.
القسسم الأوَّل: الدراسة - وفيه فصلان:
 التمهيد، وفيه النقاط التالية:
الأولى: توثيق اسم الكتاب.
الثانية: توثيق نسبة الكتاب اللمؤلّف.
الثالثة: سبب وتاريخ تأليف الكتاب.

أمَّا المباحث، فهي على النحو التالي:
المبحث الأؤل: منهجه في شروط صحة القراءة.
المبحث الثاني: منهجه يُ تواتر القراءات الثالا
المبحث الثالث: منهجه في الأسانيد.
المبحث الرابع: منهجه في حديت الأحرف السبععة.
المبحث الخامس: منهجه في التجويد.
المبحث السأدس: منهجه في الاحتجاج للقراءاتات.
المبحث السابع: منهجه في الرسم الثشماني.
المبحث الثامن: منهجه في التحريرات.
المبحث التاسع: منهجه في الانفرادت.
المبحث العاشر: منهجه في إفراد القراءات وجمعها.
المبحث الحلادي عشر: اختياراته.

المبحث الثاني عشر: منهجه في التكبير عند القرَّاء.
المبحث الثالث عشر: الدراسات التي أقيمت حول "النشر"

"النشر " وبالعكس.
الفصل الثاين: دراسة الموارد، وقسّمته إلى مبحثين:
المبحث الأولّل: الموارد الأصيلة في القراءات، وهو على النحو الآتي:


$$
\begin{array}{r}
\text { يكون آنَّ كتابٍ هو الأقة دراسة الموارد فهي كالآلتياً، والأقل طرقاً في "النشر" }
\end{array}
$$

1- أذكر اسم الكتاب كما ذكره المؤلّف في "النشر" فإنْ كان هان هناكُ تعليق على اســم

 مناسباً.
r- أذ كر ترجة غتتصرة لصاحب المورد.
r-
المؤلف لما في "النشر"
ع- أذكر الطرق التي انتقاها ابن الجزري من المورد.
0- توثيق كلام ابن الجزري من خلال المورد.
7- أذكر جميع استدراكات ابن الجزري على المورده مع بيان موقف الباحث من هذا
الاستدراك.
V- أذكر جميع الانفرادات التي نسبها ابن الجزري إلى المورد.
人- إعطاء نبذة ختصرة عن منهج المورد.
وهكذا مع سائر موارد القراءات في "النشر"."
المبحث الثاي: موارد "النشر" من غير كتب القراءات، وقسمت ذلــــك إلى مبــاحث بيث أجحل لككل علم مبحثا، مثال ذلك:
 الجزري منه، وأشير في الحاشية إلى أمكنة النقل، وذكر تر جمة يختصرة لصــاحب المــورده

وتوثيق هذا النقل من نغس المورد.
وهكذا في سائر العلوم الأخرى كالفقه، والأصول، واللغة....إلخ.
القسم الثالي: تحقيق نص الكتاب، وسأتب فيه المنهج الآتي:
1- اختيار إحدى النسخ المطية لتكون أصالا، وذلك بعد دراسة ما توفر لدي مــــن غخطوطات الكتاب.
r- r- كتابة النص وفق قواعد الإملاء والترقيم.
 خعأُ في الآية القر آنية أثبت الصحيح في المتن وأنبه على الحططأ في الحاشية. ع - مراجعة مسائل الكتاب العلمية والتعليق على ما يكتاج منها إلى تعليق. 0- عزو الآيات القرآنية إلى سورها. 1- بيان اختيارات ابن الجزري.
－人－التعر يف بالأعلام．

9－ 9 －تخريج الأشعار والأمثال．
．
11－1 توثيق النقول في الكتاب من مصدر ها الأساس
المبحث الخامس：نسخ الكتاب الحطية، مع نماذج من مصوراماما． المبحث السادس：الملاحظات على الكتاب．

المبحث السابع：بيان منهج التحقيق．
أما الحامّة فسأذكر فيها أهم نتائج البحث． أما الفهارس العامة فهي：
1－فهرس الآيات القرآنية．
r－غهرس القراءات الشاذة．
r－
₹－فهرس الاختتيارات．
0－فهرس أستدراكات ابن الجزري．
7－فهرس الاستدراكات على ابن الجزَري．
V－
人－فهرس الأعلام．
9－ه－هرس الأشعار والأمثال．
－1－فهرس الألفاظ الغريبة．
11－فهرس الأماكن والبلدان والطوائف．
r－ 1 －فهرس المصادر والمراجع．
「｜

## النمـهيد :

$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الأول: عصر ابن الجزري، وفيه مطلبان: } \\
& \text { الططلب الأول: المياة السياسية. } \\
& \text { الطلب الثاني: المياة العلمية. }
\end{aligned}
$$

## (1) المطلب الأول: الحياة السبياسية

إن الحالة السياسية في عصر المؤلف هي امتداد للحالة السياسية في العالم الإسلامي كله في ذلك العصر، حيث إن هناك عوامل وحوادث عامة؛ بسطت آثارها وتأثير ها في الأقاليم



## الحوادث العامة:


 ما بين سنة ( $71 V$ هـ كانت في ذلك الزمن تعذ أهم مر كز إسلامي(ح) (r) فكان من نتائج هذا النزو المغولي أن توزعت الـككومات الإشلامية، وشهلدت انقساما" سياسياً خطيراً، ، فأصبحت النلطة فيه دائرة بين ثلاثة شعوب :
ب- أ- التوكول. الترب.










المماليك: جْح (ملوك) وهم في الأصل عبيد (أتراك) و(جراكسة) و(مخول) ، استعان



 $\langle-\infty 9 r\rangle$
 دهرا طويلا كما تقلمه نحقت فيها كثيرا من الإيجابيات، و كثيرا من السلبيات.

 وأما سلبياكما فكثيرة، أهمها ضعف الحالة السياسية الداخلية، ما أدى إلى ضعف الدولة
نفسها في آخر الأمر.

فقل أصاب الضعف السياسي في آنخر الأمر دولة المماليك، لأسباب يذكرها المؤرخون
أهمها:
أ- تقليد الـLكم منهـم من هو غير أهل لنلك.

عشر سنوات .

ج- ظهور الثورات اللداخلية في 〉حلب) وغيرها.


انظر: تاريخ ابن خلدون: Yیィ-rV^/0

د- ظهور التراع الداخلي بين أمراء المماليلك أنفسهم في (القاهرة) (1) إلى غير ذلك من الأسباب اليّ ليس هذا البحث معلا لذ كرها ودراستها. الحوادث المناصة:

 المقربين من زعماء هذا الحلد اللهم في التاريخ الإسلاهي، وأعني: غزو تيمورلنك (r)

 ما لا يو صف من أنواع الظلم والقهر.





 الو احدة، إلى أن جاء عام (بY 9 هــ ) فأذن الله بانقضاء هُذا العصر، و وحل بدلا منه عصر آخر جديد يسمى بالعصر 〉العثماني> أو >الدولة العثمانية> والله تعالى أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : سمط النجوم العوالي: \&/ (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الظر تر جمته ص: ه مب من الدراسة. }
\end{aligned}
$$



## المطلب النتاني : الحيـاة (لـلمية"(1):

هنه الحياة في هذا العصر تختلف الختلافاً كليّاً عن الـلياة السياســــية، فبينـــهـما بــون

 و >الشام>> اللتين يّم العلماء وطلاب العلم و جوههم نحوهما هرباً من الز حف المغولي الــلـي لم ير حم المسلمين، بل أذاقهم الكتير من الأذىى، والحديد من أصنافـ القتل والتشريد. وأْجل في هنا الحصر تنافساً علميأ بين العلماء في >مصر< و >الشام< و وللك لأن دولــــــة العلم في >العراق) قد زالت، والكتب قد أبيلت، والتراث قد أحرقه مـا نتج عنه ردَّة فعلل قويّة، حيث جعلت العلماء في المناطق الإسلامية الأخرى يشعرون بعظم المسؤولية الملقـــاة على عواتتهم؟ وهي نشر الدين ؛ وبتديد العلم ، وإحياء الترات. وقد قام العلماء في هذا العصر بحاه حفظ العلم أحسن قيام، يدلنا على ذلك وجـــــــود
 تيمية〈 و الفيروزآبادي) و >ابن حجر) وغير هؤلاء كثير، من سائر العلوم الإسلامية.
 ,
 ولعلوم القر آن عامّة.

هذا، وقد وصف المؤرخون الحياة العلمية في هذا الصر ب:
 ب- أن الحياة السنياسية السيئة للمجتمع كانت سبباً في صرف الناس عن الاشـــتغال بالعلوم الحقلية كالفلسفة والفلك الرياضي وغيرها ، ما نتج عنه انصرافــــهم إلى العلـــوم

الشنرعية.

> (1) تعرضت لمذه المياة بوجه الاختصار، وبيكن للمزيلـ من الإيضاح الرجو ع إلى مصادر ( اللـيــة السينسية، فالككلام جدًا مرتبط بين الـياتين في جميع الالصادر .

ورغم كل ذلك - مع التحظظ على بعضن ما فيه- فإن الحياة العلمية في هذا الحصــر تيزت .كزايا كثيرة، أهمها وأشهر ها:

المنقود
ب- الاجتهاد في العلوم الدينية، لمواجهة ما طرأ على المياة من امـــتزاج الثقافــات، وتبل الأوضاع.
ج- تصويب هفوات المصنفين القدامى. د- بروز النقد والتحليل والمقارنة.
 هذا باختصار ما أمكنين توضيحه عن >الحياة العلمية| ي عصر المؤلّف. والله تعالى أعلم.

## المبحث الثاني: حياة ابن الجزري - باختصار - وفيه أحد عشر هطلبـا:

 الططلب الأؤل: السه، وكتئه، ولقه، ونسبه، المطلب الثاني: نشأته.الططلب الثالث: مبلأ طلبه للعلم.
الالطب الرابع: رحالاته.
الطلب الخاسس: شيوخه.
الطلب السادس: تلاميذه.
الططلب السابع: عقيدتة ومذهمه النقهي. الططلب الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

الالطلب التاسع: وظائهنه.
المطلب العاشر: آثاره.
المطلب المادي عشر: وفاته.

## المطلب الأول:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1).اسمه: معمد بن عممل بن محمل بن عليّ بن يوسف } \\
& \text { كنيته : أبو الخير. } \\
& \text { لقبه : شمس اللدين. }
\end{aligned}
$$

نسبه : القرشي، وهي نسبة إلى قبيلة قريش المشهورة، وم أجاد من صرح بذلك.
 تنسب إليه (المزيرة) لا إلى الصحابي كما توهمه بعضهم (1)

 (ت سنة . Y بـ بـ) وهي تقع شمالي الموصل، قالو ا إن المؤلّف ينتسب إليها. قال ابن خِلَّكان (r): يقولون (جزيرة ابن عمر) ولا أدري من (ابن عمر)، وقيل إفا منسوبة إلى يوسف بن عمر الثقُفي أمير العُراقين، قال: ₹ إي ظفرت بالصواب في ذلـــــك وهو أن رجالٌ أهل (برقعيده من أعمال الموصل بناها؛ وهو عبد العزيز بن عمر، فــأضيفت إليه، قال: ورأيت في بعض التواريخ أذا جزيرة (ابي عمر؛ أوسٍ و كامل؛، ولا أدري أيضاً

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

$$
\begin{aligned}
& 1 \cdot v-9 N / 1 \\
& \text { (r) انظر : الضوء الللامع: roo/9، المنح الفكرية: .r، القاموس والتاج (قرش) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بن شداد، وقرأ النحو على يعيش بن علي، توفي سنة (411 هـ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وذلك فيما استدركه علي الفيروزآبادي. } \\
& \text {. انظر: طبقات السبكي: } 1 \text { ، الشنرات: }
\end{aligned}
$$

وقال في موضع آخر : قال الو اقدي: بناها رجل من أهل (برقعيد> يقال له عبد العزيـز
(1) بن عمر . اهـ

 التراويح. اهــ، دانحل مكان يسمّى (خخطّ القصّاعين) بدمشق. وينبّه هنا إلى علم صحة ها ذكره السنحاوي من أن أبا المؤلّف هكـ أربعين ســـنة لا
 - O VYO قال المُٔلّف نفسهه، نقلا عن أبيه سنة ولعلّ السبب في هذا الوهم ما جاء يو قول المؤلّف عن أبيه : حجّ سنة أربعين ع حــج
 القر آن، ورجعتُ في سنة تسع وتزوجت بوالدتك سنة خمسين فوُلِت لي ســــة إحـــى و و
فلعل النسخة التي اطلع عليها السخاوي فيها نقص ما بين كلميي (أربعين) و(شـربت) والله أعلم.

## المطبب الثناني: نشتأنـه :

نشأ ـر مه الله-بدمشق، تحت رعاية والديه اللذين اعتنيا به أتمّ عناية، فحفظ القـــرآن
 عصره، حي بلغت همتُّه به أن يسمع من أصحاب الفخر ابن البخاري،(r) وغيره. و لم تذ كر المصادر --حسشب اطلاعي - شيئاً عن نشأته وأسرته، إلا ما ذكره الستخاوي من أن له أنحأ الممه: علي بن محما بن محملا بن يوسف، العلاء الدمشقي، ابن الــــــزري،

$$
\begin{aligned}
& \text { rry:انظر تر (r) }
\end{aligned}
$$

أخحو شيخ القراء•الشمس محمد، كان فيما بلغني عاللأ مقرئأ، وهو جدّ الشريف ناصر الدين
(1) (1) بحمد بن أبي بكر بن علي نقيب الأشراف لأمه. اهـ لكن يتضح أن أسرة المؤلف أسرة خحير وصالاح، وإن حب القرآن والقراءات متــأصل فيها، بدليل المؤلف وأخحيه وأبيهما، و كذا أبناء المؤلف فكلهـم ما بين قارئ وقارئــــة. والله تعالل أعلم.

المطلب الثثالث : مبدأ طلبه للملمم:
يظهر - والله أعلم - أن المؤلّف استجيبت فيه دعوة والده عندما شرب مــــاء زمــزم ليولد له ولد من أهل القرآن، وقد كان ذلك، فما أن بلغ سنّ التعلّم حتى بدأ بغفظ القرآن وبتو يله، و كان أبوه معلّمه الأول، حيث صرّح المؤلّف نفسه بذلك فقال: فأما الشــــــــخ الأول فهو والدي - رمّه الله - .. فإي قرأت عليه القرّ آن العظيم مرّات، وسمع من لغظي
 وهناك كثيرون من مشايكه سيذكرون في محلهم من البحع، قـ أ عليــهم القـــرآن بالقراءات، ودرس عليهـم العلوم الشرعية، فنشأ نشأة أهَّلته للصدارة في بعض العلوم وهـــو

لم يبلغ الحشرين من عمره .
المطلب الر ابع : رحلانته:
لــمّا أتم المؤلّف - رممه الله - حفظ القُرآن الكريم؛ وهو ابن الأربع عشرة ســـــــة اشتغل بعلم القراءات، وتلقّاها على علماء بلده، و لم يكتف بذلك، بل رحل الرحـــــــلات الكثيرة المتنوعة؛ ليس لمذا العلم فحسب، بل ولغيره هن العلوم الأنخرى، وقل بيّن هو نفسه سير كثير من رحالته، فقال:

ولـــمّا نشأت واشتغلت هِلذا العلم الشر يف، وقرأت القراءات على مَن علمته قيِّماً هـا
 بالروايات الكثيرة وهو فيها عالي الإسناد، فكان منهم بالديار المصريـــة منــهـم جماعـــة،
(1) الضوء اللامع :










 (1)






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

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) المصدر السابت: ق: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: أسانى الباغة والتاج (مزز) }
\end{aligned}
$$


(() جامع أمانيده: ق: r/1r


 ولكن ألبى والداه ذلك، فقال : امتنع والدي" من إذفما في ذلك، فكتبت استدعاء بالإجازة





وقد استمرت هذه الحال حتى سَنة ثُان وسبعين، وفيها رحل مرّة ثالثـــــة إلى الديــار

 وسبعمائة.
ثَ رجع إلى مصر، وبقي فيها إلى أن : قدّر الله ما قدَّر (2) مـــن توجّـهـيـواللكــلام
(1) جامع أسانيده: ق: \& ا/ب
(r) نفس المصدر.












للمؤلف-إلى بلاد الروم، فخرجت من الايار الصهرية يوم السبت غرة جمادى الآخرة ســنـ

 منه في الخامس من الشهر المذكور بشغر أنطاكية . اهــــه (1) و كانت إقامته فيها أبياما.

 بايز يل، (8) فعرف الملك بايزيد بعقدار المؤلف، فحظمه وأكرمه. قال المؤلف : فبالغ ين الإنعام واالإحسان، والتمس مني الإقامة بدار ملكه، ورتب فوق الكفاية، فقلت : إي لم أجئ إلا لأحضر الغزاه، وينتفع بي من ينتفع؛ مـــن لا يقلدر على الرحلة إلي، وأعود.

ألمقهم، فإن تصبر لتكون معي، فعلت .

وقال السناوي: ثم امتحن - أبن المزري - بسبب مباشر ته تعلقات أيتمش علىى يد أســـاداره قطلبك، وسلم لوالي القاهرة ليعمل له الحساب، فوقف عليه مال عجز عنه، ففر في سنـة مُــــــان




يقال له: شـيخ ساجي، ومرة أخرى ذكر أنه يسمى (كامور موبر) والله أعلم.
انظر : غاية النهاية:

والتا ج (حظا)
(i) هو: بايزيد - أبو يزيد- بن مراد بن تمثمان) من أكبر ملوك الإسلام وأكنهم نقيبة، وأكــيرمـم

| انظر: إنباء الغمر: 00/0-1\&の-1\&
 شوال من السنة فترلنا مدينة (غلطــــة) وهــي مـــن أعصـــي بـــلاد الككــار بكـــاورة


 اللذي شاهدته أنا أن الطليعة اليّ كانت مقدم هيش الكفار ثلاثون ألفاء، من الإفرنج الذين


 يسجل بعض الغرائب، قال : ومن أغرب ما رأيت في هذه الغزاة أن ابن عثمان المذكور - يلا
 يكن واحد منهم يعرف لغة الآخر ؛ لأن كالا منهم من بلاد غير بلاد الآخرين، وطائفـــــة غير طائقتهم. ${ }^{(\Gamma)}{ }^{(0)}$
وفي رجوعه هذا إلى (بور صة) بدأ المؤلف بتأليف أعظم "كتبه" وهو "النشر". قال المؤلف : وبقيت في تلك الديار نحو سبع سنين حت كانت الطامة، بوصول الأمير تيمورلنك (8)، و كان ما قدره اللهّ من كسر بايز يد. وكان قد بلغه -تيمور - أين عند ابن عثمان، فأرسل من أـخذني إليه على غاية مــــــــنـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع أسانيده: قبT/ب } \\
& \text { (r) الصصدر السابق. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

(s) ابن طرغان، ملك، طاغية، ابتدأ ملكه على أنقاض دولة جنكيز شان، أباد البلاد والعباد، وأكثر

 انظر: إنباء الغمر:

الإجلال والتظيمه وبقيت معه سنة وهو في زيادة اعتقاد وإكرام وإحسان، حتي التمــسس
 فجهزي على أحسن الوجوه، وأنزلي مدينة (كش) (1) وبقيت فيها حتى قدم الأمـــــير، وأمر أن أكون معه في (سمرقند) فبقيت فيها حتى تويف يف شابع عشر شهر شعبان سنة سبع وثغانائة.
 (سمرقند) في السابع من ذي الـمجة سنة سبع •
قال: فلما وصلت إل بلدة (نســــ) ويقال لها أيضا (تخششب) وهي ثلالثة أيام من
 وذمه بتركي.
 مدينة (بخار) فوقفي أهلها أياما للأخذ عني، وخرجت منهاه وقطعت فر (جيحون) (r) في يوم السبت العشرين من الحرم سنة ثانه ورصلت مدينة (هراة) في السابع عشر من صفر،
 ويبين المؤلف هنا أن العلماء والفضلاء في مذه البلدة سألوه سماع، "صححيح" البخاري
 ممعوا جميع "الصحيح"، وقروا عليه هميع كتاب "الصابيح" عمتزه، مَ بعد ذلك قرؤا عليــه بیض مؤلفاته.

فيها حتى سنة (\Y هـه < فابته إلى البصرة، وبقي فيها سنة.

البلدان: \&/ז7 ع
 (r) انظر ترجته ص:
 تم تو جه إلى مكة فلخلها مستهل رجب من السنة المنكورة، فجاور فيها بقيتــهاه عم

سافر إلى بلاد العجم
 أن يكضر إليه بعد غياب وفزاق بينهما دام عشرين سنة، فاجتمعا في القاهرة نكو ستة عشر

يوما
 سنة 〉

الجتمع مع ملكها
قال ابن حجر: وفيه تو جه ابن اللمزري إلى بلاد اليمن فأكرمه ملكها، وسمــــع عليــــ
 ثم رجع عن طريق البحر إلى كـة بيضائع كثيرة، وبقي فيها إل أن حـ هـ

 إل شيراز، وهناك مكث إلى أن جاءه القدر المحتوم.
هذا كان سير رحالات المؤلف - رحمه الله تعالى - وهي كما بيّ رحالات كثيرة، إلى
 . ونشر سنة رسول الهُ

ولمذأأَجده؛ وقد تقدمت به السن، يتمنى لو باستطاعته مواصلة الرحالات لشر العلم،
 القر اء هذه المسافة القريبة ولا يكون لكم همة أن ير حل فيأخحذ القراءات هكا التحقيــــ، ..

(i) المكى: دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع يف الأسواق، وهي ضرائب. انظر: التابج (مكس) (r) النظر: إنباء الغمر: (ro/^

عني هنا العلم الشُريف العزيز الذي لا أعلم أحدًُا اليوم على وجهه الأرضن يعرفه إلا مـــن
(1)

قر أه عـليّ اهـي اهـ
(لمطلب الخامس : شيوخه:
قرأ المؤلف - رممه الله - وتتلمذ على أشهر شيو خ عصر0، في القراءات وغيرهـلـه و لم


 فكنت أنقب وأتفحص عمن انتهت إليه رئاسة القراءة في البلاده وقرأ بالروايات الكتـــيرة،
(Y)

 زمنها، وسيذكر البحث هؤلاء الشيوخ، وجعلهم قسمين: القسم الأول : شيوخه في الثق اء|ت
القنس الثاني : شبيوخه في العلوم الأخرى وهذا أوان الكام على ذلك، وبالله التوفيق.
القسم الأول: شيوخه في القراء|ت : وقد جعلتهم مرتبتين :
المرتبة الأولى : شيو خه اللذين أسند إليهم في "النشر" قراءة أو إجازة. المرتبة الثانية: شيو خهه الذين صرح كمم هو أو غيره، وليسوا من رجال "النشر"



سبعون سنة.
(r)

ذكر المئّف في "غايته" أنه عرض عليه "الشاطبية" وقرأ عليه "النونية" للسخاوي، وانيا وقرأ عليه "الغاية" لابن مهران، وأنه سمع عليه كيّيراً من هسنموعاتها وذكر في "النشُر" أنه: أنحبره ب"غاية" ابن مهران، و "النونية" بقراءهِّما عليه. (r)



 ذك المؤلّف في "غايته" أنه قرأ عليه بكتابه "البستان" سوى قراءة الحسن البصري، إلى
 (v). إجازته

أما هنا في "النشر" فذكر أنه:

 orlgo17:
(r) كلمة أعجمية معناها: طلع القمر، كما أن (كندغدي) معناها: طلعت الشمس.

انظر: الدرر 'الكامنة: الدا
 §V7. انظر (


$$
\varepsilon v r-\varepsilon v i / 1
$$

 عع المؤلف على ابن ابلندي- أن أشهد عليه بقراءتِ عليه وبابجازته لي، فراح معي إليه وشـهـه
 النهاية:
 و"المفتاح" و"الإرشاد" لأبي العز، و"الكفاية الكبرى" و"البستان".


 (r)"المطلوب" لأبي حيان الما
 و"الإقناع" لابن الباذشن .
يضاف إلى ذلك طريقين أدائيين للمؤلّف عنه؛ عن قالون وابن ذكوان. (8) والل أعلم. (r)

 لم يترجم له المؤلّف لا في "غايته" ولا في "جامع أسانيده".
وذكر في "النشر" أنه:
أ - أخبره مشافهة ب"العنوان".




orr: or
ory: (r) انظر ص:
(2) إظر ص:
(1) (1)
(1) $\qquad$ © 1. النبي
 المعرو ف بـز بغــنش<،
 ذكر المؤلف في "غايته" أنه قوأ عليه كتاب "الكفاية في القراءات الســــع" و كتــاب

أها
(0) بقراءلي عليه .كتزله
(0) إمماعيل بن عحما بن علي بن هانئ، أبو الرشيد، الغرناطي، الـالكيك ولـ
 اجحتمع بأبي حيان فعظمه كثيراه ول قضاء الـالكية بحماه، وهو أول

V\&V, \&VV:انظر (1)
(r) كذا جاء الممه عنلـ المؤلف، وفي مصادر ترجمته - كما سيأتي - هو: أمل بن عمـل بن عمر بــن

حسين، يتقديم (عمر) على (حسين) والله أعلم. (r) كذا ضبطه ابن مفلح في كتابه "المقصد" فيما نقله عنه ابن العماد، قـــــال: (زغنــش) بــزاي
 معققه أن هذا الضضبط موجود على هامشن النسهة الأصل بخط الشيخ عبد القادر بــن بـــا عان


أما المؤلف فقال: ابن غلس، وأما ابن حمر فقال: زغلش، و كلاهما تصحيف. واللة أعلم.
 معحمة. اهــــذ كر ذلك في ترجمته لفيل المنكور.
 الذهب:7./7r


$01 ., 0 . V$, \& $9 V:$ ( انظر

ذكر المؤلّف في "غايته" أنه كان يتردد إليه ويسمع من فوائلهه وأنه أنشبه من حفظـ قصيدة "القيحاطي" اليت رواها عن مؤلّفها.

 (「) إحاز وأما في "النسر" فقال: و حدّتي بعضها- القيـاطية- من لفظه. (أ ( )

الd
 (8) (

 ${ }^{\circ}$ ) $\left.-\quad \vee \vee \&\right\rangle$


$$
\text { (1/ } \varepsilon \text { ع } \varepsilon \text { : }
$$




( )
 rro-rr\&/7:الذهب

ذكر المؤلف في "جامع أسانيُهـ" و"غايته" أنه قرأ عليه جميع نظم "الشاطبية" وأنه سمـع عليه "الرائية" في الرسم لإماما الشاطبي رحمه اللّ. أما هنا في "النشر" فذكر أنه :

أ- قرأ عليه "الشناطبية"







 سيما تواليف شعلة الموصلي الحنبلي في القراءات وغيرها، مثل "الشمعة يف قراءات السبعة"
(1) عبد الر محن بن أممد بن رجب، صاهب "يليل الطبقات" وغيره هن المؤلنات الفيدة. توين سنة





غاية النهاية: أن وفاته سنة VY\&

 تو في سنة (

「ヘı/

و"ذات الحلا في قراءة أبي عمرو بن اللالا"، ولازمته مدة، وممتعت عليه القراءات اللـــــبع

## (1).

أما هنا في "النشر" فذكر أنه :
أ- أخحبره ب"الككز" سماعا وتلاوة لبعضه.




فامتنع عليه.

و كذا ذكر هنا في "النشر" قرأت "الإرشاد" أجمع عليه. ${ }^{\circ}$ "

 قال عنه المؤلّف : كان كثير الفضل عليَّ؛ وبشَّر بي بأشياء وقع غالبها، وأرجو من اللّ تعالى
(v) التمام بار


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


(o) انظر:


الهّ، قال ابن القيم:



(أ- قر أ عليه ب"التيسير"، ورواية قالون من طريق الحلواذي إلى أبي عمرو
 ج- قال المؤلّف : وأخبرجي ب"الشاطبية" و"بهال القراء". د- وأيضاً روى عنه المؤلّف بسنده حديث إمالة 》طهـ،





 أنتظر بقتّتها. اهـ
 انظر : مدارج السالكين: ب/ ال1-011 (1) غاية النهاية:
(r) الظُر ترجمته غي: غاية النهاية:

(r) انظر : غاية النهاية: /a/ ع


 لم يذكر المؤلف في "غايته" أنه قرأ عليه. وذكر في "النشر" أنه : أخبره ب"الإقناع" لابن الباذش.
(IY)


قرأ على أبي حيان والجمبري وغيرهما، وولي مشيخة الإقراء بالجلامع الأموي وغـــــــــهـه
و كان يكفظ كثيرا من الشواذ، ور.عا قرأ به في الصاله، فأنكر عليه بعض الشافعية ذلــك . ().-- VVT توفي سنة

ذكر المؤلف في "غايته": قرأت عليه عضممن كتب.اهــــه و(ا) ولم يزد على هذا، وو جـدته
 الله

وأها الشيخ الثامن من شيوخي وهو الشيخ الإمام، الأستاذ المقق؛ أبو المعالي عحما ابن




$$
\text { (r) انظر : } 010
$$

(r) عند ابن حهر سشة عشر أو بلاث عشرة. كما سيأيت.
(8) غاية النهاية:


$$
\begin{aligned}
& \text { r£ } \\
& \text { (r) غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

 المناصه عن حياة المؤلف العلمية لم يتعرض لها في "غايته".

عزمت على الــج استأذنته في أن يكِلس لي شهر رمضان لأكمل عليه المتـمة، وكنت قــــد وصلت إلى أواخر سورة (طه) فلم يأذن، فقلت إني أقدر على ذلك، فقال: أنت تتـــــــرر،



 أما هنا في "النشر" فذكر أنه :


ب- قرأ عليه بمضمّن : "العنوان" و"المادي" و"الكــــافي" و"المدايـــة"(٪) و"تلخيـص
العبارات" و"غاية الاختصار "(r) و"الكامل"(2) و"المنته" و"الإشارة" و"عقد اللآلي". ج- قال المؤلف : وأنحبرخي ب"جامع البيان"(ْ) و"شرح الشاطبية" للفاسي، و"المداية" و "الإقناع" و"الكتز "(1) و"الكفاية"(٪) للواسطي، و"الشرعة" و"الحصر ية" و"مفردة يعقوب"





وغيرها.اهــ ص: هry
 \&v1: ص-



د- قال المؤلف: ححثني ب"التيسير" و"الكايف" و"تلخيص العبارات". هـ- قال المؤلف: وقرأت عليه "مفردة يعقوب" للداين.
 واللة أعلم.
(1 ( ) V. \& هـ بـ بالقاهرة، وقرأ القراءات إفرادا وجمعا للسبعة والعشرة على تقي الدين الهــائغ، والعربية على أبي حيان، ومهر في العلوم.

 فو الله ما أعلمي جئت إليه في وقت من الأوقات في الليل؛ إلا وخرج إلي فجلس على صفة

شرح "ألفية" ابن مالك (r) في النحو، و"المشارق" في الحديث، وغير ذلك. توفي ســـنـة
(घ) , - VVY
ذكر المؤلف في "غايته" أنه قرأ عليه في رحلته الأولى إليه ختمة جمعا بالقراءات الســعـع

 أما هنا في "النشر" فذكر أنه :
$\qquad$
O\&1: (1) الظر

(r) انظر ترجمته ص:
(5) الظر ترمتهَ في: غاية النهاية:


 و"الكفاية الكبرى".

 و"المفيد" للحضرمي.
ج- قال المؤلف : وأنخبرني ب"التذكرة" ...()


> كل من قالون وورش ودوري الكسائي. والله أعلم.(غ)

وأيضا روى عنه المؤلف حديث (التحقيق)(1)





(r) (r) يلا-حظ أنه لم يسند عنه من "التيسر" و "الشـاطبية" مع أنه قرأهما عليه.
 (0) انظر: غاية النهاية: $90 / \mathrm{C}$ (1)

 رمو غطأ رتصحيف.


 وقال في "جامع أسانيده" : سمعت عليه جملة من الأحاديث من "النســـــائي" الصغــــيـر و, "صحيح" ابن حبان، وغير ذلك، وأجاز ني جميع ما يكوز له روايته، وأخبركي "بالشــاطبية" عن جماعة من الشيوخ. اهــــه
مأما هنا في "النشر" فذكر و أنه : أخبره مشافهة ب" "الكافي".

لا تعارض ولا تناقض بين ما ذكره المؤلف في كتبه الثلاث في هذه اللجزئية؛ لأن عبارة "غايته"، لم يتفق لي قراءة، وعبارة "المحامع" أخبري، والفرق بين . والله أعلم.




ror-rol/r: الدر |V|-|rN/1 (r) غاية النهاية: (r) جامع أسانيده: ق: قاب
(8) هذا ما ترجح عند البحث، حيث إن الملافـ في تحديد ذلك موجودد، قال المؤلف: ولد فيمـــا





إنباء الغمر: //ج اب







$$
\begin{aligned}
& \text { 〉الفاتحة〈 عنه عن الفاروثي. } \\
& \text { أما في "النشر " فذكر أنه: }
\end{aligned}
$$

أ－أخبره ب＂السبعة＂و＂الإرشاد＂و＂الكفاية اللكبرى＂و，＂المصباح＂． ب－قرأ عليه＂الغاية＂لابن مهر ان．والهُ ألها والملم．
وأيضا أخبره بحديثين، وقرأ عليه حدينا ثالثا（٪）．

 القاهرة وأنحذ عن أبي حيان وغيره، ألف كتاب＂تحفة الأقران＂（0）و＂شرح ألفيــــــة＂ابـــن （1）．（1）（1）هعطي
 rrolr
 rry－rrolr

آ（r）انظر ص：

 （
（＂）ذكر المؤلْف أنه أجازه به، قال：و كذلك شرح ألفية ابن معطي، أبازنيه، وأنحبرين بألفية ابـــن

قال المؤلّف：قرأت عليه＂التيسير＂أجمع،（r）و كتاب＂التكملة المفيدة＂للقيجاطي．

 ＂الحربيات＂（0）وأجازه وسمع منه، سمع عليه المؤلّف أكثر＂السنن＂للبيهتي، و＂الـليـــة＂لأبي

 ذكر المؤلّف في＂غايته＂أنه قرأ عليه＂الغاية＂لأبي العاءء، و＂التيسير＂وكا ونا ذكر الشيء نفسه يي＂حامع أسانيله＂．（V）وأيضاً ذكر له سنداً عنه إلى إدريس． أما هنا في＂النشر＂فذكر أنه：



$$
\begin{aligned}
& \text { そ६』/V: } \\
& \text { (r) انظر: ص: } 70 \text { § } \\
& \text { (r) انظر: ص: or9 }
\end{aligned}
$$


البلدان：ب／1／2．ع


وتصحفت في＂غاية النهاية＂：إلى：（الجزئيات）بالمبيم والزاي والممزة، انظر：：تـــاريخ بنـــادا：
 （י）كذا قال المؤلّف：في＂غايته＂زمعه ابن حجر والعماد، لكن ذكر في＂جامع أسانيده＂قال：تـوني




،أ- قرأ عليه "التيسير" أجمع.

ب- قال المؤلّف: أخبربي ب"الإيباز " و"غاية الاغختصار"
(1).يضاف إلى ذلك طريقان أدائيان كلمؤلف عنه؛ من طريق أبي الحارث عن الكسائياني والله أعلم.
 رحمه الله ، و كالا الأثرين في باب (المدّح



 ورمّاعاً من "الشاطبية".
وأما في "إلششر" فن. كر أنه : أنخبره ب"الكامل" قراءة منه عليه.



(1) انظر ص:




 يولد فِ دهر والني أعلم.



المصرية، شَرَح "الشاطبية" ونَظَم "غاية الإحسان" لأبي حيان، واختصر "البحـــــ المحيــط" (1).ـ-DVA لشيخحه أبي حيان أيضاً. توفي سنة ذكر المؤلّف في "غايته" أنه قر أ عليه جمعأ بالقراءات ختتمتين،

 بالقر اءات الثالا عشرة كما قرأ بذلك على التقي الصائغ. ${ }^{\text {(Y) }}$ أما هنا في "النشر" فنكر أنه :
 فارس، و"مغردة يعقوب" لابن الفحام، و"الوجيز" و"الإيباز" و"إرادة الطالب" و"تبعـ_ـرة
 و"المفتاح" و"الإرشاد" و"الكفاية الكبرى" و"الغاية" لابن مهران.
 و, "التلخيص" لأبي معشر، و"الروضة" للمعدّله، و"السبعة" و"المسنتير" و"المبهج" و"الكفايــة في الست" و"المصباح"(r) و"الكامل "(₹) و"المنتهى" و"الإشارة" و"المفيد" للحضرمي. ج- : قال المؤلّف : وأخبر ين ب"الشاطبية" وقرأت عليه "العنوان"." ${ }^{\text {(0) }}$
ويضاف إلى ذلك طريقان أدائيان للمؤلف عنه؛ كالاهما من طريــــق الملـــــوالي عـــن

شـشـرات الذهب: rvi/7
(r) أنظر: غاية النهاية:
(r) قال المؤلف: وقرأت عما تضمّنه من القراءات العشر حسبها اشتملت عليه تلاوتِ. اهــ ص: .ع

orc: ص - اهـ
(") يلاحظ أنه لم يسند عنه من "التيسير" مع أنه قرأه عليه.

## قالون. ${ }^{\text {(1) واللّ أعلم. }}$

(r) (r.)




 من عادته.



 بنلك، و ولم يترف أنه كتب لغيري. أما هنا في "النشر " فذكر أنه :
(1) انظر ص:
(r) قال ابن ححر: الطححان الذي نسب إليه كان زوج أمه، و كان أبوه إسكافا فمات وهو صغير،

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) انظر ترجمته ص: 1710 }
\end{aligned}
$$

 $r .-19 / r$
(י) غاية النهاية:
 الكسائي بدل عاصم. واللة أعلم.

أ- أنخبرين ب"الوجيز" بقراءتي عليه بذمشق.
 والله أعلم.


 والتفسير.
قال المؤلف : هو أول شيخ انتفعت به، ولازمته و صححت عليه "الشاطبية" دروســــا
وعرضا . اه- (r) تو (Y)

قال المؤلف في "غايته" : قرأت عليه ختمة بقراءة أبي عمرو فأجاز اللبلو غ بكتير، و ختمة بقراءة حمزة، وقصدت البحمع عليه فمنعين لسوء الو سائط، فتــــرأت

 أما في "النشر" فنكر أنه أخبره بشرح "الشاطبية" للهمدالي.





r، الدرر الكامنة: ro/rع، شذرات الذهب: rvo/r
₹qV

عمما. ورفاته في خـرود اللمانين وسبعمائة.

ذكر المؤلف في "غايته" و"جامع أسانيده" أنه قرأ عليه "الكتز".
وقال في "النشر" : أخبرري ب"الكتز" بقراءتي عليه . (1)

 ذك المؤلف أنه أخحبره ب"الرو ضة" للمالكي بقراءة المؤلف لها عليه.


 ذكر المؤلف يف "غايته" أنه قرأ عليه كتاب "المستنير" بسماعه من الحجار، وذلك سـنة


وقال في "النشر ": أخحبرني ب"المستنير" بقراعتي عليه. (0)
يضاف إلى ذللك طريقا أدائية للمؤلف عنه ؛ من طريق ابن سوار، مــــــن طريـــق أبي (الحارث عن الكسائي.
(1) انظر ص:
(r)
 كتابه: "درر البحار في الفروع" وأما شرح ابن خضر له فسماه: النور لاقتبـــــاس نفـــائس الأسرار المودعه في درر اليحار البحار" انظر: كششف الظنون:




$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر ص: } 7 \\
& \text { (7 انظر ص: . } 79 \text { 19 }
\end{aligned}
$$


${ }^{(1)}$ 《أشرف أميت هملة القرآن
(Y0)


 [اللبقرة:] [ $]$ (الحجرة الشريفة ${ }^{\circ}$ الحبة
( أحمل بن عبل العزيز بن يوسف، الحرالي، أبو العباس، ولل سنة (٪9)

(v). $\langle\sim \Delta \vee \wedge \wedge$ )

(') انظر ص:
(r)

الذهب:
 واخد.


 والـجرة الشريفة، والله أعلم. عVI: أنظر ترجمته صن
 شذرات الذهب:




 ذكر المؤلّف في "جامع أسانيله" و كذا في "غايته" أنه قرأ عليه .مضنمّن "الإعلان" أما هنا في "النشر " فقد ذكر أنه :
أ- قرأ عليه بـــ"المادي" و"تلنخيص العبارات" و"التجريد" و"الإرشاد" لابن غلبون. ب- قرأ عليه .كضمّن : "جامع البيان"(م) و "الإعلان".
ج- قال المؤلّف : وأخبركي ب"مفردة يحقوب" للصعيدي. والله أعلم.


 رتّب "مسند" الإمام أمهد على الصحابة فأحسن فيه ما شاء ألاء.


 "النشر" واللّ أعلم.
(Yq)



$$
\text { (r). (_ } \vee q r\rangle
$$

قال المؤلّف : أخبرني ب"العنوان" بقراءتي عليه. (r•)

 ذكر المؤلّف في "غايته" أنه قرأ عليه مسموعه من كـا متاب "الكامل" للهنلي، وهو مـــنـن


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


 (البلقيتي) بدل (البلبيسي) وهو تصحيف.
(T)


وكا ذكر في "النشر" قال: أخبر ني ب"الكامل" قراءة منّي عليه.
 شيخ الإقر اء، ومسند عصر ه، طلب الملديث فسمع الكثير من العلمـــاء؛ يزيــــدون علــــى المائتين، وعي بالقراءات، وهو الذي أخبر المؤلّف بما جرى بين الذهبيّ وابـــــــن بُصْخــــــان
 (r). المؤلّف (r) تو (r لم يذكر المؤلّف في "غايته" تلمذته عليه، وقال في "جامع أسانيله": ولا رحلـــــت إلى الديار المصرية سنة (V79 هـــ) رأيته قل أضرّ وانقطع بالجامع الأقمر، فالتمست منــــــه أن أقر أ عليه فامتَع عليَّ، وأذن لي في قراءة كتاب "الإعلان" فقرأت عليــــه منــــه إلى أنـــــاء
 التمست هنه أن يقر أ ابين أبو بكر أمملُ القر اءات العشر؛ فأذن في ذلك؛ فقر أ عليه جميـــــع القر آن العظيم بذلك حسبما قَرأ على شيو خهه، وحضرت يوم ختمته ين جماعة من أهــــــلـ العلم؛ منهم الإمام الحلاّمة حافظ زمانه الشيخ زين اللدين عبل الرحيم بن الحسين العراقــيـ،

 أما هنا في "النشر" فذكر أنه : أ- أخبره ب"شرح الشاطبية" لابن جباره، و"الإعلان" و"المصباح". ب- قال المؤلّف : شافهين ب"الشرعة" .
$\qquad$





السويدائي،(1) المقدسي المصري، ولد سنة (Y) الم فأسمعه الكثير من كتب القراءات والمديث على مشايخ عصره، واشتغل بالفقه الشـــــــافعي،


$$
(\Gamma) \cdot\langle\wedge \cdot \varepsilon\rangle
$$


 والله أعلم.
ر (




$$
\begin{aligned}
& \text { (') نسبة إله قرَية سويلاء من أعمال حوران. وهي يين آمد وحوران، }
\end{aligned}
$$


 الضوs اللامع:
(r) انظر ترجمته في: غياية النهاية:

 () انظر: -

ذكر المؤلف في "النشر" أنه قرأ عليه "جمع الأصول" و"رورضة التقرير" جميعهما. ويلحق بذه المرتبة بعض شيوخه الذين أسند لمم (أحاديث) أو (آنــــارا) في "النشـــر"

لكن ليس عن طريق "الكتب" أو "الطرق" وهم، حسب الأقدمية في الوفاة:



 المؤلف: كان له إلمام بالقراءات، مسعت منه، وقرأت عليه و كان له إلي ميل كثير) وعنايـــة

## المرتبة الثانية: شيوخه في القراءات وليسوا في "النشر":

 ذكر الآخر ين، وأتبع هنا الترتيب الأبيدي:


(1) هذا الصوابي، وفِ "جامع أسانيده": (ميمع)، ومو تصحيف.
 المال

 (r) انظر : ص:

نفسه بذلك، ترددت إليه كثيراً، ومنه استغدتٌ علم التجويد، ودقائق التحريــــر، وعليــــهـ ارتاض لساني بالتحقيق. اهـــــ

 وأمّا وفاة هنا الشيخ فقل اختلفت عبارة المؤلف فيها، فقال مرّة: سنة ثلاث وســبعين


 ${ }^{(0)}[r . r$

و شيخ واللي رحمه الله، ولقّن والدي القرآن، ثم إنه بقي حت صرت مراهقاً، فجعل يتردد إليَ، فحغظت عليه من "الشاطبية" إلى أواخر >الإدغامه، قال: وهو الذي عرّفـــي الرمــــوز والاصعلاح. اهـ
تو يف هنا الشيخ في رمضان سنة \V أولياء الله تعالى، وحصل له ضعف بصر بآخره. رمنه الله بيّن المؤلف أنه قرأ على هنا الشيخ بــــرف أبي عمـــرو إلى آخـــر (المـــائلة؛ ســـنة ${ }^{(v)}($ - $-\vee 7 r)$
( الحمسن بن محمد بن صاح، الحنبلي، إمام، فقيه، سكن مصر، قرأ السبع علــــى أبي

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) غاية النهاية: / }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) غاية النهاية: } \\
& \text { (0) المصنر النسابق. } \\
& \text { (1) نسبة إلى بلدة قرب الح حرّان. التأج (سر ج) } \\
& \text { r } 9 / 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

حيان، والكشر .مضمّن "الكتز" على مؤلفه.
 "الإرشاد" لأبي العزّ إلى آخر (المائدة، وذلك في شعبان سنة >CVVI) (乏) عمدل بن عحمد بن إبراهيم، القرشي المزري، النصير، قرأ القراءات على ابن نغلة،
 بيّن المؤلف أنه قرأ عليه "التيسير" .

 هذا النو ع أربعون شيخاً. (8) والهُ أعلم.

## القسم الثناني: شيوخه في (لعلوم الأخرى:


 وأفنى عمره في البحت في دقائقه، حت أشير إليه بالبنان فيه، مع عدم تقصيره يـ العلـــــــوم


 التخصص هو كل شيء، وأن غير التخصص هو علم ثانوي يُستغنيَ عنه، لا حاجـة لمعرفـــة دقائقه.
(1) انظر : غاية النهاية: / (1)/

(r) وهذه الإحالات ستكون بذكر رقم الترجمة فقط، بدون ذكر الملزء والصفحة، وذلك كله هــنـ

نحالل "غاية النهاية" للمؤلف:

(i) انظر: جامع أسانيده: ق:
 فقط، بل نراهم مشار كين في علوم أخرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ شيخ الإسلام ابــن
 يكونوا حبيسي تخصعهم الذي شهروا به، بل لمم آراء يف تخصصات أخرى.

 مشار كات في علوم أخرى، جاءت بالصبر والمواظبة على التحصيل، والجلوس عند الشيوخ
 ابختصاصامَم، واختلاف العلوم التي أخذها عنهم المؤلف.

 مشايخ عصره ومشهوريه، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رممه الله، و كان شديلد الصالة به،

 وأيضاً: ذكر المؤلّف في "نشره" قال: قد سألتُ شيخنا شيخ الإسلام ...إلة (8) وأيضاً قال: وقد ححّتين شيخنا الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير من لفظه غير مــرّة،

 الإمام الفقيه، الأصولي النحويّ، تتلمذ على مشايخ عصره الكنبار، منهم أبو حيان، وتــانـا

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) ابتظر تر جمته ص: باه } \\
& \text { r (r) انظر : غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (气) انظر : غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

الدين السبكي وغيرهما، ألّف عدّة مؤلّفات نافعة جامعة، منها: "التمهيد فين تتزيل الفــرو ع ع على الأصول"، و"الكو كب الدرّي فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفرو ع الفقههية"

$$
\text { وغيرهما، توين سنة (1). }{ }^{(1)}
$$



$$
\text { (إإسنوي) }{ }^{(r)}
$$







"الكشاف" و"الحاوي" حلاُ إليه المنتهى، توفي سنة (. .

قرأ عليه المؤلف (الأصول) و(المعاني والبيان) وذلك في إحدى رحالاتــــهـه إلى الديــار
(7) الصرية

> وهناك شيوخ كثيرون تر كتهم للاختصار. والله أعلم.

هناك ثلاذة عوامل رئيسة كان لها أبلّ الأثر في مسيرة حياة المؤلّف التعليمية، و كـانت

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الظر: الدار الكامنة: (1) }
\end{aligned}
$$

(4) (4) انظر: غاية الثهاية:

سببأُ-كما سيرى بعد قليل -في أن يكثر الآخلنون عنه، والمتتلمذون عليه، وهذه العوامــــلـ
هي:
الأول: جلوسه مبكّراً -و في حياة شيو خه- للإقر اء والتعليم والتدريس. الثاني: الل حلات الكثيرة، والتنقل المتعلد من بلل إلى بلل، وهضر إلى مصر.

الثالث: علوّ سنده، وخاصة عنل ما تقدّم به العمر. كلّ هنا وغيره أغرى التا(ميل وطلاب العلم بالأخذ عن المؤلّف، والتتلمل عليه، حـى

بلغوا كثرة لا مبالغة فيها.
وقل حاول البحث جعع أكبر قلر مُكن عمّن نصَّت كتب التراجم علـــى تلمذتـــهـه أو
 الغمر " للحافظ ابن حجر، وكتاب "الضوء اللامع" لإمام السخاوري، فَقرءا تر جمة ترجمـة، وصفحة صفحة، ولله اللحمل؛ حت نتج عن ذلك بحموعة ليست قليلة من التا(ميذ، بلغوا 3 الضوء اللامع أكثر من (YO. Y مائتين و غمسين شخصاً. وقد سحجل البحث أثناء معح هؤلاء التلاميذ بعض النماط:
 اللختلفة وغير ذلك.
ب- أفهم بم يكونوا كلّهم من اللذكور، بل بعض ذلك الحدد من النساء، حيث بلغــن (V) سبع نساء. ج- أن بعضهم سشّل له التاريخ المكانَ الذي قرأ فيه علــــى المؤلّــــف، فبعضــهـم في〉الرو ضة< الشريفة، وبعضهم بتاه الكعبة، وحت إن بعضهـم قرأ علـــى المؤلّلـ ف وهـــو في >البحر>> إل غير ذلك. ولا كان ذكر كلّ هؤلاء التلاميذ لا يتفق ومنهج البحث، فقل ارتأى الاقتصار علـــى ذكر أشهرهم في عصر ها أو من نبغ منهمَ والإحالةَ على مواضع ترجهــــــة البـــاقين. والله الموفق.
 علاّمة حافظ متقن، أتقن التجويد والقراءات على المؤلّف، لا قلم المؤلّف دمشــــق ســـــة

竍 ．${ }^{(1)}\langle\rightarrow \wedge \wedge 0$ ）



＂








》＂
《V》

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: مسحم الشيو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : الضوء الللامع: } \\
& \text { (8) انظر: غاية النهاية: } \\
& \text { (o) انظر: الضوء اللامع: } \\
& \text { (1) انظر : الضوء اللامع: \& }
\end{aligned}
$$

نبّهه على إغغال "درُري""(1)
 اليمن صححبة المؤلّف، وقرأ عليه "المعجم الصغير" للطبراي على ظهر البحر في حال المســيـر
 الوصف بالشيخ، المدّث. ورواه له المؤلّف عن همسة عشر نفسأ عـــن ابـــن البخــــاري.

$$
\text { تو }{ }^{(Y)} \text { ( }
$$

(9》》
 القارئ الغالب ما قرىئ عليه من تصانيفه.

 ${ }^{(\xi)}\left\langle-\Delta \wedge \sum \gamma\right\rangle$
<| عليّ بن محمد، الشرعبي، كان آخر من بقي باليمن من شيوخ القــراء أهـــل


 (1) "النشر" • تو

vro: (1) وانظر ذلك في علّه من التحقيقت (ray

م)

(o) انظر: :الضوء اللامع:
() انظر: الضوء اللامع:


( لU (r)
 طريق "النشر " على المؤلف، وقرأ عليه في المدينة سنة >MrM هـــه "الشفا" وغيره، وسمــع عليه "الحصن اللمصين" وابتـأ في نظم "القراءات العشر" مـــــن طـــرق المؤلـــــ في روي "الشاطبية" ونحوها، مع التصريح بأسماء القراء، نظما منسشجما، واختصارا حـسنا. تــــــووي

 والجلزء الذي خر جهه لنفسه، وروى له "درر البحار" عن مؤلفه القونوي، وشر حه لابـــــــن


(0) المؤلف . ${ }^{\circ}$.

 يا شثس علم بصبح العز قد طهــلت ** في برج سعد لا من عنصر الشرو* "تيسير" "نشر " الصبا من كل "طيبة" ** حويت يا خير "كز " المذهب الحنفي
(1) (1)
 (r) انظر: الضوء اللامع:
(i) انظر: الضوء اللامع: 179/9-179
()

ومعلوم أن ما بين القوسين هو تورية عن أجلّ كتب القراءات، توفيّ رمَه الله ســــــة (1) $\langle\boldsymbol{\sim} \boldsymbol{\Delta v V r >}$

《 》 9

 للاختصار . (r) والله المونق.

$$
\begin{aligned}
& \text { VV-v7/1 - . }
\end{aligned}
$$




النساء:














 أما اللاي أحازمن فهن على التوالي:

## المطلب اللسابع：عقيدته ومذهبه الفقهي：

لم أجد من صرح بذكر مذهبه العقدي، لكن توصل البحث من خلالال بعض القرائــــن إلى أنه كان سلفياً، ومن تلك القر ائن：
 r－وأيضاً：ما ذكره المؤلّف نفسه، حيث قال في＂الطيِّبة＂：（1）




 وهناك وجه آنر يستأنس به وهو：أن القراءات العشتر المتو اترة التي يقرأ هِا المســلمون

 والها أعلم．



تنبيهات：



（1）الحليِّة：
人モ1：أنظر（r）
人7Y：أنظر（r）
（2）انظر：النشر：





 (r).

أما مذهبه النقهي:

صرّح به أيضاً بعض متر جميه.



 المذهب، والآخر هو قول الإمام ابن التّيّه، وهو حنبليّي




$\qquad$
「




VV.g YY7: آ (1)


## المطلب الثّامن: مكانتّه العلميةّ وثناء العلماء عليه:

نال المؤلّف -بغضل الله عليه- مكانة علمية رفيعة بين علماء عصره، فعلّ من أشهرهم

 الدعة والراحة.
 أقوالمم فيه:


ץ

r- الإمام السيوطي: الحافظ المقرئ، كان إمامأً في القراءات، لا نظير له في عصـره في
الدنيا، حافظاً للحديث(\%)
₹- ابن العماد:(0) كان عديم النظير، طائر الصيّيت، انتفع الناس بكتبه، وســــــارت في
(7)


> (1) انظر: إنباء الغمر: Y\& Y Y









إلى غير ذلك من عبارات التبجيل والتوئيق.

## (المطلب التاسـع: وظائفه:


》1"الإقراء في البامع الأموي.(1)


$$
\begin{aligned}
& \text { "النسر"(r) من الجامع الأموي سنة }{ }^{(r)} \text { (r) }
\end{aligned}
$$

تولى مشيختها بعد وفاة شيخه عبد الوهاب بن الســــلار في ثـــامن شـــعبان ســـنـة
 ابن الجزري لكونه أولى من بقي بذلك، وحضره الأعيان وأثنوا على درسه. اهـ اهـ الـا
 هذا؛ وقد ذكر النعيمي (v) أن المؤلف تولّى هذه المشيخة بعد شيخه (ابن اللبان) وهــالـا

قي عهد أنيه سليمان بن عبد اللك.




$$
\begin{aligned}
& \text { rov/a: }
\end{aligned}
$$



 سقطاً. (1) والله أعلم.

## 

ذك كلّ من (الستخاوي) و(النعيمي) تولية المؤلّف لمشيـخة الإقراء هـــــــنه الملر ســــة،
 ذلك؛ فذك أنه تولاّها بعد وفاة الشيخ ناصر اللـين نصر الله بن أبي بكر مخمـــــل البـــابي، (r).- VV7
 (ध) $\qquad$
 (1) (1) 》

 أما النعيمي فقد ذكر للأشرف داري حديث، و لم يعدّ المؤلّف عمن تولى الإقراء فيـــها،
(' انظر : الدارس في تاريخ المدارس:
 انظر: اللارسِ فِ تارِيخ المدارس:


(\%) أنشأ المؤلَف نفسُه هاتِن المدرستين، الأوله بدمشق، ولا أعرف بالتحديد تاريخ إنشائها، لكنه قطعأ قبل مــــنـة VAr
 وهل إل شيراز سنة v.



ابتداء سنة V9

ذكرها المؤلّف نفسه في ترجمته لابنه أبي بكر، حيث قال: وولاه الســــلطان وطــائف أخيه أبي الفتح رمهه الله التي كان أنخذها عي، مشيخة الإقــــراء بالمدر ســـة العادليـة....

وتدريس الأتابكية بسفح قاسيون. اهـــــ ${ }^{\circ}$

وقد تولاه مرتين:
الأولى: في دمشق سنة >VVr هــ و كتب توقيعه الحافظ ابن كثير رممـــه الله، إلا أن











آنذاك (Yی) ثانية وعشرون عامأ وهي سنّ الشباب.



باكر إلى دار عـــل جلْ

قال ابن حجر: أشار بالقنبيط إلى هنا، وبــ(اللمزر) إلى نفسه، وبـــهالقـــرع) إلى أبي
(1) "تّمي بذلك لأنه كان خاناُ للفواحش والخمر، وبه كلَ مكروه من القيان وغيره، فجآد بناءه الللك الأشرف رمّه

وتصحَف في >الضوء؛ إلى: (الكوتة) بالمثناة الفوقية بعد الواو .

 (r) الدست: كلمة فارسية مععن: الجلس، أو اللكان المعّ للسيد الكبير، وتوقيع الدست: رظيفة يجلس صاحبها هــع كاتب السر في دار العدل أمام السلطان أو النائب.

 منجد المقرئين: 11 من المامش.

(o) المؤلَف ينظر -والهُ أعلم- إلى بيت بشار بن برد: بَكُرا صاحبيً قبل المجيرِ ** إن ذاك النجاح يُ في التبكير
انظر: ديوانه: r/£
(י) انظ, :إنباء النمر: :

> تنبيه:

ذكر بصض المعاصرين من كتب عن المؤلف أنه -المؤلّف - تولّى وظيفة (الكتابة عمرر)






أعلمب

## المطلب العاشر: آثناره:

لم يقتصر جهد المؤلّف وطريقته في نشر علم القراءات والمديث وغير هما على الإقــراء.
والتدريس، ومشيخة المدارس فحسب،، بل تعدّى ذلك كلّه إلى خدمة العلم عـــن طريــــــ التأليف، فألف المؤلّفات العديدة، تلّقّاها علماء عصره بالقبول والرضا. هذا، وقد قام بعض الباحثين المعاصرين بطبع بحثِ، جرَّد وعدّد فيه مؤلّفات المؤلـَــف،

 تثرة في المكتبة الإسلامية.

 غالب الظن ليست لهـ أولاً: الكتب التي فاته ذكرها:

 (r) (r)

الإرشاد- ين كتابي "الإسعاد" اهــ. (") ولعله مفتود. Y- التقييد ين الشاطبية والتجريد.
ذكره المؤلّف في تر جمة ابن الفحام.

$$
\begin{aligned}
& \text { r- بز جزء مفرد ين شرح حليث الأحرف السبعة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع- حا حاشية على نظمه "الطيِّب": }
\end{aligned}
$$




 وقال في موضع آخر من نفس الرسالة:....وهذه النسخة ابخطي، وهي الـــــيت امـــتـقر

$$
\begin{aligned}
& \text { 0- طبقات النحاة: }
\end{aligned}
$$

 7- الفوائد المجمّعة في زوائد الكتب الأربعة.
جمع فيه زيادات أربعة كتب على ما في "الشاطيبة" وهي: "التبصرة" لمكي، و"المدايـــ"

V- مشيخة الجنيد:
ذكرها له الحافظ ابن حجر والسخاوي، بل إن الأول نقل منها كثيرا من الــــتراجم في
 .

$$
\begin{aligned}
& \text { قال ابن حجر في ترجمة (البنيد البلباني): }{ }^{(Y)} \text { خرج له عن شيونه شمس اللـين } \\
& \text { (r). الجزري و حدث بها }
\end{aligned}
$$

وقال في ترجمة بعضهم: ذكره الشيخ شمس الدين ابن الجزري في "مشيخة الجنيــلـ" -


 ثانيا: الكتـب التي في نسبتها إليه نظر: كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة 《1》 وهو شرح على "ألفية" ابن ماللك في النحو، وقد نسبه إليه بعض البإحثين المعـــاصرين اللذين كتبواعن المؤلف (ا أو تولوا تحقيق بعض كتبه (V)، معتمدين يـ ذلك على من تولــى


 (r) المصلر السابت (8) انظر : اللدر الكامنة:


$$
\begin{aligned}
& \text { rY-r|: }
\end{aligned}
$$

( ) ${ }^{\text {( }}$ ( (

وعند الر جو ع إلى هذا الكتاب وقراءته اتضح للبحث أن في نسبته إلى المؤلّف نظـــــرأ
يذكر في النقاط الآتية:


 لأهمية "الألفية" ومكانتها عند النحويين.

Y ب- أن هذا الكتاب طبع على نسخة فريدة، وليس على ورقة غلافها ولا على بدايتها أو ها يتها ما يثبت أها للمؤلّف.

 الرغم من اطّالعي على فهارس المكتبات، قال: ويقول مَن عثرت عنده هـــــذه النســـــخة: كاشف الخصاصة عن ألفاظ الملاصة لإمام العلامة، البحر الفهامة، شيح الإسلام الخطيب

و.جاء في بداية الكتاب: قال الشيخ الإمام الأجل العالم الحلامة شيخ الإسلام بر كــــــــة





> (r) (r) انظر: كاشف الخضصاصة: r الخصاصة: "ق": "ن" من مقدمة التحقيق.

 فاللّ أعلم بأي التاريخين هو الصحيح والدقيق.

فليس ين كل ذلك ما يدل على أها لابن الجزري المقرئ صاحبنا، بل لو تفطن المقــق




 عليه، فكان الأوْلْ الوقوف عند هذا، والتريّث حتى يمد ما يستدل عليه. ولكن: ر.ما يعذر العقق في استعجاله هذا بسبب التشابه في لتّب ونسبة الر جلين وهـو (شمس الدين) و(المزري).(1) وما أكثر شموس الدّين المِزرِيّن، وفات اليُقّق أنَّ: تقارب الألقاب لا يوجب اتفاق الأسماء والأنساب.
 عند قراءلي عليه "ألفية" ابن معطي على شر حها قال ابن السرّا"ج: ومن اللفظ ما ليس باسم
ولا فعل ولا حرف.... اهــــ كالمه. (r)


(1) وقد تعدّى الأهانة العلمية أيضاً اللدكتور عمد مطبع الماظظ حينما ذكر أن هاجي خليفة قال: وعن شَرح الألفية







أوّلّه(1)، وقد سبق أن المؤلف أخذل هذه "الألفية" لابن معطي عن الرعيين. وسيأتي في آنر المبحث الككام عن هنا الشيخ.

 وذلك كالتالي:
أ- تضحيفه وتقليله لبعض القراءات الصحيحة، كما في قوله: قد تضافـ (لدن) إلى ياء



ويلاحظ هنا - إضافة إلى تقليله- عدم ذكره صاحب القراءة، أو الإشارة إلف مكانتها مع أفا سبعية.

 إليه.اهــــهـ ${ }^{\text {() }}$ ج- عند مسألة العطف على الضمير قال: إذا عطفت على ضمير عغفوض فلا تعطـف




$$
\text { (1) انظر : مقدمة تعيق كتاب: الفصول الخمسون: ra-r } 9 \text { نفيها تأريخ لأوائل المنظومات النحوية. }
$$

(1) انظر:

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر: كاشف المُصاصة: الشا } \\
& \text { (๕) انظر : كاشف المُصاصة: عى } \\
& \text { ryo-ryr/r: } \\
& \text { (י) كاشف المصاصة: }
\end{aligned}
$$

النحويين وادّعوا أفها لـن في كلام العرب.

د- عند الكلام على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وتعداد اللغات الي في نيو (يـا


$\qquad$







 هذه بعض النقاط اليَ رأى (البحث) أفا تخالف المهود من منهج ابن الجْري المقــرئ
 (كاشف المصاصة عن ألفاظ الملاصة) ليس لابن المزري المقرئ صاحبنــــا، بــل هـــو لشخص آخر غيره.
إذن: من هو مؤلّف مذا الكتاب؟

ابلجواب:







 (Y)〈-\&V1)

والذي جعل الجحت يكيل إلم أن هذا الر جل هو مؤلّن هنا الكتاب الأسباب الآتية: أ - تصريح بیضهم أن له شر حأَ على الألفية،

ب- شهرته ب "النطيب المزري".
 وُجِد أن النصيـــبـي هنا هد يكون:




rr:





هذا ما استطاع البحث الوصول إليه يف هذه القضية، ولعلّ الأيام والأباث تســـــاعد على الوصول إلى تأكيد ذلك أو نفيه. والشّ أعلم.

## المطلب الحادي عشر: وفاته:




رمة واسعة، وجزاه عن المسلمين خير اليلزاء.









## الفصل الأول:

در اسنة منهج كتاب "النشر" وشسمته إلى:

$$
\operatorname{lin}_{\rightarrow \rightarrow \infty}-\left.\right|^{5}
$$

ب- أربعة عشر مبحثًاً

التمهيد: وفيه النقاط التالية:
الأولى: توئيق اسم الكتاب.
الثانية: توثيق نسبة الكتاب اللمؤلّفق. الثالثة: سبب وتاريخ تأليف الكتاب.

فأقول بكول الله وقوّته:
الأولى: توثيق اسم الكتاب:
 وهي قوله::. فهو في الحقيقة "نشر العشر ".(1) وهذا الاسم هو الموافق لقوله في "الطّيّبــة": (r) ضمَّنتها كتاب نشر العشا
وموافق لموضع في " أسانيده"(r)

وذُكره في هاية الكتاب بعنوان "نشر القراءات العشر"(8) وهو الموافق لقوله في "تقريب


وسمّاه المؤلف "النشر" فقط بدون زيادة في في موضعين، أحدهما في "غايته"(1) والآخــر في
"جامع أسبانيده". (9)

() الطيبة:
i/rl:ق (r)
579/T:

T/r|, i/ in: ق (r)


(9) قَ (9)

وبناء على ذلك: لو أريد الدقة في اسم الكتاب لجلع: " نشـر القراءات العشر" فــــــهـو
 القراءات العشر" إذ لا انختلاف بينهما، ومؤدّاهما واحد. والله أعلما الثانية: توثيق نسبة الكتاب للمؤلّف:



الكتاب ونسبته إلى مؤلّفه.
 والقسطلالين والأزميري والمتولّي وغيرهم.
 وصرفه فيما لا طائل تحته. والله أعلم. الثالثة: سبب وتاريخ تأليف الكتاب:

(1). الشريف قد دثرت.... إلٌ إلى قوله: سالف الأعصار
 أوائل شهر ربيع الأوّل سنة تسع وتسعين وسبعمائة، ،مدينة (برصة) وفرغت منـــــه في ذي


## أما المباحث فهي على النحو النتالي:

المبحث الأول: منهجهه في شروط صحّة القراءة:



تلاميذه الآنخذون عنه، والملّنون روايته لنن بعدمم.






 قراءة صحيحة متواترة، والعكس صحيح.


(7). (1)

أمّا الشروط التي ضبط هِا العلماء صحة القراءة فثلاثة وهي: 1- مووافقة اللغة العربية ولو بو بها
Y- ب- مو انقة رسم الصحف العثماني ولو احتمالًا.
r


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

> 179-170 انظر : المرشد الوجيز (r)
> (气) ومنه قوله تعالل وأفتا جاء أشراطه
> (*) انظر: اللسان والقاهوس والتأج (شرط)
(1) وذلك كالَّوْل الذي هو شرط في وجوب الز كاة، ينتفي وجوبُها بانتفائه.

انظر: البحر الميط للزركشي: \/9/r





التقديري فهو ما خالف فيه الرسم اللفظ كقراءة المّة في نغسن الكلمة. (r)








> الأر بعة إلى تلاغئائة وبضعة عشر، عدد أهل بدر .(7)
 هو أنه ليس للتو اتر حدٌ ميَّن، بل ما ثبت به العلم اليقّين فهو العدد الكانيّ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : اللسان: وتر }
\end{aligned}
$$



(0) ديوانه: 00
 الأهصول.

قال في "المصول": الحقُق أن العدد الني يفيد قولم العلم غيرُ معلوم، فإنه لا يُـــــــرض


 هـا.اوققللج") هاحب "مراقى السعود"(Y)

وأو جب العدد * من غير تحديد على ما يعتمل

إلغاء الأربعة فيه راجــــح * ${ }^{*}$ وما عليها



 ويختلف معهم في الثالث -أعين التواتر - انتتلافاً جوهريّا، حيث يرى أنه شرط غير دقيــق





(r) هو: سيلي عبد الله بن الما إبراهيم، من قبيلة في موريتانيا تسمى (إِّوْعْل) أي: أبناء أو أولاد (عليَ، علوي،
 المختار بن بونه ابلمكي، والبنَاني الفاسي علاّمة عصره في الأصول، ألّف: نوز الإقاح، وشر حه، و"طلعة الأنوار"
(r) نشر البنود: r/r/r

من الأحرف السبعة... قال: ومتى اختل ر كن من هذه الأر كان الثلالثة أطلق عليها ضعيفــ
 وقال في "الطِيّة":


وحيثما يختل ركن أثبـــت * ش شذوذه لو أنه في السبـــعـوة (r)
ويشر ح المؤلّف مراده بــ (صحّة السند) فيقول: قولنا: (صحّ سندها) فإنّا نعني به: أن يزوي تلك القراءةً العدلُ الضابطُ عن مثله؛ كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشـــــهـهورة
 (r) بعضهم.|هــ
بل ذهب المؤلّف إلى أبعد من ذلك وهو تصريكه بشيئين:




 أحرف النملاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم، ولقد كنت قبل أجنح إلى هنا القول ثم
 قوله: (كنت قبل) أي في بداية حياته، وتحديداً في كتابه "منجد المقرئين" حيث فيـــــهـ
(י) النظر ص:
(r) الطيبة: rr
rri (انظر ص:
(8) انظز ص:'

التصريع باشتراط التواتر بل والدفاع عن هذا القول وتخطئة ما سواه.
 (التواتر) بل وتضعيفه إياه. وهذا القول الذي ذكره المؤلّف وانتاره، هو في حقيقة الأمر قول لبعض الأئمة الذيـنـ



 أبو القاسم النويري حيث قال في "شرحه" على "الطيبة" عند الأبيات المذكورة:

 و كان مُن تَبْله الصفراوي والمِبري وغير هما


(1) يلاجط أن المؤلّف في "المنجد" جعل القراءة قراءتين ولكل شروطها، كالتالي:
 الثانية: القراءة الصحيحة: وجعلها على قسمين:

 الني
ب- ضرب لم تلتَهْ الأمة بالقبول و ولم يستفض، ورجّح جواز القراءة به والصلاة به.

 (r)
(1)

وقال الصفاقسي: مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمدّيّين والقـــــــرّاء؛ أن التواتر شرط في صـحّة القراءة، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر، ولو وافقتت رســـــــ الـا
 وقال أيضاً بعد أن نقل كالام المؤلّف في "نشره" و "طيّبته": وهذا قول مُحدُث لا يعوّل (r) عليه، ويؤدي إلى تسوية غير القر آن بالقر آن. اهـ الترجيح:
هذه المسألة من أصعب المسائل في هنا الفنّ، والترجيح فيها من مثلي أشلّ منه نتــلـ الجبال، نظرأ لاختلاف أفهام العلماء الأجلاءء، وتباين آرائهم ونظراهمّم.
 القولين، وأفما لا تضاد بينهما في الحقيقة من بعض الوجوه، حتى وإن الحتلفـ العبـلرات، وبيان ذلك:

أ- أن القول بصحّة السنل ير جع في فاية الأمر إلى (التواتر) وذلك لأن القائلين بــه صحة السند- يشترطون فيه مصاحبة (الشهرة) و(الاستفاضة) وهما عند بعض الأصوليــين قسمان للتواتر يدلّ على هذا ما جاء في "كشف الأسرار":
(المشهور): هو ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر في القرن الثاني، فصار ينقلــــــهـ قوم لا يتوهّم تو اطؤهم على الكذب؛ وهم التابعون بعد الصححابة رضي الله عنهمى وصــار بشهادهـم وتصديقهم .متزلة التواتر حجة من حجت الله حتى قال الجِهّاص إنه أحد قســمي
 وفيه أيضاً: (المشهور) هو ما تلقّته العلماء بالقبول، والاعتبار بالاشتهار في القرن الثاني
(£) انظر: كشف الأسرار: 7VO-7Vr/r

$$
\begin{aligned}
& \text { IV : غيث النفع (r) } \\
& \text { (r) الهُهدر السابق }
\end{aligned}
$$

(1) الثالث

(Y) عن القر آن
 حرفاً، ووما اعترض به النويري والصغاقسني ومن تبعهم رمهـم الله رد عليه الإمام الشو كاني رحمه الله، فقال، بحل أن نقل اعتراض النويري على المؤلّف بتوله: هذا قول بادت حخ لالف لإِجماع .. إلخ قال الشو كاني معقبا عليه: وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام ابن اللمزري وغيره من أئمة القرّاء لا يعار ضـــــهـ نقــلـ
 المرجِّحات قعهنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح، وقل وافقهم عليه كثير من أكابر الأئمـــــة حت إنّ الشيخ ز زكريا بن محمل الأنصاري لم يكاك في "غاية الأصول" الـلافو لـل حكاه ابن

و سواء قيل بــــ(التواتر) أو (بصحّة السنل) فلم يَحُذْ مـا يقبل من القراءات غـــــــير هــــنه العشرة المشهورة الآنن، وما سواها فَقَلَ التواترَ وصحةَ السنَلـ.

وما يل على إمكانية المحمع بين القولين هو تقسيمه القراءة إلى ما يقرأ به وما لا يقرأ به، و بيّن فيه أن بعضه متواتر و بعضه صصحيح. (ع) والله أعلم.

لين كان العلماء: الفقهاء، والأصوليون قد اتفقوا على تواتر القراءات الســـــبع قـــولاً
(1) نفس المصلر.
(r) انظر: حاشية العطلر: 1/1

من فن آنحر.
(i) انظر ص:

واحدأ إلا شرذمة لا تأثير همم في الإجماع"(إلاّ إفم كانوا على العكس من ذلك في نظرفّم

 والسبعة، وما بين مضعِّف لها، بل وملَّع شذو ذها وآحاديتها. فالأصوليون وجهع من الفقهاء نصّوا في كتبهم على تواتر السبعـة فقط، وأجمعوا علــىى هنه العبارة المتداولة عندهم: "والقراءات السبع متواترة"(r) و لم يتعر ضوا لذكر "الثلاثة" مـا
 فيما زاد على "السبعة " مطلقاً، " كُّا يفهم دخول هذه "الثالث" من باب أولى. وهناك أسباب كثيرة جعلت هذا الفريق من العلماء يذهب إلى هذا القول؛ ليــــس ذا عىلّ تفصيلها لكن هناكُ سببان يرى البحث أفما رئيسان في ذلك وهما: الأول: شهرة القراءات السبع عند غير المختصين بالقراءة.

 وجوبَ الاقتصار على هذه السبعة وعدمَ جواز غيرها.
 الأصوليين فيما ذهبوا إليه، ويختار ويميل تصريماً إلى القول بتواتر القراءات الثلاث.
 عن رأيه ولإبطال مخالفه، وذلك في النقاط الآتية: 1- اعتماده على "فتاوى" من أئمّة عصره المشهود لمم بالفتوى، وهنا يلحظ في اثنتين منها:
(1) هم المتزلة، كما صرح به الزر كشي في البحر الغيط:
(Y) النظر : المستصفى: . .

(1). أـ فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

ب- جواب للإمام أبي حيان الأندلسي.




 (الممداني والبغوي، والكواشيّ، وابن الصلاح وغيرهم
 القراءات الثلات عن السنعة، إذ كلّ واحدة لما أصل ترجع إليهه ${ }^{(0)}$ :
 يعقوب تابعة لقراءة أبي عمرو البصري، وأمّا قراءة خلف فهي قراءة الكوفيين، بل إنــــه لم (1). يخرج عنهم إلا في حرفين
 الأصوليين.
ويالحظ على منهج المؤلّف في هذه القضية أنه لم يمعالها ضمن ما (صحّ سنده) بـــل
(1) انظر ص:
(r) انظر ص:
\&
(8) انظر ص:
(0) وهو ما وضّحه في "اللرّة" بقوله:


$$
\begin{aligned}
& \text { Vř: انظر (י) }
\end{aligned}
$$

وهنا لا تعارض فيه فإنه قد صرّح بقوله: واللـي جمع في زماننا الأر كانَ الثلالّة هـــــــي




 (r). ${ }^{\text {(r }}$

ونقل أيضأ كلامأ لابن حجر ذكر فيه سبب الاقتصار على العشـــــرة فقـــطط فتــــال:
 أعلم.

## المبحث الثّالث : منهجه في الأسـانيد:

${ }^{(0)}$ السَّند في اللغة: ما قابلك من الجلبل وعلا عن السنـ وعند المحِّيّن هو: الإخبار عن طريق المنن، لأن المخبر يرفع الحديث بإخباره إلى قائله، والحديث 'المسنلُ هو: ما اتصل إسناده حتى يسند إلى البّ وقد أكر م الله تعالى أمة محمد


(r) انظر : القول الملاذ:
(「) انظر: شرح الططبة:
(4) انظر: القول الـلاذ: 7^
(0) انظر : كَذيب اللغة والصحاح والقَاموس (سند)
(1) انظر: المختصر جي علم الأئر : 1 (1)
 بكتهـم من الأنبار الي أخلخوها عن غير الثقات (1)
 .

 وسَلامه عليه.






إلا هي ككت ووفت. اهـــــــ)

ورككن بيان منهج المؤلف ين (الأسانيد) فيُ النقاط الآتية:



 الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة، وأذكر ما وقع ثــن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : جامع أسانيد المؤلف: ق: } 7 \\
& \text { عOV:انظر (r) } \\
& \text { 人 }
\end{aligned}
$$

r- اشتراطه (للأسانيد) شروطاً لم تقع لغيره؛ من (العدالة) واللّقيّيّ والمعاصرة،) قال



ع- رؤيته في أن عدم الاهتمامٌ بــ (الأسانيد) هو السبب في ضياع كثير من القراءات، وذلك قوله: وهذا -الأسانيد- علِم أهمل، وباب أغلق، وهو السبب الأعظم في ترك كثـــير

 لسبب بخالفتها لما جاء عنه من الطرق الصحيحة، ومن أمثلة ذلك: أ- كثيرأ ما تصادف القارئ عبارة: لا يصح من طريق -فلان - ألبتة(8)، وعبارة: ولا

نعلمه ورد عن فلان ألبتة بطريق من الطرق









د- قوله في غير ما موضع: وليس ذلك من طرقنا.. وقوله: إلا أن روايته ليست مـــــن


الصحيح العلمي:

 ردّ المؤلّف على هذا الرأي بشدة وقال: قوله: (لا ينبغي لذي لبّ...) إلخ، فظـلهر في

 وقد أطال المؤلّف الردّ على أبي شامة في هذه المسألة با عحصّله: أن رواية شخص انفرد
 الأقوى من قولي أيَّ إمام إنا هو في البكتهَكات لا في المنصوصات إذ اليقين لا يُنقض إلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر ص: } \\
& \text { (r) انظر ص: } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { Irrre: انظر ص (r) } \\
& \text { (行 (انظر ص: } \\
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { انظر ص: } 1000 \\
& \text { (1) انظر ص: 10V7 } \\
& \text { lovV: انظر (V) }
\end{aligned}
$$

(1)


على القراءة أو الرواية قوّة وضعفاً، قبولاً ورداًّ.



.مضمّن)، (r) وأحياناً بـــ(قرأت عمضمّنه) (r).

 شيخهه وتحديد تاريخه. ${ }^{\circ}$ وهذان ضروريان جداً لتبيين حالة السنَّ والقراءة، هل مي عرضأ أم إجازة، روايــة أم
 أعلم.

## اللمبحث الرابع: منهجه في حديث الأحرف السبعة:




> (1) انظر ص: 10VA
> (r) (r) انظر مثـلا:
> \&

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر مثلًا: } 0 \text { ( } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

(1) تعدّدت روايات وطرق أسانيد هذا المديث، واختلفت ألفاظه تبعأ لذلك، ولكنها اتفقت على عبارة 》أنزل له أر

 البموع التفيرة من كل جيل.

 الوالحا يقرأ على سبعة أو جه، فهذا شيء غير مو جوده، وتأكيدهم أيضا على أن القـراءات السبعة ليست هي المرادة هذا الملديث كما يظنه بعض المهالل(ع) . ومع هذا الاتفاق فإفـم اختلفوا في تفسيره وتبين المراد منه اختلالفا كثيرا، حتى صعــب الخرورج منه بقول سالم من الاعتراض والاحتمال، وذلك -عندي- بســــبـب الاشــتراك اللفظي لكلمة (حرف) ذات الملول المتعلد، والمعاين المختلفة.
 وهي أوجه مههة و شاملة، لا أعلمها وردت بمحوعة هكنا في كتاب من كتـب القـــراءات إذا استثنينا "جامع البيان" لإمام الداني، أما هذه الأو جه فهي:



 وانحتالف العلماء في متناه، وصلته بالقراءات القر آنية"

وغ/رعبدا والرمن اللططرودي، وعنوان كتابه: "الأأحرف القر عانية السبعة"


$$
\begin{aligned}
& \text { or-or :حديث الأحرف السبعة) } \\
& \text { (2) انظر ص: } \\
& \text { (0) انظر ص: }
\end{aligned}
$$

الأول: سبب وروده على سبعة أحرف: وبيّنه المؤلّف أنه للتخغيف والتيســــير علـــى
الأمة.


(1). كمىن اللغة أو .كمىن القراءة، ثم قال: و كالا الوجهين محتملـ
 الختلفت فيه آراء العلماء، وتشعّبت أقوالهم، حتى أو صلها بعضهـم إلى خمسة وثلاثين قـولًا يتضح عند البحث أن غالبيتها متدانحلة، وقد اكتفى المؤلفّ بذكر خمسة منها وهي:

القول الأول: أهنا لغات.
القول الثاني: أذنا معاي الأحكام كالحلول والحرام.......ل.
القول الثالث: الناسخ والمنسو خ.... إل.
القول الرابع: الأمر والنهي....إلخ
القول الخامس: الوعد والوعيل... إلن.
و لم يرتض المؤلّف أَيَّ قول منها؛ وإن كان وصف الأول بأن عليه أكثر العلماء، ${ }^{\text {ألم بل }}$

(r). يختلفوا في تفسيره ولا أحكامه

ويظهر من بحث المؤلّف للمسألة أنه لم يقصد التو سع فيها بذكر الأقوال ومناقشـــتها، حيث ترك كثيراً من الأقوال؛ تبلو في قوّكَا و كثرة القائلين هما من العلماء أولى بالذكر مـنـ الأقوال الي ذكرها، لو استثنينا القول الأول.
ويتضح لكاتبه أن القول: بأن هذا الحميث من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، هو أقرب الأقوال، لأنه كما سبق قبل قليل؛ ما من قول ذُكر إلاَّ واعترض عليه ما عدا هذا
(' انظر ص:
(「) إنظر ص:
(r) انظر ص:
القول فلم أجد من اعترض عليه.
 الالهتمام هِا جدا؛ حيث صرح بقوله: ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه، وأمعــنـ (1) النظر من نيف وثلاتين سنة. اهـ وبعد أن ذكر قولين للعلماء فيها، صرح برأيه وجوابه فقـــــال: تتتعــــت القـــراءات؛
 يخر ج عنها. اهــــا ويظهر جليا تأثر المؤلف؛ أو بعبارة أخرى التشابه الكبير يين ما قرره المؤلف في هـــــنه
 (r)

جوهري بينهم•
بل الحق أن هذا التقسيم هو لابن قتبية رمه الله، تأثر به من بعاه وهذبه واســــــتدرك


 من التضاد والتناقض، ثُ ذكر الأمثلة لذلك. ${ }^{\text {(م) }}$ الوجه السادس: على كم معنى تشتمل الأحرف السبعة؟ فذكر أهما متعلدة لا تنضبط،
لكنها ترجع إلى معنين. (7)

الوجه السابع: هل الأحرف السبعة متفرقة في القر آن أم لا؟ واختار أها متفرقة فيه،

$$
\begin{aligned}
& \text { (!) انظر ص: } \\
& \text { (') انظر ص: }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { () إظر: الفتح: } \\
& \text { (o) انظر ص: } \\
& \text { (ヶ) انظر ص: }
\end{aligned}
$$

الوجه الثامن: هل المصاحف الحثمانية مشتملة على بميع الأحر ف السبعة؟ وو صــــف
 منهما مذهب الجمهور وهو أها مشتملة على ما يكتمله رسمها من الأحر فو السبعة فقـــطـط، جامعة للعر ضة الأخحيرة.
الوجه التاسع: هل القراءات العشرة المتواترة هي الحرو فـ السنبعة أم بعضها؟ وذكر أهـا
مسألة مبنية على المسألة قبلها.(r)

الو جه العاشر: حقيقة اختالوف السبعة الأخرف وفائدته، وبين أنه الختــــلاف تنــو ع وتغاير، لا اختالف تضاد وتضارب، ثم ذكر ثلالة أو جه يقع فيها الختلاف القراءات كلها،
ثم ذكر عدة فوائل لمذا الاختلافف. (r)

كان ذلك باخحصار توضيحا لمنهج المؤلف في هنا المديث، وطريقة تناوله إياه، وهناك مزيد من التعليق والإيضاح يألي في عحله من التحقيق إن شاء الله.

## المبحث الخامس: منهجه في الثّجويد:

القرآن الكريم كتاب الله تعالى وكلامه، أنز له على رسوله محمد وطر يقة أداء مشهورة و معروفة، وقد تكفل تعالى بكفظ هذا الكتاب فقال:

الذكر وإنا له لحافظون
و كان من أسباب هذا الحفظ أن هيأ الله سبحانه وتعالى رجالا أفنوا أعمارهمـ في تعلـم وتعليم القر آن اللكريع، حتي ضبطوه وأتقنوا ألفاظه على الكيفية التي تلقوها من مشــــــــيـهـمـم إلى الصحابة؛ إلى البي .يمدوا ما حقه القصر.
(10) (1) انظر
(r) انظر ص:
(r) انظر ص: (


ولقد وصلتنا أحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم) وآثار عن السلف، "بَيّن لنا شــــة







 يعتمل في حفظه القرآن غلى (المصحف، دون الشيخ، فيعتقد أن القراءة البموّدة هي إفــراط
الحر كات، وترعيد المدّات(8)...إلخ.

وذلك لأن هناك ألفاظأ في القرآن -واللهِ- لو لا شيو خالقرآن آل لا استطاع عأيّ شخص
 (o) الصحابة عن رسول الله

(1) انظر ص:vvo ، وانظر غاية النهاية: /709٪
(T) من الآية (.
(r) انظر التخريج ص: avo
(s) انظر ص: VVT

(1) من الآية ( (غ ) التربة
(") من الآية (\$ ) هرد
(^) من الآية (३V ) الذناريات






صغته المعروفة به. .إخ. (Y)
 (r). ${ }^{\text {( }}$ (镱 بل تعدّى ذلك إلى أن مَن قَدَر على تصحيح كلام الله باللفظ الصحيح وعدَّل عنه إلى


ريب، وغاشٌ بلا مرية.(غ)

 وتنَّى بذكر الطرق الصحيحة لعلاج ذلك الضحف.
$=$



 الآثخذين عن مثلهم إل الني
(1) الظر: التهيد: (r) انظر ص: (r)

() انظر ص:

فمثلا نراه يقول: أهل الهملل الوارد على ألسنة القــــراء هـــو إطـــلاق التفخيمـــات



 (r) المسن.

ويلاحظ أيضاً فائدة أخرى - لم أجدها في كتب التجويد قبله- وهي تسجيل نُطْـقِ بعض البتمعات لبعض الحروف، في ذلك الزمن، وهو يريد من ذلك التحذير مـــن مـــــل ذلك النطق في حروف القرآن، فهناك تسشيل لـالات صوتية عن أهل الشــــامه ومصــر وبوادي اليمن والأندلنى، والعجم (تر كيا وإيران) والمغرب.

## المبحث السادس: منهجه في الاحتجاج للقراءات:


الدليل والبرهان، وسميت الحجة بذلك لأهنا تُحَجّ أي: تقصند


 يعرّفه بأنه: (بيان الأسلوب العربي الذي جاءت عليه القراءات)(")، ذلك؛ لأن الملان بين المؤيّدين والطاءنين في القراءات إنا هو من حيث موافتُتها لأساليب الكرب في كلامـهم أو عدمُهُ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر ص: VY9 } \\
& \text { VVV انظر (r) } \\
& \text { VAT : انظر ص (r) } \\
& \text { (₹) انظر : كَذيب اللغة واللسان والتاج (حجّ) } \\
& \text { AY: انظر : التعريفات (9) } \\
& \text { () هذا التعر يف لككاته. }
\end{aligned}
$$

وقد أدّى الجهل بلغة العرب، وكذا عدمُ استقراء أسالييهم في الككلام إلى خلتخلة واضطراب آراء بصض النحويين واللنويين - بل وبعض أهل القرّاءاءات-(1) في القراء القراءات فنبزوها تارة بالضعف، وأنرى باللّحن، وثالثالة بالمطأ. فالاحتحاج يبحث في هذه القضية وهي يان أن أسلوب القراءات القر عانية عربيّ، وأقلَّهـ ما يقال فيه أنه فصيح.



 وغيرها، ومن تَمَّ أفر ووه بالتأليف دلالة عندهم على أنه صار علمأ قائماً بَدَّ ذاته. (r)




 بعض القراءات عند اللهوري رمهم الشا
 (r) انظر تر ترجمه ص:


(3) من الآية ( (






 النقاط اليَ قد تساعد على فهم أسباب الانختلاف في هذا الجال بين القرّاء وغيرهم. وهي وهي:







 أن ما وصل إلينا من كلام العرب قليل.

وهو غربي.؟

أمّا منهع اليؤلّن في الاحتحاج فيتيين من خلال العدد غير القليل من القراءات اليّ
 بعكس المدرسة الكو فية التي ترى أن القراءات سندها اللرواية، وهي من أحل هنا أقوى في بكال الاستشههاد مــن
 أو عدم موافقتها. فالقراء أصحاب أداء، وتلقَ، وعَرْض، فهم أدقَّ من النحاة اللذين هم أصحاب تقعيد وتنظيم، و لم يســـــتطيعوا -
 سديد.
 ro7: انظر (9)

وجَّهاه واحتج لما، حيث ربت على (07) ست ومسسين، ما بين أصول وفرش، وأيضاً في
الطريقة اليت سلكها في هذا الاحتجاج، ويتحلّى هذا المنهج في النماط الآتية: 1 - أن المؤلّف لم يلتزم تو جيه كلّ قَراءة، بل ترك كثيراً، ولا يصحّ أنَّ يُهـم من صنيعه هذا أنه اقتصر على القُراءات الي للنحويين وغيرهم طعن فيها، بدليل أن ما ترك الاحتجا
(1). له فيه طعن وتضعيف بل وتخطئة منهـمر

Y- ب- أنه في القراءات التي احتحّ لما لم يَسِر على وتيرة واحلة في الاحتجاج، فنراه أحياناً

 (ع) الْمُشِرْ كِينَ
r- تعدّد جوانب الاحتتجاج عند المؤلّف، وعدم اقتصاره على نوع واحد فيها، وهـ
البوانب هي:
(أ- الاحتتجاج التغسيري:
 (تحتها) في سائر القر آن، فيحتمل أنه إنا لم يكتب (مِن) يي هذا الموضع لأنّ المعى: ينبع الماء من تحت أششجارها، لا أنه يألي من موضع وبتري من تحت هذه الأشجار، وأمّا في ســــــائر القر آن فالمعي أفا تأتي من موضع وبتري تحت هذه الأشجار.



rra/r: (r)
(r) النشر: rıo/r
( ${ }^{\text {( انظر : النشر: }}$

(1) من الآية ( . . ) البقرة

 ب- الاحتحا



$$
\begin{aligned}
& \text { ج- الاحتحاج الباغي: }
\end{aligned}
$$








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النشُر: Y Y / ، وينبّه على أن كلمة (فلاختلاف) سقطت من المطبوع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآية (90) الائلدة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (\% } \\
& \text { (Y) من الآية (Y|V) (البقرة } \\
& \text { (") من الآية ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rva, roo/r: انظر (9) }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (1') من الآية ( }
\end{aligned}
$$


 ()






و- الاحتجاج الصريف (7)


 السابقة، فإذا لم تصح لا يصح الاحتجاج، ويظهر هنا من غالال تققبّ على البعبري عنــد

> r90-rq\&/r: النشر (1)
 HYY 6YY 6F.7 6Y91 6YAY



 (Y) من الآية (Y) النور
() ( النشر: :






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


 (9) قائله . اهـــــ)

V- استشهاده بالشُعر: وهذا كثير فِي الكتاب، على اعتبار أنه في التــراءات، وليــــن

$$
\begin{aligned}
& \text { rrr/r : }
\end{aligned}
$$



(4) تن الآية ( (0 0) يرنس



 K $7 n$ :
(9) الظر : النشر

موضوعاً لتوجيهها، وْصنيعه هذا يذكّر بما رواه المافظ أبو العلاء الممداني بسنده إلى ابــــن
 القر آن فالتمسوه في الشعر، فإنه ديوان العرب《(1).




 يقول: واتفقوا على كذا. مثال ذلك:



 أعلم.

## المبحث اللسابع: منهجه في الرسم الحثمـاني:



> r. $\Lambda$ : التمهر (r)
> (r) من الآية ( (




(י) الصحاح واللسان والتا (رسم)
أمِن رسم دارٍ مَرْبٌ ومُصيفُ * لعينيك من ماء الشُؤون وَكِفُ

وأمّا اصطلاحاً هنا فالمراد به: أثر الكتابة، أي الكيفية اليت كُتِب هِا القرآن الكريه، أي: مر سوم القر آن.
وأضيف (الرسمُ) إلى (التثماني) للدلالة على أن المراد تحديداً هو (الرسم) الــــــاهل

 (r). ${ }^{(r)}$ 駺




 تو جيه القراءات. ${ }^{\circ}$
ومعلوم أن (أهل الرسم) ومو ما يتتمد في كيفياته عليه، وير جع عند انختالف المقارئ إليه. قد ثبت وصح عن أولي العلم من السلف، قال الخراز (1) رمهه الله:
(\%) انظر : الإبانة:

(0) انظر: الإتقان: \&/ £
 وغيرها من كتب الرسّم. الظُر: غاية النهاية: YTV/T

## وبعد فاعلم أن أصل الرّسمَ * ثبت عن ذوي النُّهى والعلم


 ذوات الياء بالياء، وذوات الواو بالواو، و لم يصورّروا الهمزة إذا كان ما ما قبلها ساكناً، نــــــو:


 اختلفوا في حكمه:
 قال الإمام أحمد: تُرم خخالفة خط مصحف عثمان رضي الله عنه في ياء أو واو أو ألــف أو


وقال البيهقي: من كتب مصحفاً فينبغي أن يكافظ على المجاء الذي كتبوا بـــه هــــــنـه
 قلباً ولساناً، وأعظم أمانة منّا، فلا ينبغي أن يُظَنْ بأنفسنا استدراكاً عليهمَ، ولا سقطناٌ لـــمـ.
$\infty$
ونتل الزر كشي" عن أبي عبيد: اتّباع حروف المصاحف عندنا كالسنن القائمة الـــيـي لا
(ㅇ)
حتّ إن الز عخشري عنا اللهُ عنه، اللذي عُرف عنه رد بعض القراءات والطعن فيها ذهب

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. (1) انظر: دليل الميران } \\
& \text { rv^/\: البرهان ئ علوم القرآن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (م) انظر: الشعب: Y/人 }
\end{aligned}
$$

 وذهب بعض العلماء، منهم الباقلاني والعز" بن عبد السلام إلى جواز يخالفــــة الرســـم، وكتابة القرآن بالإملاء المعروف بين الناس.
 ذهب إليه اجتهاداً منه حتى لا يقع تغير القرآن من الجهّالـ.

 (r) بالــجّة.
أمّا ما يتعلق عنهج المؤلّف في هذا المبحث :
 الاهتمام؛ ليس على سبيل الرواية فقط، بل وعلى سبيل الدراية أيضأ، ويككن توضيح هــــا المنهج في النقاط الآتية:




 مستتنيات، أو قل غخالفة للرسم، ومع ذلك قراءها صحيحة ليست شاذة، هذه المخالفة هي


(1) انظر: الكشُاف: ra/r. rer
rva/l: (r) البرهان






 ب- قسَّم الرسم التثماني إلى قسمين: الأول: قياسي: وهو ما طابق فيه الـنطُّ اللفظُ. الثاني: اهطلاحي: وهو ما خالف الخطَّ اللفظ بزيادة، أو حذف، أو بدل، أو وصــل، أو فصل.


سواها؛ سواء ما عُرِف سببه أو ما جُهِل. (7)

د- إلزامه اتّباع الخط، ونقله الإجماع؛ عن أهل الأداء وأئمة الإقراء، على لزوم مرسوم
المصاحف فيما تدعو الحاجة إليه. (v)

> (1 انظر ص:
> (「) من الآية (V. (V) الككه
> rv. انظر
> lıvr: (i)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر ص: }
\end{aligned}
$$

كانت هذه النقاط الأربع: أهمّ ما ذكره المؤلّف في مقدّمته لباب الوقف على مرســوم
الحطه، ونواصل المديث عن بقية بيان منهج المؤلّف:
r- ذ- ذكره لـلاف العلماء في رسم بعض الكلمات، وهو هنا لم يكتف بمجرد النـــــــلـل وذكر الملاف، بل تيّيّ بأمور تدل على متانة علمه وفهمه لهذا العلم، وذلك في المســــــائلـ الآتية:

أ- الترحيح يّن أقوال المختلفين، والصيرورة إلى القول الأصحّ والأقرب إلى الدليل، مع ذكر وجه الترجيح، من ذلك:
 ساكن، وتبعه الشاطبي وجعلها منا خرج عن القياس، رجّح -المؤلّف - أن الصواب هـو و أن الألف أساسأ هي زائدة: وليست صورة للهمز، لأنّ الممزة لو صوِّرت هنا لكانت واوأ لأها
(r).

ب- رجوعه في تحقيق المرسوم المختلف فيه إلى المصحف المتتمل في عصره، ويلاحـــ
هنا أنه يرحع إلى ثلاث نسخ من المصاحف في عصره وهي:

الأٌول: نسشة المصحف الني يسمّيه الإمام السناوي: (المصحف الشامي) وقد أعططانا
المؤلّف نبذة عنه حينما قال:
وهنا (المصحف) الني ينتل عنه السخاوي ويشير إليه بـــ(المصحف الشـــــامي) هـــو

 داخحل دمشق؛ الذي جدّد عمارته نور الدين زنكي، وأن السخاوي رحمه الله كان ســـــبـب
 الثانية: نسخة (المصحف الشامي) الكبير، قال عنه: الكائن .كقصورة البامع الأمـــــوي
(1) من الآية ) (V7) القصص
(r) انظر : 1197
(r) الظظ. ص:

الثالثة: نسخة المصحف (الإمام) بالديار المعرية، وقال عنه: وهو الموضوع بالملر ســــة
〉()
هذا، وقد رجع المؤلف إلى الأول في موضعين، (r) وبين في موضع واحد أنــــــه ربــــع
${ }^{(\xi)}$ (1) لآخرين
ولا شلك أن هذا الصنيع من أعلى در جات التوثيق والــــتر جيع، خاصــــة إذا كـــانت (النسخهة) معتملة ومعترفا ها عند العلماء المحقين.
ج ج-الردُ والاعتراض على الأقوال إذا كانت خحطأُ؛ دون النظر إل مهكانـــــة وو جاهــــة

 القول الثاني؛ وهو أن الثانية هي المذوفة، واستدلّ لأصحابه بخمسة أو جحه، ثم ذكر الـــــــرد على أو جه الداني بنقاش علمي هادئ، و كذلك ردهّ على الشاطبي وغيره. ع - تنبيهه على أوهام بعض مَن سبقه: وهذا من ناحيتين:
الأولى: أن يكون بعضهم ذكر كلمات في غير بابها، وذلك كو :
أ-أثناء الكالام على ما صُوّرت الممزة فيه ألفاً قال المؤلّف: وذكر بعضهم في هذا الباب
 هذه المواضع الثلاثة لا تعلّق لما بالممز، بل تحتمل أمرين:

> (') انظر ص:
> (r) انظر ص:

 (8) انظر ص: (ْ) من الآية ( (1) الشُعراء

1-إمّا أن تكون رسمت على قراءة ابن كثير وأبي جعفر؛ من روايـــيّ الــــبزي وابـــن
وردان.
 لاشتهت بذلك.

 كيف ذكرها، فما حذف انختصاراً للعلم به فليس من هنا الباب.
 وأمّا (أئة) فليست من هذا الباب؛ وإن كان قد ذكرها الشاطبي وغيره فيه، فإن الممزة فيه ليست أولّا وإن كانت فاء....إلخ
الثانية: أن يقع بعضهم في سهو أو سبق قلم، وذلك نيو


 بالواو
ب- لــمّا مَّثل الستخاوي ب
 الألف بعد الياء يف بآياتنا ولو قال: الألف اليت بعد الممزة في


| (1) (1) من مواضعه (r) المائلدة |
| :---: |
|  |
| (r) |
| \|r| |
| (\%) انظر |

ولكنْ نلحظ أن الؤلّف تطلّب عذراً هلذا الإمام نقال: ولعله أراد ذلك فسبق قلمـه، أو







 الإحالة إلم أماكن بعضها:


> اجتماع الثلين؛؛ لأها لو صوّرت لكانت ياء فحذفت لذلك(r)





الأولى بالصواب. (1) اهــ.
(1) النظر ص:

1190-119r: : انظر (r)
(r) انظر

Ir.r: انظر
(1) انظر ص:0:
 هي صورة المهز .

الزأئد هو الألف، وصورة المهز هو الواو (1).

الزائلة)
إلى غير ذلك من الأمثلة التي توضح ما ذهب إليه البحث في هنا






ذلك...(0) وقوله: فهذا ما علمناه خر ج من رسم الممز عن القياس المطرد...(1)
 وكيفية رّمها، وبيان التُتق عليه من المختلف فيه.
 وصحتها، فإنه أشار: إلم وجوب مواففته لقياس العربية، وذلك ما يلحط في رده على من

$$
\begin{aligned}
& \text { |T1 انظر : } \\
& \text { (r) إنظر ص: } \\
& \text { 119Y:(r) انظر ص: } \\
& \text { (1) انظر ص: } \\
& \text { |r|E: } \\
& \text { (י) انظر ص: }
\end{aligned}
$$




وقوله: ....وهو وجه شاذ لا أهل له في العربية ولا في الرواية، واتباع الرسم في ذلك




 نظير في القراءة. ${ }^{\text {(r) }}$ وهناك نصوص كثيرة في الكتاب تدل على اهتمام المؤلف هـــــــا البـــــنـب، وأن لــــه حراسات قيمة، واختيارات وجيهة، فيها اللدلالة على التنويه برسم المصحف، وأنه لا ينفك بكال عن القراءة، بل إنه يدل في بحمله على فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علــــــ المهجاء، وفهم ثاقب في تحقيق كل علم. والها واله أعلم. ولا يفوت البحث في فاية الكلام على هنا المبحث أن يذك أن المؤلف كتب مصحفا خاصا به، قال عنه: والمصحف الذي صححته على الرسم بخطي هو من ذلك عمدة تتبعت فيه نصوص الأئمة، وما وقفت عليه من الصصاحف القديمة، وكم من مرة أردت فيـــــــــهـا أن أن أنشط بلمع كتاب في الرسم يستوعب المر سوم ويكون ححة للى الختلاف الرسوم
(1) انظر ص:
(r) انظر ص:
(") انظر ص: 1011
(1) العوائق تشغل عن ذلك، والمرجو من الله تيسير ذلك بــمنّه. اهـ

## |لمبحث الثامن: منهجه في التحريرات:

 تُهمل أي قراءة منها، ولا أصلاُ من أصول تلك القراءة، بل حافظت عليها عـــــنـ طريــق
 لَحَا فِظُوْوُ

 (جمع القراءات) في ختمة واحدة، غالفين في ذلك ما درج عليه السلف من إفراد كل رواية



 أي: ليس هذا منك بفعل حسن. ومنه قولمم: تُريرُ الكتاب وغيره، أي: تقويُهُ وتخليصه، بإقامة حروفه، وتحسينه بـــإصلاح



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر: اللسانا والقاموس والتاج (cر } \\
& \text { (r) انظر: أساسى البلاغة والتاج (حرر) }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { أصحوت اليوم أم شَاقتك هرّ * م من المب جنون ن مستعر }
\end{aligned}
$$

أنّا تعريف (التحرير) اصطلاماً عند القائلين به من أهل القراءات نهو: تنتيح التـــراءة

> من أي خطأ أو خلل. (1)


> الأداء حت لا يتع القارئ فين التلفيق.(r)



 ويرى (البحث) أن (التحريرات) قسمان:



 قرأ كهضمّن كتاب أن يعرف طرن طرة.





$$
\text { (') انظر: الفوائل الفهمة: } 1
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { أرجه. انظر: : اللسان (لفت) } \\
& \text { (r) انظر : غيث النفع: }
\end{aligned}
$$

> ولا يبالون بطول الزمن أو قصره ين ذلك.(1)

الثانية: مَن جاء عنهم شيء منها، ولكن باقتصاد، وعدمِ فتح الباب على مصراعيــــــــ، منهم المؤلّف كما سيأتي بيانه.
الثالثة: عكس السابقتين، حيث اهتموا با كثيراً، وبالنوا فيها أشدّ مبالثة، وهم بعــن
 والردّ، والجواز والمنع، إلى درجة أن بعضهم صرّح بأن عدم (التحريرات) يؤد"ي إلى قـراءة
ما مُ يتزل. (r)

أمّا بيان منهج المؤلّف في "التحريرات" فيقال فيه:



 وبالتالي لا يترتب على عدم الأخذل هما إخلالّل في الأداء والتلاوة. ويُلحظ أيضاً أن المؤلّف يستخدم عبارات تدلّ على موقفه من (التحريــــــرات) الـــيت
 صاحب (التحرير) إن وجل، والردّ عليه إن كانت غير صحيحة. وأيضاً: إن المؤلّف لمُطِلِ الكلام كثيرأ على المسألة أو الكلمة المراد تحريرها، اللـهم إلا
(17|-|7|. انظر: ص (17)



 (r) نسب الشيخ الضباع هنا القولَ للقسطلاني رمهن الها.









ويكتفى بذكر أمثلة لبيان كيفية تعامل المؤلّف معها وتناوله ها، قال المؤلّف:










و لُ يكتف بذلك، بل ضَعَّف قولَ الفاسي": ولو أحذ بالتوسط في ذلك مراعاة بلــــاني
 نقل.اهــ




 المتأخرين، أو (قواعد) حسب تعبير المؤلّف نفسه. وقبل ختام هذا المبحث يقف (البحث) عند منألتين يرى أنّهما مهمّتان حيث لم يـــر من تطرق إليهما من المررين، وهما في حاجة ماسّة لمزيد من اللدراسة حيث إن فيهما غنالفة لكنهج المتأخرين القائلين بوجوب العمل بان بالتحريريرات. وهاتان المسألتان هما :
الأولى: كلمتي ضَيْفِ و ضَعْفَا هِ في "الرّوم"(r):

أبمعت كتب القراءات على أن عاصمأ وحمزة قرآ الكلمتين بفتح الضاد، وأن البــاقين
قرؤ هما بالضمّ.


> وجهان: الفتح والضّمّ.

وهنا مسألة من مسائل التحريرات، أهملها العرّرُرن، وعرّوّها من التحرير، ومرّوا عليها



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر ص: •ع } \\
& \text { (r) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

قيل إفا تتجه أيضاً على منهج المؤلّف، كما سيذكر بعد قليل. هنه المسألة هي: بتويز وجهه (الضنم) لـفص في الكلمتين الملـكورتين و جعله مقروءأ به له. والإشكال والنقد هو: أن جُلُ كتب القراءات -التي تيسّر الاطلاع عليها- تنصّ علـى أن (الضّم) لحفص إنا هو اختيار منه وليس رواية عن شيخه عاصـم. وهذه نصوص بعض الأئمّة الخقّقين:

ץ- قال ابن غلبون؛ بعد أن ذكر أصحاب الفتح شعبة، وهمزة، والمفضل فقط: وذكر

r- قال الداين: أبو بكر وحمزة
حفص عن عاصم فيهنّ، غير أنه تركُ ذلك واختار (الضّمّ) اتّباعاً منه لرواية عن عبد الله بـــــن عمر أن النبي
(8) عن عاصـم عن أئمته أصحّ. اهـر

الضم - برواية رواها عن البني
فهذه النصوص وغيرها كثير عن الأئمّة المعتمدين، واللتب المعتمدة في القراءات، كلّها
صريكة في عدم رواية حفصر (الضّمَّ) عن عاصـمَ وإنا هو مخالف له، بانختياره بعد أن روى
-عنه الفتح
وقل ورد هذا عن حفص نفسه حيث قال: ما نحالفت عاصماً في شيء مـا قرأت بـــــــهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { 0. } 1 \text { (') السبعة } \\
& \text { (r) التذكرة: } \\
& \text { (r) ألتصرة: 07 } \\
& \text { 1Vヶ-IV0: التيسير) (i) }
\end{aligned}
$$ وعیلّ الإشكال المتّجه على الحُرّرين هو أن يُسْألوا: كيف أُجزتم القراءة هذا الوجــــــــهـ

 الإسناد.

و كونه من طريق عمرو بن الصّبّاح، وطريقه عن عبيد بن الصّبّاح.

(r) كالأصل.اهـ




 الزيادات غير منقطعة، وأقصى ما يقال فيها هو خرو جهها عن طرقهه.



وغيرها.
ov : الشُاطبية (r)
(r) كَ


$$
\begin{aligned}
& \text { قال الجمبري رمه الله عند قول الشاطبي رممه الله: }
\end{aligned}
$$

> قال: إطلاقه الوجهين هنا لحفص قيل فيه نظر من وجهين: كون حفص نتل الضم عن غير عاصم.

قال: إلا أن من عادتنا الجمع بين ما بُبت وصح من طرقنا لا نتخطّاه ولا نخطله بســــــــــاه.
$\qquad$



 (r) $\infty$
 قصده الناظمك (2) فإن قلت: كيف نحالف مَن توقّفت صحة قراءته عليه؟
 (0) ${ }^{(0)}$

وعليه، فإن ما أكمهه الأئمّة: الدانيُ ومكيُّ والمؤلّف، وغيرهم في عبارامتم حتى فُهم مـــنـ

 الأئمة يكيزون قراءة منقطعة الإسناد. و وخلاصة القول في هذه المسألة: أن وجه الضمّ لـفص نحارج من طــــــرق "التيســـير"
(1) انظر ص: 1...

 انظر: غاية النهاية:



 "التيسير" ولا "الششاطبية" - وهما عمدة المعبري- ولا "النسر" ولا "الطيبة". والنأ أعلم.





 خلطّا والهُ أعلم.
الثانية: مسألة: السكت يين السورتين ل(خلف) في اختياره:



 وقال في موضع آخر: واختلف عن خلف في اختياره بين الوصل والسكت، الـ ون ونـص

ودلالة هنا الكالام هي أن إسحاق وإدريس عن خلف يسكتان بين السورتين، وهــــــا
فيه نظر من جهتين:
الأولى: أن "الإرشاد" ليس فيه خلف إلا رواية واحدة وهي رواية إسحاق، وهي من طرق
"النشر "وليس فيه رواية (إدريس) ألبتة. (r)
 يخترها المؤلف في طرقه.



| (1) انظر |
| :---: |
| (1) ا(1) |
|  |
| (8) إنظر: الكفاية : الكبرى: |

فقال: ولكن أخذذناه-السكت-لإدريس أيضا اعتمادا على ابن الجزري.اهــــ)
 رحمه اللّ - أن لا يأخذ بالسكت لإدريس بين السورتين، ولــــما كتب عليه أخخذه؛ فكـــلـن
 بطريق، بل خلط كتابا بكتاب.

 الصواب.
 إسحاق، وعليه فيكون له --لـلف- وجهان: السكت وعدمه. والله أعلم.

## المبحث التاسع: منهجه في الاتفرادات:

أصل مادة: (فرد) تدل على: الانقطاع عن الشيء
يقال: شجرة فارد متنحية: انفردت عن سائر الأشجار، ومنه قول المسيبّب بن علَـــــس: ${ }^{\text {(1) }}$
في ظل فاردة من السدر

وقالت العرب: ظبية فارد منفردة: انتطعت عن القطيع، وناقة فاردة وجمــــــل فـــارده
وقالوا: أفرد وانفرد واستفرد: إذا تفرد بالشيء.(0)



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : الأسالى والتاج (ر) (ر) (ر) }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر: : التا ج (فر) }
\end{aligned}
$$

أمّا الشيخ المزّاحي فعرّفه بقوله: ومعنى قولمَ (انفرد) أي: شَــــنْ، إذ الشــــاذ والمفــرد (1)

ويلاحظ على هنا التعريف جعله (الانفراد) و(الشنوذ) سواء، وهو في الواقع أمر غــير


بـــ(انفرد).

وأمّا الشيخ المتولٌي فعرّفه بقوله: هو -الانتفراد- اختصاص أخح الرواة ببعض الوجــوه.

وفي هذا التعريف نظر من جهتين:
الأولى: الإيباز الشديد في التعريف حت كاد لا يفهمه غير المختصين.
 في مصطلح القراء وخاصة عند المتأخرين منهم أن (الرواة) هم تلاميذ القارئن، سواء كــلنوا






 الطرق المشهورة عنه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (' انظر : رسالته: ق: 10/ب/ } \\
& \text { (r) انظر : الروض النضير: ق: } \\
& \text { (r) هذا التعريف لكاتبه. }
\end{aligned}
$$


 وقوله: (وجه) هو ما كان من قبيل الأداء كإخفاء التعوّذ، أو كالأوجه الملائزة في وقف

حمزة وهشام على الممز، وذلك نحو انفراد الولي عن إسماعيل عن نافع بإنخفاء التعوذ.

 كاللداني والشاطبي والهنلي وابن سوار وأبي الكرم وغيرهم ونم. وقوله: (فقط) يُقصد به ألاّ يوافقه أحدٌ ينّ ذلك الو الوجه أو القراءة.
 وغيرهم.
وقوله: (ويكون) أي (واحدُ الطرق) والضمير في (عنه) يعود على (أحد).
 التعريف من بيان كوفا شاذّة لقارئ، ومتواترة لآخر، فهو وصف" لا حلّا والهُ ولهُ أعلم. والانفرادات في الكتاب ليست على در درجة واحـي




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية ( (YA) التتال } \\
& \text { (r) انظر : النسر : }
\end{aligned}
$$



(O) من الآية ( (O O) الز خرف

يعقوب بـأساورة) بفتح السين وألف بعدها كقراءة الباقين. (1) فانفرادة رويس هنا وهو (أساورة) متواترة ومقروء هما؛ لكن عن الباقين وليست عنه، ولهذا لا يصح الحكم عليــهـا بالشذوذ، ومع هذا أيضاً لا يقرأ له هِا.

 شاذة لا يقرأ هـا لأحم، لا لروح ولا لغير ه، فهي شاذة؛ لأها غير مروية عن أحه من القرّاء العشرة. أما منهج المؤلّف في الانفرادات:
يظهر اهتمام المؤلف بالانفرادات من خلال مقدمة كتابهه حيث أشار فيها إل تنبيهـهـ

 وباستقراء الكتاب اتضحت أهمية الانفرادات عند المؤلف، وذلك من خــــلال الــــد
 كقوله: انفرد فلان...
يضاف إلى ذلك (• () عشرة مواضع عبر فيها بصيغة الشذوذ، كقوله: شذّ فلان.

$$
\begin{aligned}
& \text { خيسة مواضع عبر فيها بصيغة التوهيم، كقوله: ووهم فلان. } \\
& \text { وقد استخدم المؤلف عدة أساليب في ذكره للانفرادة: }
\end{aligned}
$$

1- ينسب الانفرادة إلى صاحب الطريق عن الراوي، كأن يقول: وانفرد الكــــــارزيني بإظهار (ماوزه هو (0) دون سائر الباب. امـــ

| ria/r : |
| :---: |
| (r) من الآية (V7) الإلسراء) |
| Vq. |
| \&Tr : ${ }^{\text {\% ( }}$ (\%) |
|  |




r- أحيانا ينسب الانفرادة إلى المؤلف مع ذكر كتابه؛ مثلا: انفــــــرد أبــو الـــــــز في
 إلى اسمم الكتاب مع عدم ذكر المؤلف
كقوله: وانفرد صاحب "التجريد"(م) وقوله: انفرد صاحب "العنوان"(ا)
ع- ينسب الانفرادة إل الكتاب فقط، كأن يقول: انفرد دي "التجريد"، وقوله: انفرد "ه "المصباح".
-0-أحيانا قليلة جدا يقدم القراءة أوالوجهه ثم يعقب عليه بأنه انفرادة.
 نقاط أخرى متعلقّة عنهجهه فيها؛ منها: 1- أنه أحيانا بعد ذكره للانفرادة يعقب عليها بالـكمه، كأن يقول: وانفرد بـــــــــه في
 و كقوله: وانفرد.. فخخالف سائر الرواة.

| (1) انظر ص: |
| :---: |
| (r) آلظر ص: |
| (r) انظر ص: |
| (\%) أنظر ص: 1 ¢ 1 (1) |
| (\%) انظر ص: ${ }^{\text {( }}$ |
| (1) انظر ص: |
| (\%) انظر ص\% |
| re./re |
| r£r/r : ( ${ }^{\text {(9) }}$ |

 Y- تعليُله وتوجيهه يف بعض الأحيان لبعض الانفرادات، كقوله: وانفرد.... من أبـــ


\&- عكس الي قبلها، وهي أنه يذكر سلفَ المنفرد ين انفرادتــــه، كقولـــه: وانفـــرد


إبماعيل عن نافع. اهـــــــ)

个- أحياناً يستطرذ بنسبة (الانفرادة) إلى من قرأ هـا من السلف، كقوله: وهي قــراءة
زيد بن علي، وعبد الله بن الز بير . (7)

وكقوله أيضأ: (وهي قراءة ابن مقسم وقتادة والمسن في رواية) و هي قراءة عطاء بــن
أبي رباح... إخل")

V- الترجيح أححياناً، كما فعل في انفرادة ابن شنبوذ عن أبي عمرو في إدغـــــام


واللٌ تعالى أعلم. ئه قسم (الفرش) يكيل على الانفرادات الي ذكرها في الأصول.

## (1):المبحث البعاشر : منهجه في إفر اد القراعات وجمعها


لاثنين أو ثلاثة أو أكتر لا بدّ أن يقرأ ختمة كاملة لراوٍ واحد.

 حرصهم، ومبالتهم في الإكثار من هنا العلم واستيعاب رواياته.

 فيها القراءات السبع بل والعشر.
هذا، وقد عقد المؤلّف باباً لمذا المانب وضّح فيه أن ألحداً من أئمة القراءة لم يتعرض له يف تأليفه؛ سوى إشارة قليلة عند الصفراوي في "إعلانه" مع أنه (باب عظيم الفائلدة، كثـــير
 ومن هنا يُلحَظ موقف المؤلّف من هنا الباب، وهو أنه من العلماء القائلين به والبوّزين

له، والذين قرّروه وتلقّوه بالقبول، ويعكن توضيح منهجهه في هنا الباب في النقاط الآتية:

لكل قارئ ختمة على حدة.

'ربع) حزب.

171. انظر م: (i)
(r) هذا نص كلام المؤلف ص: • 171 (17)

كاملاُ يستحضر به الاخحتلاف، ومعرفةَ اصطلاح ذللك اللكتاب وطرقه.
0- تبيينه الفزق بين الخلاوف الواجحب والحائز، وأن نحــلا ورالطر ق خالانٌ نصّ ورواية، فلو أخحلّ القارىئ بشيء منه كان نقصاً في الرواية، فهو وضلّه واجحب في إكمال الرواية، بينما خالوف الأو جه ليسن كذللك؛ إذ هو على سبيل التخيير، ولا
(1) ينلّ ترك شيء منه في الروواية.

1
بالوقف وهو مذهب الشاميين(r) ركّب مذهباً بين المذهبين فقال:
ولكني ركّبت من المنههين مذهباً: فأبتدئ بالقارىئ وأنظر إلى من يكون مـــن القـــاء

 أجمع على هله الطر يقة بالوقف، وأسبت المامعين بالحر ؤ مع مر اعاة حسن الأداء وكمـــال القر اءة.
(!): V
$1 / 1$
Y/ رعاية الابتداء.
ب/ حسن الأداء.
ع/ عدم التركيب.
(171V: انظر ص:
 القراءة وحسن أداء التلاوة. اهـــــ ص: 1719
 ( انظر (i)

人－ردّه على مَن يُلْمِ تقديم شخص بعينه في المِمع، وعلُّه ذلك دلالة على عدم مهارة
فاعله（1）
9－استدراكه على بعض من سبقه في ذكره شروط المِمع، حيث بيّــــن المؤلــــف أن

．
هنا ما اتضح للبحث في منهج المؤلّف في هنا البلانب．والله أعلم．
تتميـم：



المِمع، نضرب له هذا المثال：

：جمعها لكان كالتالي


Y－ثم نعطف بصلة الميم له أيضأ، وهنا لا يوافقه أحلـ．
（ وصلة الهاء أيضاً في عَنهُ و لم يوافقه أحد．
ع－ثم نأتي بالتو سط ين المنفصل لقالون وعدم صلة الماء، وإسكان الميم، ويو افقه أبــــو
（1）انظر ص：
MrY：انظر صM（r）
17ケを：انظر
（3）انظر ：تلبيس إبليس：KY

عمرو وابن عامر وعاصم. 0- ثم نعطف بصلة الميم له أيضاً، ولا يوافقه أحد. 9وهذا للكسائي فقط.
V-
 ^- نعطف بتوسط البدل وتقليل ذات الياء في الكلمتين. هو • 1- نعطف بإشباع البدل والفتح والتقليل في ذات الياء في الكلمتين. (وهــــــــــان وجهان ()
11- ثم إشباع المنفضل وقصر البدل والإمالة في الألف بعد التاء والماء في الكلمتــــنـ. .
 وليس هو كما ذكر ابن البوزي رمهم الله فذلك مردود. والله أعلم

## المبحث الحادي عشر : اختيار|ته:









(1) (انظر : اللسان والكتا ج (

به، واشتهر عنه ، وعروف به فنسنس إليه، و لم يمنع واحل منهم اختيار الآخر، و لا أنكره، بل



 استحداث غير ما قرئ به، كثير بجلّاً. فإذا ما وبلـت عبارة (اختيار فلان) أو ما شاههـا، فيجب أن لا تفسرّ بأها استحســلـن
 ومصداق ذلك؛ أنه كثيراً ما تطّرد الرواية عن الإمام في بعض حروو القر آن، علـــــى
 مثل:

أ-حفص يقر أ سائر الألفات بالفتح، و لم ترد عنه الإمالة في هميع القــــــرآن إلا
كلمة واحلدة وهي
بَ-أبو جعفر يقر أ الفعل

(r). ناف்

إلى غير ذللك من الأمثلة وهي كثيرة، مغادها: أن لا مسوّ غ لذلك إلا اتباع اللروايـــــة
 اليت جاءت مخالفة لا ضبطوه وعلموه من قضايا اللغة. أما (انحتيارات) المؤلف:

(1) انظر : تفسير القرطبي :
(r) انظر ص: (ry

Y Y

 كبار علماء القراءات؛ سواء كانت في (الطرق) أو (الروايات) أو (الأوجــــه ) إلا و وكــان المان للمؤلف موقف إيكابي بتاه تلك المسألة.
 واحدة في الدلالة على ذلك، وإنا نوّع العبارة، وأوضح الإشارة، وعقب بـــالتصريح دون التلويح

 "التحقيق". واله أعلم.

## (المبحث الثناني عثر : منهجه في النكبير عند الثقراء:

اختلف صنيع مئلّفي كتب القراءات في هذا الباب، فمنهم من أهمله أصلاً كابن بعاهد في " السبعة " وابن مهران في "الغاية " ومنهـم من جمعه مــــع الكـــــلام عامـــى (البســــملة) كصاحب "الكامل" وغيره، ومنهم من جعله آنر كتابه، وهم جمهور المشارقة -ومنــــــــــم
المؤلّف - - والمخاربة.

ولتوضيح منهج المؤلّف في هنا الباب، يلاحظ أنه حصر الككلام عليه في أربعة مباهدن:
(1) اءتبرت فيها كل ما فهمت أنه يدنل ضمن (الاغتيار) سواء أكان بصيغة (الشهرة) أر (التصويب) أر (الأغذذ). والشأ أعلم:
9r\&:





وفيه بيّن سبب اختلاف العلماء في وروده، مع بيان أن سبيه هو انقطاع الوحي عـــــن



وهو أن التكبير من الني






واشتتهرت، وذاعت وانتشرت حت بلغت حد التواتر. اهــ وأيضا: صحت عن أبي عمرو من رواية السوسي، وعـــــن أبي جعفـــر مـــنـ روايـــة
 القراء.اهــ
وأما: أين ورد ؟:
فقد أطال المؤلف الكالام على هنه الجلزئية بما عصله:


بسنده إلى (البزي). ${ }^{(r)}$
وبين أن سبب الملالف في ذلك هو: هــــــل التكبـــير لأول الســـورة أم لآخرهــــــــ ؟
فاختلفت نظرمَم لذلك مع تأكيده على عدم صحة القول بأن التكبير هو من آنخر (الليــ) وتأويل ما ورد من ذلك بأن المراد هو أول (الضحىى) قال: وهذا الذي ذكروه النى من أن أن المراد

$$
\begin{array}{r}
\varepsilon \cdot \sqrt{\prime} / r^{(1)} \\
\varepsilon \cdot \lambda / r^{(r)} \\
\varepsilon|q-\varepsilon| \cdot / r: \boldsymbol{r}^{(r)}
\end{array}
$$

بآخر(الليل) هو أولّل (الضحىى) متعيّن، إذ التكير إنا هو ناشئ عن النصوص المتقلمة، وهي






 مراده غير ظاهر ه.




## اللبدذذالثالث: في صيغته وحكم الإنيان به.


 شاهلاً عن النبي


التقدنم هل التكيير لأول السورة أم لآخرها(؟).

وتظهر فائدة الانتالاف فن جواز أو منع بعض الأوجه في حالة الوصل والوقف، وقد يّنّها

| 〔19/Y (1) |
| :---: |
|  |
|  |

المؤلّف، وأوصلها إلى عشر نقاط مهمّة للقارئ＂）．واللأ أعلم．
المبحث الثالث عشر ：الار المات التي أقيمت حول＂النشر＂


 دلالة على ما لمذا الكتاب من مكانةٍ في فنّه، وها أنذا أذكر ما وقفت عليه من ذلك：


وسمّاه＂طيبة النشر＂كما سيأتي المديث عنه في المبحث الآتي．


الطّاهرية＂（₹）قال في مقدفتها：
على ما هو المشروح فين نشر شيخنا＊إمام المدى شمس العدالة والعلا

 كتابه＂البدور الزاهرة＂＂（0）




> を气.-气ro/r: (1)
> (r) انظر ص: 1 1

 انظر：غاية النهاية：／

（＊）انظره：

الأقران" صرح في بعضها بالمؤلف، وسكت في بعضها، وبالمقابلة اتضح أن المراد "النشر"(1)

 فلا مبالغة إذا قيل إنه نسخة ختصرة لكتاب "النشر".
 اعتماءًا كلياًافكل ما فيه ما هو متعلق بالقراء والقراءات سواء الأصول والقرش فهو نفســ كلام "الششر". وذكرواٍ أيضًا(8) أن له كتاباً شرح فيه "النشر" بعنوان "نشر النشـــــر في القــراءات
 اعتمد عليه يف تحرير بعض المسائل المتلقة بالقراءات، التي أخطأ فيها الإمام البيضاوي رمه
(1) انظر: الإتقان: 1 / وغيرها.
(r) وهي السنة التي انتهى فيها من شر حه المذكور، وبالتحديد في تهر جمادى الثانية، و م أنجد تر جمته في ما لـــــي من مصادر.
ويتضح من كتابه أنه عالم بالقراءات والأصول واللغة، حيث إن جل اعتراضاته على المؤلف -ابن المزري- إبا مي أصولية، هنا وقد زاد على القراء العشرة، قراءات أبي حاتم السجستاني وأبي عبيد القاسم بن سلام. وجميـع ما في كتب "إإقناع" و"جالمع البيان" و"الاستغناء" وغير ذلك. (r) منه نسخة وحيلة في: جامع الزيتونة بترنس تحت رقم: (8) انظر: النهرس الشامل:
r.

^- مصطفى بن عبد الر من الأزميري،(1) له "تريرير الشر "(()) وهو مِن أقوى مَن كتب
.


أَخرج كتابه "الروض" بتحقيت علميّ مدروس.
 وغيره، ألّف "إلخاف فضاء الباء البشر في القراءات الأربنة عشر" و" و"غتصر السيرة الملبية" توفي سنة >
 الأربعة الزائدة على الششر، وتوجيه القراءات. واليّا وألعلم.
 اللغة والنحو فِّ كتاب "النشر "() واللّ تعالى أعلم.

## المبحث الرابع عشر : المسائل التي في "الطيبة" وليست في "النشر"

 وبالعكس:


 .


نظمه المؤلّف نفسه، وسمّاها همذا. الاسم، فقال في بدايتها:(1) ضمَّنتها كتاب نشر العشُرِ * فهي به "طيبّة في النسر,"(Y)

وقال في كايتها:
وهاهنا تَّ نظام "الطيّبة" * ألفيّة سعيدة مهذّبه



شعبان من نفس السنة، وذلك قوله بعد البيت الثالي المذكور: بالرُّوم من شعْبان و سْط سِنةِ * تسع وتسعين و سبعمائةِ
 أشهر تقريباً
وهذا يوضّح عدم دقّة عبارة النويري رحمه الله عند قول المؤلِّ في "الطّّـيّة" وهذه الرواة عنهم طُرُقُ * أصحّها في "نشرنا" يكقّق

 كمبحث "الطرّقق" فقـ يكون له وجه. والله أعلم.
(1) انظر: الطيبة: \&٪
(r) قال ابن الناظم: في تسميتها -الأرجوزة- "طِيِّبـة" بذلك تورية حسنة تامّه؛ تستخدم في معان من طيب الرائحة

ومن الحياة. اهـ
هنا وقد استخدم الشعراء هنا المر كّب "طبِّة النشُر" في وصف المرأة المِميلة،اللز كية الرائحة، قال جميل: نحليلي" عوجا اليوم حتى تسألما * على عنبة الأنياب طِّبة النشر
وقال عروة الر حال:



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (8) انظر: شُرح النويري: 1/1 }
\end{aligned}
$$

بعد هذا، يتجه سؤال مهـمَ وهو: هل كل ما في "الطــيبة" هو في "النشــــــر" أم أن في
أحدهما ما ليس في الآخر؟

"النشر"" حذو القذة بالقذة، أو حذو الحافر بالحافر وإنما جعل بينهما خلالفا واختلافا، مـــع بقاء التوافق في المضمون والمطلوب، و هذا ما يبينه قوله نفسه: (ضمنتها) ولبيان ذلك يقال:

لم تنفرد "الطـــيبة" عن "النشر " في شيء؛ فكل ما فيها فهو في "النشر " والعكس غـــــــــر
صصحيح، إذ ين "النشر" ما ليس في "الطـــيبة" وذلك كالتالي:
1- الأسانيد والطرق.
أما 〉الأسانيد> فلم يذكرها المؤلف في "طيبته" ألبتة، وأما >الطرق> فاكتفى بذكر عددهـ
إجمالا، والإحالة إلى "النشر" لمعرفتها، فقال بعد أن ذكر القراء العشرة ورواتهمم("): وهنه الرواة عنهم طرق * أصحها في نشرنا يحقــق بانثين في اثنين وإلا أربع * فهي زها ألف طريق بتمع

Y - الانفرادات:
جميعها التي يف "النشر" لم يعرّج عليها في "الطيبة" إلا في كلمات، وهي:



(r)

ثم قال في "الطُّـــيِّة":

التالاق عـ..........................

17.r-17.r: انظر

تناد يُذ دُم بُل وقيل الخُلف بر (1)
ويلاحظ أن المؤلّف غبَر بصيغة التمريض (قيل).

الكلمتان ثخمّان تشديل التاءه فيهما من (تَنّون) و(تفكّهون) للبزّي، قال في "النشر":







 "الالنفرادات"(隹) ويضاف إلى ذلك كلمتان ذكرا للسوسي في "الطيّبة" مع تصريكه في "النشر" أنــــــهـ لا يقرأ هما لها وهما:


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الطبية: • } 1 \text { ، شرح الطيبة: } 17 \text { (1) } \\
& \text { rVA : انظر : الإتحاف } \\
& \text { (r) من الآية ) ( } \\
& \text { (8) من الآية ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الطيبية) } \\
& \text { () النظر ترجمته ص: } 1 \text { () }
\end{aligned}
$$



السادسة: إمالة الممزة في




 وقيل قبل ساكنٍ حرفَيْ رأى * عنه ورا سواه مع همز نأى (\&)

والله تعالى أعلم.
 "الط"بّة" قصر الـلاف للدوري فقط نقال: الخُلفُ طِوى قيل متى ..............
${ }^{(0)}$ بلى

 يعقلوا طِب ياسرا
(v)

> (1) انظلر ص:
> (r) انظر ص: (r (r)
(
 .rva
 9. :

## |لفصل الثاني:

دراسة الموارد، وقسمته إلل مبحثين:
المبحث الأول: الموارد الأصيلة في القراءات، وهو قسمان:
أ- القسم الأول: الكتب التي استقى منها الطرق.
ب- القسم الثاني: الكتب التي ليست في مبحث الطرق
المبحث الثاني: الموارد من غير كتب القراءات
وأذكرها مرتبة حسب الألأكثرية في الطبراءات التُ استقى والشنها الموفق: المؤف الطرق،

1- الكامل في القراءات العشر والأربيمن اللزائدة عليها(1)

(8) الهنلي،
(9)
مولده سنة (. و\% هـ ه:

طاف البلاد يـ طلب القراءات، ودرس النحو ودرّسه، وعرف (الكلام) ومناهنه هــى وُصِف به، وقُرِّر في مدرسة بنيسابور، (1) فقعد سنين وأفاد.

شيو خه:









(r) بضم الجمبم ربكسرها الظر: الأعلام:

الوعاة: roq/r
(i) بالباء الموحدة والسين المهملة، وتصحفت في غاية النهاية إل (اليشكري) بالمثناة التحتية والشين المعجمة.

انظر: غاية النهاية: ra/r ra/، لسان الميزان: ro/4

( الظظر : غاية النهاية:


قول المؤلّف عن المذلي: لا أعلم أحداً في هذه الأمّة رسل في القراءات ولا لتي من لتي من






 "الكامل"- فمن أراد ذلك فليتأمل "درةّ الوقوف والحالمع". (0)

 فقال:... فيحتمل السهو والتصحيف من ابن النجار ، أو الثطأ والتحريف من النساخ، واللة أعلم.
(1) انظر: غاية النهاية:

 واضضح في مبحت الطرق.
"
(`) "الكامل" بواسطة: غاية النهاية: ب/ . ع






 أ- طريقان عن كل من: قنبل ودوري الكسائي وإسحاق وإدريسن ب- ثالثة طرق عن السوسيّ.
ج- أربعة طرق عن كل من: أبي الـارث، وابن وردان، وابن جماز . د- حمسة طرق عن كل من: حفص ونحلاّد. هــــــــ ستة طرق عن كل من: شعبة والبزي.
و, ثثانية طرق عن كل من: قالون وهشام، وخلف عن همزة، ورويس. ز- تسعة طرق عن روح.
ح- ستة عشر (17) طريقا عن كل من: ورش ور والدوري وابن ذكوان.
مع التنبيه هنا على أن هناك طريقا واحدة عن ابن ذكوان قد كـ كرزها المؤلف مرتـــــــين،
 شخص واحل، كما هو مذكور في بكله في التحقيق(8)، واله أعلم
 يضاف إلى ذلك طريقان أدائيان:
الأولى: يف رواية ورش، حيث قال المؤلف: طريق ألي القاسم المذلي: قرأ ها الكارزيني،
 ورش. اهــــ)
(' (' أقصل ها اليَ صرح المؤلف فيها بقوله: أنحبري، وقد يسمى ذلك (إجازة) (r) أعني به ما صرح فيه بقوله: وقرأت Orl: انظر صم (r) ITI:

وهذه الطريق أدائية، وليست من "الكامل". (1)

الثانية: ين رواية الدوري عن أبي عمرو، حيث قال المؤلّف: طريق ابن خشــــنـام عـــن

 المعدّل على أبي الزعراء عن الدوري. وهنه الطريق أيضاً ليست في "الكامل" (r)

الانفرادات:
بلغ بحمو ع ما نسبه المؤلّف إلى المنليّ مصرحاً بأنه (انفرد) به (ی ع) ثلالثة وأربعـــــون موضعاً، (乡) وموضعان وصفه فيهما بالوهمى) (ْ) وموضع واحل جمع له فيه بين وصفي الوهم

(1) طريت الهذلي في "الكامل" عن الطُّوّعي، جاءت كالتالي: الهنلي عن الكارزين عن اللطوعي عن أبي عمد عبيد الل


 (r) انظر ص: 7.1
(r) هذه الطُريق في "الكامل" جاءت هكذا: اللعدّل عن عمر بن برزة عن الدوري. اهــ (ق: 111 (r)


 ror, rr.، M11، rą، rVA/r
 r(1) انظر ص: ruv/r
(\%) انظر ص:

وجمع له في موضع واحد بين المصطلحات الثلاثة "الوهم" و "الشنوذ" و"الانغراد". (r)
 سبعة وأربعين، والله تعالى أعلم. ${ }^{\text {( }}$ أها منهج هنا المورد فيلخص في التالي:
1- بدأ كتابه -حسب النسخة المو جودة- بذكر (فضائل السور)، ثم فضائل ثـــــوّاب القر آن.
r- r- عقد فصهلْ في فضل القارئ والمقرئ و حامل القر آن والعالم والمتعلم.
وتكلم أثناء ذلك على (آداب القارئ مع القر آن) و(هعنى القارئ والمقرئ)
 قَطر بفصل.

$$
\begin{aligned}
& \text { ६- تعرّض بشكل مطوّل لـديث الأحرف السبعة. } \\
& \text { - - عقد فصلاً وسمّاه (كتاب التجويد) }
\end{aligned}
$$

 (الأصول) مبتدئاً بالإمالة مع ملاحظتان:
الأولى: أن المنلي في كتابه هذا "الكامل" لم يقتصر على الطرق والروايات المتواتــــــرة والصححيحة فقط، بل إنه تعلّى ذلك إلى ذكر -وهو مقصده- كل ما قرأه على شـــيو خهـ و لم يشترط في ذلك صسة أو غيرها.
الثانية: إنه اعتمد أن يذكر الـكم في عكله الأول، وإذا تكرر يكتفي بالإحالة عليه. قام المؤلّف بكثير من الاستدراكات على (المنلي) سواء في أسانيده أو في القـــــــراءات

> 10vo:(1) انظر ص: ص: 99
> (1)
 النهاية" إذ قَلَّا ورقة يُ الكتاب المذكور إلا وفيها ذكر كلهنلي؛ إماَ اتباع وإبا اعتراض.

والأوجه اليَ يذكر ها وقد قام البحث بتحقيق ذلك في مظانّه من قسم التحقيق. واللة أعلم ب- المستنتير في القز اءات العشر (1)
المؤلف: أمحد بن علي بن عبيد الل(r) بن عمر بن سوار،(r) أبو طاهر، البغدادي. (\&) (0). ${ }^{(0)}$







 "المع، بالسند التصل إلى كل إلمام من الألمة العشرة. باللدينة.
انظر: المستنير:

 السنين وتشديد الواور. انظر: معحم الأدباء:


 بالكنبب. اهــ
(


(1). ببغداد على شيو خحها القاطنين فيها، أو القادمين إليها شيو خها:
قام عحقّق كتاب "المستنير" بكمع مشايخ ابن سوار؛ سواء في القـــــراءات أو الخلديـــ مـــمّا يغني عن إعادة ذلك هنا، (r) وأكتفي هنا بذكر المشايخ الذين ذكروا هنا في "النشر" وعادهم (1) (1) أحل عشر شيخاً، تتراوح أعداد طرقهم من شيخ لآخر
تلاميله:

تتلمف عليه كثيرون، في القراءات وفي الحديث، وحتى صار بعضهم من الأئمة المشبـهورين؛ نذكر منهم الإمام ابن العربيّ الفقيه المالكي"، صاحب كتاب "أحكام القرآن"(8)

نعرو كثيراً من هؤلاء التلاميذ. (®)
1- "المفر دات". حيث أفرد فيه ما جمعه في "المستنير".(٪)





 ET:


لا يشك المطّلح على كتب القراءات في أن "المستنير" من الكتب المتتمدة فيها، وأنه قد
 بعض رجال القراءات.

 فهذا كلام عاطفيّ، وغير مبين على أساس علميّي.

 وقال أيضاً: وأظنّ أنّ صاحب "الإلا شارشاد" القلانسي استقى من "المستنير" لأن أســلوب


 له مكانته، ولكن هذا من باب إعطاء كل ذي حلى حق حقّه.


 أ- طريق واحدة عن كل من: السوسيّ وابن جمّا بـّاز . ب-طريقان عن كل من: ورش وقنبل وروحع.



$$
\text { (1) انظر ص: ص: } 9 \text { ه }
$$

عن 'عتبة بن عبد الملك عن أبي الحسن الأنطاكي عن النحاس عن الأزرق.

 وثانين ومائتين(") اهــ
ج- أربعة طرق عن كل من: هشام وابن وردان ورويس وإسحاق.
د- خمسة طرق عن كل من: البزّي وأبي الـلارث.
هـــ - سبعة طرق عن كل من: ابن ذكوان وشعبة ودوري الكسائي.
و- تسعة طرق عن كل من: حفص وخلف عن همزة.
ز- إحدى عشرة طريقا عن خلاد.
ح- ثلاثة عشر طريقا عن قالون.
ط- ثمانية عشر طريقا عن الدوري.

فيكون الجمووع [110] مائة وشمسة عشر طريقا. ثانيا: الانفرادات:
 فقال: وذكر في "الستنتير".... وعُنَّ وْمْمَا (r). اهــ

وانفرد أبو علي" العطار فيما ذكره ابن سوار (5)...اهــــ

ويلاحظ أن ميع هنه الانفرادات منسوبة إلى المؤلّف وليس إلى المؤلّف. واللّ أعلم أمّا منهج "المستيري" فقد قام معقّقه ببحث ذلك بكثـاً وافياً، فليرجع إليه.
(1) انظر: غاية النهاية :
 (r) انظر ص: 109 (r) (1) أظر: 1071

## r- المصباح")

 (r). الشهرزوري، البغدادي
مولده: سنة \ § هـ
 هذا العلم مع الثقة والصلاح. شيو خه:

تتلمذ على كثير من الشيوخ، في القراءات والحديث، وغيرهما، حت قال المؤلّف: وسمع

وقد بلغ عدد شيوخه الذين ذكرهم في "النصباح" فقط (rّ) "لاثة وثالاثون شيخاً، (q) وهناك شيوخ غيرهم.

الطرق عن كل واحد. (o)


 وهو بصدد نشّره ولشا الـمد.


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) غاية الثهاية: re/r }
\end{aligned}
$$



 أعلم.

وفاته: سنة >. 0 ه هــ
أخحذ المؤلّف هذا الكتاب "المصباح" إمازة و قراءعة عن خمسة من شيو خحه(1).
أمّا الطّرق الي استقاها المؤلّف من "المصباح" فهي (9V) سبعة وتسخون طر يمـــــــا "
موزعة بين القر اء العشرة كالتالي:
أ- طريقان عن كل هن: قالون وهشام و خالاّد و دوري الكسائي وو إسحاق.


الحارث وابن .جماز وإدريس.
ج- أربعة طرو عن كل من: ابن ذكوان ورويس.
د- ستة طرق عن كل من: قنبل و حغص وورح•

و- ستة عشر طريقاً عن شعبة.
ز- سبعة عشر طريقاًاعن اللوري.
البممو ع: (9V) سبعة وتسعون طريقاً.
يضاف إلى ذلك (ثمانية) طرق هي طرق أدائية للمؤلّف، حيث لم يصرح بأفـــــا مـــن
"المصباح" وهي كالتالي:

or--01^: (1)

التحقيق.

الفقرة.
${ }^{(r)} .$.
${ }^{(r)}$....
ع- عريقان في رواية هشام(ع)

- ه- طريقان في رواية ابن وردان(0)
(1)

الانفزادات:

 "المصباح"(1)

أما منهج هذا المورد فقد كفانا مؤنة ذلك، هعا لا مزيد عليه عحقّه حفظه الله .
(1) انظر ص: ove: انظر ص:

Tr£
V. g V-r:
vr. :(1) انظر ص: (1)


(4) انظر ص:


## (1) النتجريد

 نقله عنه السِلَي عند ما سأله عن ذلك. شيو خه: لم تذكر له كتب التراجم شيو خاً كثيرين، فإضافة إلى شيو خه الأربعة الذيــن
اقتصر عليهم في "التجريد" نصّوّا على أنه تتلمذ على كل من:
(r). r
(₹) ${ }^{(1)}$
() ع

مؤلفاته: "التجريد" وسيأتي الكالام عنه بعد قليل.
(1) لم يذكر المؤلّف ابسه كاملاُ، وهل هو في السبعة أم في غيرها ؟ أما اسمه فذكره مؤلْفه في مقدمة الكتاب فقـــال:

 رسمت. اهــ
قال المؤلْف - ابن المزري- عن هنا الكتاب: إنه من أششكل كتب القراءات حلاُ ومعرفة. اهـــــ
 نسخة خطية وثقت منها معلومات البحث.

(") النحوي، والله أبو النتح أحمد المذكور في سند "النذكرة" لابن غلبون، ألْف طــــاهر: "المقدمـــة في النحـــو"،



هذا، وقد جاءت عبارة عند الذهبي والمؤلّف والسيوطي فَهِم منهاً بعض البـــاحثين أن

 الفحام من شيخه أن يشر حه له، فاستجاب الشيخ لطلب تلميذه وأملاه عليه، فقال اللذهي




(أخلذ المؤلّف هذا الكتاب رواية وقراءة بأسانيد متعددة.
أمّا الطرق التي انتقاها المؤلّف من "التجر يد" فهي إحدى ومهسون طريقاً، كالتالي:
§- ابن عامر : (7) ست طرق.

$$
0 \text { - عاصم: (9) تسغة طرق }
$$

$$
\text { - } 1 \text { همزة: (9) تسعة طرق. }
$$

V- الكسائي: (ع) أربعة طرق.


 (r) انظر ص: 94

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- نافع: (• (1) عشر طرق. } \\
& \text { Y- } \\
& \text { ץ- }
\end{aligned}
$$

(1). يضاف إليها إنتان أدائيان للمؤلّف إله ابن الفحام الانفرادات:


أما (منهجه) فقد قام بيانه عيقّه.

-     - غاية الاختصار (")

المؤلّف: الحسن بن أحمد بن الحسن، أبو العلاء الممداني، ولد سنة (ی^یهـ )، ورحل في طلب العلم، وكثر شيوخه وتلاميذه، وألّف تآليف كثيرة في القراءات وعلومها.





ويكتفي البحث بذكر شيو نهه الذين انتقى المؤلف لمم طرقا في هذا الكتاب، وهم على ترتيب الكثرة كالتالي:
(1) واحدة في رواية البزي من طريق ابن المباب، وأخرى في رواية السوسي، من طريت ابن جرير. انظر ص: ovV
r•^,

§07 § ، ، وفيه (وشذ)




1- أبو العزّ القلانسي،(1) مؤلُف "الإرشاد" و"الكغاية الكبرى" فقـــد ذُكِــر لـــه يف
 أجدها في "الإرشاد" ولا "الكفاية"." (r)


 0- عبد الله بن منصور، أبو غالب،(Y) (Y) له (Y) طريقان.
 7- إسماعيل بن الفضل، (n) له طريق واحدة. V توفي الحلافظ أبو العلاء رحمه اللّ سنة >79 ه هــ

على ثلاثة من شيوخهـ(••).
(1) الظر ترجمته: IVY وسيأتي الككلام عن كتابيه المذكر رين ص: IVY

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) ستألي ترجمه: : }
\end{aligned}
$$

أمّا الطرق التي انتقاها منه فهي (^؟ ث ثُانية وأربعون طريقاً، هلى النحو التالي: أ- طريق واحدة عن أبي جعفر. ب- طريقان عن كل من: ابن كثير والكسائي وخلف في اختياره. ج- ثلاثة طرق عن همزة. د- ستة طرق عن كل من: نافع وعاصم. هـــ سبعة طرق عن يعقوب. و- تسعة طرق عن ابن عامر. ز- عشرة طرق عن أبي عمرو. فالجمووع: ثانية وأربعون طريقاً.


الانفرادات:

أما المواضع التي صرح المؤلّف بانفراد أبي العلاء فهي (r ( ) ثلاثة عشر موضعاُ (r) اثنان منها فيها التعبير بعدم موافقة أحد لأبي العلاء، والباقي عبّر فيها بــ(انفرد))، وهناك موضع واحد نسب فيه المؤلّف أبا العلاء إلل أنه (وَهِمَ)(8). واللهُ أعلم. أما (منهجهه) فقد درسه عكقّقام، وبيّناه، فليرجع إليه.

> VY•، 79 6 ON•: انظر (1)
> (r) انظر ص:
 1Yエト: (i)

## 4- كتابا: الكفاية الكبرى والإرشادا(1)'


 والمديث وغيرهما.
أما شيوخه: فقد قرأ على المنلي .كضمّن "الكامل"(r)

وأمّا في هذين الكتابين "الإرشاد" و"الكفاية الكبرى" فقد اقتصر على شيخ واحا مــنـ شيوخهه، وهو أبو عليّ المسن بن القاسم الواسطي، المشهور بغلام المرّاس. ألّف هذين الكتابين و"اختلاف القراء".
 قبل البدء بذكر ما للمؤلّف من هذين الكتابين، يُنبّه على أن المؤلّف رحهَ الله استخدم عدّة عبارات وصيغ للدّلالة على هذين المصدرين، فأحياناً يعبّر ب "الإرشاد" لأبي الــــــزّ،

 المعلومة المعيّنة في أحد الصدرين، فهل هي عبارة تشمل الاثنين معاً، أم تخصّ أحدهما دون ألما

الآخر ؟ فإن كان كذلك فأيهها المراد؟
وبسبب إكام هذه الصيغة من المؤلّف حدث وَوْتٌ عند بعض الباحثين قديماً وحديثــــ،
 فالؤلف نادرأ ما أزر أحدهما. () الظر: الظر:

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) انظر ص: } \\
& \text { (ْ) انظر ص: }
\end{aligned}
$$

 "إرشادي أبي العز" قال الهشّيّي: هما كتابا أبي العزّ، لكن غُلّب "الإرشاد" فقال: "إرشــلاي

أبي العز"'..





 وسليمة، حقيقة لا بازاً، والديل على هذا:

بأن للقلانسيَّ - إضافة للكفاية الكبرى- إرشادين.(r)

个- قال الأزميري رمهه الها: مراد ابن المزري ب ب "الإرشادين" "إرشاداد" أبي العزّ، وله

 وبيّن في موضع آخر أن هنين "إلإشادين" هما غير "الكفناية الكبرى". (ْ) والها أعلم.

> (1 انظر ص:
> (r) انظر : منجل المقرئين:
> (r) آظطر: البستان: ق:ع

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { (المصدر السابق. }
\end{aligned}
$$


 (Y^) هي من "إلإشاد". والها أعلم.
تنبيه:



 فيهما، وهما قد نصّا على ذكر طرق أبي العزّ، وقد اتفقا مع "الكفاية الكبرى" فكل طرقها في هذين الكتابين.
 ويدلّ على هذا أيضاً، هثلاً:
طريت أي العزّ عن شيخه أبي عليّ، عن النهرواين عن ابن أي عمر، عن القنطري عـي


(י) قصدت هنا كلز ما نسبه إلى أبي الزّ كمختلف صيغه، سواء قوله: كتابي أبي العز" أو "الإرشادين" أو "الإرشاد" أو "الكفاية الككبى".
 توفي سنة >0.
انظر : غاية النهاية: //007، المعرفة: r/vr. ـ ا- ^r.

 (2) انظر ص: 791
 في كتاب البطائحي. أما من حيث الانفرادات، فقد نسب المؤلف الانفراد لأبي العز في ستة مواضع فقــطـ، . ${ }^{\text {(1) }}$ و.جاء في موضع فذكر "انفرد" (النهرواني) فيما حكاه أبو العز"، وابن سوار وأبو العلاء وججماعة()، وهذا لم أعدّه انفرادة لأبي العزّ.
لكنْ نسب المؤلّف إلى "الحنبلي" مُانية انفرادات، ولم يصرّح من أي"ّي الكتــبـ تلــــكـ،
 اعتبرنا هنا لأبي العز"، يكون له في "النشر" أربع عشرة انفرادة. والله أعلم. أما (منهج) هذين الكتابين فقد قام به عقّق كل منهما على حلى حدة، ولما والله أعلم. V والأعمش واختيار خلف واليزيدي(٪)
المؤلّف: عبد الله بن عليّ بن أحمد، أبو محمد، المعروف بـــ(سبط الخياط) البغــدادي،
 التجويد والأداء. شيو خه:

قرأ القراءات على جدّه أبي منصّور، وأبي العزّ، وغير هما.
lov.61010، IYVF (1) (r) انظر ص: 1119




وتتلمف عليه كثيرون؛ همزة القبّيطي، وزاهر بن رستم وغيرهما.
 أخحذ المؤلّف هذا الكتاب إجازة عن شيخ واحل من شيو خحه بقراءة المؤلّف عليه، بينمـــ قرأ .مضمّنه القر آن كلّه على شيخ واحد آخر، وقرأ . مضمّنه أيضاً إلى أثناء سورة "النحــلـل"

$$
\begin{array}{r}
\text { على شيخ واحد آخر (「). } \\
\text { الطرق }
\end{array}
$$

استقى المؤلّف من هذا الكتاب (1 () إحدى وأربعين طريقاً علــــى النحـــو التـــالي : أ- طريق واحدة عن كلّ من: ورش، والــــــبزب، وقنبــلـ، وأبي الـلـــارث، ودوري
الكسائي، ورويس، وروح، وإدريس.

ب- طريقان عن كلّ من: السوسي، وحفص، و وخلف عن فمزة.
ج- ج- ثألثة طرق عن نحالّد.
 يضاف إلى ذلك أربعة طرق أدائية للمؤلّف، صرّح فيها بأفها من طريــــق (الســـبط)، ، لكنها ليست على أي"ّ حال من "المبهج"؛ لأنّها كلهِا عن أبي جعفر، اثنتان من رواية ابـــن وردان، واثنتان من رواية ابن جماز، ومعلوم أن قراءة أبي جعفر ليست في "المبهج" وعند الر جو ع إلى كتاب "الاختيار في القراءات العشر " لصاحب "المبــــهـ" نفســــه و جلدت طريقي ابن وردان اللّتين ذكرهما المؤلّف (r)، و لم أجد فيه طريق ابن جهماز، فلعلّــــهـا من كتبه الأخرى.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: ترجته غي: غاية النهاية: } \\
& \text { (r) النظر ص: 0. (r-0.V } \\
& \text { v.v, v.o, v.1-v.. :(r) انظر ص: (r) }
\end{aligned}
$$

ملاحظة: كلّ الرواة أخخل مم المؤلّف، ما عدا إسحاق عن خلف، بل ليس له رواية في
"المهج"".
 وعشرين مرة، بصيغ يختلفة، فأحياناً يقول: انفرد سبط الخياط في "مبهجهه" وأحياناً: انفــرد السبط في "المهجج" وأنخرى: انفرد صاحب "المبهج" وجاء يـ موضع واحد فعبّر بقولـــــه: وشَنَّ صاحب "المبهج".
 يهرّح هل هو من "المهج" أو من غيره، لكن عند التحقيق اتضح أنه من "المهج" فلـــهـها عددته منه. واللّ أعلم. أمّا (منهجحه) فقد قام بييانه ودراسته دراسة وافية كعقّقه حغظه اللّ. ^- الجامـع في القراءات العشر وقراعة الأعمش(r)
المؤلّف: عليّ بن محمد بن عليّ بن فارس، أبو الخسن الخياط، البغدادي، إمام كبـــــر،




[^0]أهن الئلّف هذا الكتاب تلاوة على شيخين من شيوخه..1(1) الطرق:
استقى المؤلّف من هذا الكتاب أربعة وثلآيّن (عَّ) طريقاً، على النحو التالي:

ذكوان، وابن وردان، ورويس.

ب- طريقان عن كلّ من: الدوري، وخلف عن هز ة، وخالآد، ودوري.الكســـائي، وروح، وإسحاق.
ج- تالةة طرق عن كلّ من: قالون، وأبي المارث. د- أربعة طرق عن كلّ من: شعبة، وحضص. الالنفرادات:
لم أجد المؤلّف ذكر له غير انفرادتين. (r) والشأ أعلم.






 حسب ترتيب السور، والها أعلم.

9- تلذيص الثعبارات(1)
المؤلّف: الحسن بن خلف بن عبد الله بن بلّيمة، أبو عليّ، القيروالي، إمام مقرىي، قــرأ على شيوخ بلدته، ثم نزل الإسكندرية وقرأ على جماعة من أصحاب ابن غلبون، وعلى أبي
 أخلذ المؤلّف هذا الكتاب إجازة عن شيخحه ابن اللبان حيث حدّثة به، تم قــــرأ عليــــه .مضمّنه هميع القر آن بسنده

( $)$


الطرق:
استقى المؤلّف منه (• (r) ثالاثين طريقاً، كالتالي: أ- طريق واحدة عن كلّ من: قنبل، والسوسي، وتحفص، ونحلــف، وأبي الحــــارث، ودوري الكسائي.

ب- طريقان عن كلّ من: قالون، والبزي، وهشام، وابن ذكوان، و شعبة.
ج- ثلالة طرق عن ورش.
د- حمسة طرق عن خالّد.
هـه - - ستة طرق عن اللوري.
يضاف إلى ذلك طريقان أدائيان للمؤلّف عن ابن بلّيمة، واحدة من طريق السوســـي،




والثانية من طريق خلاّد: الانمرات

لم يصرّح له المؤلّف بالانفراد إلا في موضعين. (r) واللّ أعلم. أما (منهجهه) فقل بيّنه محقّقه.

## .

## العشثرة؛ المشثهورة وقر اءهة الأعمش (r)

المؤلْف: الحسن بن معمد بن إبراهيم، أبو علي، المالكي، البغدادي، أستاذ، إمام، نـــزلـ
مصر وصار شيخها، قرأ على الفرضي والسّو سنجردي وغيرهما، قرأ عليه المنلي والمليحـيـي

الرواية:

أخخذ المؤلّف هنا الكتاب إبحازة بقراءته على شيخه المعصراني بسنديه إلى مؤلفه، وقــرأ
به القر آن العظيم من أوله إلى آخره على شيخه البغدادي بأسانيده إلى مؤلّفه. (0) الطرق:

استقى المؤلّف منه (Y) ثمانية وعشرين طريقاً على النحو التالي: أ- طريق واحدة عن كلّ من: ورش، والدوري، والسوسي، وهشام، وأبي الـــــارث، ودوري الكسائي، ورويس، وإسحاق.

$$
\begin{aligned}
& \text { 7-人: انظر (1) } \\
& \text { (r) الظر (r) }
\end{aligned}
$$

 بعناية د/نبيل آل إبماعيل، وعليه اعتمدت في هنا البحت.



ب- طريقان عن كلّ من: قالون، وابن ذكوان، وشعبة، و حفص، ونحلف عن حمـزةه، وابن وردان، وروح.
ج- ثلاثة طرق عن كلّ من: البزي، و نحلاّد. الانفرادات:
صرحح له المؤلف بــ(انفرد) مرة واحلـة.(1) والله أعلم. أما (منهججه) فقل قام بدراسته وبيانه محققه حفظه الله. ( 11
المؤلف: عبل اللكريع بن عبلد الصمل بن معمل، أبو معشر، الطبري، الشافعي، شيخ أهل مكة، إمام عارف، ثقة، صالـ.
شيو خه:

قرأ على كثيرين؛ هنهم أبو الفضل الرازي، وأبو القاسم الزيدي وغيرهما، وقرأ عليـــــهـ إبراهيم بن عبد الملك القزويي، وإبراهيم بن المسبح. وألف عدة مؤلفات جلها في القراءات، منها "سوق العروس" و"الرشاد في القـــراءات

1rモ| : انظر (1)
(r) السبعة المشهورة مع يعقوب، وهو مطبوع ععق، لكن عليه ملاحظة لم أجل كققه تعرض لما، وهي وجود بعض الطرق التي عزاها إليه المؤلف -ابن المزري- صراحة، وليست في الططبوع، وهي: طرق الكارزيين عن الشذائي، والطريثيثي عن الفرضي، كلاما عن قالون، وطر يق الكارزيين عن المطوعي عن ابن فرح عن الدوري، وطريـــق





 الرواية:

أخلذ المؤلّف هنا الكتاب إجازة عن شيخه السويداوي عن أبي حيّان بسنديه. وقرأ -المؤلّف - مضمّنه القر آن كله على شيو خه، المصريِّن الثلالة، إلاّ أنه علــى ابــنـ البحندي إلى أثناء سورة "النحل." كما هو معلوم، هنا؛ وقد كتب شيخ واحــــل للمؤلــــف بالإجازة إليه همذا الكتاب.(Y)

الطرق:
استقى المؤلّف منه (19) تسعة عشر طريقاً، على النحو التالي:

-て9コ9

$$
\begin{aligned}
& \text { ب- طريقان عن كلّ من: الدوري، وابن ذكوان، وشعبة. } \\
& \text { ج- ثلالة طرق عن كلِّ من: قالون، و خالاّد. }
\end{aligned}
$$

يضاف إلى ذلك أربعة طرق أدائية للمؤلّف، اثنتان عن ورش، وواحلة عن كلِّ مــن:

$$
\begin{gathered}
\text { ابن ذكوان، وابن وردان. الانفرادات: }
\end{gathered}
$$

لم أجد المؤلّف نسب له الانفراد، إلا في ثلاثة مواضع (\&) . والله أعلم. أمّا (منهججه) فقد قام ببيانه ودر استه عحقّقه.


$$
\begin{aligned}
& \text { اللـاودي: / } \\
& \text {-..- }
\end{aligned}
$$

## (1r) آ1 الإعلان




ألّف "التقريب والبيان".
تو ين سنة (Y (Y (Y) هـ الرواية:
أخخذ المؤلّف هذا الكتاب إجازة بقراءته على شيخه أبي إسحاق الدمشقي بســـديه، ثم قرأ .كضمّنه على شيخخه أبي مُمد الإسكنلدري بسنديه أيضاً. (r) الطرق:
 أ- طريق واحدة عن كلّ من: قالون، و وحالّد. ب- طريقان عن ورش. ج- ثلاثة طرق عن اللوري. د- أربعة طرق عن قنبل. هــــــــــعة طرق عن هشام. إلانفرادات: صرّح له المؤلّف بانفرادة واحدة.(£) والله أعلم.
(1) في القراعات السبع، وهو مفقود إلا جزء منه في مكتبة ابلامعة الإسلامية:


$$
\begin{aligned}
& \text { الشَنرات: 11.10 } \\
& \text { (r) انظر ص: 0.1 (r-0.1 }
\end{aligned}
$$

 فهو عبارة عن ذكر بیض القراءات وعزوها لأصحائا فقط.


المؤلف: عبد الواحد بن المسين بن أمهد بن شيطا، أبو الفتح، البغدادي، ولد ســــنـة (.)
شيو خه: أنـذ عن ابن العلاف والحمامي وغيرمها كئر. .
لم يذكروا له غير هذا الكتاب. توفي سنة (. مع هــ،.(7)
الرواية:

أخذ الئلف هذا الكتاب تلاوة، وقرأ به أيضا على ثلالة" من شيو خهه بأسانيدهم. (7)
الطرق:

استقى المولن من "التذكار" تسعة عشر (9) طا طريقا، على النتو التالي:
 وإسحاق.

ب- طريقان عن كل من: الدوري وشعبة ونالاد ورويسن وروح. ج- أربعة طرق عن حفص.
(1) مغقود.





(r) انظر ص: 0.9

الانفرادات:
لم يصرّح له المؤلّف بأي انفرادة. والله أعلم.
أمّا (منهججه) فلا يمكن بيانه نظرأ لأنه مفقود.
(1)

المؤلّف: أحمل بن الحسين بن مهران، أبو بكر، الأصبهاذي، ولد سنة (0 Y هـــه، ثقة،
هاط، بماب الدعوة.
شيو خه:
قرأ على كثيرين منهـم ابن الأخرم والنقاش، وقرأ عليه ابن طرارا ومنهّــــور العراقـــي
وغير ها
وألّف عدة تآليف منها "الشامل" و"المبسوط".

الرواية:
أخلذه المؤلّف إجازة بقراءته على شيخيه: الساعاتي والمراغي، بإسناديهما، وقـــرأ بـــه القر آن كله ضمناً على شيخه الممداذي بسنده، وأيضاً قرأ .عا دخل جي تلاوته من القــــراءات

السبع منه على شيخخه الدمشقي بإسناده.
الطرق:
استقى منه المؤلّف (1 ) ثمانية عشر طريقاً، على النحو التالي: أ- طريق واحلة عن كلّ من: ورش، واللوري، وابن ذكوان، و شعبة، و خلـفـ، وأبي



$$
\rightarrow 1 E 1 Y
$$

 $91 / r$
(r) انظر ص: 017-017

الـحارث، وابن وردان، وإدريس، وروح، وإسحاق.
ب- ثلائة طرق عن خالاّد.
ج- مْسة طرق عن قالون.
يضاف إلى ذلك طريق أدائية واحده، وهي من رواية شعبة.(1) والله أعلم.
الاننفرادات:
صرّح له المؤلّف :ــ(انفر:) في مُانية وأربعين (£ £) موضعاً (٪) والله أعلم. أمّا (منهجه) فقد بيّنه أتحّ بيان محقّقه في الملامعة الإسلامية، واستدرك كثيراً من المسائل العلمية والمنهجية على التحقيق المطبو ع.

## 1- 10

المؤلّف: عحمل بن عبد الملك بن الحسن، ابن خيرون، أبو منصّور، البغدادي، أســـــتاذ بار ع، قرأ على عمّه أبي الفضل، وعبد السيّد، وغيرهما، وقرأ عليه الكندي وابن عســـــاكر
(६)
 الرواية: قرأ المؤلّف القرآن كلّه هذا الكتاب على شيو خه المصريــــين وهــــم: ابـــن الصـــائغ، والبغدادي، وابن الجلندي. () بسندهم إلى مؤلفه. (7)
(1) انظر ص: 701



(r) لم أعثر لa على أي خبر.



$$
\text { (י) انظر ص: } 110
$$

استقى المؤلف منه (1) (1) ثُانية عشر طريقا، على النحو التالي: أ- طريق واحدة عن كل من: ورش، والبزي، وشعبة، وأبي المارث، وابـــن وردان، وابن ججاز، ورويس، وإسحاق.

ب- طريقان عن كل من: خلف، ونحلاد، وروح. ج- أربعة طرق عن الدوري.
(1).يضاف إلى ذلك طريق واحدة أدائية للمؤلف الانفرادات:

صرح له المؤلف بانفرادة واحدة(r)، و م يذكر هل هي من هذا الكتاب أم من كتابـــه
الآخر "الموضح" (") والله أعلم.

## 17- الكفاية" في القراءات اللست(1)

(r). المؤلّف: سبط اللنياط

 بأسانيدهما فيه.

الطرق:
استقى المؤلّف منه (17) ستة عشر طريقاً كالتالي: أ- طريق واحدة عن كلّ من: شعبة، و حفص، وإسحاقو.
ب- طريقان عن كلِّ من: قالون، وإدريس.
ج- أربعة طرق عن الدوري.
د- خمسة طرق عن قنبل.

يضاف إلى ذلك طريق واحدة أدائية للمؤلّف عن الكِنْدي، وهي عن شــــعبة.(乡) والل







٪؟ ق وهي التي اعتمدهًا في هنا البحث.
(r) صاحب "المهج" سبق التعر يف به
(r) انظر ص: . .
() انظر ص: TET

الاننرادات: صرح الؤلّف بأنه (انفرد) في أربعة مواضع.."() والش أعلم.
أَّا (منهـهـهـ):
1- بدأ أولاً -بعد المقدمةَ- بذكر أسانيده اليَ مُ يصل منها إلا أسانيد قراءة نافع، ثُ يبدأ


 (1) التيس


 وفي أسماء رجاله، وني التفسير والنقه وغير ذلكي أَّلْ الكئير من الكتب، منها "التنت والملاحم" وغير هو



|r7| 6 YO. 6 ITO، 1.NY: (1)


- 1 \&19


$$
\begin{aligned}
& \text { (2) انظر ص: } \\
& \text { () () انظر ص: () } \\
& \text { (י) انظر ص: () }
\end{aligned}
$$




بتسلسل التلاوة والقراءة والسّماع، ومنّي إلى المؤلّف كلّهم علماء أئمة ضابطون(1). وأيضاً تلقّى المؤلّف شرح هذا الكتاب للمالقي "اللر النثير" على غير واحل من الثقات

مشافهة، لكنه مل يصرّح باسم أحدهمم.
الطرق:
استقى المؤلّف هميع طرق "التيسير" وعددها ( 10 ) خمسة عشر طريقاً عن كل راو من رواة القراء السبعة طريقاً إلاعن شعبة عن عاصـم فعنه طريقان. والله أعلم.
ويضاف إلى ذلك (YA) ثمانية وعشرون طريقاً عن القرّاء السبعة من طريقه هي كلــهـا
طرق أدائية للمؤلّف، وقد جاءت كالتالي:
1- خمس طرق عن نافع: اثنتان لقالون، وثلاثة عن ورش.
r- اثنتان عن ابن كثير؛ كلتاهما عن البزي.
r- سبعة طرق عن أبي عمرو، كلّها عن الدوريّ.
ع- ثالثة عن ابن عامر، واحدة عن هشام، واثنتان عن ابن ذكوان. 0 - اثنتان عن عاصمه، واحدة لكل من: شعبة، و حفص
7 - سبعة عن همزة، ثنتان منها لخلف، و مثسة لـلالّد.
V
البمموع: ثُانية وعشرون طريقًاً.
 وهنا يدلّ على مكانة الداني، و كتبه عند المؤلّف، وهو أهل للكلك. والله ألهِ ألم.
(! انظر ص:
(1) انظر ص: 79 ع

الاننفرادات:
ذكر المؤلّف أن الداي (انفرد) في ثمانية مواضع
أمّا (منهججه) فقد قسم كتابه إلى قسمين:
الأول: الأسانيد والأصول.

الثاذي: الفرش.
ويلاحظ أن المؤلف -ابن اللززري- سار على نفس الترتيب الذي سار عليه الـــــالي في
هذا الكتاب.
بقي أن يذكر أن الداني ذكر في هذا الكتاب (ما اشتهر وانتشر وصحّ وثبـــــت) والله

يُعَدُّ "التيسِرِ" من كتب القراءات المهمّة التي تلقّى القراء قراءاتِه بالقبول والإقراء، وهو أحد الكتب الثالاتة التي يقر أ هـا اليوم، ولا أعلم أن هذه الميزة لغيره من الكتــــب حاشـــــا "الشاطبية" و"النشر".
أقول هذا، لأني وجلت بعض الباحثين -وأعني معّقَيْ كتاب "العنوان" - قاما .موازنة - حسب زأيهما- بين الكتابين، وهي موازنة غير سديدة، ومبنيّة على أمثلة كلّها خطـــــــ، تدل على عدم قراءة كتاب "العنوان" نفسه فضلاً عن "التيسير" حيث صرّحـا بأن بعــــــ القراءات انفرد هـا "اللنوان" و خلا منها "التيسير" وذلك قولمما: وقد دلّ الاستعراء على أن في "العنوان" ما ليس له ذكر في "التيسير " وأنّ بعض مــــــ في


أقول: أمّا الملافف بين الكتابين من حيث المعلومات وأن في أحدهما ما ليس في الآخهـر فهنا شيء وارد وطبيعي ولا يعتبر ميزة لأحدهما دون الآخر؛ لأنّ مردّ ذلك هو رواية كلّ

$$
\text { r.r/Yg، } 10 . \varepsilon \text { ، } 1 \text { (1) }
$$ IT العنوان: مقّدمة التحیيق: 1 (r)

منهما، ولا يششرط أن يتفقا في كل الأوجه والروايات؛ نظراً لاختلاف طرق كلّ منهما. وأمّا القول بأن الاستقراء دلّ على انفراد "التنوان" بما خلا منه "التيسير" فقـــد ميّــــا بأمثلة كلهّا غير صحيحة، وهذا بيان ذلك:
 (1). أبُواب: بل ذكر اللاين ذلك في سورة (البقرة،.)



المواب: بل ذكرها في سورة البقرة،.()
 وإبر اهامه| بالألف. اهــ
(1)(الجواب: بل ذكرها في سورة (البقرة)

ع- قالا: ومثله ما ورد يف "العنوان" عن الآية [ء: المتحنة] عن هشام أيضا و ولم يــرد في


الجواب: بل ورد فيه في سورة >البقرة). ${ }^{\text {(N) }}$

|  | (1) الحنوان: |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | (`) |
|  | () ${ }^{\text {( انظر }}$ |
|  | (') |
|  | (r) آلظر : الحنوان: |
|  | VV ( ) ا النر : التيسير () |


(1)








الجواب: لم أفهم مرادهما من هذه العبارة الأنيرة. والشّ أعلم.
^1- الثناطبية(1)

(1) انظر: العنوان:

(r) انظر : العنوان:
(8) انظر: التِسِير:
(o) انظر: العنوان:
(1) هنا اسم الشهرْة، وامسم النظم كاملأ "حرز الأماني ور جه التهاني" وهو في القراءات السبع، ذَكَ أنه بدأ أولهــــا
 مقدارها إلا من نظم على منوالها أو قابل بينها و بِن ها نظم على طريقها، ولقد رزق هذا اللكتاب -النظم- من
 وهذا اللنظم مطبو ع عدّة طبعات.

الشافعيّ، ولد سنة >مبه هـه، أحد الأعلام الكبار، غاية في القراءات، حافظ للحديث، إمام ين اللّغة، رأس في الأدب؛ مع الزهد والعبادة. شيو خه:
كثيرون، منهم: أبو عبد الله خمد بن أبي العاص النفزي، (1) وابن هنيل (1)، وأبو عبـــد الله عحمد بن حَميد. ${ }^{(r)}$ وغيرهم. الو مؤ لفاته:
جُلُّها في القرآن وعلومه، منها: "العقيلة" في رسم القرآن. (8) ونظم كتاب "التمــــهـيد" لابن عبد البر، في مُسمائة بيت؛ قصيدة "دالية"(o)

الرواية:
 العظيم .عضمّنه على جماعة من الشيوخ، ذكر منهـم شيخين أثينين.
 (V)
('انظر تر جمته: (1)
(r) انظر ترجمته: 70 ع
(r) البلنسي، تلا على ابن شُريح، وغيره، أخنا عنه الثناطي كتاب سيبيويه و"الكامل" للمبرد و "أدب الكاتب" لابـن
 انظر : غابة النهاية: vr-v./r /r. (2) (9) نظم فيها المنع للداين.





التي استقاها المؤلّف منه فعددها (10) همسة عشر طريقاً، عن كل راوٍ من رواة القراء السبعة طريقاً واحلداً إلا شعبة عن عاصم فله طريقان. ويضاف إلى هذه الخمسة عشر طريقاً خمسةُ طرق أدائية للمؤلٌف عن الشـــــاطبي. أي:

إفا ليست منسوبة "للشاطبية" بل إلى الشاطي.
فيكون بكمو ع طرق الشاطبي عشرين طريقاً. واللأعلم. الانفرادات:
صرّح المؤلّف بـــ(انفرد) للشاطبي في ثلاثة مواضع (r) فقط.
تنبيهان:
الأول: "الشاطبية" نظم لككتاب "التيسير" مع بعض الزيادات التي قرأها الشاطبي علـــى مشايغه، وهي خار جة عن طرق "التيسير" وقد غُرفت هذه الز يادات فيما بعد عند أهـــــلـ القراءات ب "الزيادات على القصيد".
هذا، وقد تغضّل المؤلّف رحمه الله بالتنبيه على جلَ المواضع التي زادها الشاطبي علــــــى الدالي، بل أيضاً التنبيه على المواضع التي خرج فيها الشاطبي عن طرقه نفسِه، فمثلاً قولـــهـ


 وتصحيح بعض الأوهام اليي ذكرها. هذا وقد سجّل البحث ثلاثة مواضع استخدم المؤلّف فيها عبارات يرى أن غيرها أولى

$$
\begin{array}{r}
090 \text { ، oq1 ، oor ، org ، orr : انظر (r) } \\
\text { |rre ، انظر (r) }
\end{array}
$$

منها، وهي كالتالي:
الموضع الأول: لـــمّا ذكر الشاطبي رمَه الله الملاو في مع أنه من المستثنيات فليس فيه إلا القصر قولاً واحدأ، قال المؤلّف معقباً عليـــــه: وكــــأنّ الشاطي رحمه الله ظَّنَّ بكونه -اللاني- لم يذكره في "التيسير" أنه داخل في المملود لـورش .كمتضى الإطلاق فقال:

وبضهم يؤانخلم
أي: وبعض رواة المدّ قصر
(1) استثناء

هذا اعتراض المؤلّف بنصّه على الشاطي رحمه الله، وفيه نظر من جهتين: الأولى: أن الشاطبيّ رحمه الله ليس مُن يأخذ القراءات من الكتب، وبالقياس، فقوله:

وما لقياس في القراءة ملححل" (r)
دليل على منهجه ين القراءات، وقوله:

إشارةٌ إلى أن القُراءات لابدّ فيها من النقل (\&)
 يغهم منها ما هو الظاهر.

$$
\text { (1) انظر: 11 } 1
$$

(r) المر اد هنا نفي القياس فُيما فيه نص"، أما غيره فقد قال عنه أبو شامة: نفي أهل القياس في علم القراءة مطلقــــــألا لا
 انظر : الشاطبية: بحو، إبراز المعاني:
r (r) أبيات مقدمة الشاطبية:
() وهذا أحد قولين في شرح البيت ذكرها أبو شامة رممه الهُ. انظر: إبراز المعاي:



 وتفسير المعبري أولا. والله أعلم.





"الشاطبية" و"التيسير". (r)

 فارس بن أهمد عن قراءته. فأومه أن ذلك من طريت أبي عمران اليت هي طريق "التيســيرير"
 زلك إلع.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) يقعد ابن الفحام، صاحب "التحريد" وانظر تر جمته ص: } 17 \text { (1) } \\
& \text { roy/r: كا (r) } \\
& \text { (r) انظر: : } \\
& \text { 1rv--1r79: (i) }
\end{aligned}
$$


(1) الكتابة من غير نقل. اهـــ. وهناك موضع قال المؤلّف فيه: واتفقوا على حرف "الحشر " وهو قوله معهم| [IT] وعبارة الشاطبي موهمة له لو لا ضبط الرواة؛ لأن هنع الحروج منسوب إليهم (Y). وصادر عنهـم. اهـ.

قولُه: (..موهمة)، يقصل أن قول الشاطبي: (لا يخرجون في رضاً) موهـم؛ لأنه يلخـــــلـ
 موضع "الجلاثية" فقط، فمن هنا كان الإيهام لعدم التقييد، وقد اتتع المؤلّف أبا شــــــامة في (r). فهم الإيهام. والله أعلم

## (8) $\quad 19$

المؤلف: عحمل بن شريح بن ألمدل بن شريح، أبو عبد الله، الإشـــــبيلي، ولــــلـ ســـــة
 ومكة، ورجع بعلم كثير فولّي خطابة إشبيلية.
 هؤ لاء كثير.

ألّف: كتاب "التذكير" و "الكافن" . (0) (0) تو




الرواية:


 الطرق :
استقى المؤلّف من هذا اللكتاب أربعة عشر طريقاً (ع () كالتالي: أ- طريق واخدة عن كلّ من: ورش، وقنبل، والسوسي؛ وهشام، وشعبة، ونـــــــلّد، وأبي الحارث.
ب- طريقان اثنان عن كلّ من: قالون، والدوري.
ج- ثلالثة طرق عن خلف.
ويضاف إلى ذلك طريق واحدة أدائية للمؤلّف من طريق ابن شريح عن هشام(؟). والله
أعلم.
الانفرادات:
ذكر له المؤلّف ثمانية مواضع صرّح فيها بقوله: (انفرد)(£) . والله أعلم.
تنبيه:

ذكر المؤلّف في رواية خلف من طريق ابن مقسم قال: ومن "الكافي" قرأ بها ابن شريح على ابن نفيس، وقرأ ابن نفيس على أبي أحمد السامرّي، وقرأ السامرّي على ابن مقســـــّ وقرأ ابن مemم على إدريس، وقر أ إدريس على خلف (*)، هكذا ذكر المؤلّف هذه الطريــق

| (1) من الآية (Y0) البقرة |
| :---: |
|  |
| 71^(r) الظر |

 () انظر ص: 179




فاتّضح الاختالاف في الطريقين، ولعلّ سهوٌ حدث من المؤلّف رحمه الله، إذ طريق ابــن
 صاحب "الكاني":

 إدريس، وقرأ إدريس على خلف. اهـــ.
 "الكافي" والله أعلم. أما (منهجه) فقد قام بييانه ودراسته عْقّقه.

المؤلّف: أبو منصّور، ابن خيرون.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تُرفت في "الكافي" المطبو ع ص } 11 \text { إلى (الزي) } \\
& \text { (r) } 11 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 11 \text { ( الكافائ) } \\
& \text { () } \\
& \text { (י) تقدمت ترجمته ص: }
\end{aligned}
$$

الطرق:
استقى المؤلّف من هذا الكتاب (६ ) أربعة عشر طريقاً، على النحو التالي:

ورويس، وإسحاق.

ب- طريقان عن كلّ من: الدوري، وخلف، ونحلاّد، وروح.
وسبق بيان أن له طريقاً أنخرى أدائية.
الانفرادات:
سبق بيان أن المؤلّف لم يذكر لابن خيرون إلا انفرادة واحدة، (Y) و لم يصرّح بأي مــن الكتابين هي، ويترجّح أفا من الكتابين. أعي "الموضح" و"المفتاح" خحاصّة وأفها من روايـــة خلآد، وهي في كلا "الكتابين". والله أعلم. أما (منهجهه) فلا يُعرف لأنه مغقود. (r) (المجتبى)

المؤلّف: عبد الجبار بن أمحم بن عمر بن الحسن، أبو القاسم، الطرسوســـي، يعــرف


 شيو شه:
تلقَى العلم على شيوخ كثير ين، لكن الذين أخذ المؤلّف طُرُقَهم يـ "نشــــره" أربــــة
(1 انظر ص: 110
('انظر ص:

لقراءات الألمة"
() انظر: غاية النهاية:
ع - أبو القاسمـ المصري. طريق واحدة.

عذا، و لم تنكر له كتب التراجم غير "المخبى" غير أن ابن خحير سمّاه "ابلبامع". (r) تو ${ }^{(r)}$

الرواية:


أخذ منه المؤلّف (IT) اثتني عشر طريقاً كالتالي:

و حلاّد.

ب- طريقان عن: ورش.
ج- ثلالّة طرق عن الدوري. واللّ أعلم.
الانفرادات:

لم يذكر المؤلَّف أي انفرادة لهذا الكتاب ولا لمؤلفه، واللهُ أعلم.

(1) ستأتي ترجمة كل في بكله من التحقيق.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { على شيخ واحد من شيوخه. } \\
& \text { الطرق: }
\end{aligned}
$$

## (1) الروضة


 يــــال الأحدب.
 الرواية: أخلذ المؤلّف هذا الكتاب بنغس إسناد "تلتخيص أبي معشر"..

الطرق:
استقى المؤلّف منه (Y) ا اثي عشر طريقاً، على النحو التالي: أ- طريق واحدة عن كلّ من: قالون، وقنبل، والدوري، والسوسي، وشعبة، ونحلاّد. ب- طريقان عن كلّ من: ورش،والبزي، وهشام ونام الانفرادات: م أجد المؤلّف صرّح له بأي انفرادة. والهُ أعلم. أمّا (منهجهه) فقد قام بيانه عُقّهُ.

## بَ

المؤلّف: طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله، أبو المسن، ابن غَلْبون، الـلبي، نزيل مصر،






 (8) أنظر ص:
(م) السبعة الثشهورة ويعقوب، والكتاب مطبر ع عقّق.

أستاذ عارف، ثقة، خْجّة، قرأ على أبيه وابن خشنام، وغير هما، وقرأ عليه الــــداني وابـــن بابشاذ وغيرهما.
ألّف "الراءات لورش" و"الوقف لممزة وهشام" وغيرهما.


الرواية:
 الكريم كلّه عضمّنّه عليه، وعلى شيخيه البغدادي وابن المندي، لكن على الأنير إلى أنــــــاء سورة "النحل" بأنانيدهم الي قال المؤلّف عن واحد منها: سند صحيح عالٍ، تسلسل منّا
 الطرق:
استقى المؤلّف منه (. ( ) عشرة طرق، على النحو التالي:


وأبي الحارث، ورويس، وروح. ب- طريقان عن ورش. الانفرادات:
ذكر له المؤلّف سبع انفرادات، صرّح في ثلاثة منها بـــر(انفـــرد أبـــو المســن ابــن

 दar: انظا



التذكرة). (1) واللّ أعلم.
أما (منهجهه) فقد قام ببيانه. ودراسته عكقَّه. (r) الـهد

المؤلّف: أمحد بن عمّار بن أبي العباس، أبو الحباس، المهدوي، الإمام، أستاذ، مشـهور؛
رحل إلى "القيروان" و"مكة"، وتتلمذ على شيو خهما، وهو الذي ذكره الشاطي ين بــاب〉الاستعاذة،.

الرواية:

أنخبر المؤلّفَ هِذا الكتاب شيخُهُ ابن اللّبان، ثم قرأ عليه القر آن همضمّنه ختمة كاملــــة،
وكذلك قرأ المؤلّف الكتاب على شيخه أبي العباس القاهري. ${ }^{\text {(2) }}$
الطرق:
بلغت الطرق اليَ استقاها المؤلّف من هذا الكتاب تسعة طرق (9) على النحو التــلي:
أ- طريق واحدة عن كل من: ورش، والبزي، وخلاّد.

ب- طريقان عن كلّ من: قالون، وابن ذكوان، وأبي الحارث، والله أعلم. الانفرادات:
ذكر له المؤلّف ثلاث انفرادات فقط (0) والله أعلم. أما (منهجهه) فلا يعرف لأنه مفقود.

(r) انظر ترجمته في: غاية النهاية: الأدباء: £ $\wedge q-\varepsilon \wedge \vee:\left({ }^{2}\right)$


## (1) العنونوان

 الأنصّاري، الأندلسي، المصريّ، إمام، عالم، مقرئ، غوين، أديبن
شيو خها:
لم أجد له في كتب التراجم غير شيخين:

1- أبو القاسم عبد الجبار الطرسوسي، (r) وهو صانحب "البكتى" شيخ له في القــــــــراءات، وجميع روايات "العنوان" و"الاكتفاء" إنا هي عنه.



$$
\begin{aligned}
& \text { تو تو سنة ( ) } \\
& \text { مؤلفاته: }
\end{aligned}
$$


 كتابي المترجم ب "الا كتفاء" كافياً للمتناهي والمتدي، فبسطته بسطاً لا يشكل علـــى ذي ( ${ }^{\circ}$
 r- r- "العنوان": وهو يغتصر من سابقه.

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




$$
\begin{aligned}
& \text { 人 } 1 \text { : } \\
& \text { () العنوان: }
\end{aligned}
$$

ع- "غتصر الحـجة" للفارسي.
0- "ديوان شعره".(1)

الرواية:

 والإحسان ) وزاد ذلك بأن قرأ على الأنخيرين منهم الكتاب كله.
أمّا رواية الكتاب إجازة فكانت عن شيخين هما: البلبيسي والأنصصّاريّ بأسانيد ثلالــــة
متفاوتة في العلو . ${ }^{\text {(8) }}$
الطرق:

التالي:
أ- طريق واحدة عن كلّ من: ورش، وقنبل، والسوسي، وهشام، وشعبة، وخـــــــالّد،
و وخلف.
ب- طريقان عن الدوري" عن أبي عمرو؛ إحداهما عن السامريّ عن ابـــــن بـــــاهد، والثانية عن القصري عن ابن بكاهد.

انظر: غاية النهاية: //a 19، فهر ست ابن خير: IV Z
 الوعاة: 19907-199
 そVA-£vV: انظر (2)

ذكر المؤلّف ائنتي عشرة انفرادة لمذا الكتاب، كلّها إلا موضعاً واحدأ جاء التعبير فيـها بقوله: انفرد صاحب "العنوان"(1) وموضغٌ واحد جاء بالعطف على غـــــــــره، وذلــــك في


فإذا لم يتتبر هذا النفراده فيكون الجميع إحلى عشرة. والله أعلم. ملاحظات هامة:

1- كتاب "العنوان" من الكتب المهمّة والعالية في علم القراءات، وقد صرّح بذلـــــك المؤلّف -ابن المزري- حيث قال ما نصّه: هذا الكتاب -العنوان- مع شهرته فأســــانيده

 الآخر "الاكتفاء" فقال: وأضربت عن ذكر أسانيدي في هذا المختصر إذ كنت قد بيّنتها في
 ولـــمّا كان كتاب "الا كتفاء" مفقوداً، ومعرفة أسانيل "العنوان" مهمّة وضروريـــــــة،

 "جامع أسانيد المؤلّف" فقد ذكرها نقلاً عن "الاكتفاء" فيرى البحث أن من الواجب نتلها

$$
\begin{aligned}
& \text { ITVY: انظر (r) } \\
& \text { (r) كذا فِ النسخة عندي، ولكله سبت قلم من "التصرة" والهُ أعلم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) النوان: }
\end{aligned}
$$

قال المؤلف -ابن الجُزري- رحمه الله: قال(1) رحمه الله في كتابه "الاكتفاء": إنه قــــــأ
بكميع طرق "اللنوان" على شيخه أبي القاسم عبل الجبار بن أممد الطرسوسي: وتلا الطر سوسي برواية ورش على أبي عدي عبد العزيز بن علي المقــــــرئ المصـــري كمصر، وتلا أبو عدي على أبي بكر ابن سيف المصري .معر، وتلا ابن ســــيف علـــى أبي يعقوب يوسف بن عمرو الأزرق المصري بمصر، وتلا الأزرق على ورش المصري عمصـر، وهذه رواية تسطسلت لنا بالتلاوة بالمصريين و.عمر، منا إلى ورش لم يقع لنا مثلها في شيء من الروايات.*)

وتلا الطرسوسي بما بقي من روايات الأئمة السبعة على شيخه الإمام أبي أحمل عبد الله
بَن الحسين بن حسنون السامري.
وتلا السامري" برواية قالون على ابن بحاهدٍ على إسماعيل القاضي على قالون...
وتلا برواية البزّي على أبي نصّر سامة بن هارون البصريّ على أبي مَعْمرٍ سعيد بن
عبد الرحيم الحجبيّ، (r) على البزي.

على قنبل.

الطرسوسي على أبي التاسم عبيد الله بن عمدل القصري، على ابن بعاهد، على أبي الزعــراء
على الدوري على اليزيدي".
وتلا أبو أممد السامريّ برواية السوسيّ على ألي الحسن عليّ بن الحسن الرَّقَّــــــي وأبي
(1) أي أبو الطاهر، صاحب "العنوان"



عمّران موسى بن جرير الرقي، وقرأ السوسي على اليزيدي على أبي عمرو.
 أحمد بن عبدان، وغيرها، وقرأ كالاهما على أبي المسن الحلواي على هشام. وقرأ السامري برواية ابن ذكوان على أبي الحسن عمدل بن أحمد بن شنبوذ؛ وأبي نصّــر سلامة بن هارون البصري، وقرأ كلاهما على الأنخفش على ابن ذكوان.
 شعيب بن أيوب الصريفين، على يميى بن آدم، عنه.
وتلا السامري برواية حفص على أبي العباس الأشناني عن عُبيد عن حفص. وتلا هِا أيضاً على ألمد بن شعيب المالماني، على ألي شعيب القوّاس على حفص. وتلا السامري برواية خلف عن سُليم عن همزة؛ على ابن شنبوذ، وأبي الحسن عليّ بن
(1). الحسين الرّقّي، كلاهما قرآ على إدريس بن عبد الكرية
 شاذان على خلاّد على سُليم على حمزة. وتلا برواية الدوري عن الكسائي على أبي الحسن معمد بن معمد الباهليّ على الدوري عنه، وتلا هكا أيضاً على ابن بكاهل على أبي الزعراء عنه.
 الكسائي الصغير، عن أبي الحارث عن الكسائي.
 الكسائي الصغير نفسه من غير واسطة، وهو غلط؛ لأن مكمد بن يكيى الكسائي تويف ســنـة
 إدريس عن خلف. والشَ أعلم.


ثُانين ومائتين، وقل وُلِ السامرّي سنة حمسن أو ست وتسعين ومائتين، بعد وفاة عحمل بـن يمیى بأكثر من خمس عشرة سنة.

فسقط ذكر ابن بعاهل من الكتّاب. والله أعلم.
أو وقع في ذلك وْْمٌ من بعض الرواة أو أبي أحمد فإنه قل كبر وتغـــيّر بـــآنرة، والله
أعلم. ${ }^{\text {(1)هـــ بنصهّه. }}$
هكذا علّق المؤلّف على الطريق الأخحيرة، أعني طريق رواية أبي الحلارث، وهو تعليـــــت
للبحث عليه تعليق، وهو وبالله التوفيق.
أ-إنّ هذه الطريق هي مــمّا أُخن على السامريّ قال المؤلّف : وأمّا من تكلّـــــم فيـــه بسبب أنه قال: قرأ على الكسائي الصغير فإنه: لم يصحّ عندنــــــا أنـــه ذكـــر ذلـــك ولا

 السامري برواية أبي الحلارث على ابن شنبوذ....فالواسطة هنا مصرّح هما، مع أن كلاٌ مــــن الذهبي والمؤلّف صرّحـا بقراءة السامري على ابن شنبوذ.

المالحظة الثالثة:
إنّ كتاب "العنوان" كما تقدّم بيانه، كتاب عالي الإسناد، وله السبق على كثير مــــــن كتب القراءات من هذه الناحية وغيرها؛ من الانحتصار غير المخلّ، والرشاقة في أســـــلوب العرض وغير ذلك.
 كَجيله مبالغة أعطت للقارئ صورة غير صححيحة عن بحض معلومات الكتاب، وذلــــــــك
(1) النظر: جامع أسانيد المؤلَف: ق (7-7 (r) انظر: غاية النهاية: \17/1٪

 هذا أثناء الكلام عن كتاب "التيسير" .(1) والهُ أعلم.



 ابن بكاهد. ${ }^{\text {(r) والهُ ألعلم. } ا \text { المي }}$
 الكتاب أو فِ تعليقاقما عليه:
 إشارة، فنطق بيعضها، وأمّا الإشنام فلا يكون إلا في الضضموم معرباً كان أو مبيناً، لأنه ضمّ



 وسقط أيضاً بعد هذا توله: نصل: قرأت على شيخنا رهمه الشأ لـمزة بالسكت علــى
(r) الظظر : العنوان / مقَمة التحقيق: 1 (r)





كل ساكن بعله همزة سكتة خفيفة أَيٌ حرف كان، نحو: الأرض، من آمن، »خأشــــــعة
أبصارهم"، ونحو ذلل(1) اهــــــو وغير ذلك.
ومن الخطأ: صץ السطر IV: (هذا فراقه) هكذا، وهو خحطأ، ليس في القرآن هــــنا
اللفظ، والصواب هو (ا)
ومن التحريف، وهو كثير، ما جاء في ص 0 ه في باب >مذهب أبي عمرو في الممزات

وهذا خطأ وتحريف، صوابه: >اليزيدي< وليس >البزي)
هذا بعض ما أَحبّ البحث أن ينبّه عليه فيما يخصّ هذا الكتاب القيّي، الذي هو مــنـ أَجلّ كتب القراءات متناً وإسناداً، ولا عيب فيه سوى أنه حقّق من قِبَل كَن ليس من أهــل هذا الحلم، ويا حبذا لو تولّى أحد من أهل القراءات إعادة دراسته وتحقيقه. وأخحيرا":
ير جع الفضل في اكتشاف هذه الملحوظات على هنا الكتاب لله عزّ وجـــــل أولاً، ثم للشيخ عبد الظاهر بن نشوان الحميري ت(ף 7 هـــهِ وهو أوّل من شرح هذا الكتـــاب، و كان من منهجه أن يقدّم أوّلاٍ كالم المؤلف فيقول: (قال صاحب الكتاب< غخ إذا انتـــهى يبدأ كلامه هو بقوله: >قال الشار ح< ما يمعحل "شر حه" نستخة خحطيّة قيِّمة من "العنـــوان"، ناصة وأنه تلميذ تلميذ مؤلفه. والله تعالى أعلم.
(!) الجا
المؤلِف: نصّر بن عبل العزيز بن أحمد، أبو الحسين، الفارسي، الشيرازي، شيخ عقّــق،
(1) شرح التنوان: ق:1/ז
(r) شرح العنوان: ق: 9 (r)


القراءات العشَر وعللها.

إمام مسند، ثقة عدل، قرأ على النهرواني والزيدي وغيرهما، وقرأ عليه ابن الفحام وغيره.
تويف سنة (1)
الرواية:

روى المؤلّف هذا الكتاب بإسناد عالٍ وباتصال التالاوة عن شيخ واحد من شيو خهـ. الطرق:

استقى المؤلّف منه سبعة (V) طرق على النحو التالي: أ- طريق واحدة عن كلّ من: ابن ذكوان، وابن وردان، وإسحاقف. ب- وأربعة طرق عن يعقوب بكماله كلّ راوٍ طريقين. واللّ أعلم. الانفرادات:

لم يذكر كه المؤلّف إلا (انفرادة) واحدة. (r) واللٌ أعلم. أنمّا (منهجه4) فلا يعرف لأنه مفقود، ولم أطلع على الجزء الموجّود منه. (r)

 وغيرهما، وقرأ عليه ابن أبي طاهر والشذائي وغيرهما، ألف في القراءاءات الشاذة ألى






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

. مضمّنه على شيخه البغدادي، وإلى أثناء سورة "النحل" على ابن الجلندي، بسندهما الــــي
 الطرق: استقى المؤلّف منه (7) ستة طرق،(Y) على النحو التالي: أ- طريق واحدة عن كلِّ من: الدوري، وهشام، وأبي المارث. ب- ثلالة طرق عن قالون.

الانفرادات:
نسب له المؤلّف انفرادة واحدة.
أما (منهجه) فذكره معقّقه، ويقوم باحث في (قسم القرآن وعلومه> بكلية أصول الدين في جامعة الإمام بدراسة منهج هنا الكتاب. (8)

المؤلّف: مكّي بن أبي طالب بن جمّوش، أبو عمدى، القرطبّي. ولد سنة >



$$
\begin{aligned}
& \text { إعراب القرآن" و"التفسُير" }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { ذلك لبلغت طرتة عشرات. والش أعلم. }
\end{aligned}
$$

()

 ظبقات المفسر ين للـداودي:

شيو خحه؛ ابن اللّبان، وابن الصائغ، والبغدادي، بأسانيدهم..
الطرق:
استقى المؤلّف منه ستة طرق (7) على النحو التالي:
طريق واحده عن كلّ من: قالون، وورش، واللوري، وابن ذكوان، وخــــــــالاّد، وأبي
الـارث.
الانفرادات:


أمّا (منهججه) فقد قام ببيانه مقّقهـ.

المؤلّف: عبد الرمّن بن الحسن بن سعيلد، أبو القاسم، الخزر بحي، القرطــــبي، أســـتاذ
 وغيره، لمُيُرف له غير هذا الكتاب.


|  |  |
| :---: | :---: |
|  | 1ETV (r) |
|  |  |
|  | (1) ${ }^{\text {(1) }}$ |
|  | تلميذه ابن البياز: |

قرأ المؤلِف القر آن كلّه هذا الكتاب على شيخ واحد من شيو خهه．（1） الطرق：استقى منه المؤلف ستة طرق（7）على النحو التالي： أ－طريق واحذة عن كلّ من：قالون، وقنبل، وهشام، ونحالد． ب－طريقان عن اللوريّ．والله أعلم． الانفرادات：لمُ تُذرْ له أي انقرادة．والله أعلم． أمّا（منهججه）فلا يعرف، لأن الكتاب مفقود． ${ }^{(r)}$

 التراجم غير كتاب＂المادي＂ تو توي بالمدينة المنورة سنة（0）．
أخذ المؤلّف هذا الكتاب إجازة عن شيخ واحل من شيو خه، وقرَ أ بمضمّنه القرآن كلـّــ
على ثالثة من شيو خه، وإلى أثناء سورة＂النحل＂على شيخ واحل الطرق：استقى المؤلّف من هنا الكتاب（0）همسة طرق فقط، طريق واحلدة عن كــلـِّ من：قالون، والدوري، وابن ذكوان، ونحالدّ، وأبي المارث． الانفرادات：لم يذكر له المؤلّف أيّ انفرادة．والله أعلم．

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (r) في القراءات السبع؛ يمطوط في مكتبة إيا صوفيا برقم } 09
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { £ハー \& 人 • : }
\end{aligned}
$$

ا- ذ- ذر في 〉المقدمة< أن بعض المُتهدين من طلبة القراءة رغب إليه في إمــــلاء هـــا الكتاب.
 الكتاب وي ضمنها ذكر بعض أبواب الأصول كالمل وميم الجمع والاستفهامين والإدغــام إلح، حسب الترتيب الذي اتبعه كثير من المؤلفين كالداني ومكي وغيرهما.
 والزوائد في فاية كل سورة.

ع- هناك بعض القّزاءات الشاذة في هذا الكتاب(1)
(r) مهردهة بـعفوب

المؤلّف: ابن الفـحّام.
الرواية:
قرأ المؤلّف القر آن الكريم هذا الكتاب علـــى شـــيخيه؛ البغـــدادي وابــن الصــــئغ (!). بسنديهمها

الطرق:
استقى المؤلّف منه خمسة طرق على النحو التالي:
أ- طريقان عن رويس.
ب- ثلاثة طرق عن روح.
(1) انظر: ق ب/ب
 (r) انظر ترجمته ص: 17n وهو نفسه صاحب كتاب "التجريد"
(\%) أنظر ص:

الانفرادات: لم يذكر له المؤلّف أي انفرادة. والله أعلم.
 بالفرش.
r- الوجيز(1)

 إمام جليل القدر، أستاذ في الفنّ-القراءات-لكنّه لا يخلو من أغاليط وسهو اليا
 الطبري، له طريقان، وأبو بكر محمد السّلمي" له طريق واحدة. مؤلفاته: ألّف "الموجز "() و "الإيضاح" و"الاتضاح" و"الإقناع".

 وخلف. والله أعلم.

الانفرادات:
 الأهوازي، والملاحظ أن هذه الأربعة مواضع كلّها ليست من طُرُق المؤلّف. (7) والله أعلم. أمّا (منهجه) فقد قام ببيانه عمقّه.

[^1]

المؤلف: أبو عمرو الداذن.(r)

الرواية: قرأها المؤلف بعد تلاوته القر آن العظيم على شيخه أبي المالي ابـــــن اللبـــان
(r). بأسانيده

الطرق:
هذا الكتاب -أعين المفردة - لم يذكره المؤلف في مبحث الطرق، و لم ينسب إليــه أي طريق البتة، بل اكتفى في النسبة إلى : (قراءة اللاني)، وهذا اصطلاح اتضح مـــن خـــــلال ل
 نسبة إلى المؤلف، وهو ما عرف بــــ(طريق أدائية). ويعكن الاعتذار والجواب عن المؤلف بأنه لـــما كان لا يعرف للدالي تأليف في قـــراءة
 الكتاب "مفردة يعقوب" للداني، أثناء كلامه عن الكتب اليت استقى منها. القراءات.
 في أسانيد قراءة يعقوب ثلاثة طرق صرح فيها بأها من قراءة اللداي، وهي كالتالي أ- طريق واحدة لروح. وهذه لا إشكال فيها، لموافقتها ما في "المفردة". ب-طريقان لرويس. وهنا الإشكال، وذلك لعدم وجود هذين الطريقين في "المفــــردة"


المؤلف، ولبيان ذلك أنقل ما ذكره المؤلف، ثم ما ذكره اللاني حت يتضح الإشكال:
 اللّ، أما البحت نقد اعتمدت فيه على نستة مكتوبة على الحاسب الآلي.. (1) سبقت ترجمته ص: 19 (19) を79: انظا




 هكنا ذكر المؤلّف هذين الطريقين للداني.




هنا هو الإسناد الوحيد الني رواه الداني في "مفردته" عن رويس، وهو إسناد أعلـــى من الني ذكره المؤلّف.







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر ص: VIT } \\
& \text { (r) انظر : المفردة: ع } 1 \\
& \text { (r) تحرير النسُر: ف }
\end{aligned}
$$

ذكر له المؤلّف ثلاث انفرادات.(1) واللُ أعلم. أمّا (منهجهه):

ذكر الداني في المقدمة أنه في قراءة يعقوب فيما خالف فيه نافعاً من رواية قالون يم قـــــــــال
 نافع، فإذا انقضى ذكر ذلك ذكرت الانختلاث بين روح ورويس بلفظ رويس.
 أخباره وفضائله.

ثم ذكر الأسانيد التي أوصلت إليه قراءة يعقوب >يققوب< من الروايتين.


 مادة هاء السكت<

ثُ بدأ بفرش اللروف سورة سورة... وهكذا. والله أعلم. (r)

 وتتلمف عليه كثيرون منهم ابنه طاهر ومكي وغيرهما.

(r) في القراءات السبع وهو مفقود.


$$
\begin{aligned}
& \text { عن أبي الطيّب فِ كتاب "الإرشاد" وهو في جزء. } \\
& \text { انظر: نهر ست الدان: \& }
\end{aligned}
$$

# بألّف: "الاستكمال"(1) و"المرشد في القراءات السبع" وغيرها. (r) تو ين رمه الله سنة ( 

 الرواية:قرأ المؤلّف القر آن الكيم كله هذا الكتاب على شيخ واحلد هن شيوخه.
الطرق:
أخلذ المؤلّف عن هنا الكتاب "الإرشاد" طريقين فقط، إحداهها عن ورش، والثانية عن
قنبل.
الانفرادات: لم يذكر له إلا انفرادة واحدة.(£) والله أعلم. أمّا (منجهه) فلا يعرف؛ لأن الكتاب مغقود. ما الروضهة)
المؤلّف: أممد بن عمد بن عبد الله بن لبّ، أبو عمر، الطُلَمنكيّ، الأندلسي، ولد سنة
 المنعم بن غلبون وغير هما، وتتلمذ عليه كثيرون منهم ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما. لم تذكر له كتب التراجم غير مذا الكتاب. وذكر المؤلّف أنه أوّل من أدخل القراءات إلى الأندلس.
(1) وهو في نهلاف القراء بين الفتح والإمالة. مطبوع محقت.

$$
\begin{aligned}
& \text { /r v } \\
& \text { 0.r: انظر (r) } \\
& \text { rı\&/r: : } \\
& \text { () لعله قي القراءات السبع. وهو مفقود. }
\end{aligned}
$$

(1).تو (1)

الرواية:
قرأ المؤلف هذا الكتاب ضمنا مع "التيسير" و "الهادي" و"التبصرة" على شيخ واحد من
(Y). شيو خ

الطرق:
لم يستق منه المؤلف غير ملريق واحلة وهي عن قالون. الانفرادات: لم تذكر له أي انفرادة. والله أعلم. أما (منهجهه) فلا يعرف لأن الكتاب مفقود.
 للسيوطي:

o६. : انظر (r)

القسم الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: كتب القراءات وعلومها.
المطلب الثاني: كتب التّفسير وفضائل القرآن.

## إلقسم الثناني من المبحث الأول من الفصل الثثاتي: وفيه معطلبان:

المطلب الأول: كتب القراءات وعلومها.



 كتب >التوجيه، فقد جعلتها ضمن كتب الالنة وعلومها>> وقد رتبت الصادر حسب الترتيب الهحائي:

1-1 الإِبانـة
المؤلف: مكيّي بن أبي طالب.
نتل عنه المؤلُف ثلاث مرّات. (r) صرح في في واحدة منها باسم الكتاب فقال: قال أبــــو عممد مكي في "إبانته"(8) وذكر في واحدة وصف الكتاب دون الممه فقال: قال مكــــي في

 بكروفها في "الإبانة" واللّ أعلم.

## 

المؤلّف: أبو علي الأهوازيّ". (A)






 (r) (r) سبقت ترجته ص:

を

(1) انظر ص:


(9) الضّمير يبود على (الأهوازي) والمراد هنا مو أبو إسحاق إيراهيم الطبري.

(1)

$$
\text { المؤلف: سبط اللحياط. } \begin{array}{r}
\text { المواية: } \\
\text { (r) }
\end{array}
$$

يرويها المؤلّف إجازة عن شيخه ابن هلال الصالحي (r)، وأيضا " قرأ به القر آن كله على
 لم يصرّح الموَلف بالنقل من هنا الكتاب. والله أعلم.

## ع- الإرشاد في القزاءات الأربع عشرفم(0)

المؤلّف: عليّ بن أمحل النيسابوري.
 ووصفه بقوله: أستاذ زاهل . اهــــ ونقل عن الحـافظ أبي عمرو قوله في النيسابوري هــذا " كان عارفاً بفنون القراءات ، مبرّزاً في العربية ، شيخ القرّاء بخراسان، وزاهل عصره. مـلت سنة 017 هــ . اهــ

وإذا كان المراد من قول المؤلّف : >قال الحافظ أبو عمرو> هو الإمام الداذي - وهذا هو

 ترى كم كان عمر النيسابوري آنذاك ؟ وهل التقى به اللاني ؟ وإن كان فأين ومت؟؟ علمأ بأن الداذي مكث في المشرق سنتين فقط ، كلٌ هذا يكجل للبحث نظراً في نتل هذه التربهــة

> (1) مفقود

VV7: ا(r) انظر ترجمته ص ص (r)

"


عن اللاين، إن كان هو المراد بـــ(أبو عمرو) والله تعالى أعلم.


عمرو، والمراد هو الذهبي رحمه الله حيث إن النص" عنده بكروفه (1).
نقل عنه المؤلَف نصّاً واحداً في با باب التكبير.

## -0 الاستثبصار (r)

المؤلّف: إبر اهيم بن أمدلم، أبو إسحاق، الطبري، المالكي، البغدادي، ثقة، مشـــــــــهـور،
 والأهوازي، وغيرهما.
قال الخطيب : خرَّج له الدارقطني خمسمائة جزء، و كان مفضلاً على أهـــــل العلـــــــ،
وداره بجمع أهل القرآن والمديث.

لم يصرح المؤلّف بالنقل عنه ، وإنا رْع إليه ليوثٌق ما حكاه عنه تلميذه الأهوازي من



(r) انظر : النتر : : (r)



(9)


## 1- الاستثبصار في الفراءات العشر (1)


 الشأن أتَّ عناية، وتصدّر للإقراء.

ثمس وثلالثون سنة.(r)

 وقال عنهها المؤلّف: حرّر فيهما الإسناد والطّرّق، وظهرت فيهها أستاذيتّه، رأيتــهـهـا

 "الاستبصار "(1) وسكت عن السبعة الأخرى، فلا أدري هل هي منه أم من "المغـــــي" وإن كان يترجّح عندي أفا لو كانت من "المغني" لذكر ذلك ولو مرّة واحدة على الأقل. واللّ تعالى أعلم. وينبّه أيضاً على أن ثلاثة من هنه المرّات هي نصوص، أما الباقية فهي عبارة عن نسـبـة بعض الأحكام إليه.
(1) لم أقف عليه.
 (r) (₹) غاية النهاية: 个/. . 1


## (1) الإلشارة في القراءات العشر

المؤلّف: منصّور بن أحمد، أبو نصرّ، العراقي، شيخ المنلي، أخلذ عـــن ابــن مـــهـران
وغيره(r).

الرواية:
يرويه المؤلّف منا دخل في قراءته ضمْناً على شيوخه في كتاب "الكامل" للهنلي(").
نقل عنه المؤلّف في باب >المّ، تتقيباً علن المذلي(2)
人- الإقناع
المؤلّف: أبو عليّ الأهوازي.
نقل عنه المؤلّف نصّاًّ واحداً ، ضمّنه تغليطه والردّ عليه.
تتميم:
هذا الكتاب مفقود - حسبب علمي- ليس له ذكر في بميع الفــــهـارس الـــيتي تعــنـ بالمخطوطات حسبما اطلعت عليه، ولكن؛ بغضل الله تعالى فقد عرفنا القراءات الموجــودة في هذا الككتاب، وذلك عن طريق المرندي رمّه اللّه حيث قال: وأمّا لفظ كتاب "الإقناع" وهم أحد عشر إمامأ:
(1) منه نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم
 orr: : 9Vะ: أنظر ص (2)
(0) في القراءات الشاذة، وعند اللمندي: الإقاع ع " "الشواذ" (י) انظر ص : •
 "الإقناع" وتبعه الحافظ أبو العلاء ومن أخلا منه فهو شاذّ، وأحسبه غلطأ من الأهوازي. اهــــ

 قيس، وابن شهاب الزهري، والحسن بن أبي الحمسن البصري، وســـــليمان بــن مـــهران الأعمش، ومحما بن عبل الرمّن بن أبي ليلى، وطلحة بن مصرّف، وأبو بحرية الســـكوني،

وابن مناذر المدني.
قال: ومعهم انحتيار عشرة أئمّة من المختارين وهم: يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وأيوب التوكل، وأبو محمد يميى بن المباركك الــــيزيدي، وأبو عبيد القاسم بن سالّم الخراساني، و خلف بن هشام البزّار، وأبو جعفر محمـــــــ بـــن سعدان النحوي، ومحمد بن عيسى الأصفهاي، وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاي، وأبو بكر أملم بن جبير الأنطاكي، وأبو جعفر محمل بن جرير الطبري. قال: إحلى وعشرين انختياراً من كتاب "الإقناع" من تصنيف >الأهـــــوازي) رمــــــهـ

ثَّ ذكر المرندي إسناده إلى 〉الأهوازي< في هذا الكتاب فقال: قرأت عليـــه -الشـــيـخ يوسف بن موسى الحنفي المرندي- كتاب "الإقناع" وأخبرين أنه قرأ على الشيخ الإمام أبي الحسن عليّ بن عساكر البطائحي، وهو أخحبره أنه قرأ على الشيخ الإمام أبي العـــزّ وهـــو أخبره أنه قرأ على أبي عليّ الواسطي، وأخبره أنه قرأ على الإمام أبي عليّ الأهوازي وهــــي

-
المؤلّف: أحمد بن عليّ بن أحمل ، أبو هعفر ، ابن الباذش ، ولل سنة 》 91 ع هـــ إمام معقق، عحلِّث، قرأ على أبيه، وشريح وغيرهما، وقرأ عليه أحمد بن حكيم الغر ناطي، وعبيـلـ
(1) عفوأ، في نقل هذا النص الطويل، لكن لأهيته وندرة المصلر الذي ذكره نقلته كاملأ حتى يعطي صورة عن هذا الكتاب. انظر: قرة عين القراء: ق:


الله الحجري، ألّف＂الطرق المتداولة في القراءات＂．مات قبل أن يكمله．


الرواية：
أخخذ المؤلّف هذا الكتاب إجازة ، وقرأ به القر آن كلّه على شيخنه أبي المعالي ابن اللبان
（r）．عن أبي حيان بأسانيده
نقل عنه المؤلّف في مواضع قليلة بالنصّ．
${ }^{(\varepsilon)}$ ）
المؤلّف：أبو عمرو الداني．
نقل عنه المؤلّف نصّاًّ واحداً وذلك في باب（الاستعاذة）يـ المبحث الرابع وهو الوقـف
على الاستعاذة．${ }^{\circ}$
11－الإمالة أو الموضـح＂
المؤلّف：أبو عمرو الداني．
اختلفت عبارة المؤلِّف رحمه الله في النسبة إلى هذا المصدر، فأحياناً يسمّيه＂الإمالـــــــة＂
وأخرى "الموضح" ما يوهم أفمما كتابان وليس واحدأ.

والذي يظهر أفما عنوانان لمؤلْف واحد، خحالفاً لا ذهب إليه بعض المعاصرين حيـــ

$010:$（ 0 （ 10
人气9：（r）
（¹）（3ي الوقف والابتداء）لم أقف عليه معقّاً أو مطبوعأ ، وهو غير كتابه الآنخر المعنون بــ（المكتفـــى في الوتــف
والابتداء）
人६q：ص
（1）لم أجا من ذكر للداني كتاباً بعنوان＂الإمالة＂فقط، غير المؤلف－تبعأ لأبي شامة－وإنا الموجود له هو كتاب： ＂الموضح لمناهب القُرّاء في الفتح والإماله＂وهو محقّق．وانظر فهرست اللالين：V V رقم（10）





 هنا البحث لدراسة هذه التضية ، والها أعلم．




المؤلّف：أبو عمرو الداني． نتل عنه المؤلَّف ثُلاث مرات：
 （7）الثانية، والثالثة بالمعىن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ا(ا) } \\
& \text { BIT, Irry، ITro: (r) }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { 1.1乏: } 1 \text { : } \\
& \text { 1.0人،1.11:(1) انظر ص) }
\end{aligned}
$$

(1)

المؤلف: سبط الحياط.
الرواية: يرويها المؤلف إبازة عن شيخه ابن هلال الصالمي، وأيضا قرأ به القرآ آن كله
 لم يصرح المؤلف بالنقل من هذا الكتاب. والله أعلم.

ع
المؤلف: ابن مهران.
حكى عنه المؤلف مصر حا باسمه نصا واحدا يتعلق بمراتب المد. ${ }^{\circ}$ (1)
1- البيان(1)

المؤلف: عبد الواحد بن عمر أبي هاشم، أبو طاهر، العلم الثقة، مقرئ نحوي، قرأ على ابن بكاهل وغيره. (v) تو (r)

نقل عنه المؤلف نصًاً واحدًا ، وذلك في تعريضه على ابن مقسم لتجويزه القراءة بكــل ما صـح لغة.
(1) مفقود
0.1 :
 كتابا قريب عنوانه من هنا ، وهو "المبسوط" ، وتد نقل المؤلف منه كما سيأتي. فهل "البسيط" هو "البسـوطـ" أم أفما أثنان ؟ اللّ أعلم.

$$
\text { (ْ) انظر ص : } 9 V V
$$

 على أي خبر عنه.

(^) انظر ص : ان
(1) 17 - تبصرة البيان في القراعات (الثمـان

النقاش والشذائي وغيرهما ، وقرأ عليه نصّر الشيرازي، وغيره.
وقد جاءت عنه بعض طرق القراءات يف رواية قالون كما سيأتي في عحله.

نقل عنه المؤلّن مرّتين:
 أنه في هذا الموضع لم يصرّح باسم الكتــــاب كــاملاً وإنــــا قـــال: .. . الســـعـيدي في

الثانية: نقل عنه نصّاً في باب (التكبير) وأشار إلى أنه في آنر كتابه "تبصرة البيــان في
القراءات الثمان".
(7V) - ت
المؤلّف: سبط الخياط.
الرواية:
يرويها المؤلُف إجازة عن شيخه ابن هلال الصالحي، وأيضأ قرأ به القر آن كله علــــى

 السعيدي . انظر : مقدّمة عَفيقه: 9 ع ع


raz/r: :
() انظر : النشر: (\%) (1) مغقود

شيخين من شيو خه ، وإلى أثناء سورة 〉النححل على واحل آنخر. لم يصرّح المؤلِّف بالنقل من هذا الكتابِ. والهُ أعلمّ.
( 11
المؤلّف: النووي.

ترجتته هنا، تو في سنة (r) (YV هـ

نقل عنه المؤلّف نصّاً واحداً يتعلق بمسألة خلط القراءات بعضها ببعض، وأن ذلـــك لا
(₹)
19 التجوبي
المؤلّف: عبل العزيز بن علي بن عمدل ، أبو حميد، المعروف بابن الطّحان(1) ولد ســنة


ألّفّف في الوقف والابتداء ، وغيره .
0. 人: انظر ص (1)


r^s: : انظر (s)
(") لابن الطّحان مؤلّفان في التجويد ، الأول بعنوان : (الإنباء في بتويد القرآن) والثاني: (مقدّمة في التجو يـــ) ور ولم

منها : الوقف على المنتّم والمرقق من الحروف . اهــ




 （ التصديد（r）
（婉．


 وبالتحديد في＂التحديد＂عند مطابقة النصّ به．${ }^{\text {（V）}}$ وهذه النقول الخمسة：واحد منها في الكام على إسناد حديث＂التحقيق＂الــذي رواه

 أعملم
（1）هذا ما صرّح به الذهبي ، حيت ذكره ضمن المتوفين في هذه السنة، أمنا المؤلَف فأطلق ما بعد الستين ، قال：بعد الستين ．
 VA乏：انظر（r）



 （气）انظر ：غاية النهاية ： 1\＆10، V77：انظر ｜EVI،VVV：（1）انظر ص） VVr ：انظر ص ص）（r）
 ｜乏V｜：（9）انظر（9）

## 

 مشايخ الإقراء بالشام، سمع الملديث وعين بالقراءات ، وكان الناس يقصدونـــــه لســـماع ع تلاوته و حسن أدائه وبتويده، و كان بينه و بين الإمام الذهبي ما يكون بين الأقران عـــــادة، قرأ على محمل بن عبد العزيز الدمياطي(r) وغيره، وقرأ عليه شيخ المؤلّف أممد بن إبراهيــــم الطحان، (q)

نقل عنه المؤلف نصًا واحداً لبيان أن الألف< التي تقع بعد حرف التفخيمى إنما تكـــون مفنخمة تبعا لا قبلها غيز مرققة؛ خحلافا لمن نص على الترقيق. ${ }^{\text {(1) }}$
(1) كذا بماه الؤلف هنا، وذكر في ترجمة ابن بصخان أنه : "التذكرة ين الرد على من رد تفخيم الألف وأنكــــــــهِ"

 اهـــ واللة أعلم. و و أجلد من ذكر هذه الرسالة في الفهارس أو المكتبات.
ON/Y: : انظر : غاية النهاية


$$
\begin{aligned}
& \text { وعند المؤلف بالضاد المعجمة والـاء المهملة. } \\
& \text { انظر : اللرر الكامنة : ra^/r }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : غاية النهاية : IVr/r } \\
& \text { (8) انظر ترجمته ص: } 4 \text { ع }
\end{aligned}
$$


(י) انظر ص : •VA، ويلاحظ أن المؤلف ذكر بعد فاية كلام ابن بصخان : ورقف عليه أستاذ العربية والقراءات أبو حيان رحهه الله فكتب عليه : طالعته فرأيته قد حاز إلى صحة النقل كمال الدراية، وبلغ في حسنه الغايـــة .

## بץ



المؤلّف: عليّ بن عمر بن إبراهيم ، أبو المسن ، القيجاطي، ولد سنة (70 هـ هـ
 وإسماعيل بن هانئ، وغيرهما.
تويف رمه الله سنة (r)
الثرواية:

قرأها المؤلّف على شيخه الرعيني، وحدّثت ببعضها شيخه إسماعيل بن هانئ.
نقل عنها المؤلّف نصّاً طويلاُ في باب : إفراد القراءات (\%)
( ${ }^{(0)}$
المؤلّف: أبو عمرو الداني.

نقل عنه المؤلّف ثلالة نصّوص (1).
(V) (التنبيهـ

المؤلّف: أبو عمرو الداني.
 ، $\qquad$


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) قال الؤلّف: نظم فيها ما زاد على "الشاطبية" من "التبهرة" و"الكانِ" و"الو جيز". } \\
& \text { (1) النظر ترجته في : غاية النهاية : (1) } \\
& \text { or9: انظر (r) (r) }
\end{aligned}
$$


iv: انظر : فهر ست الداني



والو جهه الثاني : التسهيل (بين بين>، وهذا كلّه إنا هو من طريق الأزرق عن ورش. تتميم: كنا نسب المؤلف هذا الكتاب للداين رحمه الله، وقد بكثت عن كتاب هـــــذا الاســــــ للداين فلم أجحا إلاّ "التنبيه على مذهب أبي عمرو في الفتح والإمالة بالعلل" فما علاقة هذه المسألة بالفتح والإمالة.؟

 العبارة ولا أفهم منها إلا أن فاعل (قال) هو الداي لا غير، وأنه هو الذي قرأ بالو جهين. ورهذا كلّه عندي وْْمٌ من المؤلّف - رحمه الله - وتبعه كل من جاء بعله و لم ينتبـهوا، و لم يكققوا المسألة؛ حيث إن صاحب "التنبيه" والذي قرأ بالو جهين هو الإمام مكيّ بن أبي طالب رحمه الله وكتابه هو "التبيه على أصول قراءة نافع وذكر الاختالاف عنه" (؟). و سبب وَهْم المؤلّف - والله أعلم- هو أنه نقل عن المالقي ك و لم يلقّق في نقله، حيـــث إن النصّ برمّته منه -كما بُيِّن في موضعه من التحقيق- وأنقل هنا نصّ المــــالقي لتتضــــح
 قيل عن ورش إنه يبدلا ألفا . ...أقيس على أصول العربية ، وذكر في كتاب "التنبيه" أنـــ قرأ بالو جهين لورش ؛ ومذهب المافظ والإمام عن ورش إنّــــما هو بين بين كقــــالون لا (r) غير .هـ

و، ${ }^{\text {( })}$
$\qquad$
111r-111r: (1)

rrl/s: ا انظر (r)
を0/1: (气) انظر

 بقي أن أذكر أن للدااني رسالة بعنوان: (التنبيه على المطأ والمهل والتمويه
 -ro التنزيل (r)


 ألٔف عدّة مؤلّفات، منها "البيان البامع لعلوم القر آن" و"الاعتماد" تو تو رحمه الله سنة (7) نتقل عنه المؤلٌف نصّاً واحدأَ، (2) والها أعلم. (0) ${ }^{\text {(0) }}$

المؤلّف: الطبري. نقل عنه المؤلّف نصّاًّ واحداً، متعجّبّاً منه (V).

> Y人: انظر : فهرست الداني (I)
> (r) كتاب غي >الرسم) حقق "ختصرهه" للمؤلف نفسه.
1190: (2)
(") مفقو

$$
\begin{aligned}
& \text { طبقات الفسرين للسيوطي: } \\
& \text { ro./r: الظر : النظر : النشر }
\end{aligned}
$$

## جا

(1). المؤلّف: الداني

الرواية:
أخلا المؤلّف هذا الكتاب مناولة، وإجازة، وسماعأ لكثير منه، وتلاوة لا دنحل في تلاوته
على شيخه ابن اللبان بسنده
 مواضع عن التنبيه على ذلك. والله أعلم.

## r^

المؤلّف: علي بن محمد بن أبي سعد، أبو الحسن، الديواين. ولد سنة >ب 7 هـهـ) ماهر؛ عقّق، شيخ قراء واسط، قرأ على المعبري وغيره. وقزأ عليه ولده والسيواسي . له نظم في "الشواذ".

الرواية:
قرأ المؤلّف هذا الكتاب على شيخه السيواسي. ${ }^{\circ}$ (م)
(1) حقق كاملاُ في جامعة أم القرى يين أربعة أشخاص، ولم أستطع العئور إلا على بعض تحقيق الفرشّ وبــــالذات


 عنه تضعيغهـم لكثير من القر اءات والأرجهه، والشُ المستعان. \&

 (0) انظر ص :

## (r) ${ }^{\text {r }}$ )

المؤلّف: حامل بن علي بن حسنويه، أبو الفـتر، الجاجاني، إمام بارع نـــــاقل، أســـنـ القراءات عن مكمد الأصبهاني. قال عنه المؤلّف: روى كثيراً من كتب القراءات، ولم أعرف من قرأ عليه إلا أنه كـــنـ
 نقل عنه المؤلف ثلاث مرات. ${ }^{\text {(8) }}$

## .


 من أهل عصره.




(r) المّه كاملا": (حلية القراء وزينة الإقراء) ذكر المؤلف أن الن فيه فوائد.




ولا بلّ من نظمي قوافي تحتوي * لا قد حوى حرز الأماني وأزيدا (1) انظر : غاية النهاية:

(^) انظر ترجمته في : غاية النهاية : ( ) |rv-|r./ : :




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

الألُّف: أبو عمرو الدادي.
 تتميم:
ذكروا أن للداني رمهه الشأ كتايين بعنوان "الراءات واللامات لورش" كالاهما في بـلـد،


 "فهرسته" ينينما الآخر وصفوه ب"تجزء لطيف"(() واللّ أعلم.
(9)
المؤلْف: مكَي بن أبي طالب").

نقل عنه المؤلف تصريكاً نصَاًّ واحراًّا(N) والهُ أعلم.

> (1) انظر : النشر:
> . (r) (r) مفقود
> (r) انظر ص: $1 \varepsilon 0$
> (8) أظر: غاية النهاية:
> (o) انظر : فهر ست الداني: (1) ما مطبو ع عقَق.
> r17: الظر (Y) ( (A) انظر ص: YAV
(1)" بش- روضة النقرير في الخلف بين "الإرشاد" و"التيسبير
المؤلُف: أبو الحسن الديواني(r) .

الرواية:
لُ يصرّح بأ المؤلف هنا الكتاب عنلى شيخه السيواسي (r").

## (㕸)

 من أبي بكر الإسماعيلي"، وغيره، وحدَّث عنه شيخ الإسلام عبد اللهّ بن معمد الأنصّــــاريّ، وغيره.

قال عنه الذهبي: إمام في القراءات، والمديث، والفقه، ومعاني القرآن، والأدب(1) ألّف "الكافي في علم القر آن" و"ابلمع بين الصحيحين".

نقل منه المؤلف نصًا واحدرً، (1) يتعلق بنفي الخصار الأحرف الســبعة في "الشـــاطبية" و"التيسير"
(') منه نسخة نططية بالمامعة الإسالمية بالدينة النورة.


> () () نسبة إلم بيع القرب.
> rva/Iv:

(^) انظر ص: (^)

المؤلّف: عبد الواحدل بن محمد بن عليَّ بن أبي السّداد، أبو محمد، البــــاهلي، المـــــلقي،
 بن إبر اهيم الزبير، وغيره، قرأ عليه محمل بن يميى بن بكر الصّعيلي. ذكر المتر جمون له أن له مؤلفات في القراءات والفقه، لكن لم يصرّحـــوا إلاّ بشـــرـحه
"للتيسبر ".
(r). تو

ورد ذكر هذا الكتاب عند المؤلّف هرّتين:
الأولى: عند ذكره للكتب الي روى منها القراءات، فقال بعا أن ذكر أسانيله لكتاب

 الو احل بن محمل بن أبي السّفاد المالقي في شرح "التيسبر" .. إلخ. (ع) وهو نصىّ لا يتجـــــاوز ثُلاثة أسطر، ثُ عقَّب عليه شار حاُ مراده من ذلك.
 من هذا أن المؤلّف لم ير جع إليه ألبتة بعل ذللك؟
 مهماله، وحل مقفلات، انتمل عليها كتاب التيسير) هكذا ذكره مؤلفّه في مقدّمة كتابه. ويلاحظ أنه مطبو ع هنا العنوان ما عدا عبارة (وقيد مهملات)، وهو بتحقيق د/أحمل عبد الله أحمل المقـرئ.
(r) انظلر: غاية النهاية:
 مشافـة عن القاضي أبي عبل الله ححمل بن ييى الأشعري. امـــ: ص : 79 §

$$
\text { (² انظر ص: } 1 \cdot r r
$$

الجمواب: لا، فلئن غاب ذكر اسم المالقي، أو اسم "كتابه" فــــإنّ حروفــــه و كالامـــهـ
 المؤلّف عنه، لم يمجبها عن العيان إلآ عدم تصريح المؤلّف به، وإن كان في بعـــض منـــهـها

يلمّح بقوله: >قال بعضهم؛.
ولا مبالغة إذا قيل: إن "شرح التيسير" للمالقي هو المصدر الثالي بعل "جامع البيــــان" للداي من المصادر التي ارتكز عليها المؤلّف في تحقيقاتِه وآرائه في بعض الأبواب الصعبـــــة
(1). (المهمّة من أبواب القراءات
 بالإحالة إليها. ${ }^{(r)}$ والله أعلم.




إبر اهيم الشامي.


 يكون هناكُ صبب آن>ر وهو: أن النفس غالبأ ما تستكره الإفادة كن يعاصرها. والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: غاية النهاية: \VV/ £ } \\
& \text { (r) انظر ص: }
\end{aligned}
$$

(r) منه نسخة خطية في ابلـامعة الإسلامية، وقال ابن الوردي؛ وهو تلميذ البارزي : إن اسم الكتاب هو "الســرعة"



الرواية:
أخحذ المؤلِّف هذا الكتاب إذنأُ عن جماعة؛ منهم شيخُشه ابن اللبان، وشافهه هـا شــــيخه
(1)

إبر اهيم الشامي
لم يصرّح المؤلّف بالنتل عنها.


الحنبلي، ولد سنة >Y I هـــه، إمام ، ناقل ، أستاذ ، صال ، قرأ على شيخه الإربلـي، ثم
قرأ هو عليه.
ألّْف شرح "الشاطبية" وسمّاه " كتز المعاني" و"العنقود" في النحو، وغير ذلك.

الرواية:
قرأها المؤلِّف على شيخه ابن رجب السّالميّ بسنده. (\&)
لم ينقل المؤلّف عنه شيئاً.


مقرئ، مفسّر، نحوي، أصولي، قرأ على كثيرين في المشرق والمغرب، منهم أبو جعفر ابــن الزبير، وابن الأحوص، وقرأ عليه ابن نحلة وابن الجندي.
وألّف "شرح التسهيل" لابن مالك، و "النكت الحسان" وغيرهما كثير.
ory: (1)
(r) لم أعتر عليه في الفهارس.
(r) انظر تر جمته في : غاية النهاية :
oro: (2) (2)
(0) منه نسخة في المند.

$$
\begin{aligned}
& \text { تو في رحمه الله سنة له V } \\
& \text { الرواية: } \\
& \text { قرأها المؤلّف وقر أ مغنمّنها على شيخه ابن اللبان } \\
& \text { لم ينقل عنه المؤلّفف، والله أعلم. } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$


 وغيره، إمامُ أهل دهره في القراءات واللّّة، والفقه، وثّقّه وعدّله الحفّاظط في عصره．
 نقل عنه المؤلِّف تصريماً نصّاً واحلاً يتعلّق بذكر من نتل عنه شيء من القراءات مــــنـ الصسحابة رضي الله عنهم（م）، ثّمّ في ثلاثة مواضع أخخرى؛ لكن ليس فيها التصريح بأها مـــن كتاب＂القر اءات＂（7）
 السـخاوي وأبي شامة، والله أعلم．
（1）انظر：：ترجمته في ：غاية النهاية ： ral－rیォ／r orv：انظر ص（r） （r）مفقود．
 ثلاث وسبعين．



「その：
rar،rva／r：（1）انظر（1）

يعل هذا الكتاب أول كتاب معتبر ألف في القراءات، قال عنه ابن درستويه: كتـــــاب جيد ليس لأحد من الكوفيين مثله. اهــــ ويبلو أنه يشتمل على تعليــلـ القــــراءات الـــيتي يذكرها ، كما يلحظ عند النحاس في "معاني القرآن" له، من كثرة الردود والتعقبات عليه في التعليل والتوجيه، حت بلغت فيما أخبرين به متخصص في النحو -أكثر مــــن (10N) موضعا، وقد لا يكون الإمام ابن العربي مبالغا عند ما قال: ولا فرقَ بين أن يقرأ كتاب أبي عبيد أو الطبري ، وها خير من كتاب ابن بعاهل وأصح، فعلى أحدها عولــــــوا إن أردتع
 ولكن الله شاء ألا يبقى إلا كتاب ابن بعاهد فسبحانه من حكيم عليم. ()

المؤلّف : عليّ بن عبد النين ، أبو الحسن ، الخصري، أستاذ ، مقرئ ، أديب، قرأ على
 سليمان المعافري ، وأبو القاسم الصواف. تو تو رحمه الله سنة (r)
الرواية :

أخذ المؤلّف هذه القصيدة سماعاً لبعضها وتاووة لجميع القر آن عن شيخه ابن اللبـــــان عن أبي حيان بأسانيده. نقل عنها المؤلف في ثلالثة مواضع(8)، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) حثّقت في المغرب كما أنحبرين بعض الباحثيني. }
\end{aligned}
$$

(r) كذا قال الذهبي وهو الصواب، وقال المؤلف: سنة > (r)


(1)" (الكف大اية "نظم الاكت

المؤلّف: ابن مؤمن الواسطي(Y)
الرواية:
هي نفسها الي
لم يصرح بالنتل عنها. والله أعلم.

المؤلّف: عبلد الله بن عبل المؤمن بن الو جيه، أبو محمل، الواسطي، ولل سنة (YVI
 عليه ابن اللبّان وابن الطّحان وغيرهما.
(0) (0)

الرواية:

تم قر أ .مضمّنّه بعض القر آن على شيـخحه ابن الطلححان.
صرّح المؤلٌف بالنعل عنه نصّاً في أربعة مو اضع،(V) والله أعلم.
(A)

المؤلّف: عبل الرمهن بن أحمل بن الحمسن ، أبو الفضل الرازي، شيخ ، ثقةة، ورع ، قرأ
(') ('
ror : الظظر تر (r)
oro: انظر (r) (ヶ) مطبو ع معقق.
 ore: (

(^) هفقود، لم أعرف عنه شيئأ سوى ما ينقله أبو حيان في "البحر المحيط" عنه.

على أبي الحسن الحمّامي وغيره، قرأ عليه المذلي وأبو معشر الطبريّ وغيرهما كثير.
 نقل عنه المؤلّف ثلات مرّات ، مصرّحاً به ، على ثلاث قاث قضايا:
الأولى: نتل عنه قراءات شاذّة في سورة "الفاتحة" موافقة لـط المصحف، وراردة عــنـ الأئمّة المشهورين.

بوصل الممزة بعد نون (إنَّ). (؛)
 لم يصرّح المؤلّف في أي"ّ كتاب من كتب الرازي ، ولعلّه من "اللوامح"(0) واللّ أعلم.
(1) المبسوط
المؤلّف: ابن مهران."(y)

نقل عنه المؤلَف أربعة نصّوص، صرّح في ثلاثة منها باسم الكتاب. (^) 0 0 - المدّات
المؤلّف: ابن مهران.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الظر : غاية النهاية: : } \\
& \text { ع } \\
& \text { ry\&/r: : النظر (r) } \\
& \text { rog/r: : } \\
& \text { rro/r: : انظر ( }{ }^{\circ} \\
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

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

(1) نقل عنه المؤلٌ نصّاً واحداً في تعليل التسمية بــــمدّ المبالغة) ₹ 7 - المرشثد في الوقفت و الابتداع)

المؤلّف: علي بن سعيل ، أبو معمد ، العماني.

${ }^{(2)}$ (0) - المرشثد الوجيز

المُٔلّف: عبد الرمنن بن إسماعيل بن إبراهيم، المشهور بأبي شامة، مقرئ محِّث مؤرِّن، من أشهر تلاميذ السخاوي، ألّف كثيراً من الكتب، هنها: غختصر تاريخ دمشــــق، تــوفي (1) (-هنة) 770 ( 70

نتل عنه المؤلِّف ثلاثة نصّوص ، اثنان منها يتعلقان .عسألة التواتر، هل هو لابدّ منـــهـ أم يكتفى بصححة اللسند (V)، وأمّا النقل الثالث فهو لفتوى الشيخ ابن الصّـــالِ رحمــــهـ الله في نفس المسألة. (^)
(I) تو جد نسخة خططية ناقصة في جامعة استنبول -القسم العربي- تحت رقم (IVYV) باسم: (المرشـــــد في معــى
 زكريا الأنصّاري هذا الكتاب وسمّاه (المصصد لتلخيص ما في المرشد) وهو مطبوع. انظر : نوادر المخطوطات : rol/r
(r) لم أجا له ترجمة في ما بين يدي من مصادر.
(乡) انظر ص:
(0) مطبو ع بتحقيق د/طبّار آلي قولا ج.
(7) انظر ترجمته في : غاية النهاية : rVI، (r¥): انظر (r) दYA: (

## (1)

المؤلّف: عبد الله بن قتيبة بن مسلم الدينوري، سُنِّي، من أئمة الأدب، تتلمف على أبـن راهويه وغيره، له المؤلّفات الحديدة. (r). تو

نتل عنه المؤلّف نصّين في مبحث شرح حديث (الأحرف السبعة) صرّح في أحلدهمــا

$$
\begin{aligned}
& \text { باسـم الكتاب، وفي الآخر اكتفى بنسبته إلى ابن قتيبة. } \\
& \text { (₹) }
\end{aligned}
$$

المؤلِّف: الداني.
 كتقيقاته.
.
المؤلّف: أبو حيّان(V).
الرواية:
قر أ المؤلّف كمضمّن "المطلوب" وقرأ "نظمه" على شيخه ابن المندي إلى أثناء ســــــورة
"النحل" ، و"سمع هنه بعضه وناوله باقيه وأبحازه به(A)


نقل المؤلّف عن "العطلوب" إحالةً في موضع واحدا(1)، والش أعلم.
(1)

المولّف: الشريف عبد القاهر العباسي.

 أجد ذلك في "مفردة الشريف"(م) .

لl ${ }^{\text {(1) }}$

المؤلف: أبو العلاء المهداني.
نقل عنها المؤلف نصا واحـا في باب باب (التكير) يتعلت بالمديث المسند من المؤلــــن إلم
 وينبه هنا على أن هذا النص قد ثئل عدة أحاديث بأسانيد غتلفة. والله أعلم.
ror- مفردة يعقوب(.')

المؤلف: عبد الباري بن عبد الر مـن بن عبد الكريـ؟ ، أبو عمد ، الصعيدي، متـــرئ ،


llov: ( $\left.{ }^{( }\right)$
r£N/r: انظر ( ${ }^{\circ}$ )
r.o/r: : (1)

(1) النظر ترمهته :



الكريع والمريوطي.

ألّف كتاب "البيان في معرفة الجميع بالقراءات الثمان" ذكر الذهبي أنه في تسعة عشــر بك تويف رهمه الله سنة (707 هـ هـ) (1) الرواية:
أخنذ المؤلَّف هذا الكتاب إبازة بقراءته غلى شيخه ابن اللبّان، وعلى القر وي مشـــهـة
 (r).

الرواية :


-0 - المفيد في القراءات (العشر (0)

 Irra-1rrv/r
(r) منه نسخة خطية في الجامع الكبير بصنعاء
 (s) (\% انظر ص: .

جليل، مشهور، قرأ على الحمّامي والمعافا الجزَ ير وير هما، وقرأ عليه ابن سوار والـســن بن أممد الشهرزوري وغيرهما.

الرواية :

يروي المؤلّف هنا الكتاب تلاوة بنفس سند كتب السبط. ${ }^{\text {(r) }}$ لم يصرّح بالنقل عنه. والهُ أعلم.

## 07- المقّـنـع ()

المؤلّف: أبو عمرو الداي.

(المنتهى في الخمسة عشر -oV
المؤلّف: عمدل بن جعفر بن عبد الكريم، أبو الفضل، الـلزاعي، إمام جليل، من أئمــــــة
 الواسطي، وأبو الغضل الباطرقاني وغيرهما، ألّف "هَذيب الأداء في السبع" و"الواضح".
توفي سنة >م.ع هـــ).(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الظر ص : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1r•A، 1199: : انظر (1) }
\end{aligned}
$$







> نقل عنه المؤلف تصر يیا في ثلاثة مواضع:

الأول: من رواية إسحاق عن خلف وذلك للاحتجاج على صواب ما أســــنــنـه أبـــو
العلاء الممداني من أن البر صاطي مل يقرأ على أحمد بن إبر اهيم الور اق (1).

الثاني: في الـديث المسلسل بالتعوذ، الذي رواه المؤلف بسنده، وقال المؤلـــن: وروى
الحزاعي في كتابه "المنتهى"(Y)

ويلاحظ هنا أن البحث ذكر ڤيْ موضعه من التحقيق، أن هذا النص ليس في "المنتهى"
الغقق، منا يعين نتصى الذي وصل منه، أو أن النص هو من كتاب "الاســـتعاذة" وليــس "المنتهى" وما حدث إثا هو سبق قلم من المؤلف رمهه اللهّ ، واللّ أعلم. الثالث: في مبحث 〉التكبير

## - 人 - المهزب في العشر (8)

المؤلف : محمد بن أحمد بن علي، أبو منصور، الخيــــاط، البغـــدادي ، ولـــد ســـنـة
 عليه سبطه أبو حمدل صاحب "المهج" وابن الخصين ، وغير هما.


يروي المؤلف هذا الكتاب تلاوة عن شيو خه ابن الصائغ والبغدادي وابن الجندي. (") لم يصرح المؤلف بالنقل من هذا الكتاب. واللّ أعلم.


> نقل عنه المؤلف لم نصو عمرو الدالفي. واحدا تصريكا. (r)

## (7.

المؤلف: شريح بن كمال بن شريح ، أبو الحسن ، ابن صاحب "الكـــــافي" مقـــرئ ، عدث، أديب ، قرأ على أبيه وغيره، وقرأ عليه عبد المنعم بن الخلوف وغين وغيره، وله إجـــــازة من الإمام ابن حزم رحمه اللّ .

نتل عنه المؤلف نصا واحدا في مبحث (صفات الحروف) يتعلق بمسألة القلقلة. (0)

## (7)-النونية في التجويل

 السلفي والبو ميري، وقرأ القراءات الكتيرة على أبي اليمن الكيندي، ولمي، وعلى الإمام الشاطبي،


$$
\left.{ }^{(\gamma)}(\rightarrow\rceil \& \Gamma\right)
$$


المؤلف بالنتل عنها. والله أعلم.


 ()

(ل) الظر ترجمته في : غاية النهاية : ا-orN/ ov
(^) (انظر : ص

## （1）

المؤلّف：الغازي بن قيس ، أبو عمد، الأندلسي ، إمام جليل ، ثقة، شهد الإمام مالكاًا وهو يؤلّف＂الموطأ＂فأخذه عنه، وتتلمذ على الإمام نافع وأنخذ عنه القـراءة فكان أوّل مـــنـ أدخلها و＂الموطأ＂الأندلس． （r）．تو
نقّل عنه المؤلْف مرّتين في باب 》الوقف على المهز،، الأولى في تنصيّصه على رسم الهمز （r）．


－
المؤلّف: أبو الفضل الرازي.(1)
 （v）．${ }^{\text {（V）}}$
المؤلّف : علم الدين السْخاوي.
（1）منقود


$$
\begin{aligned}
& \text { rrerry/9: السا } \\
& \text { 19£: الظر ( }{ }^{(r)} \\
& \text { 1199: (5) } \\
& \text { 阵. }
\end{aligned}
$$



# نقل عنه المؤلف ثلاثة نصوص（＇）، والله أهلم． <br> －7－الوقف 

المؤلّف：محمل بن أممل واصل ، أبو القباس، البغدادي، مقرئ جليل، متقن، ضــابط ، أَجلّ أصحاب عحمل بن سعدان ، قرأ على أبيه وغيره، وقرأ عليه ابن بكاهل وابن شــــــنـوذ وغير


（0） 77
المؤلّف：محمد بن القاسم بن بشار، أبو بكر، المعروف بابن الأنباري ، الإمام الكبــير،
المشهور ، قرأ على إدريس والتمار وغيرهما، وقرأ عليه البسامري والدارقطيي وغيرهما، ألّف كثيراً من الكتب منها＂شرح المعلقات＂، و＂الأضداد＂وغير ذلك． （7）（7）تو
（v）نقَل عنه المؤلِّف نصيّن
（A）－TV
المؤلّف: ابن مهران.(9)

（r）انظر تر جمته في ：غاية النهاية ： ｜rY｜：（؛）

،｜ヘ7－｜ヘ｜／r： Y｜بغية الوعاة ：

（＾）（＾）مفقود ．
（1）انظظر تر جمته ص： 1 （ 1 （


$$
\begin{aligned}
& { }^{(1)} \text {. } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

المؤلّف: أبو عمرو الدائن .

1Y19．11人7：ص（1）

$$
\begin{aligned}
& \text { 人! : : ص (r) }
\end{aligned}
$$

كتب (التفسير وفضلب الثائي: القرآن
(1) البحر المخيط(1)
(r). المؤلِّف: أبو ححيّان

نقل المؤلِّف عن هنا الكتاب ثالاث مرّات، و لم يصرّح به، بل اكتفى بقوله: (قال أبــو
حيّانه. وبالر جو ع إليه وججات النصّوص مطابقة.

 على القاضي حسنين، وعبد الواحَد المليححي وغيرهما، وتتلمذ عليه كثيرون منهـم محما بـــن محمد أبو الفتوح الطائي، وأبو منصّور حَفَدة.

نتل عنه المؤلّف نصّاً واحداً. (٪)

## (V)

المؤلّف: أـمهل بن يوسف بن حسن ، أبو العباس، الكواشي، عالمه مفسر، ولد ســــــة . 09 هـــ أخحل عن السخاوي وغيره، ألّف في التفسير، وسمعه منه والقراءات بعض شيوخ شيو خ المؤلّف.
(^) (^)
$\qquad$

- (')





$$
\begin{aligned}
& \text { ra-rı: } \\
& \text { ETV: انظر (r) }
\end{aligned}
$$




نقل عنه المؤلّف نصّاً واحدأ يتعلق بشروط القراءة الصحيحة، ويلاحظ أن النصّ أهلاُ لمكي.

## ع - تفسير ابن أبي حاتم(r)

المؤلّف: عبد الر حمن بن عممد بن إدريس، أبو عمدل ، ولد سنة (. عدّت، هفسر، "محع يونس بن عبد الأعلى وأبا زرعة وغيرهم كثير، وروى عنه ابن عــــي وأبو الشيخ بن حيّان وغيرهما.
 نقل عنه المؤلّف نصّاً واحداً في >باب التكبير)

## - - تفسير الرازي


 وتتلمذ عليه الطوعالي وغيره.

نقل عنه المؤلّف نصّاً واحداً في مبحث (الاستعاذة)
$\qquad$




$$
\begin{aligned}
& \text { を. } / \text { /r: ( }{ }^{(\varepsilon)}
\end{aligned}
$$




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

## 4- تفسبير ابن كثّر (1)


 نسبهما لابن كئرْ . واللأ أعلم. v-



 عنه السّلفي، بالإجازة، وتتلمذ عليه كئيرون.




(1) مطبو ع عدة طبعات.

Elog ع ع (r)
(9)


1.VE: ص: (V)
rへ人 , rar ، rur/r: (^)
(9) (9)

## 人- اللاحق السابق و الناطق الصـادق(1)

 سنة (VYO هـــ) تتلمذ على شيوخ عصره منهـم: أبو حيان وتقي الدين السبكي وغيرهــلـ شرح "التسهيل" و"الألفية" وغير ها.


نقل عنه المؤلف نصا واحدا في باب (الاستعاذة|(r)"
9- فضضائل القر آن (8)
المؤلف: أبو عبيد، القاسم بن سلام. ${ }^{\circ}$
صرح المؤلف بالنعل عنه في موضع واحد.
(")
المؤلف: عبد الآه بن سليمان بن الأشعث، ابن أبي داود، والده هو صاحب "الســــنـن" ولد سنة (. وحدث عنه ابن أبي حاتم.
ألف كتاب "المصاحف" و"شر يعة المقارئ".

(1) في التفسير، و \& أجد له أبي ذكر في الفهارس.
 (r) الظر ص: (8) مطبو ع عققّق (") انظر ترجمته ص:
 (") لم أقف علهـه
 الاعتـال:
(1). صرّح المؤلّف بالنتل عنه في موضع واحلـ
 بكر بن أبي داود رواه. ${ }^{(r)}$ واتضح أنه من كتابه "المصاحف" والله أعلم. (r)

المؤلّف: المظفّ بن الحسين، أبو منصور الأرجاني(٪) نقل عنه المؤلِّ تصريحاً أثراً واحداً ${ }^{\circ}$.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: النشر: } \\
& \text { (r) انظر ص: } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) انظر: النسر : }
\end{aligned}
$$

## المبحث الأول من القسم الأول: كتب (لحديث وعلومـه الترتيب هجائي

(1)

المؤلّف: الإمام النوريّ.

إلا الله) وأن هذا الاستحباب هو المذهب الصححيح المختار عند العلماء.
(纽)
المؤلّف: سليمان بن أحمد بن أيوب، الطبرالي، الإمام الحافظ المحّّث، روى القــــراءات سماعاً عن عليّ البغوي، وروى عنه القراءات أبو نعيم.

نقل عنه المؤلّف حديثاً واحداً. (1)

## (v)

 العلم، الورع، تتلمف على البخاري وغيره وتتلمذ عليه كثيرون. .ألّف "ابلمامع" و"العلل" وغير ذلك.
تو ين رحمه الله سنة (^)

نقل عنه المؤلِّف ثلالثة عشر حديثاً ، صرّح في ثلاثة منها بأها منه، ووي البقية اكتفــــى

$$
\begin{aligned}
& \text { (r (r) انظر ترجمته ص: بر } \\
& \text { (r) انظر ص: } 19 \text { ( } 19 \\
& \text { (2) مطبو ع عقق. }
\end{aligned}
$$

(2) انظر ترجته في : غاية النهاية :

$$
\begin{aligned}
& r \cdot 1-191 / 1 \\
& \varepsilon 7 T / r: \text { انظر (r) }
\end{aligned}
$$

" " (") مطبوع عدَّة طبعات، وهو المشهور أيضأ ب"سنن الترمذي". (^) انظر ترجمته في: تذكرة الـفاظ:

بعد ذكره المديث بالعزو إلى الترمذي .

عند الترمذي لكن المؤلّف لم يذكره. ع- الاءعاء)

$$
\begin{aligned}
& \text { المؤلّف: الطبراني. } \\
& \text { نقل عنه المؤلّف حديثاً واححداً. }
\end{aligned}
$$

-     - دلادل النبوةٌ ${ }^{\circ}$


 البغدادي وعممد بن إبراهيم العطار.



المؤلّف: عحمد بن يزيد، أبو عبد الله ، ابن ماجة، القزويين. ولد ســـنة (9. r.

| §YN/Y : |
| :---: |
| \% (r) |
| rVr : إلظر (r) |
| 人 |
| (\%) (\%) مطبو ع جزء هنه. |



(1) مطبرع

حافظ عحدّث، مفسّر، سمع من كثيرين؛ منهم جبارة بن المغلّس وإبراهيم بن المنذر الحز امي،


نقل عنه المؤلف سبعة أحاديث كلها عن ابن ماجة دون تصريح باسم الكتاب، لكــــنـ
 مع الترمذي وأبي داود ، كل ذلك يؤكد أن المؤلف يقصد "السنن" والله أعلم.

 من إسحاق بن راهوية وحدث عنه كئيرون، منهم الطحاوي والنحاس النحوي.
 نقل عنه المؤلف تصريما حديثا واحدا ــ يضاف إلى ذلك أربعة أحاديث أخرى نسبها

$$
\begin{aligned}
& \text { المؤلف إلى النسائي دون تصريح بأي كتاب من كتبه() }
\end{aligned}
$$

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر، البيهقي، سمع وهو ابن خمس عشرة سنة،
( rVr-rvy/r Arv: ص ص (r)
.


$$
\begin{aligned}
& \text { التهذيب : } \\
& \varepsilon r \cdot / r:{ }^{(0)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { طلب ورحل كثيرا، وسمع من الـاكم وغيره. }
\end{aligned}
$$

نقل عنه المؤلّف سبعة أحاديث تصريا،ا، ويضاف إليها ثلالثة أحماديث لم يصرح باســم (الكتاب، بل عز اها إلى البيهقي.

## -9 الشُمـائل (r)


 أبو الشيخ، وأبو بكر بن القباب. (r) (r) توفي رمه الله سنة

## 

## (0)


 عنه كثيرون، منهم الترمذي وأبو حاتم وغيرهما.

نقل عنه المؤلّف ستة أحاديث، صرّح فيها بأفا منه ، يضاف إلى ذلك أربعة ألحـ أحــاديث صرّح فيها أفا من (الصّحيحين). (ل) واللٌ أعلم.

(()) لم أجد له أي خبر.


الساري.



## (11) الصحيح



الترمذي وغيره.
(r) (r) تو

نقل عنه المؤلّف سبعة أحاديث، يضاف إليها أربعة صرح فيها أفا من (الصحيحين)

## (2) (لصحيح

المؤلف: عمد بن إسحاق بن خزيمة ، أبو بكر. ولد سنة >YY هــهـ، الحافظ المجة، الفقيه الشافعي، يُضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، سمع من ابـــن راهويـــه وغـــــيره، وحدّث عنه الشيخان وغيرهما كثير .

نقل عنه المؤلّف حديثين ، صرّح في أحدهما أنه من (الصحيح) وسكت عن الآنهــر،
وقد وجذته فيه. (1)

## (v)

المؤلْف: يعقوبه بن إسحاق بن إبراهيم؛ أبو عَوَانة، الإمام المافظ، سمع من يونس بــن
. (1)


(1)


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

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) طبع بعضه بكيدر أباد في المند }
\end{aligned}
$$

عبد الأعلى وغيره، وحدَّت عنه الطبراني وأبوٌ بكر الإمماعيلي وغيرهما.

نقل عنه المؤلّف ثلالة أحاديث.

## (1) الصحيح


 والماكم وغيرهما.
ألْفُ كثيراً من المؤلْفات، منها: "تاريخ الثقات" و"المداية إلى علم السنن" وغيرها.

نقل عنه المؤلّف سنتة أحاديث. ${ }^{\text {(0) }}$

## 1- الصحيح المستدرك(1)


 وهو من شيو خه- والبيهقي وغيزهما.

نقل عنه المؤلّف سبعة أحاديث صرّح فيها به ، إلا أنه في موضع واحد جهـــــ ع بــين

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





السبكي : 100/z|-1v
(1)."صفي الككتاب فقال: "صحيحه المستدرك"

17- عمل اليوم والليلة(1)
المؤلّف : النَّسائي.
نقل عنه المؤلّف حديثّأ واحداً.
(o) V

 (1). أبو نصّر الكسار وغيرهما، تو

نقل عنه المؤلّف حديثين في مبحث (الاستعاذة) صرح في واحد منهما باسم الكتاب، ،
وين الآخر اكتفى بقوله: كتاب ابن "الستين"(ى)
( ${ }^{\text {( }} 1$ - الفردوس)

 البسري وغيرهما، وحدّث عنه ولده شهردار، وأبو العلاء العطّار المقرئ، وغيرهما. (9) (9) توفي رمة الله لسنة >0.9 هـ

> (r) مطبوع.
> rve: آ انظر ترجمته ص (r)


 .
(9) انظر تربمته في : تذكرة الـفــط : الذهب:

## (1) نقلْ عنه المؤلُ نصّاًّ واحداً

$$
9 \text { 1- (القبس) }
$$


1


 التحقيق.
(1)
المؤلّف: إلإمام الشانئيّ(v)

(9)


> (' انظر : (
 (r) انظر ترجمته في : السير : . srv: (ध) انظر Erv: انظر
(1) مطبوع


إخبار ي، قرأ على ابن بماهله و حلّث عن الحميدي وغيرهما، حدّث عنه ابن حسنسويه وابن كامل (1) (1) بو نت نـل عنه المؤلّف حديثاً واحداًّ وهو من أحاديث (الأحرف السبعة)

المؤلّف: أممل بن عليّ بن المثنّي، أبو يعلى الموصلي، شيح الإسلام، حافظ، ولد ســلـن
 النسائي وغيره.
( () (
نقل عنه المؤلّف حلديثين، أحدها في (الأحرف المبعة) والآحر في (التعوذ). ${ }^{\circ}$ (م)
(1) (المعجم الكبير
المؤلّف: الطبرايني (v)

نقّل عنه المؤلِّه ثالاثة أحاديث(^) و هناكُ أربعة أحاديث صرّح فيها المؤلف بأها مـــنـ
(الطبراذي) دون النسبة إلى أي كتبه(9).
 109-10V/r
r^9: انظر (r)

 ATV(rq1: : انظر ()

ع
 9Vo ، rAT ، rry: انظر ص ( )

EOr. (E\&7/r, (r99, rra: (9)
(1) ${ }^{(1)}$

 وعبد الرحيم بن أمد التميمي.
(r) (r تو نقل عنه المؤلِف نصّاً واحداً يف صفة (التكبير)

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { r } \\
& \varepsilon r \varepsilon / r: \text { : آ (r) }
\end{aligned}
$$

> المبحث الثڭاني:
> كتب (لفقهه وأصولها و المنطق والترتيب >هجائي>

 الشحامي وغيره.
كان يقول -الروياني-: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي.اهـ
ألف "الفروق" و"الملية" و"مناصيص الشافي" وغيرها.
 أما كتابه "البحر" الذي نتل عنه المؤلف نصًا واحدً، في مبحث (التكبي) ${ }^{\text {(2) }}$

$$
\text { r- البيـان }{ }^{\circ}
$$

 عنه نصًا واحدًا يتعلق بككم الاستعاذة من حيث المهر والإسرار.
(1) (')




 تر تئُّ وأرضح مَذيبًا. اهـ





(1) انظر ص : صغ



الشيرازي．
 مصنفات أشهرمها＂الالتصار يُ الرد على القدرية الأشرار＂و＂الزو وائد＂وغيرهيا

r－r－الرسالة）
الأؤلّف：عمد بن إدريسى بن العباس بن عئمان، المطلي． كنيته：أبو عبد الشاله：
نسبه：الشَافي، نسبة إلمُ شافع بن السيائب، ينتهي نسبه إلى الططلب بن عبد مناذ ：

ث
 ويؤخذ عنه الشعر والنسب والطب．
 كتابي＂الستنير＂و＂الكامل＂（2）．

(') نسبة إلى: عمران بن ربيعة.
 （r）اعتبره العلماء أول مؤلف في علم الأصول．
－
（م）انظر تر جمته في：غاية النهاية：9V－90／r 9 ، والملزء الأول كاملا＂من طبقات إلسبكي هو في التعريف
(1)
ؤهيغب: أهو

 إرساله إيّاها لأحد العلماءاء
وقد نقل المؤلّف منه نصّاّ واحداً، يتعلق بالثناء على الصحابة رضي الله عنهم وبيــــانـان

aro
تنبيه:

 ألّف "الرسالة" مرّتين:

 هذا اللصّ هو من هذه النسخة، وذلك للأسباب الآتية:




$$
\text { (1) هو النّيخ أتمد شاكر يُ مقدَمة عحقيقه للر سالة: } 1
$$

(r) هو عبد الرحمن بن مهدي، الامام، المافظ، قال عنه الشافتي": لا أعرف له نظيراً في الدنيا. (r) انظر ص:
(1) انظر : مقدّمة عَقيقه: . 1-1




تلاميذ الشافعي" في بغداد، وهو الذي قال عنه الشافعيّ: رأيت ببغداد نبطيّاً ينتحي علـــيّ


 مر تين، ولنلك يعده العلماء في فهرس مؤلفاته كتابين: "الرســـــالة القديكـــة" و"الر ســـالة

 الشافتيّ، ألا وهو الربيع بن سليمان.



ع- شرح الجامـع الصغير(0)
المؤلّف: صدر القضاة(1).


ـه
 فعكس ذلك.
 ترجمته) طبقات السبكي: $\mid$ الس
(1) الظر: السير: : الس
ryr/Ar: (r)
1 - (r) مقدمة تعقيق الر سالة (r)
(1) (1) المصـر السابت:
(1)
(1) لم ألمد له تر جمة.



 الاستحسان إلا في مسألتين، وكان لا يتولّى القضاء الحنفي إلا مَن يفهمه ويمفظه(1). واللّ

## 0- شرح المنهاجاج

المؤلّف: علي بن عبد الكافي، أبو الحسن، تقي الدين السّبّكي، أصولي، مغسّر، فقيــهـ، ولد سنة > وتتلمذ عليه ابنه، والذهي، وابن كثئير وغيرهم كثير.

نقل عنه المؤلْف نصّأً واحلاً في جواز القراءة في الصّالاة بقراءة أبي جعفـــر ويعتـــوب (8). 9

## - 1 - الفروع




(7) (7) (




（1）．نقل عنه المؤلِّف ثالاثة نصّوص．

## （r）الُمُغْنْي $V$

المؤلّف：عبل الله بن أحمد بن محمد، ابن قدامة، المقدسي، ولد سنة 〉 حنبلي، سمع والده وأبا المكارم وأبا الحسن البطائحي وغيرهم، حدّث عنه ابن النجار وأبـر شامة وغيرهما．
 نقّل عنه المؤلف نصّاً واحلاً（گ）، والله أعلم．

## 人－منـع الموانـع في سـؤ الات جمـع الجو امع


 والذهبي وابن كثير ، وغيرهم．

نقل عنه المؤلِف نصّاً واحداً للاستدلال على تواتر القراءات الثـــلاث الزائـــدة علــى （V）．السبعة

ع0 ع（1）（1） （1）مطبوع عحقّق، ومو عمدة المذهب المنبلي، وأحد كتب أهول الإسلام مع＂الخلى＂لابن حزم و＂الامــــــذكار＂ لا بن عبد البر．


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) مطبو ع ععقّ. }
\end{aligned}
$$

（1）النظر ترجمته في ：اللدر الكامنة：：

 النهر، عمدة في المذهب الحنفي، وتحقيقاته ير جع إليها، ألّف "بداية المبتدئئ" الميني
 نقل عنه المؤلّف نصّاً واحذأ في (الاستعاذة)(r)

## (2)



 كثيرون، أشههرهم ابن القيم والذهبي وابن كثير .

نقل عنه المؤلّف نصاًّ واحـاً ، في الاستدلال على أن (المرف) .كعىن (الكلمة)

 (r) انظر ص : ا (r)
(8) ثططوع بعنوان : (الرد على النطقيّن)



## (المبحث الثـالث:

كتب اللغةٌ وعلومها
الترتيب هجائي

## المؤلِّف: أبو حيّان الأندلسيّيّ



"الارتشاف" . معقار نته به().
 "الارتشاف" وجدت النصّوص فيه حرفية.(م) ${ }^{(0) ل ل ه ~ ا ٔ ع ل م . ~}$ (1)
 مقرئ فقيه، مفسّر، نوي، قرأ بالزوايات على البطائدي وغيره، تَلمن عليه ابن النحجــار وغيره.


$$
\text { (9) }{ }^{(9)}
$$

تُّ نقل المؤلٌّف ثلاثة نصوص أنخرى نسبها إلى أبي البقاء دون حِديل اسم الكتاب، وهما
(1) كذا ستماه المُؤلْف زهو الكتاب المطبوع بعنوان (إملاء ما منزَ به الرمنن)

$$
\text { - (^) انظر ص: \& } 10
$$

(!) سبق عزو الآيات وأرقامها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) عنوانه: "ارتشاف الضَرَب من لسان العرب" وهو مطبوع عقّقن. } \\
& \text { (r) انظر ترجمته ص: } \\
& \text { (r) انظر ص: } \\
& \text { (i) } \\
& \text { Voq، V00: }
\end{aligned}
$$

## r- تهزيب الأسماء واللغات(r)

المؤلّف: شرف الدين النوويّ.(r)

نقل عنه المؤلِف نصّاً واحكاً في سبب تسمية صاة (التسبيح) (\&) هذا الاسم.
ع - التوضيح

 وتقي الدين السّسّكي، ومن تلاهيله كثيرون منهم ابن نباتة وقد رثّاه. أُلْف عدة مؤلفات، أشهر ها "مغني اللبيب" وغيره. (7) (7) تو (


$$
\begin{aligned}
& \text { 0- الحجّة) }
\end{aligned}
$$



> YАV ( Y イ ، YI./Y: (1)
> -
> (r) انظر ترجمته ص:
(") كذا سمّاه المؤلْف ، والمراد : (أوضح المساللك) وهو مطبوع، عدة طبعات، وأقيمـت عليه عدة شروع، أشـهـرها
 (1) الظر ترجمه في : الدرر الكامنة:


(1) مطبو ع عتقّ بنوران: "المحهة للقراء السبعة" زوهو في الأساس شر حوتوجيه لكتاب "السبعة" لابن باهد.

بن معدان، والزجاج، وغيرهما، وعنه ابن جيّي وعبيد الله الأزهري وغيزهما. ويعتبر إمام النحو والصرف لابتكاراته واستخر اجهه عويص المسائل في ذلك.
توفي رممه الله سنة >rVV هـب(1)

نتل عنه المؤلف همس مرّات، صرّح في ثلات منها باسم الكتاب (r)، واللّ أعلم.

## 1-1 الخصائص(7)

 هــ > نشأ بالموصل، وتلقى مبادئ التعلم فيها، وأخلا عن أئمة عصره منهم شيخ القراء أبــــ بكى بن هقسم وأبو علي الفارسي الذي صحبه ابن جي أربعين سنة بسبب قصة يذ كرهــا أهل التراحمه، وألْف كثيراً من الكتب.
(0) (0) تو





 الفاضل، انظر: الجا حالة الآتية.
(0) اعتمدت في هذه التر جمة المختصر

(1) انظر ص:
(Vr انظر : النشر : النر

$$
\begin{aligned}
& \text { وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء بتحقيق: عمدل علي النجار . }
\end{aligned}
$$

## （1）

المؤلّف：ابن مالك．
نقل منه المؤلّف نصّاً واحداً يتعلق بقراءة البزي人－شرح الهـداية）
المؤكّف : أبو العباس المهلوي.(0)
 الوقف على نو （المهلووي بتويزه أن تكون الأولى ، واختيارْ أن تكون الثانية（ا） ${ }^{\text {（V）}}$ ） 1 －
 اللغة، تتلمل على أي سعيل وأبي علي الفارسيّين و ناله الفارابي، وتتلمف عليه إبر اهيم بــن صالح الوراق． تو（n）（n）
نقل عنه المؤلّف نصّين، صرّح باسم الكتاب في أحذهما．（9）
（1）
「（r）انظر تر بمته ص：
rrr／r：：（r）
（i）مطبو ع عحقّق．
Y． 7 ：انظر ترجمته ص（0）
IYYE：ص（ワ）
（V）هطجو ع محقَ بعنوان＂الصصاح تان اللغة وصحاح العربية＂．
を £
-
المؤلّف: القرّاب.
(r) ${ }^{\text {(r) }}$

فقال المؤلّف: وذكر أبو عحمل إسماعيل بن إبراهيم القراب في كتابه "علل القراءات" أنـــــهـ (\&). كتب في المصاحف

## (1) 1 () غربب الحديب

المؤلّف: ابن قتيبة(1)

نقل منه المؤلٍ نصّاًّ واحداًا في تفسير حديث (الحالّ المرتحل)
${ }^{\text {(^) }} \dot{C}$ خ
المؤلِف: صال بن إسحاق، أبو عمر، الجرميّ، مولى جرم بن زبان، من قضاعة، وقيل:
(1) لم أقف عليه.

Y\&V :
(r) الأولى قراءة أبي جعفر (r) ساكنة ين الياء والتاء وكسر اللام خفيفاً، وهي للباقين. rri/r: انظر: النشر
(8) نقلت النص" كامالُ؛ لأنه ليس في المقدار المدَّد للر سالة.

انظر: النسر:
() مطبو ع عحقّق.

YOQ: (1) انظر تر جمته ص (1)
(

 وذلك في توله:

$$
\begin{aligned}
& \text {,للجر ميّ ما اجترمت يــداه * وحسبك من فلاح أو بــوار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: الملامع في أنبار أبي العلاء: 1019-101 / }
\end{aligned}
$$

 مع الورع والدّين، كانت بينه وبين الفرّاء مناظرات، وتكلّم فيه أبو حاتم السحستافي ما لا لا يقبل منه؛ لأنه من كالام الأقران بعضهم في بعض． وكان يؤخذ عنه اللّغة والنحو، ألّف عدّةَ كتب؛ منها＂غتصر في السيرة＂جيّد＂غريب كتاب سيبويه＂وغير ذلك．
 نقل عنه المؤلّف نصّاً واحداً،（＂）وهو أن بعض العرب يكيز الإبدال والإدغام ين المنعصل
 ，والذي يظهر أن المؤلّف نقل عن＂الفرخ＂بواسطة＂الارتشاف＂（部 والهُ أعلم． （o）

> المؤلِّف : ابن مالك. (1)

عا - الكتابب(9)

المؤلّف：عمرو ين عثمان بن قنبر）إمام النحو، المشهور ب（سيبويه）من أهل فــــارس،

$$
\begin{aligned}
& \text { (' انظر: التاج: (جرم) } \\
& \text { (r) انظر ترجمته في: تاريخ أصههان: } \\
& \text { 楊 } \\
& \text { (r) الظظر ص: } \\
& \text { 1110: (i) (1) } \\
& \text { ( } \\
& \text { Y६०: (י) انظر ترجمته ص (1) } \\
& \text { r } \\
& \text { (1 (IVV) من الآلألعام } \\
& \text { (9) (9) مطبو ع عقَق. }
\end{aligned}
$$

ونشأ بالبصرة، أخذ عن المليل ويونس والأخفشش، وغيرهم. (1) (1) توفي رمه الله سنة (1)
 أبي حيّان، فلنا لم أعتبرها هنا، وقد أشير إلى ذلك في قسم (التحقيقه، والله أعلم.

المؤلّف: الزغخشريّ. (\&)


## 17 - الموضـح في وجوه القر اءات(7)

المؤلف: نصر بن غلي بن عمدل ، أبو عبد الله ، يعرف بابن أي مريع، الفارسي، أســالد

$$
\begin{aligned}
& \text { عارف ، قرأ على تاج القراء عممود بن حمزة } \\
& \text { (V) (V) }
\end{aligned}
$$

نتل عنه المؤلف نصين، الأول يتعلق ب"التجويد" وحســـن الأداء، والثـــاني يتعلـــق

> |£V| (r) انظر ص:
> (r) مطبو ع عحقى، بعنوان: "المفصل في علم العر بية"

 انظر : مقلمة تعقيق التخمير ص:
(
1.VE: انظر

* ${ }^{-1}$ مطبوع عهقت.
rrv/r : انظر (V)

بغلاف كوبي الكوفة والبصرة في (الروم< والإنمّام<(1) واللّ أعلمَ. (1V) النكت الحسان

المؤلف: أبو حيان الأندلسي.
نقل عنه المؤلف نصين، ولم يصرح به ولا بمؤلفه، واتضح أنه نقل منه عكطابقة كلامـــــ معه، إذ النصان منقولان حرفيا(). واللة أعلم.

1\&7\&،VV\&: انظر ص (1)
 <0.


المبحث الرابع:
كتب: السيرة و والتراجم
والثرتيب 〉هجائي؛

## (1) النّاريـخ بغلداد



 منهما ثلاثة أنفس.
 وغيرهما، وحدَّث عنه أبو بكر البرقاني وهو من شيو خهه، وأبو الفضل بن خيرون، وغيرهما، ${ }^{(r)}$ (r) توين سنة (7 7 \& هـ
 واكتفى في البقية بالنسبة إلى المؤلُف.

## 1- تاريخ دمشثق


 حدّث عنه أبو العلاء الهمداني وابن السمعاين وغيرهما.
 نقل عنه المؤلّف نصّاً واحداً في ترجمة ابن الأخرم.

ع




ع (")

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

المؤلُف: أبو عمرو الدامي".
 بــــاتاريخ القرّاء)، واكتفى في بقية المواضع بقوله (قال الداني) وما أشبه ذلك.
 واكتفى في الثاني. بالعزو إلى "الدالي". ${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ ("الطبقات" صحيح النسبة إلى الداين رمه اله وهو يع


 (V). الحافظين أبي عمرو الدالي والذهبي. اهـي




(1) مفقود، كذا سمى المؤلف هذا الكتاب وهو اسم غتصر، بينما ذُكر اسمه كامالْ في بعض المصادر هكذا: (طبقات القراء والمقرئين من الصحابة والتابعين ومن تلاهم في سائر الأمصار من الخالفين) انظر : فهر ست تصانيف اللابي:
Yv : فهر ست ابن نير

، 777، 7Tタ، TrV، 71V،77،

$$
\text { (1) غاية النهاية: } 0.0 / 1
$$

(") غاية النهاية: 1/1
(^) انظر : نفح الطيب: عV\&/r

$$
\begin{aligned}
& \text { VYA، VYY. VI. 6.V... } 799 \text { ، 7NA-717 } \\
& \text { \&rv: انظر (r) } \\
& \text { Vro، \&TV: انظر (i) }
\end{aligned}
$$



 ابن سفيان فقال: قال الداني يُ "طبقات القرّّاء"... إلخ (r)
 تأليف كتابه "بغية الوعاة" فقال في المقدمة وهو يعدّد المصادر التي استقى منها كتابه هـــا: وطالعت... بعضن "طبقات القرّاء" لأبي عمرو الداني اهـــ. (r) والله أعلم. (ع) ${ }^{\text {(2) }}$
المؤلَّف: عممد بن أحمد بن عثمان بن قيماز بن الشيخ عبد الله، الذهبيّ. التر كمـــــياني،



 والمخالفين.
(r) ذكر ذلك في حاتشيته على الزرقاني في شرحه لمختصر خليل في الفقه المالكي، المسمّي: "أوضح المساللك وأسهل

$$
\begin{aligned}
& \text { المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي: } \\
& \text { (r) انظر: بغية الوعاة: ال/ه }
\end{aligned}
$$







$$
\begin{aligned}
& \text { هـ وهي التي أعتمل عليها في هذه الر سالة. } \\
& \text { rI/T: ام } \\
& \text { (1) انظر : طبقات السبكي: (17/0 }
\end{aligned}
$$

أمّا كتابه "معرفة القراء" وهو ما سمّاه المؤلِّف "طبقات القراء" فقد نقل عنـــهـ المؤلّـــف (1) نصّا"، (r) منها نصّ واحد (1) صرّح المؤلّف باسم الكتاب وهو "طبقات القراء" و في



## (8) - الكامل

 من أئمة المرح والتعديل، سمع كثيرين، منهم أبو خليفة المهـحي وأبو عبد الرمن النسائي

وغيرهما، حلّث عنه شيخه أبو العباس ابن عقدة وأبو سعد الماليي وغيرهما

نقل عنه المؤلّف هرّتين، صرّح باسـم الكتاب في إحداهما، وكال النقلــــن في ابـ ( ${ }^{(1)}$ (التعديل

- الو الوفا

المؤلّف: عبل الرمْن بن علي بن عحمد، ابن الموزي، ينتهي نسبه إل سيدنا أبي بكـــر
الصدّيق رضي الله عنه ، إمام حافظ، حنبلي، واعظ، مفسِّر حدّث عن ابن ناصر وغيره.

(") لمزيد من الإيضاح للتعر يف بذا الإمام ابلمليل ينظر: غاية النهاية:V/r/r و"الذهبي ومنهجه" للدكتور بشار

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر ص: } \\
& \text { (s) (sطبوع بعنوان: "الكامل في الضعفاء" }
\end{aligned}
$$

 riv-rio/r







 واللنة والبر ح والتعديل وغير ذلك.

 يكون المؤلّف اعتمد على حظظه ثانياً، رأى (البحث) ترتيب هنه الصادر حسب الـترتيب الزمْي لأصحاباما.







> ع (1) النظر : النشر :
> VイA: انظر ( ${ }^{(1)}$
> V7A: (r)
$\varepsilon \cdot \wedge / Y:(1)$
V. $9:$ : انظر (V)



كتب أبي حيان(r).


 (IY)-أبو عبيدة: (ت: • Y (Y هـ) نقل عنه المؤلف نصا واحدا. وزاد المؤلف قوله:
ناهيك به(V).
. (1) (1) (أبو سليمان الداراني: (ت (10)
(10) (
( ( V V) أبو حات السحستاي: (ت:



$$
\begin{aligned}
& \text { VAr ، VY. ، vor ، vol الظظر ص: (1) } \\
& \text { Nor ، V. } 9 \text { : انظر ص(r) } \\
& \text { llıv، VAE، Vyt ، Vov ، Voy: انظر (r) } \\
& \text { (t) ا( أنظر ص: } \\
& \text { raN/r: } \\
& \text { ra0، rir/r: : }{ }^{\text {(1) }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { V.9، } 791 \text { ، } 77 \varepsilon: \text { : }^{(9)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (11) } \\
& \text { rIr/Tg، Vq. }{ }^{\text {(Ir) }}
\end{aligned}
$$

. ${ }^{(1)}$
(Y) (Y)



 (Y ) - أبو الحسن عحمل بن العباس بن الفرات: (ت: بی نصا

 (rr)- الغزالي: (ت (ir)" الدين

| (1) |  |
| :---: | :---: |
|  | 1 |
|  |  |
|  | 111^:(1) |
| 1199،(17) |  |
|  | $\bigcirc$ |
| Vrを, ¢rv: |  |
|  |  |
| Vrv: |  |
|  |  |
|  | آنطر |
| rg | إنظر ص: VVI |


（1）＂
（ ${ }^{(r)}$
－
（攺）

وسككت في الأخرى، مع أنه نصّ طويل جدا．
وقد وجد هذا النقل في＂الفتاوى＂（م）
－1）（1）（TN）
الثمبحث الخامس ：نسـخ الكتاب

كالتالي؛ مبتدئاً بالأكثر أهمية واعتماداً ث الي تليها وهكذا وـا
1－النسخحة السليمانية：ورمزها（س）：

ف) وهي جزءان:

الجزء الأول：يبدأ من أول الكتاب، وعدد أوراقه（ع．


والتنوين）وجاء في هايته ين وسط الصفحة بعد آنر سطر：
آخر الجزء الأول

$$
\begin{aligned}
& \text { rVA/r: : ا" }{ }^{(1)} \\
& \text { Vor/r: ا(I) } \\
& \text { 1\&0人، (!r: } \\
& \text { \& } \\
& \text { EYq، reV: ص: }{ }^{(0)} \\
& \text { (1) انظر ص: }
\end{aligned}
$$

من النشر في القراءات
العشر يتلوه في الثالي
باب الفتح والإمالة وبين
اللفظين إن شاء الله
وقع الفراع منه بعل مدّة طويلة أولما شهر الغرّم في عشرين شعبان وهو يوم الاثنــــــن من سنة ست وأربعين وثان مائة
, الحمد الله وحده
وصلى الله على عحمد وآله
و صصحبه و سلم
حسبنا الله ونعم الو كيل اهـ
وكتب في الحاشية اليسرى بحاه آخر كلمة: بلغ مقابلة بأصله
في السادس والعشرين من رمضان سنة ثمانمائة
الجزء الثاي: يبدأ بباب (الإمالة) وعدد أوراقه (1 1) في كل ورقة و جهان، و في كل وجه
( YV) وينتهي بنهاية الكتاب.
وجاء في ورقة الغلاف:
الجزء الأول من كتاب النشر في القراءات
العشر تاليف شيـحنا الإمام الحافظ الحمجة الناقد
شمس الدين محمل بن محمد بن محمل بن الَِزَري الشافعي
المقرىئ تغملده الله برحمته ونععنا بعلومه وبر كته آمين
وكتب تحته بيتان من الشنر وهما:
تــرا الفتى ينكر فضــل الفـــىت
ذلحَّ (بحده) في الحرص على نكتة** يكتبها عنه بـــماء الذهبْ
غ تحت ذلك:
صار في نوبة العبل الفقير أحمل بن محمد المسيري
المقرئ تلميغ مولانا شيخ... (تم كالم مطموس)

$$
\mu \cdot \Lambda
$$


 أول شهور سنة سبع وأربعين و ثماني مائة على يد مالكه الفقير إلى عفو الله ومغفرته علـــــي بن ألمال بن عليّ المقرى اليمين الشو ائطي، عفا الله عنهم أـمعين وساعكهم والحملد الله وصلى الله على نبينا محمل و آله وصحبه و سلم و حسبنا الله ونعم الو كيــلـل تم في الو بحه الأيسر سماع وهنا نصه: الحمد الله رب العالمين
 قلدوه أهل العلوم الشرعية، الم جوع إليه في سائر أقسامها الأصلية والفرعية أبي الـير شمـس




 له روايته بشر طه، قال ذللك وكتب: علي بن أمحل بن علي المقرى، والـمدل الله و حـهه.اهــ


 المحالس تسهـياٌ على من طلبها. . .
 وصلى الله على عحمد و آله وصحبه و سلم.
 وأحيانأ أخرى تحليقات عبارة عن تصويبات وتصصحيفات بعضها من كتاب "غاية النهايــة" "للمؤلّف.


$$
r \cdot q
$$

والتحر يف فيها، ولأن كاتبها عالم من علماء القراءات، و"مع -مع صغره- نتام الكتـاب
 وقرأ على المؤلّف القراءات العشر، قال السخاوي: r- r- النسخة الظاهرية: ورمزها:
وهي من أصح النسخ التي وصلتنا من "النشر" وقد حصلت على مصورة منها، إهـــاء


 أبي الخير شمس اللدين محمد بن محمد بن محمد الجزري الشافتي رضي الله عنــــــه، آمـــــنـ، وصلى اللهُ على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم. غ تحت هنا الحنوان:
الحمد لله، أروي هذا الكتاب وسائر مصنّفاته وجميع مروياته عن جماعة، منهم: اليتميخ
 أبو ... بدر الدين عمد بن... عن المسند العارف أبي الفتح عملد بن عممد الإسكندري عن
 وقد سمّآن شيخنا المنكور بانمه إبقاء لشرط المسنسلة.

 ثم كتب تكته بخط مغاير :
هنا ما وقفه الوزير المغطم والمشير المفخم جناب الـلاج أسعد باشا والي الشام وأمـــهـر

أنه لا يخرج من مكانه. (ثم كته ختم)




شيراز المروسة، كتبه المؤلف عفي عنه. وقد جعلت هنه النسخة في المرتبة الثانية مع أن عليها خحط المؤلف بســــبـب بعــض التصححيفات والسقط، ولتغاير خطها ئ بعض المواضع.
 دهمان في تحقيقه وتصحيحه لفنا الكتاب.


 اللذي أخبري بأفا (خاصة) وصلت إليه عن طريق التداول بين المشايخ.

 الحمزء الأول: يبتلئ ب: بسم الله الر حمن الر حيم؟. صالى الله على سيدنا عماد وآلـهـ وصحبه: قال مولانا الإمام شيخ الإسلامه مقتدى العلما الأعالم، مقــري ديــار مصـــر والشامه افتخار الأئمة، ناصر الأمة أستاذ الحدثين، بقية الل اسخينه، شمد المله والثـــــريعة واللدين أبو اللير عحمل بن اللحزري الشافعي أيل الله ظلال إفادته على المساملمين: الـمـــــد لله اللني أنزل القرآن....

و ينتهي بنهاية باب (الإدغام الصغير) و جاء في فايته: تم البلزء الأول من كتاب النشــر
 محمد.

الجزء الثاني: يبلأ بباب (حروف قربت كخار جها) وينتهي بنهاية الكتاب، وفيها: بلغت
 على ورقة الغلاف: ألملزء الأول من النشر في القراءات العشر
 عحمل بن البزري العربي (كذا) الدمشقي الشافعي تغمله الله بر متهـ.

وفي البحانب الأيسر تلك نصه: الممد لله على نعمه، هو الرابع من كتب العبد شهاب
 وتحت هذا جاء:
 فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثه على الذين يبدلونه إن الله ميع عليم، وأنا الفقـــــــير إلى الله

 نعمد، مو العليم ملك كاتبها العبل شهاب الدين أحمد اللـلولي (كذا) بالوجــهـ الشــرعي نفعه الله ما فيه كالذي قبله ق و..
ملاحظة: بعد ورقة الغلاف في المرء الأول وضع كاتبه فهر سا لمذا الكتاب ذكر اسـم
الباب ورقم الورقة.

؟
 بخط نسخ متقن، وعدد أوراقها (\& \& ) في كل ورقة وجهان) ويف كل وجه (r
 3ي ... الحمد لها الذي أنزل القرآن. أما ورقة الغلاف فعليها كتابات متفرقة، من ضمنها اسم الكتاب بخط صغير يكــاد لا يرى حيث إنه في الطرف العلوي من الزاوية اليسرى هكذا: "نشر القراءات ال" و كتب في الـلهة اليمنى بڭط معاصر ومغاير: "نشر القراءات للجزري بخطه سنة V99 هـــــ" وهـــــــا


 وتتفق هذه النسخة مع النسخة السليمانية (س) في كثير من الزوائد، لكـــــــــا تا تتمـــيز بالمواشي والتعليقات وي بصن الأماكن الاعتراضات العلمية على المؤلف، وقد أثبـــت في قسم التحقيق كل ذلك.

 وخطها نست جميل. وهي نسخة هقابلة ومصحححة تتميز بضبط بعض الأعلام والكلمات الغريبة، وتوضيح لبعض الأماكن، وعليها حواش بعضهيا من كالم المؤلف نفسهه. جاء على ورقة غلافها: كتاب النشر في القراءات العشر، لشيـخ الإسلامه مفـــي العلمــــاء
 ظالال إفادته على المّسلمين، آمين آمين. وتحت هذا العنوان: سعا (كذا) في تكملة هذا الكتاب هغيره (كذا) عبــــا الو هــاب الأزهري الحنفي مذهبا، واللمليماني بلدا، والأزهري علما، غفر الله لــهـه وبلـن علمــهـ، و جزاهما الله خحر الجزاء، آمين، آمين آمين. تُ تحته: وقف للّ تعالى بخزانت (كذا) الشيخ أحمل الدمنهوري بحارت (كذل) البشابشة في الأزهر الأنور. وديباجة هذه النسخة: بسم الله الر حمن الر حيم، وصلى الله على سيدنا عممد وعلى آله وصحبه و سلم، و به نستحين: قال هولانا الإمام، شيخ الإسلام، مفيت العلماء الأعلام، خاتمة

 القر آن .. .

ويلاحظ هنا التشابه التام بين هذه اللديباجة وديباجة النسخة (م) و.جاء ين فايتها: وافق الفراغ من نسخخه في الحادي والعشرين من شهر شوال المبـارك عام (90 10 هــــ) على يد الفقير إلى الله تعالى محمل بن محمد الشهير بالمر ستاين، المكين بـلـي الطيب، تاب الله عليه وغفر لله ولو الديه ولمميع المسلمين، آمين، آمين آمين، وصلــــى الله "على سيدنا كمل و آله وصححبه وسلم.

بلغ مقابلة على النسنحة التي نتل منها بكسب الطاقة. فائلة: و جل في ذخائر الإسكنلر صحيفة مكتوبة باليانونية (كذا) فسرت بالعربيــــة: الفلك أدور،.... وأحسن مــا يولا الجمميل إذا أتا** إلى أهله من أهله يف أوانه وما كل وقت يلرك المرء نحمة** يقللها إخوانه في زمانــهـه تح والله الموفق.
 (إفراد القراءات) و(سورة البقرة) مع أنه كتب في حاشيتها عند هذا المكان: هذه الروايـة هـة مبيض ما في النسخة المنقول منها هذه النسخة. اهـــ
 مغاير جدا لـط جميع المخطوط وكتب في أعلى ورقة (Yب/ب): ناقص علدة كراريــسى، فلعل ما كتب في ورقة الغلافو (سعي في تكملة هنا الكتـــاب) هــو المـراد في هنيــن المو ضعين، والله أعلم.

## 4- نسـخة تشستربيـــي: ورمزها (ت)

وهي مصورة من جامعة الإمام محمل بن سعود الإسامية، تحت رقو


 الني أنزل القرآن.

وتنتهي ب:...وأجزت جميع المسلمين أن يرووه عي بشرطه والخمل لله رب العــلمين، وصلى الله على سيدنا وهادينا عممل وعلى آله وصحبه وسلم.
وكان الفراغ من نسته في يوم الجمعة المبارك بعل صلاة العصر شادي عشرين شــهـ ربيع الآخرة من شهور سنة إحدى و ستين وثماني مائة، و كتبه لنفسه بيله الفانية أضعـــف ععبيل الله تحالى وأحو جهم إلى رحته وغفرانه، المننب المستغغر عبل الكريم بن علي بن عبل اللممن المغربي أصلا

وجاء ين غلافها: كتاب النشر في القراءات العشر، تأليف الشيتح الإمام العالم العلامـــة فريد دهره ووحيد عصره، رحلة الطالبين، وإمام المققين، أبي الـير شمّس الملة والدين عمد
 .كنه و كرمه آمين، آمين آمين.

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم هناك حواشي وتعليقات غتلفة كيطة بالعنوان من جميع النواحي. } \\
& \text { المبحث السـادس: الملاحظات على الكتاب }
\end{aligned}
$$





 ودراسته.



 (1) وما كان لهّ فسيبدو الها
(1) ما بين القو سيين استعرته هن كلام للإمام ابن حزم رمهه اللّ نقلاً "من نفح الططبـ: |VI/T

وكثيرا ما يوقظي من غمرة الفرح بوجود ملاحظة على المؤلف عبارة لأحد الحلمــــاء؛

ولكن عذري أني اعترضت على الشيخ بكلام الشيوخ.

وليعلم الناظر في هذه الآخذ أكنا قد تسلم للبحث وقد لا تسلم، ومهما يكن فــهـي لا
 الملاحظات أولا: الكلمات القرآنية: لا يشك أحا في حفظ المؤلف للقرآن الكريع، بل وإتقانه له، ومع ذلك؛ أب الهُ إلا أن
 والأخرى لا أعرف ما ذا أسميها حيث إفا ليست ألفاظا قر آنية ألبتة، وهذا بياها:

 (للمحسنين)
r
ساكنة، قال: (نو ...وإليهما) "r)، وهذا اللفظ ليس في القرآن الكريء، واللّ أعلم. r- عند الكلام على الممز المتوسط المتحرك بعد متحرك، ومفتوح بعل فتح ذكر أمثلة

ع - عند الكلام على الحرفين المتجانسين وأولمها ساكن ذكر أمثلة ومنها:...
رأيتم (ْ) وليس في القر آن الكريع راء بعد لام هل.

العلماء وإن زلَرا كما هو الظنَ بطلبة العلم. انظر: العواصم من القواصم:

 rr. :

0- قال:.. ونو: (ولقد آتيناهم،، وهذا ين جميع النسخ الـطية، وهو خطأ، ليـس في القرآن هذه الكلمة، وكتابتها على الصواب في الططبو هو من صنيع الالصححع، والله أعلم. هذا؛ وإن كان البحث لا يجد العلر للمؤلف في الكلمة الثانية- أعيني إليهما- فــالعذر له في الأخيرتين بأن هقصوده في التمثيل هما اللغة لا القراءة، والله الها أعلم. ثانيا: المديث الشريف:

ذكر المؤلف عدة أحاديث؛ مستشهـها هما على قضايا غتلفة، لكن يالاحظ أنه لم يســـر

 ملاحظاته كالتالي:
(1) 1- سكوته عن أخاديث، ولم يعقب عليها بشيء يبين در جتها
 و كذلك رواه ابن مهذي.



 والتحديل

0- اكتفاؤه في بعض الأحاديث بعزو تخريمها إلى كتاب ليس من كتب التّـــــــة.

> VYT: :
> 「\&V: الظر (r)
> Arr: : النظر (r)
> Arv: : أظط (s)

117V : 11 : (0)
(1)

ثالثأ: علم الأسانيد:
 القراءة، واعتناء المؤلّف هذا البانب"(1)، ومع هذا فإن الباحث يمد مواضع للرأي فيها عحل،

وهي كالتالي:
أولاً: قبوله طرقاً فيها مقال عنده هو شخصياً، وهذا كما حدت في:
1- طريق أممل بن الصقر؛ من قراءة الهلي عليه، عن أبي القاسم زيد بن أبي بلال عن
 (r) ذكره المذلي، وقراءته على زيد من أبعل البعيد. اهـ اهـ

عن زيد بن علي؛ وهو بعيد.(凤)


وقال المؤلّف في تر جمة زيد بن أبي بلال عندما ذكر هؤلاء الثلالة وأن الهــــلـي ذكــر

وذكر أيضاً في ترجمة المنلي أنَّ لأبي العلاء الممداني حاشية على أسانيل "الكـــاملـل ردّ

 أنقلها لدلالتها على مراد البحت، ولأن بيان المؤلّف عن مراده أوضح من بيان غيره عنـــ، قال رحمه الله: : وقد وقع له -المنلي- أوهام يُ أسانيده، وهو معذور في ذلك لأنه ذكــر



 على زيد بن علي بن أبي بلال، و لم أر الحافظ أبا العلاء أنكر ذلكه ولـين ومن أبعد البعيد قراءته


 على زيد وتأخروا حتى أدر كهم المنلي في حدوح الثلاثين وأربعمائة أو بعدها؛ لر هل الناس

يرى القارئ لمذا النصّ الطويل والمهم استبعاد المؤلّف قراءة هؤلاء الثلالة على زيد؛ بل وقراءة المنلي على أحد من أصحاب زيل، وهو ما يثير عدة نقاط للبحت:
 خروجها الصريح عنده عمّا اشترطه والتزمه؟.
 أم ما في "غايته"؟


 أنفسهم بتحريرات "الطيِّيّة". إذن: ما هو الحلّ، أو كيف يـمع بين هنين النقيضين؟

 من كالم المؤلف؛ ليس لأنه المتأخر في التأليف، لا، فهذه مسألة لا يمكني إئباها بحــال(')، ولكن للأسباب الآتية:



وتو
إن استبعاد المؤلف قراءة المذلي على أحل من أصحاب زيد مسشلا بأن آنر أصحـبا
 في الواقع تتلمن المنلي على واحد من تلاهميذ زيد، وهو الحافظ أبو نعيممr) لكن، قد يقال: إن هنا في جانب الحمديث لا القراءه؟ ويدفع هلا الاعتراض بأن هــنا بردد إثبات الإمكانية وعدم بعد قراءة المنلي على أحد من أصحاب زيد؛ وعليه فهل مــن
 وحرموها هم؟ (

 المستححيل أن يكون هؤلاء الثلاثة من طبقته؛ بل وأكبر منه سنا، ليتجاوز عمرهم في تلـــك السنة (97) سنة أو غيرها، لكنهم لم يشتهروا، خاصة وأن سن القاضي تحتمل القــــــــاءـ اءه
 سن في العادة يصح معها أحخل القراءة؛ لكن لم أجد من صرّح بذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) السبب في ذلك أي لم أستطع معرفة المتقدم من المتأخر ، حيث إن الؤلف يكيل إلى الكتابين في كليهما. } \\
& \text { < } V \text { (r) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$




 ألفاظه لا تتفق وألفاظَه.







 (خَرَحَ) المنلي بالتدليس.

 والثبُت للشيء مقدّم على النايف.


 طرقه كما سيأتي.


 ＂النشر＂وإلا لم يعتمدها، لكن لم يقف البحث على هذا المرجح، فلر بما تأتي به الأيــــــام، واللة أعلم．
ثانيا：ذكر المؤلف في طريق الأزرق أن عمر بن عراك قرأ على ابن هلاله، وهذا سـهـ

ذكر المؤلف الصواب في طريق أخرى(1).

ثالثأ：ذكر في رواية ابن ذكوان من طريق الصوري أن أبا الكـرم قرأ على الـــن زلال، وهنا سهو منه رمه الله، صوابه أن أبا الكرم قرأ على عبد الستيّد بن عتّاب اللني قرأ على
ابن زلال.

رابعاً：ذكر في موضعين من كتابه أن الشريف موسى المعدّل صاحب＂الـو وضة＂قـــرأ
على أي عليّ الحسن بن سليمان الأنطاكي، عن ابن بدهن
 الأنطاكي، وقد وجدت هنا الإسناد الذي ذكرته في سبعة طرق في＂الروضـــــة＂المعـــدّل وليس فيها إسناد واحد：المعدّل عن الأنطاكي مباشرة．

 الأنطاكي، ولم يذكر شيئاً عن（المعّلّ）．
 عائلد إلى النسخة التي اعتمدها المؤلّف من＂روضة＂المعدّل（8）و والله أعلم．

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النظر ص: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ヘA人: انظر ص }{ }^{(r)} \\
& \text { (9 (انظر في غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$


 أبيه فارس الذي قرأ على عبد الباقي بن الحسن (1). والهُ أعلم




كتاب "الإقناع" لابن الباذث(").


 ذكوان طريق السلمي عن ابن الأخرم، ثم قال: طريق الجبنِّي عن ابن الأخرمه، والمقيقــة أن
(السلميّ) هو نغسه (الُجْبُين) (0) :
 النَّاًّاح وليس ابن هُرام(1)

 عكس ذلك. - قال انفرد أبو العلاء عن ورش من طريق الأصبهاني بإدغـــام (ار كــب معنــا

$$
\begin{aligned}
& \text { rov, rov/l/ (1) } \\
& \text { ovo: } \\
& \text { Mar ، Tr. . }{ }^{\text {(r) }}
\end{aligned}
$$

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

 ابن سوار ين كتابه "الاستنير" وأبي الكرم الشهرزوري يف يف كتابه "المصباح".




-أبو عمرو - يشير إلى حر كة المدغم إذا كانت ضمة أو كسرة. اهــ




 إدريس.
 كالام ابن الفحام يدل على التو سطط لا القصر .

 والتُصر ولم يلذ كـر شيئيا
فيكون مذهب يعقوب مثل أين نشيط، وذكر لأبي نشيط التوسط في المنفصل والمصل




الأخفش من طريق النقاش سواه....وفتح الراء وأمال المُمرة الممهور عن الهوري، وهـــو

 يذكر فتح الراء مع إمالة المهزة أصال، وذكر أبو العز في "إرشاده" فتحهما للأخفش ولم وزيد عن الرملي وفتح الراء مع إمالة الممزة للشذائي عن الرمليم الرئ
 يوسف زاده الذي قال: ما في "النشر" يخالف ما في "التيسير" فلعله سهو من الناسخ أو من



 هشام.
وعل التعارض أنه قال بعد ذلك: وهو الذي لم يذكر ابن بعاهد وابن ســـوار وابــنـن

فقوله: (عن هشام) يعي من جميع طرقه، فيدخل فيهم الملوالين، واللّ أعلم. راباً: الأعامج:
 كلبحث يشار إليها هنا، وهذا السنهو يتمثل في:

على أبي بكر بن شُشبوذ. والصوب أنه: أبو الخسن(r).

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


الر جو ع إلى كتب التراجم وجد أن كنيته هي: أبو جعفر (1)


التراجم أنه: أممل بن عبد الملك (r)
r- قال في فاية قراءة ممزة: وتويف ابن صالح في جدود الأربعين وثلاغثائة كما تقـمـم

وهذا وَهْم منه رحمه الله، فإن اللذي تقدم في رواية الزّيّي هو: أمحل بن صالح بن عمر،
 ككل هنهما، واللّ أعلم. ع- قال في ياءات الزوائد:... إلاّ من طريق أبي مروان عنه، وذكره اللاي عمن العثماني أيضاً. اهـــ فقل يظنّ القارئ أفهما شخصان، بينما هما شخص واحد فأبو هــــروان هــو



$$
\text { ابن البحاري أها سنة (r } 19 \text { هـ }) \text { (o) }
$$


ابن عساكر أنه (عمد بن بشر) (7) واللأعلم.






 -

فقال: ومنه قول الشاءر:
وألمست كفّي كفّه طلب الغنا



العادسأ: النقلى: أكثر من قضية(r)








انظظر: الصمدة: Mr-OT/، الاتقراح:
M\&v: انظر ص: (\$)

المؤلف استشهادًا أو استدراكًا أو تعليالً لا يذهنب إليه، يسجل البحث ملحوظاته كاللـبلي:


 إذا كانت هذه الآراء والأفكار في بكال الترجيح والتصحيح، فهناك نصوص نســــبـ إلى المؤلف مع أها ليست له، وإما قد سبقه إليها غيره.
 فالمواب: هنا صحيح لكن كان عليه أن يصيغها بأسلوبه، أما أن يلذ كها وينقلها حرفيـا لا وينسبها لنفسه فهذا ما لا يصح.
مثال ذلك: المواضغ الكثيرة التي نقلها عن المالقي و لم يشر إليها (1). r- النقل عن مصادر بواسطة، مع توفر الأصل عنده؛ وهذا تكرر منه.
 يصرح بأنه بواسطة، والني دل على ذلك هو اتفاق عبارة المؤلف تاما مـا مــ ع عبـا مارة أي

 ${ }^{(r)}$ يصر

أشار إليه أيضًاً الكواشي نفسه.(8)

أي مصنر هو، خاصة إذا كان للشخص أكثر من كتاب.(0)

$$
\begin{aligned}
& \text { lre: } \\
& \text { liav: } \\
& \text { (8) } \\
& \text { (0) إنظر ص: }
\end{aligned}
$$

ع - النقل -ـين الترجيح- عن كتب ليست من مصادره في الطرق، وترك الـــيت مــن
مصادره.
وهذا كما فعل في عدة مواضع من اعتماد "المبسوط" لابن مهران، مع أنه لم يأخذ منه أي طريق، ويترك "الغاية" وهي من مصادره في الطرق.


يأنخ منه أي طريق.
ه- الإيهام في النقل: كأن يقول: (قال بعضهم) و لم ييّن هذا ال(بعض) من هو، وقد
وفق البحث -بكمد الله- في معرفة شيء من ذلك(r).
4- لم يعط أحيانا إشارة إلى هاية الكالام المنقول، ما يكعل القـــارئ لا يمــير كـــالام
المؤلف من غيره(r).

هذا ما استطاع البحث تسجيله يف هذا المبحث. واللّه من وراء القصـ.

## المبحث السابع: بيان منهج التحقيق:

اتبعت المنهج التالي:



 بــ) مطلقا، بل حاولت إنراج نص صحمح متفق عليه بين جميع النسخ أو أكتر ها

 الاختلافات في الهامش لعدم أهمية ذلك.

rوالترضي والترحم.
を - جعلتُ ما سقط؛ سواء من المطبوع أو المخطوط بين بنمتين هكذا * * * أشـــرت
إلى ذلك في الحاشية.
ه- التزمت -غالباً- بالز سم العثماني إلا في بعض الكلمات، وذلك راجع لعدم الإمكانيـة في الحاسب الآلي الذي طبع فيه البحث،فإذا ذكر المؤلف كلمة قرآنية على سبيل التمتيـلـ والاستشهاد فأكتفي يُعلها بين معقوفتين ،ولا أعزوها غالباً اختصاراً. 1- عزوت الكلمات القرآنية إل سورها، وذكرت أرقامها في السورهة وذلك كله
ين الحاشية؛ إلا إذا كان المؤلّف ذكر اسم السورة في النص، فإي أكتفي بالرقم في الحاشية. V- $V$

ثلاثة أو أربعة مصادر فقط .
 الموثوق ها، واعتمدت في الغالب على "تاج العروس" لتأخره وكثرة الســـــلدراكاته علــى السابقين.
9- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث، وهم كثيرون جـــــــأ، حيـــ زاد
 عشر ين عَلَماً، إما لألمي لم أجد هم ترجمة في ما رجعت إليه من مصادر، وإما لعدم تـأكدي من أفمّم هم المعنيون عند المؤلّف.

 11-اتتعت في ذكر اللصادر في الـاشية الترتيب الزمــــين، إلا إذا كـا
 "الغاية" ثم بعد ذلك أذكر المصادر الأخرى حسب الترتيب المذكور .
 فمثلا في مصدر مثل: "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي، و"طبقات النحاة" للز بيلي
 للسيوطي والداودي، أكتفي في القول ب"طبقات المفسرين" ولا أذكر اسمم المؤلّق مكتفيا بذكر المزء والصفحة، لأن من الملوم أن كتاب السيوطي هو في بكلد واحلد، و كتـــــــــاب الداودي هو في بكلاين فإذا كان بعد اسم الكتاب رقم للـجزء فيعــــرف أن المــــراد هـــو "طبقات المفسرين" للداودي.
 وذلك حسب طبعة دار الكتب العلمية، بعناية الشيخ الضباع، وذلك لعدم إمكانية الإحالة على النسخ المطية، حيث إني لم أجعل واحدة منها نسخة (أهــــلاً) بـالمىت المتـــادر،

يعني أن كلمة (والفراء) مي أول كلمة من الصفحة (199) من المزء الأوله، وهكـنا...

 مباشرة أم أن المؤلّف نقلها بواسطة.
 مقّدار البحث المقرر، وهو من أول الفرش إلى آخر الـو الكتاب. 1^1- عمل فهارس علمية، تعين الباحث والناظر في هذا البحث، وهي كالتالي:
ه- فهرس استدراكات ابن الجزري.
7- فهرس الاستدراكات على ابن الجزري.
V- فهرس الأحاديث والآثار.
^- فهرس الأعلام.
9- فهرس الأشعار والأمثال.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- فهرس الآيات القرآنية. } \\
& \text { Y- فهرس القراءات الشاذة. } \\
& \text { r- } \\
& \text { ع- فهرس الاختيارات. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • } \\
& \text { 1|-فهرس الأماكن والبلدان والطوائف. } \\
& \text { Y } 1 \text { - فهرس المصادر والمراجع. } \\
& \text { r| - فهرس الموضوعات. }
\end{aligned}
$$

## بسم النّ الرحمن الرحيم <br> رب يسر وأعن يا كرئ










 وحبر0.
ورحم الله السادة المشايخ الذين جمعوا(1) في انحتلاف حروفــــه هورواياتـــه الكتـــب

$$
\begin{aligned}
& \text { (') هنه الديباجة من ( س ) انظر اختلاف النسخ في ذلكُ فِ فقرة وصف النسخ }
\end{aligned}
$$

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




() في (ط) : ( أجمعوا) ولعله سهو من الناسخ.


 وكر





 وسبعمائة (1) قال: أنا أبو العباس أحمل بن أبي طالب بن نعمة الصالـي (9) سماعأ(1.) عليه
(')




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



$$
\begin{aligned}
& \text { الظر: غاية النهاية: / } 1 \text { / }
\end{aligned}
$$

 كتابه أو من حفظه، وسواء أكان بإملاء، أو بغر إماءه، وهو أرفع أتسام التحمُل. $=$

سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة قال: أنا أئو طالب عبد اللطيف بن عحمد القُبَّيطي(1) في








$$
\text { (r) لعلهم المذكورون في سند المؤلف لكتاب "المستنير" كما سيأتي ص: } 0.7
$$








()




 سنةr.





الفوقية.

والنسائي: ليسن به بأس، توفي سنة
انظر: تذيب الكمال:

 انظر: ميزان الاعتدال: (r) هنه العبارة المعتر ضة ليست من كالام المؤلف، وإما هي من كالم ابلر جالي كما نقلها عنه ابنُ سوار، والأُبـدال جمع بديل كشر يف وأنراف، وقيل جمع بدل، أطلق أولأ على أهل العلم والصلا ح والفضل حت إنه روي عـن

 علي


 وأقام النكير على قولمه: 》كم يكفظ اللّالأرضها


من كناه أبا عبد الر مـي غير الئلُّف.


انظر: غاية النهاية:

 انظر: عاية النهاية:


يذكر فشنال في إسناده(ل)، والصواب ذكره.




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

$$
\begin{aligned}
& \text { ro/Mr: (8) }
\end{aligned}
$$











 .





 r/

"شعب الإمان" "V) وهو الصـحيح(A)



 وغير


$$
1 \varepsilon r-1 \varepsilon 1 / r
$$

. ${ }^{\circ}$ ( ${ }^{\top}$ )
(8)
()


تصحفت إلى (قريش) ، والله أعلمب.
انظر : تاريخ بغلداد: ع/ /


انظر: ال大

لأبي الفضل عياض بن موسىى.

(^)







 وكان الإمام أبو عبد اللر من السلمي (9) التابعي البليل يقول لا يروي هذا المديث عن

$$
\begin{aligned}
& \text { () في (س ) و (ظ) : عبدا علو كا. }
\end{aligned}
$$



انظر: الإصابة: \&/r-r-r.
 وإسناده فيه شر يك وعاصم و كلاهما ثقة، وفيهما ضعف






 انفتح باب الفتنة: انظر: الإصابة

 المسجد الجامع بالكوفة يعلم القرآن ويقرئه مع جلاللة قلره و كثرة علمه و حامة النـلى إلى
 والحسين（乡）زضي الله عنهما．
ولنلك كان السّلف رحمهم الله تعالى لا يعدلون（م）بإقراء القرآن شيئًا، فقل روينا عـــ شقيق（1）أبي وائل قال：قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه：إنك تقلّ الصـوم؟ قـال ： $=$
عن عثمان وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم，وذك السناوي أن عليا رضي الله عنه قرأ عليه وهو يمــــ ك — $\quad$ V

 الحديث للفضلية بين المقرئ والفقيه، وانظر：شعب الإمان：



（＂）من قول العرب：عذلت فالنًا بِالن：إذا جعلته له نظيرًا وعدياًاً ومنه قول جرير：
أئعلبة النُرارس أو رباحا ** عدلت كـم طهية والنشـابا
انظر : اللسان وا'تّاج (عال)




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

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : السير: TVq-rをo/r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : فتح الباري: }
\end{aligned}
$$

》 》 إن إذا صمت ضعفت عن القرآن، وتلاوةُالقر آن أحب إلي 《（1）．
 رسول اللّ ما أعطي السائلين « قال الترمذي：حديث حسن غريب．（r）


 العبادة قراءة القرآنه《）
 roz／r


$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: الإصابة: va-v/r }
\end{aligned}
$$



تابع شُعبة ومن تابع سفيان جمعًا كئرًا، اهــ فتح الباري:

 كتابه＂التنهيد＂
(") في (ظ ): 》 و « بدون هرزة، وما أئته هو الصواب في ميع النسخ.

ين كتابه: إعراب القراءات: :/ro/r-r



عبادة أمي／／قراءة القر آن《 أخرجه البيهقي في 》شعب الإيمان《）＂

 القرآن وعلّمهه《）


<امنوا/(1) قال: إلا الذين قروا القرآن<< (ل).

 انظر：الإصابة：









（1）


الذهبي وتال: صسحح. وذكرها ابن أي شيبة بسنده عن عكرمة.


$$
00 \wedge / \lambda,
$$ وأنبأنا أحمل بن عحمل بن الحسين البناء، عن علي بن أحمده أن أبا عحمل عبل الغي بــنـ عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي (r) الحافظ أخبره قال: أنا عبد الرزاق بن إلممـــاعيل


 الحسين النيسابوري(^) هـا (9)، ثنا أبو بكر الرازي(1.)
(') هو: ابن سويد القرشي، حليف بين عدي بن كعب، وقيل: الفرسي - بالفاء والسين المهملة - نسبة إلى فرس كل



 عن عبل البلك بن عمير : كان يقال: أبقى ...،






الدوني.

居.
()
(") الدهقان: بكسر الدال المهملة وسكون الماء وفتح القاف وين آخرها النون، نسبة 'لى من يكون صاحب الضيعة

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

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

 كتب إليّ الحافظ عبد الرحمن بن علي السلامي، أنا بن ناصر، أنا أبو علي الحسن بن أحمد،

 النهاوندي
 إليك ؟ فقال: بكلامي يا أمما. فقلت: اب رب(9) بفهم أو بغير فهم ؟

 الملالّل: نسبة إل بيع المل.


تو تو سن
انظظر: تاريخ عغداد: (i)

( انظر: شعب الإعمان:
(') أبو عبد الر حمن، راوية أبيه، من كبار الأئمة، توفي سنة . .


$$
\begin{aligned}
& \text { (埕) هو الامام المشهور صاحب المذهب الفقهي } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

## (1) قال: بفَهْم وبغير فَهْم

 الأمـم في كتبها المترلة، فإنه(r) تعالى تكفَّل بكفظه دون سائر الكتب و لم يَكل حفظه إلينـــا،


 من نَّيِّف (1) وثانمائة سنة مع كثرة الملحدين وأعلاء الدين، و لم يستطع أحل منهـم معارضـــ شيء منه، وأي"ّ دلالة أعظم على صدق نوته
 من "(الأدلة والحجح والبراهين والحِكم وغيرها ما لم يطّع عليه متقدم ولا ينحعصر لتأخر،



(1) هذه الرؤيا ذكر ها ابن الموزي والذهبي والسعدي المتوف سنه . .9 هــ الذي علّق على مسألة رؤيا الرّبَ تعالى



$$
\begin{aligned}
& \text { (9) من الآية (9) الـهمر } \\
& \text { (² (3) (ك) (لأه أعظم. } \\
& \text { () في (ك ): وآناء النهار. }
\end{aligned}
$$


عشرة ونِّف، ، ومائة ونيِّف، وأَلْفَ ونِّفـ.
انظر : اللسان والمصباح المنير والقاموس الميط، مادة ( نوف)
(") ( من ) ليست في (س ):









 بن جعفر (1.)

(r) هنا الككلام هو جراب إسماعيل بن إسحاق القاضي النالكي البغدادي، تلميذ قالون هيث سـل رممه المه: لم جاز



(r)

( 1 rv/r (r): : ( ${ }^{\text {( }}$ )







 rVY/r:الذهب


 عبد الرمجن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل (0)

 رواه مسلم (V) أن البي
(') ابن عبد القاهر، أبو بشَر، الحجلي، مقبول، روى عنه ابن الباروح وعبد الله بن جعفر وغيرما، توفي

 مهدي والأضمعي.

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: ميزان الاعتدال: }
\end{aligned}
$$


 شعب الإمان:





 عليك كتابً لا ينسله الماء، تقرؤه نائمًا ويقظان، فابعث جنداً أبعث مثلهمr، وقــاتل بــــن أطاعك من عصاك، وأنفق ننفق عليك)| (1) فأخرر تعالى أن القر آن لا يكتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء، بل يقرؤه في كـــلـ
 الذين لا يكفظونه إلا في الكتب، ولا يقرؤنه كله إلا نظراً لا عن ظهر قلبه

 سكونًا، ولا إثباتًا، ولا حذفًا، ولا دخل عليهم في شيء منه شثك وولا وهم، وركان منـــهـم

> (' ( ) (ك ): أي رب

-
 المؤلف تقدما وتأنحيرا، بل ومن حيث المعن أيضا، فقول المؤلف منا: فابعث جـدا أبعث مثلهمه جاء عند مسلم
وأمد 》ابعث جيشا نبعث ممسبة مثلهمب"

(") الإنيل: اسم عبراين أو سريانِ، وقيل: عربي، وهو اسم الكتاب الذذي أنزل على سيدنا عيسى عليه الســـــلامه

 ي الألواح صغات لأمة من الأمم تمنى عند كل صفة أن تكون لأمته فيقول الله تعالى له: هنه أمة أحمل وفـيـه: قال موسى عليه السلام: يا رب: إني أنجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدوردهم يقرؤنا ظاهر ا، فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحما.. إلـ
انظر : دلائل النبوة:


النبي




وابن عمر، وابن عباس، وعمرو بن العاص(^)، وابنه عبل الله(9)
(' منهم معاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري رضي الله عغهم أمعين.
انظر: الإتقان: r-r-199/r


$$
\text { انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الـلفاء: } 0 \text { I IT ) }
$$



أصحاب الشور ى، اتقى بيده النبل عن رسول الله
الإصابة: r / ra - -
(") ابن مالك، المشهور بابن أبي وتاص، آختر العشرة موتا، وهو أحد الستة أمل الششورى، أول من رمى بسـهـمـ فـ









انظر : الاستيعاب: Y / . 人ه

انظر : غاية النهاية: / / rol / ب / الإصابة:

و ومعاوية
 و ذكر من الأنصهار : أبيّ ابن كعب

(ا ابن ألي سفيان، مؤسس اللدولة الأموية، ومن كبار كتاب الوحي، توي سنة •7 هـ هـ


انظر: الإصابة:

انظر: الإصابة: \& /

() هند بنت أبي أمية، المعروف بزاد الركب، بن المغيرة المخزومية، أم المؤمنين رضي الله عنهاه توفيت

$$
\text { سنة } 09 \text { هـ }
$$


للتعليم. توفي سنة .r هــ انظر: غاية النهاية: ! / اس

الإصابة:

(!الأنصاري الحْزجي، أبو نارجة، من أشهر كتاب الوحي، قاضي، مفتي، فرضي، توفي سنة مع.


بي عدي بن النحارى، وأحد عمومة أنس $V$. $V$ هـ $V$.

$\mathrm{v} / \mathrm{s}$
ولا توين الني







 السخاوي وأي شَامة، مع انفراده عنهما بنا بكر أي زيد. انظر: ممال القراء: (r) ولم ودلك فِ غزوة اليمامة سنة


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


 أرل من مهم ين اللر جين.






اليمان فتح إرمينية(1) وأذربيجان (r) فرأى الناس يختلفون في القرآن، يقول أحـدهم لآهمر : قراءي أصح من قراءتك، فأفزعه ذلك، وقدم على عثمان وقال: ٪ أدرك هنه الأمة قبل أن





 عبارته، وتعقب الحافظ للمؤلف في هذا القول لا يسلم-مع التقديِ والأدب الكامل -مع قائله رمها الشه، لــ

 وصف ( الْفلة ) عن المؤلف.
 المؤلف سبته إليه ابن الأثير، وأبو الفداء.




 أخي سعيد وهو أبان بن سعيل بن العاص، هو الذي تولى إملاء المصحف مع زيد، وتعقبه ابن حهر بقوله: هذه



$$
\begin{gathered}
\text { (\% النظر: الإتقان: / الإصابة: } 179 / 1
\end{gathered}
$$

 $=$









متفق عليها، وثلالئة غتلف فيها． فأما المتفق ثليها فهي：الكوفي والبصري والشامي والمدني العام والماصم، وأما الثلألة المختلف فيها فهي：المكي ومصحف البحرين ومصحف اليمن． قال الشاطبي في العقيلة：

$$
\begin{aligned}
& \text { وسار يف نسخ منها مع المدن ** كوف وشام وبصر مَاكُ البصرا } \\
& \text { وقيل مكة والبحرين مع يمن ** ضاعت هِا نسخ ين ين نشَر ها قطرا }
\end{aligned}
$$





 （1）في（س）：》اجتمعت＂
（r）（من الحطأ）：ليست فن（س）（س）
（r）قال الشاطبي في العقيلة：

$$
\begin{aligned}
& \text { فجردوه كما يهوى كتابته ** ما فيه شكل ولا ولا نتط فيحتجرا } \\
& \text { انظر: شُرح العقيلة: 10، الكواكب الدرية: ry } \\
& \text { (驻) (السبعة): سقطت من المطبو ع. }
\end{aligned}
$$

（0）متفق عليه، وهو حـيث متواتر عن اليني $=$

عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله

 لفـلت（8）كما فعل．



 （ 人）へて07•11）（1）
（＇）

$$
\begin{aligned}
& \text { وروى عنه الشعبي وثابـت وقتادة، اشترَ بتعبير الرؤى، نوفي سنة . } \\
& \text { انظر }
\end{aligned}
$$

（ $)$

 الشعبي：بغتح الشين العـجمة ومنون العين نسبة إل＂شعب＂ومو بطن من حمير، قال السمعاي：الشعبي من
 انظر：غ غ غ

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$









$$
\text { نظر: غاية النهاية: } 1 \text { / بـ ب }
$$




( ( ) أبو عمدل، مولى ميمونة زو ج البي



 Y Y - Y Y Y/Y /



 : (وبالكوفة)




$$
\text { النهاية: } 9 v-\varepsilon 97 / 1
$$

(ا) ابن ألي رباع، القرشي، مولاهم، روه القراءة عن أي هريرة، عرض عليه أبو عمرو.
انظر: عاية النهاية: 1 / 1 /

انظر: غاية النهاية: $1 /$ با


> سنـّ . 1هـ

انظر : الـر ح والتعديل:
 انظر: غاية النهاية: 101010






('(المملابي، الككوي، عرض على ابن مسنود، وروى عن عمر وعلي، روى عنه السبيعي. انظر : غاية النهاية: 1/1/1 7



 وإبراهيم النخعي (م) ${ }^{\circ}$ وعامر الشعي. (وبالبصرة ):


انظر: غاية النهاية:
 إنظر: السير: \&

 (r) عمرو بن عمرو، لسمع أبا هريرة، وعرض على الربيع بن حثيمه روى عنه عمارة بن القعقاع وعيره. انظر: غاية النهاية: 1 / 1


 والنخعي نسبة إل: النحع، قبيلة من العرب نزلت الكوفة، وهو جسر بن عمرو بن علa، من أدد، سمي (النحع)
 (¹ التميمي، ثقمَ، من كبار التابعِين، روى عن عمر رضي اللهُ عنه ، وتلقن القرآن من أبي موسى الأشعري رضي اللّ عنه، تو يف في خلافة عثمان.
انظر : الإصابة:



انظر: المعرفة: 1/ / or or

 (")


المغيرة بن أبي شهاب المخزومي (0) صاحب عثمان بن عفان في القراءة، و هحــــــلـ بــن سعل() صاحب أبي الدرداء.
تم بكرد قوم للقر اءة والأحن واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حى هماروا في ذلك أئمـــة
 يختلف عليهم فيها اثنان، ولتصليهم للقراءة نسبت إليهم.
(فكان بالمدينة ):

$$
\begin{aligned}
& \text { أبو جعفر يزيد بن القعقاع، عَ شيبة بن نصاح (V) ثم نافع بن أبي نُيّم. } \\
& \text { : ( })
\end{aligned}
$$

عبد الله بن كثير، و حميد بن قيس الأعرج (1)، ومحمد بن مـحيصن (9)
(') هنا الاسم انفردت به ( ت ) فقط، و لم يذكره السخاوي. و لم أجلد في القراء من التابعين من السمه ( معاذ ).












انظر: غاية النهاية:
 $==$
 (و كان / بالبصرة):


همزة، توفي سنة \&A \& هـ


انظر: غاية النهاية: : / - . 1


(o) انظر ترجمنه ص: سا7


( ${ }^{\text {( }}$ ( ا
 انظر: غاية النهاية: () (

(r). ${ }^{(r)}$ عَ إن القراء بعل هؤلاء المذكورين كثئروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا و وخلفهم أمم بعـد



 وعزوا الوجوه والروايات، وميزوا بين المشهور والشاذ، والصحيح والفــــاذ(ا)، بــأصول أصلوها، وأر كان فصلوها، وها خن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول: كل قراءة واققت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف التُمانية ولو احتمـــــالا

 السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقولين، ومتي الختل ركن من مذه الأر كان الثلاثة أطلق عليها ضيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمّن هـــو أكــــر منهم، منا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والحلف، صرح بذلك الإمام الحافظ




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



(تاج العروس: صنـد )



 يعرف عن（0）أحد منهم نمالافه．







ينقل عن غير مم <(V)





(1) كذا ضبطت في جميع النسخ إلا (س) فكتبت فيها: 》وأها كذاه بفصل الهاء عن الكاف.
VVع : المرشد الو جيزي

$$
\begin{aligned}
& \text { (' انظر ترجمته ص: •19 } \\
& \text { (r) } \\
& \text { r(r) } \\
& \text { (虎 انظر ترجمته ص: } \\
& \text { (") (عن) سقطت من (س) }
\end{aligned}
$$

(1) من الآية (\%) البقرة
(
(r)

 ولورود منا الأسلو ب 1 كلام العرب، كقول امرئ القيس:
فاليوم أشرب غير مستحقب *** إما من الله ولا واغل
مستحقب: مرتكب، والواغل: الداخلل على القوم ثي طعامهم وشراهم من غير آن يدعى إليه أو ينفق مهـهم في

> نفقاتُم.
> الشاهد: قوله: (أشرب ) بتسكين الباء.
> وكقول الشاءر:

$$
\begin{array}{r}
\text { الشاهد: تسكين الراء من ( كخبرنا ) عنا عهبا عهلك سيد ** تقطع من وجل عليه الأنامل }
\end{array}
$$


() من الآية (TY) النمل. تسكين الممز لقنبل على نية الوقف. انظر: الستبع: .
(o) ( o (






(v) من الآية (


 عمرو (哏 (1) (1)
(1) متن الآية (^) ) الأنبياء.





 (0) من الآية (9y) الكهون



 عمرو وقالون وشعبة حلاف ين الإسكان والاختلاس، والإسكان: لنة.

(^) من الآية ( (ب) يونس


ألم يأتكك والأنباء تنمي ** "با لاقت لبون بين زياد
 $=$




يشبون اللركات الثلاث.
 r! / / Y ( r|l-r|. / r الظر (r)

(६) من الآية (1) من سورة الملائية.





 انظر: الكشف:
(1) من الآية (६₹) من سورة النمل •




$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: النُّر: ry.-rov/r } \\
& \text { (^) من الآية ( (1 ) طه }
\end{aligned}
$$

وهي قراءة غير أبي عمرو، بإئبات ألف التثنية في اسم ( إن). rri-rr./r: الظر : الشُر
(9) من الآية (19) من سمورة يونس






 يلزم قولها والصير إليهاه（5）
قلت




 اليَّ طن نيها النحريرن ونر ردورا．



 （r）في الططبوع：》 ثبتت《، وهو ثَريف． （r）انظر ：تخريج هنا القول ص：

（＂）في الالطبوع：》 قلنا «ه وهو تخريف． （）انظر：السبعة：179، التيسير： 179






 هصحفهم فلو مل يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف اللثمانية لكانت القراءة بذلــكـ
شاذة لمخالفتها الرسمَ ابلممَحُ عليه. (v)
 الرسم قد تكون كحقيقاً وهو الموافقة الصريكة، وقد تكون تقديراً وهو الموافقة احتمالًا، فإنه (A) قد



واحشاً بالز يادة، وأما ابن ذكيران فهو كالباقِن بدرن زيادة الباء.




Irr: آل عمران (i)


انظر: الأقع:
9人-97 (") الظر: الإنابنة)


## 

 , (اللائي، والتي، واللاتي، والذي ) كيف جاء سواء أكان مفردا أم مئن أم جمعا.

قال الشُاطي:
لام الي اللاكي واللالٍ و كيف أتى الـــــي




$$
\begin{aligned}
& \text { ( ا ( ) من الآية (1) من سورة يونس } \\
& \text { (2) الزمر: 79، والفحر: : }
\end{aligned}
$$


(
(v)

بخد ذلك - كتابتها بنون واحدة - في شيء من المصاحف.

 الشيخين لـذف النون فيهما. قال الشُطبي: وين لنظظر حذف النون رد....
 فالأولى أن يمثل بغيره.
 وجيء أندلس تزيده ألفاً "* معاً وبالمدني رسماً عنوا سيرا رما ذكره الشاطي في العقيلة هو من زيادات القصيد على المقنع












(ㅇ) من الآية (01) الكهن.


 قال الشاطبي:

$$
\begin{aligned}
& \text { والنشأة الألف المرسوم هززتها ** أو مدة وبياء موئلا ندرا }
\end{aligned}
$$


وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر، والقراءة الأخرى بغير تنوين ملى الأصل،


-


 الهجاء(1) "خاصة، وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة.



 والصالـلين، أدوا إلينا سنن رسول الله

 وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا (گ).







حرف "البقرة" كتب بالسين وحرف "الأعراف" بالصاد؛ على أن غيالف هريح الرسم في
 ووردت مشهورة مستفاضة.






$$
\begin{aligned}
& \text { (「) من الآية (. (1) من سورة المنافقون. }
\end{aligned}
$$




ترله (الولا أخرتين)

انظر : إبراز المعلـي: ع /


وكنا هي في جمي المصاجف مرسوبة.




(الحرو ${ }^{\text {( }}$ )



حروف العاني حروف العطف والئر... إلم.
 ونالفتهه(1).
وقولنا: 》 وصح سندها «: فإنا نعين به أن يروي تلك القراءةَ العدلُ الضابط عن مثلــهـ كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معـــــوردة



 من أحرف الـلاف متواترأ عن البي

 القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف (o)

قال الإمام الكبير أبو شامة في "مرشده": وقد شاع على ألسنة جماعة مــــنـن المقرئــــين




أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها（1）．

 معرفة حال النقلة وأمعن في العر بية وأتقن الر سم الخلت له هذه الشبهة．

 به وما الذي يقبل ولا يقرأ به ؟
فابلجواب: أن جميع ما روي في القر آن(1) على ثلالة أقسام:
قسم يقرأ به اليوم وذلك ما الجتمع فيه ثلاث نحلال وهن (v):



() 》 فابن «: سیُطت من ( ت )
(") كذا في النشر، وفي الإبانة: 》 القراءاتات《 وهي الصواب.
(') في الإبانة: » من القراءات «.
(`) يف الإبانة: 》 وهي «.
(^) في الإبانة:》 إلى《.
 يشترط كما قر ره اللااني وغيره．بإفادة شيخي المشرف．

$$
\begin{aligned}
& \text { بانظر : غاية النهاية : }
\end{aligned}
$$

وقطع على مغيبه وصحته وصدقه؛ لأنه أخذذ عن إجماع من جهة هو الفقة خط (1) المصحـف و كفر (") من جهحاه.
 خط المصحف، فهنا يقبل ولا يقرأ به لعلتين:
 الواحد.

 وقال: والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له هي في العر بية، فهذا لا
 اختصار|1)


(()
(S) (5)
(r)
()

(1) الإبانة: q-- ع \&
(") بإثبات الألف بعد المهم وحذفها


انظر: النشر: r.v/r /



 $==$

 صالحة غصبًا وأما الغلام فكان كافرًا (r) و ونو ذلك منا ثبت برواية الثقات.

 وألي حنيفة( (r) وإحـى الروايتين عن مالك وأمما. وأكثرُ العلماء على عدم الجواز ؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن البي

 مآخخ للمانين. وتوسط بعضهم() فقال: إن قرأ هـا في القراءة الواجبة وهي الفاتكة عند القدرة:علـــى

$$
\begin{aligned}
& \text { الطاء وفتح العين، ودي قراءة الباقين، وهي من الآية ( ( ا ( ) من سورة البقرة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (') من الآية (r) من سورة الليل. } \\
& \text { انظر: غتصر الشواذ: IV\& }
\end{aligned}
$$



.
تذكرة الحاظ: 1//171-179







غيرها لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الوابجب من القراءة لعدم ثُبــوت القــــر آن
 أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن.

بكونه ليس منها.؟

فالذي عليه الجمهور أنه لا يكب القطع بذلك، إذ ليس ذلك ما ونا ونب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات تطعيا، وهذا هو الصحيح عندنا(1)، وإليه أشار مكي بقو لــــــه: (ولئس ما صنح إذ جحده).


 القر آن فإنه يكب القطع بنفيه. والصواب أن كالا من القولين حق وأها آية من القر آن يف بعض القراءات، وهي قـراءة

الذين يفصلون هِا بين السورتين، وليست آية في قراءة من لم يفصل هكا، والله أعلم"(1).
 قليل الإشارة إلم ذلك .



(9) هو الإمام الشَافتي، المصدر السابق.
 (r) المؤلف نقل هنا الككادم) أعين من توله: ( واختلف العلماء... ) إلم هنا، من شُيخ الإسلام، بل إن نتله من قوله:
( إن قرأ كا..) نتل حريف لم يزد عليه إلا توله: ( و إليه أشار مكي...جحده.)



 العرم دائما وهم نقلة الشر يعة الإسلامية فيسقط ما نقلوه، فيفسل على قول هؤلاء نظـــــام الإسلام والعياذ بالله تعالى. قال: ويلزم أيضا أن النين قرؤوا بالشواذ لم يصلوا قط ؛ لأن تلك القزاءة عرمة " والواجب لا يتأدى بفعل الغرم ". و كان بجتهد العصر أبو الفتح عمدل بن علي بن دقيق العيد(「) يستشكل الكلام في هذه
 بشاذ منها وإن لم يعين، قال: فتلك القراءة تواترت وإن لم تتعين بالشخص فكيف يســـئى شاذا، والشاذ لا يكون مْتواتر|
قلت: وقد تقدم آنفا ما يوضح هذه الإشكالات / من مآخذ من هنع القراءة بالشــاذ، 17/ إ

عمد بن عحمد بن عاهم الأندلسي الغرناطي ( • .


ومراده هذي المسألة: مسألة التواتر يُ القر آن.
وله في ألقراءات أرجوزة "إيضاح المأيني فِ قراءة الثماني" vا انظر: للمشد الو يجز:
 القر ئن ") وصر ع بامّه هناك. انظر : منجد القورئني:

سـنة

 انظر: النحد: 9 9

وقضية ابن شنبوذ(1) في منعه من القراءة به معروفة، وقصته في ذلك مشهورة ذكرناهـــا في كتاب „ الطبقات ") "(r)
وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء أو ما لم يكن في هذه الكتب
 كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى (r)
ومثال القسم الثالث مُا نقله غير ثقّة كثير ما في كتب الشواذ ما غالب إسناده ضعيف
 المهملة، و (V) ${ }^{(V)}$ أبي حنيفة رحمه الله الي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر اللزاعي(9) ونقلها عنه أبو القاسم

$$
\begin{aligned}
& \text { O (') ستأتي تر جمته في أسانيد ابن كتير ص: } 4 \text { (r) } \\
& \text { (r) انظر: غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

 (乡) بفتح السين، عمد بن عبد الرحمن [ كما عند المُٔلف ] أو [ عبد الله ] كما عند الذدبي، أبو عبد الله اليمين، له

 انظر: غاية النهاية: r/
(0) هو: قَعنب بن هلال بن أبي قعنب، أبو السمال، بفتح السين وتشديد الميمى وباللام، وقيل: السماك؛، بالكاف بدل


$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: غاية النهاية: } \\
& \text { (1) من الآية (9Y) من سورة يونس }
\end{aligned}
$$

 ذلك، فلهذا جعلتها خار ج القوس.
(^) هي قراءة شاذة.

$$
\begin{aligned}
& \text { () } 509 \text { (انظر تر جمته: }
\end{aligned}
$$


 (纹)
قلت
 تو جيهها، وإن أبا حنيغة رحه الله لبريء منها(7)

$$
\begin{aligned}
& \text { (') انظر تر جمته: } 107
\end{aligned}
$$

(r) هو: علي بن عمر؛ "مع "السبعة" من مؤلفه ابن بكاهد، وتصدر للإقراء في آخر عمره، وألف كتابا في الــــاءات

 غاية النهاية: ( / / ह7. - $\varepsilon 09 / r$
(9) وكان ذلك سبب نزو المزاعي عن بغداد، لككن اعتذر المؤلف للخزاعي بقوله: لم تكن عهدة اللكتاب عليه بل

$$
\begin{aligned}
& \text { () من الآية (YA) من مبرْة فاطر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وأبر -حيان، والنسفي والشو كاني والسمين، والبيضاوي و ولم ينسبها. }
\end{aligned}
$$

ووجهها البلاغيون بأن الحنسية فيها استعارة للتعظيم، والمعن: إنا يعظم الله من عباده العلماءـ
ووجهها بعضى النحويين بأكا على القلب، كتُرلمم: كييبني الفلاة، في معنى: تهيبت الفلاة، ومنه قول الفرزد
غداة أحلت لابن أصرم طبنة ** حصين عبيطات السدائف والخمر






 رواه ابن بكار (r) عن أيوب (8) عن يميى عن ابن عامر من فتح ياء ( أدري أقريب) (0) مع
(') ابن هصعب، أبو المحاج، الضبئي، أنذل عن نانع وأي عمرو، وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه، وروى عن

$$
\begin{aligned}
& \text { (ا') من الآية ( • (1) من سورة الأعراف. }
\end{aligned}
$$





 نتل الفراء ذلك عن بیض العر بر.


والتا ج (عيس)




(") من الآية (9-9 (1) من سورة الأنبياء.

وقال ابن جي: هنا غلط ؛ لأن " إن " نافية لا عمل لها. اهـــــ وقال السمين: قراءة شاذة منكرة، ورجهت على التشبيه بياء الإضافة.


إثبات ألممزة، وهي رواية زيد(1) وأبي حاتَ(r) عن يعقوب (r) ${ }^{(r)}$ (r) ${ }^{(r)}$ رواه أبو علي العطار عن العباس (8) عن أبي عمرو (ساحران تظأهرا) بتشديد الظاء(0)، والنظر في ذلك لا يخفى. ويدخل في هذين القسمين ما يذكره بعض المتأخرين من شرّاح "الشاطبية" في وقــــف همزة على يخو (أسمايهم啳


 منقو لا عن غير ثقة فمنعه أحرى وردّه أولى، مع أني تتبعت ذلك فلم أجده منصوصاً لمهزة


 انظر: غاية النهاية: / /


(") من الآية (٪)) من سورة القهص.


ـي "الكامل" قال: لا مسني له. اهــ وغير مـم.






r $\wedge$.

لا بطريق(1) صصيحة ولا ضعيفة و سيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء اللّ(r)
وبقي قسم مردود أيضاً وهو ما وافق العربية والرسم و لم ينتل ألبتة(r)، فهزا رده أحـق
 بن الحسن بن مقسبم البغدادي() (المقرئ النحوي و كان بعد الثلاثغائة. قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم (0) في كتابه (ر البيان «: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صع عنده و.جه يف العربية بكرف من القر آن يوافق المصحف فقر اءته جـــائزة في الصالة وغير ها فابتد ع بدعة ضل هكا عن قصد اللببيل (") قلت: وقد عقد له بسبب ذلك بحلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه

 ومن ثمّامتنعت القر اءة بالقياس المطلق)وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليـــهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (「) انختلف في همزها هل هي قطع أم وصل، والمرجح الثاني، انظر : التا ج ( بت ) } \\
& \text { (8) انظر ترجمته ص: (8V } \\
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { ( انظر تربمته ص: }
\end{aligned}
$$

(") للككلام تكملة مهم ذكر ها ومي:... السبيل، وأور ط نفسه في متزلة عظمت هِا جنايته على الإســـلام وأهلــه،

 والتمسكك بالأتر .... وإنا كان النكير على مذا الر جل شذوذه عما عليه الأئمة الذين هم الـجة فيما جاؤا بـــه
 انظر : المعرفة: 7 /...-099/r <4
 القراء: 1/rq-rqur

ولا ركن وئيق في الأداء يعتمد عليه، كما روينا عن عمر بن المطاب وزيد بــــن ثـــابت

 علمتموه(r) ولذلك كان كثير من أثمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا ألنه ليس لي ألم أن








$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : كَذيب التهذيب: }
\end{aligned}
$$

(r) من قوله: " عن عمر " إلى هنا، بنصه في المرشد الو جيزي : . اV، وعند ابن بكاهد إلم: "الأول".
 () المشهور أن هنا القول لأبي عمرو، رواه عنه الأصمعي، و أ أجده عن نافع.




 التنصيل


 $==$

 بعل إن شاء الله تعالى.

وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رمهه الله في آخر كتابه „التبهرة ه، حيث قــــــال: فجميع ما ذكر نا في هذا الكتاب ينتسـم ثلالثة أقسام:
قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود. وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو مماعا وهو غير مو جود في الكتب. وقسم لم أقرأ به ولا و وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا
 الإدغام وعالمه، فمن نتل أدغم، ومن لا: أظظهر .



 (1) من الآية (Tr) من سورة الائدة

(r) من الآية ( (17) أ) من سورة القصص










ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل（1） قلت：وقل زَلّسببب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي، وما له و جهه ضعيف على الوجه القوي، كأحذ بعض الأغبياء بإظهار الميـــــــ المقلوبـــة مــــن النـــون

 مو ضعه ظاهر ا في التو تويه الحلف، ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض و خطأ القارئ ها في السنة والفرض．
قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاووي（）في كتابه „ جمال القراء）، و شحلط هـــذه القراءات بعضها ببعض：خطأل（V）． وقال الحبر الحلاّمة أبو زكريا النووي في كتابه „（ التبيان＂：وإذا ابتدأ القارئ بقراءة
（r）ل大（r）
وألمs
رإن سكنت والياء بعد كمر يم ** فرقق وغلط من يفخم عن قَهر.
ولا تـــــــرأن را الـــرِمرء إلا رقيقة ...........

وأفادي شيجي النشرف بأن مكيًاً ذهب إل ذلك أيضًا كالخصري．
وسيأت مناقشَة دلك في باب الراءات . انظر : : التبصرة: v• ع- ع• ع

الأندسي، شيخ الإقراء بالأنبلس في زمن المؤلف．





> VK7: (')
> (r) النظر ص: 150

شخص من السبعة فينبغي أن لا يزال على تللُ القراءة ما دام للككام ارتباط، فإذا النقضـى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على تلك القـــــــراءة في ذلــــك
(1) البلسن
قلت: وهذا معنن ما ذكره ابن الصَّالح(ب) في "فتاويه"(؟).

وقال الأستاذ أبو إسحاق (8) الْعَعْبري: والتر كيب مُتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلــــق
أحدهما بالآنحر وإلا كره(م).
 والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدولُ بالتو سطط إلى سواء الســـــــبيل فنــــــول: إنْ


 الرفع (9) أو عكس ذلك(•) ،

انظر: التبيان: ror ، الفتح: rN/9





(1) (1) من الآية (rV) من (rV) من سورة البقرة
(r) من الآية (rV) من (rV) من سورة آل عمران
(^) أي يُ يُ الفاء.

('(') أي التخفيف مع النصب.



 سبيل الرواية فإنه لا يكوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدرايــة،


 من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفاً عن الأمة، وهَوينًا علـــــى
 الواحدة وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف． وقد رو ينا في＂المعجم اللكبير＂للطبرالي بسند الصحيح（r）عن إبراهيم النخعي قال：قــالى هبل اللّ＜كيعي به ما ليس منهه（）
 هتفق عليه، وهنا لفظ البخاري عن عمر．

 （＇）من الآية（ ）م）من سورة الهديد．
كتب في المطبو ع في سورة المديد أخذنا بي يادة（نا）وهو خطأ وفيها قراءتان أُحِّ، بالبناء للمجهول ورفع骨 تفصيل ذلك．انظر：النشر：
（r）كذا بالتعر يف في جميع النسخ．

（ ror：






 والترمذي (7) وأممل، وهذا لغظه غختصر| (V)



 (') على وزن: حُصاة، ويقال: أضاء، بالممز بعد حرف المد موضعان أحدهما بمكة والآخر بالمدينة. وأصلها الغدير .
 r. (2) كذا في النشر، وفي الصصادر : 》 مغفرته «،
( (القر آن) سیطت من (ت) و(س) (") المديث لم أجلهه عند الترمذي.

المسنـ:






و وي لفظ حذيفة 》＞فقلت يا جبريل：إي أرسلت إلى أُمّة أميّة، الر جل والمرأة والغـــــلام
 أخرف＜＜（r）، وفي لفظ لأبي هريرة » أنزل القر آن على سبعة أحرف عليماً حكيماً غفـــوراً ．${ }^{(\varepsilon)}{ }^{( }{ }^{6}$
＊و＊و رواية لأبيِّ 》 دخلنت المسجد أصَلِّي فدخل رجل（0）فافتتح＂النحلِ＂فقرأ فخالفين
 وافتتح＂النحل＂فخالفين في القراءة（）${ }^{(1) ~ و ح ا ل ف ~ ص ا ح ب ي ، ~ ف ل م ا ~ ا ن ف ت ل ~ ق ل ت: ~ م ن ~ ا ٔ ق ر ا ٔ ك ~ ؟ ~ ق ا ل: ~}$ رسول الله
 أحسسنت، فدخحل قلبي من الشكك والتكذيب أشدّ بما كان في الحاهلية، ثم استقرأَ الآخَـــــرَ، فقال ：أخسنت، فدنل صدري من الشكك والتكذيب أشلُّ ما كان في اللماهلية، فضــــــرب


 قط، قال يا محمد：إن القرآن أنزل على سبعة أحرف．اه اهـ انظر ：الترمذي：\＆／／
 A

 （）أي：انحسرف．قامرس（ فتل ）





 غي مسنده هذا اللفظ＊（ْ）

وي لفظ لابن مسبود 》 فمن قرأ على حرف منها فلا يتحول إلم غيره رغبة عنهه｜＂（1）


بعذاب《 وهو كقولك：هلم، وتعال، وأقبل، وأسر ع، واذهب، وأعجل（＾） وين لفظ لعمرو بن العاص » فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم ولا تاروا فيه؛فإن المراء فيـــهـ （9）${ }^{(9)}$
（＇（＇）ما بين القو سين سقطط من（ ）


(r) كلمة 》 أبي 《 ستطت من ( )
 ran／ir


 سنة 10 هــ أو بعاهـا．
انظر：السير：／





وقد نص الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلاّم رمهه الهّ على أن هذا المديث تواتـر





 الأنصاري" (N)، وأمَ أيوب بالأنصاريَّ() رضي الله عنهم.
(') فضائل القرآن:


 جَاءكَ الْمُنَاِقُونَ .. الإصابة: 1 / 1

( ${ }^{\circ}$ )

أسلد الغابة: r / / •


النّي قال له الني

(^)
 $==$





 ظهر لي أن الككلام عليه ينحصر في عشرة أو بهـه: (الأول) في سبب وروده. (الثاني) في معنى الأحرف.
(الثالث) في المقصود هكا هنا.
(الرابع) ما وجه كوفا سبعة ؟.


(السابع) هل هنه السبعة متفرقة في القرآن ؟.
(الثامن) هل المصاحف الثثمانية مشتملة عليها ؟.
(التاسع) هل القراءات التي بين أيدي الناس اليوم / هي السبعة أم بعضها ؟.
(') في المطبوع: 》 أذكر أن رجلاگ «، وهو تحريف.
(r) قال الميثمي: رواه أبو يعلى في "الكبير" وفيه راو ملم يسم. اهـ


 vrs/r
(r) هو : "المرشد الو جيز الو جيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العز يز"
 والتهوين عليها شرفاً لها وتو سعة ورحمة وخصو صية لفضلها وإجابة لقصد نبيِّها أفضـــــــلـِ الخلق وحبيب الحقّ حيث أتاه جبريل نقال له：»إن الهُ يأمرك أن تقر ئ أمتك القَرآن علىى
 المسألة حتى بلغ سبعة أحرف

هوِّن على أميت، و لم يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف <(r).







 ولنلك انخلف العلماء في جواز القراءة بلغة أنخرى غير العربي（0）على أقوال（＂）：ثالثها：

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

 عليه《 بدل 》إليه＜
（＇）《 《


إن عجز عن العربيّ جاز وإلا فلا، وليس هذا موضح الترجيح فقد ذكر في موضعه(1). قال الإمام أبو عكما عبد الله بن قتيبة يف كتاب "المشكل": فكان من تيسير الله تعــالى أن أمر نبيه هِ



 الإدغام(ir)
 الشُافعي أيضأكو عند أبي حنيفة بَزئ.


 (\&) اسم لعدةّ قبائل من العرب. الأنساب: 1rN/1
(") من الآية (1-7) من سورة آل عمران.
 () من الآية ( (7) من سورة يس.


 (9) من مواضعه (11) من سورة البقرة. (•) من الآية (؟ \&) من سورة هود
("(10) من الآية (70) من سورة يوسف
(r) من الآية (11) من سورة يوسف
ra: الششك ( ${ }^{(r)}$

 والآخر يقرأ 》موسى"، و
 زلك.

قال ابن قتيبة: ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتيـاده

 اللغات ومتصرّفاً في الحر كات كتيسيره عليهم في الدّين. (ir)


(') أي: بضم الماء، وذلك هو ا'أهصل فيها، وسيأني توضيح القراءات وتفصيلها ص: AV9 (') أي بزيادة المدة في ضم الميم حتى تصير واراُ. (r) المؤمنون: 1، الأعلى: 10


 (v) المرادُ: الإمالaُ الكبرى، وِسيعقد لما بابا خاصا.
 (4) أي في الراء.
('(') أي في اللام، ويسمى أيضًُ التغليط، وسيأتي.


> انظر : قاموس ( كهل )



قال الحافظ أبو عمرو الدّالي: معنى الأحرف التي أشار إليها البي
وجهين:

 عَلَى حَرْف: والعافية، فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأنٌّ وعَبَدَ الله وإذا تغيّرت عليه وامتحنـــــــه الله
 هنه الأو جه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفاً على معنى أن كلَّ شيء منها وجه


 القراءة حرفاً وإن كان كالاماً كثيراً من أجل أن منها حرفاً قد غُيِّ نظمُه أو كُسر أو قُلـــب
(1) انظر: :اللسان والقاموس والتاج ( حرف )


$$
\begin{aligned}
& \text { (؛) انظر : تفسير القرطي: } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$



قال الفيروز آبادي: 》بعضى : لا تدخله اللام، خلافا لابن در ستويه، واستعملهما سيبويه والأخفش لقلة علمهما كذا النحو . اهـــ
انظر: كَذيب الأمماء واللنات كلنووي ( غير )، القاموس والكتا ( بعض )

 （r）اس اس استعما











（＇）في المطبو ع：》 فيها 《 ، وهو تحريف．


（؟）في（س）：》ي هذا《، زهو تحريف．




（（ 111 （）من مواضعه الأعر｜ف（）
（9）من الآية（Y）（9）من سروة المؤونون

عC• ：انظر ：（＇

وأكثر العلماء على أهنا لغات (1)، ثم انتلفوا في تغيينها فقال أبو عبيد: قريش، وهذيل، وثقيف
 وقريش، ولغتان على جميع ألسنة العرب()"
وقال أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروي يعين على سبع لغات من لغات العرب،
 وبعضه بلغة اليمن (V)

قلت: و هذه الأقوال ملخولة، فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة (الفرقان> كما ثبت في الصحيح و كالهما قرشيّان من لغة واحدة وقبيلة واحدة. (^)

 وقد تُعقُب القول بأنا لعات: بز يادة لغات العرب على سبعة، إلا أن يكون المراد أفصحها فلا تعقيب. انظر :
 (r) السمه: قَسِيَ بن منَّه، وإليه تنسب القِبيلة العر بية التي نزل أكثره ها الطائف، من قيس عيلان. الاشتقاق:

() من قبائل قريش، كنانة بن خزيعة بن مار كة. الاشتقاق: .
(3) هو الكالبي، كما صرح به ابن عبن البر. التمهيد: ه YIV :انظر : فنون الأنفان (')
(") من قوله: (قال أبو عبيد) إلى (هنا) نقله أبو شامة أيضأ عن أبي عبيد وصر"ح أنه بواسطة "الكــــامل" للـــهـلي.















(r) إبراز المعالي في صورد حسية.

V\&:



$$
\begin{aligned}
& \text { (^) كل لغظ زضع لمعنى معلوم على الانفراد، ليتميز عن المشترك. } \\
& \text { انظر : التعر يفات: } 90
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (") هو ما أحتمل معنيين أو أكثر من غير تر هبح لوا لاحد منها على غيره. } \\
& \text { انظر: تفسير النصوص: YYA-YYף/1 } \\
& \text { (") عكس النذي قبله. }
\end{aligned}
$$

 التعريفات: \&r


 في تفسيره ولا أحكامه وإغا الختلفوا في فقراءة حروفها.






$$
\begin{aligned}
& \text { ri/r / r (') } \\
& \text { (") عكسه. انظر المصار السابق. } \\
& \text { ( }{ }^{\text {( انحتلالو }} \\
& \text { (عر ف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معي مرجوح حتمل يدل عليه الديل. }
\end{aligned}
$$

 انظر : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، التعريفات للجر جاني، تفسير النصوص، وغيرهها من كتب الأصول. أما كتب القُراءات فقد أشار إلى هذه المسائل إشارة خاطفة الإمامُ البعبري" في شر حه للشاطبية.

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: كتز المـال: Y Y/ } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

( ) المديث أخر جه الطبري وأبو عبيل وابن حبان والماكم وغيرهـم، وتُكُلْم فيه من جهة الانقطا ع في السند بين أبي سلمة وابن مسعود، قَال ابن عبد البر: هنا حديث عند أهل العلم لا يثبت ؛ لأن أبا سَلَمة لم يلق ابن مســعوده





( فالجواب ) عنه من ثلاثة أوجه:


 على أن هذه غير تلك القراءات. الثاني: أن السبعة الأحرف في هذا المديث(") هذه المذكورة في الأحاديث الأخرى اليّ هي الأوجه والقراءات، ويكون قوله: (حلال وحرام) إلى آلخره، تفسيرأ للسبعة الأبــواب، والها أعلم.

 كذلك.

 وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بكيث لا يزيد ولا يلا ينقص بل المراد السَّعَةُ والتيســـــيرُ وأنه لا حر ج عليهم في قراءته مكا هو من لغات العرب من حيث إن الله تعالى / أذن هم في


> (') في الططبوع: » هي هذه «ه وهو تَريف.
> (") هذان القولان ذكر هما الداي، واقتصر أبو شامة على الثاني منهما.
(r) هنا القول صرح أبو شامة بأنه للأهوازي في كتابه " الإيضاح " وذ كره ه أبو العلاء الممداني في كتاب "المـــلطع" ونقله ابن شهر وصر"ح هِما
 (') في المطبوع: » سبع " وهو لـن.


 وسبعون شعبة «( ${ }^{(0)}$




 - والعياذ باله - - ولو زاد على السبعين.
 بعول علي
لأهِّحنَ العاص وابنَ العاص ** سبعين أنفًا عاقدي النواصي
 حيث وقوعه في القر آن الككريم أو عدمهـ.

 جاء الياز على شر شا



 () الظر: صحيح مسلم:

انتهت الحِلّة.،)(1) فـل على إزادة حقيقة العدد وانحصاره.
 فتح الله عليّ .ما يمكن أن يكون صواباً إن شاء الله، وذلك أي تتّعت القَاءات، صحيحـهـا و شاذّها وضعيفِها و منكرِها فإذا هو ير جع الختالفها إل سبعة أو جهه من الاختالاف لا يخرج عنها وذلك:
 ${ }^{(i)} \cdot{ }^{(r)}{ }^{(r)}$ (يكسهبي) ب- أو بتغيّر في المَنى فقط نَو (v) 啰和

ج-



(') أي: أو جه، وهي فتح الباء مع الفتح والتسكين في لخاء، وضم الباء مع الضم والتسكين في الماء.
(0) منز الآية (rV) من سبررة البقرة
(1) من الآية (0 ع) من سورة يوسف
()



$$
\begin{aligned}
& \text {. (') } \\
& \text { بالكاف قراءة ابن عامر ، وبالماء قراءء أباقين. }
\end{aligned}
$$


د- وإما في التقلـيم والتأخير تحو بالموت ت (r)، أو في الز يادة و النقصان تحو
(0) (0) وأما نحو انختلاو الإظهار، والإدغام، والرو
 (بالأصول) فهنا ليس من الانختلأ الذي يتنو ع فيه اللفظ أو المعى ؛ لأن هذه الصفــــات
(المتنوعة في أدائه لا تخر جهه عن أن يكون لفظاً واحلاً ولئن فرض فيكون من الأول ثُ رأيت الإمام الككير أبا الفضل الرازي حاول مـا ذكرته فقال: إن اللكام لا يخـــــــر انحتالفه عن سبعة أو جه:


انظر: اللسبعة: 1919 ، التيسير: 191
(')
 (r) المتواترة

WVE: انظر : ما تقدم ص:
( ( ) قال القادري معقبا على لمؤلف: يرد عليه - هذا الكالم - إن أراد بالأول بقوله: ( فيكون من الأول ) القســـمـ

 الانتالِ فـ الحر وف.
 اللروم حالة الوقف ؛ لأن اغتباره بعد اعتبار الوقف فيكون من قبيل الاغتالوف في السككون، وإن أراد بالإشمــام إثمام الحرف فهو من قبيل الاختلاف في الحروف، وإن أراد إبمام الحر كة فهو في الحقيقة ليس في الحر كة ولا في الحر

 والإسناد إلى المنكر والمؤنث، والمتكلم والمخاطب، والفاعل والمفعول به. (الثالث) و جوه الإعراب.
(الرابع ) الز يادة والنقص.
. الخامس (التقلـير والتأخير (
(السادس ) القلب والإبدال في كلمة بأخرى و وي أحرف (1) بأخر .
(السابع ) الختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخخيم وتحقيق وتسهيل وإدغــــام
وإظهار ونهو ذلك. (r)
ثم وقفت على كلام ابن قتيبة وقد حاول ما حاولنا بنحو آخر فقال: وقــــلـ تدبــرـرت
و جوه الاختلافف في القراءات فو جدكَا سبعة:

(0) هن أطهر (r)

(1) في المطبو ع: ( حرف بآخر ) على الإفراد، وهو تَر يف.

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

كلاهما قراءة صحتحة، الأولى لنافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرر وابن عامر وشعبة، والثانية للباقين، انظر : النشر ro./r ror

(v) بضم السين لنانع، ونتحجبا اللباقين.

انظر: السبعة: 19ヶ ، التيسير: 10

بالموت في / اسكرة الموت بالدقع.
 ,
 رسول اللّ



$$
\begin{aligned}
& \text { Vr : ومي شـاذةهص (') } \\
& \text { (r) من الآلية (ro) سن سور (r) }
\end{aligned}
$$


ror / rob النظر: النشر

$$
\text { (}{ }^{\text {( من الآية (Y) من سورة المديد. }}
$$




(") من الآية (r (r) من سورة (ص).

الآلية بدون كلمة ( أنتى ) صحبحة، من (YY) من سورة " "ص"
 انظر : التمهُيد:

 عـدأ. اهـ


(والثاني) الانختاف في إعراب الكلمة وحر كات بنائها بما يغير معناها ولا يز يلا يلها عـــا
 .

 قُلُوبهم (r)





$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآلية (10) من من سورة النور }
\end{aligned}
$$


 انظر: النُر :
(0) من الآية ( (Tr) من سورة سبأ.


$$
\begin{aligned}
& \text { (^) من الآية (r9) من سَ سورة الواقتة. }
\end{aligned}
$$


(1) (1) هن الآية (o) من سبررة القارئة على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر أصول القراءات: كالإدغام، والإظهار والإخفاء،

 اختلف فيه أئمة القراء وقد كانوا يترافقون بدون ذلك إلى البني
 هذا من القسم الأول فيشمل الأوجه السبعة على ما قرّرناه.




 من إخوة الأم وواحد أو أكثر من إخوة الأَب والأم: فقال الأكثرون من الصحابة وغيرهم بالتشر يك بين الإخوة ؛ لأفم من أمّ واحدة الآم،


 وفقال 'ألاد الأبوين: هب أن أبانا.... فشّركّك بينهم.


الـطَاب:

وهو مذهب الشافعيّ وماللك وإسحاق(1) وغيرهم ${ }^{(r)}$






$$
\text { التهذيب: } 1
$$


 قال و كيع: لم يختلف عن عليً في ذلك.

انظر: تفسير ابن كثير: 1 / / .




$\rightarrow$ توفي سنة
انظر: تذكرة الحفاط: 1


- $\rightarrow$ تو







 كفارة اليمين فكان فيها تر جيحٌ لاشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعيّ وغــيره، و لم يشتر طه أبو حنيفة رحمه الله(r).

 بانقطاع حيضها وتطزَّهَر بالاغتسال


 لككام اللّة عز وجل. اهـ
انظر : الإحكام في أهول الأحكام: (') المتواترة بدون ( مؤمنة ) وهي من الآية ( 19 ) ) المائدة.
 مذهب أحمد يرون التقييد بالإعان ككفارة الثطأ، وأبو حنيفة وابن حزم ورواية عن ألمد يو جبون إبقاء اللفظ في كلّ نصّ على حِحَّة. انظر تفصيل المسألة فِ:

(「) من الآية (YYY) من سورة البقرة.
(9 (

() من الآية (7) من سورة المائدة.



راللّ أعلم. انظر : أضواء البيان:

 $==$

 الله (气) فإن قراءة فا فاسعوا



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآية ( ( } 1 \text { ( ) من سورة هود }
\end{aligned}
$$




قوماه فأدر كها همجر فقتلها.









 البحر اليحيط:




الصهاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها وعليكمم السكينة ه .







وعن الحسن: أما والنه ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد نُهوا عن أن يأتوا الصهلاة إلا وعليهم السكينة والوقـــر ،
ولكن بالقلوب والنية والمنشوع.


والعهن قيل هو الحـرف عامة، أو الأهمر أر الملون.

(r) المتواتزة بضم الميم وتسكين اللاקه، ومي من الآية (•): الإنسان.
( ) أي وفتح الميم.



$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \mathrm{r} 99 \text { / / اتظر: : البحر : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (") الجسُ: المس باليد.، ( قاموس ) } \\
& \text { ( ) ( ) من الآية (V) من سورة الأنعام. }
\end{aligned}
$$

 على وزن فعل، وهي قراءة غير المنكور ين.




> و(r).

## وأمّا على كم معنىى تشتمل هذه الأحرف السبعة ؟

فإن معانيها من حيث وقوعُها وتكرارْها شاذاً وصحيحاً لا لا يكاد ينضبط من هن حيث التعداد، بل يرجع ذلك كله إلى معنيين:
(') نَحَ أُمة اللغة على أن ( لمس ) في النساء بحاز، يقال: لمس البحارية: جامعها.
 أو لمست أو نظرتشه.


التاج و القاموس ( لس )



ورما من أبيات جماسة أبي تام.



زقيل: إن البيتين لبشـار ب- وهما ملحقان في ديوانه -


 مقَايس اللغة: ( ( لمس ) ، الماسن:





 （）（1） ．${ }^{(9)}$（臅
 والإظهار، والإدغام، والروم، والإشام، وترقيق الراءات، وتفخيم اللامات، ونيا ونو ذلك مــــا
 المتى؛ لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخر جه عن أن يكون لفظاً واححاً، وهنا الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجبج（1）＂بقوله：والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : غتصر الشواذ: ل، تفسير البنوي: 1/ ع ع } \\
& \text { () ما بين النجمتين من ( ت ) نقط. } \\
& \text { (r) في المطبو ع بالذال المتجمة، وهو تضحيف، وقد مرّ. } \\
& \text { () سقطت من (ت) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (") سن الآية ( • ) البقرة. } \\
& \text { ( } \\
& \text { (^) من الآية (. • (1 ) يوسف. } \\
& \text { () من الآية (7) ع ) إبراهيم. } \\
& \text { سينذر المؤلف بعد قليل تفديل هنه المسائل وتوجيهها. } \\
& \text { (") في المطبوع: 》 عنه القراء 《 }
\end{aligned}
$$

```
(')(')
    ==
```

وهو وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه فهو واهمٌ في تفرقته بـين حالتَيْ م（ نقله وقطحه بتواتر الاختحالف اللفظيّ دون الأدائيّ، بل هما في نقلهما واحلد، وإذا
 بو جود0، وقد نَصَّ على تواتر ذلك كلّه أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر بـــن الطيِّــبـ（\＆） الباقلآّيّ（0）في كتابه（（ الانتصطاز ））وغيره، ولا نعلم أحداً تقلّم ابنَ الماجب إلى ذلــــكـ، （1）．${ }^{\text {（1اله أعلم }}$
نعم هذا النوع من الاختلاف هو داخحل（v）في الأحرف السبعة لا أنه واحلد منها． وأما هل هذه السبعة الأحرف متفرقة في القر آن؟

فلا شك عندنا（A）في أها متفرقة فيه بل وفي كل رواية وقراءة باعتبار ما قرّرناه في

قرأ بعضن الروايات على الشاطي، و＂مع منه التيسير والشاطبية، ثم قرأ جميع القراءات على أي البود و حدَّث عنه
الدمياطي والمنذري، توفِ سنة T\＆


تكمم باطل لاستوائهما. اهــ

ذكر هنا في كتابه＂غتصر أصول الفقه＂، والحجب أنه فِ كتابه：منتهى الوصول والأمل، قال：القراءات السـبع

《京》：（ت）（





（ ）

وجه 》»كوها سبعة أحرف《＂）، لا أفا منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة رواية، فمن قرأ ولو
 السبعة الي ذكر ناها دون أن يكون قرأ بكل الأحرف السبعة． وأمّا قول أبي عمرو الداين：إن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القر آن／كلــــــا ولا موججودة فيه في ختمة واحدة بل بعضها، فإذا قرأ القارئ بقراءة من القراءات أو رواية مــــ الروايات فإنما قرأ ببعضها لا بكلها فإنه صحيح على ما أهلَّله من أن الأحرف هـ هي اللغــلت المختلفات، ولا شك أنه من قرأ برواية من الروايات لا يمكنه أن يكرّك الحرف ويسـكّنه حالة واحدة، أو يرفعه وينصبه، أو يقدّمه ويؤخّر 10 فدلّ على صحّة ما ما قاله
 كبيرة اختلف العلماء فيها： أ－فذهب جماعات من الفقهاء والقرّاء والتُكلّمين إلى أنَ المصاحف الثمانية مشــتملة



 قال هؤلاء：ولا يُوز أن يُنْهَ عن القراءة بِعض الأحرف السِّ السبعة ولا أن يُجْمِموا على
ترك شيء من القر آن.

ب－وذهب جماهير العلماء من السَّلَف والحنلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاجف
بدون كلمة ( كل ) وتميزت ( ت ) و(م) بضط كلمة ( مصر ) بابلم, والتوين مكذا ( مِمْـرٍ ) فصرفــه، ，كلمة（ كل ）لا صصن كا، إذ أن عثمان أرسل إلى أهصار معدودة لا كل الأمصار．

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : مامع البيان ( المقدمة ): } \\
& \text { (r) في الططبوع: 》 القرآن بـا 《 }
\end{aligned}
$$

العثمانيةُ مشتملة على ما يتماله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعر ضة الأنحــيرة
اليت عرضها الني قلت: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه ؛ لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة
 الفصل.
وقد أجيبب(r) عمّا استشكله أصحاب القول الأول بأجوبة منها:




 ${ }^{(\text {( ) }}$.
وقالل بعضهم: (9) إن التر خيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لـا في المعافظـة

 الأخيرة.
وبعضهم (1) يقول: إنه نُسَخ ما سوى ذلك ؛ ولذلك نَصَّ كثير من العلماء علــــى أن







 وأما من يقول(r) إن بعض الصحابة كابن مسعود كان بكيز القراءة بالمعنى فقل كـــــب
 ر. فهم آمنون من الالتباس أ ور. ذلك ويمنع هنه، فروى مس, وق عنه أنه كان يكره التفسير () في القر آن، وروى غيره عنـــهـ (")
قلت: ولا شك أن القر آن نسخ منه وغير فيه يف العرضة الأخيرة، فقـد صــــح النــص
بذلك عن غير واحل من الصحابة.

وروينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قال: قال لي ابن عباس أي القراءتين تقـــرأ ؟













 وروايته (ولا تخلطوا)















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







$$
\begin{aligned}
& \text { الو جيز : ^v، جامع أسانيد المؤلف ( قهo ) }
\end{aligned}
$$



 بتبليغه إليهم من القرآن، لفظِه و معناه هميعاً و لم يكونوا لِّيُستطوا شيئاً من القر آن الثـــــابت عنه وأما هل القر اءات التي يُقَأُ ها اليوم في الأمصار بميع الأحرو السبعة أم بعضها ؟

 عصاة خطئين في ترك ما تر كوا منه، كيف وهم معصو مون من ذللك. وأنت ترى ما في هذا القول، فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلانة




 كان في ذلك العصر تَصدَّى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القر اءات:



(ظ) العلم " (')

 (r) سنة، وكتابه مفتود. انظر : غاية النهاية: (8) بتخفيف الياء، ومي في القديم قصبة العواصم من الثغور الشامية، والآن في تركيا.

 القراءات (1) جمع فيه قراءة عشرين إماماً، منهم هؤلاء السبعة، توفي سنة ائتـــــين وثْـــانين ورائتين.

 (行)



أربع وعشرين وثلاثمائة( (1).


$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: : معحم البلدان: } 1 \\
& \text { (') مفتود. } \\
& \text { () مغقو }
\end{aligned}
$$

(r)
(
(")


$$
\begin{aligned}
& \text { org/1 المعرفة }
\end{aligned}
$$

(^) جاءت العبارة في (ت ) بالِكس: » تو في سنة أربع وعشر ين وثلاثائة وروى فيه عن هذا اللاجو ين وعن ابــن جرير أيضاً.



نصر الشَّذائي(") توفي سنة سبعين وثلاثْأئة، وأبي بكر أحمل بن(1) الخسين بن مهران مؤلف
 وثلاثْائة، والإمام الأستاذ أبي الفضل عمد بن جعفر الخزاعي مؤلف "المنتهى"، جمع فيه ما

 ذلك و لم يكن بالأندلس ولا ببلاد الغرب شيء من هذه القراءات(9) إلى أواخر المائة الرابعة




 وأربعمائة، وهذا كتاب "جامع البيان" له في قراءات السبعة فيه عنهم أكثر من همهــــــــائة رواية وطريق.







و انظر ترمته ص: ع ع>

 انظر: القراء والقراءات: rer rer

 لم يلحقه أحد في هذا الشأن، وتويف سنة ست وأر بار بيعن وأربعمائة.




 وستين وأربعمائة. ويف هذا الدصر كان أبو معشر عبد الككريَ بن عبد الصمد الطبري" عككة مؤلّف كتاب


$$
\begin{aligned}
& \text { (' (' انظر ترجمته في ص: •؟؟ } \\
& \text { cc }
\end{aligned}
$$

(r) "الإيضاح وغاية إإنسُراح"، قال الستخاوي: من أحسن الككتب وأفضلها، مشحون بالفو ائد. اهــــ
جمال القراء:
.
N 17 / /











وعشر ين وستمائة.

ولا زال الناس يؤلّفون يُ كيْير القراءات وقليلها ويَرْوُون شاذها وصحيحَها بكسب ما وصل إليهم أو صحّ لديهم، ولا ينكر أحد عليهم بل هم في ذللك متّبعون سبيل السلف
 كالعقد الثمبن إلى العر بية.



 (') في المطبوع: 》 هميعاً « ومو تحريف.
(「) شُر يُّي الأهل، مالكي، إمام في القراءات كبير، جمع فأوعى لكنه خلط كثيرا وأتى بشيو خ لا تعرف، قرأ عليه







 انظر: جامع البيان: v-v/

وما علمنا أححاًً أنكر شيئًا قرأ به الآنر إلا ما قدّمنا عن ابن شنبوذ لكونه（1）خرج عن المصحف الحثماي، وللناس في ذلك خلاف كما قدمناه، و كذا ما أنكر على ابن مقسم هن كونه أجاز القراءه ．ما يوافق المصحف من غير أثر كما قدمنا．



 خطوطهم وْيثبتون شهاداهـمـ في إبازاتنا بكثل هنه الكتب والقراءات． وإنما أطلنا هذا الفصل لــمـا بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هـي
 السبعة، بل غلب على كثير من الِمهال أن القراءات الصححيحة هي التي في „ الشــطبية＂، و＂ التيسير）＂وأنا هي المشار إليها بقول
 يكن عن هؤ لاء السبعة شاذا وربما كان كثير（r）مما لم يكن في „ الشــــاطبية＂）و（التيســـير）＂ وعن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مُا فيهما، وإنا أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا
 تلك المشار إليها．


$$
\begin{aligned}
& \text { () في القراءات الشُاذةً، ومو مفقود. } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (") ما بين النجمتين سقط مـ ( ط ) ون ( ز ) كتبت في الماشية ورضع عليها: صح }
\end{aligned}
$$

 من لا يعلم من هذه الشبهة.؟














$$
\begin{aligned}
& \text { (') كذا ضبطت » ألا « "ش جميع النستخ. } \\
& \text { 《 }
\end{aligned}
$$

(r) النتل بتصر ف، انظر : بيان السبب المو جب للختلاف: المهبري. هنا وقد دافق الجعبري عن ابن بكامل من هذا النقد بقوله: هنه النشبهة تنحل لمن عرف قوله في ديباجة





انظر: بيان السبب:

 والكسائي وابن عامر وزاد نكو عشرين رجالا من الأئمة مكن هو فوق هـــــؤلاء الســبعة، وكذلك زاد الطبري في كتاب＂القراءات＂له على هؤلاء السبعة غو همسة عشر رجـــــال، وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي، فكيف يكوز أن يظن ظان أن هــــؤلاء الســبعة （المتأخرين قراءة كل واحل منهـم أححا الحروو السبعة المنصوص عليها ؟ هـــــذا تخلــــفـ عظيم، أكان ذللك بنص من البي
 فأثبت ابن بكاهد في سنة ثلالثائة أو نوه الكا الكسائي في موضع يعقوب، ثم أطال الكــلام في تقرير ذلك．

وقال الإمام الحلافظ أبو عمرو اللالي بعد أن ساق اعتقاده ين الأحرف السبعة وو جــوه
 （9）．التي لا شذوذ فيها

وقال أبو القاسم المنلي في＂كامله＂：وليس لأحمد أن يقول لا تكثروا من الروايـــــات ويسمّي ما لم يصل إليه من القراءات شاذاً، لأنْ ما من قراءة قرئت و ولا رواية رويـــــت إلا
（＇）كذا أيضا في الإبانة، وظِ（س ）：» وقد « بالراز، وين（ ز ）：» فقد 《 بالفاء．
《（
（2）هو عبد اللُّ بن هارون الرشيد، المليلية العباسي، لم اهتمام بالفقه وعلم الككلام، مات غازيا بأرض الروم．
 يعقوب．．على أن يعقوب بدل．．






وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام و لم تخالف الإجماع.ع (1)
 جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش وغيرهم وأها ليست / من الشـاذة ولفظه: وليست هذه الروايات بأصل للتعيين بل ز.عا خرج عنها ما هو مثلــــهـا أو فوتَـــها (\&). كحرو ف أبي جحفر المدني وغيره و كذلك رأبت نص الإمام أبي عمما بن حز وقال الإمام عمي السنة أبو محما الحسين بن مسعود البغوي في أول "تفســـــره": ثم إن
 و حفظ حروفه على سنن خحط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه، وأن لايجـلوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القُراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم. قال: وقل ذكرت في هنا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختيار اهمّ على ما قر أته، وذكر إسناده( إلى ابن مهران، تُ سماهم فقال: وهم أبو جعفر ونافع المدنيان، وابن

$$
\begin{aligned}
& \text { (' انظر: المرشد الوجيز: (') }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في (ت) "المتتس"، وهو خطأ. }
\end{aligned}
$$











كثير المكيّ، وابن عامر الشاميّ، وأبو عمرو بن العلاء، ويققوب اللضرميّ البعريّـلنه،
 (1). القراءه


 والعراق، ثم ذكر القراء العشرة المعروفين).



 القراءات السبع ؛ لأن المتبر في ذلك اليقينُ والتطع على ما تقرّر وتهّه في الأصول، فما مُ مِ
 منع كراهةٍ انتهمي. ${ }^{\text {ما }}$


> (') ويلاحظ أن البغوي م يذكر خلفـًا في اختياره. انظر: معالم التريلن:

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { r/ / ا ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$







 واتفقوا على أن قُراءات هؤلاء العشرة واحدة، وإنما الختلفوا في إطلاق البشاذ على ما عـــدا
 صصحي وما "لا" فعلى ما تقدم.
 المليم بن عبد السلام بن تيمية رممه الله: لا نزاع بين العلماء المعتَبر ين أن الأحرف السبعة
 أول من جمع ذلك ابن بكاهد ليكون ذلك موافقاً لعد الحروف الي أنزل عليها القرآن، لا لا لا لم الم لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات النسع هي الحروف السبعة أو أن هـــــــؤلاء

 اللصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين. ب- ثم قال أعئ ابن تيمية: ولنلك لم يتنازع

 عنله قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ ها با بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدو دين من أهل
 (•) السائل هو الإمام أبو حيان، الظر: :المنجد:

《" المتعينين (
(T)

الإجمأ والملاف، بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدر كوا قراءة همزة كسفيان بن عييــة|(1)،



 ذلك في الكتب ويقرؤنه في الصلاة ونحارج الصالاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهـم.
ج ج وأما الذي ذكره القاضي عياض (r) ومن نقل كلامه من إلإنكار على ابن شــنـبوذ


 الإسام بالمغرب أو غيره لم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ أها لا يا يعلمـــــهـ،
 عن البي صلوات الموف، وغير ذلك، كله حسن يشرع العمل به لمن علمه، وأما من علم نوعا ولم





 ()
(o)


د- ثم قال: فتبيّن بما ذكر ناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعـــــاصم ليســـتـت هــــي الأحرف السبعة التي أنزل عليها القر آن، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف، و كذلــــــك
 عليها باتفاق العلماء المتنبرين، بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء كالأعمش ويعقـــــــوب،



> وغيرهم.
 أصحاب رسول الله هِ

 والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم.
 لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات وليست شاذة حينئذ واللّ أعلم. و كان من جواب الإمام الحلافظ أستاذ المفسرين أبي حيان عمد بن يوسف بن حيـــــنـ الجلياني (0) الأندلسي رحمه اللّ، ومن خطهه(1) نقلت:
 الطيالسي: 0/r
(r)
(r) كذا ضبطت فـ ( ( ) ) ( ( )
(s)



وقد（1）تبت لنا بالنّقل الصَّحيح أن أبا جعفر شيخُ نافع، وأن نافهاً قرأ عليه، و كـــان أبــو



 عَربّ آمِنون من اللحن، وأن يعقوب كان إمام البلامع بالبصرة يؤم بالناس（0）والبعـــرة إذ


 الللّين رويا عن أبي بكر عن عاصم، وقرأ يعقوبُ أيضاً على غير سلاّم．




（1）كذا：》（وقده بالواو في（ز）و（س）فقط
 （「）
（）أي：طريا．（التاج ）غض．
（o）في（ س ）：》 الناس＂بدون الباء．
(') ستأتي تر جته ص : VYr
（ ${ }^{\left({ }^{\prime}\right)}$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أي : المطر . ( التأج : قطر) }
\end{aligned}
$$

الكتابين ونووهما من السبعة كنغبة（1）من دأماء، وتربة في بهماء ؛ هذا أبو عمرو بن العلاء



 واللؤؤي（1）（1）، وعبوب（1）، （＇）كذا في النشر بالنون ، وي الالطبو ع ：» ثغبة 《 بالثاء الثلثة ． والنغبة بالنون المضمومة：البرعة، يقال ：سعاه نغبة من لبن ، وبالمثلثة ：أكثر ما بتي من الماء يف بطن الـــوادي،

$$
\begin{aligned}
& \text { والدأماء : على وزن فعلاء : البحر الغيط ، والبهماء : اسم أرض . } \\
& \text { انظر : لسان العر ب والقاموس والتاج (نغب) و(هم) و(دأم) وأم) } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

（r）ابن أبي نصر، أبو نعيم البلني، ولد سنـة ．

 وتوفي سنة •1＾هـ اهـ غاية النهاية：
（＂）أبو زيد الأنصاري، ولد سنة هـ ．「．0／／

 غاية النهاية：
 أبي عرابة،．تو



 $==$


 ونتتقل إلى اليز يدي فنقول: اشتهر كمن روى عن اليزيدي الدوري، والسوسي، وأبـــــو
















 كذا هو بشط أبي حيان وصوابه: أمهد بن جيرير بن كمدل فيسبق قلمه إلى ذلك.




 $=$

همدان سجادة(1)، وابن سعدان (r)، وأحمل بن محمل بن اليزيدي()، وأبو الحارت الليث بن حاللد (\&) فهؤ لاء عشرة فكيف يقتصر على أبي شعيب والدوري و يلغى بقية هؤلاء الـــرو اة الذين شار كوها في اليزيدي ور.ما فيهم من هو أضبط هنهما وأوثق ؟ ونتققل إلى اللدوري فنقول: اشتهر مكن روى عنه.
ابن فرح برزة(1)






 (i) (i) هو راوي الكسائي، وستأتِ تر جمته ص: 799 ( 710 ( انظر تر تمهته ص




 غاية النهاية: 1




 غاية النهاية: 1/097


ونتقل إلى ابن فرح فنقول：روى عنه كن اشتهر：


 ورش＂وقالون، وعند أهل النقل اشتهر عنه تسعة رجال：ورش، وقالون، وإنماعيل بن


 رفقائهما و كلّهم أخذذواعن شيخ واحد، و كلّهم ضابطون ثقات． وأيضاً فقد كان ين زمان هؤلاء السبعة من أئمة الإسلام الناقلـــين القراءات عــــالَمٌ لا

$$
\begin{aligned}
& \text { (') ستأتي ترجمته ص: } 17 \\
& \text { (r) لم أجدل له ترجمة، و ولم يذكره المؤلف في "غايته" ضمن تلاميذ ابن فرح. }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { إلى: 》 عيريز «. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { oVT: انظر ترجمته ص () } \\
& \text { VI. }
\end{aligned}
$$

 غاية النهاية：
(^) انظر ترجمته في قراءة أبي جعفر ص: • vı


$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : غاية النهاية: r/r } \\
& \text { Vr乏 : ستأيّ ترجمته ص: ('). }
\end{aligned}
$$

 اللغة والللبان والتاج（ شفف ）
 اللهُ أن يُنقُصَ العلمُ اقتصروا على السبعة، ثُم اقتصروا من السبعة على نزر يســـــــير منـــها. انتهى.



 جعفر، وإنا أنكر من أنكر القراءة بما ليس يين الدَّفتين.
 اختياره عامّة البصريّين بعد أبي عمرو، فَهُمْ أو أكثرهم على مذهبره، قال: وقد سمعت طاهر بن غلبون(4) يقول: إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلآّ بقراءة يعقوب.
وقال الإمام أبو بكر بن أشتة () الأصبهاني: وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت ألئمـــــة المسجد البامع بالبصرة و كذلك أدر كناهم.



> (') 》 شيخ « ستطت من ( ت )





(0)


(") 》 هي « ستطت من ( ت )

إليها بقوله وعشَّروها(r) وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن بحاهل لأجل هذه الشبهة، ثم





 متَّس" وإلى يوم القيامة. ${ }^{\text {(0) }}$



 آلاف، ومتى فُقِد واحاٌ من هذه الثلالة المذكورة في القراءة فاحكم بأها شاذَّة (ل)، انتهى.

$$
\begin{aligned}
& \text { (') أي ألكّوا في عُانية من قرائها، كالتذكرة لابن غلبون، في السبعة المشهورين مع يعقوب. }
\end{aligned}
$$


هنه الزُسالة.
(0) نقل ابن حجر كا>م أبي النضل بتصرف وانتصار إلا أنه صر ح بأنب من كتاب (راللوائح ) كذا في الفتح، ولعله

$$
\begin{aligned}
& \text { (') انظر الككلام عنه وعن كتابه ص: 77٪ من الدراسة. }
\end{aligned}
$$



 حهر رُمها الله من المؤلّف مع عدم العزَو إليه.


 يُوههم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، وقد نقل البغوي يٌ في أوّل＂تفسيره＂الاتفاقَ علـى الـى
 واعلم أن الخارج عن السبع（r）المشهورة على قسمين： منه ما يخالف رسم الصححف، فهذا لا شك في أنه لا بحوز قراءته لا في الصــلاة ولا في غيرها．

ومنه ما لا يخالف رسم المصحف و لم تشتهر القراءة به، وإنّما ورد من طريق غريبــة لا يُعوَّل عليها، وهذا يظهر اللنعُ من القراءة به أيضأً．

ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره.






$$
\begin{aligned}
& \text { من المؤلف مح عدم العزو إليه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 《tem السا》: : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جـ (النتح): }
\end{aligned}
$$


 أنَّ القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول با به عمَّن يعتبر
 التعقاع، لا تخالف رسم الالصحفن.



سؤالات جهع الجوامع "

وقد جرى بيين وبينه يف ذلك كلام كيثير" وقلت له: كان (٪) ينبغي أن تقول: و والعشرة
متواترة

غير متواترة؟ ؟
فقال: يفهم من قول ابن الحاجب: 》و السبع متواترةه")
فقلت: أي" سبع ؟ وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة، مع أن كلام ابن الحـــا لـا لا لا

حرف، فكيف يقول أحلٌ بعدم تواترها مع ادّعائه تواتر السبع.؟

وأيضاً فلو قلنا: إنه يعني هؤلاء السبعة فمِن أيّ رواية ومن أيّيّ طريق ومن أيّ كتاب ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { IVo-IV. كتبه في المنجا هنا بدرن زيادة أر نقص. انظر: المنجا }
\end{aligned}
$$

 ما جاء عن السبعة فقراءة يعقوب جاءت عن عاء عاصم وأبي عمرو، وأبو جعفر هو شي شيخ نافع
ولا يخر ج عن السبعة من طرق أخرى.

الصحيحَ إلاّ فاسد(r)

ثم كتبت له استفتاء يف ذلك وصور ته: ما تقول السادة العلماء أئمّة الدِّين في القراءات

 أو حرفاً منها ؟
 والثلات(隹 اليت هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدّين






$$
\begin{aligned}
& \text { (') في ( (ت) : >> ني «، بالنون والفاء. وهو تصحيف. }
\end{aligned}
$$




 ومن لا عقل له sا، انظر: الصحاح واللسان والقاموس والتا ج ( جلف )













 وتعلموا ا اختاروا القراءة به، وهذا بتاها لاهل من قائله．



180：（＇）

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر ترجمته والككلام على كتابه ص: صVع عن من الدراسة. } \\
& \text { () في ( ت ): 》 بين « ، ، زهو غريف. } \\
& \text { ) (ت ) " الكتاب " }
\end{aligned}
$$

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

 (1). عن إمام إلى أن يتصل بالبي




عمدل بن السَّمَمَفْعَ اليمانّْ وهي قراءة حسنة(v).
(وقرأ) أبو حَيْوَ



$$
\text { (r) قال مكي بعد مذه العبارة: و و أترأ به. اهــ الإبانة: . } 9
$$



(s)










وروى عبد الوارث عن أبي عمرو (ُمْلْ يوم الدين) بإسكان اللام والثفضض (1) وهـي منسوبة لمّر بن عبد العزيز .




على الـال أو على الصفة) (1).
() انظر: الشواذ:
(r) وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى عنه بكر بن نصر العطلر . غاية النهاية: Y/ Y Y

لأنه يصير : شمسك نعبل، فإن إياة الشُمس ضووزها. اهـــ






> للشمس كالمالة للقمر : انظر : الهـحاح واللسان والتاج ( أيي ) و ( إيا )

(`) الفراهيدي، إمام اللغة وصاحب كتاب (٪ العين ه) ومغتر ع العروض، قيل: إن أباه هو أول من تسمى بأممل بعــد


》 الصراط «ه.


$$
v \varepsilon-v r /
$$

 3ي كلام العلاب
 وجهه في العربية ومو افقته المطط إذا صحح نقله. (r)


 له: وهي:
 وعن رؤبة بن العجاج




نسبة إلى عمل الستتيان وبيعها، وهي البلود الضان الضأنية.
 ( (') واستشهورا لمذه اللفة بقول كثير :



 9r-9. :
 أستشهو سين

 $=$

للشهرة:(r).

قيس.
وإمالة الألف من (لله) لقتيبة(م) عن الكسائي، ووجه8ا الكسرة بعل. وعن أبي زيل سعيل بن أوس الأنهاري العرب، ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المحالفة بينها، فينصــب بعضــهـا
 -عنه إلى الرفع والنصب (1) وعن الكسنائي في رواية سورة بن المبارك

$==$



 rv/1 ( الغتسب:


سنة . .



المبتدأو وإعمال (مالك) في (يوم)(1).

بإضمار المبتلأ، وهي أيضا عن أبي هريرة وأبي حيوة وعمر بن عبلد العا

 والكسائي لعالام الغيب)

 (^) بالو او


انظر: البحر الكيط:
(") 》 ابن « سَططت من (ظ)
 غاية النهاية:

r./A:الغيط

 (") هميع هذه القراءات شاذة لا يقرأ كها.





（1）．${ }^{\text {（1）}}$
 ذلك الكسرة من قبل． وعن بعض أهل مكة


على الوقف على
 همزة كموافقة قراءة السين．
 وعن عبد الرمّن بن هرمز الأعرج، ومسلم بن جندب، وعيسى بن عمر الثقفي
$=$
وقال عنه ابن مسين：كان رجل سوء قد روي خبيث．اهـــ واللَ أعلم．
 أو لادها حت صاروا قبيلة．
 10．10：1م

（r）ثقة ححة، روى عن أبي عمرو، وحدَّث عن الأعمش، وروى عنه القَراءة مسلم بن عيسى، وحدّث عنه بشَر بن




 NV／1 ：انظر ：الخرر الوجيز（）
 وعن المسن وعمرو بن فائد




ضـم الهاء و كسر الميم مع الصلة،
والثانية：كذلك إلا أنه بغير صلة، والثالثة：بالكسر فيهما من غير صلةم＂． ورلم يختلف عن أحد منهم في الإسكان وقفا．

لقتيبة عن الكسائي.

ومنها إثباع الكسرة من 》مالك يوم《 قبل الياء حت تصير ياء．
وإشباع الضمة من

 انظر ：غاية النهاية：
 نظر من الناسخ؛ لأن هذا الوجه سيذكره المولف بعد قليل نقلا عن الأنغشن، وهو الو جه الثالث．





（＂）بعد الكلمة القر آنية في（ت）：（رقبل الواو ه، ويّ（ل）ضرب عليها بغط، وهذه العبارة كتبت في حاشية الأهـل و لم توضع عليها أي علامة．
أيضاً الأهوازي عن ورش، ولما وجهه(1).


وأما حقيقة اختلالف هذه السبعة الأحرف المنصوص عليه من النبي



وقل تدبَّرنا انختالف القراءات ككّها فو جلناه لا يخلو من ثلاذة أحوال:
(أحلها) انحتالف اللفظ والمعنى واحلُ.
(') (' نسبها الصفراوي" إلى أحما بن صالح عن ورش عن نافع، وهي قراءة شاذة.






ياء سواد، وواو شكل لثيت وراو سواد، وذلك نحطأ من متأرله. اهــ الهـ



$$
\text { إعراب الشواذ: } 1 \text { / 9، البحر الهيط: } 1 \text { / ع r }
$$

(r) الاستعارة هي أن يُذكر أحد طرفِ التشتبيه مع أن المراد شيء آنخر بدلالة أداة التُسبيه، والمراد هِا هنا هو إحـلال

$$
\begin{aligned}
& \text { الضمير المنصوب (إياك) هوضع الضمير المرفوع. }
\end{aligned}
$$


الأنباري: قل با عحمد: ( إياك ُعُعد ).

() من الآية (NY) النساء
(الثاني) اختلالاهما جميعاً مع بجواز اجتماعهمافي شيء واخحد.
 من وجه آخر لا يقتضي التضاد.
 و ويكسب" ونخو ذلك منا يطلق عليه أنه لنات فقط.

 (o) المنافقون؛ لأفم يُكذِّبون بالني

 (') الملان فيه من حيث حر كة الماء، ففيها التسكِين والصلة والاختالاس، وسيأتي الككلام عليها وباءما في "باب هاء الكناية"
V


$$
\begin{aligned}
& \text { (') الزاي اللنقوطة للكوفين وابن عامر، والراء الراء للباقين. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () } \\
& \text { (1) ومنه قول الأعتَّى: }
\end{aligned}
$$


ذيوانه: 1 )
(") ومنه هول الأنجطل:
ترى الثعلب المولِّ فيها كأنه ** إذا ما عال نُسُراً حصان عبلُّل
ومنه قركم: نشوز الرأة.


 الثانية)







(') من الآية (1)



(8) أي من كلمة (\% (غ

$$
\begin{aligned}
& \text { rvi-rvo: انظر: السبعة } \\
& \text { () من الآية ( . 11) النحل }
\end{aligned}
$$


(V) من الآية (r r ال) الإسراء




 الثقيلة أي: وإنْ مكرهم كان من الشدة بكيث تقتلع منه الجمبال الراسيات من مواضتـــــــهـها،

(r).

التسمية يعود إلى (r)


 بالعلم بذلك أي أنَّ العالم بذلك ليس .عـنون، وقراءة فتح التاء أنه أسند هذا العلم لفرع ألمون غناطبة من موسى لـه بذلك على وجه التقريع لشدة معاندته للحق بعد علمه(1) و كذلك وجه قراءة الجماعة







 (8) في المطبوع: 》 على «) وهو تَريف.


 يشاء، فليس فِّ شيء من القراءات تناف ولا تضادٌ ولا تناقض". وكلَ ما صحَّ عن البي مِ













 معنى إضافة كلّ حرف من حروف الاختلاف إلم من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنا
(') . با بين النجمتين سقط من (ظ )، وسقط 》 من عباده « من (ت) و(ز) و(ك) و(م)


 (〔) ذكر الدَانِّ أَنْ هذه العبارة من حديث قَبِيصة بن ذؤيب وهي مر سلة. المصدر السابت.

هو من حيث: إنه كان أضبطُ له وأكثرُ قراءة وإقراء به، وملازمة له، وميلاُ إليه، لا غير (1) ذلك. و كذلك إضافة اللروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورؤَاكم؟ المراد هما أن ذلك القَارئ





التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة.





 وبر هان قاطع على صدق من جاء به هِ























 إليه فكك أمة من الأمم، ولا يوصل إليه إلا بإلامام بارئ النسّمر.


$$
\begin{aligned}
& \text { (ا') يقال: أنعم فالان: إذا أبهاد ززاد على الإسسان. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : أساس الالاءئة ( معن ) و ( نمّ ) } \\
& \text { () (r) من الآية (190) آل عمران }
\end{aligned}
$$



الشر يفة(1) من إسنادها كتاب رُنِّها، واتصال هنا السبب الألــهيَّ بسنبها خَصيصةَ(r) اللهّ




 إمام ححَّة قائم بنقل كتاب الله تعالى و إتقان حروفه ورواياتهه و تصحيح و جو هه وقراءاتـهـه
 القرآن العظيم يف المصاحف والصدور.

## فصن





$$
\begin{aligned}
& \text { والقاموس والتا (دنا }
\end{aligned}
$$

 الضع
 نظر، سبقت الإشارةَ إليه .


$$
\begin{aligned}
& \text { (") في (ت) 》 البيت « وهو تصحيف. }
\end{aligned}
$$

يا دار مية بالعلياء فالسُّكِ ** أقوتْ وطال عليها سالف الأمد انظر : غتار الشعر الباهلي:

 التزر（1）اليسير، وكان من الواجحب علي＂التعريف بصحيح القراءات، والتوقيف على المقبول

 واقتصرت غن كلَّ إمام براويين، وعن كلّ راو بطريقين وعن كلّ طريق بطريقين：مغربيـًا


وابن كثير من روايتي البزي وقنبل عن أصحاكمما عنه．

 وعاهمٌ من روايتي أبي بكر شعبةَ وحفص عـر عنه．


 ويعقوب من روايتي روْيْسٍ وروْحِ عنه． وخلفٌ من روايتي إسخاق الورّاق وإدريس الحدّاد عنه．
 والقَزَّاز عن أبي بكر بن الأشُعث عنه فعنه．
（＇）في اللطبوع：》 النذر «، بالذال، وهو تشحيف．


أترجمه فـم هنا طلبا للاختصار وهر بأ عن المُكُكرار．



وابن سيف عنه فنعه(1).
 وأما البزي فمن طريقي أي(پ) ربيعة وابن المباب عنه، فأبو رييعة من طريقي النــــــاش وابن بنّان عنه فنه.


وصال عنه، فننه.















وابن الأخرم عنه فعنه.
والصُّورِيٌ من طريُقَيْ الرَّمْليّ والمطّوّعيّ عنه فعنهو.

(1) ${ }^{\text {(1) }}$

والعُلْنمْميّ من طريقَيْ ابن خُلَيْع والرَّزَّاز (r) عن أبي بكر الواسطيّ عنه فعنه.
 أبي الحسن المانميّ وأبي طاهر عن الأُشْنانِيّ عنه فعنه. وعمرو من طريقي الفِيل وزرَعْانَ عنه فعنه.
 $09 / 1$

عن إدريس عن خلف |.

خلاّد.
 طريقي الَّطُّي والقَّطَرَيْ عنه فنعنه.
وسلمة من طريقي تُلب وابن الفرج عنه فعنه.


وأبو عثمان من طريقي ابن أبي هاشم والشذائي" عنه فعنه.


أصحإهما عنه، فالفضل من طريقي ابن شبييي وابن هارون عنه عن أصحابه عنه.
وهبة الله من طريقي الحنبلي والحمّاميّ عنه فعنه(1).
 فعنه، فالهاشمي من طريقي ابن رَزِين والأزرق الِّمَّمَّل عنه فعنه.

 أربتِهم عن التمّار عنه.
 وحمزة بن عليّ عنه فعنه.
والزُبُيري" من طريقي غالام بن شنبوذ وابن حِبْشَان عنه فعنه.
 طريقي عمد. بن إسحاق الوراق والبرصاطيّ عنهـ المهِ وأمّا إدريس المدّاد فمن طريقي الشَّطِّيُ والمطوّعيَّ وابن بويان والقطيعي، الأربعة عنه.


تقريب النُشر: \&
 أن فيها: 》طرق

سيأي في ترجمته ص: VCA






(j) (')
(j) ( ${ }^{\text {( }) ~}$
(r) هذه ثُلاثة مصطلحات عند أهل الحديث وهي: الاعتبار والمتابعات والشواهد:

فالاعتبار: أن تأتي إل حديث لبعض الرواة فتعتبره بروايات غيره من الرواة بنسر طرق الحديث ليُعــرَف هــل شار كه في ذلك الحديت راو غيره عن شيخه أم لا ؟؟
 أتى سُمُي شَاهـأُ قال العراقي:

وللعلماء في هذا كلام طويل وانختافافات ليس ذا كا كل بسطها.




التاج (ورد)

الورود. التاج (صدر)

 $==$

وانفرد／／بالإتقان والتحرير، واشتمل جزع منه على كلّ ما في ر„الشاطبية، و（„التيستير）؛ ؛


 حيي بالنشر ．

 يعصمي في القول والعمل من زيغ الزلز ون ونطأ الخطل

## ／（ باب ذكر إسناد هذه العشر（0）القراءات من هذه الطرق والروايات）

 ذلك بالأداء المتَّصلِ بشرطه：

## كتاب الثنَّيسلير

للإمام الحافظ الكبير ألي عمرو عثمان بن（1）سعيد بن عثمان بن سعيد الدّانيّ، وتــوـو منتصفَ شوّال سنة أربع وأربعين وأربعمائة ب（دانية）من الأندلس، رحمه اللّ（V）．
$\qquad$
والصدر ر ا انظر：التاج：（غرب）



《（


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

$$
\begin{aligned}
& \text { (") انظر ص: •191) من الدراسة. }
\end{aligned}
$$

حلَّثي به شيخنا الأستاذ شيخ مشايخ (1) الإقراء؛ أبو المعالي محمل بن ألحمل بن عليّ ابن الحسنن (r) بن اللَّبّان الدّمشقيّ بعد أن قرأتُ عليه القر آن كمضمّنه في شهور سنة ثـان وسـتين

 قال: أخحبرنا به أبو محمد عبل الله بن يوسف بن أبي بكى الشُّبَّرْنْ (0) قراءة عليه قال: أخبرنا به أبو العبّاس (ا) أممل بن علي بن يیى الحصّار قراءةً و و
(') 》مشايخخ «سطت من النُبروع.


$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: غاية النهاية: } \\
& \text { () انظر: ص } 91 \text { | من هذا البحت. }
\end{aligned}
$$


إل سبأ، وقيل إلى نزار.


 موضع بالمغرب. اهــ و كذلك ضبطت في (س) إلا أنه وضع على الألف علامة المد (الشُّبَّرْني) وضبطت في (م)

المشتهبه" ما يفذم أكا بضم الشّبن وفتح الراء.
 البلدان: r / r
(") كذا في جميع النسخ، أبو العبَاس، وهو خطأ، صوابه: أبو جعفر.
 ويقتات منه.


ح：وقرأته أَمْع على الشـيخ الإمام العألم أبي جعفر أمحل بن يوســــف بــن مــــالك الأندلسي؛ قدم علينا دمشق أوائل سنة إحدى وسبعين وسبعمائة، قال：أخبر نا به（1）الإمــم


 قراءة عليه＊）



（ظ）（＇）（＇）

غاية النهاية：「ユモーケールノ。





（＾）


（1．）
 مذهب شيخه．توفي سنة 97 § هـ
 الثاني بالأندليسيين منيّي إلى المؤلّف.













السّماع بخط المطرّز .



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

$$
\begin{aligned}
& \text { (o) تقدم المديث عنه وعن كتابه ص: YKY } \\
& \text { () في الططبوع: 》المذكورةه" وهو تخريف. }
\end{aligned}
$$

الاعري" بالقاهرة الحروسة قراءة منّي عليه، قال: أحبرجي به الشيخ أبو فارس عبد العزيز بـن



 إجازة.
وقرأت به القر آن كلّه من أولّه إلى آخره على شيخي الإمام الحا لم الصـــــلح قـــاضي







$$
\text { وهو مقرئ كير، ، ومشهور، عارف، طال عمره، وبُقُ صيته، ترفي سنة . . } 7 \text { هـــ. }
$$

(؛) كذا فِ جميع النسخ، وهو خطأ: صوابه: 》 عبد اللك «

أفتَ وله نِّةٍ على عشَرين سنة. تويْ سنة ه99ه هـ

()


$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: الأنساب: rov/0 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ज) و) (ت) من : ما }
\end{aligned}
$$

والدي(")، وأخبري أنه قرأه وقرأ بهُ القر آن على الشيخ الإمام أبي عمد القاسم بن أممل بن




 عمرو اللاذي. وهذا أعلى إسناد يوجد اليوم في الدنيا متّصلاُ، واختَصَّ هنا الإسناد بتسلسل التّـــالاوة

وقرأت عليه رواية »قالون《 من طريق الحلوانيّ هذا الإسناد إلى أبي عمرو.






هو ابن أبي السَّداد، انظر الككام عن ترجمته وكتابه فِ قسم. الدراسة ص: Y\&^





$$
\begin{aligned}
& \text { وقيل: هو ابن الهارت بن عكن. انظر : التاب (غنّن) }
\end{aligned}
$$

 عن القاضي أبي عبل الله محمد بن يميى (r) بن بكر الأشعريّ عن المؤلّف تالوة وسماعاً.

## مفردهة بـعڤوب

لإلامام أبي عمرو الداهي المذكور.
 الدّمشقي"، وأخبري أنه قر أها وتلا ها على الشيخين: الإمام الحافظ الأشمتاذ ألي حيَّان محما بن يو سف بن عليّ بن حيَّان الأندلسيّ، والإمامِ المقرئ الحَدِّث أبي عبل الله محمد بن جــلبر بن محمل بن قاسم القيسي الوادي آشى. ${ }^{\text {(1) }}$


(') كذا في (ك) و كتب عليها "صح" وسفطت من (ظ) وتصحفت في البقيَّ إل 》بضعه وفي ماشية (ز): 》خامس ذي القعدة "صح"،

 سنـ

 توين سنة V\&9 هــ والوادي آشتى: نسبة إلى وادي آش بالأندلس. انظر : غاية اللهاية: r/r الطيب:

والمريوطي نسبة: إل (مر يوط) كورة من كور الإسكندرية.
 الخاضرة:


قال: قرأت هِا على أبي بيىى اليَسَعْ بن عيسى بن حزم(1) الغافقيّ، وقرأ هـا على أبيه(7) و ورأ



 الخصَّار على 'ابن هنيل على أبي داود على المؤلّف.



(r) في (ت): 》 المسين «هو وهو خطأ.

 ويقال له أيضاً: ابن أنخي اليُّوشن.

 (البيار): بالراء.


لواتة قبيلة من عرب المغر ب.





## كتاب جامح البيان في القراءات اللسبع

يشتشمل على نِّفٍ على (1) همَسمائة رواية وطريق عن الأئمة السبعة. وهو كتاب جليل جي هذا العلم، لم يؤلّف مثله، للإمام الحافظ الكبير أبي عمرو الداتي، قيل: إنه جهع فيه كـلـّ ما يعلمه في هذا العلم.


 الصفراوي.



 الصفراويّ.







 .




 المؤلّف تلاوة وقراءة عليه في داره بدانية سنة أربعين وأر أربعمائة.

## كتاب الثشـاطبيّة





 ونسعمائة بالديار المصريّة.







$$
\begin{aligned}
& \text { حاشية (ك) الفيرّة بلغة عهجم أهل الأندلس المديد، والرواية ضم الماء منه. } \\
& \text { (r) بالتشديد، وتصحفت في المطبو ع إلى: 》 السالاسي « بالسين. }
\end{aligned}
$$



بوضغه.




 انظر: المعرثة


 ناظمها كذلك.





 (1) ${ }^{\text {(1) }}$ (إجازته منه لبا

وقرأت .كضمّنها القر آن كلّه على جماعة من الشيو خ؛ منهـم الشيخ الإمام العالم التــــيّ
(') قرشي، دمشقي، قال الذهبي: مفتي المسلمين، بقية السلف، إمام في العر بية، آخر من تلا بالسبع على السخاوي، $\rightarrow V$ تو
 الكامنة / 1 /
 انظر: غاية النهاية:








أبو معمد عبد الر من بن أحمد بن عليّ بن البغدادي يّ المعري" الشافحيّ، شيخ الإقراء بالديار




 وتلوت هِا على ناظمها الإمام أبي القاسم الشاطي" الشافعي (2)، شيخَ مشايخ الإقراء بالديار

المصريّة.
وهذا إسناد لا يوجد اليوم أعلى منه، تسلسل .مشايخ الإقراء وبالشـــــافيّيّة وبالديــار المار الما




 وهو قريب. ${ }^{(`)}$





$$
\begin{aligned}
& \text { اللغة. انظر : اللسان , بالتاج ( حسبب) و و ( نسب) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 19E: : } 0 \text { : } \\
& \text { ( ) كذا ضبطت في (ل) زهو صواب. } \\
& \text { (") في المطبو ع هشر " :نو لـن. }
\end{aligned}
$$

وأخبرين بشرحها للإمام العلآمة أبي الحسن عليّ بن عمد السخاويّ، وتوفيّ بدمشــــق



 المعروف بأبي شامة وتوفي هما سنة خمس وستين وستمائة: شيخنا الإمام القاضي أبو العبّاس

 المذكور.





وتلاوة، أنحبرنا المؤلّف كذلك. ${ }^{\text {(0) }}$
(') وتلارة «" (')












 الواسطي أخبرنا أبو الجّبّاس أممد بن مكمد بن الخروق (0) الواسطي"، أخبرنا الشريف خسين بن قتادة(1) أحبرنا المؤلّف سماعاً وتلاوة.


 تلاوة وسماعاً.
 ورأيته يكتب فيه، وربّما قرأ علي" منه.

(') في (ظ): » الحسين، وهو خطأ.


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (8) الضمير عائد على أبي المعلي، زليسس على المؤلّف. }
\end{aligned}
$$


انظر : غاية النهاية:
(')
انظر : غاية النهائة: 1



$$
\begin{aligned}
& \text { لسُرح البهبري. } \\
& \text { انظر: غاية النهاية: 1// }
\end{aligned}
$$

وتو ين سنة ثان وعشر ين وسبعمائة بالقدس الششريف: أبو إسحاق إبر اهيم بن أحما بن عبد
 ومناولة وإجازة للشرح.

## كتاب الّعنوان

تأليف الإمام أبي الطّاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمر ان الأنصاريّ الأندلســــــيّ


 القاضي أبو القاسم عبد الغفار بن محمل بن محمد بن عبد الكافي السَّعلديّ"(1) المصريّ سماعاً










$\rightarrow 7.0$

ال
(") القرئ، غاية النهاية: ا/ ( الها



وهنا إسناد عال صحيح تسلسل لنا بالمصريّيّن و.عصر إلى المؤلّف.




قلت: وأعلى من ذا بدر جة: أخبرني به غير واحد من الشيو خ الثقات مشافهة، منهمم:


وقرأت بما تضمَّنه جميع القرآن الحظيم على الشيو خ الأئمة: الأستاذ أبي المـــــالي ابـــن
(') رئيس معتّل، غاية النهاية: Y /
 انظر : غاية النهاية: بر/ Y

النهاية: 1. . 1 r/r/r:
rvo/r (i)



$$
\begin{aligned}
& \text { غاية النهاية: r/r. } \\
& \text { (») في الططبوع: » قال « بالإفراد، وهو تحر يف. }
\end{aligned}
$$



اللبان بدمشق، والعلاَّمة أبي عبد اللهُ عمد بن عبد الرحمن بن عليّ بن أبي المدسن الـنفــيـ،









 والسَّماع من شيونحي إلى المؤلّف كلّهم مصريون وعمصر، ولا يو جد اليوم أعلى منه متصلاً ور وله الحمد.

## كتاب الـهادي

تأليف الإمام الفقيه أبي عبد اللهُ عمد بن سفيان القيروانِّ المالكي"، وتوفي ليلة مســتهل


تو
,المليجي نسبة إلى بلدة في مصر ، وضبطها المؤلّف في الغاية: بفتح الليم وياء وساكـنة بعد اللام اللكسورة و جيم.

(؛) هو ابن البغادادي.



صفر سنة خمس عشرة وأربعمائة بالمدينة، ودفن بالبقيع بعل حَجَّه وبكاورته بككة سنةً． أخبرخي به الشيخ أبو العبّاس أحملا بن الحسن بن محمل المصري؛ قراءة عليـــــه بابلــــامع الأزهر من القاهرة المُمِّيِّة（1）قال：أنحبر نا به الإمام أبو ححَّان الأندلسي قراءة عليه، قـــــــــال： أخبرنا به أبو عمال عبل النّصير بن عليّ بن يميى المريوطي قراءة وتلاوة، أخبرنا الإمام أبـــو القاسم عبل الر ممن بن عبد البحيل بن إسماعيل الصفراويّ كذلك، أخبرنا به كذلـــــك أبـــو
 الغرناطيّ، أخبرنا أبو الحمسن عبل الر حيم بن قاسم بن عممل الحجَّاري（r）ــ بالراء－أخحبرنا أبو عمر أحمد بن عحمد بن المور（ء）الحجّاري－بالراء－：أخبرنا المؤلّف． وقرأت ．مضمّنه القر آن كلّه على الأستاذ أبي المعالي ابن اللّّان بدمشق وإلى أثناء سورة ＂النحل＂على الأستاذ أبي بكر بن الجنديّ وقر آ به على أبي حيَّان، وقرأ به على عبل النصير ابن علي المريوطيّ، وقرأ به على أبي（ْ）القاسم الصغراويّ وأبي الفضل جعفر بن عليّ

（＂）كذا ضبطت في（ س ）، وضبطت في（ظ）ب، بكسر العين وتشديد الزاي، وهو إشارة إلى بانيها：المز لدين الل؛
الفاطمي．
 شيو خه مع رداءة خططه، وله هظ في العر بية، توفي سنة الما 017.
 النقلة：1／．
r r r


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

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


 حسن الماضرة：

ح وقرأت به على الشيخ"(1) الصالح الثقة المقرئ المسند أبي عمد عبد الوها الوهاب بن مكد













$\qquad$
()

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






ابن الفحامه（1）وقرأ به على أبي الدسن عليّي بن العجمي＂،（1）وقرأ به على المؤلّف．

## كتاب الكافي

 الإشبيليّ، وتويْ فِّ شوّال من سنة ست وسبعين وأربعمائة بإشبيليّة من الأندلس．




 المالي عن أبي حيَّان وكتبه لي بجطه．
 ．$\rightarrow$ ．




组




والذي رأيته في أسانيد أبي حيَّان وبخطه: قال قرأته على أبي عليّ(1) بن أبي الأأــــــوص (r).


الفازازاني بن المصَالّي. ${ }^{\circ}$
ح قال ابن أبي الأحوص: وأنبأنا أبو الخسن عليّ بن جابر الدّباج (1) قال: أنحبرا() أبو بكر كممد بن صاف" (1)

ح قال ابن أبي الأحوص: وأخبرنا أبو الربيع ابن سالم(9) الحافظ سماعاً عليه لمaيعه إلا




(r)

وهو اليُسْر بن عبد الله، أبو الحسين، وأبو سهل أيضاً، مقرئ عارف.

()
(") كذا بالدال المهملة والباء الموحدة من أسشلل، والجِيم، وتصسفت في (ت) إلى الحاء المهملة، ومو إمام علاْمــة،




(^) هو عحمد بن حلف، و " صاف " هو جحُُ جلًّه، إمام، مقر ئ، حاذن، له شرح على "الأثـعار الستة" و"فصيح"

انظر: غاية النهاية: Y /
 =

يسير（1）فوات دخل في الإجازة：أخبرنا أبو عبد اللهُ عمدل بن جعفر بن حَمِيد．${ }^{(1)}$ ح قال أبو حيَّان：وقر أته على أبي جعفر بن الزُّبُير（r）بغرناطة؛ أخحبرنا أبو بكر كمما بن أحمل بن القاضي（1）اللّخميّ：أخحبرنا أبو الحكم عبد الرحمن بن حجّاج（م）وأبو العبّاس أحمد
 حَمِيد وابنَ حجّا ج وابنَ مقدام－：أخبرنا أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح． قال ابن بقىّ：إجازة، زُقو آنَر من حدّث عنه في الدنيا．





 حيث لم أر من وصنه بالقضاء．．

















 وقراءة وتلاوة.




$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : الدزر الكامنة: 10/0 11 }
\end{aligned}
$$



الشاطي، توي سنة VIr.

(") قراءة ابن وثيق على حبيب كانت سنة OqY
انظر : غاية النهاية:
(I)






 التّويَّ بالروضة تُحَاه الـُحرة الشَّريفة．



 بن عبيد اللإ（）عن أبي القاسم بن بَتّي عن الإمام أبي الحسن（1）شري يح عن أيها المؤلّف كمـا تقلـ

> (') هذا الصواب، و تصحفت في ( ت ) بالصاد المهملة والغين المعجمة.




（ ）الشّدادي، بالشين المعحمة ودالين مهملين بينهما ألف، وتصحفت في＂الغاية＂الدَالُ الثانية إلى واو، وهي نسـبـة
 تو ين سنة VYr هـ
（＂）هذا الصواب كما في（ت）و（ز）و في البقية وكذا المطبو ع：》 عبد الله « مكبراً، وهو تحريف．
وهو ابن أبي الر＂بيع، شيخ سبتة، تصدّر للإفادة في حياة شيو خهه، هُلّ من نظراء ابن ماللك وابن عصفور في النحو ． شرح＂إيضاح الفارسي＂ّ في أربحة أسفار．تو في سنة 7A

انظر：غاية النهاية：｜ا


## كتاب الهداية

 وتوين فيما قاله الحافظ الذهبيّ بعل الثالاثين وأربعمائة(1) أخحبرين به الشيخ الإمام شيخ القر اء أبو المحالي يحمل بن أحمل بن عليّ الدّمشقيّ بقراء"ي عليه (r) في سلخ ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$ (ادى الآخرة سنة تسع وستين و سبعمائة بدمشق المرو سة.
 بن زكريا القاهري، قالا: أخبرنا مها الإمام أبو حيَّان محمل بن يوسف، قال الأول: تــلاووة وقراءة، وقال الثاي: قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أنحبرنا به القاضي الصا لم أبو عليّ الحســـــين بن عبل العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي قراءة منـــي عليه بغر ناطة في شوال سنـي أربع و سبعين وستمائة قال: أخبرنا به الحافظ أبو عمران موسى بن عبد الرمهن بن بيىى بن

 قال: أخبرنا الأديب أبو عبد الله عحمد بن سليمان بن (^) أحمد النفزي(9) سماعاً، قال:

> (') (r) (r)



السيرة النبو ية"، تولى القضاء وحسنت سيرته. توفي سنة 1ه0 هــ.


(ابن " 》 ( ${ }^{\wedge}$ )
 بكلاً. تو

أنحبر في خالي غانم بن وليد بن عمر（1）المخزومي قال：أنحبرنا المؤلّف．









 انظر ：غاية النهاية：
( لم أعرفه.




 （＂）هو ابن الطبّاع، وقد تقدم ص： （²）مو الكوّاب، وقد تقدم ： （


بن أحمد بن خحلف بن الباذَشُ（1）قال：قرأت به على أبي الحـسين يميى بن إبر اهيم بــــن أبي زيد اللُواتي（Y）قال قرأت به على المهلويَّ المؤلّف．

## كتاب（لتنبصرة

تأليف الإمام الأستاذ الحلاّمة أبي محمل مكيّ بن أبي طالب بن محمل بن غتار القيســـي القيروانيّ تخ الأندلسيّ، وتويْ ثالي الغرم سنة سبع وتلاثين وأربعمائة بقرطبة．
 الحَّالي في كتابه إليّ من حلب، عن الإمام المقرئ أبي الحسين بيمى بن أحمد بن عبد العزيــ
 المقرئ（؟）قراءة عليه، أخبرنا أبو ييىى اليسع بن حزم بن عبد الله الغافقي، أخبرنا أبو العبّاس


وقرأت به القر آن كلّه على الأستاذ أبي المعالي ابن اللبان بدمشق، وقر أ بـــه علـــى أبي حيَّانأت بمصر ، وقرأ به على أبي محمد عبل النَّصير بن عليّ بن بيىى، وقرأ بـــــــه علـــى أبي القاسم الصفراويّ．
 الحنفي، والإمام أبي عحمل عبلد الرحمن بن أحمل الشافتيّ باللدّيار الصريّة، وقرّآ بــــه علـــى

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (٪) 》 ( }
\end{aligned}
$$


 انظر：غاية النهاية：

الإمام أبي عبد الله عمل بن أحمد اللصري، وقرأ به على الكمال ابن شجاع الضّرير، وقـــرأ




 وكهذا الإسناد:

## كتاب القاصد

 وأربعين وأربعمائة.
قرأت به القر آن إلى ابن البّيّاز (8) وقرأ ابن البيّاز (0) على المؤلّف.

## كتاب الروضة


بذي الحجة سنة تسع وعشر ين وأربعمائة.

## و: كتاب المجتبَى


سَلْخ ربيع الأول سنة عشر ين وأربعمائة. .

(") في الططبرع: 》"البياذ « بالثال، وهو تصجيف.

$$
\begin{aligned}
& \text { (ا) أي ( ( }
\end{aligned}
$$


 البلنسي"، وقرأ على أبي الحسسن عليّ بن عبد اللّه بن خلف بن النّعمة البلنسي (r)، وقرأ علـى

 سفيان، وعلى غيرهم. ${ }^{\circ}$

## كتاب تثخيص العبار ات

تأليف الإمام المقرئ أي علي الحسن بن خلف بن عبد اللّه بن بَلِّيمة الموّاري" القــِيروانيّ


 به أبو القاسم ابن خلف الله، أخبرنا المؤلّف. وقرأت عضضمّنه هميع القرآن على الأستاذ ابن اللبان وقرأ به على عممد بـــن يو ســــ

$$
\text { (') هو اللَّرقيَ، وقد تقدم ص: A } 1
$$


ولي نطاباة بلنسية، وانتهت إيله رياسة الإقراء والنتوى، توفِ سنة هTV هــ.





 غrr/1/: غاية النهاية

الأندلسي(1) وقرأ به على عبد النصير الإسكندريّ.
ح وقرأت به على أبي محمد عبد الوهاب بن محمل القروي بّثغر الإسكندريّة، وقرأ به
 الشَّوَّاء المقرئ بالإسكندريّة، وقرأ به القوصيّ على أبي الحسين بيى بن أمحا بن عبد العزيز


 خلف الله بن عحمد بن عطية المقرئ بالإسكنلريّة، وقرأ به على مؤلّفه بالإسكندريّة / وهنا أصحّ إسناد وألطغه، مسلسل بالتلاوة بالإسكندريّة إلى المؤلّف.

## كتاب النتذكرة فوي الثر اءات الثّمـان

تأليف الإمام الأنتاذ أبي الحسن طاهر بن الإمام الأستاذ أبي الطيب عبد المنعم بن عبيد اللهّ بن غلبون الحلبي، نزيل مصر، وتوفي بـا لعشرٍ مضين من ذي القعدة سنة تسع وتسـعين وثلاغثائة.
أنخبري به الإمام العلاُّمة أبو عبد الله محما بن عبد الرحمن بن عليّ بن أبي الحمن بـــن
 المصري، أنحبرنا به الإمام أبو الحسن بن شهاع العبّاسيّ، أخمبرنا به الإمــــام أبــو اللــــود
 عليّ الخشُّاب أخبرنا به أبو الفتح أحمد بن بابشاذ الجموهريّ(r) أخحبرنا به المؤلّف. وقرأت عمخمنه القر آن كلّه على أبي عبل الله محمد ابن الصائغ المذكور، وأبي محمل عبل

(') هو الْو أبو حيَّان.

بالدّيار المصريّة، متفرِّين، وقالوا لي: ترأنا به كلَّ القر آن إفراداً(1) وجمعاً على الإنهـــــام أبي








 بالأيمة الاصر يّيّن الضابطين، و.كصر أيضاً.

## كتابب الروضة في الثر اءات الإحدى عشرة




> (') في المطبو ع 》 أفر اداً 《بتح المهزة، وهو تريف.




غليّ بن سليم. انظر : غاية النهاية: // 1.


تو

ونـالْين وأربعمائة.
أنحبر في به الشيخ الصالـ (1) الثقة أبو العبّاس أحمل بن إبراهيـم بن محمـــــود الدّمشـــيّيّ


 العبّاسيّ سماعاً وتلاوة، أخحبر نا به أبو البود غيات بن فارس اللّهمميّ سماعاً و تالاوة. ح قال شيخنا أبو العبّاس المَعْصرَالين أيضًاً: وأنحبري بكتاب (الروضة، أيضاً شيخنا أبو
 كذلك شيخنا الإمام المسند المقرئ أبو الفضل جعفر بن عليّ بن هبة الله بن جعفر بن ييى
 أخحبرنا أبو القاسم عبلد الرمن بن عتيق بن خحلف بن الفَحَّام الصِّقلّيّ، قال أنحبرنـــــــا أبــو إسحاقَ إبر اهيم بن إمماعيل بن غالب الخيّاط اللصريّ المالكي".

(r) اللدر سة الشبلية: نسبة إلن بانيها الطواشي شبل الدولة، واسمه: كافور بن عبد الله، من خدام الأمير حسام الدين
 سنة





الـج











 كمضمّنه، قالا: سمعناه وتلونا به على مصنّفه.





 , التجر يده، على أسانيد آرالرو ضهة، بواحد واتينّ فليعلم ذلك.






# كتاب الجامـع في (لعشر 

نرويه هنا الإسناد عاليأ باتّصال التلاوهَ وتوين معصر سنة إحلدى وستين وأربعمائة.

## كتاب التّجري1

تأليف الإمام الأستاذ أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر عتيق بن خلف / الصِّقِلِّـــيّ
 و ومسمائة.
 أحمل بن محمل بن إبراهيم المقدسيّ بسفح قاسيون بقراءتي عليه، قال: أخبر نا به الشيخ أبـو عبل الله عمال بن عليّ بن أبي القاسم بن أبي العزّ بن الورّاق؛ المعرو الموصليّ إلمنبلي" قراءه عليه وأنا أسمع سنة ثماني عشرة وسبعمائة، أخبرنا به الإمام أبو أحمـد
 كذلك الإمام أبو المعالي عحمد بن أبي الفرج بن معالي الموصليّ(₹) أخحبرنا به الإمام أبو بكر

$\qquad$
(') (ست) سقطت من (؟)





ابن إلموزي وغيره. توفي سنة


$$
r q \varepsilon-r q \cdot / r
$$

. $\rightarrow$ IT I (



قال شيخنا أبو بكر : وأخبرنا به إبحازة شفاهأَأ غير واحد من الثقات: القاضي سـلـيمان
 بن علي" المملانيّ مشافهة وعبد الر حمن بن عبد البيد الصفر اويّ ميّ مكاتبة.




 القرشيّ قراءة وتلاوة أخبرنا مؤلّفه كذلكِ.

 بن أمحا بن عبد الواحلد ابن البخاري.

$=$
.-هo 0 V
 11A- / 117/r / Y
(') القدسي، نفيه، حنبئي، قاضي.


 الكاكمة:

$$
\begin{aligned}
& \text { (م) في ( ()): (>الز رقيه بالقاق، وهو تصحيف. }
\end{aligned}
$$

طاهر بر كات بن إبر اهميم الفُرْثبيّي(1) المنشوعيّ عن مؤلّفه.










## مفردة يعقوب


 عبد الوأحد المقدسي عن النُسُوعيّ عن المؤلّف.

عمد بن أمد الصائغ بسنده المتقدم.

## كتاب التلخيص في القر اكات الثمـان







 عمر سماعاً وتلاوة عن الئلَّن سماءاً وتلاوة.


 (






 انظر : غاية النهاية: الما



 مَن حدّث عنه عن أبيّ الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء الموصليّ(گ) عن أبي معشر. قال أبو حيَّان أيضاً: وأخبربا به الرَّشيد عبد النهير المريوطي قــــــراءة وتـــلاوة عــــــن

الصفر اويّ كذلك.


الصفراويّ.
ع وقرأت مكضمّنه القر آن كلّه على أبي محمد عبد الرحمن بن أحمل بن البغـداديّ، وأبي
عبل الله عحمد بن عبد الزحمن بن الصائغ وإلى أثناء سورة >النححل علــــى أبي بكــــر ابـــن أيدغدي، قالوا قرأنا عمضمّنه على الصائغ، وقر أ به على الكمال الضّرير، وقرأ به علـــى ألي اللمود، وقرأ به الصفر اويّ وأبو الموده على أبي ييى اليسع بن حزم بن عبد الله بن اليســـع الأندلسيّ قال: قرأته وتلوت به على أبي عليّ(0) منصور بن الخيّيِّ بن يعقوبٌ بن يَمْلَى
(') في ( ت ) القرَّاب « وهو تحريف.
(") صفي الدّدن، المسند، ولد سنة

 والأرتاحي: نسبة إل موضع بكلب يقال له: (أرتاح) قال عنه الأرتاحي نفسه: غن من أرتاحن الـاحن البعر؛ لأن



انظر: السير: 19 / - . 19

 وبنا الإسناد نروي:

## كتاب: الرّوضة

 تلاوة، وقرأ عليه ها أبو (r) عليّ الأحدب اللذكور .
كتاب الإعلان





 كذلك.


(1)》العز اوي《 بالعين المهملة والزابي.
 اهـ تون سنة














الصفراوي" بثغر الإسكندريّة الخروس.

## كتاب الإرشاد

 .جمادى الأولم سنة تسع و وثانين وثلاغيائة.





## كتاب الوجيز

تأليف الأستاذ أي عليّ المسن بن عليَ بن إبر اهيم بن يز يزداذ بن هرمز الأهوازيّ، نزيل دمشق، وتويْ هِا رابع ذي الحمه سنة ست وأربعين وأربعمائة.




(8) كذا في هميع النسغ، وقِ تر جمته عند المؤلّف 》 ا اخزار « بالراء في آخره.
وهو: مقرئ، شيح متصبر، قيرواني. انظر: ثابة النهاية: ا/ OqY






 تسلسل لنا إلى المؤلّف باللدّمشقيّيّن وبدمشق إلى المؤلّف． وقرأت به القر آن كلّه على ألي عبد الله ابن الصائغ، وأبي عممد بن البغداديّ، وألبي بكي
 الصائغ وقرأ به على الكمال علي بن شجاع الضّرير، قال：قرأت به على أبي الجود، قــــاله：

> (') 》 عمد بن « سقطت من ( س )، وي (ز): 》عمد بن< فتكون أربعة.
 وراليم

يختلط، توفي سنة VYT هـ لــ ليلة عرفة عن أربع وتسعين سنة وشهرين． انظر：：الشنرات：
（£）غن（م）：》أبو منصور＜


(T) انظر : غاية النهاية:



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

قرأت به على الشريف الخطيب، قال: قرأت به على أبي الحسن عليّا/ ابن أحمد بن علــــي



 سماعاً قالا: أنحبر نا أبو الوحش سُسُيع: أنحبرنا المؤلّف.

## كتاب السبعة

للإمام الحافظ الأستاذ أبي بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن بعاهد التّميميّ البغـداديّ
وتوفي هِا في العشر ين من شعبان سنة أربع وعشر ين وثلاثائة.


الالصيني، لم أعرف هذه النسبة.
 أصبان.


$$
17 N / r, V A
$$





(r) (عليه): ستطت من (س)

.ـ.

 $=$

بقراءتي عليه في سنة سبعين وسبعمائة بالمِّةٍ الفوقانية؛ ظاهر دمشق، عن شيخه أبي المجسـن عليّ بن أحمل بن عبد الواحد المقدسيّ عن الإمام أبي اليُمْنِ زيد بن الحسن بن زيد الكنديّ سماعاً لبعض حرو فه وإبحازة لباقيه． ح وقرأت القرآن ．مضمّنه على الشيخ أبي محمل بن البغـــــــاديّ وإلى أثنــــاء ســـورة
 بن أحمل الصائغ قال：قرأت به على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمــــل بــن إسمـــاعيل
 بن أحملد بن تو بة（r）الأسدي＂（r）المقرئ قراءة عليه وأنا أسمع، قال：أخبرنا أبو محمل عبــد الله بن محمل بن عبد الله بن هَزَارَمَدْ الخطيب الصَّرِيفينـيّ（\％）قال：أنحبرنا أبو حفص عمر بن
 وتلاوة لقراءة عاصـم، وهذا سند（V）لا يو جد اليوم أعلى منه مع صحّتّه واتصاله．／





 （）في（ س ）》 الإسكندري＂«بدل 》 الأسدي＂« فلعله تريف．



 （ 7 （ $\cdot$（ ）
．
（＂）في المطبوع：》 إسناد «، ومو بَر يف．

## كتاب المستنير في القراءات اللعشر

 البغداديّ وتوين هِا سنة ستّ وتسعين وأربعمائة.
 بقراءتي عليه في شهر ربيع الأول سنة إحاى وسبعين وسبعمائة بسغح قاســـيون، قــالـ:










 بن إسماعيل بن إبر اهيم بن فارس الإسكندري" ثم الدّمشَقيّ، قال: قرأت عمضمّنه على الإمام

(




(2) في الططبوع" 》 إسحاق بن « وهو تَر يف وشطأ.

 على مؤلّفه.





## واختبار خلف واليزيدي.







 وتلاوة.



 r..-raq/







## كتاب الإيجاز



 اليُمن الكندي" قراءة عليه.




 وتاوة.

## كتاب: إرادة الطالب في القراءات (لعشر(")

وهو فرش القصيدة الُلْحِـةـة.

## وكتاب: تبصرة المبتلدئ

وغرِ ذلكُ من تأليف سبط المّيّاط المذكور، وما فيّ ذلك من:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في المطبوع: 》 أخبر }
\end{aligned}
$$

## كتاب: المهذّب في الحشر

 هِا سادس عشر الخرم سنة تسع وتسعين وأربعمائة.

## وكتاب: الجامع في القر اعات العشر وفر اءة الأعمش

 حاود سنة ثهسين وأربعمائة.

## وكتاب: التذكار في الثر اعات العشر

 البغادي، وتوفي هـا في صفر سنة خمس وأربعين وأربعمائة.

## وكتاب: المفيد في القز اءات العشر

 الأولى سنة اثنتين وأربعين وأر بعمائة.
 10/1

أمّا كتاب "المهنب" فنن مؤلّفه جدّه أبي منصور الميّاط سماعاً وتلاوة.


 البغدادي"(r)، قال: أخبرنا مؤلّفه مماعأاً وتاولوة.


$$
\begin{aligned}
& \text { غاية النهاية: r / / . }
\end{aligned}
$$


المباز (r) أخبرنا الحسن بن عمما الباقرحي (8) أنا المؤلّف (ه).
 مؤلّفه.

## كتاب: الكفاية








(r)
(r) (r)



> وتصحفت في (س) وغغاية《 المولف: (الباقرجي) بالــمـ.




ويظهر أن الئلف تبع النمبيّ في هنا التصحيف والسهو، فالنص منقول حر فياً منه.


وتصحفت (الطبري) في (P) إلى (الطير) بالمثناة التحتية.



 وقرأت عمضمّنه القر آن كلّه على أبي عمد ابن البغداديّ، وعلى أبي بكـر بن البـــــــديّ،



## كتابا: الموضـح والمفتاح في القر اءات العشر





وقرأ على ابن نارس على (0) الكنديّ على مؤلّ لّفهما.

## كتاب: الإرشاد في العشر

 شوال سنة إحدى وعشر ين وثمسمائة.


(')



بن الفرج الفاروثيّ الشافعيّ(1) فيما شافهي به إن لم يكن "مماعاً، قال: أخبرنا به والدي الميا أبو
 سماعأ وتلاوة، قال (t): أخبر نا المؤلّف كذلكا











$$
10-7 / 1
$$

(r) النظر : غاية النهاية:

() 》 قالز《 من (٪)





السانيد ) عن ابن الجوزي، توفي سنة


$$
\begin{aligned}
& \text { أنحبرنا ابن الباقلآّيّ الواسطيّ سماعاً وتلاوَة عن المؤلّف كذلك. } \\
& \text { وهذا إسناد(1) عال متّصلٌ إلم المؤلّف، رجالُه( (r) واسطيّون. }
\end{aligned}
$$

وقرأت به القر آن كَلهّ على المشايخ الثلاثة المصريِّن كما تقدمه وأنخبرو ين أفمى قرعوا به
 وقرأ به على زيد بن الحسن، وقرأ به على عبد اللهّ بن عليّ(") وقرأ به على المؤلّف.

## كتاب الكفاية الكبرى

لأبي العزّ القلانسيّ المذكور.

 ابن (8) الباقلانيّ كذلك عن المؤلّف كذلك إلك.

وقرأت به جميع القر آن على شيو خي المصريّن عن تلاوفَم بذلك على الصائغ، وقرأ به على ابن فارس، وقرأ به على الكندي، وقرأ به على سبط الحّيّاط، وقرأ به على مؤلّفه. كتاب غايـة الاختصار
 الممداني"، وتوفي هـا في تاسع عشر جهادى الأولى سنة تسع وستين وثمسمائة.
 بقراءي عليه بالِامع (0) الأموي" في شهر رمضان سنة خمس وسبعين وسبعمائة، قال: أخبر نـا
(') كذا في ( ز) و (س ) وفي البقية: 》 سنـ «، . ( ) .

(") في (س ): " في ابلمامع"

 قال: أخبرن نا به مؤلّفه سماعاً وقراءة وتلاوة.



 كمد بن عمر بن أبي القاسم الواسطيّ، شيخ العراق المعروف بالداعي إجازة.



 اللعروف بابن الكال المِلِيّي()، وقرأ به على مؤلفَ آلفه.
 . - orar
إظظر: البداية والنهاية: rr/ir
الـدارس: :19/1




- $\rightarrow$ V.V V V



الكاض وهو خغا.


## كتاب: الإقناع في القراءات اللسبع



 حيَّان.



 الوليد إسماعيل بن بيىى الأَزدي" الططّار .

ح وأنبأني به الثّقّات عن ابن الزّبير المذكور إجازة، وقال أبو حيَّان أيضاً: وقرأته علىى



والـلِّلِي: نسبة إلى حلة المَزْيَدية، في بغداد.

 انظر : التا (بذش)
 الفيروز آبادي حيث قال: الباذش كصاحب اهـ. فهي بكسر الذال المعجمة. والله أعلم. انظر : القاموس والتا ( التم ( بنش )

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

 رفاعة قالا(r): أنحبرنا أبو جحعفر بن الباذَشَ.
قال أبو حيَّان: وأخبر نا القاضي أبو عليّ كما تقدم عن أبي القّاسم أحمد بن عمر (2) بن
 (1)**

## كتاب: الغاية

 وتوين هِا في شوال سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة.

 مكمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدّمشقيّ(v).

 أمتم بن إبراهيم بن عمر الواسطيّ(م)، وأبو الفضل ابن عساكر المذكور وغيره مشـــــافهة،


$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) في المطبوع: 》 عمير " بالتصغير، وهو تخريف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ما 'يّن النحمتين ستغط من (م) }
\end{aligned}
$$

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
















سنة 710 هــــ وانقطع . عومَا إسناد عال، ،







 المغر ب وإليها نسب المللي. تبصرة المنتَبه)؛

الوفا مهدي بن طَرارا القاييني (1) وقرأ على المؤلّف.

 الفضل أممل بن هبة الله بن عساكر بسنده المتقدم.

## كتاب: المصباح في القراءات العشر












$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: غاية النياية: }
\end{aligned}
$$


《un)
(r) كنـ



 محمل بن أبي المعالي بن المقرون (1) البغداديُّون؛ مشافهة من الأوله وهن وهاتبة من الباقين، قالوا أنحبرنا به المؤلّف سماعأ للأول وقراءة وتلاوة للباقين.
 الواحد الضّرير قراءة عليه بالجامع الأقمر من القاهرة قال: أخبر نا به / الأستاذ أبو حيَّــــــان



رستم الآتب)


خغيّر ، صاع، عالي الإسناد، بصير بعلم الأداء، توفي سنة ع ب هــــ


$$
\text { (r) مقر ئ، عُقق، مسند، قرأ على سبط المياط وغيره، توفي سنة Y . } 7 \text { هــ. }
$$









من أحد شيئأ، توقِ سنة o9v هــ

[^2]






حيَّان والحافظ أبو بكر بن مسلّي(8)، وهو الصّوّوب. (o)





(1) في المطبوع: 》 المسين « "مصغَرأ، وهو تريف.
(r) مقرئ حاذق، تاجر، معقّر، توفِ حدود سنة .rّا هـــ.

 (r) الجارر . بكة.


تشتيع، رأيتهم يُعْمونه، توفِ سنة rדף هــ.

إنظر: غاية النهاية: / (


$$
\text { (1) مقر ئ، فقيه حنفي، مفسرر، توين سنة } 099 \text { هـــ. }
$$






## كتاب الكامل في اللقراءات العشر والأربعين الزائدة عليها

 $9 r / 1$





 عمد بن المسين بن بندار الواسطيّ كذلك عن المألّف كذلكّ

 (0) ......4
$\qquad$





(

(
 $=$

وقرأت جميع القر آن با دخل في تلاوتي（1）من مضمّنه من القراءات العشر وغيرها على

 （النحل）على الأستاذ أبي بكر بن الجنديّ．

 أبي العّباس أمحل بن غزال الواسطيّ، وقرأ به على الشّريف أبي البدر مكمد بن عمر الدّاعي،









 وهذا القول المنسوب للمؤلف \＆مأجده فِ غاية النهاية．والله أعلم．
ون ( س ) وفي الأصل بياض بعا 》 به ه.

وفي（ ظ ）أشير بعد 》 به « إلى الحاشية وكتب：بياض．



(') في (س): 》تلارتهه《، وهو تريف.
(「) في (ز) و (س ) وكذا ال|مطبوع: 》 الائني عشرة 《
 بعض شيوخي، ثُ وقفتُ على كلام الحافظ الكَبير أبي العلاء الممذانيّ أنه قرأ عليه ببغـداد، وهو الصحيح. واللّ أعلم.

## كتاب المنتّهى في القر اءات العشر (r)

تأليف الإمام الأستاذ أي الفضل عمدل بن جعفر الحز اعيّ، وتوفِّ بنة ثُان وأربعمائة.

 الززاعيّ.

## كتاب: الإشارة في القراءات (العشر


دنحل في قراعتي ضمناً على شيوخي بإسنادهم إلى المنليّ، وقرأ به المنليّ على المؤلّف.

## كتاب: المفيد في الفراءات الثمـان

تأليف الإمام المقرئ أبي عبد الله عمد بن إبر اهيم الحضرمي" اليمنــيّ، وتوفي في حدود سنة ستين وغمسمائة، وهو كتاب مفيد كاممه الختصر فيه كتاب (إلتلخيص ، لأبي معشــر الطبريّ وزاده فوائد.

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



قرأت به القرآن ضّمناً على الشيوخ المصريِّن، وقرعوا به كذلك على شيخهم أبي عبد


 وعلى سعيلد بن أسعد اليمنــــيّ.


## كتاب: الكنز في الفراءات الْشر

تأليف الإمام أبي عممد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطيّ وتوفي في شــــــــوال
 للدّانيّ وزاده فوائد.
أنحبر ني به سماعاً وتلاوة الشيخ أبو المالي عمد بن أممد بن اللّاّان، وقرأه وقرأ به علـى مؤلّفه المذكور.
 البغذادي" وقر أه *وقرأ عضمّنه، (ڭ) على مؤلّفه.








ص:4.ه وانظر : غاية النهاية: ب/ ب/


وأخحبري به الشيخ المسند المقرئ صلاح الدين أبو بكر بن(') معمل بن أبي بكــــر بـــن محمد الأعزازي بّراعتي عليه، وقرأه وقر أ .مضمّنه على مؤلّفه.

كتابي: الاكفايةه في الثفزاعاث العثشر

على وزن (» الشاطبية "ورويِّها. (Y)

ناظمها المذكور وأخبرين ها سماعاً وتلاوة أبو المعالي بن اللبّان عن الناظم كذلك. وقرأت معمّن الكتابين المذكورين بعض القر آن على الشيخ المقرئ المُوّد أبي العّبـــاس


 ب"شحلة" وتو ڤف فِ صفر سنة ست وخمسين وستمائة، وهي قصيلة / "رائية" قدر نصـف „ الشاطبية ") خختصرة جداً، أحسن في نظمهـا وانختصار ها.
 السالاميّ وأخبرِي هـا عن [

 فالوزن: هو البحر اللني تنظم فيه التصيدة من طويل وكامل وغيره.





 $==$

الإربليّ(1) عن الناظم المذكور، سماعاً من لفظه عن الإربليّ المذكور قراءة معضمّنهاه، وهـــُا
من أطرف (r) ما وقع في أسانيد القراءات، ولا أعلم وقع مثله فيها

## كتاب: جمـ الأصول في مشهور (لمنقول

نظم الإمام المقرئ أبي المسن عليّ بن أبي حمد بن أبي سعل(8) الديوانيّ الواسطيّ،
وتويْ بواسط(0) سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، كذا رأيته بخط الحافظ الذهبيّ في طبقاته. (1)
وهو قصيدة لامية في وزن „الشاطبية ، وروِيِّها.
كتاب: روضةا"لفُقرير في الخلف بين "الإرشـاد" و"(لتيسير" نظم
المذكور.
 بدمشق، وأنحبر ني أنه قر أهما على ناظهما المذكور 'بواسط.

## كتاب: عقد اللآلمي في القر اءات السبع الـعو الي

من نظم الإمام الأستاذ أبي حيَّان عمدل بن يوسف الأندلسي"، في وزن „ الشاطبية "
قرأت كثيراً من نظمه على شيخنا ابن رجب عن شُبيخه عن الإربلي عنه. اهـــ

والعجب أن هنا البياض والفراغ وقع في هنا الوضع نفسه في "جامع أسانيد المؤلف: ق:اباب
انظر: غاية النهاية: Y/ /


الموصل.

(') كذا في (ز) و (ظ) بالمهملة، وفي البقيّة 》 أطرف « بالمعجمة، ولا وجه لما هنا، والله أعلم.
(r)
(8) في (ظ): 》 سعيد «، وهو خنطأ.



ورويِّها أيضاً؛ لم يأت فيها برمز، وزاد فيها على (() (التيسير)، كثيراً.
قر أهةا وقرأت .كضمّنها على ابن اللبّان، وقرأها وقر أ . ومْمّها على ناظمها المذكور. وقرأكها أيضاً على جماعة عن الناظم المنكور.



## كتاب: الثشرعةّ وِي الفز اعات(r) السبعةة


 عبل الر حيم بن إبر اهيم بن البارزيّ، قاضي حماة، وتوفي هـا سنة ثالن و ثلاگين و سبعمائة.
 بن ${ }^{(v) ~ ا ل ل ب ّ ا ن ، ~ و ا ٔ خ ب ر ~ ن ا ~ ا ٔ ن ه ~ ق ر ا ٔ ه ا ~ ع ل ى ~ م و ٔ ل ّ ف ه ا ~ ا ل م ذ ك و ر . ~}$ و شافهيي به الشيخ إبر اهيم بن أحمد اللّمشتيّ قال: شافهيني به مؤلّفه.

## الثصبيدة الحصرية فِي قراعة نـافِ

> نظم الإمام المقرئ الأديب أبي الحسن عليّ * بن عبل الغنيّ *(^) المُعريّ.




 (只)


(^) ما يان النجمتين سقط من (ى)

 أخبرنا أبو محمال النَّرُقُسْطيّ(r)"
 محمد، أخبر نا أبو جعفر بن حكم، وأبو خالل بن رفاعة، قالا: أخبرنا أبو جعفر ألمال بــنـ
 والسرقسطي -: أنحبرنا الحُصْرِيّ.

## 




 وفاته.



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

()






 الحُصريّ．



## كتاب التكملة المفيدة لحافظ القصيدة




 الرُّعينـيَّ في مفر سنة إلحدى وسبعين وسبعمائة．



(')



ون الققية: 》 سنة نيف وعشتر ين وسبعمائة. اهــــ 《

و：حاء في المطبوع：》 سنة ثالات وعشر ين وسبعمائة．اهـــ ه وهو خطأ ؟

$$
\text { انظر : غاية النهاية: } 1 \text { / ^00ـ0 }
$$

## كتاب: البستان في القراءات الثڤلاث عشرة"()

 المندي، وتوفي بالقاهرة في آخر شوال سنة تسع وستين وسبعمائة.

 كا بَقِيَ، وعاقين عن إكمال الختمة موتُه رممه الله.

## كتاب جمال القراء وكمال الإقر اء

 وتقدم (r) أنه توفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق.




 شيخ القراء شهاب الدين كمدا بن مزهر (7) الدّمشقيّي، قال: قرأته على مؤلّفه.
(י) انظر ص: 17 1 1 ( 1





 $=$
وأنخبرين بالقصيدة "النونية" منه وهي اليّ أولما:




## مفردة يـعقوب

 في سنة نيف() و ومسين وستمائة.

 المريوطي" تلاوة عنه كذلك.

وقرأ هو على الصفراويّ وجعفر الممدانيّ وعيسى بن عبد العزيز بأسانيدهم.

بالنص والأداء.


وأنحبري(1) هِا شيخنا عبد الوهاب بن محمد القروي" مشافهة عن أصحابه عنه تــــلاوة

 بالنص والأداء. وها أنا أذكر الأسانيد التي أدّت القراءة لأصحاب هذه الكتـب من الطرق المذكـــــورة،

 ترالمهم وطبقاقمّم إن شاء اللهُ.

## 

 الأولى إبراهيم بن عمر (1) عنه من طريقي "الشاطبية" و "التيسير".



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (س): 》وأنيرناه بالجمع. }
\end{aligned}
$$



$$
\text { انظر : غاية النهاية: } / \text { / I Y-Y }
$$




المقرئ، وقال: قرأت على إير اهيمّم بن عمر المقرئ(1).




 داود على اللاين بسنهـه.


 المباب البزاز البغداديّ المقرئ.

1. : التيسبر (')

 انظر; غاية المهاية:
 (

(") نز يل مكة، شيخ مقرئ، قال عنه اللداي: لم يكن بالضابط ولا بالمافظ. توفي سنة


 انظر : فهر ست ابن خير:


طريق أبي الحسن علي＂بن العلاّف（1）وهي الثالثة عن ابن بويان من＂المستنير＂：قال ابن

 يعقوب البغدادي＂الأستاذ الثقة．${ }^{\text {（2）}}$ طريق أبي بكر بن مهران وهي الر ابعة عن ابن بويان من كتاب＂الغاية＂له ومن كتاب ＂الكامل＂
قال المذلي：قرأت على أبي الوفا（0）وقرأ ها على أمهد بن الخسين يعني الأستاذ أبا بكر بن مهران．
 قال ابن سوار（V）：وقرأت ها جميع／القرآن على أبي عليّ الحسن بن أبي الفضل الشّـــرمقاني وأنبر ني أنه قرأ هـا جميع القر آن على أبي إسحاق الطّبّبيّ．

(') ثقة ضابط) من كبار أيمة أهل الأداء، توفي سنة Y97 هـ.
（）المستير：：
(") سقطت الألف بين الوار والراء في المطبو ع، ما أدى إل تصحيف الاسم إلى: 》 سنور"
(^) في ( ت ) بعد ( كـا ): 》 على « وهو سبق قلم.

أحمد بن إسحاق المالكي" البغدادي الإمام الثقة. (1)
طريق أبي بكر الشذآئي" وهي السادسة عن ابن بويان من طريعين:


$$
\begin{aligned}
& \text { وطريق الكارزَيني من ثلاث طرق: }
\end{aligned}
$$

 يعين الكارَزين.

القاهر بن عبد السلاק (V)، وأخبر في أنه قرأ هِا على الإمام أبي عبد الله الكارزَيني (A).
(') (1)





 والمَّازيّ نسبة إلى: الخنز ؛ عمله أر بيعه.








 فهذه أربع طرق للشذاّئي.


قرأت على أبي الـدسين نصر بن عبد العزيز الفارسي". (o)
 كتاب "الكاين" قرأ هـا ابن شر يح على المالكي".

هِا على أبي الحسن عليز بن الحسين بن زكريا الطُرُيثيثيّ(!).
 كتاب " المستنير"، قال ابن سوار: قرأت مِا على الشيخين أبي عليّ الـطّار المــــؤدّب، وأبي
(') كذا أطلق المولن ولم يصر حعمصر هنا الطرين هل هي من الالصباح أم من غيرهن.


 انظر : غاية النهاية: / ()
(i) تصسفت فِ ( ت ) إل 》 الدسن "



(طريئيت) ناحية كيرة من نواحي نيسابور.


الحسن علي بن عمد الحياط. (1)، وهي أيضً في "الجامع" له(r). طريق غلام الهراس وهي السادسة عن الفر ضي مُن كتاب "الكفاية اللكبرى" قال أبــــو

طريق أبي بكر الخياط (1) وهي السابعة عن الفرضي من ثلاث طرق. / من "المصباح" قال أبو الكرم: أنخبرنا هِا أبو بكر الحياط (V)




1\&q/1: (1) (1)

وهذه الطريق في „الـامع") :
(r) في (




 انظر : غاية النهاية: r

(") المزريف، بالفاء، وليس بالقاف كما في الغاية، وهي قرية بين بغلاد وعكبرا.

 onv: المشتتبه




(1). الحريري على أبي بكر الخنّاط المنكور في شعبان سنة إحلى وستين وأربعمائة

 نین فيه الشيخ الشاطبيّ من إسناده المتقدم ، ومن إسناده الآي عن القزّاز نساوي شـــيخه أبا عبد الله النفزيّ، حتي كأنّني أخذهَا عن ابن غلام الفَرَس شيخ شيخ الشاطبيّ. وتوين ابن غلام الفَرَس في المحرّم سنة سبع وأربعين وخمسمائة.
وقرأ أبو بكر الخيّاط وأبو عليّ غلام الهرّاس وأبو الحسن الحيّاط، وأبو عليّ العطّــــار،
 بن عليّ بن مهران بن أبي مسلم الفَرَضيّع
 وإبراهيم بن عمر، سبعتهم على أبي الحسين أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان البغــداديّ القّطّان الحربيّ.
فهزه ثلات وعشرون طريقاً عن ابن بو يان.

ومن طريق القزاز طريقان:






(「) في (j): 》 ونظائر هم "



$$
\begin{aligned}
& \text { الأولى طريق صالح بن إدريس (1) عنه من (r) ثمان طرق: } \\
& \text { الأولى: طريق ابن غُصن: }
\end{aligned}
$$


 الثانية: طريق طاهر بن غلبون من كتابه "التذكرة". الثالثة: طريق ابن سفيان من ثلاث طرق من كتابه "المادي" ومن كتاب "المداية" قــرأ
 شيوخه عثمان بن بلال وغيره عنه. الرابعة: طريق مكّين من كتابه "التبصرة".


$\qquad$ (") ابن علي"، القرطب، قال ابن بشكوال: كان شيخا أميًّا و لم يكن بالضابط، و كان خيرّاً فاضلاُ،





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


 الأندلسيّ

السادسة: طريق ابن نفيس من كتاب "التجريد"(٪) قرأ بها ابن الفحّام على أبي العبّـلس

$$
\begin{aligned}
& \text { أحمد بن سعيل بن أحمد بن نفيس المهري"(غ) } \\
& \text { السابعة: طريق الطلمنكي من كتابه(0) "الرو ضة". }
\end{aligned}
$$

الثامنة: طريق ابن هاشم(1) من كتاب(V) "الكامل" قرأ هـا الهنلي على أبي العباس أحمـــ بن علي بن هاشم المصري.
وقرأ ها ابن غصن، وطاهر، وابن سغيان، ومكي، وابن أبي الربيع، وابــــن نفيــس، والطلمنكي، وابن هاشم، ثمانيتهم على الإمام أبي الطيب عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك الحبي وقرأعلى أبي سهل صال بن إدريس بن صالُ بن شعيب(^) البغدادي

 (r) الأندلسي، ماهر ، رحال مسند القراء بالأندلس، توفي سنة 7 ٪ ع هـ


 توي سنة

( () كذا في (م) فقط وهو الأصوب، وفي البقية: » كتاب « هبدون الضمير. () تصحفت في ( س ) إل: 》 هشام « وهو : تاج الأئمة. سيتر جم له المؤلف في باب الإدغام (") في المطبوع: 》 كتابه « وهو گر يف.


طريق اللأرقطين عن القزاز وهي الثانية عنه:



 أهمد بن مهدي الدارقطين.

البغدادي القزاز .
فهذه إحلىى عشرة طريقًا عن القزاز.
وقرأ القزاز وابن بويان على (1) القاضي أبي بكر أحمد بن عمدا بـن يز يزيد بن الأشعث بن







(") البغدادي؛ سمع من الدارقطين كتابه في "القراءاتات".
غاية النهاياية:


$$
\begin{aligned}
\text { (^) انظر : غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

حسان العبُر البغدادي" المعروف بأبي حسان وقرأ على أبي جعفر محمد بن هارون الربغـيّ البغداديّ المعروف بأبي نَشِيط.
فهنه أربع وثلالتون طريقًاً لأبي نَشِيط.
 فالأولى: طريق ابن تشنبوذ من طريقين:


عبد الباقي بن فارس وقرأ على أبيه. (¿)


$$
\begin{aligned}
& \text { "التجريد" قرأ هكا ابن الفتّام على ابن نفيس أيضاً. }{ }^{\text {إن }} \\
& \text { ثالثتها: الطّرسوسيّ من كتاب "المجتى". } \\
& \text { رابتتها: الخزر بيّيّ من كتاب "القاصد". }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { طريق المطوّعي" وهي الثانية عن ابن شنبوذ من طريقين: }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text {. غ أبي 《 ( ) }
\end{aligned}
$$

> وهو: مسند القراء بالديار المصريّة، توي سنة
> غاية النهاية: !


وثانيتهما المالكي" من كتاب „ التجريد " قر أ هـا ابن الفحّام على أبي إسحاق إبر اهيـــم بن إسماعيل المالكيّ"
 الكارزَيني على أبي العِّبّا الحسن بن سعيد المطوّعيّ(گ)
 فهذه ثان طرق لابن شنبوذ.

وذكر ابن الفحّام أن الكارزيين قر أ على ابن شنبوذ، وهو غلط(0)، وتبعه على ذلـــــــك
 طريق ابن بماهد وهي الثانية عن ابن أبي مهران من كتاب "السبعة" لابن بماهل

rr-rı/ /(المهج:

$$
\text { (T التجريد: } / \text { / }
$$

(r) "
 الأنساب: (3) :
( ${ }^{\text {( }}$ (
(") في (ت ) 》 طرق « بالتنكير.





 أنا سماعاً.

طريق النقاش وهي الثالثة عن ابن أبي مهر ان من تسنع طرق:





خامستها: طريق أبي علي المسسن الشرمقاين.

قرأ(1) عليهم هـا ابن سوار (9).


$$
\begin{aligned}
& \text { عند كتاب "الغاية" . زالهَ أعلم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (') } 101 \text { (الروضة } \\
& \text { ) } \\
& \text { (r) هو تا جا الأئمة } \\
& \text { () انظر: غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: روضة الـلفاظ : ق: ع ع ع ع ع ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { n-v: } \\
& \text { () }
\end{aligned}
$$


الحز

 وقرأ ها الشيباني وابن الطبر على أبي بكر الخيّيّاط.






$$
\begin{aligned}
& \text { (') الإرشاد: (') } \\
& \text { (「) الكفاية الكبرى: } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$




 ( )
 . Worvar

توفي سنة 010 هـ 0 هـ












فهنه ست عشرة طريقاً للحمّاميّ.



$=$
.

( ( ${ }^{(1)}$
rir-ru/1/ : (r)
(
()


 الأسكاين -وليس النقاش - عن القاضي عن قالون . وهذه ليست من طرق "النشُر" والله أعلم.




طريق السعيدي（1）وهي الرابعة عن النقاش：من كتاب＂التجر يد＂قرأ هـا ابن الفحّـــــــام


 إبراهيم ابن أحمد الطّبري＂（م）



 وستع منه＂تفسيره＂وهو آنر أصحابه، ؤُقَه اللانيّ، توفِ سنة

（＇）الفارسي، أستاذ معروف، له مصنف في القراءات الثمان، وقف عليه الذهي، ومصنف في التجويل، رآه المؤلَف،
تو تو بعد سنة－


$$
\text { انظر : غاية النهاية: } 1 \text { /هra }
$$

（


（＂）المصدر السابق．
（ غاية النهاية： （＾）في（س）：》طريقي《 وفي（؟）》طريق《 بالإفراد．

${ }^{(r)}$ عليه هِا أبو العز، وقرأ العطار وأبو علي على أبي الفرج عبد الما

 الشنبوذي(8)

 (1). (1)
 والشريف الزيدي، والعلوي، والحمامي؛ تستهم على أبي بكر عممد ابن الخسن (V) بن زياد النقاش، فهذه تسع وعشرون طريقاً للنقاش. طريق أبي بكر المنتي وهي الرابعة عن ابن أبي(1) مهر ان من أربع طرق: الأولى: أبو علي البغدادي عنه؛ قرأ هـا الداين على أي الفتح، وقرأ على عبد الباقي ابن

$$
\begin{aligned}
& \text { (') في (ت): "على " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& r . / 1 \text { : }
\end{aligned}
$$



 YQ-YA: :

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

(1). الحسن، وقرأ على أبي علي مممد بن عبد الرحمن البغدادي الثانية: الشنبوذي عن المنقي من طريقين:

على الكارزين، وقرأ ها على أبي الفر ج الشنبوذي(r).

 العباس المطوعي
الرابعة: الشذائي عن المنقي من طريقين:

 اللخبازي والكارزيني على ألي بكر الشذائي.
 الثقفي المنقي، المعروف بصاحب المشطاح، (n) فهذه ست طرق وللمنتي.
(^) مقرئ، معروف، من قراء بغداد في زمانه، حاذق في رواية الملوالي عن قالون.

 و و أجد من أشار إليه، فالثل أعلم.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) (الكامل: ق: } 7 \text { ( } 7 \text { ( } 7 \text { ب } \\
& \text { ( } \\
& \text { (ز) " ( }{ }^{\text {( }) ~} \\
& \text { ( }{ }^{\text {( }} \text { ( }
\end{aligned}
$$

 الأربعة المذكورة في إسنادها (1)

 فهذه خمس وأربعون طريقا لابن أبي مهران عن الحلوالي.
 النهروافي وهي الأولى عن جعغر من ثلاث طرق:

 العطار
الثالثة طريق أبي الخسن الخياط من "البامع"(1) .

 ؟


 وإن صح هذا التقر ير فيكون مراد المؤلف من قوله: ( الطرق الأربعة ...) أي طرقه منه إلى ابن مهران صــاحب

 1६v/1: 1 : ( ${ }^{\top}$ ()


$$
\begin{aligned}
& \text { غاية النهاية: } \\
& \text { ب/£ } 7 \text { : } \\
& \text { (الجامع: } 9
\end{aligned}
$$

وقرأ هـا(1) الحيّاط والعطّاران(r) على أبي الفرج النهرواينّ.


 البغدادي، وقر أ على أبيه جعغر بن عمدل، فهنه أربع طرق بلمعفر.
 وأربعون طريقاً للحلواني"، عن قالون(ا)


فهذه ثلالث وثًانون طر يقأ لقالون من طر يقِيهُ (9).


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


 انظر : الأنساب:










$$
\begin{aligned}
& \text { طريق ابن هلال وهي الرابعة عن النحاس من ثلاث طـن طرق: }
\end{aligned}
$$


وسيد ابين أثرُرن.



: التعريف: 110-10 -





(^) من مذَّاق رواة ورش، توفي سنة



الأولى أبو غانم من ثلاث طرق:
 بن الحسن الضرير (1) ومن كتاب "ابلجتى " لعبد الجلبّار الطّرسوسيّ.


 أحمد الأْذْوْي" (0)،

 علي بن هاشم، وقر أ ها على أبي حفص عمر بن عممد بن عراك (A) (A)
 سن

(") روى رواية ورث عن أيها. غاية النهاية: \&r




 (") انظر : الكامل: ق: ق:






محمد ابن هلال.
طريق الخولاين وهي إلخامسة عن النحاس من أربع طرق:
طريق اللداي قرأ ها على أبي الفتح فارس بن أحمد (1).

وومن كتابي "التجريد" و"تلخيص العبارات" قرأ هـا (V) ابن الفحام وابن بليمة علـــى أبي
الحسن عبل الباقي بن فارس.

ومن "الكامل" قر أ هـا الهنلي على تاج الأئمة ابن هاشـم، وقرأ هـا الهنلي أيضا عــــــــالى إسماعيل بن عمرو.


> (1) في (ز) و ( س ): 》 ابن « تصحيف.

بن يوسف المصري.

أما طر يق زيد بن علي فيه: المالي عن ابن هاشم.... عن إمماعيل النحاس عن زيل الشُعرالي.. انظر : الكــــــامل: rer
(3) كذا في النشُر أن عمر بن عراك قرأ على ابن هلال، وهذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله - وجل من لا يسهو -




غاية النهاية: /

(")

ابن عراك على أبي جعفر مـدان(1) بن عون بن حكبم الحولاذي. طريق أبي نصر الموصلي: وهي السادسة عن النحاس من طريقي أبي محشر و"الكــلمل" قرأ هما أبو معشر الطبري، وأبو القاسم المذلي، على الإمام أبي الفضل عبد الرممن بن أمـــــ بن الحمسن الرازي، وقرأ بها على أبي محمد الحمسن بن محمل بن الفحام، وقرأ هـا عـلــــــى أبي

طريق الأهناسي / وهي السابعة عن النحاس من طريقين من "الكامل": قرأ ها الهنلي على أبي نصر وقرأ هبا على اللفبازي.
 وقرأ بكا على أبي عبل الله محمد بن إبراهيم الأهناسي() ${ }^{\circ}$ (7) طريق ابن شنبوذ وهي الثامنة عن النحاس من طريقين من كتاب "الكامل": قرأ هما المنلي على أبي نصر العراقي، وقر أ على أبي الخسن الخبازي، وقرأ هـا علــــى أبي بكر الشذائي
 (r)




انظر : غاية النهاية:
 وليس به. اهـ غاية النهاية: ( ${ }^{\circ}$ (الطائي، ضابط معروف، غاية النهاية:
 I/

 وقرأ غزوان（（T）والشذائي على أبي الحسن بن شنبوذ．

 تسع عشرة（م）
طريق ابن سيف عن الأزرق من ثلاث طرق： الأولى طريق أبي（1）عدي من سبع طرق ：الور

عبد المنعم بن غلبون．
الثانية：طريق الطرسوني من طريقي＂اليني العنوان＂و＂والثمتى＂قرأ ها أبو الطاهر بن خلف



(') تصحفت فِ ( ت ) و(م) الم (》 ابن «"

ira／八：：（）


 （＂）في المطبوع تصحفت إلى：》 الثانية 《

> على أبي القاسم عبد الجببار بن ألمد الطرسوسي(9) الثالثة(•): طريق ابن نفيس من ثلاث طرق:
.
على أبي العباس أحمد بن سعيد بن نفيس (1).
الرابعة: طريق مكي من "التبرة" لمكي (r)


ها على جذه (0) أبي عمد عبد الله بن عبد الر من الظهراوي (1) الموين.

"الكامل" قرأ هـا المذلي عليه بالقيروان.(9)

السابعة طريق تاج الأئمة أبي العباس أمدا بن علي (•(1) بن هاشم المصري من "الكامل"





 قريبة من مكة.





$$
\begin{aligned}
& \text { () التجر يد: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (j) () } \\
& \text { (") الكامل: ق: }
\end{aligned}
$$

قرأ هـا عليه أبو القاسم الهنلي بمصر (1).
وقرأ تأج الأئمة، وأبو محمل الحداد، والحو ين، ومكي، وابن نفيــس، والطرسوســـيـ،
 المصري(). فهنه اثنتاعشرة طريقا عن أبي عدي.
طريق ابن مروان: وهي الثانية عن ابن سيف من ثلاث طرق: طريقي "الإرشاد" لأبي الطيب عبد المنعم ابن غلبون، و"التذكرة" لطاهر بن عبد المنعـم بن غلبون، ومن "الكامل" قرأ هِا المنلي على ابن هاشمَ وقر أها على عبل المنهم بن غلبون، وقرأ عبد المنمم وطاهر على أبي إسحاق إبراهيم بن محمل بن مروان الشامي (r) الأصـــل ثم المصري(غ)؛ عبد المنعم جميع القر آن، وطاهر الحروف. طريق الأهناسي وهي الثالثة عن ابن سيف: طريق واحدة من "الكامل" قرأ هما الهـــنلي على منصور بن أحمل، وقرأ على أبي الحسن علي بن عحمل الخبازي، وقرأ هـا على أحمل بن

نصر الشذائي، وقرأ على أبي عبد الله محمل بن إبراهيم الأهناسي
 الله بن يوسف بن سيف التجيي المعري. فهذه ست عشرة طريقاً إلى ابن سيف.






 أبو بكر بن عبد الهُ بن مالك، وهر وهم اهــــــ



وقرأ ابن سيف والنّحّاس على أبي يعقوب يوسف بن عمرو（1）بن يســــار الــــــنيّ، ثم
 ط طريق الأصبهاني عن أصحابه عن ورش؛؛ فمن طريق هبة الله من أربع طرق：الحمّــاميّ وهي الأولى عن هبة الله من اتين عشرة طريقاً．
 قرأ بها عليه ابن الفحّام（ّ）
أبو عليّ（2）الحسن بن القاسمم（ْ）الوابططيّ من طريقين؛ كتاب＂الكفاية الككبرى＂قرأ بـا عليه أبو العزّ القلانسيّ（1）（1） ومن كتاب＂غاية الاختصار＂قرأ بها أبو الحلاء على أبي العز القلانسي＂（v）．
 سوار（＾）
أبو علي" المالكي" من كتاب "الروضة" له(9".
 عليه هـا الهنليّ（．（1）．

$$
\begin{aligned}
& \text { (') في ( س ): » عمر « وهو خطأ. } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (「) التجريد: ق: r /ب } \\
& \text { () 》 ( } \\
& \text { (\%) هو غلام المرّابي. }
\end{aligned}
$$

 （＂）إسناد رواية ورش بأكمله سقط من النسخ التي وصلت من＂الروضة＂．انظر：الروضة：lor （＂）الكامل：ق：
أبو الفتح بن شيطا من كتابه "التذكار".

أبو القاسم عبد السيد بن عتاب (1) الضرير من كتاب "المنتار "المتاح" لابن خيرون، قرأ عليـه
هها أبو منصور عممل بن عبد الملك بن / ألميرون.

 إليه. ${ }^{(0)}$

 سورة "الفتح"(1) ".


 والتوسط في الخانات بين البائع والمشتري.



()

(1)

(V) الوار سقطت من الططبوع.
(

.
(') (') أي: الماسني.
('(') قراءة أبي الكرم على الماشثي كانت بالمبع كما ذكر المؤلّف والذهبيَ.

 رزق الله.



 طريق النهروالي عن هبة الله: وهي الثانية عنه من ثلالث طرق عـن عنهي:
 الثانية طريق أبي علي الواسطي من "كفاية" أبي العز قرأ عليه هـا أبو العز القلانسي (.) ما ومن
 الأمر أنا طريق واحدة. (ا)




2r/ /
"غاية" أبي العلاء قرأ هِا على أبي العز عن(1) الواسطي(r)؛
الثالثة طريق أبي الحسن الخياط من كتابه "البامع".

النهرواني فهذه أربع طرق للنهرواين．

 النحوي طريق ابن مهران：عن هبة الله وهي الرابعة عنه من كتاب＂الغاية＂لإماما أبي بكر بـــن مهران وقرأ هِا ابن مهر ان، والطبري، والنهرواني، والـمامي؛ الأربعة على أبي القاسم هبة الله
 ومن طريق المطوعي عن الأصبهاني من ثلاث طرق ：

 وإنا ذكرها أثناء ترجمته للطبري．
(׳) في المطبو ع: 》 اثنان «.

$$
\begin{aligned}
& \text { (ت) (') }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في (س ) والمطبوع: 》 أبو «، بالإفراد ، وهو تحريف . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ar: التلنخيص: }{ }^{\text {( }} \text { () } \\
& \text { 钓: (^) }
\end{aligned}
$$

(1). سبط المّيّاط وأبو الكرم على أبي الفضل العبّاسيّ المذكو طر يق أبي القاسم المنليّ وهي الثانية. طريق أبي معشر الطّبريّ وهي الثالثة.



 وقرأ الأصبهانيّ على جماعة من أصحاب ورش وألص وأصحاب أصحابه.




$$
\begin{aligned}
& \text { (ك) انظر: الكامل: ق : }
\end{aligned}
$$






في العر ثنة: رشيد.
 (")



 (v)

وأما أصحاب أصحاب ورش: فأبو القاسم موّاس بن سهل المعافري (^) المصري، وأبــو البباس الفضل بن يعقوب بن زياد الحمراوي(9)،



$$
\text { انظر : غاية النهاية: } 1 \text { /T \&- £ غ }
$$

(r)
 سنة. انظر : غاية النهاية: 1/
(؛) كذا ضبطه المؤلف والذهبي، وتصحفت في "الغاية" بالمحجمات. والحرس: قرية في محر.
انظر: غاية اللنهاية:







(^) بتُقيل الواو، مقرىئ ششهور، ابن أحت أبي الربيع الر شُيديني.

الظظر : غاية النهاية:
 الإضافة" والمدراوي نسبة إلى : الحمراء ، موضع بفسطاط مصر.
$==$
 داود بن أبي طيبة(r) المريري.

 وقرأ ابن داود بن أبي طيبة على أييه( الم الـي










 - orri
 من كنانة مضر ، وغيرها.


 انظر: : جامع البيان: / / ع ع ب



فهذه إحدى وستون طريقاً لورش.

$11 r / 1$






## (1)




 رضي الله عنهم على رسول الله






$\longrightarrow$ (0)
(1) وتو في نافع سنة تسع و ستين ومائة على الصحيح، ومولده في حلود سنة سبعين وأصله من أصبهان (r)، و كان أسود اللّون حاللكاء(r)، و كان إمام الناس في القراءة بالمدينــة،
 سنة(0)، قال سعيل بن منصور (1): سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سُنَّة، قيـلـ له: قراءة نافع؟
 أهل الملدينة، قلت: فإن لم تكن ؟ قال: قراءة عاصمـ. ${ }^{(9)}$

 الرائحة.
(') انظر : غاية النهاية:
(r (r) هذا قول الإمام نافع نفسه قاله للإمام الأصمعي إمام اللغة. انظر : المعرفة: 1 (r

(8) في (ز): » واحتمع "

(") أبو عثمان، ثقة، روى عن ماللك والليث بن سعد وغيرهما، وروى عنه الإمام أحمل ومسلم وأبو داود وغيرهم،







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

 الـكاية من جهة جهالة راويها. اهـــ





القر آن يسمعه (7).

وقال: قرأت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها عنه ${ }^{\text {ع (V) }}$.



قد كـت أحسبين قالون فانطلقت ** *اليو أعلم أني غير قالون
انظر: التّا ( قَّلْن )

(ل) الظظر: غاية النهاية: $110 / 1$
«


$$
\begin{aligned}
& = \\
& \text { من جهية جهالة راويها. اهـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر: : الصادر السابيةّ. }
\end{aligned}
$$







 ببغداد. ${ }^{\text {(9) }}$
(') نقل هذا القولِ عن تالون تلميذُه عثمان بن خُرَّزاذ الأنطاكي.















 ضابطاً لما لا سيّما في روايتي قالون وهشام، رحل إلى قالون إلى المدينة مرّينين(ا)، و كان ثقة متقناً.
وتوفي ابن بويان سنة أربع وأربعين وثلاثائة ومولده سنة ستين ومائتينين (r)، و كان ثقـــة كبيراً مشهوراً ضابطاً.



وتعيق وحذق.
 "قالون" انفرد بإتقانه عن أبي نشيط.





 ()
الظر: غاية النهاية: // /التذكرة ا / \& \&
(') وعبارته: توفي قبل الثلإلغائة فيما أرى.
(") أي 《 سقطت من (س )



 وهو الذي خحلف ورشا في القراءة والإقراء .كصر، و كان قد لازمه مدة طويلة.

 رابطت دعه بالإسكندرية(")
 الأزرق، لا يعرفون غيرها



 شيو خه.

قال الحافظ أبو عمرو الداي: هو إمام عصره في قراءة نافع رواية ورش عنه، لم ينازعه (9) (9)

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






 o $\quad$ : : ( )

 رواية ورش، ععققا جليلا ضابطا نبيلا.



 مشهورا، قال الحافظ أبو عبل الله الذهي فيه: أحلد من عني بالقراءات، وتبحر فيها وتصلّر

 وألف (1) وأثتى عليه الحافظ أبو العلاء الممداني وغيره.
انظر: المعرفة: 1/ 1
(8)


بغطه: توفي هبة الله بن جعفر التارئ في صفر سنة
九.v/r / المعر (v)
(4) من أقلم مدن فارس وأشْهرها ، وبا كان مسكن ملك فارس ، بينها وبين "شيراز" اثنا عشر فرسنا .
rW/1 : انظر : معحبم اللبان
( الم (')

## وأما قر اوة (بن كثير

من روايت البزي وقنبل.
فرواية البزي(") عن أصحابه عنه(1) من من طريت أبي ربيعة عن البزي.
طريت النقاش عن أبي ربيعة من عشر طرقن



 الفتَّامْ ${ }^{\text {(0) }}$


 المطي على أبي عليّ المالكي (i)
 سوار (").

طريت أبي الـسن المّيّاط وهي الـامسة عن المقّاميَ من كتابي "البامع" له و"السـتنير"

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ir : (') التيسير } \\
& \text { ( التجريد: ق: الب } \\
& \text { (") الروضة للمالكي": 109/1 ، الكامل: ق:109 ، التجريد: ق: ا/ب }
\end{aligned}
$$






العز القالنسي (0).





قرأ ها أبو الكرم عليه إلى آخر سورة "الفتح"(9(9).
 .الكرم



$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 90 / 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) الكامل: ق: } 9 \lambda
\end{aligned}
$$




 فهذه تسع عشر طريقاً للحمامي.
 . الالكي
 الحسين الفار سيّ(r) وقرأ على أبي الحسن عليّ بن جحعفر السعيلدي.

 على أبي معشر بسنده(左



 الطّبريّ(7)

الثامنة: طريق الشنبوذي عن النقاش من كتاب "المهـج" قرأ هـا سبط الحياط علــــــى أبي




(s) التلنيص: 90
 1ro/1:
أحمد الشنبوذي"(1).

التاسعة: عن النقّان طريق أبي محمد الفحّام من "كتابي"(r) أبي العزّ، ومن "غايـــة" أبي
 الفحّام السامريّ(گ)
العاشرة عن النقاش طريق فرج القاضي من كتاب "الرو ضة" قرأ عليــــهـ أبــو علــــي ال ال وقرأ فر ج والفحام والشنبوذي والطبري وابن العلاف والزيدي واللسعيلي والنـهرووالي والحمامي والفارسي عشرهّم على أبي بكر محملـ بن الحسن بن محمل بن زياد بن سند بـــن
(1)/1 المهعج:
(') كذا في النشر، أسند هذه الطريت من (كتابي) أبي العز ، ولعل المراد هما عنده: كتاب الإرشاد وكتاب الكففايــة
الككبرى.

وبالر جو ع إليهـا لم أجد هنه الطلريق في "الإرشاد"، بل ليس فيه عن البزي إلا طريق واحــــدة وهــي طريــق
الـمامي التي سبقت قبل قلبل.
 البزي. واللة أعلم.


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 90 / 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { orv: انظر (i) } \\
& \text { ( } 109 \text { ( الرو }
\end{aligned}
$$

 للمالكي: 109
(") بفتح التاء على الصحيح، بلدة بين بغداد والمصصل، وإلى بغداد أقرب، قيل: سميت باسم تكريت بنت وائل،



طريت ابن بنان"() عن أبي ربيعة من طريقين من كتابي "المصباح" لأي الكرم و "المفتاح"







 بشر (r) الأنطاكي
 نارس بن أهمد، وقرأ هـا ابن الفحّام على عبد الباقي بن فارس وقرأ بأ ها على أبيه فارس وقرأ
onV:(') ستأتي تر جمته ص




$$
\begin{aligned}
& \text { والتراجم. انظر : غاية النهاية: } 99 \text { ج } \\
& \text { ( } \\
& \text { onv:(0) ستأتي تر بمته ص: }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (") تصحفت في (د) إلى: 》نسر « بالنون والسين المهملة. }
\end{aligned}
$$


تو تو سنة
 (9) هذه الطريق ليست في "التيسير" ولا في "جامع مع البيان"، فهي طريق أدائية.

هـا فارس على عبد الباقي بن الحسن (1).
الثالثة عنه: عبد المنعم بن غلبون من كتابه "الإرشاد".

إسحاق البغدادي(\&) نزيل الرَّمْلة (o)



أبي هاشم * عمر بن عممد*(^) البغدادي (9).





$$
\begin{aligned}
& \text { (5) انظر: : غاية النهاية: } \\
& \text { () بلدة في فلسطين. }
\end{aligned}
$$






 عمر قرأ المروف وابن صالِ قرأ ألقر آن، فهله ست طـ طرق عن ابن ابن المُباب.

 رواية قنبل: عن أصحابه عن ابن كثير.
$110 / 1$
طريق ابن بكاهد من طريقين: /





فارس وقرأ على أبيه.

 موسى المعّلّ عليه(1).

> (') الدُقَق: نسبة إلى: الدقيق وعمله وبيعه. الأنساب :


$$
\begin{aligned}
& \text { الأهوازي أن مبنم ( أبر برة ): أبو شدهة. }
\end{aligned}
$$

11: (r) التيسير:
 غاية النهاية: rV/Y (





الهذليّ عليه

الطاهر (غ) بن خلف على أبي القاسم عبل الجلبار الطرسوسي.
طريق أبي القاسم اللزر رجي وهي الرابعة عنه من كتابه "القاصد".
وقرأ هـا أبو القاسم الخززجي والطرسوسي وابن نفيس وفارس أربعتهم على أبي أحمــــ عبل الله بن الحسين بن حسنون السامريّ(ْ)، فهذه أربع عشرة طريقاً للسامري". الثانية: طريق صالُ بن محمد من ثلاث طرق:
 أبو اليُمن الكندي عليهما، وقرآ على ثابت بن بنلار (V) .
 الممدانيّ على أبي بكر عممد بن الحسين المَزْرْفِي، وقرأ هِا على أبي بكر أممل بن الحسين بن





$$
\begin{aligned}
& \text { (الكفاية في القراءات الست: قن الها } \\
& \text { |r| / : }
\end{aligned}
$$


 البغدادي، فهذه أربع طرق لصاح.

 "السبعة" لابن بحاهد تعلو جدا كما قذمنا فيكون تسع عشرة طريقا. طريق ابن شنبوذ عن قنبل من (V) ${ }^{(V)}$

الحريري(•() وسبط الخياط على أبي المعالي ثابت بن بندار *(11) .
( (「) ما بين النحمتين سعط من (ز) وينبه على أن مذه الطريق لأبي العلاء ليست في "غايته"، وإنما هي طريق أدائيـــة. والآد أعلم.






() في (ز): فمن.

$$
\text { (^) ستأتن ترجمته ص: } 9 \text { هـ }
$$

(9) كذا في "النشر "، وتصحفت في غاية النهاية إلى: (ثعلب) بالثاء الثلثلة والعين المهملة.

 (') هو مبة اللة بن الططر.


(1)*) السيد بن عتاب وثابت بن بناب

وقرأ ها ثابت وعبد السيد وابن سوار على أبي تغلب (r) عبد الوها


فهذه ثمس طرق لأبي() تغلب.


 السيد بن عتاب، ومن كتاب "تلْخيص" أبي معشر .

أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب (V) الخباز (^)، فهذه خمس طرق لأبي نصر.

(')
Err/r:



بالجيم، وفي المتظم إل (اللخحمي)•

(أ) تصحفت في (ت) إله: (ابن)
(

(b) (')
(") انظر ترجمته ص:
(^) ( التلنيص: (^)
(مْ) في الططبوع: (طراز). وسقطت: (ابن طرارا) من (س)

النهرواين الجريري بالجيم مفتوحة(1)، فهذه عشر طرق عن القاضي أبي الفر ج. طريق الشطوي عن ابن شنبوذ من ثلات طرق:






طاهر أحمد بن كحمد بن محمد بن عمد / بن سيار (9)(•1.)
 يوسف الشطوي وغيره، فهنه أربع طرق للشطوي.
(') نسبة إل ابن جرير الطبري، إمام المفسرين، فقد كان أبو الفرج من أتباع مذهبه الفقهي. انظر : الأنساب :
(ظ) (
(ز)
 (0) في (س): 》أبي عبد الشه «ه وعتمل، لأها كنيته أيضاً.

 انظر : غاية النهاية: المن

 ( ${ }^{\wedge}$ (الكامل: ق: 1.1
(9) شيخ، مقر ئ. غاية النهاية: /9/9
(') الجامع:

وقرأ القاضي أبو الفرج والشطوي على الأستاذ الكبير أبي الحسن (1) معمد بن أممد بن




 واضح

 وقرأ الثالثة على أبي إسحاق إبماعيل بن عبد الله بن قُسْطْنُطِن المكي المعروف



$$
\begin{aligned}
& \text { سألتيز جارتي عن معشر ** وإذا ما عيً ذو اللبَ سأل }
\end{aligned}
$$


اللسان والتاج (طر ب)


(4) ( أيضاً ): سقطت سن الططبوع.

انظر : غاية النهاية: 10/010، المرنة: 1/9. r


بالقُشط (1)، وقرأ القسط على أبي الوليد معروف بن مشكان (r) وعلى شبل بــن عبــاد (r) .

وقرأ القسط أيضا ومعروف وشبل على شيخ مكة وإمامها في القراءة أبي معبد عبد الله
 ثلات وسبعين طريقا عن ابن كثير.




 عنهم على رسول اللّ وتوفي ابن كثير سنة عشرين ومائة بغير شك (0) ومولده سنة خمس وأربعين (1) و كـــــــن












(') الظر: غاية النهاية:

إمام الناس في القراءة بعكة ـلم ينازعه فيها منازع.
iri/h

 كثير بعد ما ختمت على بكاهد و كان أعلم بالعربية من بكاهد الما

 الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله عنهم.

 (1) الحرام

 الأقطار
وتوفي أبو ربيعة في رمضان سنة أربع وتسعين ومائتين، و كان مقرئاً جليلاً ضابطاً؛ و كان مؤذن المسجد الحرام بعد البزّي، قال اللدانيّ: كان من أهل الضبط والإتقان والثقة

$$
\text { (5) النص .ععناه في ( السبعة ): } 70
$$



قالوا: رجل أشهـل وامر أة شههاء.

انظر: كَذيب اللفة ( شُهل )

كذيب اللغنة واللسان ( ( خضب)



وتو ين ابن الحباب سنة إحلى وثلالمُائة ببغفاد، و كان شيخاً متصدراً في القراءه، ثنـــــة ضابطاً مشهوراً من كبار الحذّاق والخمّقّين (r)

 الشرقن والغرب، وألّف التفسير المشهور اللذي سمّاه 》 شفاء الصـور « وأتى فيه بغرائـــــ،

 قلت: من جملة من روى عنه شيخُخه ابن بحاهل في كتابه "السبعة"(1) ./

الإسناد، وبنان بضم الباء المو حدة وبالنون(V).

ثقة ضابطاً، نزل بالرملة يقرئ بها حتى مات (^).

وتوفي عبد الواحلد بن عمر في شوال سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وقد جاوز الســــبعين (آ) ذكر له ابن الندي عدة كتب في القراءات هي: كتاب "المعجم الأصغر "، و"الأوسط"، و"الكبير" في أسماء القـبـاء




 أبحد هنا الاسم في السبعة. والشَ أعلم.
(") انظر: غاية النهاية: 09v/1
( ${ }^{\text {( }}$ (
 بكاهد مثله. (£) قال الخطيب البغدادي: كان ثقة أميناً (0)









> (
> (') (ضابطاً ) من (ت) فتط.


( ) انظر: غاية النهاية:
إنباه الرواة: rio/r
() تصحفت في المطبوع ع إلى (القراءه )


 (9)

الأوصاف.
(')
قرأ عليه في آخر أيامه(1).


 مشهوراí)




قادحأ في روايته، ولا وضمة(o) في عدالته(1).

 ${ }^{(1)}$. الناس
 انظر: غاية النهاية:

$$
014-010119
$$


 rerrer

(b)

 السپ̈

 ( )

وعن أبي عحمد عبد الباقي (1)، إذا حضر القاضي أبو الفرج فقد حضرتاتالعلوم كلــها،




 قال الداي: مشهور نبيل (0) حافظ ماهر حاذق (1)

## قراءة أبي عمرو رحمه الله

رواية الدوري؛ طريق أبي الزعراء عن الدوري فمن ر(v) طريق ابن بكاهد عنه من ســـــع وعشر ين طريقا:
طريق أبي طاهر وهي الأولى عن ابن بكاهد من أربع طرق؛ من كـــــــابي "الشـــاطبية"









TVY/ : ا()




(")



 السيبي (م) ، وقرأ هما على الحمامي ${ }^{\circ}$ (1)

الوأحد بن أبي هاشم البغدادي(v). فهذه سبع طرق لأبي طاهر .
طريق السامري وهي الثانية عن ابن بكاهل من ثان طرق:
 الفحام على عبد الباقي بن أبي الفتح وقرأ هـا على أبيه(9)، وقر أ هـا ابن الفحام أيضا علــــــى




$$
\begin{aligned}
& \text { (') البغدادي، الشاهل، مقرئ، غاية النهاية: OV9-OVN/1 () }
\end{aligned}
$$

(r) في المطبو ع : 》 (\$مـاها ، بالتثنية ، وهو تحريف.
 والسيبــي: نسبة إل (سيب) قرية بواسط.
 TVY/T: (") IVT/Y:
 ( ${ }^{\text {( }}$ (
.
 (") في الطلبوع ( كتاب ) بالإفراد.

 عمرو المداد()، ومن كتاب "الإعلان" من ثلاث طرق؛ قرأ هـا الصفراو ي علــــــــى ابـــن
 بن أبي داود، ومن كتاب "القاصد" للخزرجي".
 وأبو الفتح ثانيتهم على أبي أحمد السامري". (8) فهله أربع عشرة طـر طريقاً عن السامريّ.






| (') انظر : جامع أسانيل المؤلّف: |
| :---: |
| () |
| ITY (\%) |
| () انظر : غاية النهاية: |





()
rv: coll ( ${ }^{9}$ )
(
(")

السو سنجردي(1)، ومن "غاية" أبي العلاء قرأ هِا على أبي التزّ وقرأ هـا على أبي علي، وقــرأ على عبل الملك بن بكر ان النّهروانيّ" (r)


عمر النقّآث الصغير (1).




 القاضي أبي العلاء الو اسططي وقرأ على (9) أبي القاسم طلحة بن بن محمد بن بن جعفر (1.) المعروف $-\left[\begin{array}{r}\text { 7ی9/r } \\ =\end{array}\right.$

ضابط، ثقة، مشهور، توفي سنة r • ع هـــ، والسوسنجر دي: نسبة إلى سو سنجرد قرية بنواحي بغداد، انظا

$$
\begin{aligned}
& \text { غاية النهاية: /Vr/، الأنساب: ro/ror }
\end{aligned}
$$



اللعرة:ة:TY-MTY
()
(") شيخ معمر ، كان حيا سنة ،وه
القاسم الواسطي. انظر: غاية النهاية:


$$
\begin{aligned}
& \text { (b) (") (") }
\end{aligned}
$$





 أبي نصر أحمد بن مسرور وعلى أبي عليّ العطّار (1) .


 للمعدل و"كامل" الهذليّ، قرأ هـا الشريف موسى بن الحسين المعدّل على الأستاذ أبي علــي




 (r) (الصباح: (r)
() ( ${ }^{\circ}$ التجر يد: قع

110-11s / / :


 (") كذا ضضطت في النشر، وقا صر ح الذهبي بأن بعضهـ ضبطها بكسر اللاء وضم الدال.





على الأنطاكي" المذكور، وقرأ الأنطاكي على أبي الفتح أحمد بن عبد اللزيز بن بُدُهن.

 (r)

 غلبون.

ومن كتاب "التذكرة" قرأ هِا طاهر .
ومن كتاب "الهادي" قرأ هـا ابن سفيان (م)
ومن كتاب "التصرة" قرأ كا كا مكي.
ومن كتاب "الكامل" قرأ هـا المنلي" على ابن هاشم.
وقرأ ها ابن هاشم ومكي وابن سفيان وطاهر على أبي الطيب بن غلبون، وقرأ هكا أبو

بدهن - في سبعة طرق في "روضة" المعَّل، وليس فيها إسناد واحد عن الأنطاكي مباشرة، والعجب أن المؤلْف







 (0) سقط إسناذ قراءة "أبي عمرو". بكمالله من النسخهة اليت لدي" من "المادي"
الطيب بن غلبون على أبي القاسم نصر بن يوسف البماهدي(1)(Y).
 "المستنير" قرأ هـا ابن سوار على أبي محمد عبل الله بن محمل بن مكي السواق.
 على السواق المذكور(1)
ومن كتاب "المبهج" قرأ هـا سبط الخياط على الشر يف أبي الفضل وقـــرأ هـــــا عالـــى
 الشنبوذي(V)
 على أبي الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمل السراج (^) ، وقرأ بـــهـا على أبي الفضل عــــبـ

> ('( يعرف أيضا بالتر'بي وهو مقرئ، شيخ، نزل حلب، وهو قديم الوت.


والسواق: بفتح السين وتشديد الواو وفي آنرها القاف القاف نسبة إل بيع السويق.
 1 1 $\varepsilon / 1$ : 1 : ${ }^{\text {( })}$

والنهري نسبة إل نهر بن زيد القضاعي.

 اللذهب حتى لا يِالطرا به الغشُ


(^) إمام، حافظ، شيخ، بعرف بالإخشيد، والسراج : بفتح السين وتشديد الراء إل عمل السر ج وهو الذي يوضع

الر من بن ألمدب بن الحسن الرازي، وقرأ على أبي عبد الله الحسين (1) بن عثمان ابن علــــي الضرير

طريق ابن اليسع وهي الرابعة عشر عن ابن بكاهد من كتاب "المستنير" ومن كتـــــــاب "الصباح" قرأ هـا أبو الكرم على ابن عتاب*

وقرأ هما على أبي (7) القاسم عبد الل(ل) بن اليسع الأنطاكي (^).

طريق بكار وهي النامسة عشر عن ابن بكاهد من "المستنير" قرأ ها أها ابن سوار على أبي



بدينار . توفي سنت ه . ع هـ.

(r)

(9) ما بين النحمتين ستط من (ز)

غاية النهاية: \}
(") كلمة (أي) ستطت من (ز)


 TVV/T: (

 القاسم.
أحمد بن بكار (1) البغدادي (؟).

طريق أبي بكر الملاءء وهي السادسة عشرة عنه (r)
 أحمد بن إبر اهيم الجا


 عمد الكاتب ${ }^{\text {ع }}$
طريقا ابن بشر ان والشذائي وهما الثامنة عشر والتاسعة عشر عن ابن بماهلد من كتــــا

 الحبازي.
$1 r v / 1$


> (') (ابن بكار ) سقطت من المطبوع.


(b) 》 ( ${ }^{(r)}$
 |人7/1:
() هذه الطر يق للداني لم أقف عليها لا في "جامع البيان" ولا ئ "المفردات" .


(9) هو الكارز يني.










 الشنبوذي(1r).

انظر : غاية النهاية: |


 انظر : غاية النهاية:
(") الظر : غاية النهاية: //ar/r


$$
\begin{aligned}
& \text { 4vo-qvr/r/: }
\end{aligned}
$$

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

وقرأ المطوعي والعطار والبزاز (1) وابن حبشان وزيد وابن حبش وابن الشارب وابـــنـ




 واحدة تتمة اثثتين وسبعين طريقا عن ابن بعاهد. (^): طريق المعدل عن أبي الزعراء من ثلاث طرق عـن




 .

(!) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، صوابه: „تلخيص العبارات«.

انظر: التجر يد: ق غ

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (') } \\
& \text { () يـ المطبوع: ( الضريري ) وهو تر يف. }
\end{aligned}
$$

 السامري(") فهذه سبع طرق عن السامري.
 بالبصرة على أبي بكر محملا بن الحدسن بن مقسم العطار

 ابن إسماعيل الخاشع *(0) وقرأ ها الحاشع *(ا) وابن خواسيت على أبي الحسن علي بن محمد بن إبر اهيم بن خشنام المالكي. وقرأ ابن خشنام والعطار والسامري ثلاتثهم على أبي العباس محمد بن يعقــــو بـ بـــن
 للمعدل.


气 ( انظر : غاية النهاية: ()






 غاية النهاية: ر(



 ( ${ }^{\text {( ا انظر: غاية النهاية: }}$

> فذلك اثئتان(1) وثمانون طريقا لأبي الزعراء.
 طر يق اللـراساني وهي الأولى عن زيد من ثن اللاث طرق：

 فارس على عبد الباقي بن الحسن الحراساني（1）با







('(1) جامع البيان: قع \&/1/، التجريد: ق \&/1/
() التجر يد: ق ع/ب
（）كذا في（ك）بالجمع، وفي البقية：العبارة．بالإفراده وهو خحطأ．وي（س）：»وقرأ《

$$
\begin{aligned}
& \text { 人-v:(') } \\
& \text { TV-Y7: الجامع ('i) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) جامع البيان: } \\
& \text { is }
\end{aligned}
$$

أبي العلاء قرأ هـا على أبي العز المذكور (1)، ومن كتاب "المستنير"، قرأ هـا ابن سوار على أبي







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) غاية الاختصار: 111/1. } \\
& \text { () في المطبوع: ( حسن) }
\end{aligned}
$$

 فكانت بالإدغام وترك الممز، والإظهار وتر كه وتَفيفه.
(²) (كتاب): ستُطت من الططبرع.

 شيخأ للكندي. 1.9 1.9 ( ${ }^{\text {( }}$ (^) كذا في جميع النسخ ( رزق اللهّ بن أهمد ) ولعله سهو من المؤلَف رمه اللّه حيث إن (أمهد ) ليست في سلسلة




 ابن الجزر ري ر رمه الاله.


أمد بن علي المباري إلى آخر سورة "الفتح"(1).


بن أحمد بن عمر الحمامي (r)، فهذه ست عشرة طريقا إلى الحمامي.






النهرواين.



$$
\begin{aligned}
& \text { 779-77N/r: }
\end{aligned}
$$





 (0) 119-111 /1 :



 غاية النهاية: (')








 غلى أبي عمد الحمسن بن عملد بن يميى الفحَّام البغدادئي.







(5) (告)



1 1 q-1 1 AN/ : :

(") .
|(1)


على أبي عليّ العطّار، وقرأ هـا على أبي الفرج عبيد اللّ（1）بن عمر بن عمد بـــن عيســى （r）المصاحفي


 الـَّسَنَان على أبي القاسم بكر بن شاذان الواعظ（1）．




 ومن طريق المطوّعيّ عن ابن فرح من ثلاث طرق：



（8）غاية الالختصار：11／


$$
\begin{aligned}
& \text { (ا (ابن ) سقطت من الططبوع ع } \\
& \text { |19-1イヘ/八 : (") }
\end{aligned}
$$


 اللمور قي و［قَأَ］على زيد، فيكون سقط من الططبوعة كلمة（قرأ）بين الواو و（على）والله أعلم． انظر：الغاية： 70
．
11T－111／r／r（＇）




 فهذه أربع طرق إلى الكارزيزين. طريق الشيرازي وهي الثانية عن المطوّعيَ من كتاب "الكامل" " قرأ هـا المنليّ علــــى أبي زرعة الشير ازي (2) ${ }^{\text {(2) }}$
طريق الحزاعي وهي الثالثة عن المطوّعيّ من كتاب "الكامل" قرأ برأ بها أبو القاسم يوسف



 فهذه أربع وأر بعون طر يقاً لابن فرح
 الدوري" اللغداديّ الضّرير، فهذه تتمة مائة وست وعشّرين ائرين طريقاً عن الدوريّ.

$$
\begin{aligned}
& \text { TV./r: } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رانظر : انكامل: ق: .11 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 11. : } 11 \text { : }
\end{aligned}
$$

## رواية السوسي

طريق ابن جرير(") عنه فمن طريق عبد اللهّ بن الحدسين من ثلاث طرق:

 صاحب "التجر يد" و "تلخيص العبارات" قرأ هبا ابن الفحّام وابن بليمة على عبلد الباقي بــن فارس وقر أ ها عا على أبيه فارس (ت)




 المذكور. وقرأ الطّرّسوسيّ وابن نفيس وأبو الفتح؛ ثلآثهم على أبي ألمد عبد اللهّ بن الحسين بن
 ومن طريق ابن حبش عن ابن جرير من أربع طرق: طريق أبن المظفر وهي الأولى عـنـ

 IT: التيس (S)





 ( ) (انظر : لطائف الأشازات:

ابن حبشن من ستّ طرق؛ من كتاب "التحريد" لابن الفـَامَ، قرأ هـا ابن الفتَام علـى أي


 بكر عمد بن علي الميّاط (2).










 (1) الحزاعي


 على أبي العز (")؛
ومن "كفاية" أبي العز قرأ هـا على (8) أبي علي الواسطي () وقرأ هـا علــــى أبي الــــاء



 فهنه ثلاث وعشرون طريقًا لابن جرير.
 "المبهع" و"المصباح" قرأ هـا السبط وأبو الكرم على عز الشرف أبي الفضل، وقرأ هِا علــى

$$
\begin{aligned}
& \text { 11r-111: الكامل: (1) } \\
& \text { TNT/T: }
\end{aligned}
$$




 ( ) انظر : عاية النهاية: 1٪0/


 الشذائي. ${ }^{\text {(r) }}$






 اليزيدي عن أي عمرور. اهـ

 (") تصحفت فِي المطبرع إلى (أنا) بالثون.






(1) r/1:
(0) (c)

بلاد مصر في وسط البحر ، "ميت بِتِّس ابن مام بن نوح.





 أبي عمرو.







سند بكاهد في قراءة ابن كثير (v) وقرأ المسن على جِطّان بن عبد اللهُ الرقاشي (A) وأبي العالية الرياحيّ


أبي موسى الأشتُري *(1) وقرأ أبو العالية على عمر بن الـطاب، وأبيّ بن كعب، وزيد بـنـ

 هريرة وتقدم سندهـد (r).

 سند عاصم
وقرأ نصر بن عاصم وييّى بن يعمر على أي الأسود






(') ما بين النحمتين سعَط من (ظ)
on ()

(驻) أي سند ابن عباس
0no: انظر (0)
775 (


 بغية الوعاة : ب/r ب/r

وكان أعلم الناس بالقر آن والعربية، فع الصدق والثقة والأهانة والدين، مر الحسن بــه


 رسول الله قل الختلفت علي القراءات؛ فبقراءة من تأمرين أن أقرأ؟ قال. اقرأ بقـبـراء ألبي

$$
\text { عمرو بن العلءع }{ }^{\text {( }}
$$

 , كان ثقة عالْمة فصيحاُ مفوّهاًإماماً في اللغات والآداب حت قيل: أملــى عشــــرة آلاؤ
(r) عكف على الشيء عكوفاً: أقبل عليه موإظبا لا يصرف عنه وجهه، وقوم عكو $ا$ : بالضم أي: عــاكفون: أي
مقيمون ومالزمون لا يبر حون، ومنه قول أبي ذؤيب يصف الأثافي:
فهن عكوف لنوح الكريــ * ـــم قد شَف أكبادهن الموى
شف: يقال شفه الكم: هزله ونله. .

انظر : اللسان والتاج (عكف) (شَف)
(r)

(0) (أنه) من (ز)

 حديت رقمم (ovr9)
(V) هنه القصة رواها ابن بكامل بسنده عن سفيان.



$$
\text { اهـ ، الإقناع: /ه } 9 \text { ، }
$$

ورقة من صهره عن أبي عمرو خاضة(1) غير ما أنخذه عن الخليل وغيره.

 القراءات (r) ولقد روينا القراءات العشر من (\&) طريقه. وتوين اليوسي أول سنة إحلى و ستين ومائتين (0) وقد قارب التسعين (7) و و كان مقرئئ
ضابطا مررارا ثقة من أبل أصحاب اليزيدي وأكبرهم.. وتوين أبو الزعراء سنة بضع وثمانين ومائتين،(V) و كان ثقة ضابطاًّ عُقّقاً، قال الـــلـاين:
هو من أكبر أصحاب الدوري وأجلّهم وأوتقهم (A). وتوفي ابن فرح في الحجة سنة ثلاث وثلالثائة وقد قارب التسعين. (9) و كان ثقة كبـيري٪
 (') غاية النهاية:

 وغلط من قال سنة هاجب بن أركين قال: "سمعت أبا عمـر الندو ري المقرئ سنة


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) غاية النهاية: rool } \\
& \text { (2) في المطبوع: (عن) بالعين، رمو تخريف. } \\
& \text { () غاية النهائة: }
\end{aligned}
$$




(


$$
\text { (80 انظر : غاية النهاية: } 97 / 1
$$

عُرِف بالمفسِّ（1）وأبوه ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$ 1 rol قنبل $1 .{ }^{(2)}$

 ثقته و وضبطه وحسن معرفتهه（N）

 ورش（1．）
وتوفي ابن جرير حول سنة ست عشرة وثثلاثائة（1）＂فيما قاله الدافي وأبو حيان؛ وهـر
 ماهراً في العربية،وافر الخرمة،كثير（！）الأصحاب．

$$
\begin{aligned}
& \text { () في (ز) 》 أبوه بدون ضمير، وفي (س) 》 ابن " } \\
& \text { (「) غاية النهاية: 90/1، المعرفة: } \\
& \text { OAn: ص: (') }
\end{aligned}
$$

（＂）ذكر المٔلَّف في＂غايته＂قال：تو في بعد العشرين وثلاكَائة．اههـ و ولم يذكر الذهي تاريح وفاته．
انظر：غاية النهاية：Yر／r
（1）في（ز）》القراءاته بالمِمع．
（＂）في（ت）و（ز）》 بالإمالة ه همو تصحيف．

 OVE：انظر（＇）

气 غ

（「「）أي：الذهيّ، والنص في المعرفة：


وتوفي ابن جُمهور في حدود سنة ثلاءُائة(1) فيما أحسبب، وكان مقرئأ ثقة متصـــراً،
 السامريّيّ في رواية قنبل وتوفي ابن حبش سنة ثلات وسبعين وثلاثمأئة. (r) و كان ثقة ضابطاًُقال الداني:متقـــــم يف علم القراءات(!) هشهور بالإتقان ثقة مأمون (o) .


 شنيوذ) (')
(i) قر اعة ابن عامر
عن السامريّ عنه من طريق أبي الفتح من ثلات طـــــرق: مـــن كـــــابي "التيســــير"

(`) انظر: غ غاية النهاية: 10/1ع
(") قال المُْٔفَ: وهو المسحيح، في ذي القعدة.

TV/r:
(只) تصحفت في المطبوع إلى: ( السلط) بالسين والطاء المهملتين بينهما لام.

- ^9: انظر: (').

(r) ستأز تر همته ص: 4r

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

$$
\begin{aligned}
& \text { رواية هشام، طريق الحلوانيّ عن هشام. } \\
& \text { فمن طرّيق ابن عبدان (r) (r) عن الملوانيّ من أربع طرق: }
\end{aligned}
$$







 العبسي(1).


 $\square 1$ 1\&:
 OV-07 7 :
(0)



(س) (أبي) سقطت من (س)
()


 سنة \&qع هــ بالمرية، وليسى المدينة كما جاء في "غاية" المؤلف.
 نفيس.
ومن طريق الطّر سوسيَ من ثلاث طرق: من كتاب "المجبى" له ومن كتاب "العنـوان"

الطر سوسي أيضاً (0.)



 عشرة طريقاً لابن عبدان، وهو الصواب في هذا الإسنامه وإن كان بعضهم قل (9) أســـنها



$$
\begin{aligned}
& \text { (') متصلر. غاية النهاية: / } \\
& \text { () انظر : غاية النهاية: ( }
\end{aligned}
$$

(") كذا ذكر المؤلف أن الخزرجي قرأ على الطرسوسي"، و لم يذكر ذلك في ترجمتيهما في "غايته" و كذلك الذهـبي؛ وهو عتمله. والشٌ أعلم.



(") 》 (9)



والله أعلم.
ومن طريق أبي عبد الله البمحال من أربع طرق:

 ومن كتاب "التجريد" قرأ ها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي(₹)، ومن "المصباح" قرأ
 أبي القاسم علي بن محمد الزيدي(7)، ومن / كتاب "المبهج" قرأ هـا السبط على أبي الفضل العباسي وقرأ هـا على أبي عبد الله الكارزيني وقرأ هـا على أبي الفرج الشنبوذي كتاب "التلخيص" لأبي. دعشر وقرأ هـا على أبي علي(^) الحسين بن محمد الأصبهاني(9) وقرأ هـا على أبي حفص عمر بن علي الطبري النحوي. وقرأ الطبري والشنبوذي والزيدي وأبو طاهر أربتتهم على أبي بكر النقاش.ش.(•) فــهـهـ () لم أقف عليه.
(') ذكر أبو جحعفر ابن الباذث سند ابن شريح تلاوة فقال: قرأت -هذه الرواية - القرآن كله على ألي المدن ابــن



$$
\begin{aligned}
& \text { الإقناع: } 1.9 / 1 \\
& \text { (r) " م أجدها لا غي "جامع البيان" ولا في "المفردات" }
\end{aligned}
$$

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

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

( ${ }^{\text {a }}$ ( التلجيص:

$$
\begin{aligned}
& \text { الأصبهاني هذا هو (الصيدلاني) تقدمت تر جمته ص : }
\end{aligned}
$$

طريق أمهد الرازي وهي الثانية عن البُمّال من كتاب المبهج قرأ هـا سبط الميّاط علـى

 ووقع ين المبهج ألمد بن عبد الهّ؛ كذا، غير منسوب، والصواب أنه أممد بن كمدل بن
عثمان بن شبيب(r) كما بيّناه في "طبقاتنا"(r)"


أبي الحسن عمد بن أحمد بن شنبوذ(8).


 القر آن فهذه عشر طرق للفجَمّال.


للححلوا اين.

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

 وجاتـه هكنا . اهـ


1.1 : 1 :

(\%)

ووقع في "التجريد" أن النقَّش قرأ على الـلاواليّ نفسه(1) ، وسقط ذكر الِمّال بينـــهـما ولعلّ ذلك من النّساغ، والهّ أعلم.
طريق اللاجو ين
فمن طريق زيد بن علي من ست طرق:
 كتاب "المستنير" من ثالاث طرق؛ قرأ هـا ابن سوار على أبي علي الثــــرمعاني وأبي علــــــي
 كتاب "الكافي" وقرأ ها على أبي علي" المالكي" المنكور (گ) / وون كتاب "التجر يد" قرأ ههـا ابن الفحّام على أبي إسحاق المالكيّ وقرأ هـا على أبي عليّ المالكيّ، وقرأ هـا ابن الفححّـــــام أيضًا" على أبي الحسين الفارسيّه" ${ }^{(0)}$ ومن كتاب "الكفاية" لأبي العز القلانسيّ، ومن كتـلـب "الغاية" لأبي العلاء الممدالي وقرأ هـا على أبي العزّ المذكور، وقرأ هـا (7) أبو العزّ علـــــى أبي عليّ المسن بن القاسم الواسطي (V) "، ومن "روضة" المعدّل قرأ هـا على أبي نصر عبد الملـــك بن سابور (A)

 للنّهروالي.


طريق المفسّر（1）وهي الثانية عن زيد من＂المستنير＂قرأ هكا ابن سوار علــــــى أبي علـــيّ
 الضَّرير（r）

طريق ابن خشيش وابن الصقر وابن يعقوب؛ الثلالة من＂الكامل＂قرأ هـا أبو القاســـــ


طريق الحمّاميّ من＂الصباح＂قرأ ها على الشا الشريف أبي نصر إلى آنر سورة الفـ الفتح وقرأ

 أبي بلال الكو في．（9）فهنه ست عشرة المكا طريقاً لزيد． ومن طريق الشذائي عن الداجوني من ثلاث طرق



$$
\begin{aligned}
& \text { غاية النهاية: } \\
& \text { 17N/1: المستنير (「) }
\end{aligned}
$$

（「）بضم الماء المعجمة）وبعلها ثينان معجمتان بينهما آغر الحروف－بالتصغير－شيخ．غاية النهاية：

$$
\begin{aligned}
& \text { (乡) شيخ مقرئ. غاية النهاية: } \\
& \text { (0) شيخ. غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

（＾）هم：ابن خشّيش وابن الصقر وابن يعقوب، والحجب أن المؤلف ذكر يف تر جمة كل منهم عدم صحة قراءته على زيد．وانظر ：חوات من الدراسة．



وكذا أبو الكرم على الشر يف أبي الفضل（1）، ومن＂الإعلان＂قرأ هكا الصفراوي على عبـــــ
الرحمن بن خلف الله، وقرأ على ابن بلّيمة، وقرأ هِا الصفراوي أيضاً على أبي بيى اليسع وقرأ ها على أبي عليّ بن العر جا، وقرأ هبا ابن العر جا وابن بليمة على أبي معشر ． وقرأ هـا أيضاً الصفر اوي على عبل المنعم بن الخللوف وقرأ هـا على أبيه وقرأ（كّ）على بن المفرج وقرأ هـا ابن المفرج وأبو معشر والشريف ثلاثتهم على أبي عبل الله عحمد بن الحسين



وقرأها على أبي الحسين علي بن عحما الحنبازي（م）
طريق الخزاعي وهي الثالثة من＂كامل＂الهنليّ أيضاً قرأ هـا على أبي المظفر عبل الله بــن
 والكارزَيني على أبي بكر أحمد بن نصر الشذائي＂（v）، فهذه سبع طرق للشّذائيّي． وقرأ الشذائي وزيد على أبي بكر محمل بن أحمل بن عمر بن أمهـــــــــ بـــن ســـليمان اللداجونيّ الرَّمْليّ الضرير، فهذه ثلاث وعشرون ون طريقاً للداجونيّ．

(المبهج: (') ؛ ع /
（r）تصحفت في المطبو ع إلى：》 اليبسع « بالباء المو حدة من أسفل بين الياء المثناة من تحت والسين الهملة．

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في المطبوع ( وقرأ هـا ) } \\
& \text { (气) غاية النهاية: } \\
& \text { ( الكامل: ق: } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

（（）ويقال فيه：أبو عمدل أحمد بن عمده، قرأ باختيار أبي عبيد على ابن ذكوان．

نسبة إلى بَيْسان من بلاد الفور بالشَام．


 الدمشتيّ، تتمةُ إحدى و ومَسين (\%) طريقاً لمشام. رواية ابن ذكوان

طريق الأخفش (0) عنه:
فمن طريق النقًاش من عشر طرق:

أبو عمرو الداين على أبي القاسم عبد العزيز بن جحفر (1)
طريق الحمّاميَّ وهي الثانية عن النقَّان من ثا مثان طرق:




 الكندي رأبو عمر بن نضالة وسليمان بن أمما الطبراني وغير مـمر.


 الصواب (عحمد) بلا شكَ اهـ اهـ والله أعلم.
(r) انظر : غابة النهاية: Y00/r

(
Ir: (") التيسير (")
 الفارسيّ(\&)، ومن كتاب "الروضة" لأبي عليّ المالكي"، ومن كتاب "التجر يد" قرأ هـا ابـا ابـــن



 "المستنير" قرأ هـا ابن سوار على أبي الحسن الميّاط المذكور، وعلى أبي عليّ الحطّــــــار وأبي علي الشرمقاين (1.).




 الـئباب...



 17: 14)




119 (1) الكامل: 119

 طريقاً للحمامي


 أربع طرق له.



 الواعظ (1)"، فهذه ثّالث طرق له.






(9) التحر يد: ق با


 =
 أبي المسن علي بن العلاف(1).
طريت الطبري وهي السابعة عن النقاش من "لستنير" قرأ هِا ابن سوار على أبوي علـي



 الكرم قرأ هكا على الشريف المباري الماري.
 فهذه همس طرق له.
طريت العلوي وهي التاسعة عن النقاثن من "غاية" أبي العلاء المهذانين قرأ كا كا علـى أبي

عبد الله بن الـيسين (ل) العلوي (1).


 iv./1: ( ${ }^{\text {r }}$ ( ${ }^{\text {r }}$

والتي بالراء والنون: أرجان من كور الأهواز في بلاد خوزستان.
والأزجاهي: شيخ متصمدر.


$$
\text { (؛) غاية الاختصار : } 9 \text { ، }
$$





طريق الرقي وهي العاشرة عن النقّاش من＂الكامل＂قرأ هـا المنليّ على أبي الفضل عبـــ
الرحمن بن أحمد الرازي، وقرأ هـا على أبي بكر أحمل بن محمد الرقي "(.)
 والحمّاميّ وعبلد العزيز، عشرتُهـم على أبي بكر عممد بن الحسن النّقَّآن． وثالاتون طريقاً للنتاث（r） ومن طريق ابن الأخرم（گ）من ستّ طرق：

 العباس أحمد بن محمد الصقلي، وبه إلى أبي عبل الله عممد بن أممد بن عليّ القزويي المتقدم في سند＂التذكرة＂（＾）

ومن＂هداية＂المهلوي قرأ بها على أبي الحسن القنطري، ومن＂المبهج＂قرأ هبا ســـــــط




（（＇）هنا الصواب، بتقديَ النون على الباء المو حدة من أسفل، وتصحفت في الططبو ع بتقديم المو حدة على النون． （＂）في（ظ）》 الصيقلي « بالياء المُناة التحتية بين الصاد المهملة والقاف، وهو تصحيف．

ع．ar：（ ${ }^{\text {（ })}$
を．－ra／人：：



 طريق صالُ وهي الثانية عن ابن الأخرم من شمس طرق من "الهـاية" للمهلووي قرأ هـا على ابن سفيان، ومن "تصرة" مكيّ و "هادي" ابن سفيان و"تنكرة" طاهر ابنن غلبــون، واللّانيّ وقر أ هِا عليهِ (ع) .
وقرأ هـا همكي وابنُ سفيان وطاهر" على أبيه أبي الطيب عبد المنهم بن عبيـــــلـ اللهّ بـــن


 . ${ }^{\text {(V) }}$
طريق السُّمّيّ وهي الثالثة عن ابن الأخرم من طريقين: مـــن "الوجــــيز "لأبي علــيّ

$$
\text { (') الكامل: ق } 1 \text { ـ } 1
$$




والدارابي، نسبة إل دار يا، قرية كبيرة من قرى دمشق.


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { () التذكرة: rv/ ، r التبصرة: }
\end{aligned}
$$

 المقرئ، وقر أ هـا على مكي وقرأ هما على أبي الطيب سنة


（1） الأهوازي؛ قرأ هما على أبي بكر عمد بن أحمد بن محمّد بن عبد اللّ بن ملال اللم








 طريق ابن مهران وهي السادسة عن ابن الأخرم من＂الكامل＂قرأ هـا الهذليّ علــــى أبي
 انظر ：غاية النهاية：

$\varepsilon \cdot-r a / 1:$ ：
 انظر ：غاية النهاية：
（ الكامل：ق： 7 （ 1 （ 1 （


$\varepsilon \cdot-r a / \:$ ：

（•）الظظر：غاية النهاية：（1）
（＂＇）هو السلمي＂اللذي سبق قبل قليل، وعليه فتكون هذه الطريق مكر رد، والجُبْنِ：بضم الميم وتسكين الباء المو حدة
 انظر：غاية النهاية：

الوفا بكُرْمان*(1) على ابن مهران *(r) ومن كتاب "الغاية" له (r).


الأخرم(o)، فهذه عشرون(1) طريقاً لابن الأخرم.


طريق الصوري (^) عن ابن ذكوان:




بن عبد العزيز الفارسي".









(ل) الظر: :لطانف الإشارات: 15N/1 1



(i) الرا (i)


طريق الشذائي وهي الثانية عن الرمليّ من طريق أبي معشر، ومن "المبهج" قرأ هـا سِبط

 الخبازي

 أبي بكر الشذائي (^) فهذه همس طرق للشّذّائيّي"


(') انظر: غاية النهاية: :/9N/


(: 119 (الكامل:
(") القائل مو الدّاني.
 rrr/l (
(^) غاية النهاية: 1 1 ، ، وفيه أن البغدادي قرأ عليه المروف.

وغيره ، توفي سنة .
 كالفواد ج.
انظر : غاية النهاية:

$$
\begin{aligned}
& \text { (") الكامل: ق: الم }
\end{aligned}
$$

$1 \varepsilon r / 1$
عبد الله بن محمد / بن أحمد العطّار(1)"، ومن "المستنير" قرأ ها ابن سوار علــــى أبي الفتــــح
 بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن فورك القباب( )، فهذه ثلاث طرق للقَّاب.

 الزاهل، وقرأ بها على أبي يعقوب يوسف بن بشر بن آدم بن الموفَّق (V) الضرير.
 الدّاجوونّ"(1)، فهذه ثلاث عشرة(9) طر يقاً للرَّمليّ.
ومن طريق المطوّعيّ عن الصوري من سبع طرق عنه:


 طريق ابن زلاّل وهي الثانية عن المطوّعيّ من "المصباح" قرأ بها على أبي بكر محمل بــن

> (') الأصبهاي، شيخها، صدوق ضابط، غاية النهاية:


 () (') يعرف بابن أبولة، إمام فقيه، ثُقة مقرئ. غاية النهاية: OVY-OVI/1 (')
 VV/r: غاية النها (




طريق الخمسة عن المطوّعيّ من كتاب "الكامل" قرأ هِا أبو القاسم الهــــنـليّ علــــى أبي


 وقرأ هؤلاء المخمسة وابن زلال والكارزيني سبعتهم على ألي العباس الحسن بن ســـــعيل المطوّعي". (^) فهذه تسع طرق للمطوّعيّ.
وقرأ المطوّعيّ والرمليّ على أبي العباس محمد بن موسى بن عبد الرحمن بن أبي عمّـــــــار

(") كذا فِ جميع النسخ أنْ صاحب "المصباح" قرأ على ابن زُلاّل ، ولا يصح ، بل بينهما واسطة وهو : عبد السيّد





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

 المؤلف في غايته في ترجمة ابن شبيب، قال عنه المؤلّف: مقُرئ. انظر: غاية النهاية: 90/Y، /



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


 وقرأ هشام وابن ذكوان على أي سليمان أيوب بن تيمي التميمي الدمشقي.

 نالد الدمششي.
وقرأ أيو ب وعراكاك وسويد وصدة على أبي عمرو (9) يهيى بن الـارث النماري،
 اليحصبي(")، فذلك مائة وثلاتون طريقا" لا بن عامر (1").

$$
\begin{aligned}
& \text { (') في المطبوع: (عبل الر حمن ) وهو خحطأ } \\
& \text { ( } \\
& \text { (r) نسبة إلى فهر بن ماللك بن النضر . اللحدر السابق. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$




 , والد عراك منها.

الأنساب: r-T/0/0
(




 ( انظر : لطائف الإشارات: (")

وقرأ ابن عامر على أبي هاشـم المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغـــــــــــةه(1)
 قطع به الحافظ أبو عمرو الدالي وصح عندنا عنه( (\%)، وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان وقرأ عثمان وأبو اللرداء على رسول الله وتو في ابن عامر بدمشق يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومائة)

 سنين كثيرة في أيام عمر بن عبل العزيز وقبله وبعله، و كان يأتم به وهو أمير المؤمنين،
(') كان يقرئ بدمشق في خلافة معاوية. توفي سنة 91 هــــ
انظر : غاية النهاية: r/r r-
 (r") خالف فِ ذلك الإمام الطُري، وأبو طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم، تلميذ ابن بكاهد، وقال أبو شامة: هب أنه



$$
\begin{aligned}
& \text { (8) انظر: غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

(") انظر: : المصلر السابق.


(^) هذا قول ابن عامر نفسه، نقله عنه خاللد بن يز يد قال: سمعت عبد الله بن عامر اليحصبي يقول: ولمت سنة ثانمان






وناهيك(1) بذلك منقبة(r)، وجّع له بين الإمامة والقضاء ومشيخحة الإقراء بدمشق، ودمشق إذ ذاك دار الـلافة، وعططُ رحال الحلماء والتابعين، فأمجع الناس على قراءته وعلى تلقّيــــها بالقَبول، وهم الصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين. وتويف هشام سنة خمس وأربعين ومائتين (r)، وقيل: سنة أربح وأربعين(گ)، ومولنُه سـنة ثلاث وثمسين و مائة (0). و كان عالم أهل دمشق و خطيبهـم ومقرئهم و محدّثهم و مفتيهم مع

 وتو في ابن ذكوان في شوّال سنة اثنين وأربعين ومائتين(") على الصواب، ومولله يـوم (') المعر وف في كتب اللغة: ناهيك منه، يقال: نَهْيك من رجل، وناهيك منه، وهاكـك منه: أي كافيك مـــن رجل،
 هو النُيخ الذي حدثت عنه * ذاك الستِيخ مكرمة وفخرا والمعن الذي يريده المؤلّف هنا: حسبك من ائتمام عمر بن عبد العز يز بابن عامر منقبة. انظر: الصحاح و والقَاموس والتاج (فَي)

 ( (


$$
\begin{aligned}
& \text { (^) وصفه بذلك أبو علي" أحما بن عمدل الأصبهاني المقرئ. } \\
& \text { غاية النهاية: YOo/r ، المعرفة: / /. . ع } \\
& \text { ( }{ }^{9} \text { ) } \\
& \text { (1) النص في المعر فة: (99/1، غاية النهاية: roo/r }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { ولعله سڤط من الناسخ. }
\end{aligned}
$$

عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة(1). و كان شيخ الإقزاء بالشام وإمام "البامع" الأمـــوي
 بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا معصر ولا بخراسان ين زمان ابن ذكوان أقرأ عنـــــــــي . ${ }^{(r)}$
وتقدمت وفاة الملوانيّ في رواية قالون(!).


 ضابط








 (") المهدر ين السابقين.




 الحافظ: كان عحقّقأ لقراءة ابن عامر (r)
وتقدمت وفاة زيد في رواية الدوري (r)"، وتقدمت وفاة الشذائي في رواية السوسيّ(غ)

 الفضل، صنّف كتباً كثيرة في القراءات والعربيّة، وإليه رجعت الإمامـــــــة في قــراءة ابـــن ذكوان(9)، وتقدمت وفاة النقَّش فيَ رواية البزي(1.)
وتوفي ابن الأغخرم سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة بدمشق، وقيل: سنة اثنتين


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) } \\
& \text { そ () }
\end{aligned}
$$

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


المألَّنُ والذهيْي
انظر: غاية الـهاية: ONV: الظر:
(')




رضياً ثقة، أجلَّ أصحاب الأنغفش وأضبطهم؟ وقال ابن عساكر(1) المافظ في / "تاريخــه": طال عمره وارتحل الناس إليه، وكان عارفاً بعلل القراءات بصــــيراً بالتفســـير والعربيــة،

 معروفاً بالإتقان.

 رواية ورش ${ }^{\text {(0) }}$
قر اعة عاصم
رواية أبي(1) بكر؛ طريق ييىى (v) عنه:





$$
\begin{aligned}
& \text { (s } \\
& \text { OVY: انظر (') } \\
& \text { (") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 790: } \\
& \text { 1 : التيسير (') (') } \\
& \text { (") التجريد: 0ب }
\end{aligned}
$$



وطريق المطوّعيّ من "المبهج" و"المصباح" قرأ هبا سبط اللنيّاط وأبو الكرم على الشريف
 للمطوعي.
وطريق ابن عصام (६) من كتاب "المستنير" قرأ هما ابن سوار على أبي الحسن علي ابـــن
 على علي بن طلحة البصري المنكور (1)، وقرأ على أبي الفرج عبد العزيز بن عصام، فــهـهـه طريقان له.
وطريق ابن بَابُش (v)" من "مصباح" أبي اللكرم؛ قرأ هِا على ابن عتَّاب، وقر أ هِا علـــــــى القاضي أبي الحلاء، ومن "كامل " المنليّ قرأ على القاضي أبي العلاء عحمل بن علــــــي بـــن

(') مقرئ، قال المؤلف: هو أحل رجال التيسير، انغرد به الداني. اهـــ وهو من رجال التجر يد أيضاً.


غ人r/r:
(v) بالمهملة في (ظ)، كما هو في "غاية" المؤلف، ويقال: » بابوس " مقرئ حاذق متصلر، توفي سنة . انظر : غاية النهاية: ب/r/r. ع

انظر: الكامل: ق \&Ar/r / Y المصباح

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : غاية النهاية: 1/1/ ال } \\
& \text { (r) انظر : غاية النهاية: } \\
& \text { \& }
\end{aligned}
$$

وطريق النقَّش من＂تلخيص＂أبي معشر؛ قرأ هـا على，أبي القاسم الزيدي، وقرأ هِا على النقّاش

جحفر بن أحمد بن خليع، بيغداد(乡).

وقرأ ها ابن خليع والنقّانش وابن بابش وابن عصام والمطوّعيّ والبغداديّ ستتهم علـــــــى
 طريقاً للأصمّ． طريق القَاْفَالْئي（1）وهي الثانية عن شعيب من＂التيسير＂و＂الثاطبية＂وقرأ هـا الــــــــا على فارس＂（V）، ومن＂التجريد＂و＂التلخيص＂قرأ هـا ابن الفحّام وابن بليمة على عبد البـاتي



（（＇）
（r） 777 （r）ستأتِ ترجمته：ص
1 1 ：（s）
（）（\％）انظر ：غاية النهاية：






$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) التجر يد: } 0 \text { ب ب } \\
& \text { 「 } 11 \text { : }
\end{aligned}
$$

وقرأ هِا فارس والطرسوسي وابن نفيس على أبي(1) أحمد السامري، وقرأ ها على أحمد


 الواسطي، وقرأ هـا على أبي علي أحمد بن علي بن الـي المصري الواسطي (م)



 سعيد الضرير المعروف بالمثلثي، فهذه ست طرق للمثلثي (9) .



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كلمة 》 أبي «سظطت من المطبوع. }
\end{aligned}
$$





ونو، المعرفة:

$$
\begin{array}{r}
\text { "(1) }
\end{array}
$$

على أبي عبل الله عحمد بن عبد الله بن جعفر البغدادي(1) المعروف بالحربي (r) وهن "المبهج" و"المعباح" قرأ هِا سبط الحنياط وأبو الكرم على الشريف أبي الفضل، وقــــرأ هــــــا علـــى الكارزيي، وقرأ هـا على أبي الفرج الشنبوذي، وقرأ هـا على الحربي المذكور، وعلــــــى ألبي
 ومن كتاب "المصباح" قال: أخبرنا أبو محمل(\&) / العريفينــي قال: أخحبرنا أبو خفص
عمر بن إبراهيم الكتاني؛ وقرأ بـا على الحربي قال:()
 أحمل(9) بن علي بن عبد الصمد البغدادي البزاز، وقرأ بها على أبي عون محمل بن عمرو ابن

 مضبوطا عن الحافظ النذهي بالماء المهملة مغتو حة وهو كذلك نسبة إل حرب... اهــــ وبعا كلمة (حــرب )

 (r) المبهج: 1 / ov/ أما "المصباح" فلم أجد فيه قراءة الشنبوذي على المنقي.

 ( ${ }^{\circ}$ (القائل هو الكتاني.


$$
\varepsilon \wedge v-\varepsilon \wedge v / r: \tau)
$$


هو " عحمد " كما أتثتـ، الحافظان الدار قطني والداين.

وتر بم له بأنه: مقرئ مشهور ضابطط، وأنه هو الذي أشهر رواية أبي بكر عن عاصم بيغلاده وأنه كان ححا سنة

 السمسار , انظر : غاية النهاية:
عون الواسطي(1)، فهذه ثغس طرق لأبي عون.

طر يق نفطو يه وهي المنامسة عن شعيب من "المبهج" و"المصباح" قرأ بها السبط وأبـــو
 أبي نصر منصور بن أحمل، وقرأها على أبي الحسين عليّ بن محمل الخّبازي، وقرأ الخنّـــازي

 الكارزيني أيضاً على أبي الفرج الشنبوذي، وقرأ هما الشذائي والشنبوذيّ على أبي عبـــلـ الله
 اللكرم الشهرزوري قال: أخحبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الخطيب(1) . وبإسنادي المتقدّم في كتاب "السبعة" لابن بكاهل إلى الخطيب المذكور قال: أخبرنا هـــا
 الله إبر اهيم بن عحمد نفطويه. (^) فهنه سبع طرق لنفطويه.
(') مقرئ مدَّث، مشهور، ضابط متقن، أدرك أيام قالون و لم يقرأ عليه. انظر : غاية اللهاية:

$$
\begin{aligned}
& \text { Ir • : الكامل: قا }
\end{aligned}
$$


 المنابلة.


$$
\begin{aligned}
& \text { rVr-rok/ : معجم الأدباء } \\
& \text { \& } \\
& \text { (1) المصباح: }
\end{aligned}
$$

 وأنه لم يذكر نفطويه ضمن شيو خ أو تلاميذ ابن بكاهل، مع تصريهَ بأن الكتاني سمع الحروف من نفطويه وهـو $=$

وقرأ نفطويه وأبو عون والثائي والقافاثي والأمهم خمستهم على أبي بكر شعيب بــن
 طريقا لشعيب. ومن طريق أي همدون(٪) من طريقين: طريق الصواف وهي الأولى عن أبي همدون من ثلاث طرق:









 ONV انظر : غاية النهاية: / (' انظر : غاية النهاية:

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) } 70 \text { ( } 7 \text { ( } \\
& \text { () التجر يد: }
\end{aligned}
$$


rry/h: المستنير ( ${ }^{\circ}$ )
\&r: الج (")
(") الكامل: ق:



 بكر بن شاذانان (ب).






 . (1) ${ }^{(1)}$
وقرأ الملالّا والنحّاس والنّهروانيّ وابن شاذان والمَّاميَّ على أبي عيسى بكّار بن أهمد




.
 عشر من رمضان ، صوابه (الثامن) عشر . والش أعلم. انظر: غاية النهاية: $V$ ع

بن بكار بن بنان البغدادي(1)، وقرأ بها على أبي علي الحســــن بــن الحســـــن الصـــواو البغدادي " ، إلا أن النحاس والمنالل قر آ عليه المحروف، فهله تسع عشرة طريقًا للصواف. طريق أبي عون وهي الثانية عن أبي همدون من كتاب "الكامل" قر أها المنلي علــى أبي نصر القهندزي، وقرأها على أبي المسين الخلبازي، وقرأ هـا على ألي بكر الشذائي، وقرأ هـا

 همدون الطيب بن إسماعيل بن أبي تراب الذهلي (\&) البغادي، فهذه عشرون طريقــــــــــا لأبي حمدون.

 (V) الحروف فقط، والصحيح أن شحيبً سمع منه الحروفهووأن أبا حملون عرض عليه القرآن والله أعلم، تتمة ثمان وحمسين طريقًا ليتىى بن آدم عن أبي بكر.
(") ما ذكره المؤلف في هنا الطريق من "المصباح" أن النحاس - النخاس- والمنلال قرآ على بكار يكــالف مـــ في






 |r| (r) (الكامل: قا
(؛) في (س) 》 الدهلي « بالدال المهملة، ولعله تصحميف.



(r) انظر: غاية النهاية:

طريق الُُليمي(1) عن أي بكر: فمن طريق ابن خليع من عشر طرق:





 كا على عبد الباتي بن المسن الـراسانياني (1).








$$
\begin{aligned}
& \text { (') } \\
& \text { 10 } 0
\end{aligned}
$$

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

 (^) (") مقرين صالُ، زاهد، وذكر المؤلَف في تر جمة تلميذه الموصليَ أن نسبته " البازي" وتصحف السمه في غاية النهاية: $==$

نذير بن عليّ بن عبيل الله البِلبيّ(1)
طريق النّهرواليّ وهي السادسة عن ابن خليع من "كفاية" أبي العز قرأ هـا على أبي عليّ
غلام الهرّاس، وقرأ هها على أبي الفرج النّهرواليّ


طريق النَّحوي وههي الثامنة عن ابن خليع من كتاب /"التلخيص " لأبي معشر قرأ بهــــــا


النَّحو يّ
طريق المصاحفيّ وهي التاسعة عن ابن خليع من "ابلامع" لابن فارس قر أ هـا علــــــى (0) عبيل الله بن عمر المصاخفيّ.

طريق ابن مهر ان وهي العاشرة عن ابن خليع.



$\qquad$
/ ا انظر: غاية النهاية:


$$
\begin{aligned}
& \text { ( الكفاية الككرى: }{ }^{\text {( }} \text { ( } \\
& \text { וr. و الكامل: ق: } \\
& \text { 1.V: V ( }{ }^{\text {( })}
\end{aligned}
$$

(") يُ المطبو ع: (أبي عبيد اللّ ) وهي خططأ، فكلمة (أبي) زائدة، فعبيد الله الممه، و كنيته: أبو الفرج.

$$
\begin{aligned}
& \text { (² ( انظر: غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

عشرة طريقاً لا بن خليع.



 طرق للرزاز.

 الأنصاريَ الكويْ، نهذه ثان عشرة طريقاً للعليمي".




$$
\begin{aligned}
& \text { §Vq/Y:ح: (1) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$


(') كذا ضنطت السين ، وبالو جهـين: الفتح والكسر بٌ (ز) وكتب فوقها: معاً.

من شيو خ اللغدادي، توي سنة M


الجميم، وهي نسبة لم أجد أحـلاً عرّف مكا.

 البغادي "أعرف. والهُ أعلم.





 قول أبي زبيد الطائي:
يا لمف نفسي إن كان الذي زعموا** حفأَ، وما ذا يرد دَ اليوم تلهيفي

 الإمام سيبويه في الكتاب بقوله: 》اوزعم المليل《، .



أي: كما وعد.
r- الكفالة والضمان، ومنه قول عمر:
قلت كفّي لك رهن بالرضى ** وازعمي يا هند قالت قد وجب
ازعمي: اضمتين
ع- الظن: ومنه قول عبيد اللّ بن عبد اللهُ بن عتبة بن مسبود:

تزعم: تظن.

انظر : الصحأح واللسان والتا ( زعم)، إكمال الإعلام:






حدرد سنة . .r هــ. انظر: غاية النهاية: ب/. .rq، حامع البيان: .10 ( ${ }^{\circ}$ القائل هو الدااين.

 $10 y / 1$

عمد / الأسدي،) الكوفة ومن المشهورين بالإتقان والضبط "ا، تتهة ست وسبعين طريقاً لأي بكر. رواية حفص






البهري"(4).

 (') يـ المطبوع: (الشهجي) والكلمة غير مقروءة في جامع البيان.
انظر : غاية النهاية: /r1q/1، حامع البيان: . أ

.
 (") أهل هقطت من المطبرع ع





طريق الملنجي (1) وهي الثالثة عنه من "غاية" الـلافظ أبي العلاء قرأ ها عا على أبي علــــــي
 الخسين بن يزدة الملنجي



القاهر وقرأ هـا على أبي عبد الله الكارز يني(8) .

 بالجو الياين "، فهنه عشر طرق للهاشتي.


$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: غاية النهاية: الشاريته }
\end{aligned}
$$


القراءات، توئ سنة



(テ) الكامل: ق:
or / : :
rr-rı/ :


ومن طريق أبي طاهر(1) من أربع طرق:





 شيطا.



وقرأ هكا على أبي الفر ج النهروانِي (9).

طريق (ابن (1) العالّالِ وهي الثالثة عن أبي طاهر من "التذكار" لابن شيطا، قرأ ها عا على أبي الـسن (بن (1") العلاف.


طريق اللصاحفي" وهي الرابعة عنه من "كفاية" السبط قرأ هـا على أبي بكر معمد بـــــن
 المصاحفيّ البغدادي.
 الواحد(1) بن أبي هاشم البغدادي"() فلمهن أهن أربع عشرة طريقاً لأبي طاهر.

 تتمة أربع وعشر ين طريقاً لتبيد.






انظر: الأنساب: //./v، التانج (شن)
(0) الضبط من (ز)


$$
\text { (V) ستأنِ ترجهته ص: صV } 7
$$



 Irv:ق: ق،

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

هِا على أبي علي الواسطي"(1)، ومن "غاية" أبي العلاء قرأ ها على أبين العزّ المذكور، وقرأ هِا كا
 عبد القادر بن محمد بن يوسف (8)، ومن "التذ كار" لابن شيطا.
 على أبي الحسن المَّامي"()، فهذه ثان طرق للحمّاميّ إلاّ أن أبا الخسين قرأ الحروفف.

 الخزاعي") ، ومن "الوجيز" للأهوازي(1)
 الطّبري"، فهنه أربع طرق للطبري.



| Vr-v\| |
| :---: |
|  |





(') هو اسم وليس نسبة. انظر : الأنساب : ras/1



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

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { () () النظر : غاية النهاية: () }
\end{aligned}
$$













 الأنساب: TrT/T





$$
\begin{aligned}
& \text { 77n : }
\end{aligned}
$$

> Ivv: ()
> (ت) (") (")
('(')
Irr :

 السو سنجر دي، فهزه أربع طرق له.
طريق الخراسانيّ وهي الثانية عنه قرأ هـا الدالي على أبي الفتح فارس، وقرأ هـا على عبد
الباقي بن الحسن الـُراساني (؟).
 ومن "المستنير " قرأ هـا ابن سوار على أبي عليّ الحطّار (\&)، وقرأ بها العطّار وابن القاسم على أبي الفرج النّهرواليّ"(0)
طريق الحمّاميّ وهي الرابعة عنه من "التذكار" لابن شيطا، ومن "البلامع" لابن فارس،

على أبي الخسن الحمّاميّ(V).

طريق المصاحفي وهي المنامسة عنه من "الجامع" لابن فارس، ومن "المستنير" أيضاً قـرأ



Vr//:

$$
\text { (「) جامع البيان: } 1=ب
$$

Vr (T) الكناية الكبر
re./1: :

を.:
(

(المصباح: (9)




طريق بكر وهي السادسة عنه من "غاية" أبي العلاء، قرأ هـا على أبي منصور بن الفــرّاء
وقر أ هـا على أبي بكر عحمد / بن عليّ الميّاط، وقرأ هِا على بكر بن شاذان الواعظ(ب)



 فهله ثثان وعشرون طريقاً لعمرو. وقرأ عمرو وعبيد على أبي عمرو (0) حفص بن سلينمان بن المغيرة الأســــدي اللـــــو في الغاضري(1) البزاز، تتّمة اثنتين و خمسين طريقاً لـفص. وقرأ حفص وأبو بكر على إمام الكوفة وقارئها أبي بكر عاصـم بن أبي النَّجود ${ }^{\text {ألهِ }}$ بهلةَ

 (') انظر : غاية النهاية: 1/ / 9 ع (r) غاية الاختصار: : (r) انظر : انظر : غاية النهاية:
(结) سماه أبو العز وابن سوار: ( زرعان بن عبد الله ) والدقاق: نسبة إلم عمل الدقيق وبيعه.

 (1) بالغين والضاد المعجمتين، نسبة إلى غاضرة بن مالك بن تُعلبة من بين أسلـ، وليست نسبة إل بلذة (الغاضر يــة)
》الناصريه بالنون والصاد المهمالة.



 =

وعلى أبي مريم,زِرّ بن حبيئش بن حباشة الأسدي(1) وعلى أبي عمرو ســـــلـ بـــن إيــــاس
 وقرأ السلمي وزر أيضاً على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنـــــهـهـا وقر أ السلمي أيضاً على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقرأ ابن مســـــود وعثمان وعلي وأبي وزيد على رسول الله پُ
 اعتبار بقول من قال غير ذلك()، و كان هو الإمام الذي انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة
 جّع بين الفصاحة(^) والإتقان، والتحرير والتجويد، و كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن(9)
(")


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$


السابقين.





$$
\begin{aligned}
& \text { له ير كبها. التاج (رجل) بالمهمهم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) الفصاحة: البيان. }
\end{aligned}
$$



 -أحدا أقرأ للقر آن من عاصـم (r)


 وتوفي أبو بكر شعبة في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة(1)، ومولاه سنة شمس

 فيها ثمان عشرة ألف (•) ختمة(1)"




 انظر : غاية النهاية: (r) كتاب العلل ومعرفة الر جال: (
 (r) وهو قول أحما بن حنبل ويمیى بن آدم. انظر: غاية النهاية:



 انظر: غاية النهاية:
 (


 الرواية الصحيحة اليّ رويت من قراءة عاصم رواية حفص ${ }^{\circ}$ (0) وقال ابن المنادي: كان الأولون يعدونه في المفظ(") فوق ابن عياث، ويصفونه بضبـط
الحروف اليّ قرأ على عاصمّ، وأقرأ الناس دهر|(V).


(11).كبير؟ من أئمة الأعلام حفاظ السن السنة

وتوفي العليمي سنة ثلاث وأربعين ومائتين (اr) ومولده سنة ثمسين (r)


 الثماتني والتسعين. انظر: غاية النهاية:




(r)




rAN/1:

(!") غاية النهاية: rva/r: غاية النها (r)
(r)

(1) وتو

مأمونا"

ناقا









آآنرين بكذا النعت. اهـــــ




.




 عن

أتُطمع فينا مَن أراق دماءنا ** ولو لاك لم يعرض لأحسابنا حَسْن
.

 $=$
 أعلى الناس إسنادا في قراءة عاصم
 ضابطاً
وتوفي الرزاز في حدود سنة ستين (گ) وثلامثائة، و كان مقرئًاً متصدرًاً معروفاً.





الر واية عنه عظمت رجلت بالإمام أي بكر يوسف بن يعقوب ؛ لأنه كان ثُقة فِ نفسه أمينا فِّ روايته ونقلـهـ.

> اهـ براسطة غاية النهاية: r/o ع ع
(')




 انظر: غاية النهاية: /(97)



$$
\begin{aligned}
& \text { } 1 T / 1
\end{aligned}
$$




 وتقدمت وفاة أبي طاهر في روزاية البُزي (1).





(' منهم الداين وابن أبي مريم صاحب "الموضح" والذهبي.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) غاية النهاية: } \\
& \text { onV: انظر ( }{ }^{\text {(2) }}
\end{aligned}
$$


انظر : غاية النهاية: / / 7، المعرفة: \/



وززيادة على ذلك نقد ذكر المؤلف من قرأ عليه غير الأشنائ: عبد الصمد بن مكمد العينوني والمسن بن المبارك، من الكامل. انظر : غاية النهاية:
(
( ) انظر : غاية النهاية: (



وتو في زرعان في حدود التسعين ومائتين (1)، و كان من جلّة (r) أصحاب عمــــرو. بـــن


## قراءة حمزة


طرق:



 طريق المصاحفيّ وهي الثانية عن ابن عثمان من "بحر يد" ابن الفحّام، قرأ هـا عـا علـــى أبي

(') لم يذكر المؤلف تاريخ وفاته في "غايته".

(") في (س) 》هنهن بالضمير، وهر بحر يف.

$$
\text { (1) التيسير: } 10
$$

(") 》( )


 تنبيه: كتًاه الذدبي بأبي الحسين، مصغرا.


$$
\begin{aligned}
& \text { (نار) إل (نيار) } \\
& \text { (9) التجريد: } 0 \text { ب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () } 7 \text { ( } 7 \text { () ستأتي ترجهته ص: }
\end{aligned}
$$

عليّ العطّار وأبي اللمسن الخيّاط (1)، ومن "البلامع" للخياط المذكور (r)، وقرأ هـــــا الليّــــاط
 همس طرق للمصاحفي.



 فهذه عشر طرق لابن عئمان.
ومن طريق ابن مقسم من عشر طرق:


 ror/1: (')


$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) أبر عبد الهّ نزيل البصرة. }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { () الظظر : غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

"






 على أبي الفضل الرازي.



$$
\begin{aligned}
& \text { (") التجر يد: 0ب } \\
& \text { (1) كذا'بالتنية، وفي المطبوع: ( قرأ ) بالإفراد، وهو خطأ }
\end{aligned}
$$

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



rol/ :(r)





 عشرة طريقاً للحمامي".


 طر يق الشنبوذيّ وهي الرابعة عنه من "المبهج" قرأ هِا السبط علنى الشريف أبي الفضل،
وقرأ ها على الكارزيين، وقرأ هـا على أبي الفرج الشنبوذي"(9).

طريق النّهرواينّ وهي المنامسة عن ابن مقسم من "المستنير" قرأ ها ها ابن سوار علــــى أبي عليّ العطّار(")، ومن "الكامل" قرأ هـا أبو القاسم المنليّ على أبي الفضل الرازي"(11)،

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (") انظر : الروضة المالكي": r. } \\
& \text { () انظر : غاية النهاية: : (™O } \\
& \text { rol/ : المستنير ( }{ }^{\text {r }} \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) ليس في الو جيز --غندي- هذا الطر يق، بل فيه: الأهوازي عن المبين عن ابن شنبوذ عن إدريس. الو جيز : ق ؟ } \\
& \text { 7v/l: ( }{ }^{9} \text { ( }{ }^{9} \\
& \text { ror/1: (1.) }
\end{aligned}
$$

(8) وقرأ هـا الرازي(1) والعطار على أبي الفرج النهروانين (r) طريق الرزاز
 اللرزاز (0)، فهذه ثانلا طرق طر للرزاز .



الخوارزمي (A).

طريق ابن شاذان وهي التاسعة عن ابن مقسبم من "كتابي" ابن خيرون قرأها على عمه



(i) تصفحت في المطبو ع إل: 》 الـهباح " بالصاد والباء. .
(v) الكامل: ق: • \&




$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { (.) الكامل: ق: .ع }
\end{aligned}
$$

وقرأها على أبي الحسين المبازي وكرأ ها على أبي نصر عبد الملك بن أحمد البزاز．

 الهسن بن مقسم العطّار البغدادي، فهنه مبع وثلانوّن طريقاً لابن مقسم（1）．



 ومن طريق المطوعي（7）من＂المبهج＂ومن＂المصباح＂قرأ هِا نسط المَيّاط وأبو الكــــــرم


 الككلام：





(Г) في (ز): 》 قرأ كها على 《 و كلدة (على) زائدة.
(8) التجر يد: جأ ، وفيه: عبد الله، بدل عبيد اللّ.
（）سيتر جم له المؤلْف بعا قليل． （）في المطبوع：》ومنه بز يادة الواو．．

$$
\begin{aligned}
& \text { طريق العنوان: أبو الطاهر عن الطرسوسي عن السامرين عن ابن ابن مقسم. } \\
& \text { طريق الو جيز: الأهو ازي عن الطّبري عن الطن ابن مقسم. } \\
& \text { هكذا ذكر المؤلَف هنا. }
\end{aligned}
$$



 الطوعيّ فهذه أربع طرق للمطوعيّ．

 ثلاث وهمسين طريقاً عن نلف．

## رواية خلاد：

$171 / 1$



 على ابن نغيس．






$$
\text { (") التينسي: } 10
$$

( ) التحريد: با

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

للطر سوسيّ المذكوز（1）، ومن＂الكامل＂قرأ هِا المنليّ على عممد بن الحسن الششيرازي وقـرــأ هِا على أبي بكر عممد بن الخسن الطحان
 السامري＂، فهذه عشر طرق للسامري．



 أربع طرق للشنبوذي．



（＂）أبو طاهر ، البزار، أحد أعلام القرآن، إمام ععق، له مصنف في القراءات، توفي سنة

(r) الصصباح: ra/ro
v.-79/1: المبهج (^)
(³) يـ المطبوع: 》عن" ومو غريف.
（＂＇）كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، صوابه（أبي الدسن ）وذكر المعدّل في＂روضته＂［ ق： خعأ أيضاً، نقله عن السامريَ الني ذكر المولّف أنه كان يهم في اسمه．انظر ：غاية النهاية：

$$
\begin{aligned}
& \text { (س) 》 ( }{ }^{(\Gamma)} \\
& \text { v./l (i) }
\end{aligned}
$$





 عشُرة طريقاً لا بن شاذان. طريق ابن الهيثم(1) عن خلاد:








$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\text {( }} \text { ستأتي تر جمته ص: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : غاية النهاية: YO/Y } \\
& \text { r\& }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { v.-79/1: ( }{ }^{\text {( }) ~}
\end{aligned}
$$

ومنه أيضا قرأ هِا على أبي نصر المروي وقرأ هـا على الحبازي(1).
 وصالح على أبي سلمة عبد الر محن بن إسحاق الكويذ (r) وقرأ هكا على القاسم بـــن نصــر الاز

 الخسن عبد الباقي بن الحسن المراساين بدمشق، وقرأ هِا على أبي إسحاق إبر اهيميم بن عمر



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكامل: ق: } \\
& \text { or" } 7 \text { (") انظر: }
\end{aligned}
$$




(") جاء فِ حاشية (ك) : لا




 7 7 ( () () مقرئ. غاية النهاية:


 بدل الزاي.


بن الميئم الكوفِّ فهذه عشر طرق لابن المئثم. طريق الوزّان عن نالاد من طريقينين:







فهنه ثلاث طرق للبُزوري.




(") كذا في النشر " البزوري" بالباء المو حدة من أسفل، المضمومة، والزايه، بعدها واو ثم راء، نسبة إلى من يبيع الـبزور

وهو: مقرئ، يعرف فبابن المناري.
(׳) التجريد: זi
(b) (")
(^) غاية الاغتصـار :


$$
\begin{aligned}
& \text { (') تقدمت ترجمته ص: } 9 \text { (' } \\
& \text { ( المردات: } \\
& \text { () 》 () }
\end{aligned}
$$

 المذكور، ومن "المستنير" أيضا قرأ على أبي الفتح ابن شيطا (广)، ومن ."التذكار" لابن شـيطا المذكور

سبتهم على أي الحسن الـمامي.

 الهراس (1)، ومن "المستنير" أيضا لابن سوار قرأ ها على أبي الحسن الخياط (V)، ومن "جامع" الخياط
وقرأ الحياط *(9) وغلام المراس والز يدي والمالكي أربعتهم على أبي عمدل الخسن بــــنـ عممل بن داود الفحام.
ومن "مستنير" ابن سوار أيضا قرأ هـا على ابن شيطا، ومن "تذ كار" ابن شيطا أيضــا،





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




( )
(b) (


ومن＂المستنير＂أيضًا＊（1）قرأ هِا ابن سوار على العطــار وقــرأ．هــــا علــى أبي الفــــرج
النهرواني（）




 عبد الرحمن بن عبيد البغادي．
طريق أبي بكر النقان وهي الري الرابعة عن الصواف من＂تلتخيص＂أبي معشر قرأ هـا علــى


 والالكي على أبي المسين السوسنجردي．


$$
\begin{aligned}
& \text { (') (') ما بين النجمتين ستط من (1) } \\
& \text { ron/1: (1) } \\
& \text { 1-9 الغاية) } 1 \text { (r) } \\
& \text { 「をケ: الم ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) لا توجد رواية "خلاد" في "التلخيص" المطبوع. } \\
& \text { (") كذا في جميع النسخ: » أبي نصر « والشبواب حذف كالمة (أبي)؛ لأن الفارسي المه (نصر). } \\
& \text { ( التجريد: ق: } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { r.O-Y. } \\
& \text { (') الكفاية الكبرى: } 9 \text { (') }
\end{aligned}
$$


 مهران.

 طريق ابن حامد وهي السادسة عن الصوّاف من غاية ابن مهران قرأ أها على أبي عليّيّ عحمد بن أحمد بن حامل (م) المقرئ بسمرقند الم (1)

 حفص عمر بن إبر اهيم الككتّانيّ"(v).
 علي" الحسن بن الحسين الصوّاف (9)، فهذه ست وثلاثون طريقاً للصواف.

$$
\begin{aligned}
& \text { ron/l:(') } \\
& \text { (') نفس المصدر . } \\
& \text { 1.9-1. } 1 \text { ( الغاية) }
\end{aligned}
$$





لم أبح هذا الطر يق في "المصباح".


 ذلك كما فقل سابقا فٍ "العصباح". والنّ أعلم.




 الكوين وهذه ثانان وثلآون طريقا للوزان.

الفارسي تال: حددثنا هـا عبد الواحد بن عمر(5؛.




الطلحي (1) الكوني التمار (1).



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) 》 (ابن" سعطت من المطبوع. } \\
& \text { rov/l : المستير (r) }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { أعلم. } \\
& \text { (b) ( }{ }^{\text {( }} \text { ) ( }{ }^{\circ} \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { غاية النهاية: } \\
& \text { | ( الكامل: } \\
& \text { ( }{ }^{\text {( }} \text { ( انظر: غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

وقرأ خحلاذ）
الحنفي (r)، مو لاهم الكو ين.

الكو في الز يات فذلك مائة وإحدى وعشرون طريقا عن همزة＂${ }^{\circ}$ ．

．${ }^{\text {（V）}}$




> (') ما بين النجمتين سقط من (ظ)
> ( (') مشهور عند أهل القراءات أنه بالتصغير، و و م أجد من ضبطه.

> (ظ)
> (") هنا القول رمز إليه المؤلف بأنه للجماعة (ع) (ع)
> انظر: غاية النهاية: /





و يسمع حمزة قراءته حتى يختم.


انظر: : غاية النهاية: //اדr، المعرفة:
 7ヘヘ－7VV／o

اللسين بن علي بن أبي طالب المانثي (1)، وقرأ الأعمش، وطلحة، على أبي بحمد يييى بــن وثاب الأسدي.

 مسروق بن الأجدع.


 الحارث بن عبد الله الممذاليني (V)
وقرأ عاصم والحارث على علي، وقرأ ابن أبي ليلى على المنهال بن عمرو وغيره، وقـرأ
المنهال على سعيد بن جبير، وتقدم سنده(^).

وقرأ علقمة والأسود وابن وهب ومسروق وعـي وعاهم بن ضمرة والـارث أيضاً علـــــى عبد اللّ بن مسعود.
 198-199/1 النهاية


(r) يُ المطبع: 》 الديلمي "، 'تصحيف.

 (')



(^) انظر: ص: rov
 وقرأ زين العابدين على أبيه؛ سيد شباب أهل الجلنة الحسين، وقرأ الحسين على ولى أبيه علي بن $177 / 1$
 وتوين همزة سنة ست وحمسين ومائة على الصواب إمام الناس في القراءة بالكوفة بعل عاصم والأعمش．


 قال له الإمام أبو حنيفة：شيئان غلبتنا عليهـما لســــــنا نـــــازعك عليـــهـما：القـــرآن والفرائض（•）．

و كان شيخخه الأعمش إذا رآه يقول：هذا حبر القر آن．
（11）．وقال حمزة：ما قرأت حرفًا من كتاب الله إلا بأتر الأر





 vy السبعة
（）（\％انظر ：غاية النهاية：《它》 ${ }^{\circ}$（ ${ }^{\circ}$ ）

（＂）（＂）
（（＾）


 $==$

وتوفي نحلف سنة تسـع وعشرين ومائتين، وستأتي ترهمته في سنل(1) قراءته إن شــاء الله
(r) تعالله

 وتو

القر اءة ضابطا لما عحرّرًا حاذقا".
 القيام بالقر اءة.


- أو -
 ضابطاً متقنا، ثقة، روى ع عن خلف روايته واختياره، وسئل عنه اللدارقطي فقال: ثقة وفوق

- " (')
(r) انظر: ص :

(`) انظر: المعرفة: 1 Yor/
"(") "وثانين 《" سقطت هـن المطبو غ

(V)

انظر: غاية النهاية: / / اب، المعرنة: 1/7.
(") في غاية النهاية:

الثقة بدر جة(1).

وتقدمت وفاة ابن عثمان وهو ابن بويان في رواية قالون. (Y)



 حافظ للغة، حسن التصنيف في علوم القر آن(1).


(') انظر: ص:
7ヘV: انظر ( ${ }^{\text {( }}$
() انظر: المعرفة:
(") في المطبوع: 》 ومائةه، وهو خحطأ
(1)
(") انظر : غاية النهاية: Vq-YN/
 ذكر، والذي يقصده المؤلف هو ابن صالح آنير، وهما شخصصان:

 .
أ- انختلاف الانمين.




 $=$

تلقّن القر آن كلّه من إدريس وكان من الضبط والإتقان ؛عكان")، وتقدمت وناة المطوّعـي جي رواية الأصبهانِ (r)






قلت: هو مشهور بالضبط والإتقان والحذق وعلى طريقه العر اقيون قاطبة(1).

 د- يـ تر جهته لإدريس ذكر أبا عليّ ضمن تلاميذه.
 انظر: غاية النهاية:


$$
\begin{aligned}
& \text { ove: انظر (r) } \\
& \text { 10Y/r: غاية النها (r) } \\
& \text { ( ) انظر: المعرفة: } \\
& \text { rve/r (0) غاية النهاية) }
\end{aligned}
$$


.

(y) انظر: المعرفة:


$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر : غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

## قراءة الكسبائي






 هُ طر ط لزيد.





(r) بفتح الباء، نسبة إلم جد المنتسب إليه أو إلى بيع البط، وبضمها أيضضاً نسبة إلم اسم رجل، فلا أدري أيهما اللــراد.

(؛) التيسير: 17 ( 17






$$
\begin{aligned}
& \text { (") } \\
& \text { (') ستأَّ ترجمه: ص: } 799
\end{aligned}
$$

طرق للبطي.
ومن طريق القنطري عن محمد بن يميى من ثلاث طرق:














وقرأ ها هو وابن هاشم وابن البسري"ّ والميّاط والـطّار والشرمقانيّ الســـتّة علــــى أبي الخسن الحمّاميّ، فهله سبع طرق للحمّاميّ.



أبي الفرج التّهروانيّ(ّا .
 الخيّاط(8)، ومن "الجامع" للخياط أيضاً وقرأ على عبيد الله بن عمر المصاحفي"(0)

 لابن أبي عمر.



التمرُ قبل إرطابه، سمي بذلك لغضاضته، وذلك إذا لوّن و ولم ينضج، وإذا نضج فقد أرطب، وقيل: هي نســــــبة إل



بی (¹ المستنير:
(「) هاه الطريق ليست في "الكفاية" الغقق. r
( المامع: 9 (
(י) (1)
(1). الحسين بن أحمد الحربي، وقرأ ها على أبي القاسم نصر بن علي الضرير الما




 القنطري(1)، فهذه أربع وعشرون طريقا للقنطري.
 الصغير، وهنه إحلىى وتلاتون طريقا لابن يكىى.







> الأنساب: ₹/\&
(r) (r) ( ${ }^{\text {( }}$ ( الكامل: ق:
(
() () ستأتي ترجمته: ص: 794 ()

( ) التذكرة: (1)





 البغدادي على أبي بكر بن بكاهد (r)

 الذي في إسناد "المداية" و"التبصرة"(9).
وقد أوردها الحافظ أبو عمرو في "جامعه" عن ابن بكاهد عن أممد بن يكيى ثعلــبـ (1) ،

 عنهما(9)، و كالالما صحخيح واللّا أعلم.


(') ما بين النجمتين سقط من (ظ)
(') الكامل: ق: 10 (
(r) السبعة: 9 ( 9
( $9 \wedge$ ( 9 ( السبعة)
YI-YI • التبصرة: (



 (^) التذكرة: (^)
(9) أي: عن كمد بن يميى ونعلب.
(•) هو ابن البناري، سبقت تر جمته.
عبد الرحمن بن عليّ البكريّ(1) كتابة.






لابن الفرج.

لسلمة.

طريقاً لأبي المارت (^).

## روايةَ الاوري عن الكسنائي

طريق جعفر بن مكمل(9):
 رمهه الهُ في لطائف الإشارات: 100/ 100

$$
\text { (8) انظر: ص : } 7 \text {. } 0
$$

 ovV:(1) تقدمت ترجمته صن
 انظر: كطائف الإنارات: 100/


$$
\text { (4) ستأتي ترجمته فِ ص: } 799
$$




 طرق له.


 الدمشقي (1)







$$
\begin{aligned}
& \text { (') س (' . } \\
& \text { (') التيسير : } 17 \text { (') }
\end{aligned}
$$

ع4ヶ:


( 101 (الكامل:
 فحدُنْا عبد العزيز بن جعفر ... إلع. والشُ أعلم.

(4) التجريـ: 7

بكر محمد بن الحسين النيبيانيّ، وقرأ ها على أبي بكر عمدل بن علي الـيّيّاط．قرأ الخيّـــاط












 طريق ابلوهري وهي السادسة（9）عنه من＂المستنير＂أيضاً قرأ هـا ابن سوار عـلـــــــى أبي

$$
\begin{aligned}
& \text { rVa-rVA/1: المستير (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) الكامل: ق: 10 } \\
& \text { 7.9-7.人/个: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (") في الططبوع: 》ا الثالثة) وهو بطأ. }
\end{aligned}
$$

عليّ العطّار، وقرأ ها على أبي الحسن عليّ بن عمد الجوهري(1).

 هاشم.
ومن طريق الشذائي من كتاب "المهج" و كتاب "المصباح" قرأ هما سنبط الخيّاط وأبــــو

 فهاتان طريقأن للشذائي.


 تتمّة أربع وعشرين طريقاً للاوريـ
 الكسائي" الكوفيّ فذلك أربع و وستون طريقاً للكسائيّ.



$$
\begin{aligned}
& \text { () في الططبوع: 》 الطاهر « همر غريف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r-v/r: }
\end{aligned}
$$



(أيضا الحمروف عن أبي بكر بن عياش وعن إسماعيل بن جعفر وعن زائلدة بن قدامة. وقرأ عيسى بن عمر على عاصمى، وطلحة بن مصّرف والأعمشهو تقلدم ســــندهم (Y)،
 سندهما (T)
وقرأ أيضًا إسماعيل على سليمان بن محمل بن مسلم بن بماز وعيســـى بـــن وردان،
 وتوفي الكسائي سنة تسع وثمانين ومائة على أشهر الأقوال عن سبعين سنة(7) و كــــان إمام الناس في القراءة في زمانه وأعلمهـم بالقر آن) قال أبو بكر بن الأنباري:(1) ${ }^{(1)}$ وأو حدهم في الغريب، و كان أو حد الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبـط ط الأخذ عليهم فيجمعهم في مكلس ويبلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم -يستمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ(9) وقال ابن معين: ما رأيت بعيين هاتين أصدق لهجة من الكسائي (•)

 (r) انظر: ص: (r)
(r) انظر: ص:

VI•: 0 : ${ }^{\left({ }^{2}\right)}$

(1) انظر: غاية النهاية: / /
(") في المطبوع: 》(لقراءة"《 وهو تحريف، وذكر السمعاني أن كتابه في القراءات المه (الآثار) .
انظر: الأنساب: 17/0
( ) انظر ترجمته ص: لr

(`) ذكر أبو عمر الدوري أنه سمعه يكيى يقوله: انظر : المعرفة:

（r）

الدوري）



أجل أصحاب محمد بن يمى．
وتو ين القنطري في حدود سنة عشر وثلاثمائة، و كان مقرئاً ضابطاً معروفاً مقصــــــوداً
مقبو لاُ
وتو ين ث夫لب في جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين، و كان ثقة، كبير المحـــــلّ،
（v）．عالناً بالقراءات، إمام الكوفيين في النحو واللغة

مشهوراً．
وتو ين جعغر بن محما بعل سنة سبع وثلاغثائة فيما قاله الذهبي（•1）، و كان شيخ نصيبين
（
（「）في المطبوع：》 أبي عمرو واللوري «، وهو，خطأ
710 الظر ：
（
（＂）حدَد المؤلّف وفاته سنة ．．
（＂）غاية النهاية：10／
（ غ غ

《lا


في القراءة مع الحذق، والضبط، وهو من جلّة أصحاب الدوري(1)
وتو في ابن الجلننا سنة بضع وأربعين وتلاغثائة، و كان مقرئاً متصدراً متقناً ضابطاًّ. قال ول
الداني: مشهور بالضبط والإتقان.
وتوفي ابن ديزويه بعل الثلاثين وثلائمائة(r)، و كان ثقة معروفاً، راوياً شهيراً، ذا ضبـــط
وإتقان.

ضابطاً. قال الدأي: هو من كبار (غ) أصحاب الدوري.
وتقدمت وفاة أبي طاهر بن أبي هاشـم في رواية حفص. ${ }^{\circ}$ وتقدمت وفاة الشــذائي في
|ve/1
رواية السوسيّ(7)
قر اعهة أبي جعفر
رواية عيسى بن وردان من طريق الفضل، طريق ابن شبيب من همس طرق:


 الر ممن بن الجرّاح، وقرأ هـا على الدينوري(9)، ومن "المصباح" لأبي الكرم قرأ هـا على عبد
(') غاية النهاية: 190/1، المعرفة:
(r) ذكر في غايته أنه قبل الأربعين وثلاعْائة فيما يكسب. غاية النهاية: 1 (7 • ع ع


oVA: :
() انظر: ص:

(^) الوأو : سقطت من المطبو ع، منا أدّى إلى تحريف المراد.





 "البلامع" لابن فارس" (").

 طريقاً للنهرواني.
طريق ابن العلاف وهي الثانية عنه من "التذكار" لأبي الفتح عبد الواحد بن شيطا قــرأ




 الشر مقاني والعطار (N)
 ابن العلاف، فهذه ثاني طرق لابن العلاف.

$$
\begin{aligned}
& \text { rar-ra.//: } \\
& \text { (r) (r) }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { raq-r90/1: : ( ) (^) }
\end{aligned}
$$

 القهنازي وقرأها على ألي المسين（1）المنازي．





 أربع وعشرون طريقاً لا بن شيبي． طريق ابن هارون الرازي：من كتاي＂الإر شاد＂و＂الكفاية＂لأبي العز القالانسيّ وقرأ هـا ها ها
 الواسطي（1）．
 الـسين الكارزينّ．


(") لم أجد هذين الطريقين لا للسبط ولا لأبي معشر، وفتشت عنهـا في أسانيد أبي معشر من كتابه " سوق الــروس

$$
\begin{aligned}
& \text { (') } \\
& \text { (') أي: "الكامل". } \\
& \text { (「) في المطبوع: 》 شيب" وهو تحريف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { (الغاية: }
\end{aligned}
$$

وقرأ(1) على أبي طاهر محمد بن ياسين الملبيّ. وقر أ الحلبيّ والكارزينيّ وأبو العلاء الواسطيّ على أبي الفرج محمل بن أحمل بن إبر اهيــم الشنبوذي" المعروف بالشطوي"

وبإسنادي (r) إلى أبي عبد الله محما بن عبد الله بن مُسبّح الفِضْي، وقرأ هِا علـــــــى أبي

 هارون.
وقرأ هـا ابن هارون وابن شبيب على أبي العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الــرازيّ، فهذه إحلى وثالتون طريقاً للفضل.
 على أبي عليّ الواسطي"(7) ومن كتابي "الموضح" و"المفتاح" لابن خيرون، ومن "المصبــاح" و

بأنها من " اللصباح " والشُ أعلم.
 للمالكي، ولكن ليست عن عبد الباقي بن فارس، وإما عن ابن الصوّاف وابن غالب، وفين ترجمة المؤلف له ذكا ذكر أنه






 الناسخ، والصواب أن عبد الباتي بن فارس قرأ على أبيه فارس الذي قرأ على عبد البا
 (") انظر: غاية النهاية:


لأبي اللكرماوقرأ هـا هو وابن خحيرون على عبد السيد بن عتاب(1) "

$1 \mathrm{v} / 1$
يعقوب الواسطي، وقرأ هـا على أبي عبل الله محمل بن أحمد بن الفتح بن سيما، ويقـــــــال: أمال بن عحمل بن سيما بن الفتح الحنبلي (r) فهزه غمس (r) طهرق / للحنبلي.
ومن طريق الـممامي من كتاب "الرو
الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي.
 اللكرم الشهرزوري() على عبد السيل بن عتاب.

عمر بن حفص بن عبد الله اللممامي، وهذه أربع طرق عن الحمامي.
 البغدادي، وقرأ ها على أبيه جعفر، فهذه تسع طرق لهبة الله، وقرأ ها جعفر والفضل على أبي الحسن أمحل بن يز يل الحلوالي، وقرأ بـا على قالون، وقرأ بـا على أبي الحلارث عيسى بن وردان المدني الحناء، تتمة أربعين طريقًاُ لعيسى بن وردان.

## روابية ابن جمـاز

طريق الماشمي:


 ( (
()


VII: (
(») (^علي" سقطت من المطبوع.









عمر الثقفي (1) ويعرف بالكسائية) (4)

 المذكور ر.


> (') مقرئ، صالُ، عالي الإسناد، ثقة، توفي سنة |VT-IVo/r (' (r) مقرئ، حاذق، ثقة، عمر دهرأ طويلأ، وبقي إل منة .
 وفتح الراء نسبة إلم بيع الحِرق، وقد اشتهر جماعة من العلماء بكل" من النسبتين فلا أدري صاحبنا




(') شيخ مقرئ معروف، غاية النهاية: 170/r


 (
rAN/A: (') (')













طريق الدوري من طريق ابن النفاح（．1）من طريقين：

「へィ－rへо／：
（＂）في المطبوع：》 قرأ « بالإفراد، تصحيف．

（＾）مقرئ متصدر عارف．غغاية النجاية：
（＂）كذا بالباء الموحدة من أسغل والسين المهملة، زمو الصواب، وتصحفت في المطبو ع إلى（عياش）بالثنـاة والمجمــــة． انظر：غاية النهاية：
（＂）بالخاء المهملة، وتصحفت مي والآتية في الطُبو ع بالماء المحجمة．．انظر ：غاية النهاية：

الأولى من طريق ابن هُرام من كتاب الكامل قرأ هِا أبو القاسم الهنلي على أبي (1) عحمد
 جحقر بن عممد التميمي، وقرأ ها ها على أبي بكر محمد بن أهمد بن عبد الوهاب باب بن داو باود بن هكرام الأصبهاني (8) الضرير (م) ${ }^{(0)}$







(") (')
(r) بالذال المعجمة، وتصحفت ين المطبوع إلى: (الزارع) بالزاي. ركذلك الآتية.
(

人

$$
\begin{aligned}
& \text { (') هذه طر يق أدائية للمؤلف، والهُ أعلم. } \\
& \text { (") ("بن": سقطت من الططبوع. } \\
& \text { VIS (^) }
\end{aligned}
$$




 -الدوري سنة † T وقال المؤلف: ابن النفاح قرأ برواية أبي جعفر على الد انظر: غاية النهاية:

وقرأ الدوريّ واهاشمي على أي إسحاق إسماعيل بن جعفر بن أبي كـير المدي، وفـرا على أبي الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري مولامم المديّ، تتمّة أنيـي عشرة طريـــاً لابن جماز وقرأ أبن جماز وابن وردان على إمام قراء المدينة أبي جعفر يزيل بن القعقاع المحزوهـية
 حُقّاظا،، (8) فذلك اثنتان ومسون طريقاً لأبي جعفر.

 هؤلاء الثلاهة على أبي المنر أبي بن كعب الـرد:ي‘، وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضاً على
زيد بن ثابت.



$$
\begin{aligned}
& \text { (') النظر: غاية اللهاية: } \\
& \text { (') في (ت): 》للهاتمي" وهو سبـى قلم. }
\end{aligned}
$$












عمر بن الحطاب، وأنه أقرأ الناس قبل اللحَّهّ؛ و كانت الحُرَّة سنة ثلاث وستين" (1)، وقرأ زيد

 انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة.

قال ييىى بن معين: كان إمام أهل المدينة في القراءة و كان ثُقة(r) وقال يعقوب بن جعفر بن أبي كثير (2): كان إمام الناس بالمدينة أبو جعفر (0)

وقال الإمام مالك: كان أبو جعفر رجلاً صالـاًا"(V).
 ورقة المصحف، قال: فما شكّ أحد من حضره ها أنه نور القرآن.



وأيضاً قول ابن عباس في عائشة رضي اللّ عنها: هذه زو جة نبيكم، ومنه قول القرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي ** كساع عإلى ألسد الشرى يس يستبيلها




 ov: انظر: السبعة
 (") الظر : المعرفة: 1vo/

الليل كيف استطاعوا(r)

عققّقاً، من قلماء أصحاب نافف، ومن أصحابه في القراءة على أبي جحفر.


قراءة أبي جحفر ونافع، روى القراءة عر ضا عنهما. ${ }^{\circ}$ (م)
وتوفي إسماعيل بن جعفر ببغداد سنة ثمانين ومائة على الصواب، و كان إماماً جليلاً ثقة
عالًأ مقرئاً ضابطاً

اللدالي: لم يكن في دهره مثله في علمه وفهمه وعدالته وحسن الطّللعهه (^)
وتوفي ابن شبيب سنة اثني عشرة وثلالمائة(9) ممصر، و كان شيخاً كبيراً مقرئاً متصــراً مشهوراً، مشاراً إليه بالضبط والتحقيق والإتقان والـنةق.

حاذقًا مشهورُ اً معقّقًاً.
(') كتب في (ل) تحت كلمة » الر كعاته: يعني صلاة التبجد. اهــ

$$
\begin{aligned}
& \text { (') انظر : غاية النهاية: } \\
& \text { () انظر : غاية النهاية: } 717 / 1 \\
& \text { () } \\
& \text { (") انظر: غاية النهاية: } \\
& \text { (1) انظر: غاية النهاية: } 17 / 17 \\
& \text { ( انظر : غاية النهاية: } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


 بالإتقان والعدالة.




 كتب القراءة عن إسماعيل بن جعفر.



 نقلت عنه وروى عنه الأئمّة والمقرئون، وتقدمت وفاة الجمّال فيّ رواية هشام(.) (.
(1) لكن قال الذهبي: مات سنة نَّف وثمسين وثلاثثائة فيما أظن. اهـــ

(' انظر : غاية النهاية:

 ( ) ( انظر: غاية النهاية:


( ( ) تاريخ بغناد:
( ) ( انظر: ص:
( ${ }^{\text {( }}$ (
(") انظر: ص: •ع


 ضابطاً، و كان إمام جامع أصبهان (o).

## قراعة يعقوب

رواية زوزيس: طريق التّار (1) عنه من طريت النتّاس (r) * - بالماء المعجمة - -()* عن
التمّار من سبع طرق:





(') بالمهملة كما سبق، وتصحف في الططبر بالمعجمة. (') أغلب ظيّ أنه: عبد الر محن بن أحمل بن يونس بن عبد الأعلى، إمام، حافظ متقن، مصري، قال الذهبي: صاحب " تاريخ علماء مصر" "سمع النسائي وغيره، ما الرتحل ولا سمع بغير مصر، ولكنه إمام بصير بالر جال فَهْمٌ متيقظ، حدَت

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : غاية النهاية: } \\
& \text { (؟) وقيل بعدها بسنة. انظر : غاية اللهاية: 19r/1 } \\
& \text { (") يلا حظ أنه خالف منهجه، فكان من حقَه ذكر ابن فشتل قبل ابن النفاح. } \\
& \text { VYY (1) ستأثي ترجمته ص: } \\
& \text { (V) سیقت تر جمته ص: } \\
& \text { (^) ما بين النحمتِّن سقط من (N) } \\
& \text { ( }{ }^{\text {( }}
\end{aligned}
$$

هِا على أبي علي الواسطي (1)، ومن "غاية" أبي العلاء الحافظ قـــــرأ هـــــا علـــــى أبي العـــز المذكور (r)، ومن "المستنير" قرأ ها ابن سوار على أبي علي الشرمقاني، ومن "المستنير" أيضا


 "الكامل" للهنلي، وقر آ(1) هـا على عب1...اللك بن علي بن سابور (") بن نصر (1) .

 طريقاً للحمّاميّ.


 الخسن بن خيرون إل آنخر "الأنعام"(1).
 (r)

r-r/1 : r/ الـامع: .r ، المستنير
(") المصباح: V01/r ، وفيه أن أبا الكرم قرأ على الماشتي إل آختر سورة "الفتح" كما هو معلوم. (י) بالتثنية ، وتصحفت في المطبوع: ( قرأ ) بالإفراد.
 Mo-ا الكامل: ق: (^) rr. .
 vo.-veq/r:('المصبا (')

وقرأ هِا الحمن وابن عتَّاب وأبو الفضل على القاضي أبي العلاء محمل بن عليّ بن أحمد بن يعقوب الواسطيّ، فهذه ست طرق للقاضي أبي العلاء.
طريق السعيدي وهي الثالثة عن النخّاس قرأ هـا أبو القاسم بن الفحّام على أبي الحســيـن
 (1) السعيدي)

طريق ابن الٌلاْف وهي الر ابعة عن النخّاس من "المستنير " قرأ هـا أبو طاهر ابن ســــوار على الحسن بن أبي الفضل الشرمقانيّ، ومن كتاب "التذ كار" لابن شيطا، وقرأ هــــا ابـــن شيطا والشرمقانيّ على أبي الحسن علي بن معمد بن يوسف بن العلاف . طريق الكارزيني وهي الخامسة عن النخاس من "المبهج" قرأ هـا سبط الخنـــــــاط علـــى الشريف أبي الفضل، ومن "المصباح" قرأ بـا أبو الكرم عليه أيضاً، ومن "كفاية" أبي الحـــزّ قر أ هـا على أبي علي الواسطيّ، ومن "الكامل" "لأبي القاسم المذليّ؛ ومـــنـ "تلخيــص " أبي معشر الطّبريّ

الحسين بن آذر همرام الكارزييّ، فهذه همس طرق للكارزيني. ${ }^{\text {(ع) }}$

أهمد القهندزيّ، وقرأ با على الأستاذ أبي الحسين علي بن محمد بن الحسين الخبازي()


$$
\begin{aligned}
& \text { (') مفردة ابن الفحَّام: ق: } \\
& \text { r.r/1: }
\end{aligned}
$$

 معطوفأ.

 القهندزي...إلح. والفرق واضح ومهمَ ، والشّ أعلم.
 . الخزاعي

 المعجمة(r) البغدادي، فهذه اثنتان وثلاتون طريقا للنخاس. ومن طريق أبي الطيب(r) عن التمار من طريقين؛ من "غاية" أبي الحلاء الممذلني، قرأ هـا
 وقرأ ها على أبي جعفر محما بن جعفر بن محمد التميمي (\&) وأبي الحسن علي بن محما ابـن

 ومن طريق أبي الحسن محمل بن مقسم عن التمار من "غاية" أبي بكر ابن مهران، ومــنـ


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

> غاية النهاية:
> (") (") سبقت تر جمته ص: ع ع
> (") بالتنية ، وتصحفت في الطبو ع بالإفراد.
> (
 .معجمة ، نسبة إلى: نوجاباذ: قرية من قرى باريارى.
 (') السشزي ، روى عن الحباد. غاية النهاية:

وقرآ هكا على أبي نصر منصور بن أحمد بن إبراهيم العراقيّ، وقرآ هـا؛ أعي: العراقيَّ وابــــنَ
 البغادي"() وغيره، فهنه ثلاث طرق لابن مقسمر.


 أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن الخراساني (r)"،

() هذان طريقأن للداي رِمه اللهُ ، وهُما:

أ- الداذي عن ابن غلبون عن البصري - هو ابن خششنام المالكي" - عن البغدادي - وهو ابن خحليــع - عـــن ابـــ حبشان... إل大
ب- اللداي عن أبي الفتح غن الحلراسالي عن البغدادي عن ابن حبشان... إع ، عليهما عدة ملحوظات: 1- ليسا في "مفردة يعقوب " للدافي ، بل ليس فيها عن (رويس) إلا رواية واحلدة وهي:



قرأت بها على أبي عبل الله عحمد بن المتو كّل الملقَب برويس، وقرأ رويس على يعقوب. اهـــ صع ع
 قال ابن غلبون: حـدّتي هِا اهـ اهـ

 أخلا الحروف عن ابن حبشان ، وعلِه فنعتبر طريت (الداني ) عن ابن غلبون "إحازة"، وطر يقه الثانية عن (أبي الفتح ) أدائية للمؤلف ، والله أعلم.
 طر يقأ في النشر في رواية رويس كما ذكر الشيخ الأزميري رحهه الله حينما قال: لِــــس في " التـكـــــرة " ولا في "
 .ليس صواباً كما تقدم من حيث "المنهـجية".
 واختار سند التذكرة ومو نازل عنه بدر جة ، إضافة إلى أنه ليس قراءة كما تقلم. والله أعلم.


 فهذه أربع طرق للجوهريري"




## رواية روح

طريق ابن وهب:(8) من طريق المعدّل من ثلاث طرق:








> (I) (')
> (I) 777 (I) هو ابن خليع ، سبقت ترجمته صن

 انظر : الكامل: ق:

( ${ }^{\text {( }}$ (الفُردة لابن الفتّام: ق: 1 (`) الكامل: ق:
 -يمى الفحّام

 للههنيّ قرأ هِا على أبي نصر عبد الملك بن سابور البغلادي"(1) .

 العلاء أيضاً قرأ هـا على أبي العزّ أيضاً، وقرأ بها على أبي بكر عحمد بن نزار بن القاسم بــن




( TY :


(") الكامل: ق:




(^) في الططبوع: » بن أبي الخسين " و كلمة (أبي) زائدة خطأ.
(’') غاية الاختصار: 119/1


البصري"(1)، ومن "كتابي" أبي منصور ابن خيرون قرأ كـا على عمه أبي الفضل أحمد بــــــن الحسن بن (r) خحرون، ومن "المصباح" و "كتابي" ابن خيرون قرأ هـا أبو الكرم وأبو منصـور ابن خيرون أيضأ على عبد السيِّد بن عتًّاب().
وقرأ هـا ابن عتَّاب وأبو الفضل ابن خيرون أيضاً على أبي القاسـم المسافر بن الطيّــــبـ البصري المذكور.

ومن "اللصباح" أيضاً قرأ هـا أبو الكر ع على أبي المعالي ثابت بن بنــــلار، وأبي الحســـن
 المسافر بن الطيّب(٪)

ومن "المبهج" و "المصباح" قرأ هـا السبط وأبو اللكرم على عزّ الشرف العبّاسي"، وقرأ هـا على أبي عبد الله الكارزيني" ${ }^{(0)}$ ومن "الكامل" قر أ هـا الهذليّ أيضاً على أبي الحسن عليّ بــن


 انظر: غاية النهاية: Y (') المستنير :


 voz-vor / re: chen (s) Vor/r: (() شيخ مقرئ، معمّر، متصلر ، و لم أجلد من عرّف نسبة (ابلمر دكي)،
 (") الكامل: ق: 1 (

وقرأ بها الدااين على أبي الحسن طاهر بن غلبون(1)، ومن "التذكرة" لابن غلبون المذكور (r)
 والتكريتـــي والشينيزي والحسن بن الفحام وعبد السلام، عشرفـم على أبي الحسن علــــــي


خشنام.
 الشرمقاين، وقرأ بها الشرمقاني على أبي الحسن بن العلاف، وقرأ هـا على أبي عبد الله عمهد بن عبد الله البروجردي(生 المؤدب ، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن عبد الله بن عمدل بن
أشتة(7) الأصبهاني(V).




$$
\text { (') التذكرة: } 1 \text { ه }
$$

(r) وصف المؤلف قراءة المنلي على البورد كي عن ابن خشنام بأفا في غاية العلو. انظر: غاية النهاية: / الج /
(") " بن كمدل 《 سقطت من الطبوع.
(") مقرئ حاذق، له انفرادات عن شيخه.
رالبروجردي: بضم الباء الموخدة من أسفل وفتحها بعدها راء ممدودة بواو ثُ جيم مكسورة بعدها راء ســـاكنة ثم


(") في المستنير : أحمل بَ حرب المعله، وهو وهم كما نبه عليه المؤلف، واللذي يدل على أنه ألمد ذكره له صحيحا في
طريق ابن خشنّام وزيد.
انظر: غاية النهاية:





 الحـّاج بن معاوية بن الزبرقان بن صشر التيميّ المعدّل، فهذه أربعون طريقاً للمعدّل.

 قلـيم الوفاة(r) لم يدر كه ابن أشتة، ولو أدر كه لذكره في جملة شيو خهه من "كتابه" (8)

》المصباح")



vor/r :

 النهاية: 10/

( ${ }^{\text {( }}$ )



 ()



هلال بن ثميم الثقغي البغلادي، فهذه إحلدى و أربعون طريقا لابن وهب.
طريق الزبيري عن روح بن طريق غلام ابن شنبوذ من طريقين. من "غاية" أبي الحلاء قر أ هـا على ألي علي (r) الحسن بن أحما الـلداد، وقرأ بها علــى أبي القاسم عبل الله بن محمد الحطا!؛ وقرأ بـا على أبي جعفر محمل بن جعغر الأصبهاني المازلي
 يو سف (ع) البغلاددي المعرو ف بغالام ابن شنبوذ() ومن طريق ابن حبشان(") من "الكامل" قرأها المذلي على أبي نصر منصور بن أممـــــــ


بن عثمان بن حبشان الجوهري(V)
وقرأ ابن حبشان وغالام ابن شنبوذ على الفقيه ألي عبل الله الزبير بن أممد بن ســـليمان بن عبل الله بن عاصـم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسلـي الزبيري، البصري الشـــــــــنـيـ الضرير، فهذه ثللا طرق للز بيري.
(^) وقر أ الزبيريّ وابن وههب على أبي الحسن روح بن عبد المؤمن بن عبلة بن


"(> ${ }^{r}$ )
(') في (س): 》 يونس"، وهو تصحيف و خحطأ.
(") غاية الانختصار: 11/
() بالفتح، كرمضان، انظر: القاموس والتاج (حبش)
(الكامل: ق: 1 ( 1 (
(^) اتْبع المؤلَف تول الداي، أمَا الأهوازي فقال: هو : ابن عبد المؤمن بن قرَّ بن خالل البصري. اهـــ


الهذلي"، مولاهم البصري" النحويّ، تتمة أربع وأربين طريقاً لروح.


 وعلى شهاب بن شُرْنفة) ${ }^{\circ}$

$=$
وذهب الدَانيّ والمذليّ والذهي" إلى أذها شخصان.
انظر: غاية النهاية:
(') كذا في جميع النسخ: 》 ابن أبي « و كلدة (أبي) زائدة.

 () تصحفت في (س) إلى: » المدني < بالدال المهملة، بدل الزاي.
 رليس هو سلاّماً الطويل السعيدي".
 الضتفاء في المديث.

ويروي عنه شُبابة وهو تيميم.
 (") مذا هو الصواب، بضم الشين المعجمة وسكون الراء وفتح النون وضمها، كما ضبطه المؤَفَف، وقد سبقه إلى ذلـك
 وهو من جلَّة المقرئين بعلد أبي عمرو مع الثئة والصلاح، قرأ عليه يعقوب ختمة واحدة في همسة أيام. توفي بعد سنة

$$
\begin{aligned}
& \text { (') ئقة مشهور، روى عنه ابن المبارك وركيع. توفي سنة IVI }
\end{aligned}
$$


$1 \times 7 / 1$
 وعلى أي عمرو وتقدم سندهما＂${ }^{(5)}$


 مولاهم البصري＂（v）، وقرأ على عبد الله بن عباس．
$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { بالولاء. انظر: غاية النهاية: 「/ }
\end{aligned}
$$

والعطاردي：بضم الدين وفتح الطاء المهملة وكسر اللراء والدال نسبة إل جـده، أو إل عطارد بن عوف بطلن مــــنـ تَيم）وهذا الثاني استدر كه أبن الأتير على السمعاني وصر ح أن منهم أبا رجاء العطاردي، فلعل جعفرا منهم أيضــا


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

انظر：غاية النهاية：

والعقبسي：نسبة إل：（ عبد القيس من ربيعة بن نزار، ويقال هم أيضا：العبدي．
ونسبه المولف في تر بمته أنه（قعني）ومي نسبة إلى أحد أجـداد المنتسب به． انظر：غاية النهاية：ع／r•ع، الأنساب：ع／
ron：
（＂）سليمان بن حبيب، التميهي ، مولامه، التابعي ، قتة بغتح القاف ومثناة من فوق مشددة على وزن（ضبة）، وهـي


$$
\begin{aligned}
& \text { رإن قتيل الطف من آل هاشم ** أذل رقاب المسلمين فذلت }
\end{aligned}
$$

وقرأ شهاب على أبي عبد الله هارون بن موسى العتكي الأعور النحوي، وعلى المعلـى

 ونصر بن عاصم بسندهما المتقدم ${ }^{(Y)}$
وقرأ المعلى على عاصم المحدري بسنده، وقرأ مهدي على شعيب بن الحبحـــــــابـ（＂）،
 ملحان العطاردي وقرأ أبو رجاء على أبي موسى الأشعري، وقرأ أبو موسى على رســــول
 وتويف يحقوب سنة ثمس ومائتين، وله ثان وثمانون سنة（）، و كان إماما كبيرا ثقة عالما صالـا دينا، انتهت إليه رياسة القراءة بعد أبي عمرو، و كان إمام بامع البصرة سنين． قال أبو حاتم السجستاني：هو أعلم من رأيت بالحروف والانختــلاف في القــــر آن؛（1）
 وقال الحـافظ أبو عمرو الداني：وائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريــــن بعد أبــي
（＇）البصري ، الناقط، من أنبت الناس في عاصم الجهحري، وهو اللني روى عنه علد الآي والأجزاء ، روى عنه العلد

$$
\begin{aligned}
& \text { سليم وعبيد بن عقيل. انظر : غاية النهاية: } \\
& \text { rov: انظر (') } \\
& \text { () الأزدي، تاببي ثقة، توفي سنة . }
\end{aligned}
$$

وتصحف اسم والده يي المطبو ع إلى（ الحجاب）بالماء المهملة ثم جيم．انظر：غاية اللهاية：／
rov：（
（＂）والعجب أنه وأباه وجده وجد أبيه كل منهم مات عن هذا العمر ．انظر ：غاية النهاية：r／
（）في المطبوع：》القراءات 《ه وهو تحريف．
（＂）في المطبوع：》 النحوي « بإٔبات ياء النسبة ، وهو تعريف．


عمرو، فهم أو أكثرهم علن مذهبه، قال：وقد（1）سمعت طاهر بن غلبون يقــــول：إمـــام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب＂


 ماهراً ضابطاً مشهوراً حاذقاً، قال الداي：هو من أحذق أضحاب يعقوب．





$$
\begin{aligned}
& \text { (') (' (') سقدطت من الطبوع ع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (「) لم أعرفه. وفي (ز) و(س): 》عمد بن عبل اللّه بدون تكر ار (عمل بن) } \\
& \text { (") في (ز): 》 المسجلـ الحرام «، ولعله سهو وسبق قَلم. } \\
& \text { (") انظر : المعرشة: } \\
& \text { (") انظر : غاية النهاية: ب/ro/r } \\
& \text { ( انظر : غاية النهاية: (") }
\end{aligned}
$$





جارية أحسن من حلْيها ** والَلَيُ فيه الدرَ والموهر

وتو ين النخّاس سنة ثمان وستين، وقيل: سنة ست وستين وثّالامْائة، ومولله سنة تسعين
 التمّار، وقال أبو الحسن بن الفرات: ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$ مأيت ${ }^{(1)}$ الشيو خ مثله. وتوفي أبو الطيّب؛ وهو غلام ابن شنبوذ، سنة بضع و خمسين وثنالثائة(r)، و كان مقرئاً مشهوراً ضابطاً ناقلاً رحّالاً، حدّث عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهانيّ وغيره.



صالِ ونسك، روى عنه الحافظ أبو نعيم وغيره أيضاً(1) وتوفي الموهري؛ وهو ابن حبشان أيضاً، في حلود الأربعين وثلانكائة، أو بعدها فيمـــا

 ضابطاً، سمع الحروو من يعقوب، ثح قرأ على روح ولازمه، وصار أجلّ أصحابه وأعرفهم بروايته ${ }^{\text {(A) }}$
$\qquad$
 [الأعراف:
انظر: غاية النهاية: (') غاية النهاية: (£/\&، المعرفة:
 (r) انظر : غاية النهاية: 9 (r/r
 (") لم يذكر في ترجمته سنة وفاته.




 ذلك أحد من أقر انه مع ثقته وضبطه وحسن معرفتهـه (1)".

 (8) بو اسطة

وقيل توين سنة عشرين(1).

 أهمعين (1)

## قراءة خلف



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



$$
\begin{aligned}
& \text { () (م) الظر: غاية النهاية: : } \\
& \text { () }
\end{aligned}
$$



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





 موسى الـلّيّاط (2)

 بن أبي الفضل الشّر مقانيّ"(1)، ومن كتاب "التذكار" لأبي النتح بن شيطا، ومن "جامع" ابن فارس"


 ثلاثة عشر طريقاً للسوسنجردي.

| (') الكامل: |
| :---: |
| (「) نفس المصدر السابق. |
|  |
| (¢) غاية الاختصار: /171/ |
| ren/r |
| (1) |
| or : الحامع) |
| Mry ( ) الرو ( ) |


انظر: المستنير:

ومن طريق بكر وهي الثانية(1) عن ابن أبي عمر من "المستنير" " قرأ ها ابن سوار علـــــــى أبي


 شاذان، وهذه أربع طرق لبكر.

المعروف بابن أبي عمر، فهذه سبع عشرة طريقأ لابن أبي عمر(1).

 طريق البر صاطيّ عن إسحاق من كتابي "المفتاح" و"الموضح" لأبي منصور ابن خين خيرون،

 الواسطيّ(11).

$$
\begin{aligned}
& \text { r.9/1: الم (r) } \\
& \text { or : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الظُر: غاية الهاياية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1r . . } 1 \text { ( }{ }^{\text {( }} \text { ) }
\end{aligned}
$$




وقرأ هـا الواسطي" وابن عتَّاب على أبي عبد الله الحسين بن ألمد بن عبد الله الـــــــــيّ،
 البرزاطي(r) فهذه أربع طرق للبرصاطي

وقرأ البرصاطي وابن أبي عمر وعمدل على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيمـ بن عثمــــانـان

 بن إبراهيم المروزي الوراق أني إسحاق المذكور (r)



 رواية إدريس:

طريق الشطّي:
من "غاية" الحافظ أبي العلاء العطّار وقرأ هـا على أبي بكر عمد (0) بن الحسين بن علـيّ



(") 》أبي علي سقطت من الططبوع.

TEv/r: المصباح

( )


 بالشطّيّ فهنه تُلاث طرق للشطّي.







 فهذه طريت واحدة(9)





$$
\begin{aligned}
& \text { (') } \\
& \text { 1६v: الكامامل: } \\
& \text { (‘) الكامل: ق: } \\
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { نفس المصنر السابق. }
\end{aligned}
$$

(1) بفتح القاف وكسر الطاء اللهملة وسكون المثناة التحتية وفِ آخر ها عين مهملة، نسبة إل: القطبعة. وهي مواضع فِ

أماكن متفر قة من بغـاد. انظر : الأنساب: \&/
(V) بفتح المو حلدة من أسنل، وتشديد القاف وفي آنر دا لام، نسبة لمن يبيع الأشياء المتفرقة من الفواكه اليابسة وغير ها.

الأنساب: rVq-rVN/1
(ب) (»)
(9)

وأربعمائة، وقرأها من الكتاب على أبي بكر أمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله القطيعي＂）（1）
 الحدّاد، تتّمة تسع طرق لإدريس．








وقرأ خلف على سُلتيم صاحب همزة كما تقدم（1）، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشـــــى صاحب أبي بكر، وعلى أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري صاحب المفضّل الضّبيَّه（ى）وأبان
(') المصباح:



(؛) فِ (ز): 》الطرق ف《


$$
\text { (') انظر: ص: } 7 \wedge r
$$



 بغناد：19人－19v／9

العطّار (1) وقرأ أبو بكر والمضضّل وأبان على عاصم، وتقدم سند عاصم،(r) وروى الحروف آلمِ




 النحو فأنفقت ثُانين ألفاً حت عرفته( ${ }^{\text {( }}$.
قال أبو بكر بن أشتة: إنه خالف حمزة، يعني في "اختياره" في مائة وعشرين حرفاً (9)



$$
\begin{aligned}
& \text { (') الظر: ص: () }
\end{aligned}
$$




انظر القصهة يُ: غاية النهاية: /rvr/ المعرنة:


$$
\text { (") انظر: ص: } 7 V
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { (") من الآية: } 90
\end{aligned}
$$

 القلانسي في "إرشاده" السكت بين السورتين، فخالف الكوفيِّين"(r).
 منفرداً برواية "الختيار" خحلف لا يعرف غيره، وتقدمت وفاة إدريس في رواية خحلف عــــن 19r/1 1. ${ }^{(0)}{ }^{\circ}$

وتوفي ابن أبي غمر سنة اثنتين وثمسين وتلاثمائة، وكان مقرئاً كبيراً، متصدراً صالــــا جليالً مشهوراً نبيلا'


 فخلفه ابنه محمد فقرأت عليه أيضاً، ثم توين سنة ست وثانين ومائتين (^).
(1) من الآية: ro
(「) ما بين النجمتينّ من (س) فقط، وي البقية و كذا المطبوع: إلا في حرف واحد وهــــو قولـــه تعــالى في الأنبــــاء رألم




 YE انظر : الضوء اللامع: (r) انظر : ان
(5) انظر : غاية النهاية: 100/1 7ヘ7:
(`) انظر: : غاية النهاية:
(
( ) الغاية: .

قلت: الذي تو ين سنة ست وعمانين هو إسحاق نفسنه(1) والله أعلم. وتو في السوسنجردي في رجب سنة اثنتين وأربعمائة، عن نيِّف وثمانين سنة، و كان ثقة

ضابطاًا متقناً مشهور| (V)
وتوين بكر في شوال سنة ثهس وأربعمائة، و كان ثقة واعظاً مشهوراً نبيلاُ(r)

 مقصوداً شهيراً، وتقذمت وفاة المطوعي في رواية ورش،(ا) وتقدمت وفاة ابن بويـــــان في - ${ }^{\text {( }) ~}$

وتو ون القطيعي سنة ثان وستين وثالاثائة، و كان ثقة، راوياً مسنداً نبيالًا صالحاً، انفـرد بالرواية وعلوّ الإسناد (A)

فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقر اءات الششر من الطرق المذكورة التي أشــــرنا إليـــها، وجهلة ما تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق(9)، وهي أصحّ ما يو جل اليوم في
 وتحقق لُقِيُّه لمن أحخل عنه وحَحَّت (•) معاصرته، وهذا التزام لم يقع لغيرنا منن ألّف في هــذا العلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (' ا' انظر : غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$

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



$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\text {( انظر : }} \text { ( } \\
& \text { oV. انظر : (") }
\end{aligned}
$$

 (i.)

و'من نظر أسانيد كتب القراءات وأحاط بتراجم الرواة علماً عرف قدر ما ســــبرنا (1)
 ترك كئير من القراءات، واللّ تعالى يكظظ ما بقي.


 ومطلقه، إماما الغرب والشرق؛ الحافظ الكبير الثقة أبو عمرو عثمان بن ســــــعيد الــــداني مؤلف "التيسير " و"جامع البيان" و"تار يخ القراء" وغير ذلك، ومن انتهى إليه تحقيق هــــــا
 أحمد العطّار الممداني مؤلّف "الغاية" يف القراءات العشر و"طبقات القرّاء" وغير ذلك، ومن انتهى إليه معرفة أحورال النقلة وتراجههم بباد العر اق والقطر الشرقي. ومن أراد الإ-حاطة بذلك فعليه بكتابنا >> غاية النهاية في أسماء رجال التــــــراءات أولي
الرو اية والدراية)>(V)


انظر : التعر يفات:

انظر : الأسباس والقاموس ربالتا-ت (نتح)


r
()



وأعلى ما وقع لنا باتصال تلاوة القر آن على شرط الصحيح(1) عند أيمة هذا الشأن أنّ




 عن حفص عن عاصم اثنا عشر رجلاً ثقات بالإجازة *(r)(r) وهذه أسانيد لا يوجد اليوم أعلى منها * بل لا يوجد ما يُ يُساويها الآن *(غ)، ولقد وقع
 كما بيّنت ذلك في غير هنا الموضع" ${ }^{\text {(0) }}$ ووقع لِ بعض القر آن كذلك وأعلى من ذلك، فوقعت لي سورة "الصفـّ" مسلســـــــةّ










وأمّا من جهة الحديث النبويّ فوقع لي صحيحاًا في غير ما حديث عشرة ربجال، ثقات باتصال السّماع و والمشافهة واللّقيّيّ والاجتماع ع. فأما سورة الصف:

فأخبر ين بما جماعة من الشيو خ الثقات بمصر ودمشق وبعلبك والحجاز، منهم المســـــلـ الصالُ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صِدِّيق بن إبراهيم الصوفي المؤذّن، بقراءتي عليـــ يف يوم الأحل الرابع من ذي الحجة اللحرام سنة اثنين وتسعين وسبعمائة بالمسجال الحرام بحــــــاه الكعبة المعظّمة، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي، قال: أخبرنا أبو المنجّا عبد الله بن عمر بن اللَّلَت الحريميّ(1) أخحبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بــن



 البغوي بعلو". توفي سنة .




 وابن الموزي وغيرهم، ذكر له الذمهي تصة تدل على هتّه وتواضعه وورعه في طلبه العلم، توفي سنة




 عنه أبر ذر المروي وغيره، توفي سنة









 انظر: السير:












.
r-1 ( ${ }^{\text {( }}$ (



 صدّيق: فقر أها علينا ابن نعمة الصالحيّ، قلت أنا: فقتر أها علينا ابن صلدّيق بحــــــاه الكعبــــة

المعظمة.
هذا حديث جليل كلّ رجال إسناده ثقات، ورويته أيضاً بأحسن من هـــــنا الإســـناد







(') في المطبوع: 》الطرقه بالجمع، وهو تحريف. ( (「) كذا في النسخ، وفي الترمذي: (فروى)
(r) عبد الله بن المبارك بن واضح، الإمام، عالم زمانه، أبو عبد الر حمن، الـنظلي، مولاهم، التر كي، طلب العلم وهو ابن

 توي سنة


 (') 'ابن سليمان، أبو عبد اللّ النخعي، الإمام القدوة، حدّث عن ححاج بن أرطاة وغيره، وحدّث عنه أبو عبيد وابـــن


يييى بن آدمه ثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن بييى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطــاء

 الأوزاعيّ قد سمعه من بييى ومن عطاء جمجيعاً.


قلت: و كذا رواه الوليد بن مَزْيدٍ (1) عن الأوزاعي كما رواه محمل بن كثــــير ســـواء؛
وأمّا سورة الكوثر:
 الـنبلي" بقراءتي عليه بسفح قاسيون من دير(") الحنابلة ظاهر دمشق الغروسة، قال: أخبرنــا

> ويكفيه أنه ذكر فيمن المه معمر - بالتخفيف - رإبا هو مئقل.




$$
\begin{aligned}
& \text { (") الترماذي: }
\end{aligned}
$$



انظر: البرح والتعديل:
 العرب المشهورة. أنظر: التاج (دار)




 قال: حدّثّني أبي ببغداد، ثنا عمد بن فضيل (1) عن المختار بن فلفل (ل) عن (1) أنس بن مالك
 ضـحكت ؟ فقال رسول اللّ هِ

(') بن فر ج، بقية المسندين سمع إمماعيل بن السمرقنديَ وابن المؤمّل وغير هما، حدَّث عنه ابن الدبيثي وابــــنـ النجــار
 انظر: التكملة:
 , والشّ أعلم
 انظر: المنظم: • (





$$
\begin{aligned}
& \text { () " بي المسند: ( إن فلفل قال: سمعت أنس ) }
\end{aligned}
$$







 والتزول على أها مكية، والشه سبحانه وتعالى أعلمّ

(')



$$
\begin{aligned}
& \text { أبي شيبة وغيره، وثقة أبو زرعة وابن معين، توفي سنة }
\end{aligned}
$$




النسائيَ في الافتتاح:
 نقط، ورواه أبو داود عن ابن نضيل فقط، واللّ أعلم.







 وغيره: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري(r)، أخبرنــــا أبـــو



(') 》و أنا أسمع <سقطت من الططبوع.








الكجيَّ: نسبة إلى الكعج، وهو اليمصن.
انظر: تاريخ بغداد: 7./







مظلوماً، قال: قلت يا رسول الله أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالًاُ ؟ قال: تمنعــــــهـ مــــنـ الظالم، فذلك نصرك إياه《، هذا حلـيث صحيح متفــــق عليـــهـ، أخرمـــــه البخــــاري في




(') ابن مسرهد بن مسر بل بن مرعبل، الإمام الحافظ الحجة، أحد أعلام الـديث، سمع من وكيع وأبيـه الـــــراع وأبي






 يديه. «ه اهـ










 rov-rov/r ( (") في المطبوع: 》"سندا « ومو تحريف.

الكرو وهذا سند لم يوجد اليوم في الدنيا أعلى منه ولا أقرب إلى الني

رأت مَن رأى البي


 وإسناد عال. (8) وقال أهمد بن حنبل: الإسناد العالي سنّة عمن سلف (م) .

بلغه عن مَسْلَمة بن مَخْنْ (1) .





(²) انظر: التقييد والإيضاح: Yov


(") ثِ نِ حاثية (ك): ( لكلها إلم الشام )، وتضية مصر واقعة أخرى.











 لأمّة من الأمم أن تسند عن نبيّها إسناداً متصلاً غير هذه الأمة（؟）．












 ETワ－モrを／r （إنه 》（＇）
 （）هذا نص كالم ابن كثير في الباعت المئيت：ع10
 ثالثها：العلوَ بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المتمدة． رابعها：العلوّ المستفاد من تقامـ وفاة الرا اوي．
 علم الرواية）فقال：
وهو ثمسة فالأعلـــى الأولّ＊قرب الر سول إذ هو المورّ تُمْتَ قربٌ من إمام ذي عمل＊ثُمدت قُربٌ بو بوفاق أو بدل


 ذلك والقادر عليه.
ولا بأس بتقدي فوائد لا بد من معرفتها لمريد هذا العلم قبل الأخذا فيه، كالكلام على

 غير هذا الموضع (\&)
فأقول: أمّا خنار ج الحروف فقد اختلفوا في عددها:



$=$

انظر : التتييل والإيضاح: YOV

$$
\text { الإشارات: } 1 \wedge \cdot-1 \text { الا }
$$




(「) سيتولىى المؤلف تعر يف هذه المصطلحات وبيان الرمراد ها عند علماء مذا العلم في مظانانا من الكتاب ص:
(2) أي في كتابه (التمهيد في علم التجويد)
(") ها ذكره المؤلف عن المليل يغالف ما ذكره المنلي وأبو حيان عنه ، حيث نصا على أن مذهبه أفا ستة عشر (17)
 (1) كذا الصواب بالو حاـة من أسفل ، وتصحفت في المطبو ع بالثثناة.




وقال كثير من النّحاة والقرّاء هي ستة عشر، فأسقطوا بخرج الحروف الموفية اليت هـي
 و كذلك ( الياء).
 النون واللام واللراء و جعلوها من خر ج واحدا ${ }^{\circ}$ وا , الصحيحُ عندنا الأولُ لظهور ذلك في الاختبار (1) .




 أي هرئ والشالطيُ وأبو شامة الالقي.

 (r)



 انظر: وفيات الأغيان: /(



 هنه الز يادة.

 ساكنأ أو مشدداً ، وهو أين؛ ملاحِظأ فيه صفات ذلك الحرف(8)


والجوفية.

قال الخليل: وإنا نسبن إلى الجوف لأنه آخر انقطاع غرجهن ${ }^{\text {آن }}$

بالجوف
قلت: الصواب اختصاص هذه الثالثة بالجوف دون الممزة؛ لأفن أصوات لا يعتمـــن ن على مكان حت يتصلن بالمواء بخلاف المهزة.


بالساكن يُ ابتداء الكلمة. انظر: الحر رف للمزي:

الققمة لز كريا: اب
 انظر: العِن: الم/ه ، الرعاية::


$$
\text { (^) الرعباية: } 1 \text { ( }
$$

(َ) بما لِيلي الصـدر .


$$
\begin{aligned}
& \text { (') بالموحدة من أسفل ، والمراد كيفية معرفة خرج اللمرف ، وتصحفت الكلمة في الططبوع بالثناة. } \\
& \text { (r) في المطبوع: (الحررف) بابلمع ، و كذلك الآتيتين ، وهو تحريف. }
\end{aligned}
$$

> الممزة أوّلّ (1).
 قبل الحاء ظاهر (0) كالام المهدوي وغيره.
المخرج الرابع: أدن الحلق إلى الفم وهو للغين والمناء ، ونصّ شريح على أنّ الغين قبل

 (1.)
(11). قلت: وهذه الستة الأحرف المختصة هذه الثلالة المخارج هي الحروف الحلقية

انظر: النكت الـسان: YVI
() الر الرعاية: 1 (r9)


انظر: شرح الكداية: VT/1






r../

المخرج السادس: أقصى اللسان من أسفل خر ج القاف من اللسان قليلا وما يليه هـــنـ الحنك وهو للكاف(r)، وهذان الحرفان يقال لكل منهما لَهُوي"، نسبة إلى اللّهاة وهي بـين الفب والحلق (3)

المخرج السابع: للتجيم والشين المعجمة، والياء غير المدّية من وسط اللسان بينه وبــــين
 والياء يليان الشين (r)، وهذه هي الحروف الشجرية.
المخر ج الثامن: للضاد المحجمة من أوّلّ حافة اللسان وما يليه من الأضراس من البلانب


(') انظظر: الكتاب: \&/

( $\left.{ }^{( }\right)$انظر : اللصادر السابقة.



تنبيه: في الرعاية (الضاد) بدل (الياء) وقد تبع مكيٌ في هذا الخليلَ.
 انظر : الرعاية: هو (") تصحفت في المطبو ع إلى ( السبن ) بالمهملة. (^) انظر: التحديد: بY זY ، التدهيد: \&

قاسم:: ז

(') العبن: (')







الثخر ج الثاني عشر: للطاء، والدالل ، والتاء من طرف اللسان وأصول الثنـايـــا العليـــا (1) .







 () السن التي خلف الر باعية. القاموس (ناب)
(^) فتح الراء على وزن (ثمانية) وهي السن التي بين الثنية والناب. القاموس (ربع)
 انظر : التّا (ئتي)

(!) أي: اللام والنون والراء.
(

مضهداً إلى جهة الحنك(1)، ويقال لمذه الثلالثة: النّطيّة؛؛ لأها تخرج من نطع الغار الأعلـــى وهو سقفه( ${ }^{\text {(r) }}$
 اللسان و(r)
 الأسلية؛ لأها تخرج من أسلة اللسان وهو مستدلة. اللخرج الرابع عشر : للظاء، والذال، والثاء من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليــ



 تخرج منه ومو الشفتان(8)

المخرج السابع عشر: الحيشوم وهو للنّنة، وهي تكون في النون والميم الساكنتين حالة


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \left.{ }^{( }\right)
\end{aligned}
$$








 من غر جها(1) إلى الموف على الصواب.
 الساكنة المظهرة
ولبحض هذه المروف فروع صحّت القراءة هـا؛ فمن ذلك:

 بالألف والواو والياء.


انظر: :الارتشاف: ک/r ، المساعد: ع

 رذلك أن همزة (بين بين) بحعل بين الممزة والـر ف اللذي بنه حر كتها، فإن كانت مكسورة فهي بين المهزة واليـلك؛ وإن كانت هضمورة فبين الممزة والواو ، وإن كانت هفتو حة فبين الممزة والألف ، ولا كانت الياء غير الواو وجب




الزاي.



## و أمـا صفات الحروفـ

 صفات القوة، والمهموسة عشرة يمعمها قولك 》سكت فحثنه شخص" والمدس": الصــوت



والحـياشيم فيصير فيهما غنّة(V).


 (ㅅ) ${ }^{(1)}$.

 (َ)
 () () انظر : الكتاب:





والمهمو سة كلّها غير التاء والكاف رخوة، وابلمهورة الرخوة خمسة：الغين، والضـــــاد،




 الألف تتبع مـا قبلها فلا توصف بترقيق ولا تغخيم والله أعلم． ومنها الحرو ف المنفتحة وضدها المنطبقة والمطبقة، والانطباق من صفات القوة، وهــي

أربعة：الصاد، والضاد، والطاء، والظاء．${ }^{\text {（الاء }}$


$$
\begin{aligned}
& \text { | (') } \\
& \text { (r) بالفاء، وتصحفت في المطبوع بالقاف، وهو تحريف شنيع. }
\end{aligned}
$$


(؛) في (ظ): 》من《 بدل (هي)
（＂）سميت بنللك؛ لأن طائفة من اللسان تنطبق مع الر يح إلى المنك عند النطق كما، وبعضها أقوى من بعض، فالطاء
 طرف اللسان．التمهيد：．． 1 بتصرف، التمهيد لأبي العلاء：
（＂）الضمير في（عليها）يعود على حروف التفخيم فهي التي ذكر مكيَ معها الألف، وليس على حروف الإطبخــا


 （今）




 الحروف، فلذلك ينطق هِا سهلة *(م)

وحروف الصفير ثلالثة: الصاد، والسين، والزاي، وهي الحروف الأسلية المتقدمة.

 والميم، وهذه لا عمل للسان فيها. الرعاية: 7ז1


 على ذلك بقول ذي الرمة:


الديوان فهي:


 أيضأ: اللدهدقة، والز هدقة.

 (") ما بين النجمتين سقط من اللطبوع ع
 الإرتشاف: والمبهور على أن الباء متقلقَلة دون التاء، وذهب بعض أهل النحو والأداء إل أكا التاء دون البــاء. $=$
 التخفيف حالة السكون، ففارقت أخواها، ولا يعتريها من الإعلال.
 في الاغتبار (r)، وذكر المبرد منها "الكاف" إلا أنه جعلها دون "القاف"، قال: وهذه القلقلة بعضها أشد من بعض

 فذلك الصوت في سكوغن أيين منه في حر كتهن، وهو في الوقف أمكن، وأهــــل هــــنـه الحروف القاف؛ لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة استعلائه(م) . وذهب متأخروا أئمتنا (1) إلى تخصيص القلقَلة بالوقف تسسكا بظاهر ما رأوه من عبـلرة
 الوصل، وليس المراد سوى السكون، فإن المتقدمين يطلقون الوقف على السكون، وقــوى
 كذلك، فقد قال الحليل: القتقة شدة الصياح واللقلقة شدة الصوت





(\%) تصحفت في الططبو ع إلى: (الوقت) بالتاء. (\%) انظر: الرعاية: \&
(3) صرح جنا شَيخ المؤلف ابن المندي في 》البستانه (") انظر : الرعاية:










> (') في المطبوع: (الأستاذ أبو الدسن)
> rr : يوسق (')
> 1. .
(") الذاريات: 9 ع وسورة ق: (")

(^) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، إذ لا يوجد هذا التر كيب في القرآن الكريم. 0 0

110: النساء: (')
re: (')
(r) تصنتب في (ت) إل 》غير « بالغين المجحمة والمثناة التحتية والراء
(r) من توله: (وقال أستاذ..) إل منا: كتب في حاشية (س،ظ) ووضع عليه: هع.



 على هذا عندهم قبل اللـر كات، وقيل عكس ذلك، وقيل ليســـت الـر كـــات مــــأنواذة من المروف ولا الحروف مأنخوذة من المر كات، وصحّحه بعضهم (1) .
 اندرجت بعد حرف قبلها، وخفاء الماء قويت بالصلة، وقويت حروف المدّ بــــالمن عنــــا . ${ }^{(\Gamma)}$

وحرفا اللين الواو والياء اللـاكتتان المفتوح ما قبلهما.

 وحرفا الننّة هما النون والميم، ويقال لمما الأغنان لا فيهما من الغنة المتصلة بالحيشوم. والحرف المكرّر هو الراء، قال سيبويه وغيره: هو حرف شديد جرى فيه الهــــوتوت لتكرره وانحرافه إلى اللام فصار كالرنوة ولو ولو لم يكرر لم يكر فيه الصوت. وقال الحقّقون:(1) هو بين الشدة والر خاوة، وظاهر كلام سيبويه أن التكرير صفة ذاتية
$=$
تاصة إذا علمت أن النص حر في من الإرتشاف: 1N/1، النكت: r9a
 صناعة الإعراب: (1)








 $==$

في الراء وإلى ذلك ذهب المعقّقون（1）، فتكرير ها ربّوها في اللفظ لا إعادة（r）بعد قطكـــــهـا، ويتحفظون من إظهار تكريرها خصوصاً إذا شدّدت، ويعدّون ذلك عيبـــــا في القــــراءة، r．o／s وبذلك قرأنا على جميع من قر أنا عليه وبه نأخذل（ّ）
 الظاء ${ }^{(0)}{ }^{(0)}$ وأضاف بعضهم إليها الفاء والضاد، وبیض：الراء والصاد والسين والياء والثـــــاء والميم

．${ }^{\text {（9）．}}$

## وأمّا كيف يقرأ القر آن：

فإنّ كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق وبالـَدْر وبالتدوير الذي هو التو سط بين الــــــــالت مرتّاً بحوّداً بلحون العرب وأصواها، وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة（1．）．

$$
\begin{aligned}
& =
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في الططبوع: (و إعاد今َا) وهو خطأ. }
\end{aligned}
$$

（「）قال أبو حيان：وبالتكر ير قر أنا على من قرأ بشرق الأندلس، وبعدم التكرير البتة قر أنا على شيويخ غر ناطة، وهو


اهــ الرعاية: or
 （）الظر：：الرعاية：\＆
（＂）في المطبرع：（وال大روف）بالمدع
（部 تصحفت في المطبر ع إل：》الفهمه＂بالماء بين الفاء والميم．
（9）النص حر في في الرعاية：عץ1


أما التحقيق: فهو مصدر من حقّقّت الشيء تحقيقاً إذا بلغت يقينه، ومعناه: المبالغــة في
 والوقوف على كنهه، والوصول إلى ناية شأنه. وهو عندهم: عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع المـــــلـ، وتحقيــق المهـــز ، وإقام الحر كات، واعتماد الإظهار والتشديدات، وتوفية النّات، وتفكيك المروف؛ وهــو
 الوقوف، ولا يكون غالباً معه قصر ولا انختلاس ولا إسكان عرّك ولا إدغامه. فالتحقيق يكون لرياضة الألسن وتقويع الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل، وهو الذي

 في الغنّات؛ كما رويناه عن همزة الذي هو إمام العقّقين أنه قال لبعض من سمعه يبـــــالغ يـي

/ وما كان فوق القراءة فليس بقراءة (「).
 وورش من غير طريق الأصبهانيّ عنه، وقتيبة عن الكسائي، والأعشى عن أبي بكر، وبعـن
 العر اقيين عن الأنخشَ عن ابن ذكوان، كما هو مقرّر في كتب الخلالف منا سيأتي في بابــهـ إن شاء اللّ تعالى ${ }^{\text {(0) }}$ قرأت القر آن كلّه على الإمام أبي عبد اللّه عمد بن عبد الر همن اللصري ب"التحقيـقى"

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) القطط: الشديد المعبردة. التاج (تَطط) } \\
& \text { (s) (طرق) سقطت من الططبرع. }
\end{aligned}
$$

وقرأ هو على عمد بن أمحد العدل (1) "التحقيق"، وقرأ على علي بن شجاع "التحقيـــق"،









وهو مستقيم الإسناد(1).
 بأنه: عدل. انظر : غاية النهاية: (r) كذا في جميع النسخ: (عمرو) بالواو، وهو نحطأ صوابه: (عمر) كما سبق، وانظر : غاية النهاية: () سيذكرهم المؤلف بعد قليل.

هذا السند يختلف عن السنا الذي ذكره اللأي في كتابيه: "جامع البيان" و پالتحديده:
 العسكري قال: ححثنا مُمد بن المسن بن عمير، قال: حدئنا عبد الر حمن بن داود بن أبي طيبة، قال قر أت على

 بن عحمد عن اللداتي قال: حالثنا فارس ...



( ${ }^{\circ}$ ذكر المؤلف لمذا الحديث سندا آنحر إلى نافع. انظر: غاية النهاية:


وقال في كتاب "التحديد"(1) بعد إسناده هذا الحديث: هذا المبر الوارد بتوقيف قــراءة
 الباحثين ولا يكتب إلا عن الخفّاظ الماهر ين، وهو أصل كبير في وجوب استعمال قـــــراءة
 إلا من هذا الو جه. انتهى (r)

هذا الوجه وهو هستقيم الإسناد. (z)

 ابن إسحاق المسّيّي" عن أبيه عن نافع (o) والله أعلم. وأما المدر: فهو مصدر من حَدَر بالفتح، يَحدُر بالضمّ: إذا أسرع، فهو من الـــــــور اللذي هو المبوط(1)؛ لأن الإسراع من لازمه، بخ<اف الصعود.
 والاغتلاس، والبلدل، والإدغام الكبير وتخنفيف الممز، ونغو ذلك منا صحّت به الرواية، ووردت
 وهو عندهم ضد التحقيق؛ فالمدر يكون لتكثير المسنات في القراءة، وحوز فضيلــــــة

$$
\begin{aligned}
& \text { (') تصحفت في المطبوع عالمل: (التجريد) بالجيم والراء. } \\
& \text { (') في التحديد: (التي لا توجد رواية): }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) كذا في جميع النسخ بإعادة هذه العبارة. } \\
& \text { (0) انظر : جامع البيان: / / } \\
& \text { (") اللسان والتا ( } \\
& \text { (") (") أي: (المدر) ( } \\
& \text { (^) في الانطبر: (تقويم) وهو تريف. }
\end{aligned}
$$

التلاؤة، وليحترز فيه عن بتر حروف المل، وذهاب صوت الغنة، واختلاس أكثر المر كات،



 كأبي عمرو ويعقوب وقالون والأصبهاني عن ورش في الأشهر عنهم وكالولي عن حفـــص وركأكثر العر (قيين عن الحلواين عن هشام. وأما التدوير: فهو عبارة عن التوسط ين المقامين من التحقيق واللدر، وهو اللذي ورد عن أكثر الأئمة كن روى مد المنغصل ولم يبلغ فيه إلى الإشباع، وهو مذهب سائر الــرـاءاء، وصح عن جميع الأئمة، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء، قال ابن هسعود



الفتح: 9/9 9



الدانِ في 》التحفيده: (3) الدقل: أردأ التمر . التا (دقلج (

 |l $11 \wedge-1 \mid v / \: 1$
 (r) ترتيالـ)

كما أنزل / أخرجهه ابن خز.عه(") في "صحيحه، ((3)"

وقال باهد: تأن فيه، وقال الضحاك: انبذه حرفا حرفا.

 ذلك عونا على تدبر القر آن وتفهمه، و وذلك كان الم
 عن قراءة الني


$$
\begin{aligned}
& \text { rr (') الفرقان: } \\
& \text { cV }
\end{aligned}
$$


ع
(²) يُ (س): 》تثبت" بالثاء المثلثة بدل اللام.


مقبول من الثالثّة. اهـــ

 القرطي: |V/
من أطول منها(1).




وقد اختلف في الأفضل؛ هل الترتيل وقلّة القراءة، أو السرعة مع كثرة القـــــــراءة ؟ فذهب بعضهم إلى أن كثرة القراءة أفضل، واحتجّوا بخديث ابن مسعود: قال رســول

 قرأه في ركعة، وذكروا آثاراً عن كثير من السلف في كثرة القراءة.
 عن حفصة رضي الهُ عنها وفيه 》...ويقرأ السورة فير تلها حتّ....

1va-1vA
( 11 ( 1 ( 1 (

 صلاة الليل، التمهيد لأبي الطلاء: 17 الما 17



(يمد بسم الله)



 قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرقّا، لأن المقصود من القر آن فهمه، والتفتــــــــه فيـــهـ، والعمل به، وتلاوته وحظظه وسيلة إلم معانيه، وقد جاء ذلك منصوصا عن ابن مســـــــعود وابن عباس رضي الله عنهم (1) .
وسئل بكاهد عن رجلين؛ قرأ أحدها البقرة والآنر البقرة وآل عمــــــران في الصـــلاة ور كوعهما وسجودهما واحلد، فقال: اللذي قرأ البقرة وحدها أفضل (ثا
ولذلك كان كثير من السلف يردد الآية الواحده إلى الصباح كما فعل البي وقال بعضهم: نزل القر آن ليعمل به فاتخذوا تاوته عمالٌ (r)

 إلي من أن أهذ القر آن هذا؛ أو قال: أنثره نثرا (م)
 قدرًا، وإن ثواب كثرة القراءة أكثر عددً؛ فالأول كمن تصدّق بيوهرة عظيمة أو أعتــــق
 من العبيد قيمتهم رخيصة(V).

(r) روى أبو العلاء الممداني بسندين إل بكاهد هنا الأثرى و وي أحدها أن بكاهلاً هو السائل وليس المسئول،

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : زاد المعاد: / }
\end{aligned}
$$













جيو يد المروف ومعرفة الوقوف (4)


 القارئ والمقرئ.






 انظر: : المُظظم: rvv/l : إحياء علوم الدين (r)


 المقرئ سنة . ع (") (ابني) ستطت من (ت)

ح وأعلى من هذا: قرأت على شيخنا المقرئ أبي حفص عمر بـــن الخســنـن الـلـــــي













يبغاد. انظر: تاريخ بغداد:





 انظر: الكتريب: الحبا 1
 -ترّدوا، بالراء.
عربيّ والله يكب أن يعرب به(1)(1).

فالتجويد مصلر من جَوّد بتويداً، والاسم منه البودة ضل الرداءة، يقال جوّد فالان في

فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقر اءة بجوّدة الألفاظ، بريئة من الـــــــــداءة في النطــق،
ومعناه: انتهاء الخاية في التصحيح وبلو غ النهاية في التحسين(\&)
 متغبّّدون بتصححيح ألفاظه، وإقامة حروفه، على الصفة المتلقاة من أئمة القــــــراءة، المتصاــة بالحضرة النبويّة الأفصحيّة العربية؛ اليت لا يبوز مخالفتها ولا الحدول عنها إلى غيرها.


 حغظه، واستكباراً عن الر جو ع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه؛ فإنه مقصرّ بلا شـــــــكّ،
 ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامّتهم"(A).

$$
\begin{aligned}
& =
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (' (' السند ضعيف لضعف جو يبر ، كما مسقق قِ ترجمته قبل قليل. } \\
& \text { (「) من توله: أنحبرنا إل هنا سقط من أهل (ظ) و كتب في الحاشية. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : القاموس والتاج (نبط) }
\end{aligned}
$$


 نحلف أمي، وهو من لا يكسن القراءة"(1)







 متزلته، وأو صلوه هسشتحه من التجويد والإتقان والترتيل والإحسان.











 وصوَّب ما صووّناه، واللا أعلم.









$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (ا) أقف عليه: } \\
& \text { (o) }
\end{aligned}
$$


التمهيد لأبي العلاء: rی

هو اللّ أحده و(1) لوددت أنه قرأ بسورة البقرة؛ من حسن صوته وترتيله(1)

 بالألباب سر من أسرار الها تعالى، يودعه من يشاء من خلقه، ولقد أدركنا من شيو منا من



 بالمقامات والألمان؛ لخروهم عن التو يد والاتقان.


 طائر على رأس الشيخ يسمع قراءته حت أكملهاكفنظروا إله فإذا هو هدهد (V) . وبلغنا عن الأستاذ الإمام أبي عمل عبد الله بن علي البغدادي المعرو و بسبط الميـاط مؤلّف "المهج" وغيره في "القراءات" رمم الله أنه كان قد أعطي من ذلك حظا"عظيمــ، "،
(') في المطبوع: (روالهّ ) وليست في النستخ ولا في المصادر.


$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : غاية النهاية: |V/ }
\end{aligned}
$$

(") النظر: غاية النهاية:
(أنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سمالع قراءهـ وآخر من علمناه بلغ النهاية في ذلك الشيخ بدز الدين عمل بن ألم بن بصحان شيخ الشامه)
 ونفاق (8) سوق ال大هل في العرب والعحمr. ولا أعلم سبباً بلبلو غناية الإتقان والتجويد ورهول غاية التصحيع والتسديد، (0) مثل
 الكتابة كيف ييلغ ما(1) الكاتب بالرياضة وتوقيف الأستاذ.
 رياضة لن تدبره بفكه
 بتمعير (1) الفم، ولا بتعويج الفكّ، ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشدّ، ولا بتقطيع المد،

(' ('انظر : لطائف الإشارات: (ז) انظر ترجمته ص: •ع




 (0) (0) تصحفت في المطبرع بالشين المجمة.





والأمناع، بل القراءة السهلة العذبة الملوة اللطيفة؛ التي لا مضغ فيها ولا لوك، ولا تعسِّ





 خرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخر ج.



المـالصة.


 في الرناوة.
 وانفردت الضاد بالاستطالة.

 والاستفال.


$$
\begin{aligned}
& \text { (ا) في (ت): ( ولا) بزيادة الواو }
\end{aligned}
$$

واشتر كت مع الذال في المهر، وانفردت الثاء(1) بالهمس، واشتُر كت مع الذال اســـــتفالا وانفتاحا.

والصاد والزاي والسين اشتر كت مغرجا ورخاوة وصفيرا، وانفردت الصاد بالإطبـــاق
 السين في الانفتاح والاستفال، وكل ذلك ظاهر ما تقدم.




 أحكم صحة التلفظ (r) حالة التر كيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب، وســنـورد لك من ذلك ما هو كاف إن شاء الله تعالى بعد قاعدة نذكرها وهي



 وميز ان مستقيم يعول عليه، نوضحه مستوفن إن شاء الهُ في أبواب "الإمالة" و "الــــــــرقيق" ونشير إلى مهمّه (9) هنا:
(') في المطبوع: (التاء) بالمثناة، تَصحيف.




فاعلم أن الحروف المستفلة (1) كلْها مرقّة، لا يكوز تفخيم شيء منها إلاَ اللآم من اسم




 تتبعه ترقيقاً وتنخيماً) .

 فيه.


 لن نسي (0) تفخيم الألف أو أنكره" قال فيه: اعلم أيها القارئ أن من أنكر تفختم الألف؛

$$
\begin{aligned}
& \text { (') تصحفت في المطبوع بالقاف بلل الفاء، وهو تريف أيضا. }
\end{aligned}
$$

 الاستعلاء.


(8) قوله: (بعض أئمتا ) هو الإمام ألمعبري حيث نُقل عنه ذلك، والمراد بقوله (بعض المتأخر ين) هو الأهــــام ابـــن


(س) "
 التجويد اليت أهمل مصنفوها فيها التصريح بذكر تفخيم الألف.
ثم قال: واللدليل على جهله أنه يّّعي أن الألف في قراءة ورش "طال" و "فصالا" وهـــا أشبههما مرقّقة، وترقيقها غير مككن لوقوعها بين حرفين مغلظين. والدليل على غلظا طبعه أنه لا يفرق في لفظه بين ألف (قال) وألف (حـــــال) حالـــة التجويد.
والدليل على عدم اطّلاعه أنّ أكثر النحاة نصّوّا في كتبهم على تفتحيم الألف، ثم ساق نصوص أئمة اللسان في ذلك.
 حاز إلى صحة النقل كمال اللراية، وبلغ في حسنه الغاية. فاهلمزه إذا ابتدأ هـا القارىئ من كلمة فليلفظ هـا سلسة في النطق، سهلة في الـــــــوق،
 بعدها ألف نحو 》آتى

》


 ترقيقها من ذهاب شدها كما يفعله كثير من المغاربة لا سيّما إن كان حرفاً خفيّاً(r) نخـو :







 $\lceil\mid V / 1$ 《《ن， ${ }^{(r)}$（r）《｜l｜







 ，
》 لصعوبة اللفظ بالمكرّر على اللسان．




$$
\begin{aligned}
& \text { " (') رسمت في المطبوع: (كاد) دون - -و - وهذا تحريف للكلمة } \\
& \text { (r) في المطبوع: (رقرأ) وهو تحريف. }
\end{aligned}
$$

 و 》تظلمون《．

 قبل حرف استحلاء و جب التحرز في بيانه لضنفــــــه وقــوة الاســتحلاء بعــــهـه نـــــو ：》أثخختتموهم＂، و 》إن يثقفو كم＂، و كثير من العجم لا يتحفظون من بياها فيـخر جوفا سينا خالصة．
 فينتشر هـا اللسان، فتصير كمزو جة بالشين（r）؛ كما يفعله كثير من أهل الشام ومصر، وربهــا
 بوادي اليمن، وإذا سكنت وأتى بعدها بعض الحرووف المهمو سة كان الاحتراز بـــــــــهـرها
 و 》ر بز林》 الياء و خفاء الماء．

والحاء：بتب العناية بإظهارها إذا وقع بعلها بحانسها أو مقاربها لا سيما إذا ســـكنت

（＇）
（r）قال البقاعي：هذه الجيم لم نأخذ عن أحد يقيم لفظها على ما ينبغي إلا ابن الجزري رحهه الشّ، وذلك أها حرف من جملة صفاته الشدة．．．قال：و كل من أدر كناد سواه يككُن ملّ الصوت بكا ينطق به منها عند الإسكان．اهـــ


(0) فِ اللطبو ع: (يو جه) هِاء واحدة، وهو خطأ.


 والخاء：ييجب تفخيمها وسائر حروف الاستعلاء، وتفخيمها إذا كانت مغتوحة أبلــــغ،
 وصادق، وضالين، وطائف، وظالمه ما
قال ابن الطحان الأندلسي في＂بَو يده＂：المفخمات على ثلاثة أضرب：ضرب يتمكــن



》مزد.جر <، و 》تزدري《<.


》المنذرين《، و＂ و＂ زلك．

كأها مضاعفة．${ }^{\text {（o）}}$
（1）في المطبوع：》هعيداهاه وهو تريف．

（r）في المطبوع：（حُذرا）وهو تحريف．
 $1 \mathrm{~T} / \mathrm{Z} / \mathrm{L}$ ：

 بإخفاء تكرير ها كما هو مذهب المحقين (r).



 الغافلين.













$$
\begin{aligned}
& \text { (') ذكر أبو سيان أن الذي ذهب إل ذلك هو ابن شُريح. انظر: الإرتشاف: / 19 }
\end{aligned}
$$



 والضاد: انفردت بالاستطالة، وليس في الخروف ما يعسر على اللسان مثير ميله، فإن ألسنة

 ذلك لا يوزي.
 (r)

 غو: 》أنتض ظهر




(') في الططبوع: تآن، وهو خطأ.






 انظر: الإنصاف:

 المشافهة.
 وإظهارها ما لا خلاف عن هؤلاء الأئمة فيه، نعم قرأنا بإدغامه عن ابن خيصن بح إبقــاء صفة التفخيم.
 سكنت وأتى بعدها حرف مههوس فليبين جهر ها وما فيها من الشّدة غو: المتـديـنـ، ولا
 نو : غواسمع غير مسمع).



 "الغين" و"القاف" خر جاً وصفة.

 (1)
 وبعض المغاربة في إذهاب صفة الاستعاء منها حتي تصير كالكاف الصّمّاء، وإذا لقيــــــــــــا







أيضأ آخر باب "حروف قربت غار جها"((T).













 لإظهارها.


> وأما لام "هل" و"بل" فنسيأتي ذكرها في باها(1).

 ومريم، وما الله بخافل فإن أتى بعله ألف كان التحرز من التفخيم اكلد، فكثيرا ما يبــري
 وأما إذا كان ساكنا" فله أحكام ثلاثة:
الأول: الإدغام بالغنة عند ميم مثله، كإدغام النون الساكنة عند الميم، ويطلق ذلـك في الثاني: الإخفاء عند الباء على ما اختاره الحافظ أبو عمرو الداي وغيره من المحقــــــنـ، وذللك مذهب أبي بكر بن بكاهد وغيره ${ }^{\circ}$ ، وهو الذي عليه أهـــل الأذاء عمصـــر والشـــــام

 ذهب جماعة كأبي الخسن أحمد بن المنادي وغيره( إلى إظهارها عندها إظهارا تاما وهـــو اختيار مكي القيسي (^) وغيره، وهو اللذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشـــرقية،
وحكى أحمل بن يعقوب التائب إجماع القراء عليه(9).






 ذلك فليتحفظ بإسكانها وليحترز من تريكها.



 يتر كون ذلك فلا يسمعوها حالة الوقف.



 (

 كذلك، وإن كانت كتبت هاءين فإن اللفظ هاء واحدة، و كقوله تعالى: لُفمهّل


الإظهار من أجل أن الأولى منهما＂هاء＂سكت، وسيأتي بيان ذلك（1）． الواو：فإذا كانت مضمومة أو مكسورة تحغظ（Y）في بياها من أن يخالطها لفظ غيرهـــ

 تشديلها نحو：：

 أخرى وجب إظهارها（7）واللفظ بكل منهما نحو：》آمنوا وعملوا《》 》قالوا وهم＂． والياء：فليعتن بإخر اجها عحر كة بلطف ويسر خفيفة، نحو：：ترين، ولاشية، ومعايش وليحترز من قلبها فيهما همزة، وليحسن في تمكينها إذ جاءت حرف مل و لا سيما إذا وقع بعاها ياء كحر كة نو ： ومطها نو ： أختها، فيلفظ بمما لينتين مْضوغتين، فيجب أن ينبوا اللسان بِما نبوة واحــــــــة و وحر كــــة واحده، وبعض القراء يبالغ في تشديدها فيحصرمهها، وليته لو يخضرمها． فهذا ما تيسر من الكالم على بكويد الحروو مر كبة، والمشافهة تكشف حقيقة ذلـلك، والرياضة توصل إليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى．

| ICNA：انظر ص（1） （ॅ）فـ（ز）：（يتحفظ） |
| :---: |
| （ז） |
| （\％） |
| （\％） |
|  |

## و أما الوقف(1) والابتداء

فلهما حالتان:
الأولى: معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به. الثانية: كيف يوقف وكيف يبتدأ، وهذه تتعلق بالقراءات، وسيأتي ذكرها إن شــاء الله

 وحديثا، وغتصرا ومطولا، أتيت على ما وقفت عليه من ذلك، واســـتقصيته في كـــــاب

 المذكور فأقول:




 معرفة الوقوف وبتويد الحروف.《ه( ${ }^{(0)}$



$$
\begin{aligned}
& \text { (') في المطبوع: (الوتوف) }
\end{aligned}
$$

> (r) تصحفت في المطبو ع بالراء.
> (9) في المطبوع: (يڭل ب)، تصحيف.
()

 أن تعلمه إبماع من الصحابة رضي الله عنهم (r)

 وأبي عمرو ابن العلاء، ويعقوب الخضر ميّ، وعاصم بن أبي النجـود، وغيرهـم من الأئمّــــة. و كلامهـم في ذلك معروف، ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب، ومن غَّ اشترط كـير من أئمة الخلف على البحيز أن لا يكيز أحلاً إلا بعد معرفته الوقف والابتداء، وكـــــــان أئمتنـــا يوقفوننا عند كل حرف و يشيرون إلينا فيه بالأصابع، سنّة أخلذو ها كذللك عن شـــيو خهـم الأولين، رحمة الله عليهن أبجعين. وصحّ عندناعن الشعيّ؛ وهو من أئمّة التابعين علمأ وفقهاً ومقتدى أنـــــهـ قـــال: إذا قَرأت (o) (2) وَا
 عند أبي حاتم، وضعيف عند النسائي وابن معين.
 نظهر ضعف المديث من حيث سنده. والشّ أعلم. انظر : قَّيب التهذيب: شا/






.
rv:(8) الر حمن

 عبد الله عممد بن طيفور السجاوندي（1）، وخرج في مواضع عن حد ما اصططلحه واختـــره

．iozصر
وأقرب ما قلته في ضبطه：أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري؛ لأن الكالام：إما
أن يتم أولا، فإن تح كان اختياريا، وكونه تامًا（r）لا يخلو ：
 فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة 》بالتام《 لتمامه المطلق، يوقف عليه، ويتتدأ ما با بعده． وإن كان له تعلق فلا يخلل هذا التعلق إما أن يكون من جههة المعنى فقط؛ وهو الوقــف
 كالتمام（2）في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعله．




 مــلك يوم الدين عِ رواه أبو داود ساكتاً عليه، والترمذي وأملم وأبو عبيل（0）وغـــــــيرهم،



（ ）
（0）
 وهو أحب إليّ"(乡) واختاره أيضاً البيهتيّ في "شعب الإيمان"،(0) وغيره من العلماء، وقالوا: الأفضل الوقف على رؤوس الآيات وإن تحلقت .ما بعدها، (7) قالوا: واتّباع هدي رســـــول الله
وإن لم يتمّ الكالام كان الوقف عليه اضطرارياً؛ وهو المصطلح عليه "بالقبيح" لا يكــوز تعمّل الوقف عليه إلا لضرورة، من انقطاع نَفَس ونحوه؛ لعدم الفائلدة، أو لفساد المعنى. فالوقف التامّ أكثر ما يكون في رؤوس الآي وانقضاء القَصَص؛ نحو الوقــــــف علــــى

 الْمُفْلِحُونَ
 ربُّكَ لِلْمَلَــِئَةِ

> (') قال الداني: له طرق كتير ت، وهو أصل في هنا الباب. اهــــ
 يعلى:
(r) في المطبوع: (و كذلك) بالكاف، تصحيف، وانظر جمال القراء:


(o) انظر : شعب الإيمان: / / or
() انظر : المكتفى:
(") البقرة: 0
r) البقرة: (^)
(‘') البقرة: .

$$
\text { (’) البقرة: } 4 \text { ع }
$$

 كالام بلقيس (r) ثم قال تعالى:

 (9) خن.
 الآية، وتام الكالم ولك كنلك أي أمر ذي القرنين كنلك؛ أي كما وصفه تعظيماً لأمره 0 أو كذلك كان خبر هم، على الختالف بين المفسر ين في تقديره مع إجماعهم عالــــــى أنــــهـ

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



 (5) بن الآية نغسنها.
 (") الفرقان: 1ह1: :
 (》)



$$
\begin{aligned}
& \text { ب) (1) الفر قان: } 9 \\
& \text { 9. : : }
\end{aligned}
$$













$$
\begin{aligned}
& \text { 「! : ( الز) } \\
& \text { ro: الز (") } \\
& \text { v:C }
\end{aligned}
$$




شـاب

r人气／t ：L L


 من خفض
KTN/ وقد يتفاضل التام في التمام غو 》
 الخطاب، بخلاوف الأول (7)

 وكا كإلا أنفسهم


$$
\begin{aligned}
& 10 \varepsilon / 1 \\
& \text { (r) البقرة: } 1 \text { (ro }
\end{aligned}
$$


( (؛) إبر اهيم: r


「:
( البقرة: غ
0 0:

9: البُرة)
1 11 ( البقر

بعده كلام مستغن عما قبله لفظا و إن اتصل معىن (1). وقد يتغاضل في الكفاية كتفاضل التام نحو مرَضًْا

 و وإِ الْعَلِيمُ





| (') إنظر : المادي لأبي العلاء: |
| :---: |
|  |
| 1. . 1 ( البعر) |
| ) 1 ) |
| () |
|  |
| (\%) البَر) |
| 9\% ${ }_{\text {¢ ( }}$ |
| ITV |
|  |
|  |
|  |
| - 0 - (1r) |







 الْ لَـــَمِينَ وعلى


 كان من ذلك رُنس آية، وتقدم الكلام فيه وأنه سنّة.




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

لالْْمَتُّينَ


 و (خيو ينهم منهُ معني.










$$
\begin{aligned}
& \text { r ( البقرة: } \\
& 0 \text { 0: البقر () } \\
& \text { 11: } 1 \text { : } 1 \text { ( }{ }^{5} \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (") الأنعام:7 } \\
& \text { (") انظر : القر طبي: (1) } \\
& \text { ( البقرة: } 1 \text { ( } 7 \text { ( } \\
& \text { ron : (م) البقرة) } \\
& \text { YA: غا' (') }
\end{aligned}
$$

يبعث الله（1）
 لا يمكنه الوصل معه．فهزا حكم الوقف اختياريا واضطراريا（7）．
وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا؛ لأنه ليس كالوقف تلعو إليه ضرورة فلا يكوز إلا كمستقل بالمعي، موف بالمقصود．
وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تاما و كفاية و حسانا وقبحا، بكسب
 بـ 》





$$
\begin{aligned}
& \text { rA: (') } \\
& \text { (') } \\
& 7 \text { • } 7 \text { : } \\
& \text { を: }
\end{aligned}
$$


人
（ البقرة：（ ）
v：البعَرة）
r．：（＇）
r．：التوبة）
IT：الألح

منه وبــا
 وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا نو الوقف عليه حسن لتمام الكالام، والابتداء به قبيح لفساد المتى؛ إذ يصير تحذيرا من الإميان باللة تعالى. وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء به جيدا نو الوقف على "هذا" قبيح عندنا؛ لفصله بين المبتدأ وخبرم؛ ولأنه يوهــــــ أن الإشــــارة إلى
 وما بعاه جملة مستأنفة رد هما قولمم.

## تنبيهات

أولما: قول الأئمة لا يبوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل دون

 دون المعطوف، ولا على القسم دون جوابه، ولا على حرف دون ما دخل عليه، إلى آخر
 القراءة، ويروق فيّ التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا هكروهه ولا ما يؤثه، بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يتدأ بما بعده.

, كذلك لا ير يُدون بذلك أنه لا يوقف عليه ألبتة، فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف



 والله تعالل أعلم. ثانيها: ليس كلَّ ما يتعسفه بعض المعر بين (ب)، أو يتكلفه بعض القر اء، أو يتأوّله بــــ



 إنَ الشِّرْ


 (') (1) YAT: البقرة) (r)
 It: it
ir (r) (") البقرة: $10 \wedge$

(9) الأنعام:"
r:الأنعام:(')






 عن مواضغه يُعر ف أككرْ بالسباق والسياق .





مثل علي ئر أبد ع. اهــ

روح IVN/10:
r
r9: الت الت (




 لكلا يوهم وصل "ما" وعطفها.

 آهنوا


 مقوهم، وغو العذاب (1) (1) كلا يوهم الحالية أو الوصفية.







 ولم يو صل لتصجيل التزيه.



 بَالْحَقِّ


لقومه(1)، كل ذلك ألزم السجاوندي بالوقف عليه لئلا يوهم أن العامل فين "إذ" الفـــــل
المتقدم.





 من الصادقين في دعواه.


 يكـوز الوقف عليه.






$$
\wedge \cdot \lambda
$$

المنو ع، فتراهم يقولون





 الأوقاف(r)





(') البقرة:



(r) في الططبوع: (مه) وهو ترّ يف.
 هد أَ وقفت على




 $==$
 وقد/ذ ذرنا في "الاهتداء" رواية أبي الفضل اللزاعيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه


 ومن ذلك لـا في قلوهـم ولو عكس فجعله من الوقف اللازم لكان ظاهراً، وذلك على وجهه أن تكـون
 أن الجملة خحبر، ولا يمتنع أن يكون الوقف على هذا كافياً للتعلّق المعنوي فقط، فعلى كـــلـ تقدير لا يمتنع الوقف عليه، ولنلك قطع المـافظ أبو عمرو اللـاني بكونه كافيا و لم يمـــــــك
 التخيير لا يبقى مع الفحلم، وقد جعله اللداني وغيره كافياً أو تامّاًّ(گ) .



 T/VA- بVV كر البووامع:













 اللاني بأنه تام.







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : (1) } \\
& \text { ra: (r) }
\end{aligned}
$$





 على






ومثل ذلك كثير في وقوف السنجاوندي، فلا يتتر بكل ما فيه، بل يتبع فيه الأصــوب ويختار منه الأقرب.
 ويف حالة جمع القراءات، وقراءة التحقيق، والترتيل، ما لا يغتفر في غير ذلك، فربما أجــــيز

佥 الزَّكَــوةَ

 .
 والز جاج وهو أي لكم، وحذفت اللام. وقيل الجواب: وقيل الجواب بخذوف تقديره: لقد جاءكم، أو إنه لمعجز، أو ما الأمر كما تز تزعمــونـ،





سادسها: كما اغتفر الوقف لـا ذكر، قد لا يغتفر ولا يكسن فيما قصر من الجمل، وإن


لقرب الوقف على:






وقد ينتفر ذلك في حالة الممم، وطول المد، وزيادة التحقيق وقصد التعليم؛ فيلحق بما قبل لا ذكرنا، بل قد يكسن؛ كما أنه إذا عرض ما يقتضي الوقف من بيان معنى، أو تنبيـهـ



سابعها: قد يكيزون الوقف على حرف، ويكيز آنخرون الوقف على آخر، ويكون بـيـين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتع الوقف الآخر، كمن أجاز الوقف

> ('انظر: اللر المصون: (') r rv: iآ (r)

على ريْبَ






》الر اققة<< في 》(التُروض)《(1).





$$
\begin{aligned}
& \text { rAr : } \\
& \text { 1. : آل عمرا }{ }^{r} \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r7 ( } 7 \text { ( } 7 \text { ( } \\
& \text { 「1:0) }
\end{aligned}
$$


 ．



 اختيار تُصيرّر بن عمد ومن تبعه من أئمّة الوقف (").
 قراءة كلّ مذهبـ.
فنافح كان يراعي عاسن الوقف والابتداء بكسب المعنّ، كما ورد عنه النص بذلكّك.



 يتعمد في أو ساط الآي وقفاً سوى هنه التلالثةّ المتّدمة.



$$
\begin{aligned}
& \text { rv: (') } \\
& \text { (') فصلت: } 1 \text { (') }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { v: البقر } \\
& \text { 1.9 ( } 1 \text { ( الأنعام: } \\
& \text { 1. }
\end{aligned}
$$


 يكتمل الو جهين.
 من القراء هذه الحالة أنه يقف حيث ينتطع نفسه، وإن أراد معنى آخر فليبين من أي اللفظ من كالامه فهم ذلك.


وعاصم ذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الابتداء، وذكر الخزاعي أن عاصماً والكسائي" كانا يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام. وحمزة اتفقت الرواة عنه أنه كان يقف عند انمُطاع النفس، فقيل: لأن قراعته التحقيقُ والمدّ الطويل، فالا يبلغ نفس القارئ إلى وقف التمام ولا إلى الكافي.
 معيّناً، ولذلك آتر وصل السورة بالسورة، فلو كان من أجل التحقيق لآثر القطع على آنخر السورة"(1)

 هذه العبارات جرت عند كثير من المتقدمين مراداً هـا الوقف غالبأ، ولا يريذدون هما غير الوقف إلا مقيّلده، وأما عند المتأنر ين وغيرهم من المعّقين فإن القطع عندهم: عبارة عـــــنـ قطع القراءة رأساً، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمُعرض عن القـراءة، والمنتقــــلـل هنــــهـها إلى
 ير كعى أو غهو ذلك ما يؤذن بانقضاء القراءة والانتعال منها إلى حـالة أخرى، وهو الـــــنـي

$$
\begin{aligned}
& \text { كذلك، تأمل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بكر الجوامع: ق } \\
& \text { (r) كذا بالتتنية وهو الصحبواب، وي المطبوع 》أبوه بالإفر اد، وهو غريف. }
\end{aligned}
$$

يستعاذ بعله للقراءة المستأنفة أدباً(1) ولا يكون إلا علــى رأس آيـــة؛ لأن رعوس الآي في - نغسها مقاطع (Y)

أخحبرنا أبو العباس أحمد بن محمل بن الحسين الفيروزابادي في آخرين مشافهة عـــنـ أبي
 أحمد المداد، أخحبرنا أبو بكر أحمد بن الفضل ، أنا أبو الفضل عممل بن جعفـــر الـلزاعـــيّ،
 حنبل، حاثين أبي، ثنا الحسين بن عحمد المروزي، حدثنا خلف (ل) عن ألي سنان هو ضــــرار بن مرة(^) عن عبد الله بن أبي المذيل(9) أنه قال: إذا افتتح أحلد كم آية يقرؤها فلا يقطعــها حت يتمها(1.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

> (r) انظر : إيضاح الوقف ولالابتداء: / (r) هو ابن البخار ي، تقدمت تر جمته
 انظر: التكملة:

 انظر: تاريخ بغاد:







 $=$


 خلف بن خليفة، حدثنا أبو سنان عن ابن أبي المذيل قال: إذا قرأ أحدركم الآية فلا يقطهجا حت يتمها. قال المزاعي: في هذا دليل على أنه لا يموز قراءة بعض الآية يف الصلاة حتى يتمّــــهـا، فير كع حيئذ، قال: فأما جواز ذلك لغير المصلّي فمجمع عليه.
 المصلي فيها نظر، إذ لا فرق بين الحالتين(آ" والله تعالى أعلم.



$$
\begin{aligned}
& \text { الوقف واللة أعلم. انظر : غاية النهاية: آ/ } \\
& \text { ('(') هو زاهر الشحامي، تقدم ص: ח } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( }{ }^{\wedge} \text { ( }
\end{aligned}
$$




بسفح قاسيون في سنة ست وستين و سبعمائة، أخبرنا جلي أبو المسن علي المذكور قراءة



 ويلعوا بعضها.

 والوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا؛ يتنفس فيه عادة بنية اســــــتئناف


 التنفس معه، كما سنو اضخه.
والنـكت: عبارة عن قطع إلصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس.




$$
==
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (') (أنه) ستطت من المطبو ع. } \\
& \text { (r) رواه أبو عبيـد في: فضـائل القرآن: } 19 \text { (r) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

وقال الأشناني: سكتة قصيرة ${ }^{\text {(r) }}$


أنك قل نسيت ما بعل الحرف (^)
وقال أبو الخسن طاهر بن غلبون: وقفة يسيرة(9)
وقال مكي": وقفة خفيغة"(1)
وقال ابن شر يح: وقيفة) (1).

$$
\begin{aligned}
& \text { (') } 110 \text { ( } 10
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 110 \text { ( } 10 \text { ( انظر: } 10
\end{aligned}
$$



الوعاة:


انظر: غاية النُهاية:
(") (عن) سقطت من المطبرع.
$\longrightarrow$ —Y ع ع


 ovr-ovr :(')



 وقال أبو محمد سبط الخياط: حمزة وقتيبة يقفان وقفة يسيرة من غير مهلة(7) . وقال أبو القاسم الشاطي: [سكتاً مقلاكُ"
وقال اللاي: سكتـة لطيفة من غير قطع. وهذا لفظه أيضا في السكات بين الســــــور تين من "جامع البيان"(^)
وقال فيه ابن شريح: بسكتة خفيفة(9) . وقال ابن الفحام: سكتة خفيفة(•).)

وقال أبو العز : مع سكتة يسيرة"(1).
 على المهلة)

$$
\begin{aligned}
& \text { (') الإرشاد: 1A1، وقال فِ الكفاية: وقفة يسيرة اهـــ: YY } \\
& \text { (r) تقلمت تر تمته ص: } 700
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) في غاية الاختصار : (سكتا) انظره: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rra/ : } \\
& \text { ( } 19 \text { ( الشاطبية: } 19 \\
& \text { (^) التـيسير: 1\&Y، جامع البيان: 1/09/ } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (") الإرشاد: 1 (") } \\
& \text { reoll: (ir) }
\end{aligned}
$$

وقال الشاطي: [وسكتهم المختاز دون تنغس] (1). وقال أيضا: [وسكتة حفص دون قطع لطيفة] (r) . وقال الداني في ذلك: بسكتة لطيفة من غير قطع"
وقال ابن شريح: وقيفة(غ).
وقال أبو العلاء: بوقيفة(0)
وقال ابن غلبون: وقفة خفيفة(1).
وكذا قال الـهدوي (v) .
وقال ابن الفحّام: سكتة خفيغة(^) .

وقال القلانسي في سكت (9) ألي جعفر على حروف المجاء: يفعل بين كل حرف(1) (1)
منها بسكتة يسيرة(1(").
وكذا قال المهذاينيr"r .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الشاطبا (1) } \\
& \text { (r) المصر السابق } \\
& \text { 1 } 15 \text { : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () غاية الاختصار : } \\
& \text { ( } \\
& \text { (") } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { ( ) " } \\
& \text { 《" } \\
& \text { Mr (") (') } \\
& \text { ( } \\
& \text { r.V : }
\end{aligned}
$$

 يسكت القارئ على آخر السورة بسكتة خفيفة＂من غير قطع شديد（r）
 مقداره بكسب مذاهبهم في التحقيق، والمدر، والتوسط، خسبما تحكمه المشافهة．
 فقال الـلافظ أبو شامة：الإشارة بقولمم（2）［دون تنفس］إلى عدم الإطالة المؤذنة بــالإعراض عن القراءة ${ }^{\text {（0）}}$
 هار وقفاً يوجب البسملة（1）．

 التنغس هنا بمعين المهلة（V）．

وقال ابن جبارة：》ودن تنغس＂《 يكتمل معنيين：أحدهما：سكوت تي يقصد به الفصل بين




《＂（＇）الخفية）（＇）

《
（ ${ }^{\text {（ ）}}$
rry／إي
1 NA／Y：
（

القصر. قال: ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء
 عليه نصوص المتقدمين، وoا أجمع عليه أهل الأداء من المققين من أن السكـت لا يكون إلا
 صواباً لو جوه:
 صريح في أنَّ زمنه أكثر من زمن إخرا ج النَّفَس وغيره.
 الني يؤذن بإسرار البسملة أكثر من زمن ¹ إخراج النَّفَس بلا نظر .
 إخراج النفس ونَو ذلك، وعدمُ التقُدير أولى.
رابعها: أن تقدير ذلك على الو جه المنكور لا يصح؛ لأن زمن إخراج النفس وإن قـلـلّ لا يكون أقلز من زمن قليل السكت، والاختبار يبيّن ذلك. خامسها: أن التنفس على الســـا
 و و






 $==$

بين أن يكون بين سكون و حر كة، أو بين حر كتين.
 من ذلك؛ فإن ذلك ليس على إطلا(قه، فإنّه إن أراد مطلق السكت فإنه يمنع مــــــن ذلـــــك
 حيث إن كلامه فيه، فإن ذلك جائز باعتبار أن أوانخر السور في نفسها تام، يكوز القطـــع

 مهلة؛ لم يكن ساكتأ ولا واقفاً؛ إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة، لم يكن ساكتا ولا و اقفاً؛ إذ الوقف يشتر ط فيه التنفس مع المهلة(r) والسكت لا يكون معه تنفس (r) * فاعلم ذلك وإن كان لا يفهم من كالام أبي شـــــامة

> وقد كان له معنى فيه ثـبهة لا مغقولية فيه.
 يصح ذلك التقدير على الو جه المذكور .










 $==$

خاتمة: الصحيح أن السكت مقيل بالسماع ع والنقل، فلا يكوز إلا فيما صحت الروايــة به لمعين مقصهود بذاته، وذهب ابن سعدان فيما حكاه عن أبي عمرو، وأبو بكر بن بكــاهـا

 تعالى أعلم.

## بابب اختّلوفهم فُي الالستنعاذة

الأول: وي صينتهام، وفيه مسألتانان: موه:

 القلانسي وغير هما الاتفاق على هذا اللفظ بعينه (r).




الـستلزم ?لقمهلة دعهـ يكون نمنوعا.

 r r r r|r EAr/r:



 من الشيطان الر جيمه"


 معاذ بن جبل .كعناه(گ) ورووي هنا اللفظ من التعوّذ أيضاً من خديث جبير بن مطمم، ومن حديث عطاء بن السائب عن السلميّ عن ابن مسعو2(ه) وقق روى أبو الفضل اللز اعيّ عن المطوعيّ عن الفضل بن اللمباب عن روح بن عبــــل
 (أعوذ بالله من الشيطان الر جيم) فإني قرأت على سلام أبي (ا) المنذر فقلت: أعوذ بالسـميع




 1. $\varepsilon / 4$ :







 （الو الو







$$
\begin{aligned}
& \text { (') في (س) فقط: 》عليهها الصحلاة والسلامه" } \\
& \text { • } \\
& \text { انظر : ألفية ألسيوطي: ؟ \& \& } \\
& \text { ب/1000 ( }{ }^{r} \text { ) } \\
& \text { ov: انظر تر (i) }
\end{aligned}
$$

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

 انظر：اللبرر الكامنة：\＆00／ ．${ }^{2}$（ ${ }^{2}$ ）

 حی السميع العليم، فقال لي: قل (أعوذ بالله من الشيطان الر جيم) فإلي قرأت على والدي أعوذ

 الشيطان الر جيم) فإي قرأت على أبي بكر محمل بن عبد الباقي الأنصاري، (气) أعوذ بــــــــــاله

 من الشيطان الر جيم) فإني قرأت على بحمود بن المثنى بن المخيرة(v) أعوذ بـــــــاللّ الســــيم العليمّ فقال لي: قل (أعوذ بالله من الشيطان الر جيم) فإني قرأت على أبي عصمة محما بــن أحمد السجزي، (^) أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي: قل (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فإني قرأت على أبي عممد عبد اللّه بن عجلان بن عبد الله الز بخالي (9) أعوذ بـــاللة اللـــمـيع




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



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

العليم، فقال لي: قل (أعوذ بالله من الشيطان الر جيم) فإلي قرأت على أبي عثمان سعيد ابن





 الشيطان الرجيم) فإين قرأت على عاصم بن أبي النجود أعوذ بالله السميع العليم، فقال لي:

 عِ








$$
\begin{aligned}
& \text { (') لم أعرقه. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { lovr/E: }
\end{aligned}
$$













 عند أئمّة اللسان، بل لا يكز ي ذلك على الصحيح، كما لا يكزي: أتعوّذ، ولا تتوّذان،

$$
\begin{aligned}
& \text { (') انظر ترجمته ص: ع } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$



 9 A :

< $9 \varepsilon$ : ( ) انظر () ()


 النقاش(r) رمهه الله تعالى في كتابه "اللاحق السابق والناطق الصادق" في التفسير فقال:


 بطلب التعوذ، فمعنى استعذ بالله: اطلب منه أن يعيذك، فامتثال الأمر هو أن يقول: أع أهــو بالله؛ لأن قائله متعوذ أو مستعيل قد عاذ والتحأ، والقائل: أستعيذ باللّه ليس بعائذ؛ ؛ إثا هــو


 , الالتجاء، وفرق بين الاعتصام وبين طلب ذلك، فلما كان المستعيذ هار با " ملتجئاً متنصما" باللّأتى بالفعل الندال على طلب ذلك فتأمله.





$$
\begin{aligned}
& \text { (M) (N) ( } \\
& \text { (٪) ما بين النجمتين ستط من (ت) }
\end{aligned}
$$






 $=$







（N）（V）．${ }^{(1)}$ في إسناده ضعفا وانقطاعن
 و》أستغفر ه《 يقتضي أن يكون الامتثال ب 》أستعيذه لا ب 》أعوذه وأيضا طلب العياذ أبلغ من طلب الإعاذه؛ لأن في طلب العياذ منه تعالى إشارة إلى أن العياذ وإن كان فعل العبلد فهو متعلق بإرادة اللأ ومشيئته، ولا يكصل بدونا، وليس للعبد اختيار في حصول ذلك النعل منه، فيكون العبد عتاجا إليه تعالى في حصول مذا الفعل منه، ،

 عنه الستة وغيرهم）وثقنه النسائي وغيره، تري سنة
 （r）مرة، المري، المكفوف．
（）الخثنعمي، ضتفه النسائي، ومشاه غيره．



（
（＇）تفسير الطبري：
（）تفسير القر آن الصظيم：
（ ${ }^{\text {（ }}$

قلت：ومع ضreفه وانقطاعه و كونه لا تقوم به حجّة؛ فإن الحافظ أبا عمرو الدالي رحمه الله تعالل رواه على الصواب من حديث أبي روق أيضاً عن الضحاك عن ابن عباس رضـي

 والقصلُ أن الذي تواتر عن النبي تكصى كثرة، ذكرناها في غير هذا الموضح؛ هو لفظ：》أعوذ《، وهو الذي أمره الله تعــالى به وعلّمه إيّاه فقال تعالى
 نبينا وعليه وسلّم （A）وعن مريم عليها السلام （9）＊و و و فقال：»＞تعوّذوا بالله من عذاب النار، قلنا نعوذ بالله من عذاب النار، قال：تعوّذوا بالله من


 جامع البيان： 04 ب
（r）

（ الفلق： 1
（ الناس：
（＂）البقرة：
rv：غافـر（v）
$1 \wedge:\left({ }^{\circ}\right)$
（）ما بين النجمتين سقط من（س）و（ظ）

الفتن ما ظهر منها وما بطن، قلنا：نعوذْ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال：تعوّذوا بالله من فتنة الدجّال، قالوا：نعوذ بالله من فتنة الدجال．،

 الله به．






 عنهما نظر ．





いい
(0) الكامل: قه00/10ب، وقال ابن الباذثي: وانتاره بعضهم لميع القراء. اهــ.
انظر : الإقنا ع: //010، و قرة عين القراء: ق ـ \&/1

$$
\begin{aligned}
& \text { O\&V/人: (i) }
\end{aligned}
$$

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

(i) عبد الله بن مسعود و كذا رواه أبو داود من حديث عبد الر من بن أبي ليلى (Y) عن معاذ بن جبل، وهـــــا

لفظه (r) ، والترمذي بمعناه وقال: مرسل(ع)
يعين أن عبد الرممن بن أبي ليلى لم يلق معاذً؛ لأنه مات قبل سنة عشرين()
 و وي حديث أبي هريرة عن البني
 "الر جيم" (9)
وفي كتاب ابن السين(•): 》 اللهم أعنين من الشيطان الرجيم"(11") وفيه أيضأ عن أبي


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

(") قال الذهبي: حاث عن عمر وعلي وأبي وابن هسعود ومعاذ؛ وما إناله لقيه، مع كون ذلك في السنن الأربعـة.







 (") الظظر : الأذكار: (")
 النحل على يعسوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجلد فليقل: الللهم..... فإنه إذا قالها لم يضر"هاه. انظر : الأذكار للنووي:

وروى الشافتي في 》مسنده《＜عن أبي هريرة：أنه تعوّذ في المكتوبة رافعأ صوته：》ربنـا
إنّا نعوذ بك من الشيطان الرجيم"(1).

وأما الز يادة فقد وردت بألفاظ؛ منها ما يتعلق بتتريه الله تعالى： الأول：》اأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الر جيم 《 نصّ عليها الحافظ أبو عمـرو


 （7）．أداء．

قلت：وقرأت أنا به خي اختيار أبي حاتم السجستاني، ورواية حفص من طريق هبيرة．（V） وقد رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد عن أبي سعيد الخنري بإسناد＂جيـــــلـ＂، وقــــال الترمذي：هو أشهر حديث في هذا الباب（＾） و وفي 》

$$
\begin{aligned}
& \text { ^气 }
\end{aligned}
$$

 معدرد في أصحابه، روى عنه القر اءة：محما بن عبد الر ممن بن قتي．









（＂）المزي، الصحابي المليل، شهل بيعة الرضوان، سكن البصرة، زوى عنه عمرو بن ميمون وأبو عثمان النـــــهـــي $=$

قال (1) حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالهُ السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ ثلاث
 وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالما حين يمسي كــــان بتلـــك المزلـــة « رواه
الترمذي وقال: حسن غريب().



معشر الطبري في "سوق العروس" عن أهل مصر أيضاً وعن قنبل والزيني (0)
 الاستعاذة، إلا أني لم أقرأ ها عليهم من طريق الأداء عن ابن عامر، وإنا هو شيء يختا هـارونه،






(ْ) (أداء) سقطت من (ظ)

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: طبقات ابن سعد: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : القرطي: 1NN/1 }
\end{aligned}
$$

ورش(1)، ورواه المنلي عن ابن كثير فين غير رواية الزيني(؟)

الثالث: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم ) رواه الأهــــوازي
 عن أبي جعفر و شيبة ونافع في غير رواية أبي عدي عن ورش (م)، و حكاه الخزاءـــــي وأبـــو
 و جوهه(7)، وروي عن عمر بن الخططاب، ومسلم بن يسار، وابن سيرين، و الثوري. وقرأت أنا به في قراءه الأعمش، إلا أين في رواية الشنبوذي عنه أدغمـــــــت المـــــاء في

الرابع: (أعوذ بالله الحظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم) رواه الخز اعي عن هبيرة عن حفص، قال: و كنا في حفظي عن ابن الشارب عن الزيبي عن قنبل، وذكره المــــنـلي عن ألبي عدي عن ورش الحنامس: (أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيمّ إن الله هو اللــــــميع العليـــم) رواه r01/1 الهنلي عن الزيبي عن ابن كثير (9) السادس: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمه، إن اللهّ هو السميع العليـــــم)
(') ' ' أعرف مصدر المؤلف في هذا، فالإرشاد ليس فيه الككلام عن الاستعاذة، والكفاية فيها ما عليه الجمهور.
فلعله في "الإرشاد" الكبير.

$$
\text { (r) الكامل: ق: } 100 / ب
$$


 (






ذكره الأهوازي عن جماعة، وقرأت به في قراءة الحسن البصري＂（1）．
السابع：（أعوذ بالله من الشيطان الر جيم، وأستفتح الله وهو خير الفاتحين）رواه أبــــــو
 عن همزة
الثامن：（أعوذ بالله العظيم وبو جهه الكريم، و سلطانه القلبي،، من الشـــيطان الرجيــمـ） رواه أبو داود في الدخحول إلى المسجل عن عمرو بن العاص عن النبي ذلك، قال الشيطلن：خُفظ منّي سائر（r）اليوم « إسناده جيّل، وهو حديث حسن． ووردت بألفاظ تتعلق بشتم الشيطان؛ نحو 》 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخبيـــث المخبثب، والر جس النّجس《 كما رويناه في كتابَي 》الدعاء＜لأبي القاسم الطبرايّي، و 》عمل
 إذا دخل الخلاء قال：＞＞اللهم إبي أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المنبث، الشيطان
الرجيم"> وإسناده ضحيف (£)

ووردت أيضاً بألفاظ تتعلق بعا يستعاذ منه؛ ففي حديث جبير ابن مطمم »＞من الشيطان الر جيمَ، من همزه و وَنْثِه ونفخهه

 الشعر، و نفخه الكبر
وأما النقص：فلم يتعرض

$$
\begin{aligned}
& \text { (') المشـدر السابت. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (「) (سائر): ليست في (ز) } \\
& \text { 1ro-1rを: ( }{ }^{\text {(s) }}
\end{aligned}
$$

عدمه(1)، والصحيح جوازه؛ لا ورد، فقد نصّ الحلواين يف "جامعه" على جواز ذلك فقال:
 سيأتي




 نـن متّبون لا مبتدعون، قال المعبري" في شرح قول الشاطبي: [و إن تزد


## الثثاني: في حكم الجهر بها والإخفاء

وفيه مسائلل:

 القراءة كما نذكره.


عن نافع وهمزة.

جائز ، والشُ أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) النظر ص: (r) } \\
& \text { (s) }
\end{aligned}
$$



ثم روي عن ابن المسيــي أنه سئل (1) عن استعاذة أهل المدينة؛ 'أيكهرون هِا أم يخفوها؟
قال: ما كنا بُهر ولا نغفني، ما كنا نستعيذ البتة. وروى عن أبيه عن نافع؛ أنه كان يخفي الاستعاذة، ويمهر بالبسملة عند افتتاح السـور ورؤس الأثٔنة (r) في جميع القر آن
 وبنهر بالبسملة في "المحمد" خحاصة ونغني التعوذ والبسملة في سائر القرآن، بغهر بـــرعوس
 ذلك

 عن همزة على وتهين: أحدهما: إنحفاؤه حيث قرأ القارئ مطلقا؛ أي في أول الفاتحة وغيرها، وهو الـــــني لم
 الحزاعي عن الحلواني عن نحلف ونحاده، و كذا ذكر المنلي في "كامله" وهي رواية إبراهيـــ بن زربي عن سليم عن همزة(8)


 (s) (قالل): ستطت من الططبوع.






الثاني：المهر بالتعوذ في أول 》الفاتحة＜＜فقط وإنحفاؤه في سائر القر آن، وهو الذي نصّ
 التميمي（1）عن سليم عن حزة（1）
ورواه الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطين في 》اكتابه＜عن أبي الحسين بن المنادي، عن
 بالاستعاذة والتسمية في أول سورة 》فاتحة《 الكتاب، ثم يخفيها بعل ذلك في جميع القر آن．
 جميعاً، ولا ينكر على من جهر ولا على من أخفى．
 يكفيها عنل 》فاتحة《 الكتاب، كسائر المواضع، أو يستثي 》فاتحةح《 الكتاب، فيـجهر بــالتعوّذ

عندها؛ فرُوِي عنه الو جهان جميعاً انتهى．（\＆）

（0）．${ }^{\circ}$ ．
الثانية：أطلقوا اختيار المهرم في الاستعاذة مطلقًاً، ولا بلّ من تقييله، وقد قَّده الإمـــــام
 بالتعوذ إظهار لشعار（V）القراءة، كالمهر بالتلبية، وتكبيرات العيد، ومن فوائلهه أن الســـامع ينصت للقراءة من أوّما لا يفوته منها شيء، وإذا أخفي التعوذ، لم يعلم السامع بالقراءه إلا


$$
\begin{aligned}
& \text { غاية النهاية: Y } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


(8) انظر : جامع البيان: //ov/a
（＂）لعله ذكر هذه الانفر ادة في كتابه：＂الاسسبصسار＂، اللذي هو مغتر د．
（ ${ }^{\text {（ }}$（（ز）




 قال يسر، وقال الجمهور：للشافتيَ في المسألة قولان：



 وهو المختار
قلت：حكى صاحب＂اليانان＂القولين على وجه آخر فقال：أحد القولين إنه يتخير بين



 لتتصل القراءة ولا يتخخللها أخنبي، فإن المعن الذي من أجلهة استحب الجمهر؛ وهو الإنصات

> (1 إبراز العاني: ro/l ror



انظر ：تاريخ بغداد：


 （乡）النص برورفه في الأذكار： 0 ع ، انظر：المهذب：
 مهل كالام الشاطبي أكثر الشراح، فعلى هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ. وقال المجهور: المراد به الإسرار، وعليه مدل البعبري كلام الشاطبي، فلا يكفي فيــــه إلا التلفظ وإسماع نفسه، وهذا هو الصواب؛ لأن نصوص المتقدمين كلها على جعله ضـــدا للهجهر، و كونه ضدا للجهر يقتضي الإسرار به، والله تعالل أعلم.
 رأسا كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى كما سيأي. النالث في محلها: وهو قبل القراءة إبماعا ولا يصحح قول بخلافه عن أحل بمـــــن يعتــــر


 أن الاستعاذة بعد القراءة. وحكي قول آخر؛ وهو: الاستعاذة قبل وبعد، ذكره الإمام فخر الديــــن الــــرازي في
"تفسيره"، و لا يصح شيء من هذا عمن نقل عنه، ولا ما استدل به فم (Y).

أمّا حمزة وأبو حاتح؛ فالذي ذكر ذلك عنهما هو أبو القاسم المنلي، نقال في "كامله":
قال همزة في رواية ابن قلوقا() إنا يتعوّذ بعد الفراغ من القرّآن، قال: وبه قال أبو حاتح.

(' النحل: ه1

كتير :

النهاية:
 عن أبي أيوب الضبي، عن رباء بن عيسى عن ابن قلوقا عن مهز ة.

 ولا عرّجوا عليه.









 فأمّا أبو هريرة فهو مُن عرف بالجمر بالاستعاذة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (') لم يذكر البغوي أبا حاتَ ضمن القراء الذين اعتمد رواياكمّ وطرقهمه. }
\end{aligned}
$$


أطلقت فقيل هو مأبون: فهو للشر خاصة. قاموس: (أبن)
(") اللندي، تكلموا فيه و كذبوه، غير الشافعي تلميذه وابن الأصبهاين، فإنه كان تُقَ عندهما في المديث، وأجابوا عن




وأمّا ابن سيرين والنخحيّ فلا يصح عن والحد منهما عند أهل النقل． وأما ماللك فقل حكاه عنـــــه القـــاضي أبــو بكـــر بــن الحــربِي في＂البمموعـــة＂
و كفى في الرد و الشناعة(() على قائله(').

وأما داود و أصحابه فهله كتبهم موجودة／لا تعلّ كثرة، لم يذكر فيها أحد شيئًاً مــن
 وأما الاستدلال بظاهر الآية فغير صحيح؛ بل هي جارية على أصل لســــــان الــــرب

 وعندي أن الأحسن في تقديرها：إذا ابتدأت وشرعت،（V）＂كما في حليث جمريل عليه السلام：»فصلّى الصبح حين طلع الفـجر《（＾）؛ أي أخحذ في الصالاة عند طلوعه، ولا يكمـــنـ
(') شُع عله: قَبحه، القاموس (شنع)









$$
\begin{aligned}
& \text { ابن كثير: 1 } 1 \text { 1 } \\
& \text { (r) في (ظ): 》ابن الأنغر «، ولعله سبق قلم. } \\
& \text { res-r£ } \\
& \text { () }
\end{aligned}
$$




القول بغير ذلك، وهذا بخلاف قوله يف الحديث：» عم صلاّها بالغد بعد أن أسفر＜＂（1）؛ فإنِّ
 ثم إن المتّن الذي شرعت الاستعاذة له يقتضي أن تكون قبل القراءة؛ لأها طهارة الفمّ

 وإقرار له بالقدرة، واعتراف للعبد بالضّف، والعجز، عن هذا العدو الباطن الذي لا يقدر على دفعه ومنعه إلا الله تعالى، النّي خلقه، فهو لا يقبل مصانعة، ولا يداري بإحسان، ولا
 الآي الثلاث من القر آن؛ التي أرشد فيها إلى ردّ العدور＂الإنساني والشيطاني، فقال تعــالى في
 الإنسانِّ، عَ قَال ＂المؤمنون＂الانْ
 rov／h وقلت：في ذلك، وفيه أحسن الاكتفاء（9）، وأملح الاقتفاء：／
 （ الظر ：التمهيد： （r）الأعراف： 199 r．．：（ الأعراف： （ 97 （ 97 （لمؤنمنون 9Y：الم（＇） （
（1）هذه الفترة مهي كلام ابن كثير غتصرأ في تفسيره：17／1（1）


 $=$
 وعدوك الإنســـــي دار وداده** تلكه وادفع بالتي فإذا الذي
الرابع: في الوقف على 》الاستعاذة《، وقل من تعرض لذلك من مؤلفي الكتب، ويبوز
 بعدها والو جهان صحيحان.

"الاكتفاء":(1) الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر التسمية أتَ(1).




بشيء من القر آن، ويثوز وصلها(8).
اختلاف المفسر ين في بيان ذلك المخنرف.



ومنه قول امر ئ القيسى:

فلر أكاكا نسس تَوت سوية**ركنكها نتس تساقط أنفسا
كأنه قال: كان الأمر .


(') ويسمى أيضًاُ (المكتىى)
(1)


قلت：وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، ومراده 》بالسكته الوقــــفُ؛ لإطلاقــهـ ولقوله في 》نَفَس واحد《، و كذلك نظمه الأستاذ أبو حيان في 》قصيدته《＜حيث قال： وقف بعد أو صِلا





 سيأتي في باب البسملة．
الخامس：في حكم الاستعاذة استحباباً（0）ون وجوباً ：

 ونشير إلم ملخّص ما ذكر فيها في مسائلز：
 الصاة وشارج الصالة، وهملوا الأمر في ذلك على الندب، وذهب داود بن عليّ وأصحابه

$$
\begin{aligned}
& \text { () البقرة: } 1 \text { (1) } \\
& \text { r. : المديد (r) }
\end{aligned}
$$



انظر : غاية النهاية: ro/1-r
（3）الاستحباب هو الندب، وهو عند الأصوليين：أمر بتخيير في الترك، إلا أن فاعله مأجور، وتار كه لا أنر لـه ولا







 "تفسيره" (r)"

الثانية: الاستعاذة فِّ الصلاة للقراءة لا للصلاة، وهنا مذهب الجمهور كالشافي وأير
حنيفة، وعمد بن الـسن، وأمد بن حنبل.

الحيدين بعد الإحر ام، وقبل تكيريات اليدي( (r).
 أول ر كعة، أو قراءة كلّ ركعة مستقلةّ بنغسها، فلا يكفي ؟ قو بلان للشافنيّ، وهما روايتان عن أهمد(8):
والأرجح الأول؛ لمديث أبي هريرة في "الصحيح" أن الني



> ('( تصحفت في المطبو ع إل: (هنا من)

أضواء البيان: rov-rou

$$
\text { (r) هند الفقرة كلها وبنصّها من كالم ابن كتير فِ تغسيره: } 17-10 / 1
$$

r|r/1: انظر : المغي:


النووي＂وغيره الثاني
وأما الإمام ماللك فإنه قال：لا يستعاذ إلا في قيام رمضان فقط（r）، وهو قول لا يعروف

 التعوّذ، فأمّا قيام رمضان／فكأنه رأى أن الأغلب عليه جانب القراءة، والله أعلم． الثالثة：إذا قرأ جماعة جملة؛ هل يلز م كل واحد منهم（\＆）》الانتعاذةه أو تكفي استعاذة
 بالو جوب والاستحباب، والظاهر الاستعاذة لكل واحد؛ لأن المقصود اعتصـــــام القـــارئ والتجاؤه باله من（0）شرّ الشيطان كما تقدم ، فالا يكون تعوذ واحل كافياً عن آخر كما انختر ناه يف التسمية على الأكلى وذكرناه في غير هذا المو ضع، وأنـــهـ ليـــس مـــن ســـنـن الكفايات واللّ أعلم
 الاستعاذة، وذلك بخالف ما إذا كان الكالام أجنبيا؛؛ ولو رداً للســــلام، فإنـــهـ يســـتأنف الاستعاذة و كذا لو كان القطع إعراضاً عن القراءة كما تقدّمّم ، والهل أعلم． وقيل：يستعيذ، واستُدلِلّ له ．ما ذك ره أصححابنا．（7）
（＇）في حاشية（ك）：》وهو ألتوّذ كل ر كعة اهـه «انظر ：


（j）من＂
（0）في المطبوع：》عن＂بالعين، تصحيف．
（7）أي الشافعية．

## باب اختلافهم في البسملة

والكلام على ذلك في فصول： الأول：بين السورتين：

وقد اختلفوا في الفصل بينهما بالبسملة وبغير ها، وفي الوصل بينهما؛ ففصل بالبســـلـة


 على الوصل كحمزة، وهو الذي في＂المستنير＂و＂المهج＂و＂كفاية＂سبط الحـياط و و＂غايـــة＂

 الديوالي، وابن مؤمن صاحب＂الكتر＂（ل）وغير همـ．
 الأزرق؛ بين الوصل والسكت والبسملة．

> (1) سقط ذكر 》الكسائي《 من (ت)
（r）انظر ：المستنير：／



$$
\begin{aligned}
& \text { »اللولويه، ونِ (س) إل 》الكُوى《 بالواو بدل الدال. }
\end{aligned}
$$

 العشُر＂يختصر من＇إلر شاد（نظم）توفي سنة






الخضرميّ في "المفيد" للدوري عنه( (n).
 العبارات" و"تلخيص" أبي معشر، و"الإرشاد" لابن غلبون، و"التذكرة"(• ")، وهو الذي في المي


$$
\text { (1) ألعنوان: } 70
$$

(r) تأمل عبارة المؤلف "صاهب الوجيز" والقُصود الأهوازي، ويُتّه هنا أن الؤلف لم يكتر أي طريت من "الو جـيز"

 を 18:
(1) التحر يد: قَ 9 ابـ

غاية الانحتصار: $1 / \mathrm{C}$ (V)
(1) يلاحظ أن "المفيد" ليس له أي طرين في "النشر"
(9) " "الهداية" ليسى لما طريت نِ قراءة أي عمرو .


$$
\begin{aligned}
& \text { الدر ري وليس عن السوسي. }
\end{aligned}
$$

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

"الكافن" أيضاً، وقال: إنه من أنخذ(1) البغذاديين(r)"
 من "التيسير" بسواه عند التحقيق"(r)، وهو الوجه الآنر في "الشاطبية" وبه قر أ صــــــــاحب
 و قطع له بالبسملة صاحب "المادي" وصاحب "الهداية"(י) في الو جه الثــــالث، وهـــــو الختيار صاحب "الكافي"(V)، وهو اللني رواه ابن حبشن عن السوسي، وهو النّي في "غاية الانختصار " للسو سي (^) وقال الخزاعي، والأهوازي، ومكي، وابن سفيان، والهنلي: والتسمية بين الســـــورتين مذهنب اللصر يين عن أبي عمرو (9) وأما ابن عامر؛ فقطع له بالوصل صاحب "المداية"، وهو أحد الو جهين في
(1) في المطبوع: 》أخذ مـن « خطأ. (r) وعبار ته: والبغداديرن يأخذون في قراءة أبي عمرو بسكتة بين السور تين. اهـ اللكائ: عا (r) انظر : جامع البيان: //ته/ب، التيسير: (目) التجريد: ق:
(0) غاية الاختصار : 1/1 . ع
(1) المادي: ق: r، وأما "الملاية" فقد مبق قبل قليل أنه ليس منها أي طريق في تراءة أبي عمرو .

 المؤلف لم يأنخذ أي طر يق من هذا الكتاب.


 وهو الوجه الآنحر في "الشاطبية"، وقطع له بالبسملة صــــا



「71/



 ليس من طرق هنا الكتاب، والشا أعلم. (r)



أما "الإرشاد" لابن غلبون الذي دلت عليه عبارة المؤلف (ابنا غلبون) فليس له أي طريت في قراءة ابن عـانمر يف "النشر"

(c) غاية الانتحصار: 1/1 . \&



يعقوب لابن الفحام: ق: ه


وأمّا ورش من طريق الأزرق؛ فقطع له بالوصل صاحب "المداية" وصاحب "العنــوان"
 "الشاطبية"(广)، وقطع له بالسكت ابنا غلبون، وابن بلّيمة صاحب "التلخيص"، وهو الـــني
 الوجهين ين "التبصرة" من قراءته على أبي الطيّب، وهو ظاهر عبارة "الكامل" الـــــــي لم
 الختيار صاحب "الكافي"، وهو الوجه الثالث في "الشاطبية"، وبه كان يأنخذ أبو غانع وأبـــو بكر الأذفوي" وغيرهما عن الأزرق. ${ }^{\text {(£) }}$




 "التجريد"، وصاحب "التيسير"، وأشار إليه الشاطبي.
 "التذكار"، وبه ترأ ألداني على أبي إلحسن ابن غلبون().


البإرات: r r











 （r）， الداني والعقَقِين، والهُ تعالم أعلم．

## تنبيهات




) انظر: التذكرة: 1ז/

 وبَشِع بالأمر ：ضاق به ذرعأ، و لم أجد فيما اطلعت عليه من معانم اللنة من استخدا＂البشاعة＂في المعني اللذي
 لا؟ انظر ：أساس البلاغة، وتّنيب اللغة، وتاج العروس（بشع）
(r) الواو سقط من المطبو ع، ما يوهم القارئ أن الطرسوسي هو صاحب "المستنير".

(0) في المطبو ع: 》يروى《" وهو تحريف.

واللّه أعلم．
واننرد الهن لي بإضافته إلى هذه الأربعة مو ضعاً خامساً؛ وهو البسملة بين 〉الأحعــــاف؛

وركنلك انترد صاحب＂التن كرة＂باختيار الو صل لمن سـكت من أبي عمــــرو، وابـــن



ذلك ．كششاكلة آخر السورة لأول التي تليها（ع）
ثانيها：إنه تقـدم تعر يف＂السكت＂، وأنْ الشر طـ فيه أن يكون من دون نَفَــــسـس، وأن
 يظهر من قوله طول زمن السـكت بقلر البسملةه، وقد قال：أيضاً في＂كفايته＂مـا يصــرح بذلك حيث قال عن أبي عمرو：ورووي عن أبي عمـــــرو إســـرارها بينـــهـما أي إســــرار
（البسملة）
قلت：والنیي قرأت به وآخذ؛ السكتُ عن هميع من روى عنه اللسكت بين السور تين

 قرأت（＊）عليه من شيو خخي وهو الصواب والله أعلم．


 7 $/$／：（

へくを：انظر（1）
（V）

السور بسمل بلا نحلاف عن أحد منهم، 'إلا إذا ابتدأ (براءة) كما سيأتي، ســـواء أكــــان الابتداء عن وقف أو قطع.





 ولنلك كان الوصل هنا حالاً مرتَحَلاً.






 أهمل، وحكوا ذلك عن قراءفَم متصصلا (r) وانفرد صاحب "الكافي" بعدم البسملة لمهزة في ابتداء السور سوى >الفاتحه|(r)، وتبعه

> (1) انظر : غاية النهاية: 1Ar/Y



$$
\text { آنذ. اهـ الكانِ: ؛ } 1
$$




على ذلك ولله أبو الخسن شريح؛ فيما حكاه عنه أبو ‘ْعفر بن الباذش، مِن أنه مَن كـــان يأنحذ لحمزة بوصل السورة / بالسورة، لا يلتزم الوصل ألبتة، بل آخر السورة عنده كآخر . آية وأول السورة الأخرى كأول آية أخرى، فكما لا يلتز مله ولا لغيره وصـــل الآيــــات بعضهن ببعض كذا لا يلتز م له وصل السورة حتماً، بل إن وصـــل فـحســـنـ، وإن تــركـك

قلت: حجّته في ذلك قول همزة: القر آن عندي كسورة واحدة، فإذا قرأت


النقل على ذلك والله أعلم.

 الإجماع على ذلك أبو الحمن ابن غلبو ن، وأبو القاسـم ابن الفحّام، ومكيّ، وغيرهم، وهو الذي لا يو جد نصنّ بخا(فه (T)

وقد حاول بعضهـم جواز البسملة في أولما؛ قال أبؤ الحسن السخاوي: إنه القياس. قال: لأن إسقاطها إما أن يكون لأن >براءة< نزلت بالسيف، أو لأفم لم يقطعوا بأهـــــ الـا

نزلت فيه، ونحن إنما نسمّي للتبرك.

وإن كان إسقاطها لأنه لم يقطع بأنها سورة و حدها، فالتسمية في أوائـــل الأجـــزاء، جائزة. وقد عُلم الغرض بإسقاطها فلا مانع من التسمية(\&).

109/1: الإقناع
(r) انظر : الكائ: ؛



 من رأى البسملة في حال الابتداء بأوساط السور، فإنه يكوّز（r）أن يبتدأ هـا من أول＞براءة＞
 نزلت بالسيف
وقال أبو الفتح بن شيطا：ولو أن قارئاً ابتدأ قراءته من أول＞التوبة）، فاستعاذ ووصــل
 يكوز له إذا ابتدأ من بعض سورة أن يفعل ذلك، وإنا المخور أن يصل آخر 》الأنفاله بأول


للمصحف．
 للمصحعف، ولا تُصادم النصوص بالآراء، وما رواه الأهوازي في كتابه＂الاتضاح＂（\＆）عـــنـ أبي بكر من البسملة أوّلما فلا يصح（ْ）، والصحيح عند الأئمة أولى بالاتّباع ونعوذ بالله مـن شرّ الابتداع ع الخلامس：يكوز في الابتداء بأو ساط السور مطلقاً سـوى＞براءةٌ＜، البسملة وعدمها لکــل
 جكمعوا عليه وهو المناسب هنا．وكتب في（س）：» تظافر « بالظاء المجمة، ومي مثلها في المعن، وتصحفت في المطبو ع إلٍ：» بظاهر « بالظأء المجحمة والماء
(¿) بالتاء، وتصحفت فِي المطبوع بالياء، وكلادما اسم كتاب للأهوازي.
(o) انظر: التقر يب والبيان:

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (r) لم أجد هذا النص في شر ح المداية. }
\end{aligned}
$$

من القراء تخييرا"، وعلى اختيار البسملة جههور الـر اقيين، وعلى اختيار عدمـــــها جهــهـور المغاربة، وأهل الأندلس.

 بالاستعاذة، موصولة بالبسملة بكهوراً هما سواء كان المبدوء به أول ســـــورة، أو بحـــ سورة، قال: ولا علمت أحلاً منهم قرأ على شيو خه إلا كذللك انتهى؟ وهو نصٌّ في وصل الاستعاذة بالبسملة كما سيأيت. وقال ابن فارس في "الجلام": وبغير بسملة ابتدأت رؤوس الأجزاء على شيوخي الذين قرأت عليهم في مذاهب الكل، وهو الذي أختار، ولا أمنع من التسمية(1). وقال مكي في "تبهرته": فإذا ابتدأ القارئ بغير أول سورة عوذ فقط، هـــــنـه عــــادة
القراء، ثخ قال: وبترك التسمية في غير أوائل السور قرأت(r).
 سورة، فبسملت، فلم ينكر عليّ، وأتبعت ذلك: هل آخخذ ذلك عنه على طريق الروايـــــّ؟ فقال: إما أردت التبرك، ثم منعين بعد ذلك، وقال: أخاف أن تقول رواية، قال: وقــــرأت
 رواية.
(1) نص" ابن فارس لم أقن عليه في النسخة التي لديَ من "الجامع" وأيضضأ ليس في "التصرة" لابن فارس، ويغلـــبـ
 الآتِ بعد قليل، والتّأ أتملم. (r) التصرة:







وأبو عمرو الداني في "التيسير"(").


 وسط السورة بأوّلما．






$$
\begin{align*}
& \text { (1) جامع البيان: //ق • ا/أ، وقد سبق قبل قليل نسبة هذا القول لابن فارس في "جامعه" } \\
& \text { (r) وذلك في قوله [وڭِي الأجزاء خيّر من تلا] ، الشاطبية: } 9 \\
& \text { (r) التيسير: 11 } \\
& \text { (浣 (1) }  \tag{0}\\
& \text { §v : فصلت (1) }
\end{align*}
$$


（＾）في（س）》عتاب《 بالعين المهملة بعا تاء هثناة فوقية، وهو تصحيف．
（9）البقرة：

 لأهد من التقدمين، وظاهر إطلاق كئير من أمل الأداء؛ التخيير فيها



 فسسلّم، وإلاَّ فردّ عليه أنه تفريع على غير أهلى، وتصادم لتعليله (r)


 ولا چِوز البسملة أوّكا، فكذلك وسطها.



 الأول: أولاها قطهعا عن الماضية ووصلها بالآّتية. الثاني: وصلها بالاضية وبالآتية.


 الرابع وسكت عن هذا الثالث، فلم يذكر فيه شيئاً（1）．

 التسمية دون أن توصل بأول السورة（2）انتهى． وهو صريح في اقتضاء منع الوجهين؛ الثالث والرابع، وهذا من أفراده كما بـا ســنـوضتحه في باب＞التكبير آنحر الكتاب، إن شاء الله تعالى． والرابع：وصلها بالماضية وقطعها عن الآتية، وهو منوع ع؛ لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخر ها، قال صاحب＂التيسير＂：والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز（م）

## تنبيهات

 الأئمة، قال اللاين في＂جامعه＂：واختياري في مذهب من فصل؛ أن يقف القارئ على آلخر




（أسماء）فِّ قوله：بذكر（أسماء）الله وصغاته．．．．

（1）كتب تحت الكلمة في（ك）：》 أي في تول التيسبر اهـه و تصحفت في الططبوع إلم：》اللذكر رة＜بالتاء．
(V) جامع البيان: 1/ق909/ب

فقال：في قول الشاطبيّ＞فلا تقفن＞：لو قال فلا تسكتن لكان أسدّ（1＂） وذلك وهْمٌ ملم يتقدمه أحد إليه، و كأنه أنحذه من كلام السخاوي حيت قال：فـــإذا لم يصلها بآخر سورة جاز أن يسكت عليها، فلم يتأمّله، ولو تأمّله لعلم أن مراده＞بالسكت؛〉الوقف＜＜فإنه قال ين أول الكالام：اختار الأئمة لمن يفصل بالتسمية أن يقف القارئ علـــى

ثانيها：ثكوز الأوجه الأربعة في البسملة مع الاستعاذة؟ من الوصل بالاستع الاسعاذة والآيــة،


 الوقف على الجميع أشبه عذذهب أهل التر تيل（ڭ）












$$
\begin{aligned}
& \text { ^ح } \\
& \text { (行) }
\end{aligned}
$$

و كان بعض هشايينا يرى أن يجمع بين هذه الأوجه على وجه آنرر، فيقرأ بواحد منـهـا في موضع، وبآخر في غيره، ليجمع المميع المشافهة.

وجه الإعلام، والتعليم، وشمول الرواية.
 أو جه الخلاف.





وقالون بتخييره جلا(8)

وسيأتي ذلك.





$$
\begin{aligned}
& \text { (3) الشاطبية: } 9
\end{aligned}
$$

(0) في الططبوع: 》 يحله بالياء، تصحيف.

وأما >السكته فلا إشكال فيه عن أصحاب السكت، وأما عن غيرهم من الفـــاصلين






 قال الأستاذ الغقق أبو عبد الله ابن القصاع في كتابه "الاستبصار في القراءات العات العشـر.":
 وبعضهم يرى السكت بينهما. انتهى.


 الجمميع؛ لأن أوانخر السور من أتم التمام.


 r./小 غيره، والهُ أعلم.|
(1) التصر:


(细)



نحامسها: ما ذكر من الملاف بين السورتين، هو عام يين كل سورتين، سواء كانتــــا







> عند من يعدّها آية، وهذا الذي ذكرناه على مذهب القراء(r).
 وتنوين، واللّ أعلم.
الثامن: في حكمها وهل هي آية في أول كل سورة كتبت فيه أم لا؟

 لتعرف مذاهب أئمة القراءة فيها فنتول: انتلف في هذه المسألة على خمسة أقوال:
 وروي قولاً للشافعيّ.

[^3]






ومن وافقه، وهو رواية عن أملد، ونسب إلى أبي حنيفة(1).
 (r)* ${ }^{(r)}$


أصحاب أبي حنيفة.



 كلَ ذلك حق، فيكون الاختالف فيها كاختلاف القراءاء التات

\[

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



انظر: تاريخ بغداد: \&/\&


تو تِ سنة •ع ع
 (a) هذه هسألة متُهور الينلاف فيها بين العلماء، حتى أفر دها بعض كبار العلماء بالتأليف، منهم ابن عبد الكر وأبــو شامة وغيرهم.
(1) كتب في حاشية (ك): 》أي: الر محن الر حيمب" بعد "ملك"

 إنتهى

 سوى（الفاكَة）نصاً．






 مـذه القراء بالمدينة، قال：وفقهاء المدينة لا يفعلون ذلك الك قلت：و حكى أبو القاسم المنلي عن مالك؛ أنه سأل نافعًا عن „البسملة، فقال：الســـنة
（1）انظر：：جمال القراء：
（ك）و（r）（r）
（r）في المطلبوع：》ففيه《 بفائين ومو تريف．
（£）أنظر ：جامع البيان：／／ق：09／ب
（0）في المطبوع：》آية من « وهو تريف．وانظر：：جامع البيان：／／ق／09／ب
（1）كذا بالتينية، وتصحفت في（ت）وكذا في المطبوع إل：》روينا《 بالمدع．
（v）قي المطبوع：（هكذا）وهو تعريف：


## ذكر اختّلافهم في سورة أمٌ القر آن

 بالألف (r) مدّا، وقرأ الباقون بغير ألف؛ قصراً.
 بالسين.
 rur/h
 و كذلك سائر الرواة عن قنبل، وبنلك قرأ الباقون إلا همزة؛ فروى عنه خلف بلف بالثمام الصاد الزاي في جميع القر آن.
 باللام في جميع القَرآن، أو لا إنمام في شيء.
(1) م أجحه فِ النسختة التَ كدي من "الكامل"

を:
(r) أي بعد الميم


( ( ) ليست من طرق هنا الكُتاب.



 قطع أبو العزّ والأهوازيّ عن الوزان أيضاً (1)، ،
(1) (ت): "حسسبما)

r.

اللخنيسي: نسبة إلى >خنيس> وهي محلة في الكوفة.
 (c) هنه الرواية ليست من طرقهه بل هي من "الكامل " وكتب في حاشية (ك): »من المتابعات.اهـــ"
(7V العنوان: الج

$$
\text { E ع // } 1 \text { : المستنير (V) }
$$

(^) قوله: >قطع به أبو العز) فيه كا>م:
أو غاً إن أبا العز قطع بإثمام حر في الفاتحة لخلاد من طر يق الوزان. ثانياً: أن الوزان هو الوزان المذكور قبل قليل في طريق البختري من المستنير .

 والذي قطع به أبو العز في إشمام حر في الفاتكة إنا هو رواية علي بن سلم حيث قال: وروى علي بـــــن ســـم إثمامها الزاي في الحمد خاصة في الموضعين فقط.
 قرأ على سلميم، فالمواب أن ذلك صحيح ولكن لا علاقة له هنا؛ِيث إن أبا العِز جعل لكل من خالاد وعلــــي طريقا عن سليم، حيث قال: رواية حالد: أبو العز عن المراس عن المحمامي عن بكار عن الصوواف عن القاســـ
وهي طريق ابن حامل عن الصواف(1).

وقطع له بالإشمام في المعرّف باللام خاصّةّ؛ هنا وفي جميع القر آن جمهور العر اقيين، وهو





بن يز يد الوزان عن خحالد عن سليمه.

وروايته عن علي: أبو العز عن المراس عن الجعفي عن محما الحسن عن بعفر بن محمد الوزان عن عليّ بن سلم
عن سليم.
أما ثانيأ: هناكُ وزأنان: أولما: وهو الذي في رواية خحلاد - وهو من طرق النشر - فاسمه: القاسم بن يزيد بــن

$$
\text { كليب، وقّ سبثـت تر جمته ص: } 7 n n
$$





وانفرد ابن عبيد عن (r) أبي علي الصوّاف، عن (8) الو الوزان عنه


 (iv) ${ }^{(1)}{ }^{\circ}{ }^{\circ}$

 فقرأ يعقوب بهـيع ذلك بضم الماء، وافقه همزة في : فقط

 تعالى
(1) الواو تكررت في المطبو ع، وهو خطا"
(r) الفيل: ع

انظر : التتمة: rr، إيضاح الرموز: r، الإتحاف: rr

$$
\text { ( ( الأعراف: } 179
$$

(9) التوبة: ع1

$$
\text { (1-1 العنكبر ت: } 1 \text { (1) }
$$

rA الأعراف (المر
(1ヶ) الأنفال: 17

جلأ، وقيل جمعاً بين اللغتين.

انظر: شر ح الطيبة لابن الناظم: or، الإيخاَح للز بيـي: ^•1، التتمة: צبر

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) يس: 9، وفي (س): > بين أيديهن؛ } \\
& \text { (7) انظر: التذكرة: }
\end{aligned}
$$

 السَئَّاتِهُ، (r)
 و كذا نص" الأهوازي (1)، وقال المذلي: هكذا أنحذ علينا في التلاوة، و لم بخده في الأهـــــلـل . مكتوباً (v)

الأربعة الجمهور عن رويس (^)
 و
(1) الو جيز : ق: اب مع ملا حظة أن "الو جيز" ليس له أي طريت في قراءة يعقوب في "النشر".

وهو الصواب عندي. اهــ

187 (9) الأنعام:

(I( قال الداني: والو جهان جيلان. اهـ انظل : مغر دة يعقوب للداني: IV، التتمة: 7

$$
\begin{aligned}
& \overline{r!\rho+1(1)} \\
& \text { rr: } \\
& 9 \text { : غغافر (r) } \\
& \text { v: غافر ( ( ) } \\
& \text { (0) ( بالماء المجحمة كما سبق، وتصتفت في المطبو ع بالمهملة. }
\end{aligned}
$$


الباقون في جميع الباب.

 لاَ يُؤْمِنُونَ الميم من جهيع ذلك، ووصلها بواو في اللفظ وصلاً؛ ابنُ كثير، وأبو جعفر . واختلف عن قالون، فقطع له بالإسكان صاحب "الكافي"، وهو الذي في "العنـــوان"،
 "الإرشاد" غيره، و به قرأ الداني على أبي الخسن من طريق أبي نشيط، وعلى أبي الفتح عـــن

 المذلي أيضا من طريق أبي نشيط ${ }^{\circ}$.
و بالصلة قطع صاحب "الماية" للحلواني، وبه قرأ اللداي على ألي الفتح من الطريقــــين
 الجمال عن الحلوامي (7)، وبه قرأ ألمذلي أيضا من طريق الحلواين


 v: البقرة)
(؛ ) في الططبو ع: 》عنه وهو خر يف.
 الحنوان:
(7) جامع البيان: ق:


وأطلق الوجهين عن قالون ابن بليمة صاحب "التلخيص" من الطريقين (1)، ونص علىى الخلافف صاحب "التيسير" من طريق أبي نشيط (r)، وأطلق التخيير له في "الشــــــــاطبـبية"(T)،
 .

 على إسكانا وقفا.




$$
\begin{aligned}
& \text { وإذا سكن الميمات أسكن مبير الـمع. اهـ الــ }
\end{aligned}
$$



19) التيسر 19 (r)
[ (T)


 (البقرة: 7 ) اليت

9r: القُر: ( 1 ( )
(i) (i) 177 (1)
.
rr: الكو (1)

vv: :smil(Tr)




 الوصل.
وأمّا حكم الوقف؛ فكلتهم على إسكان الميم، ومم في إماء على أصولمّ؟ فحممزة يضم


 .

(1) الذّاريات:
(r) (\%) 1 1 (r)

1. ! : النح ( ( )

$$
\text { (0) البُترة: } 109
$$

(1) التُبة: با:
(V) الإسراء:
(A) البثرة:
(9) آل عمران: 1 19

## باب اختلافهم في الإدغام الكبير (1).

 كان الأول من الحرفين فيه متحر كاُ، سواء أكانا مثائلين أمَ جُنسين أم متتقار بين.

 , والتقار بين.
 على المهزة.


 بشروطه عمن ورد.
وينحصر الكالام على الإدغام الكيرير في فصلين.
الأول: قِ ووَاته.


المسبا: لكنويري:

 عمرو ابن العلاء، وليس بمنفرد به، بل قد ورد أيضاً عن الحسن البصري، وابن محيصــــنـ، والأعمش، وطلحة بن مُصرّف، وعيسى بن عمر، ومسلمة بن عبد الله الفهري(1) ومسلمة بن محارب السدو سي، ${ }^{(r)}$ ويعقوب الـضضرميّ وغيرهم. وو جهه: طلبُ التخفيف (r) قال أبو عمرو بن العلاء: الإدغام كالام الـــعرب الـــنـي .يكري على ألسنتها، ولا يكسنون غيره(1)
ومن شواهناه في كلام العرب قول عديّ بن زيد(0):



لم ير، فيضعه في غير موضعه، وهو أولّ من كتب العر بية في ديوان كسرى، سكن المدائن وأرسله أنو شروان إلـ

 (ワ) البيت من قصيدة تعتبر من غرر وَصائده، مطلعها:

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

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر: غاية النهاية: Y Y }
\end{aligned}
$$

## عشية تِّـمنّى أن تكون حمامة＊．كمكة يؤويك الستار العرَّم


 ＂روضته＂، وابن سفيان في＂هاديه＂، وابن شريح في＂كافيه＂، والمهدوي يف＂هدايته＂، وأبــو





 عند ما تنكَر لبَي وائل بعد أن أمتوه：




مال＞
1－رواية الليت في المشادر：（ليالي تـــنَى）بدل＞عشية）ولـل المؤلف اتتع كتب القراءات كشُر حي أبي شــــامة ，

انظر ：طبقات الشُعراء：



 وغيرهم.

الجمههور، من العر اقيين وغيرهم..

ومنهـم من ذكره عن الدوريّ والسوسيّ معاً، كأبي معشر الطبري في "تلْخيصــــــهـه"،
والصغراويّ في "إعلانه"(r)".

ومنهـم من خَصَّ به السوسيَّ و حده؛ كصاحب "التيسير" و شيخه أبي الحسن طاهر بن غلبون، والشاطيّ ومن تبعهم.
 اليز يلي، وشجاع عن أبي عمرو، كصاحب "التجريد"، والـالكي صطاحب "الرو ضــــة"|(8)، وذلك كله بكسب ما وصل إليهم مرويّاً، وصَحّ لديهم مسنداً. وكلّ من ذكر الإدغام ورواهِ، لا بدّ أن يذكر هعه إبدال الهمز الساكن، كما ذكر من

ثلاث(0) طرق:

الأولى: الإظهار مع الإبدال: وهو أحد الأوجه الثلاثة عند جمهور العر اقيين عـــــن أبي عمرو و بك ماله، وأحد الو جهين عن السوسيّ في "التجريد"، و"التذ كار "، وأحد الو جــهـين

> (1) كتب في حاثية (ك): بإسكان الياء كذا قال الصصنف نوّر الهُ مرقده.
;تصحفت في المطبو ع إل: الكندي، بالنون بين الكاف والدال.



$$
\begin{aligned}
& \text { (o) أي المقروء ها، والجائزة عند القراء، وإلا فهي أربع كما سيذكر المؤلف بعد قليل. } \\
& \text { انظر : شرح الطيبة: |VV/ }
\end{aligned}
$$










> (r) أي طاهر بن غلبون، انظر: : جامع البيان: ق: ع عب (r) انظر : المانية الآتية بعد هذه.
(؛) ليس في الإرشاد المطبوع رواية السو سيّ، ولذا قال الأزميري: ويوهم ظاهر عبارة "النشر" أن يكون السو ســي



Vr/ : انظر (?
(Y) نص الشاطبية بعمَ الدوري والسو سي، وهنا نصه:

ودونك الإدغام الكمير وقطبه * أبو عمرو البحري فيه كَفَّلا

 تصر يح اللداين نفسه: فأمًا في الإدغام للمثلين المتحر كين، والمتقار ين، فقد بسطناه في غير هذا الكتاب، وإنــا لم


$$
\text { فِ العر بية، فتر. كنا ذكر ه في هنا الكتاب لذلك. اهــــ المفر دات: } 1 \text { ا }
$$




الو جه الثاين عنه في "التيسير"، و"التذكار"، وهو المأنحوذ به اليوم في الأمضار من طريقـــي "الشاطبية"، و"التيسر" وإما تبعوا في ذلك الشاطيَّ رمهه اللهُ. قال السخاوي" في آنر باب الإدغام من "شرحهه": و كان أبو القاسم، يعين الشـــــاطبي، يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسيّ لأنه كذلك قرأل(1). وقال أبو الفتح فارس بن أحمد: و كان أبو عمرو يقرئ هِأه القراءة المــــاهر النحريــــر
الذي عرف وجوه القراءات ولغات العرب(r).
rvv/s
 وقراءة العامّة من أصحابه، وهو الوجهه الثاني عن السو سي في "التجريد"(ك)، وللدوري" عند




 على أبي الزعراء، على الدوري(؛)
 لأنَ: ابنَ هاشم المذكورْ هو: أحمد بن عليّ بن هاشم المصري؛ يعرف بتاج الأئمة أســـــتاذ
(r) وهي من طرق " التيسير "
(0) في الططبوع: 》عنه عن 《" وهو تصحيف.

مشهور ضابط، قرأ عليه وأنخا عنه غير واحا من الأيمة كالأستاذ أبي عمر（1）الطلمنكيّ،
 حكاه المذليّ ولا ذكره ألكتة．





 ذلك عنه．
 ينغل ذلك أحد عنه．



> (1) في الالطبو ع: 》عمرو «وهو نحطأ
（r）في هنا نظر ، وللمرّة الثانية يقع المؤلْف فيه، حيث سبق في مبحث الطرق（ص：عوه）إنْ ذكر مثل ذلك، فارمع
（r）

$$
\begin{aligned}
& \text { غاية النهاية: } \\
& \text { (气) أي: القراءات. }
\end{aligned}
$$

（8）يقصد إمام هن أَلف في＂السبعة＂إذ كتابه هو المتمدل لا أن ابن بحاهل إمام القراء السبعة كما يتبادر．
（1）تصحفت في المطبو ع بالعين المهولة．

عجرم"(1) الأنطاكيّ، عن قراءته على أمهم بن جمبير، عن اليزيدي عن أبي عمرو بالإدغــــام
 الشيخ
قلت: ولا يتابع أيضاً هذا الشيخ ولا الراوي عنه على ذلك، إذا كان على خلى خلافه أئمة
 بالمهز وبإدغام المتحر كات ولا أعرف لذلك الأك راوياً عنه. الأهوازي؛ اللذي لم يقرأ أحد فيما نعلم .كثل ما قا قرأ.


 وما سمعت ذلك من غيره()



(r) ليس فِّ كتابه "الرجيز" وانظر: الإقناع:




باب الإدغام: إنه قرأ من رواية السوسي بالإدغام والإظهار وبالممز وتر كه" (1). وليس في هنا تصريح بذلك، بل الصواب الرجوع عإلى ما عليه الأئمة وجمهور الأمـــــة ونصوص أصحابه هو الصحيح، فقد روى الـافظ أبو عمرو الداين أن أبا عمرو كـــان إذا
 الإدغام كما سئئتي تعقيق ذلك، والله تعالى أعلم (r) وأما أحكام الإدغام: فإن له شر طاً، وسبباً ومانهاً.


 والأكثرون على الاكتفاء بالتماثل والتقارب.



اللدال.
rva/


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : المهج: } \\
& \text { (r) انظر ص: } 1.9 \wedge \\
& \text { 1.94 (r) انظر ص: } \\
& \text { (₹) فصلت: } \\
& \text { 0. . } \\
& \text { (1) التغابن: }
\end{aligned}
$$

,
 (9) انظر ص: 9.9




 الإدغام، فلذلك نذكره في موضهـه إن شاء الشَ تعالى.



 وتقدمه إلِ ذلك المنلي.








$$
\begin{aligned}
& \text { (9) لأنه لا يعر ض له ما يكنعه من الإدغام. اهــ قاله اللامي. الإدغام: } \\
& \text { (1•) وهو ذهاب صوته. بالإدغام. نفس المصهر. } \\
& \text { 10 (1). }
\end{aligned}
$$

(1r) (1)
() ()

 مذهب ابن شنبوذ وأبي بكر الداجوريّ".






 طلبًا للتخفيف.







 ,

 والزاي، والصاد، والطاء، والظاء.
 والفاء، والهاء، والواو، والياء.
 والذال، والضاد.
 والتاء، والثاء، والـاء، والراء، والسين، والقاف، والـيا والكاف، واللامام، والميم، والنون.
 حرنأ، تفصيل السبعة عشّر اللآقيَ مثلها: فالباء، نَو قوله تعالى



r(Y). البقرة: .

1V4: البقرة: 1 ( 1 )

 لز يادة آنر (الرعد) و (إبراهيم).
 هاءً، وجملة المجيع أربعة عشر حرفاء'8) والثاء: وهو ثلاثة أحرف تَاَكَةُ



عشر (IT) لا كما قالو أربعة عشّر .
(البقرة: 191
91: الساء (v)
Vr:

7. الـكه: (1.)
(1) البقرة: 110 (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { 19£-19r: (IT) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : النيّير : }
\end{aligned}
$$

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


 والعين:



 وروى إظهاره سائر أصحاب ابن بماهل، و نصّ عليه بالإظهار؛ ابن شــــــيطا، وأبـــو الفضل +لحز اعيّيّ وغير واحد. وروى الوجهين جهنعا؛ أبو بكر الشذائي، ونصّ عليهما؛ أبو عمرو اللداي، وابن سوار

وأبو القاسم الشاطبي(1)، وسبط اللنياط(()، وغيرهم. قلت: والو جهان صحيحان فيه، وفيما هو مثله ما يأتي من المزوم. والفاء: نَو ؤومَا انْتَلَفَ فِيهِ والقاف: خمسة مواضَ





$$
\begin{aligned}
& \text { ( البقرة: (r) } \\
& \text { ( ) ( ) الدر النتير : } \\
& \text { (0) الأعراف: } \\
& \text { (1) الأعر اف: } \\
& \text { (V) التوبة: } 99 \\
& \text { 9. (^) } \\
& \text { 11: الم (9) } \\
& \text { E عآل عمران:(1.) } \\
& \text { ro:ab(11) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rA: :(r) } \\
& \text { rr: : لقمان (1) } \\
& \text { (10) فيما قبل إدغام ساكن صسيح. كما في حاشية (ك) }
\end{aligned}
$$





 الداني: والعمل والأغخذ بخكافه(4)
 حرفُّا 11)
(b) (1)
(Y) أبو نصر ، أنحن القراءة عن الدوريّ وهو من قدماء أصحابه، وروى عنه ابن بكاهد.

انظر: غاية النهاية: ب/r


توف سنة.r انظر: غاية النهاية:
 انظر: غاية النهاية: /1/1
(1) ابن الفضل بن جحیر، الواسطي. غاية النهاية: /1 /

(A) انظر: المستنير: (1)
(9) جامع البِيان: ق: 177
rv: النمل) (1.) 1. الفرقان: 1 (1)


 البزو
وأمّا وآخر غي >القمر>(`)؛ فروى إدغامه؛ أبو طاهر ابن سوار عن النهرواذي، وأبو الفتـــــح ابـــن
 حبش عن السو سيّ، وبذلك قرأ اللافي (9)، و كذا رواه شجاع عن أبي عمـــــرو ، ومديــنـ، والخسينُ بن شيركُ(1) الأَدْمَّ(1) عن أصحافهما، والحسن بن بشار الحلاّف عن الــدوريّ،
 كالوما عن أبي عمرو.

وروى إظهاره سائر الجماعة، وهو اختيار ابن بحاهد ورواه عن عصمة، ومعاذ عن أبي



へar:
(*) فِ (ت) زكذا المطبوع: (موضعان) والآيتان من الـجر : 9ه ر 17
(7) النمل:

(9) انظر : الإدغام: (i)
(1.)

 (r) (r) يـ المطبوع: (ابن عباس) ومو خطأ، و كلمة "ابن" زائدة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) يوسف: } 9 \\
& \text { re القـر (r) }
\end{aligned}
$$

> عمرو نصـًا (1).



رسمها بحرفين اختصصاراً.

قال الدايِ: وإذا صحّ الإظهار فيه بالنصّ؛ ولا أعلمه من طريق اليزيدي"، فإنا ذلك من

 الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها فصار ذلك كسائر المعتلّ الذي يؤتر الإظهار فيه، للتغيير الـــني لحقه، لا لقلّة حروو الكلمة)
قلت: ولعلّ أبا عمرو أراد بقوله: >لقلّة حروفهاه، أي لقّلّة دورها في القر آن؛ فإن قّلّـــة
 ولعله أيضاً راعى كثرة الإعالا وقلّة الحروف مع اتّباع الرواية، والله أعلم.

> (1) انظر: الإدغام: (r) تصحفت في (س) إلى: "الئقني، وانظر تر جمته ص: ع ع
( ) ( ) يوسف:
 فصارت الكلمة (Tال) فأبدلت الثانية ألفاً. انظر : المتع:
 الكوفيين وهو قول الكسائي أساسـأ.


 حرفاف ${ }^{(5)}$
 حرفاً.

 لمسة أحرف (1")، تتمّة ثمانية عشر حرفاًا.

وقد اختلف فيما قبل الواو مضموم؛ فروى إدغاهه ابن فرح من جهيـــــــع طرقـــه؛ إلا
(1) الفاتَة r-
(r) البقرة: rv

الحائية: وأربعون صحچ.



(0) البقرة: 9 !

 199:(1.) 199



العطار (1) وابن شيطا عن الحمامي عن زيد عنه( )، و كذا أبو الزعراء من طريق ابن شـــــطـا عن ابن الحالْف، عن أبي طاهر، عن ابن بكاهل، وابن جرير، عن السوسيّ؟ وهي روايــــــة

 والمغاربة. / وروى إظهاره؛ سائر البغداديّين سوى من ذكرنا، وهو اختيار ابـــن بُــــاهـا وأكثر' ألصحابهّ






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في المطبر ع: (إلا أن) وهو خطأ. } \\
& \text { (r) الظر: : المستنير : K/1 }
\end{aligned}
$$

 (£) كذا فِ (س) نسبة إل (اللیعرة)، وهو اللوافت للا عند النويري أيضاً، ولعله الصواب، وفي البقية: (الصر يين> نسبة !إل (دحرم) ولا أرى لما وجهاُ، والثة أعلم.
 (1) الإنشَقاق:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) صرح اللـالي بأنه تول ابن شنبوذ: 1ق/ } 71
\end{aligned}
$$

$11:$ $\qquad$ $b$ (9)
(II) لأن أصلهما الثر كة فليسا حر في من. انظر: جامع البيان: ق: اقَ 77

والصحيح: اعتبار المانْحَين جميعاً وإن كانا ضعيغين، فــإن الضعيـــف إذا اجتمــــع إلى ضعيف أكسبه قوه، وقل قيل:

## وضعيفان يغلبان قويّا(1)

على أن الداي قال في"بامع البيان": وبالوجهين قرأت ذلك، وأنختار الإدغام لاطّـراده

 قلت: وإما نَبَّه على ما قبل الواو فيه ساكن، وسوّى فيه بين 〉الهاء< وغيرها؛ من أبهـلـ ما رواه بعضهـم (0) من الإظهار في (1)

(1) هذا الشُطر مسْهور في كتب الأدب، و م أعرف صدره ولا قائله، حيث إنه مضمْن في كثير من الأبيات، ولـلـ أبود ما يعكن أن يكون صدراً له مو:


 (r)
(r) الأعراف: 199
r (V) الشُورى:
(^) في الالطبو ع: (فا) وهو غريف.
(9) () من (س) و(5)، وفي البقية: (روايته)
 قال القاضي أبو العلاء: قال ابن بعاهد: إدغامهن قياس مذهب أي عمرو؛ لأن ما قبـلـ
 وأقرأنا ابن حبشى عنه بالإظهار (")
ووقع يف ":تريد" ابن الفحام: أن شيخه عبد الباقي روى فيهن الإظهار (8)، وصوابـــهـ أنّ عبد الباقي يروي إدغامهن، وأنّ شيخه الفارسيّ يروي إظهارهنّ، فسبق القلم ســـهـواً، والسهو قد يكون في الخط، وقد يكون في اللفظ، وفلد يكون في الحفظ.
 إذ لا يصح نص عن أبي عمرو / وأصحابه بكالافه، وما روي عن ابن جبير وابن ســــــدان، عن اليزيدي، من خلاف ذلك؛ فلا يصح، واله أعلم.


$$
\begin{aligned}
& \text { rrr/ انظر: الإقناع } \\
& \text { (8) التجر يد: }
\end{aligned}
$$




 تتيبه: : "التيسير": الياءين، بالمهز انظر : الإدغام:

للالتقاء خطّا"، ولأنّ الصلة عبارة عن إشباع حر كة الماء؛ تقوية لما، فلم يكن لما اسـتقلال، ورلنا تحذف للساكن، فلنلك لم يحتّلّ هِا.

وقل حكى البالي عن ابن بعاهل، أنه كان يختار ترك الإدغام في هذا الضرب، ويقول: إن شرط الإدغام أن تسقط له الحر كة من الحرف الأول لا غير، وإدغام:
 شر ط الإدغام، قال: وقل ذهب إلى ما قاله جماعة من النحويين (1)، وقد بيّنا فساد ذلك (r) قلت: كمن ذهب إلى عدم إدغامه أيضاً؛ أبو حاتم السحستأي وأصحابه، والصـــــــواب

 (r) جاء فِ حاشية (ك): يعين بما ورد في جامع البيان من الو جهين الدالين على صحة الإدغام، وذلك أنه تال





وشبهه، فعلى هنا لايحتاج إلى حذف. اهــ
 وجهين:

1- أن الفاصل بين المدغم والمدغم فيه هو الصلة، وهي لا أصل لما في الكلمة، بل جيء هِما تكثيرا للهاء لـفيائها.

 فما له من بحد تليد وماله ** من الريح فضل لا لا البـنوب ولا لا الصبا التُّاهد قوله: ماله. حيث حذف الصلة.

 ساجد. انظر: غاية النهاية: 10r-10r/r







أعلم.
 ${ }^{(1)}{ }^{(1)}{ }^{(1)}$
—

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) هو ابن عبل الوارث كما في جحامع البيان: } \\
& \text { (7) (7 المطبو ع: (أيضاً) تصحيف. } \\
& \text { rv: البقرة }
\end{aligned}
$$


الدر النثير: بo/r

 على تول الكارزيني.اهـ و كذلك ذكر الإدغام نِ كتابه "الاغختيار" والله أعلم.


 ونص له على إظهاره و جهاتّا واحدآَعلى مذهبه في إبدالها ياء ساكنة،




 ذكر هذه قوله:
وما أوّل المثلين فيه مسڭُّن ** فلا بدَّ من إدغامه

الساكنين

17: (1 1 1 )
を: الطالو (19)
(r.) (rl)

وقبل يُسسن الياء في اللاء عارض ** سـكوناًأو اصالا"فهو يظهر مسهلا
الشاطبية: 11
(YY) هنهم طاهر بن ثلبون كما صرح به ابن الباذش في الإقناع: ITV/1


(Y\&) تصحفت في "إبر ز
 أصحاب أبي حيّان، عن قراءهَم بذلك عليه، فوجه الإظهار توالي الإعالال من وجهرين:




 فعوملت الممزة، وهي مبدلة؛ مماملتها وهي عقِّقة ظاهرة، لأفا في النية والمراد والتقديــــر،

وإذا كان كذلك لم تـغمب، ووجه الإدغام ظاهر من وجهـين:

㢄

> (1) إبراز المكاني:





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) من مواضها (\&) (\$) يو سف عليه السلام. } \\
& \text { (9) قوله: (وغيره) هو ورش من طريت. الأصبهاني }
\end{aligned}
$$

 وأدغمت فيها.


 ملّ، فامتع إدغامها لذلك.
 من كلمة سبعمائة وتسعة وأربعون حرفاً، والله تعالى أعلم.| ذكر المتقاربين(8)
وهما على ضر بين، أحدهما من كلمة، والثاني: من كلمتين. أمّا ما هو من كلمة واحدية:
 (9) (9)

$$
\begin{aligned}
& \text { M: } 1 \text { :- } \boldsymbol{H}^{(1)}
\end{aligned}
$$







$$
\begin{aligned}
& \text { (7) } \\
& \text { £v: يس (v) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { v: المألد (9) }
\end{aligned}
$$

لا ولا

 نَ إظهار0.







 (^) البقرة:
rA: لقدا (9)


$$
\begin{aligned}
& \text { ri. } 1 \text { / النسر: } \\
& \text { lor: عدر (II) } \\
& \text { rv: الJ (Ir) } \\
& \text { Irr: }: \text { b(ir) } \\
& \text { - التحريمر (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& ==
\end{aligned}
$$

 (r). يدغمه



وسائر العر اقيين عن أصحاكهم")، ورواية(1) (1) الجماءة عن شجاع" (1).

قال الداي: وبالو جهين (9) قر أته أنا، وأنحتار الإدغام؛ لأنه قد اجتمع في الكلمة تِقالان: ثقلُ المِمع وثقل التأنيث، فوجب أن يخفف بالإدغام، على أنّ العباس بن الفضل قـــ روى




 الدر التير:



(r) الوراو: سقط من (ت) و كنا في المطبرع.



(^) انظر : التجر يد: Y ابت
(9) هنا قوله في جامع البيان أما في (لالتيسر، فقد هرَح أنه هرأ بالإدفام نقط.

الإدغام ين ذلك عن أبي عمرو نصا. انتهى (1)، وعلى إطلاق الوجهـين فيها من علمناه مــن القراء بالأمصار (r) والله أعلم.



 الباء
 مبينا.





رض: من الر ياضة وهي التهنيب، بذل: من البذل، وهو الإعطاء عن طـيب نسن.
وتمتم: الكيتيز العطاء من الناس، وقد سمت العرب به.

له، التأج: (بذل)




$$
\begin{aligned}
& \text { 1ra (r) } \\
& \text { を. , 11 : } 10 \text { : }
\end{aligned}
$$

佥
 ．${ }^{\text {（ })}$
وقد رويناعن ابن بكاهد قال：قال اليز يدي＂：إما أدغم

 －9）（9）
قلت：والعلة الجيّيّة فيه مع صحة النقل؛ وجود ابلماور، ومما يدلّ علـــــى اعتبـــاره أن
佥

（1）الفتح：\＆
Vr：
｜ 11 ： 1 عمران（r）
（气）انظر：：إبراز المقانِ：r90／r

（7）البقرة：



ra：（1）الائلـة


 (r). ${ }^{(r)}$
行





$$
\text { IY: هو } 11
$$



 (r^) (
 ( البقرة: 9 (r)

 (0) اللبقرة:
(v) بل صر ع بأنه بأ حن به، قال: بذلك قرأت وبه آحذ. اهـــــ الخادغام: ع7




الفتحة بعد السكوبن، وهي رواية أولاد اليز يدي" عنه، واختيار ابن بعاهد(1).

 القاسم عن اللدوري"(r)، وذلك مخالف لمنهب أبي عمرو وأصوله، والمأنوذ به هو الإظـ هـار حفظاً للأصول، ورعياً للنّصوص، والله أعلم. وفي البِمب: نحو




(1) وهو اختيار طاهر بن غلبون حيث قال:...والنأخوذ به الإظهار في الموضعِن. اهـــ وصر عبإظهارها أبو العــــ أيضأ.

 (r) الإنسان: .r ب، وهذا شاذ لا يقرأ به.


(o) انظر : الإدغام: ؛،، اللدر النير:
(7) (7)

11 (V)
(^) كذا في جميع النسِ، والصواب أن التاء لقيت الذالل في ائين عشر (Y (I) موضهأ.




الداجوني ومن تبعهم (1)، يأخلذونه بالإدغام؛ للتقارب وقوة الكسرة؛ و بالو جهين قرأ اللداي، وبكما أنحن الشاطبي وأكثر المقرئين (r).
وفي الزاي في ثلاثة أحرف:

وفي السين: نَو عشر حرفاً (A)





ir . الأعراف (v)
( (1) انظر : الإقناع: ب/r/r



$$
\begin{aligned}
& \text { 1: (1.) } \\
& \text { (النور: } \\
& \text { rV:(Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { vr: الز } \\
& \text { oV (1) النساء }
\end{aligned}
$$

لقوة الكسرة، وهي رواية مدين عن أصحابه، وبالوجهين قرأ الداين وابن الفحام الصقلّكي، وبمما أخذ الشاطبيّ، وسائر المتأخرين.
 (2) صْ صْ
(7)*(0) (0)
(N) وين الطاء ثَلاثة أَحرف:
(9) (9)

$=$
به، وقد ذكر طاهر ابن غلبرن والشاطي علَّة أخرى؛ وهي أن أن التاء للخططاب فقال:
 غلبون وأبو العزَ.


(r) الصانات: 1
ra:
( الحاديات:
(العاديات:



r9: 9 :
re: النحل:
1.r:shumil(1.)

التجانس وقوة اللكسرة/ والطاء؛ ورو اه اللائي وأكثر أهل الأداء بالو جهـين (1) قال اللز اععيّ: سمعت الشنائي يقول: كان ابن بحاهد يأخحذ بالإدغام قليماً، ثم ربع إلى
الإظهار، وبه قرأت عليه(Y) .

 " انْفرد ابن حبش عن السو سيَ بإظهار









$$
\begin{aligned}
& \text { (7) جامع البيان: 19/79، سيعيل المؤلف ذكر هذا في فـاية الباب. } \\
& \text { (V). } \\
& \text { (^) انظر : كـنيب اللغة، والصحاح، واللسشان، والتا ج (بي) ز(فوف) }
\end{aligned}
$$



يصف إباً اعتمدت حوضها لتشرب اللاء، والعكوف: الإقبال على الشيء الشيء.


 .
 —— عمران: 79 (1)
(r)
(r) الر تحز لأبي محمد الفتعسي، من قطهة فيها:

أمسى غلامي كَّلاُ قُطوفا * يسقي معيدات العِر إق جوفا
الشـنونا
باتت........
وأنت لا تغنين عي فوفا
انظر : الصحاح اللسان، والتاج (بّ) و(فوف) و(قطوف)
9V:
rA: (0)
70: (7)

1 1 : (^)
17: النم 1 (9)

(القلم:
(1r)

ويْ الشين: انمسة أحر
(r)

وري الضاد: موضع وزاحد




 وأصحابه و لم يذكروا غيره(•)

(T) الععار ج: r-\&، وصف ابن الباذش عبارة القراء بالإدغام هنا أنا بَوز قال: وتحقيقه إخفاء المر كة.


$$
\text { (1) انظر: المُهج: } 1 \varepsilon v / 1
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) ين (ز) 》ابن" بل (عن) وهو خطأ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) في المطبوع: (رواية أبي ) وهو خحطأ، وكلمة (أبي) زائدة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) البقرة: } 19 \text { بالأعراف: } 19 \\
& \text { (r) البقرة: } 171 \text { (الأعراف } 1 \\
& \text { r. } \\
& \text { ( ( ) الذاريات: ع } \\
& \text { (0) الفتح: } 9 \text { Y }
\end{aligned}
$$

وقال：قرأت على ابن بماهد ملغهاً ومظهراً، قال：وقد كان قديماً يأخذه مدغماً انتهى． و لم يختلف عنه أحا من طرقنا في إدغام审



 （7）والحاء：تدغم في العين＞في حرف واحدى؛ قوله تعالى：
 و المانع ${ }^{\text {（r）وقل روى إدغام }}$
（1）النازعات：
人



（1）آل عمران：
 （＾）البقرة： （9）النساء：10V （1－）الأنبياء：1） （11）
（IT）كتب في حاشية（ز）و（ك）：»وهو أن حرو الحلق لا تدغم مقار بة ولا بانسة《



 صهيحان مأخوذ بما



 من رواية ابنه، ومدين والأدميّ.

 ( ${ }^{\circ}$ (1)






(0) التجر يد: ق:؛

$$
\text { (9) الز خرف: } 19 \text { هنا التعليل ذكره اللاين في الإدغام: بّه }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 4 \text { (1) (1 (1) }
\end{aligned}
$$

 (1) العلاء، والله أعلم
 والشين، والصاد، والضاد، والظاء، بأي حر كة تحر كت (الدال)، إلا إذا فتحـــــت وقبلـــهـا ساكن، فُإفا لا تدغم إلا في >التاءه، فإفا تدغم فيها على كل حال للتجانس.
 (1) (1)

وي الجِيم موضعان:
 الجتماع الساكنين، والصحيح: أن الملالف في ذلك هو في 〉الإخفاء〈 واالإدغام> من كــــون


> (1) انظر: الكتاب: (r) البقرة: 1 ا
> (r) المائدة: 9 (
> (1) التوية: التو
> $91:$ : النح ${ }^{(0)}$
> (7)
> (V) النساs:
> 1 1 : ( ) الإسراء
> (9) البقرة:
> r^: فصلت (1•)
> qun: انظر (11)

غيره، وهذا مذهب المُقّقين، وبه كان يأخذ ابن شنبوذ، وابن المنادي، وغيره من المتقدمين








Ev: النور (r)
9v: 9 :
ra:
ro:

$$
\text { (1) إبر اهمبم: } 9 \text { \& - . }
$$

$$
79: a-b(v)
$$


\&r: النو (9)



1. 1r)




وين الظاء ثلاثة مواضح




(1) يوسف: Vr
r9:
01: النور

Y): يونس:
(1) .

- عالر الر
( ( ) آل عمران: ^•
r1: غا غا
ra: (1.) المائدة
7r, 71 : اللكهe (1)
refre
$\mathrm{VA}: 2 \mathrm{~g}(1 \mathrm{r})$

 حرفاً
 ,




 الدو ري، والقاضي أبو العلاء عن أصحابه عن الدوريّ، والقاسم بن بشار عنه، وهي رواية
$\qquad$
r:(1) الفتح:


$$
\text { (r) آل عمران: • } 19
$$


1: النح (²)
(1) النحل:

Yr ( ) ( المطفينين:

(Ir) مريم عليها الساगم: ع

ابن خبير عن اليزيدي"، وأبي الليث عن شجاع، وابن واقد عن عباس. وأدغمها سائر المدغمين، وبه قرأ الداني، قال: وعليه أكثر أهر أهل الأداء عــــنـن الـــيز يلي


الشاطبي ومن تبعه فيها الخلاف (r).




(1) (عليّ): سظطت من الططبرع




(8) يونس: \&؛
(1) (3ن السين): ستطت من الطبرع
ET: الإسراء:




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




 قرأت بِما، وهُما آخلة، واللّ أعلم.


الداني: ولم يروه غيره(0)

قلت: يعين منصوصاً، وإلا فروى إدغامه أداء؛ ابنُ شيطا عن ابن أبي عمر، عن ابــــــنـن


 وقال الداي: وبالإدغام قرأت، وبلغني عن ابن بعاهد؛ أنه كان لا يمكّن من إدغامها إلا

> (1) قال أبن سو ار: أدغمها التغري عن صاحبيه: السوسيَ والدوريَ من طريق عبد الساوم. اهـــ

$$
\begin{aligned}
& \text { rr./1: المستنـر }
\end{aligned}
$$



(乡) النور :
(o) كذا قال الإمام اللداي في "جامع البـان" وكتابه الآخر "الإدغام"، وزاد فيه: وقال ابن جبير: أكثر ظي أني قرأتــ

(r) الظر : المستنير: بr

الشين في ذلك كله. اهـ انظر : الإقناع: ا// Y

 بالقياس دون الأثر (r)



 الرواة، والعمل على ما عليه الجمهور. واللّا أعلم.



 (ㄷ) (ㄷ)
vr : :

$$
\text { (0) المائلدة: ع } 7
$$

(1) يورسف: vy
(r) البقرة: .r
(A) إلأعر ات:

$$
\text { - (9) يو نس: } 10
$$

11: 5and (1.)

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









وسبعون حرفاً.




 فنذكره في غيره واللّ الموفق.
 تَأَنَّنَ ربَّكُ
ربِّكُ

(1) أهمد بن إبرا هميم بن مروان، قرأ عليه زيد بن عليّ بن أبي بِالد.


 (1) الأكراف:


$9: 9$
rv: الطار (1.)
1 إبر اهمبم: (11)

- . :
 حرفاً.
 "ي (البقرة، أربعة

牦 أصخاب اليزيديّ عنه؛ سوى ابن جبير (r)".



الانتقال من الضم إلى غيره، وليس ما عداها كذلك(r).
 هذه رواية الجمهور عن اليزيدي".

 ذلك أيضاً أنمد بن جبير عن اليزيدي" (V) .

 فأظهره(1(1)، والأول هو المعوّل عليه، والمأخوذ به من طرق كتابنا، واللّ تعالى أعلم.
(1) أي: التي في النون
(r) الأنعام: 1.1


(0) تصسفت فِ الطبروع إلى: (لكون) بالون السين.



( 1 ( البقرة: 1 (1)
年:



 ومائتان و ومسة وتسعون حرفأًا
 على مذهب ابن بكاهـ؛ ألف حرف، ومائتين وثلالذة وسبعين حرفاً، قال: وعلى مالى ما أقرئنـلـه ألف حرف، وثلاغثائة حرف، وثمسة أحرف، قال: وجميع ما وقع الاختالاف فيه بين أهل ولا
الأداء اثنان وثلالثون حرفاً.











$$
\begin{aligned}
& \text { YA : غا (1) } \\
& \text { 11: رجد (v) }
\end{aligned}
$$


 قر رناهاه ${ }^{(r)}$ واللّ تعالى أعلم.

## فصل

اعلم أنه ورد النص" عن أبي عمرو؛ من رواية أصحاب اليزيدي عنه، وعن شجاع، أنه
كان إذا أدغم الحرف الأول في مثله، أو مقار به، وسواء سكن ما قبل الأول أوتحـــــــــ، إذا إذا




وحمله أبو الفرج الشنبوذي على أنه الإثمام، فقال: الإشارة إلى الرفع يف المدغم مرئية،





 العضو من خر ج الخفض، فإن كان الحرف الأوّل منصوباً، لم يشر إلى حر كته لخفته(1).
(1) العجب من أن ترله: (كذا قال في التيسير) إلى هنا سقط من: (ز) و(ظ) وكتب فِ الماثيهـ.






قلت: وهذا أقرب إل معني الإشارة؛ لأنه أعمّ في اللفظ، وأصوب في العبارة، وتشـهـه
 يوسف")، وهو من (الإدغام الكبير كما سيأتي، فإفهما بعينهما هما المشار إليهما في قــوـول
ابلجمهور فين إدغام أبي عمرو (r).


كما سيأتي قريبا (").




 الإدغام، كما هو الأصل في الوقف؟.






 الجمهور.


 قصد البيان والتعليم.
 نصٌ عنهم بكالفه.

 أجل انطباق الشفتينين (1)


 الشفتين بعد سكون الحرف، فلا يقعان معاً (r) .



(1) هذا القول بنحس للألي، قاله في التيسير : 9 (1)



「1v/ (r)

(3)
1)

07 (r)
r^£:
r\&:



 الوقف.
وحكى ابن سوارْ، عن أبي عليّ العطار، عن أبي أممد عبد السلام بن الخسين البصري،
 قرأت على جميع من قرأت عليه بالإدغام(")، وهذا يدل على أن المراد (بالإشارة\ggالرّوزهُ، والهُ أعلم.

## تنبيهات


 فإن الإدغام معه مُكن، حسن، لامتداد الصوت به، ويجوز فيه ثلاظثة أو حه، وهــــي: المـــدّ

 للوقف كما تقلمه( (r) وعن نصّ على ذلك الحلافظ أبو العلاء الممذاين، فيما نقله عنه أبــــو
 (^) (1)

 .(1) ${ }^{(1)}$
وإن كان الساكن حرفاً صصحيحاً/ فإنّ الإدغام الصحيح معه يعسر، لكونه جمعاً بــــين ساكنين أولّهما ليس بكرف علّة، فكان الآنحنون فيه بالإدغام الصحيح قليلين، بل أكــــــثر



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (س): "هحكم المسكى" } \\
& \text { q< } 4: \text { (r) } \\
& \text { r.0/r :rer (r) }
\end{aligned}
$$

(2) في المطبوع: (لا نعلم له ) و كلمة (ل) زائدة. ع-r IVV: الشُراء (i)
r. . .
(^) الأعر|ف: ^气
(9) الفيل:
(1.) (1) لم ألجده في النسخة التي لديَ من "الكامل"

1. $81:$ : 0 :(1)

110: البقر ( 1 (r)
 ( ${ }^{(1)}$


 وإن مُ يُرِد الرالرّوَمَ فتد أبعد، والهُ أعلم.










 كما سيأتي ذكر من روى النّنّة في ذلك ين باب (أحكام النون الساكنة والتنوين(1)، فاعلم ذلك والله تعالى أعلم.

 وافق بحضهم عليها أبا عمرو، ومنها ما انفرد هـا عنه؛ نذكر ها مستوفاة إن شاء الله تعالى.

 واختلف عن خالاد عنه في: بالإدغام أبو بكر ابن مهران عن أصحابه، عن الوزان، عن خلاّد(V)، وأبو الفتح فارس بــن أحمل عن أصحابه، عن خحالّد، و به قرأ الداليّ عليه(A) .


159V:(1) انظر ص:
 r-1: الصا
(\&) الذاريات: 1
0 0 الم
r: (1) العاديات




$$
\begin{aligned}
& \text { (9) ها بين النجمتين من (ت) و(ز) (ز) }
\end{aligned}
$$

 ومن تبعه.






 موضع واحد، وهو قوله تعالى في سورة (مسبأ)،



$$
\begin{aligned}
& \text { v9: الشُاطبية: العاديات: } 1 \text { (r) } \\
& \text { الشا }
\end{aligned}
$$

(\%) الضمير يعود على أي عمرو، أي وافق يعقوب أبا عمرو.
(0) النساء: 7

$$
\text { (1) النـجم: } 0
$$

$$
\text { ro-rr:a b } \quad \text { (r) }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) قال الشُاطبي رِمه الدّ: }
\end{aligned}
$$






 ورواه أبو الطّب＂، وابن مقسم كلاهما عن التمار عنه؛ بالإظهار ．





> 人) (1) (1) ،VA 6Vr: النحل: وهي الآيات رقم: rv: :لنم (r)
（气）في المطبوع：（الإرشاد）وهو تحريف．





 - (V)

وروى صاحب "الإرشادين"(今) عن القاضي أيضاً إدغام
 و"التلخيص" عن رويس. (11)
 بالْحَقِّ وَإنَّ الَّزِينَ





 lor : الكفاية الكبر (IT)

وذكره في "الإرشاد" للقاضي و لم يذكر في "الروضة" عن رويسن في إدغامه خالافاً وتـــص عليه للحمامي (1) في "الكامل" و لم يذكر في "المستنير" عن رويس سواه وروى النخاس من غير طريق الكارزيني إدغام عن الحمّاميّ، وهو الذي في "المصباح"(؟)"، و"الروضة"، و"المستنير" عن رويس (ع) وروى الكارزيني عن النحاس إدغام

و"الكفاية" و"مفردة" ابن الفحّام، و لم يذكر في "التذكرة" سواه().
وروى أبو عمرو اللانيّ وابن الفحّام إدغام
كليهما، وهو الذي في "التذكرة" و "المبهج"().


$$
\text { "المبهج" و في "الكفاية"عن الكارزين. }{ }^{\text {"(V). }}
$$

وروى الأهوازي، وعبد الباري إدغام
و"(A)"
(1) كذا في (س)، وفي البقية: (الحمّاميّ) وهو تر يف
 (r) قوله: (المصباح) إنا هو في موضع الأعراف فقط، وفي الطبو ع: (مهاداً) وهو خطأ.
 بالأعراف.









ورواه في "الكفاية" عن الكارزيني"

النحّاس، وهو الذي في "الإرشادين" و "المستنير" و"الروضة"(ك)
 وروى الباقون عن رويس، إظهار بجميع ذلك، والو جهان عنه صحتيحان.







 (r) النظر: الو جيز: ق (أو/9)، المبهج: 10N/1 YY: ألبقرة 9v: الأنعام: IV: يو (7) 99) 99 (الإسراء or :ab (^) §V : الفر Vr: 9 9: 9 (1)

 وروى أبو عليّ في＂روضته＂وابن الفحّام أيضاً؛ التخيير فيها عن الحمّنــاميّ（7）، أي في غير التسعة المتقدمة أولاًا، وإلا فلا خلاوف عنه في التسعة المنذورة． و كذا روى الأهوازيّ عن رويس إدغام كما ذكر ابن الفحّام ${ }^{\text {（V）}}$
وانفرد الأهوازي بإدغام 〉الباءخ في 〉الباء〈 في جميع القرآن، عن رويس، إلاّ قوله تعــــلـ （9）（＾）（1）
وانفرد عبد الباري بإدغام ربِّنَّهِ في 》الأنعامج．
（II）وانفرد القاضي أبو الحلاء؛ عنه أيضاً بإدغام

（1）يس：（1）
V9，TE g 71 ：غانر（r）


（2） 19 ： 19


rv：الأنعام（ ）

rv：（1．） 70：
NV：（ir）
（IT）النظر ：الإرشاد：







قلت：هو رواية الز بيري（）عن روح ورويس، وسائر أصحابه، عن يحقوب． تنبيه：إذا ابتلدئ ليعقوب بقوله تعالى أتَمَارَى
 يتأتى في الوصل، وهنا بخلاف الابتداء بتاءات البزي＂الآتية（ا）في＞البقرةه، فإفا مرســــــو مة بتاء واحطة فكان الابتداء كذللك موافقة للر سم، فلفظ المجيع في الوصل واحلم، والابتــلـاء ختتلف، لما ذكرنا والله أعلم． وبقي من منا الباب خمسة أحرف：
$\overline{T \cdot ج^{\text {（1）}}}$


جميع حروف انعحم التي أدغهها أبو عمرو.اهــــ

 قليل．
（8）ذكر أبو العلاء في كتابه＂مفردة يعقوب＂：أدغم السيرافي، عن داود، وابن حبيب عن الوليده، عن يعقوب، كــل ما أدغمه أبو عمرو من المتماثلين والمتقار بين في الكبير إلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) وتصحفت في (س) إله : 》اليز يدي" }
\end{aligned}
$$






 وهي قراءة الحسن، وححكاها أبو حاتم، عن نافع، ورواها حكبوب عن أبي عمرو، وســـــالِّم




(1) في المطبو ع: (و ذلك) تصحيف. (9) جامع البيان: 1/ ق 79
(r) انظر: ص: 919
| (5) الأحقاف:
(: انظر : التيسير: 199

 ry: النمل
(4) انظر : التذكرة:
(•) تصحفت في المطبوع إلى: (باكا) .كوحدتين من أسفل بينهما ألف. lon


الرابع: مصاحف أهل مكة، وقرأ الباقون بالإدغام، وهي في مصاحفهم بنون واحدة(r).


 إنفاء، ولا يتمّ محها الإدغام الصحيح، كما قدّمنا في إدغام أبي عمرو (o)، وبتضهم يمعلـهـا




 طريق ورش•انتهى (9)

190/1: (\%) انظر: ص: 7 (ه)
(1) حيث قال:...... * و تأمننا للكل 'يُخفي مغصَّا

قال أبو شامة في شر حه: الإخفاء هو المعبر ُغنه بالر و؟، و(مفصل) أي يفصل إحدى النونين عن الأخرى بكالف

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

(1) وبالقول الثاني قطع سائر أئمّة أهل الأداءء من مؤلّفي الكتب، وحكاه أيضاً الناطه

 وانفرد ابن مهر ان، عن قالون، بالإدغام المضّ؛ كقراءة أبي جعفر (r)، وهي روايـــة ألي
 أعلم.

## باب: (هاء) الكناية

وهي عبارة عن: هاء الضمير؛ التي يكتّى كِا عن المفرد المذكر الغائب،(غ) وهي تــــــئتِ على قسمين:
والثالون: قبل قبل متحرّكن.
 .
(1) حيث قال: وأدغغ مع إبثامه البُضُ عنهم.)
.الشناطبية: 71

انظر : الناية: r^،، التّمة: . . .

انظر: غاية النهاية: // ب ب



 ستسِّنـ،







(1) البقرة: 7 Y

Y7: (r)
1 : 1 : 1 (r)

rA乏:
(7) الفتح: • (1 ، المثال على قراءة غير هeص كما سيأتي.

المائلدة: $1 \wedge$ (v)
IV: إبراهـيم: (A)
(1) التوبة: . ع

Vr:الأنعام:(1.)
Y\&
Vr:الأنعام:(ir)
19V: البقرة (1r)
₹0: 0 : كلك (l)

بعد أن نبين الختلافهم في (الماء، الواقعة بعد(1) ساكن قبل متحرك فنقول: لا يكلو الســلـن
 "()



 >الفرقان> ${ }^{\text {(9) }}$



(1) في المطبو ز زيادة كلمة (كل) بعد كلمة (بعل) وهو خطأ وتحريف r rv: الر الر (r) V: $|r|:(\because)$ \&V: (1) Ir :

1. : الفتح (1)
(٪) الفرقان: 79 vo:
vo: vo آل (い)
1\&0:
r. .

180: 18) النساء:

〉الزَزلزَلة| (1)

 واختلف عن أبي جعفر، وهشام؛ فأسكنها عن أبي جحفر، أبو الفرج ج النهرواليّ، وأبـــو








 عنه ${ }^{(r)}$

 على عبد اللّ بن الحسين السامرّيّ، و لم يذكر في " التيسير" سواه "(N).


 قلت: والو جهان صصحيحان؛ ذكرهما الشاطبي(4) ومن تبعه.


 صلتها بياء.





$$
\begin{aligned}
& \text { (م) عن الـلوانِّ كما سبت في الأسانيد . } \\
& \text { (1) عن الحلوانيّ أيضأُ }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (4) وذلك في قوله: }
\end{aligned}
$$






 الباقون.
فيكون لأبي جعفر وجهان وهما: الإسكان والاختلاس، ولابن ذكوان وجهان وهما:(9)
=
(وري الكلى قصر الها: بان لسانه * بكلف........)









$$
\begin{aligned}
& \text { (؛) الإرشاد: } \\
& \text { (s) انظر : المبه: }
\end{aligned}
$$

(1) في (ز) و كذا المطبوع: (الثعليَ، بالثاء المثلثة والعين المهملة، وهو تصحيف. (\%) الظط : المصبا ح:
. انظر : الإرشاد:


الصلة والاختلاس، ولهشام الثلاثة: الإسكان والاختلانى، والصلة(1)
 سائر الرواة عن أبي نشيط.

 وردان مع من أسكنها عنه، فيكون على إسكافا النهروانيّ، وابن هارون، وانين والخنبليّ، كلّهم
 روى الأهوازي" عنه.
 وردان.
فأمّا هشام فالملاف عنه كالحلاف في الحمدسة الأحرف المتقدّمة، بأو جهه الثلالة.







> (1) انظر: شُرح ابن الناظم: IV-IV





 =
 ＂التيسير＂（1）، وتبعه على ذلك الشاطبي（1）،









 ابن جمّاز سواه（＂）، وبذلك قرأ الباقون．

انظر：التذكرة：Y／
 17Y－17 17 （1）الثتيسير：

> (r) و وذلك قوله: (....... . والقاف من (قوم) رمز لـلاخد.انظر: الشاطبية:を، إبراز المعان: Y｜O－Y｜を：
 lor ：انظر：الكامل

V．Y／Y：المستنير（V）





جهّاز










$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) انظر: شرح الطيبة: (1) }
\end{aligned}
$$

-4.: :
له بالإسكان.


 ()
 صاحب "التجريد" على ابن نفيس، وعبد الباقي (r) وأمّا هشام فروى عنه الإسكان صاحب "التيسير" من قراءته على أبي الفتح، وظــاهره أن يكون من طريق ابن عبدان،(\%) وتبعه في ذلك الشاطبيّ(ْ) وقد كشفتُه من "جامع البيان"، فو جدته قد نصّ على أنه من قراءته على أبي الفتـــــحَ، عن عبد الباقي بن الحسن الحر اساي، عن أبي الحسن بن خليع، عن مسلم بن عبيد اللهّ بــن
 "الشاطبية"، وقد قال اللاليّ: إن عبيد الله بن معمد لا يُدرى من هو ${ }^{\text {(V) }}$ وقد تتبّعتُ رواية الإسكان عن هشام، فلم أجدها في غير ما ذكرت؛ سوى مـــــا رواه المنلي عن زيل(^) وجعفر بن محمد البلخيّ، عن الـلواليّ، وما رواه الأهوازي عن عبيــلـ الهِ
(1) وذلك في توله: (إسكان يرضه ينهن لُبْ طَيُبٍ * بغلفهما......)
 الصلa؛ لأنه لم يذكره مع من قرأ بالقصر.

(r) وعبارته: وأبو شعيب وأبو عمرو - كذاــا- وغيرهما عن اليزيدي بإسكانانا، وقرأت على الفارسي وغيره من طريق
 قوله: (أبو عمرو ) خطأ، لعله من الناسخ، صوابه: أبو عمر، بدون واو، ومي كنية الدوري". انظر: التيسير: 1ی9، اللر النتير: \&
(r) انظر : التخجر يد: ق 1/20



فاللام رمز لهشبام. انظر : الشـاطبية: 1 ا 1
(7) جامع البيان: //ق: عv
.
(^) »زيد و؟ من (ت)، وكذا مي موجودة في "الكامل"

بن محما عن هشام"(1)، وذكره في "معردة" ابن عامر، أيضأ عن الأخفشن، وعن هبـــــة الله،

 كلّه من طرقنا، وفي ثبوته عن الداجوني عندي نظر، ولولا شهرته عن هشام، وصحّتـــه في نفس الأمر مُ نذكره.
وروى الاخختلاس سائر الرواة، واتفق عليه أئمّة الأمصار، في سائر مؤلّفامَم، والهُ تعالى
أعلم.
وأمّا أبو بكر، فروى عنه الإسكان، ييىى بن آدم، من طريق أبي همدون، وهو الذي في

 صاحب "العنوان"(8).



 طرقه إلاّ من طريق الداليّ، وأبي القاسم ابن الفحّام، وهو الذي لم يذكري (1) في "المبهج" عنه

 الطرقَ، ونصَّ عليه الحافظ أبو العلاء من طريق ابن الأنخرم(r).
 "المبهج"، وكذلك روى اللانيّ وابن الفحّام الصقلّي، عنه من سائر طرقهما، وهو الذي + يذكر صاخحب "التذكرة" وابن هـهر ان، وابن سفيان وصاحب "العنوان" وسائر المصريّـــيـ،
والمناربة، عنه سواه.

 الإشباع ابن هارون(r) الرازي، وهبة الله بن جعفر، والنهرواليّ، عن أصحاهـم عنه. وأمّا هشام، وأبو بكر، فتقلّم ذكر الخلاوف عنهما (5)
 اللوريّ، وابن جْمّاز، وابن ذكوان، وابن وردان كما تقدّم.
 هشام وألبي بكر و جهان: الإسكان والاختلاس، ويكون لكل من ابـــن ذكـــوانـ، وابـــنـ
وردان، وجهان: الاختالس والإشباع(7).


(1) (r) النظر : الإرشاد: . (r) 》( 97) 97 (؛ انظر :
(7)

والشناطبي (1) وسائر المغاربة(「)، وروى عنه، الصلة ابن سوار، وابن مهران، وسبط الخيـــاط،
 وسائر العراقيين (1)، ونصّ على الو جهين عنه؛ أبو العباس المهلوي في "هدايته"، واختلـــــف عن قالون، وابن وردان، ورويس، في انختلاسها:
 و "التبصرة" و"الكافي" و "التلخيص" وأبو العلاء في "غايته" وسبط اللخياط في "كفايتــــــهـ"، وهي طريق صالُ بن إدريس، عن أبي نشيط، وطريق ابـــن مــهران، وابـــن العـــلْفّ، والشذائي، عن ابن بو يان، و كذلك رواه أبو أحمد الفرضي من هميع طرقه، و كذا رواه ابن


 إبراهيم الطبري وغلام المرّاس، عن ابن بويان، وطريق جعفر بن عحمد عن الحلوانِّ، وأطلق الـلالوف عنه صاحب "التيسير " والشاطبي ومن تبعهما" (1).

ويأته لدى طه بالإسكان يكتله
فالياء رمز للسوسي.





انظر : كَفة الإنحوان في الملف بين الشاطبية والعنوان: ق؟
 " (e) (1) قال الشاطبي: (.... وفي طه بوجهين بكّا) والباء رمز لقالون، والمراد من قوله في طه: أي الموضع النّي في طه وهو يأته هـ




 وروى الصلة عنه أبو المسن طاهر بن غلبون، والداليانيّ من من طريقيه، وأبو القاسم ابن الفحّام




ورويس، وجهان؛ وهما: الاختالاس والإشباع(8).

ris
 وردان:





انظر : التيسير: 1or، الشاطبية: \&
 (r) الظر : التذكرة: ك/

(: انظر: شرح الطيبة: 79-79







 أصحابه، فيكون له فيها ثالخة أورجه.




 وكال الوجهين صحتح عن يعقوب.


 الباقون بغير همر:
(1) قال ابن الباذثى: قال البلني وغيره عنه -هشام- بالإسكان، ورواية الملوانيز عنه بالاختالى، وقال: الذي


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



( (:) يدخل فيّهم أبو العلاء: كما سبق قبل قليلـ.




 أنه بالهمز كما تقدم"
وانفرد عنه أبو الخسين المنّازي، فيما ذكره المنلي (r) الإلشبا وأحسبه وهًا؛ فإنّي لا أعلم أححاً ق قرأ به.



 فأمّا قالون؛ فروى عنه الاختلاس أبو اللزّ القالانسي في "كفايته" وأبن وأبو العلاء في "غايته"





 وبذلك قرأ الباقون.

| (1) انظر: ص: 970 |
| :---: |
| (r) انظر) : |
|  |
| r^1 (3) انظر : الإرشاد |

 انفرد أبو بكر الخياط، عن الفرضي، من طريق أبي نشيط، عن قالون، فيما حكاه المهــلانيّ

 وبذلك قرأ الباقون.

r|r/1 $\quad$ |





\& 7 (1) الأنعام:
1-: (r)
ra القصر: ra
1- 1 : عبس:
(: انظر: :

## باب (لمد والقصر (1)

والمدّ في هذا الباب عبارة عن زياذة مطِّ(r) في حرف المّد، على المدّ الطبيعـــي، وهــــو الني لا تقوم ذات حرف المل دونه.

حروف >المد،، وهي المرووف البموفية:

الألف: وولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون قبلها إلا مفتوح.
والو او : اللـاكنة المضموم ما قبلها.
والياء: الساكنة المكسور ما قبلها.



(1) وهو من أبواب التجويد المهمة، لا ينرنب عليه من إتقان التلاوة، وحسن الأداء، لمن يؤديه حق تأديته، فضلاك عن



يقرأ هكذا على الني
ولا أعلم كتاباً في القُراءات نحالِ من مذا الباب، فقد ذكره كلز من:






$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من (ز) وفـ البقية (ساكن). } \\
& |r| \text { : (3) } \\
& \text { 11: النح! (0) } \\
& \text { (1) التوبة: rr }
\end{aligned}
$$

.( () ${ }^{(1)}$
 أحدهما: أن يكون معها في كلمة واحدة، ويسمّى متّصلاً. والثاني: أن يكون حرف المد آخر كلمة والممزة أول كلمة ألما أخرى، ويسمّى منفصـلأ،
 (v) فالمّصل: نَ , من همز.






النطق بالصعب.

أو غير مدغم:





 ويعقوب. النشر : Y/ KM

V:الفائها
ra الشَ


(1.) 17 النسطاء:

19: ج人) (11)
90-9 (ir)
7\&: غافر (ir)
(s) (1) ودو هشام كما سبق

 تَمَنَّوْنَ
 هُ هُى أبي عمرو إذا أدغم ${ }^{\text {أهِ }}$
重


Y ()
1• ع 1 (r)
(r) (r) آل عمران: rer ( ) الواقعة: 70 IVV: الشعراء: YY Y IIV ( V (البقرة (^)





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

 , المكسورة ياء (1) (1) والسا (11)
 بالإشمام فيما يحهح فيه، ووجّه المدّ للساكن التمكن من الجلمع بينهما، فكأنه قــــام مقـــام حر كة.

 فيهما، ولا في واحل منهما، القصر، واختلفوا في مدّ النوعين الآخرين وهما: >المنفصــــلـ،
 كما سنو ضتحه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) البقرة: 1 } \\
& \varepsilon \text {. : } \\
& \text { (r) انظر ص: } \\
& r: \text { : } \\
& \text { r. } \\
& \text { \& } \\
& \text { - } \\
& \text { - : } \\
& \text { ) (4) لقمان: \& } \\
& \text { IV: (1.) } \\
& \text { द0: (1) } \\
& \text { ir: (ir) }
\end{aligned}
$$




 العباس المهلوي، والحلافظ أبو العلاء الممداني، وغيرهم.








اللازع عندنا، فليعلم ذلك، فهو موضح اهــ بنصه.

لر: لوجوه:






 بغلادي، وفاية الأمر) عر اقي.




والعلماء، فلم أجد أحلاً يجعل مدّ الكلمة الواحدة، كمدّ الكلمتين، إلا العراقيّ، بل فصلوا
بينهجا. (1) انتهى. ولـــّا وقف أبو شامة رحمه الله على كلام المنليّ رحمه الله، ظنّ أنـــــــه يعـــي أن في المتصل قصر اً، فقال في "شر حه": ومنهم من أبرى فيه الخلاو المنكور في كلمتين(). ثمّ نقل ذلك عن حكاية الهنلي، عن العر اقيّ، وهذا شيء لم يقصله المذلي، ولا ذكـــرْ الحراقي "r ، وإنما ذكر العراقيُّ التناوتَ في مدّه فقط.

 ووسطي، ودون ذلك، ثخ ذكر التفرقة بين ما هو من كلمة فيملّ، وما هو مـــن كلمتــــــن فيقصر، قال: وهو مذهنب أهل المحاز؛ غير ورش، وسهل، ويعقوب، واختلف عــــنـ أبي عمرو، وهذا نص" فيما قلناه.





 مظانة لذلكت، والث أعلم.



 " (0) في (ت) و كذا المطبو ع 》عمده وهو خطأ.
(7) هو: الأصبهاي، الشيخ الصـوق، مسند أصبهان، عان مائة سنة، توفي سنة OqV هـ





 هذا حديث جليل، حجّة ونصّ في هذا الباب، رجال إسناده ثقات، رواه الطــبـراين في "معجمه الكبير" (9).

والكر"اني: بفتح الكاف وتشُديد الراء، علة بأصبهان.

 انظر: التحير: Tr.







$$
\text { سنة • } 1 \text { هـ }
$$


(c) م أعزةف.
7. 7 .
(1) علَّق عليها في بحاشية (س): أي غير ملـودة.


عندهم في 》المنفصل)، واختلفوا على كم مرتبة هو ؟

 ذلك، ثم دونه، ثُ دونه؛ وليس بعد هذه المرتبة إلا (القَصْرَ، وهو ترك ترك المدّ العرضي.
 بظاهر لفظه، وليسن ذلك بصحيح، بل لا يصحّ أن يؤحذ من طريقه؛ إلآ بأربع مراتـــــب، كما نصَّ عليه صاحب "التيسير" في غيره.




 الشمّوني عن الأعشى عنه، ومن رواية حفص، طريق الأشناني، عن أصحابه عنه، ومن غير

 . بجري لكل من روى (السكتع على المّ، وأشبع، كما سيأتي

| (1) في (ز) و(س) (\% |
| :---: |
|  |
| Mr-IT) (T) ¢r : ا $/$ (r) |
| (1) (\%) (\%) |
| VT: ${ }^{\text {(0) }}$ |
| (1) تصحفت في الططبع بالراء المهملة. |

وذهب الإمام أبو بكر بن مهران في "البسيط"(1)، وأبو القاسم بن الفحّام، والأســــــــاذ

 بألفين، ثم بثلاثة، ثم بأربعة.

 تعيين قدر المرتبة في \المنفصل).

 . ${ }^{(1)}$


 \& $V$ : الأعراف (1) 99: المؤمنون: 9 (r)
 انظر: الإقناع:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الشّ } \\
& \text { () البقرة: . }
\end{aligned}
$$



مفهو مة.اهــــ
 ETr










 مزاحم الماناقاني (1) في تصيدته:









(1) () ${ }^{\circ}$ (انظر : قصيدتان في التجويد:
(1) (9 (1)


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

من الأئمة بالأمصصار على, خلافه.



 يعين: أنه دون أعلى المراتب، وفوق التوسط، وكلّ ولّ ذلك قريب.






 سليمان، يعي الأنطاكيّ، وقال: وإياه كان يختار (r)


 "كفايته" (良

وذهب المجهور إلى التسوية بين مدّ المدّغم، والظظهر، فـ ذلك كله، إذ الموجب للمـــدّ
(1) قصيدتان في التجويد: \&

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نسبه إليه اللاني في جامع البيان: //ق: } 1 \text { (r) } \\
& \text { (r) جامع البيان: } / \text { ق: قیب } \\
& \text { (६) لم أقف عليه في الكفاية الكبرى. }
\end{aligned}
$$




البغداديين، والمصريين، قال: وإليه كان / يذهب عمد بن علي، يعين الأذفوي وعلي بـــن بشر يعي الأنطاكي نزيل الأندلس (r).
 (الفصل)(0)؛ لأنه يفصل بين الكلمتين، ويقال له >الاعتبار«؛ لاعتبار الكلمتين من كلمــــــة،
 مدّه وقصره.
 من ذكر مر تبة لقارئ، إلا وذكر غيره لذلك القارئ ما فوقها أو ما دوها وا، وها أنا أذكر ما ما جنحوا إليه، وأثتـت ما يمكن ضبطه من ذلك.

 سوى القصر غير مرتبتين؛ طولي، ووسطي.


(1) في (س): 》ودوه ويخالف ما في جامع البيان.


$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : جامع البيان: } 1 \text { / آیب }
\end{aligned}
$$

مراتب (1)، إلاّ أنه أسقط العليا؛ فذكر ما فوق القصر، وفوقه؛ وهو التو سط، وفوقه، وتبعـه

 مراتب، سوى القصر، واختلفوا في تعيينها.
 و"المداية" و"تلنيص العبارات" وأكثر المغار بة، وسبط الخياط في "مبهجهة" وأبــــــو علــــيَّ

 كما فعل صاحبه الهنلي، كما سيأتي.


 وقّر ها ست ألفات؛ انفرد بذلك عن ورش، وعن وعزا ذلك إلى ابن نفيس، وابن سفيان، وابن






.
(r) (r)









 قدمنا واللة أعلم.
وها أنا أذكر كالًا من هذه المراتب على التعيين، ومذاهب أهل الأداء فيها، لكلّل" مــنـ





 rri/l أقرب، ويرتف(1) عن التقليد إلى الأصوب. واللهّ المستعان.| فالمرتبة الأولى: قصر المنفصل؟ وهي حذف المدّ العر ضيّ، و إبقاء ذات حر فـ المدّ علـى
 من جهيع ما علمناه ورويناه من الكتب و الطرقه، حسبما تضمنّه كتابنا، سوى "تلنخيــص

 روايتيه، وعن يعقوب، وعن هشام؛ من طريق الملوالي، وعن حفص؛ من طريق عمرو (٪).







(1) (1) تصحفت في الططبوع إلن: 》ير (1)
(r)

$$
\text { (r) انظر ص: } 9 \wedge 0
$$

(\&) قي المطبوع: 》اببن الصباحه وليست في النسخ.


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

$$
\begin{aligned}
& \text { (') } \\
& \text { والباء رمز لقالون. انظر : الشاطبية: ع1 }
\end{aligned}
$$

على أيي الفتح فارس بن أمه.


 الالتصركا
وأمّا أبو عمرو فقطع له بالتصر من روايتيه؛ ابن مهر انه، وابن سوار، وابن فارس وأبو





 والصفراوي"، وغير هم، وهو المشهور عنه وأحد الوجهين للدوري ي" في "الكايفي" و"الإعـلانـ" و"الشاطبية" وغير "ها


(1) قِ حاشية (ل): أي لا من جهة الأنذ. اهـ


$$
\begin{aligned}
& \text { فالياء الثناة من كَت في (يروياك) رمز للسوسي. } \\
& \text { انظر : الشُاطبية: ع }
\end{aligned}
$$




و كذلك الداني وابن شريح (1)، وغيرهم) وهو المشهور عنه.


 و كذلك في "الوجيز ".
وأمّا حفص فقطع له بالقصر؛ أبو عليّ البغدادي؛ من طريق زرعان، عن عمرو، عنــهـ،



 وأبو القاسم ابن الفحّام بالتمكين من غير إشباع.

 العبارات" وغيرهم كما تقدم.
وهي في (النفصل) عند صاخب "التيسير" لأبي عمرو من رواية الدورين، وذلك قراء وته
























 الشاطي.
(1) تصحفت في المطبوع عاله: (كا) بالتأنيث


 (r). (8) انظر : الكامل: ق:

و كذلك هي عند هؤلاء في 》المتصل> لمن قصر >المنفصل〈، وهي فيهما عند صـــــــاحب












 علي" لعاصم في غير رواية الأعشى (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { Ir • الم } \\
& \text { (r) انظر: البامع: } \\
& \text { (r) من قوله: (إلا الأعشى) إل (سوى) تكر ر في المطبو ع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر: الوجيز : قو ا/1/ } \\
& \text { (7) انظر : الإرشاد: 1 (7V }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) انظر: الروضة: }
\end{aligned}
$$

. المرتبة الرابعة: فوقها قليلاً، وقدّرت بأربع ألفات، عند بُض من قدَّر الثالثّة بـــــاثلاث، وبعضهم بثلاث ونصف، وقال المنلي: مقدار تلاث ألفات عند الميميع بال؛ أي عند من قدر الثالةَ بألفِين، وبألِلفين ونصف.








 الساجونِّ فتط.


 "حامع البيان" لمزة من رواية نحلاد، وورش من من طريق الصريرين.

 لـمزة، والأعشى نقط.

| (1) انظر : الكامل: قوr9/1 |
| :---: |
|  |
| $\left\|Y Y-\|Y\|: 1{ }^{\text {a }}\right.$ |










 ولقتيبة غير النهاوندي．


 $\mathrm{rm} / 1$ أقوى بالإجماع． 1




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المتنير: ا/ ا(1) } \\
& \text { 《㤢》 ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

（0）

 الأصبهانيّ عنه، وغير من يأتي في المرتبة السابعة.



 وأبلغ تمكينا(r)
قلت: وقد خالف هذا القول في "التيسير" و "مفرداته" فجعل مدّ همــــــزة؛ في روايـــة
خلف، وخلآد، وسائر رواته؛ واحداً (r)



 عدل غن ذلك فقد عدل عن الأصوب والأقوم، واللّ تعالى أعلم.




(1) كتب في الططبع: (وللزند) في آخر السطر الثاتي، فصارت: ولللزند ولألئي. وهو تصخيف. (r) إنظر : عامع البيان: :
rq£-rqr : انظر : التيسير: • (r). (ध) نَّه المؤلَف على هنا قَبل قليل

هنهم المر تبة الخامسة، وكلهـم سوَّى بين ورش؛ من طريق الأزرق، وبين همزة، ونــــــــــأتي حكاية نصوصهمr، واللّ الموفق.

 مرتبة(1) ثانية، ثم كذلك حت تنتهي إلى القصوى، وهذه الزيادة بعينها إن قدّرت بألف، أو



 يسر ف فيه على غيره إسرافاً يكر ج عن المتعارف في اللغة، والمتعالَم في القراءة، بل ذلــــــك قويب بعضه من بعض، والمشافهة توضحّ حقيقة ذلك، والـلكاية تبيّن كيفيته(!) .




 الجمرجاي، حدثنا أبو بكر بن عمد بن نصر الشذائي، ثنا أبو الحسن ابن شنبوذ إمالء، ثنــا

 الغلام في المّة، ليأتي بالمعي(r). انتهى .

 فوق القراءة فليس بقراءة" ${ }^{(5)}$


ليهلديه، فلا يكون تفر يط ولا إفراط.










القراءة عنه ابن عكاهد والسابري:


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

دون مدّه قليلاُ، ثم أبو نشيط عن قالون، والدوري"(1) عن أبي عمرو، دون مدّهما قليلًا (r) .
 وغيره؛ عن اليزيدي"، يقصرون حرف المّة، فلا يز يدونه تككيناً على ما فيه من المدّ الــــي لا لا يوصل إليه إلا به.




 عنه، وحفص في رواية الأشناني عن أصحابه عنه.









$$
\begin{aligned}
& \text { (1) عبارة ابن غلبون: ث ث قالون وأبر عمرو دون...اهـ } \\
& \text { 1.V-1.T التذ (Y) } \\
& \text { r-r-r : : التيسير (r) }
\end{aligned}
$$

 (1)





 مدغَم، أم غير مدغم (").












(r) عبارة الأهوازي: لا عمدون الألف رالورا زالياء، إذا أتى بعدهن همزد، وكانا من كلمتين، بل يككنون حرف المد

قالون، وأبو عمرو؛ يعين من طرق الإدغام، ومن طريق عبل الباقي وابــــن نفيـــس عــــنـ أصحاهِم عنه مثلهمّ، إلاّ أفهم لا يمدّون حرفاً لحرف (1). وقال أبو دعشر الطبري في "التلخيص": إن ححازيّا؛ غير ورش، والـلمافي عن هشـام؛

 أطول مدًّا (ّا انتهى؟ وهو يعتضي عدم القصر المض . وقال أبو جعفر ابن الباذش في "الإقناع": وأطول القرّاء مــــاّاً في >الضربــــينه، ورش،
 شديدة(\%)، ويليه ابن عامر، والكسائي".
〉حرف لحرف،، يكون مدّ ابن عامر دون ملّ الكسائيّ، ويليهما أبو عمرو؛ من طريق ابـن بماهل، والبغاديين عن أبي عمرو، وقالون من طريق أبي نشيط، من غير رواية الفرضي، غَّ قال:(م) وهذا كلّه على التقريب من غير إفر اط(1).


(1) تصرف المؤلْف في النقل عن التجر يد. انظر: التجر يد: قوب
 للمؤكف.


(o) هنا يوهم أن هذا القول لابن الباذث نفسه، بينما هو للداني، قال ابن الباذش: حدئنا أبو داود حدثنا أبو عمـرو قال: وهذا كله. ... إع. انظر : الإقناع: عV./

() في المطبو ع: (قان) بالنون، وهو تصحيف.

متوسطة، وأبو عمرو له مذهبان: أحدهما كابن كثير يخص به الإدغام، والثاين: كنافع ومن







 كلمة واحدة. (1) وهذا أيضأ صريح في ذلك كما تقا تقدّم.


 , كان نافع إلا أبا سليمان، وأبا مروان(5)




> (1) غاية الاختصار : Y
(r) كتب ثي الططبوع كأنه كلمتين: (يقصر أكا)
(r)
(i) أبر ألئيان وأبو مروان ليسا من طرق النشر.


 حفص، وابن عامر إلاّ هشاماً، وأبو مليمان وأبو مروان غن قالون، يكدّون مداً تامّاً حسناً،







 وقال أبو العز القالنسي في "إرشاده" عن (المنفصل>: كان أهل الخـجــــاز، والبصــــرة،
 أطوهم مدَّاً


(1) توله: (ومتابعيه) هي من كلام المؤلف، حيث إن عبارة السبط مي:.... باللدُ الدسن المتو سط مثل فراءة نانع إلا


| 1 V : الإرشاد




 "الإرشاد".





 ومو افقيه.

 والمهزة في كلمة، فال خحلاف بينهم في المدّ والتمكين انتهى. (9) ويفهم منه الخلاف فيما إلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) قوله: (يعي... ذكوان ) هو من كلام المؤلف، أما عبارة أبي العز فهي: الحمّامي" عن ابن عامر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في المستنير: (اللفظ كمن عند لقائهن همزة كاللفظ...) } \\
& \text { (₹) تصحفت في المطبو ع إلى: (كان) } \\
& \text { (0) الجمادلة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () فصلت: } 11 \\
& \text { Y : الـ } \\
& \text { rq0-rq\&/1: : (9) }
\end{aligned}
$$

(1) كان الساكن يف كلمتين، والثة أعلم.














(1)
(r) قوله: (res (r)
 رليس بالنص.

(0) المقرة:

109-10人 (7) الغاية (7)




تفاوت المتصل وفي اتفاق هشام، وابن ذكوان، وورش من طريقيه، على مـــلّ 〉المنغـــلِ وكالاما صحيح، والله أعلم. وقال أبو الطاهر إسماعيل بن خلف في "اللنوان": إن ابن كثير، وقالون، وأبا عمـــرو،

 عبد الجبار الطرسوسي في "ابثبى".





 وتحكم المشافهة حقيقته، ويبيّن الأداء كيفيته، ولا يكاد تخفى معرفته عن أحلد، وهو الــــي
 بكاهد، وأبو القاسم الطرسوسي وصاحبه أبو الطاهر ابن خلف، وبه كان يأنحا الإمام أبـر
 جعل ذلك منا تحكمه المشافهة في الأداء، وبه أيضأ كان يأخل الأستاذ أبو المود غيان فارس وهو اختيار الأستاذ العقّق أبي عبد الله عمد بن القصاع الدمشقي، وقال: هذا الذي ينبغي أن يؤخذا به، ولا يكاد يتحقّق غيره.
 العضض؛ لابن كثير، وأبي جعفر، من غير خحاف عنهما، عمــــــلا بــــالنصوص الصريـــــة،

 (r) النقل بتصرف، النعوان:

بين الطرق، ولأبي عمرو إذا أدغم الإدغام الكبير، عملاُ بنصوص من تـتــــــدّم، وأُجْــرِي


 العراقيين قاطبة.

 ما ثبت وصح من طرقنا لا نتخطاه ولا نغلطه بسواه.





 الأئمة.

وإذا أنخذت به كان القصر في (المنعصل) لمن ذكرته عنه، كابن كثـــير، وأبي جعفـــر،





(1) (1) ين المطبع: 》القالونه باللاp، وهو شطأ وتريف.
(r) في الطبوع: 》تعهواء، تصحيف.

〉الضبربين＞كما هو مذهب اللالي وغيره．
وأمّا إذا أنحذت بالتفاوت في＞المنفصل＞فقط كما هو مذهب من ذكرت من العراقيـيـن وغيرهم، فإن مراتبهم عندي في 〉المنفصل〈 كما ذكرت آنفا، ويكون 〉المتصلِ بالإشـــباع ع على وتيرة واحلة． وركذلك لا أمنع التفاوت في المدّ اللازم على ما قدّمته غير（1）أنّي أختار مــــــــا عليــه البحهور، والله الموفّق．

وقد انفرد أبو القاسمّ ابن الفحّام في＂التجريذ＂／عن الفارسيّ، عن الشريف الز يـلـي، با
 ذلك، والله أعلم．

 وهِـا يتضح أن الملّ للساكن اللازم، هو الإشباع، كما هو مذهب المُقّقين، واللهّ أعلم． وأمّا المدّ للساكن العارض؛ وقد يقال له أيضاً البائز، والعارض، فإن لأهل الأداء مـــن أئمّة القرّاء فيه ثلاث مناهب：

 بن إبراهيم بن محمد المصري
(1) في المطبوع: 》 إلا « بدل (غير) وليس في النست.

$$
\text { (Y) التجريد: } 9 \text { ب }
$$

（r）ما بين النجمتين سقط من（ت）و（ظ）والمطبوع، و كتب في（س）و（ل）في الماشية ورضع عليه：مصح

$$
\begin{aligned}
& \text { (ध) في المطبوع: 》فيعلمه، وهو تريف. } \\
& \text { (0) بامع البيان:1/1/1/0:1 }
\end{aligned}
$$








 أصحابه؛

قلت: وهو الذي في "التبصرة"(1) واختاره بعضهم (ل) لأصحاب (التو ســطـط) وتدويـــر
 رواياته.

الثالث: القصر؛ لأن السكون عارض فلا يعتدّ به؛ ولأن الجممع بين الساكين ما ما يختص
 في "قصيدته": وإن يتطرف (1) عند وقفك ساكن "* فقف دونْ مدّ ذاكُ رأيي بلا فَنْرِ /


## 


ذلك الأهوازي، وقال: رأيت من الشيو خ من يكره المدّ في ذلك فإذا طالبته باللفظ (r) قالـه



وحدّتّني به عن أحمد بن نصر (ع).
 وعدمه عن الجمني؟؛ إلاّ عند من أثبت تفاوت المرات الم
 سيأي إيضاحه آنخر الباب، والهّ أعلم (0).



 كما تقدّم. قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجمبري: ولأبي عمرو في الإدغام إذا كان قبله

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) ثرفرف في المطبوع إلى: (فُ اللفظ) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (8) جامع البيان:1 ق: } \\
& \text {. } \\
& \text { (1) انظر: إبراز المعاني: rra-rrv/ }
\end{aligned}
$$

حرف مد ثلاثة أو جه القصر والتوسط والمدّ كالوقف، ث مثله، وقال: نص عليـــــهـ أبــــو




 لقوله(0) بعد ذلك:
ويُ عَينٍ (1) الوجهان
rrv/


 الإدغام.


وقد خالفه يُ ذلك غيره، والهُ أعلم،

 .
(^)
 فلا فرق حيئذ بينه وبين أتملونيج له، وليعقوب، كما لا فرق لما بينه وبين (لامه، من
 ذلك من ولتأمروني| أما أبو عمرو؛ فإن من روى الإشارة عنه في (الإدغام الكبير) كصـــــاحب "التيسـيــير"










 قلت: والاختياز هو الأوّل، أخلذاً بالمشهور، وعملأ بما عليه الجمهور، وطرداً للقيــاس وموافقة لأكثر الناسن.
 البز ير وغيره، حت احتيج في ذلك إلى زيادة المدّ لالتقاء الساكنين، وهلاّلِّ حذف حرف المدّ

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) المؤمتون:1 } 1 \text { 1 } \\
& \text { Iv: الأ }
\end{aligned}
$$




 طارئ و حذف.




وإلى هذا أشار الداي حيث قال في "جامع البيان": وإذا وقع قبل >التاء< المشلّدة حرف


أحدهما من الآخر فلا يلتقيا(1).

و كذلك الـِكم في
يف "البـامع"(9).
(1) البقرة: 71
(V) التوبة:

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) جامع البيان: ب/ ق: }
\end{aligned}
$$

## فصل









rra/l



طريق الأزرق، مدّ ذلك كلّه، على اختلاف يّن أهل الأداء في ذلك.




 قراءته على أبي الفتح، وخلف بن خاقان، وغيرهم من سائر المصريّن والمغاربة، زيادة المــدّ في ذلك كله (r)
ثَّ اختلفوا في قلر هذه الز يادة، فذهب المنليّ فيما رواه عن شيخهـ ألي عمرو إسمـاعيل






إلى التوسط، وهو اختيار أبي علي الحسن بن بلّيمة(o).

(r)
(8) في الططبوع: (ابان) ومو تصحيف وتحريف.



 الإشباع فتط.






 أبو إسخاق المعبري")



 1. $1 / 1$ (r): انظر: التنكره







الاستعمال بالعربر... أهـ

ror/r بر

- و صنَّف المّ الطويل (1)

غيره أولى منه، والله أعلم.

مطرّ دين:
فالز
تُؤانِذَنَا
وابن شريح، و كلّ من صرّح عمدّ المغير بالبدل .
و كون صاحب "التيسير" لا يذكره في "التيسير" فإنه اكتغى بذكره في غيره و وكــــأنّ
الشاطبي رحمه الله ظّ بّ بكو نه لم يذكره في "التيسير" أنه داخل في الممدود لورش، .مقتضـــى
الإطلوق، فقال:
(v) و (V)

استثناء
(1) قال:

ورسطه قوم.....
الشاطبية: £
(
71 : 7 :
r Y (
(0) (البقرة: (1)

7 (7) النحص)
(V) وقد تبع ابن برّي الشاطبي في ذكره الـُلاف فقال: وشي يواخذ الحلاف وقعا.

انظر: الشاطبية: 0 ، النجو م الطوالع: 10 (A)
 r. تقريب النشر : rer
 وقع، قال: وكأنّ ذلك عندهم من (واخذات) غير مهموز.






 وأما الأهالان المطردنان:
 (2) (2)







rr:
ra:
险:
(1) الأكراف: 11 (v)
( ) الصساتات:

ذلك، فقيل: لأمن الخفاء(1) بعده، وقيل: لتوهم النقل، فكأنّ الممزة معرّضة للحذف (r).

 أعلم.
فلو كان الساكن قبل الممز، حرف مدّ أو حرف لين، كما تقدم فيُ مُثُلنا، فُهُمْ عــــهـ فيه على أصوطم المذكورة.



 نحالف فيه، ثّ اختلف رواة المدّ عن ورش؛ في ثلاث كلم، وأهل مطرد:

| (1) في (ز): |
| :---: |
| (r) انظر : اللر النئير \% |
| ) |








 الهمزة، وليس اليّ قبلها، والنّ ألعلم.
or or: التوبة)


 فاستثن مدّ >الياء> تخفيفا (1)

 لم يستنوهوا.







| (1) انظر: إبراز المعاني: |
| :---: |
| (r) |
| 1V (r) |
| . 01 ( ${ }^{\text {(1) }}$ |
| 9 91 : ${ }^{(0)}$ |
| 1V (7) |
| ب/V9 (V) |
| ( ) لم أجد ذلك في "المفردات". |
| - . ${ }^{\text {a }}$ |


 غيره، وإنــّما ذكـا ذروا الممز المحّق ومثّلوا به.


 كمدو د؛ لعدم وجود همز عجّق في اللنظ.














> (1) لم أجا هذا النص في "التجر يد"، انظر: التجريد: ق: هو • 1
> (回) , (ز) ( $\left.{ }^{( }\right)$

إدخال الألف بين الممزتين في ذلك، كما سنيأتي في موضعه.
 لازم، لأنه إما استثنى ما هو من جنس ما قدّر، وذلك أنه للا نصنَّ على التمكين بعد المهـزة




 إدخال نوع (يين بين) وإن لم يمثّلوا به.

 إجراء الملال في الأنواع الثلالثة، عملأ بظواهر عبارات من لم يذكرها مال، وهو القياس، والله



 من أئمتنا.
(1) (1) (الحنفغة) بالخاء المعجمة والفاء
(r) الضبط من (س).

rri/h

(0) في الططبوع: 》الاعتلا بالعارض، وهي زيادة ليست في النسخ.

 همز في الكلمة، فلا مدّ، انتهى (1)

 استثنائه وترك الز يادة في مدّه أبو عمرو الداني في جميع كتـــــه، وأبـــو معشــــر الطـــــريّ



 وأن يكونوا استغنوا عن ذلك بما مثّلوه من غيره، وهو الأَوْلَ.


(1) انظر: الكشف: $91 / 1$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { va } \\
& \text { YAr : ( ( البقرة } \\
& \text { () التوبة: } 9 \text { ( }
\end{aligned}
$$


(r) التصرة: .

 الكلمة، وذهاما وصلاُ عارض، فلم يعتدّ به، وهذا من المنصوص عليه.


 عارض من أجل الممزة، وكذلك حذف حرف المدّ في الثالثة عارض حالة الوقف (^) اتباعأ للرسم، والأصل إتباتُها، فجرت فيها مذاهبهم على الأصل، و وم يعتدّ فيها بالعارض، و وكان

 >إبراهيمه، وينبغي أن لا يعمل بخلافه.

## فصل







طريقهم وأختار ه.

reol

 العلّة، قال: والذي له أصل؛ أوله وأحرى. قلت: يشير إلى كونه اجتمع سببان وهما: المبالغة، ووجود المهز كما سيأتي، والــــــي قاله ين ذلك جيّد ظاهر .


 وأئمة الخلف فيّ (0) هنا مشهورة، واللّ أعلم(1) . انتهى.

19: 监 (1)
r.:

Av: الألنيياء (r)


 "
(1) الأذكار:

قلت：وروينا في ذلك حديثين مرفوعين：أحدهما عن ابن عمر ：من قال（لا إله إلا الله）
 （1）ورزقه النظر إلى وجهه والآخر عن أنس：من قال：（لا إله إلا اللّ）ومدَّها، هِدَمْتْ له أربعة آلاف ذنب＂（r）．

 فِيها سوار في＂المستنير＂（9）، ونصّ عليه أبو عمد سبط الحياط في＂المههج＂؛ من رواية نحلف عن

(纟) البقرة: r
(البقرة: : v1
(?) الروم:
Y (V) هود:







 انظر：المهج： $==$

> (1) الظر: ذيل اللآلي المصنوعة: I\&V، تزَ يه الشر يعة المرفوعة: ro/r
> (r) انظر : تتزيه الشر يعة المرفوعة:
> (r) في (س): 》لتريهيه تصحيف.
 سليمّ وقال أبو الفضل الحزاعيّ: قرأت به أداء من طريق خحلف وابن سعدان و حالاّد وابـن جبير ورويم بن يز يد؛كلهم عن حمزة.

 في هذا ما يتعلق بالمدّ ين حروف المدّ مستوفى، إذ لا يجوز زيادة في حرف من حرو ف المدّ بغير سبب من الأسباب المن كورة.
 السور، فحكى عن رواية/ أهل المغرب، عن ورش؛ أنه(1) يمدّ ذلك كله، واستثن الراء مـن الم

قلت: و كأهـم نظروا إلى و جود الممز مقلّراً بكسب الأصل، وذلك شاذ، لا نأنحل بـهـ، والله أعلم.
وقد اختلف في إلحاق حريف اللّين هما، وهما؛ الياء، والواو، المفتوح ما قبلهما، فـورددت زيادة المدّ فيهما بسببَيْ الهمز والسكون، إذ كانا قوين.
و إنا العتبر شرط الملّ فيهما مع ضعفه بتغـــيّر حر كة ما قبله؛ لأن فيهما شـــــيئاً مـــن الحلفاء، وشيئاً من المدّ؛ وإن كانا أنقص في الرتبة مكا في حرو فـ المدّ، ولنلك جـاز الإدغــام

(1)






 (r): الروى في في نحو قول الشاع
تصفّقها الرياح إذا جرينا

مع قوله:
بخاريق بأيدي اللاعبينا

 فيهها سببية الممز، وقوّة اتصاله همما في كلمة، وقوّة سببية السكون.

 المدّ في ذلك، وتوسّطه، وغير ذلك. فذهب إلى الإشباع فيه؛ المهلويّ، وهو انتيار أبي المسن المصري، وأحد الوجــهـهـن


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) هو عمرو بن كلثوم: }
\end{aligned}
$$

والشطران كل منهما عـدز بيت، من معلّالتَه المشهورة.
كأنْ كتوهِنَّ مترن غدر *** تصفقها... كانَّ سيوننا منا ومنهم ** غناريت.....

والضمير فِّ قوله (متوغن) يعود على اللدرو ع اليّ يصغها.


 (气) الظر: الكشيف:
في "الهادي"(1) و"الكافن" و "الشاطبية" وعتملم في "التجريد".

خلف بن خاقان، وأبي الفتح فارس بن أحمل، وهو الو جه الثالي في＂الكافي＂و＂الشـــــاطبية＂ وظاهر＂التجريد＂وذكره أيضاً الخصري في＂قصيلته＂（r）مع اختياره الإشباع، فقال：

فقـــال أناس مـــدّه متـــوســـّط＊وقال أناس مغـــرط و به أُقـــري｜
وأجمعوا على استشناء كلمتين من ذلك، وهما 〉موئلاً و＞المو عودة＜فلم يز د أحل فيـهـها تَكيناً على ما فيهما من الصيغة．

الأزرق
وانختلفوا استثنائها المهلوي في＂المداية＂، وابن سفيان في＂المادي＂، وابن شريح في＂الكاني＂، وأبـــو عحما في＂التبصرة＂والجمهور، و لم يستثنها أبو عمرو اللداي في＂التيســـــير＂ولا في ســــائر كتبه، و كذلك الأهوازي ڤفي＂كتابه الكبير＂ونصّ على الخـلاف فيها أبو القاسم الشاطبي．
 الإشباع في هنا الباب إلاّ وهو يستثني


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (المادي) سقطت من (ز) } \\
& \text { (r) ترفت في الطبور ع إل (قضيته) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (良 النظر: التحريد: ق9/ب } \\
& \text { (0) الأعراف: . } \\
& \text { (7) الأعراف: דץ }
\end{aligned}
$$

فيهما(1)، طريق اللأي. والها تعالى أعلم. وقد نظمت ذلك في بيت، وهو: وسوآت قصر الواو والمهز ثلّثا * ووسّطهما فـا فاللكلَ أربعة فادري


 "التلخيص"، وأبي الفضل الخزاعيّ وغيرهم.

 قرأت من طريقهما.




 والسكت)، وهما/ أيضاً في "التبصرة".





 سيأتي يُ بابه إن شاء الله تعالى.

 فاختلف أهل الأداء ين إشباءها، وين تو سطها، وفي قصر ها؛ لكلّ من القراء:




 سفيان.




 و"التبرة" وغيرها، وهو أحد الوجهين في "كفاية" أبي العز القالانسي عن البـميـــــعـ، وفي




> (ز) (1) (1)
> (r) جامع البيان: 1/ق:0هب
> (



إلا ورشاً باختالف عنه(1).

 من سيب المهز كما سيأتي (r) والشا أعلم.



YI:

يو جهب ملّه (عين).اهـــــالإقناع: عV9/1
(r) قال الشيخ المتولي رحمه الله: ظاهر عبارة "النشر" في مراتب (عين) التو سطط والطول من "بخر يد" ابن الفحام.....










 rv : القهص: (i)


 صريح في التوسط.

الجمهور ، والشألعألما

 حكى فيه الشاطي وغيره عن أمدة الأداء ثلاذة ملاهب وهي




والتو سط مذهب أكثر المجقين، واختيار أبي عمرو الداني، وبه كان يقرئ وأنئ وأبو القاسم

المد في ذلك (ل) التهكين التوتوطط من غير إسر اف، وبه قر أت (n).
(1) الفاتحة:

19: (r)
(r) جامع البيان: 1/ق:


(1) في (س): 》وأحز إكمه"، ولعله تصحیف.
(v)
(1) لم أجده فيالتيسير زلا في جامع البيان، والهُ أعلم.

والقصر وهو مذهب الحذاق كأبي بكر الشذائي، والحسن بن داود النقار، وأبي الفتــح

 أبو الجود المصري، كما نص عليه ابن القصاع عن الكمال الضرير عنــــــه، وهــــــو قــــول النحويين أجمعين، وقد نصن على الثلالة جميعا الإمام أبو القاسم الشاطبي． قلت：والتحقيق في ذلك أن يقال：إن هذه الثلاذة الأوجهه لا تسو غ إلا لمن ذهـــ إلـا إلى




 آنفا في العارض، والممهور على القصر، وكن نقل فيه المد والتوسط؛ الأستاذ أبو عبـــــ الله ابن القصاع．

## فصل：في قواعد في هنا البـاب مهمّـة

تقدم أن شرط المد: حرفه، وأن سببه موجبه:



$$
\begin{aligned}
& \text { عV :الفرقان (1) } \\
& \text { 1 الفيل: } 1 \text { (r) } \\
& \text { V7 الأنعام: } \\
& \text { ( } \\
& \text { 人气 : غافر } \\
& \text { rVo (1) البقرة } \\
& \text { IYV: التوبة) }
\end{aligned}
$$

 غير الأصل غو (أأنتمج) عند من فصل، ونو














لأن المد فيه يقوم مقام اللر كة، فلا يتمكن من النطق بالساكن بكقه إلا بالم، وللـلك اتفـتّ






 إجماعا؛ وهذا معن قول الجعبري: إن القوي ينسنخ حكم الضعيف (1) . ويتخر ج على هذه القاعدة مسائل:
الأولى: لا يموز مدّ غَ





 حرف المدّ للوقف.

| . ${ }^{\text {¢ }}$ (1) |
| :---: |
| (r) البقرة: |
| (r) |
|  |
| 9: 9 |











 الأهل فلم معّد.








$$
\begin{aligned}
& \text { (8) (8) ما بين النجمتين سقط من الططبرع. }
\end{aligned}
$$


(w) تأكيدها.










 أقصر، ومد قالون والدوري أوسطط، وكله من قيّل المد (المتصل)(3).

 طريق "الكاين" في ذلك كله، والهُ تعالى أعلم.

 أمل الأداء، وحكى بغضهم الإمّاع على ذلك.

1人: الكاقي:



(0) تحرفت في المطلبو ع الى: (عند)




 يكحل بكذا القدر، ولا حاجة إلى الزيادة. انتهى. وهو الذي يظهر من جهة النظر؛ لأن المل إنـا جيء به زيادة على الـلى حرف المد الثـــابت،


 والأداء، والله تعالى أعلم.




 الممز المتقدم، والله أعلم.


 أبي جعفر، وغير ذلك، فالمد لعدم الاعتداد بالعارض اللذي آل إليه اللفظ، واسـا

(1) (3) تحرفت في المطبو ع إلى:
. كا عرض له من التغيير والاعتبار .عا صار إليه اللفظ، والمذهبان قويان، والنظران صحيحـلن

 وححتهـم: أن من مد عامل الأهل، ومن قهر عامل اللفظ، ومعاملة الأهل أوجه وأقيس، وهذا الختيار البلعبري.



 أجحل الـذفف، وهو عين ما قلناه، والله أعلم.

 من حذف الهمزة عن البزي، لذهاب الممزة.
وقد يعارض استصحاب ابلكم مانع آخر، فيتر جح الاعتداد بالعارض، أو يكتن ألبتـة،
 (يونس،، لعارض غلبة التخفيف بالنقل، ولذلك خص نافع نقلها من أجل توالي الممـزات؛
 واستثن الجمهور منهم
〉الأولى،، آلآن< سوى القصر، لغلبة الاعتداد بالعازض كما قدمنا.
 الاعتداد بالعارض، ولا ييوز التوسط إلا برواية، ولا نعلمها، والفرق بين عروض الموجـــبـ




 (أولاء إنج وحهأ واحهاًأ.






 يضتف (1)؛ باعتبار أن سبب الاتصال ولو تغير أقوى من الانفصال؛ لإجماع من رأى قصر
(1) في المطبوع: (وانقه على) و(على) زيادة ليست في النستخ. (r) البقرة:
(r) (ا) في الطبوع: (الأولى فيها) وهي زيادة ليست في النسخ.


القر عانية.
(0) يُ الططبوع: (فيهاه بالإفراد) وهو تريف وخطأ.
(1) قال الأزميري: تنيه: منع ابن البَز ري في "النشر" لقالون المدَّ في (ما) مع قصر (أولاء) بقوله: والدَّ التصـلـ وإن


 ومع هذا فقد ذكر العلامة التولي رممه اللذ جواز هنا الو جه، وألزم الألّكّ بكا لا يلزمه؛ لان القراءة سنة متبعة لا

كالنفصل على جواز مدّ التصل، وإنْ غيّر سببه، دون العكس، والشأ أعلم.


 لا وجهه له، والها أعلم. وسيأي ذلكا

 اللبدل فالدُّ على المرجوح، والقصر على الأر بحع؛ من أبلى المذفٍ





 باب (وقف همزة وهشام) على المهز .



rov/s

 لغيره كن ملم يقرأ به متصاذ. والله أعلم.
 (1) في (ت) بعل 》الخامسى قلت.
(T) (لغة): سقطت من (س)، وينبّه على أن همزة من يقرأ هذه الكلمة بدون همز بعد الكاء.

بعد الممز المنــيّر فين مذهب ورش من طريق الأززق بل القصر ظاهر عبــــارة هـــاحب "النوان" و"الكامل" و"التلخيصين"(1) و"الوجيز" ولنلك وري لم لم يستئن أحد منهم ما أجمع على


 وهو ضَتْف سبب المدّ بالتقدّم، وضَّعْفه بالتغيّر .




 ذكرت، واللّ أعلم.
السابع:






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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

وقو ع كلّ من الألفين بعد الممز، إلا أن الممزة الأولى عقّقة، والثانية مغيّرة بالنقل.





 بالعارض، فيقصر مثل
 التقديرين في الألف الأخرى:



 "التيسير" و"الشاطبية"، والقصر في الثانية مع مدّ الأولى؛ على تقدير الاعتداد بالعــارض في الثانية، وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى، ولا يكسن أن يكون على تقدير عدم الاعتــــــــاد
 ويتمل لصاحب "تلتخيص العبارات" و "التجر يد" و"الوجيز" وإذا قرئ بالتوسط في الأولى؛ جاز في الثانية وجهان. وهما؛ التوسط والقصر، ويعتنــع الملُّ فيها؛ من أجل التر كيب، فتوسّطُ الأولى؛ على تقدير لنووم البلال، وتوسط الثانية علـى
(ز) (1) ما بين النجمتين سقط من (ز)
(\% (r).
(r) ين الططبوع: (الآخر) رليست في النسخ.

تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها، وهنا الو جهه طريق أبي القاسم خحلف بن خاقان، وهــو أيضا في "التيسير" ويخرج من "الشاطبية" ويظهر من "تلخيص العبارات" و"الوجيز"، وقصر الثانية، على تقدير الاعتداد بالعارض فيها وعلى تقدير لزوم البــــــل في الأولى وهــــو في "جامع البيان"، ويمرج من "الشاطبية"، ويمتمل من "تلخيص" ابن بليمة و"الو جيز".

 غلبون، فعدم جوازه ين الثانية من باب أولى، وإما أن يكون على تقدير جــــــواز البـــلـل، والاعتداد دعه بالعارض؛ كظاهر ما يخرج من "الشاطبية"؛ فحينئن يكون الاعتداد بالحارض وي الثانية أولى وأحرى/ فيمتنع إذا مع ڤصر الأولى مد الثانية، وتوسطها، فخخ تحرير هــنـه
 ذكرت لكك، ولي فيها إمالاء قليم، لم أبلغ فيه هذا التحقيق، ولغيري عليها أيضا كالام مفرد كا، فلا يعول على خحلاف ما ذكرت هنا (والحق أحق أن يتبع)، وقل نظمت هذه اللــــــة الأو جه؛ اليت لا يبوز غيرها على مذهب من أبلـ؛ فقلت:
(1) للأزرق في آلآن ستة أو جهه * على و جهه إبدال للى وصله بحري


 إبداله، ليعلم أن هذه الستة؛ لا تكون إلاّعلى وجه إبدال همزة الوصل ألفاً.
 الشاطبي و "كامل "(r) (الهني، ويحتمله كتاب" العنوان"، والتو وطُ طريق أبي الفتح فـــارس، وهو في "التيسير" وظاهر كالم الشاطبيّ أيضاً، والقصر، وهو غريب في طريق الأزرق؛ لأنّ

$$
\begin{array}{r}
\text { (1) }
\end{array}
$$



 وأبي .حعفر، والله تعالى أعلم.





 أبو الحسن طاهر بن غلبون في "التذكرة": و كلا القولين حسن، غير أني بغير مد قـــــــرأت (8) ${ }^{\text {(2) }}$

وأمّا قول أبي عبد الله الفاسي": ولو أنخذ بالتو سط في ذلك؛ مراعاة بلانبي اللفظ
 التنبيه العاشره، قريباً واللّ أعلم.


$$
\begin{aligned}
& \text { الظر (r) الظر : جامع البيان: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) اللآلي الفريدة: 1/قץ٪/ب }
\end{aligned}
$$

 وحرك ما بعد الحرف المبل بحر كة عار ضة وصلا؛ إما لالتقاء الساكنين نحو كالستن كأحد

 إن لم يعتد هـا، فيصير مثل لمـا مــــؤلاء إن كنتم) وذلك على القاعدة المذكورة. العاشر: تقدم التنبيه على أنه لا يمبوز التوسط فيما تغير سبب المد فيه؛ على القــــــــاعدة
 على الاعتداد بالعارض فيهها وعدمه، والفرق بينهما أن الملد في الأول هـــــــو الأصــلـ، ثم


 اعتد بالعارض مد، وإن كان ضدا للقصر؛ إلا أنه يتفاوت طولا وتوسطا، فأمكن التفاوت فيه، واطّردت في ذلك القاعدة، واللٌ أعلم.

## المسـألة السادسة: في العمل بأقوى السببين

وفيه أيضًاً فرو ع:

الأول: إذا قرئ نيو قوله




 للأضعف．


 الأهلي دون السبب العارض．


 الدّ في خالكتاب）، و（الحسابي،．



 أعلم．
الثالث：إذا وقف لورش من طريق الأزرق على نـــــو（ييسـتهزئون، ن، و（هتكـــــين،،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ( تصحفت في المطبوع إلى: (العندي) بالدال بدل الواو. } \\
& \text { (r) في المطبوع: (كما ل) و(ل) زائدة وهي خطأُ وثريف. } \\
& \text { Y } Y \text { : هو (T) } \\
& \text { 1•入: ط (幺) } \\
& \text { (0) في (ز): »بسبب سكون《 }
\end{aligned}
$$

و(المآب< فمن روى عنه المدَّ وصلاً؛ وقف كذلك؛ سواء اعتدّ بالعارض، أو لم يتتّد، وْمـــن

 بالعارض، وبالتوسط أو الإشباع إن اعتدّ به، وتقدّم





 وألغى الأضعف، وهو تقدّم الممز عليه.

 إطلاقهم لا فرق في قدر هنا المدّ وقفاً ووصلاً.

|  | V. : $_{\text {(1) }}$ |
| :---: | :---: |
|  | (Y) يوسف: 17 |
|  | 1. ${ }^{\text {a }}$ |
|  | (驻) |
|  | 绽: |
|  | (1) إلائلدة: |
|  | ry: |
|  | rre: |
| بان كثير رحمه الها. |  |

ولو قيل بز يادته في الوقف؛ على قدره في الوصل، لم يكن بعيداً، فقد قال كثير منـــهـم
 التشديد؛ فهنا أولى لاجتماع ثلالة سواكن، وقد ذهب اللاين إلى الوقف بــــــالتخفيف في

〉الوقف).

## باب في اللهمزتين (المجتمعتين من كلمةة(1)


 قطع، وهمزة وصل.

 وضرب اختلفوا فيه.
فالضرب الأول التُّقنق عليه؛ يأتي بعده ساكن ومتحرك، فالساكن يكون صحيحـــــــأ،
(1)
نزل القر آن بلساكم إلم تغيره يمسيع أنواع التههيل، من حذف وإبدال...إط.



 الباب في: السبعة: 7r-1

(r) في المطبوع: (دنها) بالإفراد، تحريف:
$r 7 r / 1$ وحرف مد / أما الني بعده(1) ساكن صحيت من المتفق عليه، فهو عشر كلمّ، في ثانيـــــة عشر مو ضعا؛ وهي:



 فاختلفوا ين تخغيف الثانية منهما، وتحقيقها، وإدخال ألف بينهما، فسهلها بين الممـــزة والألف؛ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون، ورويس، والأصبهاين عــــن ورش،


واختلف عن الأزرىَ عنه، وعن هشام:




 الساكتين، كما تقدم(").





 عققيقها، وهو الذلي فُ "تلخيص" أي معشر (1)، و "روضة" أبي علي" البغدادي، و"التجريد "

rr






و"سبعة" ابن بحاهل(1)" و كذلك روى الدابجوني، من مشهور طرقه عن أصححابــــهـ؛ عـــن هشام، وهي رواية إبراهيم بن عباد (r) عن هشام ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$ وبذلك قرأ الباقون؛ وهم: الكوفيـون،

 وانفرد يف "التجريد" بتسهيلها لمشام بكماله؛ أي من طريقي الـلــــوالي والداجـــو وبتحقيقها لابن ذكوان بكماله؛ أي من طريقي الأخفش والصـــــوري، فخخـــالف ســـــئر المؤلفين، ووافقه في "الروضة" عن هشام، وهو من طريق الداجوني"
 وانفرد المنلي عن ابن عبدان بتحقيق الباب كله(^)، والله أعلم. وفصل بين الممز تين بألف: أبو عمرو، وأبو جهعر، وقالون، واختلف عـــــن هشـــــام؛ فروى عنه الحلوالي من جهيع طرقه الفصل كذلك، وروى اللاجوني عن أصححابه عنه بغـــير فصل، وبذلك قرأ الباقون من حقق الثانية أو سهلها. وانفرد هبة اللهُ المفسر عن الداجولي عن هشام بالفصل، كرواية الحلوالي عنه(9) ، ${ }^{(9)}$
 انظر : التلنيص: ان

 (r) رواية ابن عباد ليست من طرقه. (浣) الإسراء: 1
(0) (0) تحرفت في اللطبو ع إلى: (في ذلك)


(^) انظر : الكامل: ق: ب7


وانفرد به الداجو ني عن هشام في واللنزاعيّ؛ عن الأزرق عن ورش، قال ابن الباذش：وليس بمعروف（r）． قلت：وأحسنبه وَهْماً، والله أعلم．
 （يس）＂، يقرؤه بفتح الممزة الثانية كما سنذكره إن شاء الله تعالى في مو ضعله، فهو علــــى أصاله في التسهيل وإدنحال ألف بينهما، والله أعلم（8）． وأمّا الذي بعله متحرك من المتفق على الاستفهام فيه؛ فهو حرفان؛ أحلها〉هود〈（0）${ }^{(0)}$ وتحقيقها، وإدنال الألف بينهما على أصولمم المتقدمة، إلاّ أنَّ رواة الإبدال عـــــن الأزرق












「7）／1：（r）الإتنا
（ 19 （ 19 （
（ध）أنظر ：النشر：

（7）آلبك： 17
（v）انظر ص：1（1）

 وحقّقها ابن شنبوذ، هنا في حاللة الوصل، وأمّا إذا ابتدأ فإنه يكعق الأولى، ويسهّل الثانيـــــة على أصله، والله أعلم.

 وسمّلها الباقون.

 الساكنة ${ }^{(8)}$ وذلك إفراط في التطويل ونحروج عن كالام العرب(م)



$$
\text { (1) من قوله تعالى (إليه النشودر) الـلك: } 10
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { قنبل، التيسير: } \\
& \text { ه^: الز (r) }
\end{aligned}
$$


على القاعدة الصرفية في الـلاصهة:
ومدلًا أبدل ثاني الكمز تِين من ** كِلمة إن يَسْكُن كآثر وائتمن




(1) في الطبر ع: (يبد) بدون لام، ومو تريف.
 أَخذ لورش فِ
 الفتّام، وغيرهمب؛ فيها سوى (اين ينين.








 .
 هصيح، وحرف مدّ، ول ي يقع بعده متحركُ، فالذي بعده ساكن هصيح أربعة مواضع:
(1) (1)
(r) في (ت) 》الوصل

(〔) البقرة:
(0) الصافات: 4 ( 1 (

 غير فصل بألف (1) .
 وهشام ورويس؛ باختلالف عنهم:






 "التجر يد"، وكذلك الداجوني إلا من طريق "البهج "(ل)، والها أعلم.
(1) آل عمران: Vr



(ابن بكاهد) سقطت من (ى)

عنه ابن مهلدي الواسطي.




وأمّا رويس فرواه عنه باللمبر؛ أبو بكر التمار من طريق أبي الطيب البغدادي،(1) ورواه عنه بالاستفهام من طريق النخاس، وابن مقسم، والبورهري، وكذلك قرا وأ الباقون. وحقّق الممزة الثانية منهما همزة والكسائي، وخلف، وأبو بكر، وروح (Y)، وانفرد هبة الله المفسر بذلك عن إلداجوني (r)، والباقون كّن قرأ بالاستفهام؟ بالتسهيل.
 ابن ذكوان نصَّ له بمهور المغار بة، وبعض العر اقيّين؛ على إدخال الألف فيها بين الممزتين،

 وأبو عمرو، والكوفيّون، والباقون بممزتين على الاستفهام، وهم: ابن كثيّر، وابن عـــــامر، وأبو جعفر، ويعقوب.






 vqv/r : ابظر : المستينير (r)
(纟) القلم: ع1، وانظر ص: مror
(0) الأكمقاف: .r
(1)

 ستَ طرق؛ منهم الكهروانِّ والمنسر .
 $=$

 رابعها: كثير، وأبو عمرو، والكسائي"، وخلف، و حفص، وقرأه الباقون بكمزتين على الاســــتغهام وهم: ابن عامر، وهمزه، وأبو جعفر، ويعقوب، وأبو بكر،
 على أصله فيُ ذلك وفي الفُصنل. وحقّق الأولى، وسهّل الثانية؛ ابن عامر، وأبو جعفر، ورويس، وفَصَل بينهما بـــألف؛ أبو جعفر، والحلوانِّعن هشام(r). واختلف في ذلك عن ابن ذكوان في هذا الموضع، ويف حرف (فصلت،، فنصَّ له علـى

 وردّ ذلك الحافظ أبو عمرو الذاي، فقال في "التيسير": ليس ذلك بمستقيم من طريـــق






 (1) غاية الاختصار: :

إحداهما مح خفة ذلك غير صححيح في مذهبه، على أن الأخفش قد قال في "كتابه" عنــــه؛ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، ولم يذكر فصالُ في الموضعين، فاتضح ما قلناه، قال: وهــــا من الأشياء اللطيفة، التي لا يميّز ها ولا يعرف حقائقها إلا اللمطلعون (1) .مذاهـــــب الأئمــــة،
 "جامعa" "(r)

وقال الأستاذ أبو جعفر ابن الباذش في "الإقناع": فأمّا ابن ذكوان فقد اختلف الشيوخ يف الأخخذ له، فكان عثمان بن سعيل، يعين اللداني، يأخذ له بغير فهل كابن كثير (8)، قــلل: و كذلك روى لنا أبو القاسم (ْ) رمه الله عن الملنجي (1) عن أبي علي" البغدادي، و كذلـــــك
 أششه، قال: وهؤلاء الثلالثة علماء بتأويل نصوص من تقدّم، حفّاطٌ".

(r) التيسير: ع19

Mr (r) جامع البيان :
(\%) في المطبوع: (كئر) بالمهز بعد الكاف، وهو تحريف.








 انظر: غاية النهاية: عV/re

قال:(1) و كان أبو حمد مكيّي بن أبي طالب يأيذ له بالفصل بينهما بألف، وعلى ذلك

 وابن أشته، والشذائي، وأبي النضل اللزاعيّ، وأبي الـسن السارقطيني، وأبي عليّ الأهوازي،


 نقول اللاني أقر بُ إلم النصّ، وأصحّ في القياس.


(1) (1) (1) سقطت من الطبوع.
(r) الإتقاع
(r) تصحفت التاء يف المطبو ع إلى الماء.









(7) غيلان بن عقبة، العدوي.

## (1) أن توهّمـت من نحرقاء متزلة

قال: فقال (أان) بمدزة طويلة. انتهى.

ينشده بالتسهيل، ويستل له به، والوزنُ لا يقوم بالبدل(٪).
 النصوص؛ كابن شيطلا، وابن سوار، وأبي الحزّ، وأبي عليّ المالكي، وابن الفحّام(ّ) الصقلّـيّ وغيرهم، وقل قرأت له بكلّ من الوجهين، والأمر في ذلك قريب،(\&) والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) صدر بيت، وهو مطلع قصيدة له، عدد أبياكًا (£) بيتأ، وعحز البيت هو: } \\
& \text { ماء الصبابة منك مسجومُ }
\end{aligned}
$$

 امرأة قيل هي من بين البكاء بن عامر بن صعصعة.


 الأعسى:
عان رأيت رجلاً أعشى أضرً به ** ريب المنون ودهر مغسد خبل
ومنه قول الآخر:


 لأنه لا يكون في الشُعر إلا في القوافي، وقواف غلمصوصة أيضأُ والثه أعلم. انظر: ديوان الأعشى: 100، الكتاب:
 ..(r) ين الططبوع: (والصقلي) والواو زائدة. (细) انظر : الإقناع:

وأما الذي بععده حرف مل واختلف فيه؛ استفهاما و خبرا، فكلمة واحدة، وقعـــت في
 و وني (r) والأصبهانيّ عن ورش، وانفرد بذلك اللخزاعيّ عن الشذائي عن النحاس (ع) *عن الأزرق (ْ) عن ورش فخالف سائر الرواة والطرق عن الأزرق. واختلف عن قنبل في حرف "طه" فرواه عنه بالإخجبار ابن بحاهل، ورواه ابن شـــــنبوذ بالاستفهام، وبذلك قرأ الباقون في (7) الثنالة.


 وأبو جحفر، وقالون، وورش من طريق الأزرق، والبزي، وابن ذكوان(^). وأمّا قنبل فإنه وافقهم على التسهيل في >الشعراء، و كذلك في (طه؛ كن طريـــــق ابــن



[^4]VI : b (r)
(r) الشُعراء: 9 ع
(目) تصحفت في المطبو ع بالناء اللحجمة، وهو خطأ
(ز) (ز) ما بين النجهتين سقط من
() (3): سعط من الططبوع.
(V) ترفت في المطبو ع إل: (3 الثانية)

(9) الـلك:

فسَّلها عنه ابن بامد، وحقَقها مفتو حة ابن شنبوذ، فإذا ابتدأ حقّق المهزة الأولى وسـهِّل الثانية (ين بين) من غير خلافن.
 **
 وأبي عمرو وغيرهما من السّهِّلين (ז).

 بينهما.




 وحذف، والشّ أعلمل(8)



(1) تصحفت في المطبر ع إلى: (كما) بالكاف، وليس المراد، إذ المراد أن علّة عدم الإدنال بين الممزتين هنا هي علّة عدم الإدنحال في
( ( $)$
 (ध) انظر: جامع البيان: r/ ق: 4-74
rv./1 | الأنعام<ا مواضح >النمل〈")، و و (0) ,

فاختلفوا في تسهيل الثانية منهما، وتعقيقها، وإدخال ألف بينهما؛ فسهّلها (>ين بــين٪؛ أي بين المهزة والياء، نافع، وابن كثيُر، وأبو عمرو، وأبو جعفــــــ، ورويــس، وحقّقــهـا الكوفيون، وابن عامر، وروح، واختلف عن رويس في حرف الألنعامه، وعن هشــــــام في حرف (فصلت):
 خالافاً لأصله، ونصَّ أبو العلاء في "غايته" على التخيير فيه له بين التسهيل والتحقيق (^) .
 التسهيل؛ خالافا لأصله.
وكن نصَّ له على التسهيل وجهاً واحداً؛ صاحب "التيسير" و"الكافي"، و"المادي"(•)،
و "الهداية" و"التصرة" و"تلخيص العبارات" وابنا غلبون، وصاحب "المبهج"، وهــــاحب
(1) الأنعام: 19
(r) النمل: 00
(r) فصلت: 9

( المهل:
(7) الصافات:
(Y) سورة ق:

《" (9) في (س) و(ز)
( (1) (والمادي) سقطت من الططبوع.

 شيطا، وابن سوار، وابن فارس، وأبو العزّ، وأبو عليَ البغادي، وادي، وابن الفحّام، والحافظ ألبو ( ${ }^{(1)}$ ) الا
ونصّ على الـلالاف فيه خامّة؛ أبو القاسم الشاطي"، والصفراوي"، ومن قبلهما الحاظظ
أبو عمرو الداني فِّ "جامع البيان"((5).
ونَصَل بين المهز تِين بألف فِّ جميع الباب: أبو عمرو، وأبو جمعفر، وقالون.






والداجوني، وهو أحد الوجهين يُ " الشاطبية"(؟).
 (Y) انظر : المستنير: 1 (Y
(ॅ) انظر : جامع البيان: 1/ ق:
(ध) قوله (كابن سوار) لم يذكر ابن سوار سكمم هنه الكلمة، نمم قَ ذكر ها بنصها في باب (المْزتين من كلمة) في

 VVォ/r,






 "المداية" و"المادي" و"الكاين" و"التلخيص" و"التبرة" و"العنوان"، وهو الو جه الثــــاني في
 . ${ }^{(r)}$ (الثاني)






 يفصلون في حرف (يس) واللّ أعلم.
(1) كذا الصواب، وكتب في الططبوع: (الآنر) ومو تر يف.

(r) انظر: ص:
(8) في الططبر: (الباب)، وهو غَريف.

ب 9 : 9 :
(1) الواتعة:

والضرب الثاني: المْتلف فيه بين الاستفهام والخبر على قسمين: قسـم: مغرد؛ بتيء الممزتان فيه وليس بعلهما مثلهما. وقسمم: مكرر؛ بحيء الممز تان وبعدهما مثلهما.
〉الأعراف|(1)


 وتحقيقا وفصال
وأما والباقون على الاستفهام، وهم على أصولمم، وهما من المواضع السبعة، الللاتي يفصل فيـــهـا عن الحلوالي عن هشام؛ أصحاب التفصيل. وأما والباقون هممزتين على الاستفهام. وهم على أصبولمم. وأنا أئذا ما مت فاختلف فيه عن ابن ذكوان؛ فرواه عنه، هممزة واحدة على الحـبر الصوري من جميع طرقه غير الشذائي عنه وهو الذي عليه جمهور الكراقيين من طريقـــــهـ،
 العبارات" و"الكافي" وابن غلبون، و جمهور المغاربة، وبه قرأ اللاي على شيخة أبي الفتـــــح

ورواه عنه النقاش عن الأخفشش عنهه هِمز تين على الاستفهام، وذلك من بهميع طرقـــه؛ من المغاربة، والمصريّن،، والشاميّين، والعر اقيّيّن، والشذائي، عن الصوريّ عنه، وهو الــــي في "التجر يد" و"المبهج" و"الكامل" و "غاية" ابن مهران.
 "المفردات" و"جامع البيان"(Y)، وبالاستفهام قرأ الداذي على عبد العزيز الفارسي"، وبذلــــك
 يفصل فيها لفشام من طريق الخلواي أصحابُ التفصيل. وأمّا
 مو ضعاً من تسع سور، في >الرعد)



(1) انظر : جامع البيان:r/ق: r|l/ب
(r) انظر : المفر دات: بr

 VTr-Vrq 0 (؛) الرعد

$$
\begin{aligned}
& \text { AY: المؤمنون (1) } \\
& \text { TV: النمل) (V) }
\end{aligned}
$$




 فتصير بكمم التكرير اثئين وعشَرين حرفاًا.


 وقرأ نافع، والكسائي، ويعقوب؛ في هذه المواضع الستة بالاستفهام يُ الأول والإخبار في الثاني، وقرأ الباقون بالاستفهام فيهما.


 وانفرد سبط الـياط في "المهج" عن الكارزيني، عن النخاس، عن رويس بالإخبــار فين

$$
\begin{aligned}
& \text { rq, r^: ا(1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الصانات: } 11 \text { (r) }
\end{aligned}
$$



(V) انظر: التذكرة: 179 ( 17 /

الأول، والاستفهام في الثاذ؛ كقراءة نافع وأبي جعفر، فخالف سائر الرواة عن رويس(1) وأمّا موضع >العنكبوت> فقرأه نافع، وأبو جعقر، وابن كتير، وابن عامر، ويعقــــــوب،
 والكسائي، و خحلف، وأبو بكر، وأجمعوا على الاستفهام في الثاين.

 الثاني، وقر أه الباقون بالاستفهام فيهجا.

 الاستفهام في الأولّ.

 الباقون بالاستفهام فيهـان.

و كلُ قَن استفهـم في حر فـ من هذه الاثنين والعشرين، فإنه في ذلك على أصله مــــن؛




 وهو الظاهر قياسأ، والله أعلم.
 عليها، وواحل يختلف فيه.


فسهُل الهمزة الثانية فيها: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبــــو جعفـــر، ورويــس، ، و حققها الباقون، وفصل بينهما فيها(\&) بألف أبو جعفر، واختلف عن أبي عمرو، وقـــللون،

وهشام:
أما أبو عمرو؛ فروى عنه الفصل أبو عمرو الداين في "جامع البيان"، وقواه بالقيـــاس،
 الموصلي، وعحما بن شجاع وغيرهم، حيث قالوا عن اليزيدي عن أبي عمرو : إنه كــــــــان
 فيصير ها واحدة ويمل إحذاهما مثل
 يستنوا ذلك، و جعلوا المل سائغا في الاستفهام كله، وإن لم يدر جوا شيئآ مـــن ذلـــك في التمشيل، فالقياس فيه جار، والمد فيه مطرد، انتهى (^).

 واححل، والو جهان للسو سي أيضا \$ي "الكافي" و "التبرة"، وقطع به للسو سي ابن بليمـــــة،

 الميه. (7) (9 خرفت في الططبو ع إلى: (لذلك) باللام.


(9) يـ المطبوع: (وابن) ومو خعطأ.

وروى القصر عن أبي عمرو؛ جمهور أهل الأداء من الكراقيّين والمغار بة وغـــــيرهم، ولم
 الشهرزوري"(1)، والشاطي"ّ والصفراوي أيضاً.


 العبارات بلطيف الإشارات"(r)، ورواه من الطريقين عنه صاحب" التذكرة" وأبو علــــيّه(r) المالكي، وابن سوار، والقلانسي، وأبو بكر ابن مهران، وأبو العلاء الممدالي، والهنلي، وأبو
 والجمهور من أهل الأداء على الفصل، من الطريقين، وبه قرأ صاحب "التجريد" عنى المى الفارسيّ والمالكي.
وروى عنه التقصر من الطريقين؛ أبو القاسم بن الفخام في " بَر يده" من قراءته علـــــى



 صاحب "العنوان" عن قالون؛ يعين من طريق إمماعيل(م) .


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




وأمّا هشام فالخلاف عنه، في المواضع الثلاثة المنكورة على ثلاثة أو جه: أحدها: التحقيق مع المّة في الثلالة، وهذا أحد وجهي "التيسير" وبه قرأ الداني على ألبي اللتح فارس بن أحمد؛ يعني من طريق ابن عبدان عن الملواين، وفي " "كاية" أبي العزّ أيضـاً،
 وقطع به ابن سوار، والحانظظ أبو العلاء، للححلوافي عنه.
 الجمهور له، من طريق اللاجوني عن أصحابه عن هشام؛ كأبي طاهر بن سوار، وأبي علـي البغدادي صاحب(1) "الروضة"، وابن الفحام صاحب"التجريد" وأبي التز" القلانســي، وأبي العلاء المملاين، و سبط الخياط وغيرهم، وبذلك قرأ الباقون. ثالثها: التفصيل: ففي الحرف الأول؛ وهو الذي في >آل عمرانه بالقصر والتحقيــــقى،
 "التيسير"، وبه قرأ الداني على ألي الحسن، وبه قطع في "التذكرة"، و كذلك في "المدايـــــة " و"المادي" و"التبررة" و"تلخيض العبارات " و"العنوان" وجهور المغاربة، وهو الوجه الثاني في "الكافي" وهذه الثلاثة الأوجه في "النشاطبية".
 تسهيل الممزة الثانية مع المّ في الثلالثة(r).
 التحقيق في (آل عمر ان) والقمره، وبالقصر مع التحقيق في (ص)، فيصير له الحــــــلاف في في الثلالة، على خمسة أو جه، واللّ أعلم.
(1) في المطبوع: (وصاحب) وهو خطأُ
(r) قال الداينِ: وقرأت له -هشام- على أبي الفتح من طريت الحلواني في الثلائة المواضع بالتخيير بين كحقيق الممزتين
 جامع البيان: 1/ق: .9/ب

 كما سنذكره في سور ته إن شاء الله تعالى، وسهلا الهمزة الثانية (بين بين) على أصلـــــهـهـا، وفصل بينهما بألف أبو جعغر على أصله.

 سبط الحياط في "المهج" لأبي نتشط، و كذلك المنلي من جميع طرقه، وبه قطع أبو الهــــز، وابن سوار؛ كلحلواوي من غير طريق المaامي، وروى عنه القصر كل من روى عنه القصـر


$\mathrm{rrv} / \mathrm{s}$ "المهجج" و"المستنير " و"الكفاية" وغير ها عن أبي نشيط، وقطع به سِ سبط الحنياط/ في "كفايته" من الطريقين.

والوجهان جهيعا عن أبي نشيط في "التيسير" و"الشاطبية" و"الإعلان" وغيرها. فـــهـهـه ضروب همزة التطع، وأقسامها، وأحكامها.

## وأمـا همزة الوصل الو اقعةة بعد همزة الاستفههام:


على قراءته بالاستفهام، وضرب الختلفوا فيه.


细 ألله خير) في (النمل)
(1) الز خرف: 19

09 (r) يونس:


فأمجعوا على عدم حذفها وإبُبامًا مع هزة الاستفهام؛ فرقا بين الاســـتفهام والــــبر، وأتمعوا على عدم تحقيقها لكوها همزة وصل، وهمزة الوصل لا تثبت إلا ابتداء. وأجمعوا على تليينها، واختلفوا في كيفيته:


 شيخه أبي الحسن، وبه قرأنا من طريق "التذكـــــرة" و"الهــادي" و"المدايـــة " و"الكــــا فين" و"التبصرة" و"التجر يد" و"الروضة" و"المستنير" و"التذكار " و"الإرشادين" و"الغايتين" وغير
 و"الإعلان"، واختاره أبو القاسم الشاطبي.

 الفمزات المتحر كات بالفتح، إذا وليتهن همزة الاستفهام. قال اللافي في "الجامعع": والقـو لان جيدان (r)

وقال في غيره: إن هذا القول هو الأوجه في تسهيل هذه الممزة، قال: لقيامها في الشعر مقّام المتحر كة، ولو كانت مبدلة لقامت فيه مقام الساكن الخض، قال: ولو كان كذلـــــك لانكسر (8) هذا البيت: أألحق إن دار الرباب تباعدت * أو انبتّ حبل أن قلبك طائر (®)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1/91/1 (1/ هنا هناية كلام الداني. انظر: جامع البيان (r) }
\end{aligned}
$$

 يصح في الشعر، انظر ما تقدم ص: 1.07
(o) البيت نسبه سيبويه والبغدادي وغيرها
يقول عَتيقٌ إذ شكوت صبابتي ** وبيَّن داءٌ من فؤ ادي غنامر

قلت: وبه قرأ الداني على شيخه"(1) وهو مذهب أبي الطاهر إسماعيل بن خلف صاحب "العنوان"، وشيخه عبد الـلمبار الطرسوسي صاحب "الكتبى"، والوجه الثالي في "التيســـــيـر"
 وبين همزة الاستفهام، كما بيوز في همزة القطع؛ لضعفها عن همزة القطع.

 والتسهيل، على ما تقدّم في الكلم الثلاث، ولا يكوز لفما الفصل فيه بالألف، كما لا يكوز فيها، وقرأ الباقون بممزة وصل على الخبر، فتسقط وصلاً، وتحذف ياء الصلة من الماء قبلها لالتقاء الساكنين.



$\qquad$
ربعده هنا البيت لكنَ برواية: أحفًا لئن دار.....
انظر: ديوانه: 9 • ال الكتاب: (1) كتب في (س) فوق كلمة شيخه: (أي النتح) بغط رقيق. (r) في المطوع: (بينهما) بالتنية، وهو خطأ. 1 1 : يونس (r)

人 (
(7) المانقترن: 4
(V) الصافات: $10 \%$
( ) سورة (ص):
 والأولى منهها همزة استفهام.





 جعفر، ورويس.
وانفرد ابن مهران عن روح بتسهيلها مح من سهّل، فخالف سائر الرواة عنه(1). واختلف عنهم في كيفيّة تسهيلها:




| (1) التوبة: |
| :---: |
| Vr : الأنبياء) |
| ( الق) |
| ( ) |
| Y \% |

 .0.0.0.0.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أبر) سغطت من الالطبرع. }
\end{aligned}
$$

والمذلي، وأبو علي البغدادي، وابن الفحّام الصقلي، والحافظ أبوٌ العلاء، وأبو عممد ســــط الخياط، وأبو العباس المهدوي، وابن سفيان وأبو العزّ في "كغايته" ومكي في "تبصرته" وأبو القاسم الشاطي وغيرهم، وهو معنى قول صاجي "التيسير" و "التذكرة" وغيزهـــــا: ابيـــاء



 إليه أبو عمدل مكيّ، والداين يُ "جامع البيان"، والمافظ أبو العلاء، والشاطبيّ وغـــــــيرهمّ، وأنه مذهب النحاة.

 الكسائي




$$
\begin{aligned}
& \text { تنتيه: تَرفت (أئهة) ين "الكتز" الطبوع الغقق إلى (آية، فالة المستعان. }
\end{aligned}
$$







 (المفصل،
 مطلقاً، قال: وتعيّنت (الياء؛ هنا لانكسارها الآن، فأبدلت ياء مكسور رة").

 عضة؛ لانكسار ما قبلها.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر ترجمتهص: }
\end{aligned}
$$


(0) تصحفت في (س) إلى (الباب)

(v) واستلدو اله بَقول الشاءر:
انظر: الخصائص: r/r و/r/r لا تدري بمت الوت جائئ *** إليك ولا ما يكدث الئ في غد

 والياء، قال: وتحقيق الممزتين قراءة، مشهورة، وإن لم تكن .كمقولة عند البصريِّين (1)، فــــلـ:
 (r) محرّو

قلت: وهذا مبالغة منه، والصحيحُ ثبوت كلّ من الوجوه الثالثة؛ أعني التحقيق، و(يين
 العربية")، سائغ قبوله والله تعالى أعلم.

 كلمة، هذا مع تسهيله الثانية.

وافقه ورش من طريق الأصصهاني على ذلك؛ في (الثاني) من (القصص^ وفي (السـدحدة)،


> (1) يقصد النحو يِن لا القراء.





 النفع: (r) انظر: الدر الالصون: با -


 $==$
 فخالف سائر الرواة عنه(1).
 فيه سائر المؤلنين (")، والشا أعلم.

 به لهشام من طرقه المانظ أبو العاءء.

 ما وقع له فيه غَلْطُ طريت بطريق (")

 والداجو ني وغيرهما.










ورد ذلك أيضًاً عن نافح وأي عمرو، فنانفع من رواية المسيـبـيـي، وإبماعيل جميعا عنــــ،




 يعتر؛ وإن كان ظاهر عبارة بعضهـمـ









 القراء، ليس عنهم في ذلك الختلاف، والشا تعالى أعلم.| باب في الهمزتين المجتمعتين من كلمتين

وتأتي على ضر بين: متنتّتن، ويغتلفتّن:
(1) تصحفت في الططبر ع بالخاء المهملة والقافِن.

(r)( (إِتاء): سقطت من النطبوع.

فالضرب الأول: المتفقتان: وهما على ثلاثة أقسام: متفقتان بالكسر، ومتفقتان بـلـلفتح،
ومتفقتان بالضّم.
أما المتفقتان كسرا فعلى قسمين: متفق عليه، وغتلف فيه:
 و وي >النساء؛
 إن |o (ا) ${ }^{(0)}$ (الأحزاب)


regrr: النسا(1) $V 1:(Y)$
(r) يوسف:
(そ) الإسراء:
(0) النور: نr
| 1 V

- (V) الستجة:
(ا) الأحزاب:
(9) الأحزاب:
(1•)
ع : : سبأ (11)
Aを: الز (1r)

0. الأحزاب
(18) الأحزاب: ه
和




Y人Y：البقرة：（1）
－：
$\varepsilon r: s \operatorname{lr}$
（气）（ المائلدة： 1
7） 7 （0）الأنعام：
乏V：الأعر｜خ）（7）
（V）
（＾）
 فراغ بين（يونس｀والنحلَ مطموس

7）（1．）النحل
（II）فاطر：
$1.1, V 7: 1 Y)$




انظر: الدر النتير : r/10/
rv：







 عن أبي ربيعة" عن البزي، وكذا ذكا ذكره أبو العزّ عن أبي عمد الـسن بن الفتحام الســـامري

| IV: (1) |
| :---: |
| 71: الـجر) |
| ع 1 : القّر) |
|  |
| (0) ${ }^{\text {( }}$ |
| ov : إلفر () |
| (V) الأحزاب: |
| VA : غافر ( |
| 18) |
| 11 (1.) |
| 11: (11) |
| Yr: |
| rr : |

عن النقاشَ عن أبي ربيعة"(1) عنه، فَوْهِمَ في ذلك. والصواب أن ذلك رواية السامرّي عن ابن فرح عن أبي ربيعة، كما ذكره ابن ابن سـوار، ولذلك لم يعوّل عليه المافظ أبو العلاء، والله أعلم.




 صحته يف القياس، وقال. الحـافظ أبو عمرو الداي يف "مفرداته": هذا الــــذي لا يـــــوز في التسهيل غيره (Y)

قلت: وهذا عحيب منه، فإن ذلك إنّما يكون إذا كانت الواو زائلدة كما ســــيأتي في
 أصلية (عَيْنَ) الفعل كما سيأنِ قال مكّي في "التبصرة" والأحسن الماري على الأصول، إلقاء(2) الحر كة، ثم قال: ور مر يرو عنه (0)؛ يعني عن قالون.
(1) ما بين النجمتِين سقط من الالطبوع.
(r) المفردات: r
(r) انظر ص:



(0) التصرة: 1 \&، والمراد حذف المدزة الأولى وإلقاء حر كتها على الوار قبلها.

قلت: قد قر أتُ به عنه وعن البزي من طريق "الإقتاع"(()، وغيره، وهو مع قوّهَ قياساً ضهيف (r) رواية، وذكر أبو حيان، وقرأنا به عله على أصحابه عنه.

 عنهما كالٌ من الوجهين ابن بلَّيمة.


 قلت: وهذا ضهيف جـتاً، والصحيح قياساً ورواية ما عليه المههور من الأئمة قاطبـــة

 الأولى من المضموتين كما يسعطها في المنتو حتين.

> (1) لكن ليس "للإقناع" أي طريق في هنا الككتاب فِ روايتي قالون والبزي كما سبق.

الإقناع:
 المتفقتي الحر كة: وقرآ -البزي وقالون- في المكسورتِن والمضمومتين بتليين الأولى وتعيق الثانية، فتحـــير الأولى



 واحأاً.اهـ...، و كان ذكر في المقدمة أن اللفظ "للعنوان"، والمسكوت عنه كما في "الشُاطبية".
(£) هو أبو شامة.


وانفرد ابن مهر ان عن ابن بويان، بإسقاط الأولى من المتققتــين في الأقســــام الثلالــــة فخالف سائر الرواة عنه، والهُ أعلم.


 عن ورش:
أما قنبل: فروى عنه الجمهور من طريق ابن بكاهل جعل المهزة الثانية فيها (بين بــــين>> كذلك، وهو الذي لم يذكر عنه العر اقيون، ولا صاحب "اليو "التيسير" في تسهيلها غيره، و كذا
ذكره أبن سوار عنه من طريق ابن شنبوذ.


 و"الشاطبية".

وروى عنه ابن شنبوذ إسقاط الأولى في الأقسام الثلاثة كما تقدم، هذا الــــني عليــه الجمهور من أصحابه.





ولا رأيت أحةًا من أهل الأداء يأخذ به في مذهبه، انتهى (£)


(r) المهدر السابتَ.


وأما الأزرق: فروى عنه إبدال الممزة في الأقسام الثلالثة حرف مد كوجهــــــه قنـــــ؛


 وقال: إنه الذي رواه المصريون عنه أداء، ثم قال: والبدل على غير / قياس. وروى عنه تسهيلها (>ين بين> في الثلالة الأقسام كثير منهم؛ كأبي الحسن ابن غلبــون،
 "التيسير" غيره، وذكر الوجهين جميعا أبو محمد مكي، وابن شريح، والشاطي وغي ونيرهم
 كثير من رواة التسهيل جمل الثانية فيهما ياء مكسورة، وذكر في "التيسير" أنه قرأ به علـى ابن خحاقان عنه، وأنه مشهور (r) عنه في الأداء.

وقال في "إلمامع": إن الماقالي، وأبا الفتح، وأبا المسن، استثنوهما؛ فجعلــــــوا الثانيـــة منهـما ياء مكسورة عضة الكسرة، قال: وبذلك كان يأحذ فيهما أبو جعغر 'ابن هــــلال،
 يعقوب أداء، قال: وروى أبو بكر ابن سيف عنه إجراءهما كسائر نظائر هاما، وقد قـــــرأت بذلك أيضاً على أبي الفتح وأبي الحسن، وأكثر مشيخة المصريّن على الـي الأول(م) قلت: فدلّ على أنه قرأ بالوجهين على كلى من أبي الفتح وأبي الهسن، و لم يقرأ بغــــــــير


إبدال الياء المكسورة على.ابن خاقان الماقالي كما أشار إليه ين "التيسير". وقد ذكر فيهما الوجهين؛ أعني التسهيل، والياء المكسورة، أبو علي الحسن بن بلّيمــــة في "تلخحيصه" وابن غلبون يف "تذكرته" وقال: إن الأشهر التسهيل،(1) عاـــــى أن عبـــارة "جامع البيان" في هنا المو ضع مشكلة.

وانفرد خحلف بن إبر اهيم بن خاقان المخاقاني، فيما رواه اللداني عنه عن أصحابه عــــــن الأزرق، بكعل الثانية من المضمومتين واواً مضمومة خخيفة الضمة، قال الـــلـيني: كجعلـــــه
 نصّوا على ذلك عن ورش، وتر جموا عنه بكه التر جمة.
 رواه لي خلف بن إبراهيم عن أصحابه، وأقرأني به عنهمه، قال: وذلك أيضاً على غير قياس التليبن (")

قلت: والعمل على غير هذا عند سائر أهل الأداء، في سائر الأمصـــــــار، ولذلـــك لم يذكره في "التيسير" مع إسناده رواية ورش من طريق ابن خاقان، والله/ أعلم. وانفرد بذلك في المضمومتين وسائر المكسور تين سبط الحيـــــــاط في "المبـهـج" عـــن الشذائي، عن ابن بويان، في رواية قالون، وتر جم عن ذلك >بكسرة خفيفـــــة) و >بضمــــــة
 أحداً روى عنه البلدل في ذلك غيره، والله أعلم.
 الهمز تين جهيعاً في الأقسام الثباذة.
(1) النص بالمعن، انظر: التذكرة:


وانفرد ابن مهران عن روح بتسهيل الثانية منهما كأبي جعفر وموافقيه（1）، و كذلــــــكـ
 والله أعلم．
 تتتضي ستة．

（＂）المؤمنين
والقسم الثاني：مفتوحة ومكسورة، وورد متفق عليه، وختلف فيه：

 و وأُوْلْ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الخاية: IVo-IVE المبسو b: } \\
& \text { をra/1: (r) (r) } \\
& \text { を }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) البقرة: זY } \\
& \text { (7) الأنعام: \& } \\
& \text { (V) المائدة: }
\end{aligned}
$$

（＾）（المائدة：1－1 وما بين النجمتين سقط من（س）فقط．
（9）التوبة：זץ
（1－）التوبة：
（11）يونى：
（Ir）يوسف：צ
（Ir）يوسف：ه（Ir

في >الكهف<
 . ${ }^{\text {(V) }}$

والمختلف فيه مو ضعان وهما همزة، والكسائي، ونحلف، و حفص(•) (1) والقسم الثالث: مضمومة ومغتو حة، ووقع متفقاً عليه ومختلفاً فيه:

 ${ }^{(1)}\langle$ (التوبة)

1) (1) الكهـف:
(Y) الأنبياء:
(r) الشعراء: 79


YV :(7) السجدة)
(V)
(^)
(9) الأنبياء: 19
(.) لأن هؤلاء المذكورين يقرؤن بكف المهزة من (ز كريا، والباقين يُبتوها حسب محلها من الإعراب، ففي هذين المو ضعين الممزة مغتو حة. انظر : التيسير: AV، النشر : YTa/r
(11) البقرة: 15
(1Y) . . الأعرافف:
(1r) الأعراف: 100
rV ألتوبة)
${ }^{(1)}$ () , ولْ

 على قراءة نافع. والقسم الرابع: مكسورة ومنتو وحة، وهو متفق علي، و وغتلف فيه:





rr:

「1:
(1) فصلت: بر
$\varepsilon:$ aiciad
0. , 7 , 1 ( الأحزاب
(9) البقرة:

0 النساء: 0
rA الأعراف:
(1r) الأعراف:
0.
 （0）

 يز المكسورتين．
والقسم المانسي：مضمومة ومكسورة، وهو متفق عليه، وغتلف فيه：



$$
\text { (V) الأحزابب: } 00 \text { و المطبوع: (و لأبناء) وهو نحطأ. }
$$

rirg |Er:
 ولكن المُٔف يتصد الممزتين．وسيأك كما بمل قليل．

ع7：النور（1r）
YAY：：البقر（1乏）

$$
\begin{aligned}
& \text { rr:(1) } \\
& \text { V7: يو سف: } \\
& \text { 99: } 9 \text { ( } 9 \text { الأنبياء }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع . } \\
& \text { を: } \\
& 18,17: \text { sull (^) } \\
& \text { YAr : البقر } \\
& \text { Yo (11) }
\end{aligned}
$$

يَشَاءُ إذذَا في آل إن إنَّهُ في في (يوسف)
 , . (الشوري〈)

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) آل عمران: } \\
& \text { (r)النور: } 0 \text { ع } \\
& \text { (غ) فاطر: } 1
\end{aligned}
$$

(0) الأنعام: هr، وفي (ز) و(س) و(م): (ما يشاء إن) وهو خطأ، إذ ليس هذا اللفظ في الأنعام. (7) الأعراف: 111، وفي (س) > إنّ > بتشديد النون، وهو خطأ. $\Delta v: 8(V)$
(1.. (1) يوسف:

(1-) ذكره قبل قليل.
(11) ين الططبو ع: (سهداء إل) وهو خحطأ

7 : النور (ir)
ra: النمل) (ir)
(£) فاطر: 10
(10) فاطر:

Er: فاطر(14)

والمختلف فيه ستة مواضع:

وباقيها
〉التحريه〈

 وجد على الماء أمة． فقرأ：نافع، وابن كثير ، وأبو عمرو（＾）وأبو جعفر، ورويس؛ بتحقيق المــــــــزة الأولى، وتسهيل الثانية من الأقسام الخمسة،
 واوا كعضة، وفي القسم الرابع ياء كذلك، واختلف أئمتنا في كيفية تسهيل القسم المنامس：

 ＂جامعه＂：وهذا مذهب أكثر أهل الأداء، قال：و كذا حكى أبو طار طاهر ابن أبي هاشم أنه قرأ

> (1) مريز:

0．．
（r）（r）المتحتهن：

（0）التحرير：
（1）في（س）：》حرف《 تريف．
（v）．القصص：re
（（（ ）（أبو عمرو）سقطت من（ز）

على ابن بكاهد، قال: و كذا حكى أبو بكر الشذائئي أنه قرأ على غير ابن بـــــاهد، قـــالـ: وبذلك قرأت أنا على أكثر شيوخي("). وقال في غيره: وبذلك قرأت على عامة شيويخي؛ الفارسي والخاقاقي وابن غلبون. وذهب بعضهم إلم أفا بُعل (بين بين> أي بين المهزة والياء، وهو مذها ونب أئمة النحو،

 أحمل، (r) قالل: وأخبرفي به عن اللاين: إنه الأوجه في القياس، وإن الأول آثر في في النقل (8)
 مؤلفي اللكتب، كصاحب "الروضة" و"المبهج" و"النايتين" و"التلخيص" "()، ونص عالــــــى الوجهين في "التذكرة" و"التيسير" و"الكافن" و"الشاطبية" و"تلخيص العبارات" وصـلحب" التجريد" في آخر (فاطر >وقال: إنه قرأ بالتسهيل على الفارسي وعبد الباقي (7).



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع الييان: //ف: 1/9v } \\
& \text { (r) في الطبرع: (بن أمهد بن عمد) وهو خطاً. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (乡) انظر: التيسير: }
\end{aligned}
$$


بعد قليل.
(7) التجريد: قع
(V) كذا في السخخ، يقال: غرب: بعد وأبعده، وتكلم فأغرب: إذا جاء بغرائب اللكلام ونوادره. الأساس والقاموس
والكتا (غرب)


تحويل كسر الممزة ضمّة، أو تكلّف إثمّامها الضمّ، وكالهما لا يكوز ولا يصح، واللّ تالى أعلم.
 الممز تين جميعاً ين الأقسام الخمسة.
وانفرد ابن مهران عن روح بالتسهيل مثل رويس والجمماعة(1).

## تثنيهات

الأول: اختلف بعض أهل الأداء في تعيين إحدى المهزتِن التي أسقطها أبو عمرو ومــنـ


 واحالق، وهو القياس في المثلين.





 \المّ والقصر<،

الثالث: إذا وقع بعد الثانية من المفتو حتين ألف، في مذهب المبدلين أيضاً، وذلـــــــك في



 (r) (المّ) من (ز) فقط.

قال الداي: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: لا يبدلما فيهما؛ لأن بعدها ألفـله
〉بين بين< في زنة(1) المتحر كة، وقال آخرون: يبدلها فيهما كسائر الباب، ثم فيــــهـها بعــــل البدل و جهان: أن تحذف للساكنين، والثالي: أن لا تحذف، ويزاد في الملد فتفصل بتلــــــــك الزيادة بين اللـاكنين وتثنع من اجتماعهما، انتهى (Y) •
 روى المد عن الأززق، لوقوع حرف المل بعد همز ثابت، فحكى فيــــــه المــــد والتو ســـــط والقصر، و وفي ذلك نظر لا يخفى، والها أعلم. الرابع: أن هذا اللني ذكر من الاختلاف في تحفيف إحلى الممزتين في هذا الباب، إنا هو في حالة الوصل، فإذا وقفت على الكلمة الأولى، أو بدأت بالثانية؛ حتقت الممـــــز في ذلك كله لحميع القراء، إلا ما يأتي في (وقف حمزة وهشام〈 في بابه(r)، والله تحالى أعلم.

بـاب الـهمز (لمفرد(ع)
وهو يألي على ضربين: ساكن، ومتحرك، ويقع فاء من الفعل، وعينًا، ولاماً فالضرب الأول: الساكن ${ }^{\circ}$ () ويأتي باعتبار حر كة ما قبله على ثلاثة أقسام:

> (1) تصحفت ين المطبو ع إل: (رتبة) ar (Y) جا جا (r)
> | $17 n$ (r) انظر (r)






 ,
 و
 كانت ضمة فواو، أو كسرة فياء، أو فتحة فألف.






 (
( ا الائلدة: 1.1 ( 1 (


vi:(') الأنسام: vor
(") البقرة:

$$
01: \text { : } 0
$$

('s') بيرسف: بr
"(10) المتنتير: ryo/1
(?!) في الطبرع: (رإبالما)، وهو غريف.

$$
\begin{aligned}
& \text { 0. (1) (1) } \\
& \text { rev: البقرة) (r) }
\end{aligned}
$$

 - مهران



 أسماء، وهمسـة أفقال: فالأسماءُ 票
 (1) (1) والأفعال:


$$
\begin{aligned}
& \text { (IVV) ( }{ }^{\text {( }} \text { ( }{ }^{\text {( }} \\
& \text { (TY) : }{ }^{(1)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V६): مرئ) }{ }^{(V)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \& مرئ ( }{ }^{(9)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { or :(1) (الأعراف: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 01 \text { : pat (15) } \\
& \text { rv: (1i) }
\end{aligned}
$$

重 وانفرد ابن مهران عن هبة الله، فلم يستُن شيئِ سوى



 سوى الإبدال واللة أعلم. وأما من طريق الأزرق فإنه يبدل الممزة إذا وقعت فاء من الفعـــل نــــــو (يومنـــون،)،
 (17) وهو ما جاء من باب الإيواء نحو

(T)


(الإدغام الكيرير).
 عمرو كان إذا قرأ في الصلاة، أو أدرج القراءة، أو قرأ بإلإدغام؛ لم يهمز كل همزة ساكينة. (7). انتهى

 الصاة.




 فدل ذلك على أنه كان إذا قرأ في غير الصاذة؛ سواء استعمل المدر ، أو التحقيق، همز.



 (r) حلر أو تحقيق. انتهى





والثاني: التخفيف مع الإظهار؛ وجه واحد. انتهى (ه)
 بيان ذلك في أوّلّ الإدغام الكيرير.



 فاطر موضح (0) وفي (الشورى) موضعان (1)


 والثاي: الأمر: وهو البناء له، ويأتي في ستة ألفاظ أيضاً وهي وأَنْ و
(l) النساء: (lrr)
(r) اللَهُ يُضْلْهُ ومَنْ يَشَاُ يَجْعَلْهُ. .
(19) ( 19 ( إبر اهيم:

( 17 ( ${ }^{(0)}$ (

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (9): (9) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Ir.): ( } \\
& \text { (1,1):(1r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1.7) (1:(1) (البقرة) } \\
& \text { (17): } \\
& \text { (111) (1) (الأعراف: }
\end{aligned}
$$

(r) ${ }^{\text {( }}$,

 أثقل من الممز (1)


 صاحب "التجر يل"(•) بإبدال الفمزة فيها ياء، فيجمع بين الياءين من غير إدغام، كــــــأحا
 والله أعلم.






(V\&) من ( ${ }^{(V)}$


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

 (أوصدت). ${ }^{\text {(r) }}$
وانفرد عبد الباقي بن الحسن الحراسالي، عن زيد عن أهحابه عن اليزيدي، فيمــا رواه




(
(




(̌) ما بين النجمتين سقط من (س)
(0)




\$ باريكـم|

وعنل ما جاء إلى هوضع الكلمة في سوركا قال ما نصه: قرأ السو سي عن أبي عمرو

 ror-ror/r انظر : التذكرة
 ذكره حكاية. والله أعلم.



〉البقرة<(1) بإحالة قراءها بالسكون لأبي عمرو، ملحقا ذلك بالممز الساكن المبدل.




 واله أعلم.


 و, والأنبياء)


$$
\begin{aligned}
& \text { وبارئكم بالممز حال سكونه * وقال ابن غلبون بياء تبدَّلا }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) من الآية ( ) }
\end{aligned}
$$

 (9 )
(Y) (Tr) ( ${ }^{(V)}$


(1) .أمّا 〉اللؤلؤه، ولؤلؤخ فوافقهـم على إبداله أبو بكا وأمّا 〉المؤ تفكة،، والمؤتفكات< فاختلف فيهما عن قالون: فروى أبو نشيط فيما قطع به ابن سوار، والـلافظ أبو العــــلاء، و ســـبط الخيـــاط في "كفايته"، وغيرهمه، إبدال الفمزة منهما، و كذا روى أبو بكر ابن مهران، عن المسن بــــنـن

 اللاني في "المفردات" ${ }^{\text {" }}$ "



على ذلك في "كتابه" بغير همز. انتهى

وروى الجمهور عن قالون بالممز، وهو الذي لم يذكر المغاربة والمصريون عنه ســوـوهـ، والو جهان عنه صصحيحان، هِما قرأت، وهمما آخلذ، والله تعالى أعلم.
 وانفرد هبة الله المفسر، عن زيد عن الداجو في، عن أصحابه عن هشام بذلــــك، ورواه




انظر: غاية النهاية: با
ماحظة: الشتحّام عن قالون ليس من طرق "النشر


المروف عن نافع، روى القراءة عنه الكسسائي وغيره. انظر : غاية النهاية: rv.-rra/


 وأمّا
(8). الباقون بغير هم

والضرب الثاني: المتحرك، وينتسم إلى قسمين: متحرّك قبله متحرّكّ ومتحرّك قِ قبله ساكن.
أمّا المتحركُ المتحركُ ما قا قبله فاختلفوا في يَنفيف الممزة منه في سبعة أحوال: الأول: أن تكون مغتو حة مضموم ما قبلها، (0) فإن كانت (فاء؛ من الفعل، فاتفق أبــــو
 (11) (1)



(ד) النحل: (ד)



(7•) (1)
(Ir) (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (V0): (1) (1) }
\end{aligned}
$$

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


 ثلاثة أخرف من حروف أمن العلة، وروى سائر الرواة عنه（الإبدال＞طردا للباب، وهي روايــة

> ابن جهاز (r).




أصله（1）
 ${ }^{(1 \cdot)}$（1） وا（القصص）



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (س) و كذا المطبوع: 》 》اعىی" وهو تريف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (مو) سغطت من المطبوع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \vee \text { •) ( } \text { ) ( }{ }^{\circ} \text { ( } \\
& \text { (') النظر : المستنير: (') }
\end{aligned}
$$

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


(¿') من الآية (7V)



 هزوْ
 وهو في >البقرة<


$$
\begin{aligned}
& \text { ('(1) من الآية (Y) } \\
& \text { (r) (r) ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { (\%) }
\end{aligned}
$$


(

(1) (") من الآية (1)


(9) (') (')
(1")

VE :
(
(
(乡) من (iv)
(1) (1^)
(19)
＂）
 （1．）（1） ，
وانفرد الشطوي عن ابن هارون في رواية ابن وردان؛ بتحقيق الهمزة في هنه الأربــة الـنـ،
 أصحابه（1）

 من طريق النهروالني عن أضحابه عن ابن وردان، و لم يذكر فيها أبو العز（10）ولا ابن سـوار
(r'(r) انظر: المستيري: rvo-rvz/
('s') في الطبوع: (هرزة) وهو غريف.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1) ( ) } \\
& \text { ( }{ }^{(r)} \\
& \text { (₹) (「) }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (O人) ( } \\
& \text { (VY) (A) } \\
& \text { ( }{ }^{\text {( }} \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) (11) }
\end{aligned}
$$








أعلم

$r q v / 1$ وانفرد المنلي يف "الكامل" بالإبدل في (النوئنّهم)
 الناس (n). والنـ أعلم


> rIT/: :(') (1)
> ( $\Gamma$ ) : (
> (7) (








$$
\begin{array}{r}
\text { ع ('(') }
\end{array}
$$


 ,





وغيرهما.

ونصّ له على الخلاف أبو طاهر ابن سوار، والو جهان عنه صحيحان، و لم يختلف عـن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (170) (1) (الآية ) } \\
& \text { (rq) (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (79) ( } \\
& \text { (07) (0) } \\
& \text { ( } 0 \text { ( }{ }^{7} \text { ) ( الواقعة) } \\
& \text { ( } \mathrm{H} V \text { ( }{ }^{(V)} \text { ) } \\
& \text { ( }{ }^{(r)} \text { ) ( التوبة) } \\
& \text { (7气) ( }{ }^{(9)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Vr) : الواقو(') }
\end{aligned}
$$







 (4) (4) ${ }^{(1)}$
 عن ابن وردان(آ).
الخامس: أن تكون مكسورة بعد كسر، وبعدها ياء، فإن أبا جعفر يكذف الممزة في
 rVr/1: المستنير
(r) في المطبوع: (أنبيو () وهي مكررة.
( (أتنبؤ) ستط من المطبوع ع (r)

VI: انظر : البِامع لابن فارس (



(行) الفتح: (Y0)، وكتب ئ المطبو ع (إن) بكسر الممزة وهو خطأ.


IVr :('الظظر : الإرشاده
( ${ }^{\text {(r }}$ (9) من الآية (9) من سورة المشر








 أحع الوجهين في "التبصرة" و"الشاطبية" و"الإعلان"، وعند اللاين في غير "التيسير". وقـال
في كتابه " التنبيه"(10)
$\qquad$

(r) البقرة: (r) (
(rq) (r) (r) يوسف (i)

(90): : $\quad$ ( ${ }^{\circ}\left({ }^{\circ}\right)$
(7Y): البقرة) ()

(10) ( ${ }^{\wedge}$ ) البقرة)


(VI): ('القصص: (')

(19) : (15)


اله من جهات
أ- لا يعرف للداذي كتاب بعنوان "التنبيه" غير رسالته في الردَ على المهلوي "التنبيه........" وقطعاً ليست هـي $=$
 والمشافهة إنا هو بالمدّ عنه، وتُكين المدّ إنا يكون مع البدل، وجعلُها 〉بين بين> أقيس على
أصول العر بية(r)"

اللني يكدث مع السكون، يقوم مقام حر كة يتوصل هـا إلى النطق بالساكن. انتهى (م) وقال بعصهم: إنه غلط عليه(1)
 القاسم بن سلاّم رحمه الله روى أن أبا بعفر ونافعاً، وغيرهما هن أهل المدّينة؛ يســـــــطـطون الممزة؛ غير أفم يلعون الألف خَحَفًاً منها، فهذا يشهد للبدل، (^) وهو هسمو ع عن من العرب،

المرادة هنا إذ ليست مظنة ذلك.
 للأصبهاني.
ج- إن المؤلف -والله أعلم- اعتمان في هذه الملومة على المالقي الذي ذكر أن "التنبيه" هو لمكي، وفيه تهريهـ

(1) (ل) (ل) سقطت من المطبرع
(r) (r) بي (ل) بال大يم وتصحفت تصحيفأ قبيحأ في التبصرة.



(1) الضميز في (عليه) يعود على (نافع) كما بَيْ (السَمين) وقال: وسبب ذلك أنه يؤدي إلى المهع بين ساكنين، فإن

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

 الساتطة.امـ الدر الصون: ع/7 آ

قلت: والبدل في هذا

وقرأ الكسائي بكذ الممزة في ذلك كلّه، وقرأ الباقون بالهمز (ع)
واخختص" الأصبهاني عن ورشى، بتسهيل الممزة الثانية إذا وقعت بعل همزة الاسـتـفهام في




(1) اللآلي الفريدة:
(o) الإسراء: ( . \& )
(1) الأعر|ف: (9v)
(v) الأعراف: (99)
( ( ) يوسف: : (
(9) النحل : (0 ع )
(•(الإسراء: (^^) )
rvฯ/1: النظر : المستير (i)

( ) ع (
(o.) ( ) (
(11) (10) (10)
(119) (11) (17) (1)
(Ir) : (IV)


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) (r) سقطت من المطبو ع }
\end{aligned}
$$


 (1) (1)



ra9/1 سَاجحإِنَ

(1) (') في المطبوع: (الممز تين) وهو خطأ وتريف.
( ) ( ) ( ${ }^{(r)}$


( $\varepsilon$ ) : : النم ( ${ }^{\circ}$ )

(AY) : (V)
(Ar) ( ( ${ }^{\text {( })}$
(
( $Y \varepsilon$ ): ('•)
(') يونس: (

(ITV) ( ${ }^{(T)}$ (

(V) ( ${ }^{(10)}$
(11) (1) (1) (1)

) (.

( 1 ) ( ${ }^{(r \cdot)}$

 تسههلها، (£) واختلف على أبي العزّ في "الكفاية"، ففي بعض النسخ عنه >التحقيــــقـ، و وفي بعضها >التسهيل〈"(0) ونصَّ على الو جهين جميعاً أبو محملّ في "المبهج"(7). وانفرد النهرواني فيما حكاه ابن سوار، وأبو الحزّ، والحافظ أبو العلاء وابلحماعة عنــــــهـ -苼 (V) وانفرد فيما حكاه أبو العز، وابن سوار؛ بالتحقيق في

 (9) (9)
 ومتتضى ذللك تسهيل الناس من الطرق المذكورة(•()، نعم أطلق ذلك كذلك نصّاً الحافظ أبو عمرو الــــــــاني في

(V) (
 rr£ ق : الكامل (i)




 19r-191/1:(9) (9)

＂جامعه＂ولكنه من طريق إبراهيم بن عبد العزيز الفارسي عنه؛ وليس من طرقنا（1）．




〉التحقيق＜من قراءته على الفارسي（9）، وبه قرأ الدالي من طريق ابن الحباب عنه، و لم يذكر ابن مهران عن أبي ربيعة سواه، والوجهان صحيحان عن البزي．

"(11)《متقى

السابع：أن تكون مكسورة بحل فتح، فانفرد الحنبلي عن هبة الله بتسهيل المـــــــــة في
ختطمئن<، و (يئس<(r)" حيث وقع، و لم يروه غيره(Ir).
 （ ${ }^{(r)}$（r）
（r）（r）من الآية（r）
（



（＾）


（1（1）（
 （بّ） （「＇）انظر：الإرشاد：IV\＆

 (ألآلأثيم

 , وسائر الرواة عن أي جعفر على التحقيق فيها ويف جميع القر آن (8)، واللّ أعلم.
 الباقون، ${ }^{(0)}$ وسيأتي الملانا
 والشا أعلم.

 عن النهرواني وعن الأصصهاني، والشأ أعلم (1) .
 تحقيق الممزة فيها، وفٌ تسهيلها، وفي إبالماها، وفُ حذف الألف منها:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 11 . \text { ) : ( }{ }^{(1)} \text { ( }
\end{aligned}
$$

(O) (الإرشاد: .



فقرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو' جعفر؛ بتسهيل الممزة (بين بين)، واختلف عن ورش مـن طريقيه، فورد عن الأزرق ثلأئة أو جه:
 يذكر في "التيسير" غيره، وهو أحد الو جهين في "الشاطبية" و"الإعلان"(؟).
 الساكيني، وهذا الوجه هو الذي في "المادي" و "المداية" وهو الو جه الثاني في "الشـــــاطبية" و"الإعلان".
الثالت: إثبات الألف؛ كقراءة أبي عمرو، وأبي جعفر، وقالون؛ إلا أنه يمد مشبعا علـى
 و"التذكرة" وعليه جههور المصر يين والمغاربة(8). وورد عن الأصبهاني وجهان:
أحدهما: حذف الألف؛ كالوجه الأول عن الأزرق، وهو طريق اللطوعي عنه، وطريق
الحمامي من جمهور طرقه عن هبة الله عنه(0)
 و كذا روى صاحب "التجر يد" عن الفارسي عن الحمامي عنه، و كذلك ابن مهران وغــيره
 وقرأ الباقون؛ بتحقيق المهزة بعد الألف، وهم: ابن كثير، ، وابن عـــــامر، والكوفيـــون

ويعقوب(1).




(ز) ( ${ }^{(r)}$ ) سقطت (

(7)
() انظر : الغاية:

وانفرد أبو الحسن ابن غلبون ومن تبعه، بتسهيل الممزة عن رويس، فخـــــالفوا ســـائر .الناس، وهو وهمr، والله أعلم (1)

 عبد الرزاق وابن الصباح كلهم عن قنبل، ووافق قنبلا على ذلك عن القواس أحمل بن يزيد الحلواين، وهو اللذي لم يذكر في "التذكرة" و"العنوان" و"الهـاية" و"الهـــادي" و"اللكــافي" و "التلخيص" و "التبصره" و"الإرشاد" عن قنبل سواه(م). وروى عنه ابن شنبوذ إثبامًا كرواية البزي، و كذا روى الزينبي، وابن بقــــــرة، وأبـــو
 قَنبل، وروواه بكار عن ابن بماهد. و لم يذكر ابن مهران غيره، وذكر عن أبي بكر الزيبي أنه رد الحلذف، وقال: إنه قـــرأ على قنبل .مد تام، و كذا قرأ على غيره من أصحاب القواس، وأصحاب البزي، وابن فليح.
(') انظر : التذكرة:
r.V : انظر : الس (r)


$$
\begin{aligned}
& \text { كتملة، قرأ على عبد الصمدلَ العينوني، وقرأ عليه عبد المنعم بن غلبون. } \\
& \text { انظر : غاية النهاية: }
\end{aligned}
$$







انظر: غاية النهاية: ^^-Nv/r




فيصير حرفاً .كعنى آخر (r).





 تفعل هنا.





مسموع من العرب، قال الشاعر:








 وقال الحافظ أبو عمرو الداني: هذه الكلمة من أشكل حرو

 فبحسب ما يستقر عليه من ذلك في مذهب كل واحلد من أئمة القراءة(Y)
 تكون للتنبيه، وأن تكون مبدلة من همزة، وعلى مذهب قنبل، وورش؛ لا تكون إلا مبدلة،

 سواء أحقق الممزة بعدها، أو سهلها، ومن جحلها >مبدلة《، و كان كمن يفصل بـالألف، زاد في التمكين، سواء أيضا حقق الممزة، أو لينها. انتهى(م) ${ }^{(0)}$ وقد تبعه فيما ذكره أبو القاسم الشاطبي رحمه الله، وزاد عليه احتمال و جههي 〉الإبدال<
و (التنبيه) عن كل من القراء، وزاد أيضاً قوله:
وذو البدل الوجهان عنه مُسِّيّلو(')

وقد اختلف شراح كالامه في معناه، ولا شك، والله أعلم؟ أنه أراد بذي >البدل) مــــن
 قبيل (المتصل (V) كما تقلمّ في أواخر (باب المل والقصر)

$$
\begin{aligned}
& \text { (') وجهوا قراءته اتباعأ لرسم اللمصنف، الدر المصون: } \\
& \text { (r) في المطبوع: (القراء) وهو تحريف. } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () الشاطبية: } 0 \text { ع } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$\varepsilon \cdot r / 1$

ك(السماء) و(الماء)، ومن سهل فله المل والقصر؛ من حيث كونه حرف مل قبل همز مغير، فيصير للكالم فائلة، ويكون قد تبع في ذلك ابن شريح ومن قال بقوله.
 وجهيه، يعئ أن عنه المد والقصر في حال كونه غغففا بالبدل والتسهيل؛ إذا أبدل مد، وإذا سهل قصر (1)، وليس تحت هذا التأويل فائدة، وتعسفه ظاهر، والله أعلم. وبالمجلة فأكثر ما ذكر في وجهي كوها مبلة من همزة، أو هاء تنبيه، تمحل وتعسـف لا طائل تحته، ولا فائلدة فيه، ولا حاجة لتقلير كوها مبدلة أو غير مبدلة، ولولا ما صــــح عندنا عن أبي عمرو أنه نص على إبدال الماء من الممزة لم نصر إليه، و مل بكعله محتمال عــنـ أحد من أئمة القراءة؛ لأن البدل مسمو ع في كلمات فلا ينقاس؛ و لم يسمع ذلك في همـزة
الاستفهام، و لم يجئ في نو >أتضرب زيدا\: >هتضرب زيدا|(Y).
 تقدم، ثم يكون الفصل (r) بين الماء المبدلة من همزة الاستفهام وههزة (أنتم) لا يناسب؛ لأنه إنما فصل (گ) لاستققال اجتماع الممزتين وقد زال هنا بإبدال الأولى هاء.

 الفصل؛ بكرى المبدل، وفيه مـا فيه.

ونین لا غنع احتماله، وإنا نمنع قولمم: (إن الماء لا تكون في مذهب ورش وقنبــل إلا مبدلة من همزة لا غير) لأنه قد صح عنهما إثبات الألف بينهما، وليس مـــــن ملهبـــهـا

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (驻) في المطبوع: (فصل التو جيه لاستثقال) وكلمة (التوجيه) ليست في النسخ. }
\end{aligned}
$$ و كذلك مننع احتمال الو جهين عن كلّ من القرّاء؛ فإنه：مصادم للأصوله، ومخــــــالف كل

 مذهب ابن عامر، والكوفيين، ويعقوب،، والبزي؛ إلا＞للتببيه؛．
 الفصل وعدمُه، فلو كانت في（هاأنتم）كذلك كم كم يكن بينهما فرق، فهي عنـل هؤلاء مــــن باب 〉المنفصل بلا شلك، فلا يكوز زيادة المدّ فيها عند البزي، ولا عند من روى＞القصــر؛ عن يعقوب، و حفص، وهشام، ويتتمل أن يكون في مذهب الباقين على الو جهين．
 و يضعف \＄ي مذهب قالون، وأبي جعفر؛ لعدم ذلك عنهم．
فمن كانت عنده＞للتنبيه＞وأثبت الألف و خقصر＞＞المنفصل＞لم يزد على ما في الألـــف

أجل تغيّ (r) الممزة بالتسهيل.

ومن كانت عنله 〉مبدلة＜وأتبت الألف، لم يزد على ما فيها من الملّ؛ ســـــواء أقصــر〉المنغصل〈（₹）أو ملّه، على المختار غندنا؛ لعروض حرف المدّ كما قدّمنا، وقد يزاد على ما
 أعلم．
 والكوفيون؛ بإثبات ياء ساكنة بعد المهزة، وقرأ الباقون بكذفها؛ وهم：نافع، وابن كثــــير،


وأبو عمرو 6 وأبو بحعفر ويعقوب.
 وقنبل بتحقيق الممزة، وقرأ أبو جعفر، وورش؛ بتسهيلها >بين بين).
 الذي في "الإرشـــاد" و"الكفايـــة" و"المســتنير" و "الغــايتين" و"المبــهـج" و"التجريـــد" و"الروضة"(1) وقطع لمما المغاربة قاطبة بإبدال الممزة ياء ساكنة، وهو اللذي في "التيســير" و "المادي" و"التبصرة" و"التذكرة" و "الهداية" و"الكافي" و "تلخيص العبارات" و"العـــــوان" فيجتمع ساكنان، فيمد لالتقاء الساكنين (r)، قال أبو عمرو بن العلاء: هي لغة قريش ${ }^{\text {(r)" }}$ والو جهان في "الشاطبية" و"الإعلان"، والو جهان صحيحان، ذكرهما اللاي في "جــلمع البيان"، فالأول وهو 〉التسهيل〈قرأ به على أبي الفتح فارس بن أحمل، في قراءة أبي عمـــرو، 1 ورواية البزي، والإبدال قرأ به على/أبي الحسن ابن غلبون، وعبد العزيز الفارسي(\&). وانترد أبو علي العطار عن النهروالي، عن هبة الله عن الأصبــــهـاني؛ عـــن ورش، في
 ذلك سائر الرواة(")، والله أعلم.
 ,






(TV) (TV) من الآية (T)

المهزة منها ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، وقرأ الباقون بالمهز (1). وانفرد المذلي عن الأصبهالي بذلك( (r)، فخالف سائر الرواة واللة أعلم. وأمّا فاختلف فيها غن أبي جعفر: فروى هبة الله من طرقه والهذلي عن أصحابه عن ابن شـبيب؛

 ذلك بالممز، وبذلك قرأ الباقون. وأمّا عن أصحابه، في رواية ابن وردان؛ كذلك بالإدغام، وهي رواية الدوري وغيره عن ابــــنـ جمّاز في الروايتين (1) وانفرد الحمبليّ عن هبة الله عن ابن وردان، ،مدّ الياء مدّاً متو سطاً؛ لم يروه عنه غـــــيره (v) والهُ أعلم



 وأبي العز وغيرهم.

(^) من الآية (.

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

 اختلف فيها عن البزي:
فروى عنه أبو ريبعة من عامة طرقه؛ بقلب المهزة إلى موضع الياء * وتأخير اليــاء إلى



 عن البزي سواه
 كرواية أبي ربيعة(4).






 بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى.

وبقيت من هذا الباب كلمات اختلفوا يف الممز فيها وعدمه على غير قصد التخفيـفى ،
 و وا
 فقرأه نافع بالمهز، وقرأه( (2) الباقون بغير ههز (o)، وتقدم حكم التقاء المهز تين من ذلــــــك في الباب المتقدم (1). وأما
 فينضم (1) (لماء قبل؛ من أَجل الواو (4) (1)




(








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

وابن عامر، ويعقوب، وأبو بكر، وقرأهما الباقون بغير همز (1)
 بعد الضاد في الثلاثة. وزعم ابن بكاهل أنه غلط (م)، مع اعتر افه أنه قرأ كذلك على قنبل ونحالف الناس 'بـــنَ
 المللوالي، فرواه كذللك عن القوّاس شيخ قنبل، وهو على القلب قـدت فيه الـــــالام علـــى

 وقرأه الباقون بالياء بغير همز.(1)


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ( }{ }^{\text {( }} \text { ) }
\end{aligned}
$$





 $10 \mathrm{r} / 4$
( ) ين المطبوع: (فرواه) وهو خحطأ




 فيهما.

ذكوان هممزة مفتو حة بعد الياء．وقرأ الباقون بغير ههزة مشددة الياء في الحرفين．

## تنبيهات

الأول：إذا لقيت المهزة الساكنة؛ ساكناُ، فحر كت لأجله، كقوله في＞الأنعام،
 تبل لِّر كتها، نإِن فُصِلت من ذلك الساكن بالوقف عليها دونه؛ أُبدلتْ لسكوها، وخلك في مذهب أبي جعفر، وورش من طريق الأصبهاني، وقد نصرّ عليه كما قلنا الحـافظ أبــــــو عمرو في＂جامع البيان＂．（V）
 امرئ إذا سكنت في الوقف؛ فهي مقّقة في مذهب من يبدل الممزة الساكنة، وهذا ما لا لا
خلاف فيه.

قال الحافظ فה＂جامعه＂：وقد كان بعض شيوخنا يرى ترك الممز في الوقف في（هـوده على（بادئه لأن الممنزة في ذلك تسكن للوقف، قال：وذلك خطأ في مذهب أبي عمــرو من وجهين：
أحدهما：إيقاع الإشكال ．ما لا يُهمز؛ إذ هو عنده من＞الابتداء＜الذي أضله المــــز، لا من الظهور الذي لا أصل له في ذلك．
（1）（7）من الآية（1）
（Y）（r）

（细）（
（Y ）（ ${ }^{\text {（ }}$（


（＾）كذا في（س）وفي البقية 》جهتين《 وهو موافت لنا في جامع البيان．

معروف من مذهبه فيه.(1)

قلت: وهذا يؤيّد ويصحّح ما ذكرناه؛ من عدم إبدال ههزة إبارئكم) حالة إســـــكاهنا تخفيفاً كما تقدّم"(r)، والله أعلم.
 (أنتم) فهي باتصالها رسماً كالكلمة الواحدة، كما هي في (هذا) و(هؤلاء) لا يكوز فصلـهـا منها، ولا الوقف (ت) عليها دوها.

 قوله
 مر سوم الخط> إن شاء الله تعالى . الرابع: إذا قصد الوقف على (اللائي) في مذهب من سهل الممز تين (بــــين بــــين)؛
 نُصَّ على ذلك الحافظ أبو عمرو اللداني وغيره، ولم يتعرض كثير من الأئمّة إلى التنبيه علـى زلك. ${ }^{\text {(1) }}$

و كذلك الوقف على (ءأنت) و(أرأيت) على مذهب من روى البدل عن الأزرق عــن


( انظر ص: (r)
(r)
 10ヶ.:


اجتماع ثلاث سواكن ظواهر، وهو غير موجود في كلام العرب(1)، وليس هذا كــالوقف


## باب نقل حركة الثهمزة إلى (لالساكن ڤبلها(r)




 سكونه، ${ }^{\text {(0) }}$ تَ تَبْدُوا




(r) انظر ص: صVs.
(") انظر: هنا: الباب في:

التذكرة:
 4V-44


(1) البقرة: ( (r )

$$
\begin{equation*}
\text { ( }(\mathrm{r}-1): \text { (^) } \tag{>}
\end{equation*}
$$

. (9) الفجر: : (7-()
(Ir): (i)



,


واختلف عن ورش في حرف واحد من الساكن الصحيح، وهو قوله تعالى في >الحاقّقـة|


طريق الأزرق، و لم يذكر في "التيسير" غيره، وذكره في غيره وقال: إنه قرأ بالتحقيق مــــنـ


( 1 ( $)$

( 0 ) : ( الر
(19): الحا ${ }^{(8)}$
(\%) كنا في هميع النسـخ، ولا أحفظه في القر آن الكريم هنهه الصيغة.
(7 العنكبوت: (Y-1)
(1) ( ${ }^{(1)}$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ) ( ) ( البقرة: } \\
& \text { (rv): ( }{ }^{9} \text { ) } \\
& \text { (V•): البقرة) ( }{ }^{\prime} \text { ) } \\
& \text { (Y) (') } \\
& \text { (or): (ir) } \\
& (r \cdot-19):(1 T)
\end{aligned}
$$


اللبيان
(10) هنا النص في جامع البيان:

عراك عنه، ومن طريق الأصبهانيْ أيضا بغير خلف عنه(1)، وهو الذي رجححـــهـ الشــــاطي
وغيره.
وروى النقل فيه كسائر الباب جماعة من أهل الأداء، و لم يفرقوا بينه وبين غيره، وبسـه قِطع غير واحل من طريق الأصبهاني، وهو ظاهر نصوص العراقيين له، وذكره بعضهم عـن الأزرق، وبه قرأ صاحب "التجبريد" على عبل الباقي عن أبيه من طريق ابن هلال عنــــــــهـ، وأشار إلى ضعغه أبو القاسـم الشاطي(r)" وقال مكي: أخلذ قوم بترك النتل في هذا، وتر كه
 والتحقيق، فسوى بين الوجهين.

قلت: وترك النقل فيه هو المختار عندنا، والأصح لدينا، والأقوى في العربية، وذلك أن هذه الماء (هاء سكت؛ و حكمهها السكون، فلا تحرك إلا في ضرورة الشتر على ما فيه مــن
 برى الوقف لأجل إثباهًا في رسم المصحف، فلا ينبغي أن يخالف الأصل من و جهه آخـــر؛ ${ }^{(!)}$(وهو تحريكها، فيجتمع في حرو واحل مخالفتان وانفرد الهنلي عن أصحابه عن الماشمي عن ابن هجاز؛ بالنقل كمذهب ورش فيما ينقل



فهو صحیح، قال رممه الله في "الشاطبية":
(.....








(1) إليه في جميع القرآن، وهو رواية العمري عن أصحابه عن أبي جعفر ووافقه على النقل في
 قالون وابن وردان.

وانفرد المحامي عن النقاش، عن أبي الحسن المحّمال عن الحلوالي عن قالون، بــالتحقيق فيهما كابلمماعة" ${ }^{\text {( }}$ و كذلك انفرد السبط في "كفايته" بهكايته في و جه لأبي نشيط، وقـــلـ خالفا في ذلك جميع أصحاب قالون، وجميع النصوص الواردة عنه وعن أصحابه، وعــــــنـ (0) ${ }^{(0)}$

وانفرد أبو الحسن ابن الحلاّف أيضاً عن أصحابه عن ابن وردان بالتحقيق في الحرفــين،
فخالف الناس في ذلك.(1)
واختلف عن ابن وردان في طرقه، وابن هارون من غير طريق ابن هبة الله وغير هما؛ النقلَ فيه، وهو رواية الأهـــــوازي
 أصحاههم عنه بالتحقيق.

والو جهان صحيحان عنه، نصّ عليهما له غير واحد من الأئمة، والله أعلم.
والمانمي عن ابن جماز في ذلك كله على أصله من النتل، كما تقدم، والله أعلم.، (A)
() انظر : الكفاية في الست (سورة يونس) حيث إن الـحطوط ناقص وغير مرتب، وعبارة السبط مي: ورأيــــ أن

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) (V) من مواضهه (V) البقرة. }
\end{aligned}
$$

واتفت ورش، وقالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب في:











والوجهان صحيحان، غير أن الممز أششهر عن الملواين، وعدمه أشهر عن أبي ني نشيط.



ولم يذكر المؤلف النقل لابن جماز يُ "الطيبة" لاعتبارها انفر ادة من الهنلي، قال ععق المصباح: ليس كذلك؟بل
 ( ( 0 ( ) ( ) من الآية

 () انظر: التصرة: ( ${ }^{\text {( }}$ voq

 في كتاب ابن بعاهد والكامل، توفي سنة . .

وكردم، وابن، جبير، عن إسماعيل عن نافع، وابن ذكوان وابن سعدان عن المسيـــــــــــــيّ
(r). وانفرد به المنبلي عن هبة الله عن أصحابه، في رواية ابن وردان

 (v) أحبّ المؤقدين إليّ مؤسى

ذكره أبو علي في "الحجّة" وغيره.


انظر: غاية النهاية: //.

ovz-ovr : إنظر : الإرشاد
(r) وهم (r) انظر: : الموضح: رو/r (㧡) ومنه القراءة الشاذة لأبي حية النميري r.v/r : (") هو جرير بن عطية.
(V)

وجَعدة إذا أضاءمْا الوَقود
البيت من قصيدته التي يمدح فيها هشام بن عبد اللك بن مروان، ومطلعها:

والشاهد همز واو (مؤقد) و(مؤسى).

تنبيه: رواية المؤلّف هي إحدى روايات البيت، ولكن رواية الليوان: لَحَبُ الوافدان إليَ موسى
واللام للقسّم، والمعنى: حبب اللّا إليّ إضاءتي وقودهم
وموسى وجعدة: ابنا جرير

 (^) قوله: غيره. لعله يقصد الشُيرازي، فعبارة المؤلَف تطابقها.

حذفت الممزة الأولى بعد النقل زال اجتماع الممزتين فرجعت تلك الممزة.





 الخطأ، لأن الأئمّ إنا تأحذ بالأتبت عندها في الأثر دون القياس، إذ(ڭ) كانت القراءة سنة،





 با كيلا يلتقي ساكنان،



(r) ( آ انظر : اللسان والتا ( ()

(r) خَرفت ين الططبرع إلى: (شبهـما)


قال: ونظير ذلك >لقاءنا ايت< و (قال ايتونيخ وشبهه ما دخلت عليه ألف الوصل علـى الهمزة فيه، ألا ترى أنك إذا وصلت حققت المهزة لعدم وجود ههزة الوصل حيئذ، فــــإذا ابتدأت كسرت ألف الوصل وأبدلت الممزة، فكذلك هنا فعله قالون. وقال: أصل (أولى) عند البصريين (وولى) بواوين؛ تأنيث (أول) قلبت الـــــــواو الأولى همزة وجوبا، ممال على جمعه، وعند الكوفيين (وعلى) بواو وهمزة؛ من (وأل) فأبدلت الواو
 فعلى هذا تكون (الأولى) في القراءتين .معن، وهو الظاهر والهُ أعلم. وقرأ الباقون وهم: ابن كثير، وابن عامر، والكوفيون؛ بكسر التنوين، وإسكان الــلامه،

وأما حكم الابتداء؛ فيجوز في (8) مذهب أبي عمرو، ويعقوب، وقالون؛ إذا لم يـــهـهم الواو، وأبي جعفر من غير طريق الهاشتي (0) عن ابن جماز، ومن غير طريق المنبلي عن ابــنـ وردان ثلالة أو جه:

أحـها: (الولى) بإبُبات همزة الوصل وضم اللام بعدها، وهذا الذي لم ينص ابن سوار
 و"التذكرة" و"غاية" أي العلاء، و"كناية" أبي العز و"الإعلان" و"الشاطبية" وغيرها، وأحد الو جهين في "التبصرة" و "التجر يد" و"الكافي" و"الإرشاد" و"المهجج" و "الكفاية". الثاني: (لولى) بضم اللام وحذف همزة الوحل قبلها اكتفاء عنها بتلك الحر كة، وهــــا الو جه هو ثاني الوجوه الثلالثة في الكتب المتقدمة ك"التيســـــير" و "التذكـــــرة" و"الغايـــة"

$$
\begin{aligned}
& \text { (3) (3) تكرر في المطبوع }
\end{aligned}
$$

و"الكفاية" و"الإعلان" و"الشاطبية"، وهو الوجه الثاني في "الكافي" و"الإرشاد"'و"البـهـهج" و"كفايته" وغيرها.
وهنان الو جهان جائزان في ذلك وشبهه، في مذهب ورش، وطريق الهاشمي عن ابـــــنـ
(1). جماز، كما سيأليا

 و"الكفاية" و"الإعلان" و"الشاطبية" وهو الوجه الثالي في "التبصرة" و"التجر يد". قال مكي: وهو أحسن.
وقال أبو الحسن ابن غلبون: وهذا أجود الوجوه.(r)

وقال في "التيسير": وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها، لـا بيّتنه من العلّة في ذلــك في
كتاب "التمهيد". (2)

 هذا الموضع ناصة، مع صحة الرواية بذلك، هي التنوين في كلمة (عاد) لسكونه وسكون الاني







و كذلكك يجوز ين الابتداء هِا لقالون؛ في وجه ههز الواو، وللحتبلي عن أبــن وردان（1） ثلاثة أو جه：

$$
\begin{aligned}
& \text { أحدها: (الُؤلى) بُمزة الوصل، وضم اللأمّه، وهزمة ساكنة على الواو . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ثالثها: (الأولى) كوجه أبي عمرو الثالث. }
\end{aligned}
$$


 ＂التبصرة＂، وذكر له الثالث بصيغة التضعيف فقال：وقيل إنه يبتدأ لقالون بالقطع وهــــــــزة （r）．مضمومة كالجماعة
وظاهر عبارة أبي العلاء الحلافظ جواز الثالث عن ورش أيضاً！وهو سهو（）والله أعلم． فأما إذا كان الساكن والمهز في كلمة واحدة، فلا ينعل إليه إلا في كلمات غخصوصـــة
وهي (ردءا) و(ملء) و(القرآن) و(اسأل).

そ1を／1
 جعفر، إلا أن أبا جعفر أبدل من التنوين ألفا في الحالين، ووافقه نافع في الوقف．${ }^{\circ}$（الح
 وردان، والأصبهاني عن ورش؛ فرواه（V）بالنقل النهرواني عن أصحابه عن ابن وردان، وبــهـ
（＇）ين（س）：》ابن ذكوانه＜وهو خطأ، ولكله سبق قلم
IVV－1V7：（「）انظر：التصرزة：（「）

 （行）（

（1）（91）من الآية


قطع لابن وردان الـافظ أبو العلاء، ورواه من الطريق المذكورة أبو الــــــز في "الإرشـــاد" و"الكفاية" وابن سوار في "المستنير" وهو رواية العمري عنه. ورواه سائر الرواه عن ابن وردان بغير نقل، والوجهان صحتيحان عنه.
وقطع للأصبهاني فيه بالنقل؛ أبو القاسم المذلي من جميع طرقه، وهو رواية أبي نصر بن مسرور، وأبي النرج النهرواني عن أصحاهِما عنه، وهو نصّ ابن سوار عن النهرواين عنــه، و كذا رواه أبو عمرو اللدالي نصّاً عن الأصبهاني.
ورواه سائر الرواة عنه بغير نقل، والوجهان الوان عنه صححيحان، قرأت بهما جهيعاً عنه وعن


قُرْ

 أو فاء؛ فقرأه بالنقل ابن كثير، والكسائي، و خحلف، وقرأ الباقون الكلمات الأربـــع بغـــير نقل. (II)

[^5]
## تتنيهات

الأول: لام التعريف؛ وإن اشتـدّ اتصالها .ما دخلت عليه، و كتبــــت معــهـ كالكلمــــة
 تصير بمزلة ما هو من نفس البنْنْة؛ لأنك إذا أسقطتها لم يختل معنى الكلمة، وإنــــا يــــزول بزوالما المعنز اللذي دخلت بسببه خاصة؛ وهو التعريف.
 سكتُ حمزة وغيره عليها إذا وقع بعدها همز كما يسكتون علــــى اللـــواكن المنفصلـــة، حسبما يبيء في الباب الآتي.


 ولهذا كتبت موصولة في المطط با بعدها.
 الدّر ج، تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وظاهر كلام سيبويه أن هذا مذهب الخليل، واســــتدلّوا على ذلك بأشياء منها:

 (r). (له وليس هنا علّ ذكر ذلك بأدلته(r)، والقصد ذكر ما يتعلق بالقراءات من ذلك وهــــو

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : اللدر النئير: }
\end{aligned}
$$


有 التعريف（أل）أو（اللام）فقط．

فإن جعلت（ال）ابتدأ هِمزة الوصل وبعدها اللام الغر كة بكر كة همزة القطع، فتــــول：
(الرض) (الاخرة) (الايــمان) (البرار) ليس إلا.
 يعتد بذلك، ويعتبر الأصل، فإن اعتددنا بالعارض حذفنا همزة الوصل وقلنـــــا：（لـــرض）




 وعمن نص على هذين الوجهين حالة الابتداء مطلقا؛ الـمافظان أبــو عمــــرو الــــالي،

 وهمما نأخذ؛ كه وللهاشي عن ابن جهاز عن أبي جعفر من طريق المذلي．
 ابتدأت الاسم فالتي بعد اللام على حذفها للككل، والتي قبلها فقياسها جواز الإتبـــــات
（1）يف الطبوع（فأما）بنتح الهمزة، وهو تريف．


（9）（ ${ }^{(4)}$
（iI）：المج（ ${ }^{\circ}$

فتال الابتداءُ بالهمز وعليه الرسم. انتهى. ${ }^{\text {(r) }}$
قلت: الو جهان جائزان، مبنيّان على ما تقدّم في الكلام على لام التعريف، والأَوْلـــــى







(1) جي (س): 》الأرجهه









(TI) $: 4$ (V)

(99) (9) (9) النساء (17)
(77) (1.)
(OA) : النسا(11)



 الأنهار有





وأجروا على كل وجه ما يقتضي من الأحكام، و لم يخصوا بذلك وصلا ولا ابتـــــلاء، ولا دخول هززة، ولا عدم دخولما، بل قالوا: إن اعتددنا بالعارض فلا حاجة إلى حذف حرف
 عن الفراء: ${ }^{(r)}$
لِّد كنت تخني خُبَّ سمراء خيفة ** فبح لان منها بالذي أنت بائح (r)

 (良.

$$
\text { (1) تقدمت ترجمته ص: } 744
$$


(r) البيت من تصيدة لنترة مطلعها:
 عير كت النام التخفيف.

وذلك فِ قرله ( أنت بائح ) والتقدير: بائح به.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ورواية اليت فِ الديوان غيَتلف عما هنا، ومي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وعليه فلا شاهد على منه المسألة يُ هذه الرواية. }
\end{aligned}
$$

ولّا رأى أبو شامة إطلاق النحاة، ووقف على تقييد(1) القراء؛ استشكل ذلك، فتوسّط
 لُولَى هو هو على قسمين:
أحدهما: ما ظَهرت فيه أمارة عدم الاعتداد بالحارض؛ كتوله تعالى (0) الْأَرْض زِينَّ حِ حروف المدّ اليَ حذفت لأجل سكون اللام، و لم تسكن تاء التأنيث التي كسرت لسـكـون لام (الآزفة)، فعلمنا أنه ما اعتدّ بالحر كة في مثل هذه المواضع، فينبغي إذا ابتدأ القارئ له فيها أن يأتي همزة الوصل؛ لأن اللام وإن تحر كت فكأهنا بعدُ ساكنة.

 (4). المعبري فقال: وهذا فيه عدول عن النقل إلى النظر؛ وفيه حخر



فإن قيل: لم اعتد بالعارض في الابتداء دون الوصل وفرق بينهما رواية، مع الـِـــــــــــاز
فيهما لغة ؟.
فالمواب: أن حذف حرف المد للساكن والحر كة لأجله في الوصل ســـــابق للنتـــلـ،

 قصل الابتداء بالكلمة التي نقلت حر كة المهزة فيها إلى اللام لم تككن الـــــلام إلا عـر كــــة،

 عليه كما قدمنا، وذلك واضح، واللّ أعلم.
 الفمزة بعدها في مذهبه إلا بعد خرف مد من أبل الصلة، وأما من طريق المانفي عن ابــن

 الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه؛ فإني لا أعلم له نصاً في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأربع إليه، والذي أعوّل عليه في ذلك عدم النقل فيها بخصوصيتها، والأخحذ فيها بالصلة، وحجيت في ذلك:
(10) : (1) النمل)
( 1 ( 1 ( 1 ) الأنعام:

(s) الأنفال: (r (r ) )، ودي على قراءة البزي بتشديد التاء.




 ورجدت نص من يتمد عليه من الأئمة صريكا فين علدم جواز النقل فين ميم المِمع.



 على النقل فيها.






 هم اله على غيره انتهـى.
(1) 17 (1) تندمت ترجمته ص: 1





(1). وأمّا مذهب حمزة في الوقف فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى تُمَّ رأيت النص عن المانمي المنكور لأبي الكرم الشهرزوري، وأبي منصور بن خــيرون
 والمنة، وقفت على ذلك في كتاب "كفاية المنتهي وهاية المبتدي"(Y) للقاضي الإمــام أبي ذر أسعد بن الحسين بن سعد بن عليّ بن بندار اليزدي(r) هـاحب الثشهرزوري وابن خــــيرون المذكورين، وهو هن الأئسّة المعتملين، وأهل الأداء المقّقين.

## (2) باب السكت على النساكن قبل اللهمز وغيره

تقدّم الكالام على >السكت< أول الكتاب عند الكالام على (الوقفه، والكامُّمُ هنا على

 -

فالساكن الذي يجوز السكت عليه إمّا، أن يكون بعده همزة فيسكت عليه لبيان الهمزة وتحقيقه، أو لا يكون بعله همزة، وإنا يسكت عليه لمعنى غير ذلك.
 (1) انظر ص: 1171
(") مفقود، وهو في القراءات العشر، جمع فيه خمسين رواية عن الحشرة، وسماه المؤلف في "غايته" : "كفاية" بدل
"غاية" انظر : غاية النهاية : 109/1



باب (النقل) وهذا كما فعله الداي في "التيسير" وبعضهم خصهُ بباب مفرد كأبي معشُر في "التلنيص" وانظر
 (1r.9-1r.0/r

(ز) (ز) ما بين النجمتين ستطت من
 فيكون آنخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى، أو يكون متصلاً؛ فيكون هو والمهز في كلمــة وأحدة؛ وكلّ منهما إمّا أن يكون حرف مدّ، أو غير حرف مدّ.
 أَفْتَرى (1)
 على الأصح.




 (1) (1)


فورد >السكت< في ذلك عن جماعة من أئمة القراءة، وجاء من هذه الطرق عن ـمــزة وابن ذكوان، و حفص، ورويس، وإدريس.

 التعريف) حيث أتت، و (شيء) كيف وقعت، أي: مرفوعاً أو بكرورأً أو هنصوباً، وهـــنـا
 عبد المنعم، وأبي عليّ الحسن بن بلّيمة، وأَحَلُ المذهبين في "التيسير" و"الشاطبية"، وبه ذكر اللداي أنه قرأ على أبي الحدسن ابن غلبون، إلاّ أن روايته(r) في "التذكـــرة" و"إرشــــاد" أبي
 (التحريف) حسبب لا غير، والله أعلم. وقال اللـاي في "جامع البيان": وقرأت على أبي الحسن عن قراءته في روايتيه بالسـكت على >لام المعرفة) خاصة؛ لكثرة دورها، و كذلك ذكر ابن بماهد في كتابه عن حمزة * أي:
 وهذا الذي ذكره ين "جامع البيان" عن شيخه ابن غلبون يخالف مـا نَــــصَّ عليــهـ في

(1) في المطبوع: (رمن) وهو تريف
(r)
(r) في المطبر ع: (روايتيه) وهو تريف.

(•) ما بين النجدتين ستط من الططبوع، وينبه على أنا كلمة تفسيرية من المؤلْف، وليست من كلام الداني حسب
النسنخة الي لدي من "جامعه".


على هذه النسخة، واللـ أعلم.

 فيوافق "التذكرة" والله أعلم.


 السكت على الساكن المنفصل مطلقاً غير حرف المد، وهذا مذهب أبي الطاهر إسماعيل بن خلف صاحب " العنوان" و شيخِه عبد الجلبار الطرسوسي، وهو المنصوص عليه في "جـــامع البيان" وهو الذي ذكره ابن الفحام في "تكريده" من قراعته على الفارسي في الروايتـــــين، وأحد الطريقين في "الكامل" إلا أن صاحب "العنوان"(ڭ) ذكر ملّ (شيء) كما قدّمنا(ْ") وروى بعضهم هذا المذهب عن همزة من رواية خلف حَسْبُ، وهذأ مذهب أبي الفتح فارس بن أحمله، وطريق أبي عبل الله ابن شريح صـــــاحبُ "الكـــافي"، وهــــو الـــنـي في
 الباقي عن أبيه، عن عبد الباقي الحراسايي وأبي ألمل، إلاّ أنّ صاحب "الكافي" حكى الملَّ في
 - تقدَمَ
(1) (1) انظر : التيسير :
(r) عكسست العبارة في (ت) هكذا: 》ذك شيء سقط《 (r) انظر : التبصرة:
(8) مذهب أي الطاهر في (السكت) سقط من النسخة المطبوعة من "العنوان" وهو موجود في نسخ "شر ح العنوان"


 (1) انظر: الكامل: ق: YVI ، التيسير:

وروى آخرون عن ثهزة من الروايتين (السكت) مطلقا، أي على 〉المنفصل؛ و〉المتصل|



 خلف عن همزة").
وروى آخرون >السكت< عن همزة من الروايتين على حرف المد أيضاه، وهم في ذلــك على الملاف في >المنعصل> والمتصل) كما ذكرنا فمنهم من خص بذلك >المنفصل وسوى



ومنهم من أطلق ذلك في >المتصلخ و(المنغصل؛؛ وهو مذهب أبي بكر الشذائي، وبه قرأ






$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : غاية الاختصار: YO/ (r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) انظر : المهج: :190/1، الكامل: ق: } \\
& \text { (0) (0) في الططبرع: (فارس بن أحمد) وليست في بقية النسخ. } \\
& \text { (־) (ابن): ستطت من الططبر ع }
\end{aligned}
$$

عن خالّد، كما سنذكره في آخر باب >الوقف< لحمزة(1). وذهب آخرون إلى عدم السكت مطلقاً عن عمزة من روايتيه، وهو مذهب أبي العباس المهدوي صاحب "الهداية" وشيخه أبي عبل الله ابن سفيان صاحب "الهادي"، وهو الذي لم
يذكر أبو بكر ابن مهران في "غاينه" سواه(".

فهذا اللذي علمته ورد عن مهزة في ذلك من الطرق المنكورة، وبكل ذلك قرأت مـن طريق من ذكرت، واختياري عنه السكت في غير حرف المّّ، جمعاً بــــين النـــص والأداء

 يقف قبل الممز • انتهى قال الحافظ أبو عمرو الداني: وهذا الذي قاله حمزة من أن >المدَّ يكزي من الســـــكـ، معنى حسن لطيف، دالّ على وفور معرفته، ونغاذ بصيرته، وذلك أن زيادة التمكين لحر فو المدّ مع الممزه، إنا هو بيان لما لِفائها وبُعْد مخرجها، فيقوّى به على النطق هـا عمققة و كذا السكوت على الساكن قبلها، إما هو بيان لما أيضاً، فإذا بِيِّت بزيادة التمكين لـرف المـــدّ

$$
\begin{aligned}
& \text { قبلها، لم تحتج أن تبيّن بالسكت عليه، و كفى المدّ من ذلك وأغنى عنه(\&). } \\
& \text { قلت: وهنا ظاهر واضح، وعليه العمل اليوم والله أعلم. }
\end{aligned}
$$

وأمّا ابن ذكوان فروى عنه >السكتَ́ و(عدمَه> صاحبُ "المبهج" من جميع طرقه علــى ما كان من كلمة وكلمتين، ما لم يكن حرف مَدِّ، فقال: قرأت لابن ذكوان/ بـــــــالوقف
(1) انظر: التيسير: ז7
(r) كذا جاءت العبارة في (ت) وحاءت في بعية النسخ: (ين غير غايته سواه) وليس صصيحأ إذ صرح ابن مهران في "المنسوط" أن همزة يسكت على الحرف الساكن قبل الممزة. أما في "الغاية" فجعل السكت في رواية أبي رجـــاء

$$
\begin{aligned}
& \text { وحماد، وتحرفت العبارة في المطبوع هكذا: (غيره في غايته سواه) } \\
& \text { انظر: الغاية: 10^، المبسوط: •1 }
\end{aligned}
$$



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

 و كذلك روى عنه السكت صاحب "الإرشاد" والحافظ أبو الحلاء؛ كلالهما من طريـق
 التعريف) و(شيء) وجعله دون سكت همزة، فخالف أبا العزّ في ذلك، مع أنه لم يقرأ هذا الطريق إلا عليه، والله أعلم (r)
 بالكلمتين.
والسكتُ من هذه الطرق ككّها مع >التوسط، إلا من "الإرشاد" فإنه مع المدّ الطويــــــ فاعلم ذلك، والممهور عن ابن ذكوان من سائر الطرق على عدم السكت، وهو المشـهـور عنه وعليه العمل، والله أعلم (8)
 فروى عنه أبو طاهر ابن أبي هاشم (السكت)، واختلف فيه عنه أصحابه؛ فروى أبو علـيّ
 و كلمتين غير المدّ، ولم يذكر خلافاً عن الأشناني في ذلك، وروى أبو القـاسم ابن الفـحـــــام

 السامر"ي عن الأشناني (السكت) على ذلك وعلى المداود؛ يعــــي (المنفصــلـه، فــــانفرد بالممدود عنه، وليس من طريق الكتاب، واللّ أعلم.
rro/l: (1) الـeهe




 الحسين عن الأشناني بغير سكت في هميع القرآن، و كذلك قرأت على ألبي الحســـــن عـــنـ

قراءته على المانمي عن الأشناني.
قال: وبالسكت آخذ في روايته؛(r) لأن أبا طاهر بن أبي هاشم رواه عنه تلاوة، وهــو الإتقان والضبط والصدق، ووفور المعرفة والـلذق، بموضع لا يكهله أحلد هن علماء هــــــنه
(r). الصناعة، فمن خالفه عن الأشناني فليس بحجة عليه قلت: والأمر كما قال الداذي في أبي طاهر؛ إلا أن أكثر أصـحابــــهـه لم يــرو (\& عنــــهـه

 طريق الحِّمّامي، مع أن أكثر أصحاب الحمامي لم يرووه عنه، مثل أبي الفضل اللازي، وأبي الفتح ابن شيطا، وأبي علي غام المراس، وهم من أضبط أصحابه وأحذقهم. فظهر ووضح أن الإدراج؛ وهو عدم السكتى، عن الأشنالي أشهر وأكــــثر، وعليـــه الجمهور، والله أعلم. وبحل من (السكت< واالإدراج< قرأت من طر يقه والله تعالى الموفق. وأما إدريس عن خلف فاختلف عنه: فروى الشطي وابن بريان (السكت) عنه في (المنفصل) وما كان في حكمه،) و(شــيء)

$\qquad$
(1) من قوله: (بغير سكت) إل هنا، سقط من النسخة الحُطية التي لثي من جامع البيان.
(r) في المطبوع: (ررايتيه) بالتثنتة، ومو تحريف.
(ז) النص بكروفه فـ بـامع البيان: 1/10/4
(8) في المطبوع: (يرزوه) بالمجم، ومو تَريغ

هذه الانفرادة يقرأ ها لرويس، قالل المؤكف في الطيبة:
......
انظر: شُرح الطبية: 99، التمدة: 1 1 1
 كلمة و كلمتين عموما، نص عليه في "المبهج"(ب)

 أعلمَ و كلهم عنه بغير سكت في المملود، والله أعلم.
 النخاس عن التمار عنه >بالسكت، اللطيف؛ دون سكت همزة ومن وافقه، وذلك على مـا مـا كان من كلمة و كلمتين يف غير المماوده حسبما نص عليه في "الكفاية"، وظاهر عبارته في "الإرشاد" السكت على المملود المنفصل "(r). ورــّما قرأت على الأستاذ أبي المعالي ابن اللبان أوقفته على كلام "الإرشاد" فقـــــال:

 الذي لا يُيوز خلافه، والهُ أعلم.




(r) لم ينفرد أبو العز بذلك، بل ذكرها أيضا أبو الكرم وأبو العلاء في مفردة يعقوب.

(؛) في (س) و(ز) 》يقرأه بالياء المثناة التحتية. ولسل ما أثبت هو الصواب. (") فاتكة سورة كل من (البقرة، وآل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السحجدة)


(^) فاتة (الشُعراء) و(التصص)
(•) فاتحة سورة (النمل)




 ثالثة، أربعة، هكذا. (7)
 ${ }^{(8)}$. ${ }^{\text {(2) }}$



 , وأَّا الكلمات الأربع فهي (ا)
(') كذا في (س) وفِ البَتية (لُلِبِن)

(؟) انظر: الكامل: ق:


$$
\text { السور - عن أبي جعن,، و أقرأ به. اهـــ، المبسوط: • } 17
$$




 الاغختصار، والمبهج، زغيرها، فلم أجد فيها ذكرأ لمذه الانفرادة. والشا أعلم. (

 عليها والإلدراجج:
 الألف المبلة من التنوين في
 يقول: الذي في "الشاطبية" و "التيسير" و"الهادي" و "المداية" و"الكاني" و"التبصرة" و"التلخيص" "ان
و"التذكرة" وغير ها (").

وروى (الإدراج) في الأربعة كالباقين أبو القاسم المنلي، وأبو بكر ابن مهران(N)، وغير

> (1) من الآية (YV)
(
(r) من الآية (r)
(2) (OY) من الآية
(0) (هو) ستطت من المطبوع.









 في موضع (القيامة) و(الطفنفين،. والش أعلم.

واحل من العراقيين، فلم يفرقوا في ذلك بين حفص وغيره． وروى عنه كالُّ كن الوجهين أبو القاسم ابن الفحام في＂بحريده＂؛ فروى 〉السنكت＜في共 الصّبّاح عنه．

 على ابن نفيس من طريق عبيد، والمالكيّ من طريقي（عمــــرو）و（عبيـــلـ）جميعــــا، والله （r）．أعلم
 و， －${ }^{(r)}$（التطفيف） والمرادُ بالإظهار：السكتُ، فإن صاحب＂الإرشاد＂صـــرّح بذلـــك في＂كفايتــهـ＂، وصاحب＂المبهج＂نص عليه في＂الكفاية＂له، و لم يذكرا سواه（8）．


الثالثة الباقية شيئاً، بل ذكر الإظهار في
$==$

（1）ما بين النجمتين سقط من（ز）

（
（؛（ انظر：الكفاية الكبرى：0．7 ، الكفاية في الست：فِي سورة（القيامة）
(() غ؛ (س): 》كفايته««، ولعله سبق قلم من الناسخ.
 عند الكلام على لام（بل وهل）، وأما


قلت：فثبت في الأربعة الخلاف عن حفص من طريقيه، وصحّ الوجهان هن 》السكت＜ و 〉الإدراجخ＜عنه، وبمما عنه آخذ．

وو جهُ 〉السكت＜في الإعرابه، فيكون منصوباً بفعل مضمر؛ تقديره（أنز له قيّماً）فيكون حالأ مـــن（الهـــاء）في
（1）


أشرنا إليه في＞الوقف والابتداء＜）

（r）．
تثتبيهاث



المعروف．

ذلك منهباً يأتي في الباب الآتي．


هوضع＞القيامة）و（التطفيف، والله أعلم．

$$
\begin{aligned}
& \text { Err/V : النظر : اللر المصون () } \\
& \text { E } \\
& \text { Eř-£ro/V : انظر : اللدر المصون (r) }
\end{aligned}
$$


 امتنع السكت؛ من أجل التقاء الساكنين وعدم الاعتماد(r) ${ }^{(r)}$ يـ المهزة على شيء.

 أن يكون مع القصر؛ لأن السكت إنما ورد من طريق الأشناني عن عبيد عن حفصى، وليس له إلاَ المد، والقصرَ ورد من طريق الفيل عن عمرو عن حفص، وليس لـــــه إلاّ الإدراج؛ والله أعلم.
الثالث: أن من كان مذهبه عن همزة (السكت< أو >التحقيق؛؛ الذي هو عدم السـكت إذا وقف؛ فإن كان الساكن والممز في الكلمة الموقوف عليها فإنَّ "خفيف الممز كما سيأتي





 "العنوان"، ومكّي، وغيرهم.


وأما من لم يسكت عليه؛ كالهدوي، وابن سفيان عن همزة، وكأبي الفتح عن خــــلاد


 أنغسكما و الما أنزل)

 عليه حيئذ، واللّ تعالى أعلم.









## باب الوقف على الهمز (8)

 العاحف التُمانية، وتييز الرواية، وإتقان الدراية.
(1) (1) تحرفت في المطبوع إلى: (ولذلك) باللام
(r) التبرة: 9 ع ع

( ( انظر: السبعة:

وفههم مقاصلده.
قال: ولكثرة تشعبه أفرد له أبو بكر أمحم بن مهران المقرئ رحمه الله تصنيفا حســـــــا جامعا وذكر أنه قر أ على غير واحل من الأئمة فو جلد أكثرهـم لا يقومــــون بــــه حســـبـ
(1) الواجب فيه إلا الحرف بعد الحرف

قلت: وأفرده أيضاً بالتأليف؛ أبو الحسن ابن غلبون، ${ }^{(r)}{ }^{(ا ٔ ب و ~ ع م ر و ~ ا ل ل ا ن ي ، ~ و غ ي ر ~ و ا ح د ~}$ من المتأخرين؛ كابن بصخان، والجمبري، وابن جبارة وغيرهمّ، ووقع لكثير هنهم فيه أوهام

ستقف عليها.
ولــمّا كان المهز أنثقل الحروف نطقاً، وأبحدها مخرجً، تنوّع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف، كالنقل، والبلل، وبين بين، والإدغام وغير ذلك، و كانت قريشى وأهل الحجــلز أكثرهم له تخفيفاً.
 رواية ورش وغيره، و كأبي جعفر من أكثر رواياته؛ ولا سيّما رواية العمري عن أصحابـسـه

 أبي بكر من حيث إن روايته ترجع إلى ابن مستود. وأمّا الحلديث الذي أورده ابن علي وغيره من طريق موسى بن عبيدة(ّ)، عن نافع عن ابن عمر قال: ما همز رسول الله ابتلعوها من بعلهم (ع) فقال أبو شامة الحلافظ: هو حديث لا يُحتجّ بمثله لضحف إسـناده،
(1) إبراز المطاني:
(r) ذكره في كتابه "التذكرة" مرتين: انظر: 1/ 107 و 17
(r) ابن نشيط، أبو عبد العز يز، الر بذي، ملني.
(!) المستدرك على الصحيحين:

فإن موسى بن عبيدة هذا هو؛ الرّبذي"(1)، وهو عند أئمّة المديث ضعيف.
 واعلم أنه من كانت لغته تخنيف الممز؛ فإنه لا ينطق بالممز إلا في الابتداء، والقصدُ أنّ


 ذلك أو غالبه وردت به القراءة، وصحّت به الرواية، إذ من الحال أن يصحّ في القراءة ما لا
 يأخذها الآنر عن الأول.


 فكان تَفيف الممز والحالة هذه أحقّ وأحرى.


 السا كنة في اللر ج والمتحر كة عند السكت (غ)


التحتية والدال الهملة. الظر: إبراز الماني: v-ף/r v


$$
\text { (2) من ترله: (لان الوقف عل استراحة..) إلى هنا، موجود درفيأ يُ إبراز المعان: } 1 / Y \text {. }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) تصحفت في الططبوع بالعقجمة مُ اللهملة. }
\end{aligned}
$$

قلت: وتخفيف الممز في الوقف مشهور عند علماء العربية؛ أفردوا له باباً وأحكامـــــاً،
واختص بعضههم فيه ممذاهب عرفت هـم، ونسبت إليهم، كما نشير إليه إن شاء الله تعالى./ / وقد اختص حمزة بذلك؛ من حيث إنّ قراءته اشتملت على؛ شدةَ التحقيق، والـترتيل، والمدّ، والسكت، فناسب التسهيل في الوقف، ولنلك روينا عنه الوقف بتحقيق الممــــز إذا قرأ بالمدر، كما سنذ كره إن شاء الله، هذا كلّه مع صحّة الـوراية بذلك غنله، وثبــــــوت
-النقل به لديه، فقل قال فيه سفيان الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب اللّه إلاّ بأثر (1)
 مصرّف، و جعفر بن محمل الصادق، وسليمان بن مهران الأعمش؛ ؛ي أحل و جهيه، و سلاّم بن سليمان الطويل البصري وغيرهمى، وعلى تسهيل المتطرف منه؛ هشام بن عمّار؛ في أحد وجهيه، وأبو سليمان عن قالون؛ في المنصوب المنّوّن. وسأبيّن أقسام الهمز في ذلك، وأوضّحه، وأقرّبه، وأكشفه، وأهذبّه، وأحر ره وأرتِّبــهـ؛ ليكون عمدة للمبتدئين، وتذكرة للمنتهين والله تعالى الموفق، فأقول:

الdمز ينقسنم إلى ساكن ومتحرّكّك. فالساكن ينقسم إلى؛ متطرّف؛ وهو ما ينقطع الصوت عليه، وإلى متوسط؛ وهو ما لم يكن كذلك. أمّا الساكن المتطرف فينقسم إلى لازم لا يتغير في حاليه، وعــــارض يســــكن وقفــــا، ويتخرك ك بالأصالة وصاًا.

القر آن قبله هضموم) ومثاله يف غير القر آن (لم يسؤ) (r)


#   


 غو（أنس）إويأكر）


 غr／

 أبدل（ياء؟، وإن كان قبله فتح أُبل（ألفاً）،

(^) نصلت ( (V1)، وجاءت في المطبوع: (والأرض ايتنا) وهو تر يف.
 يف＂المقالة الوافية＂）بعد نقله هذه العبارة قلت：إن ما نسبه لابن شريح وابن الباذثن من تعقيق المتوسط بكلمة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1VY) (1) النساء (1) } \\
& \text { (「) (「•): القصص: } \\
& \text { ( } \\
& \text { (؛) الأعراف: (\% ( }) \\
& \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (`) (0.) (0) } \\
& \text { (Y) ( } \\
& \text { (09): (4) (4) }
\end{aligned}
$$




 حكمَ للن بكوغنّ متوسطات.
 في
 الفعل؛ إذ ليس كل (فاء؛ تكون مبتدأة أو بحارية بعرى المبتدأ.


 واضح، واللّ أعلم.
 سنهل (1)، والذي رأيته نصاًّا في "التذكرة" هو الإبدال بغير خلاف(1)، واللّ أعلم.















ومن تبعهم.

 sry/

وقال أبو الحسن ابن غلبون كلا الوجهين/ حسن (r)" وقال صاحب "التيسير": وهما صحيحان(r) وقال في "الكايف": الضم أحسن (\&).
قلت: والضم هو القياس وهو الأصح، فقلد رواه منصوصا عحمل بن يزيـــــد الرفــــاعي
 الياء قبلها مبدلة من ألف و كان الأصل فيها الضم؛ فضـم هذه >الماء< أوله وآصــــلـل، واللخ أعلم. وأما الممز المتحرك: فينقسم إلى قسمين؛ متحرك قبله ساكن، ومتحرك قبله متحـــرك، ;كل منهما ينقسم إلى متطرف ومتونسط. فالمتطرف الساكن ما قبله؛ لا يخلو ذلك الساكن قبله من أن يكون ألفاً، أو يـــــاء، أو زاوگ!؛ زائدتين، أو غير ذلك.


> (') ترفت في المطبو ع إلى: (يقرؤها) من القراءة، والعبارة لللداي. انظر: التيسير: (1) التذكرة: 10./
> ra: التيسرير (r) (י) الكافي:
> (*) المائدة: 1 . 1

四

وكيفية تسهيل هذا القسم أن يسكن أيضا للوقف، ثم يبدل ألفا من جنس ما قبله．
والوجهه ين ذلك أن الهمز للا سكن للوقف، لم تعد الألف حاجزا، فقلبت الفمزة مــــن
ذلك ألفا لسكوها وانفتاح ما قَبلها．
وهل تبقى، تلك الألف، أم تحذف للساكن ؟ سيأتي بيان ذلك، و سيأتي أيضــــــ بيـــان
（浣．
وإن كان الساكن قبل الممز ياء، أو واوا؛ زائدتين، فإنــــه لم يـــرد في＞اليـــاءه إلا في有 وتسهيله أن يبلل الهمز من جنس ذلك الحرف الزائله، ويدغم الحرف فيه． وأما إن كان الساكن غير ذلك من سائر المروف فتسهيله أَنْ تنقل حر كة المــــزة إلى
 الساكن؛ صححيحاً، أو ياء، أو واواً أصليين، وسواء كانا حر في ملّ أو حر في لــــين، بـــأيّ حر كة تحر كت الممزة．

فالساكن الصحيح ورد منه ين القر آن سبعة مواضع： منها أربعةٌ الممزة فُ فيها مضمو مة وهي غ باب منهـم جزء＜＜


V البقرة：（1）
（

ITS•：（！）
（ \＆）（ ${ }^{(0)}$
（1）（

> وموضع واحد الممزة فيه مفتوحة وهو
 و وِ




(
(ro): النمل) (ro
(०^) : غافر (「)
(39): (8) الز
(VY): : ${ }^{(*)}$
( r 0 ) :

(1) ( )
(ㄴ) (
(1.) (1.)
(r•) : (י')
(V) (')

التيسير: 1 199




 ومتوسط بغيره：


 و》



 ومع المكسورة
（4）（4）ومع المتو（1）

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ثي (ز) 》أو ياء زائدَّه ولعلها سبق نظر. } \\
& \text { (广) الإسراء: (Г ) مـ سورة } \\
& \text { ( } 1 \wedge \text { ) ( الأغراف: } \\
& \text { ( } \mathrm{VA} \text { ) ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { (؟) التور: (\%) } \\
& \text { (ra) : ( }{ }^{(\%)} \\
& \text { (or) (*) } \\
& \text { (؟) الأنبياء: (ז) }
\end{aligned}
$$

，
 ．${ }^{(1)}{ }^{\text {M }}$
 $\varepsilon\lceil\varepsilon /$

 متصالً به رسماً، أو منفصالًا عنه．فالمتصل يكون ألفأَ وغير ألف．
》
 ，〉بين بين، ومع 〉لام〈 التعريف بالنقل．



 الأولى والفاء في الثانية، انظر：الننر ：／／
（rv）（r）
（؛）
（11．）（＊）

 \＄ي هنا الباب．انظر：اللر النثير ：r／
（1－）（ ${ }^{(\mathrm{l})}$
（＾）في المطبو ع：（إنه هو）وهو تحريف．

مذهب البمهور من أهل الأداء، واختياري．（1）وبه قرأ صانب＂التجريد＂على شــــــيخه الفارسي، ورواه منصو هاً عن همزة غير والحد، و كذا الحكم في سائر المتوسط بزائد؛ وهو ما انفصل حكمأ واتصل رسمأ منا سيأتي في أقسامه． وذهب كثير من أهل الأداء إلى الوقف بالتحقيق في هذا القسم، وإجرائه ب大رى المبتدأ،

 ＂التجريد＂على عبد الباقي． وذكر الو جهين جميعاً صـــاحب＂التيســـير＂و＂الشــاطبية＂و＂الكـــافي＂و＂الهدايـــة＂ ，＂التلخيص＂．
 غيره التخغيف لعدم تقدير انفصاله．

 المتوسط بزائد．والنخ أعلم． والمنفصل رسماً من الممز المتحرك الساكن ما قبله؛ فلا يخلو أيضاً ذلك الساكن مــن أن
》عذاب أليم《، 》ئِده إليك《 وقد اختلف أهل الأداء في تسهيل هنا النوع وتعقيقه：


 ＂الشاطبية＂وذكره أيضاً ابن شريح في＂كافيه＂وبه قرأ على صاحب＂الروضة＂．
（1）جانع البيان：11／11 ro：الكا
（r）أهل اللحظ：النظر كئخرة العين،＇

وهؤلاء خصوا بالتسهيل من المنفصل هذا النو ع وحده، وإلا فمن عمم تسهيل جميع (1)
 لأنه لم يفرق بينهما.

 كثير من الشاميين والمصريين وأهل الغرب قاطبة، وهو الذي لم يبز (r) أبو عمرو الــــــــــياني

 مكي، وسائر من حقق المتصل خطا من المنفصل، بل هو عنده من باب أولى. وقد غلط من نسب تسهيله إلى أبي الفتح مُن شرح "قصيدة" الشاطي فظنَّ أن تسپيله من 〉زيادات< الشاطبي على "التيسير" لا على طرق "التيسير".

 المتدآت.

 وغير ها وصلاُ ووقفاً فهو الصحيح المعمول (8) عليه والمأنخوذ بها قلت: والو جهان من النقل والتحقيق صحيحان معمول بمما، وبما قرأت وبمما آخذ، والله أعلم.
(1) في الططبرع (جمع) غَريف.

 (٪) غَرفت فِ الططبوع إل (الموكل)
(*) جامع البيان: /(111 11


 هذا أيضاً من غير فرق بينهما.



 بغيره على أحد من شيوخي، ولا آخذل بسواه واللّ المونق.






 الططوعي.
 قبلها في حكم المتو سط، ومذا هو القياس الصحيح، قال: وبه قرأت. (ْ)

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) فِي المطبرع: (سهل هذا) وهو غريف إذ لا وجه لــ (هذا) كما يتضح من السياق. } \\
& \text { (r) (أبي) سقطت من الاطبرع. } \\
& \text { (1) (1) في الططبرع (وغيره) بالأفراده غريف. }
\end{aligned}
$$

قال ابن مهران: وعلى هنا؛ يعين تسهيل المبتدأة حال وصلها بالكلمة قبــــهاها، يـــلّ




 صاحب "المهج" على شيخه الشريف العباسي عن الكارزينين عن أبي بكر الشذائي.

 طرقه.







(YI): (「)
(r) (ro) (r) البقرة)
( 1 ( 1 ) (
(


(

(YVO) ( البقرة) ( (I)


وانفرد الـلافظ أبو العلاء بإطلاق تخنيف هذا القسم مع قسم الألف قبله كتخفيفه بعد
 ما قبلها على القياس، وذلك ليس .معروف عند القرّاء، ولا عند أهل العر بية. (r)



 متو سطاً بنفسه أو بغيره:


 ,


الثالثة: مفتوحة بعد فتح نو 》 .








فتسهّل الممزة في الصورة الأولى؛ وهي المتو حة بعل ضمّ، بإبدالما واواً، وين الصـــورة الثانية؛ وهي المفتوحة بعد كسر بإبدالما ياء، وتسهيلها في الصور السبع الباقية (بين بـــين؟؛


 قلت: وهذا خخالف للقياس لا يثبت إلآ بسماع. و حكى بعضهم تسهيل الممزة المضمومة بعد كسر، والمكسورة بعد ضمّ، بين الممـــزة وحر كة ما قَبلها.

والمتوسط بغيره من هذا القسم؛ وهو المتحرّك المتحرّك ما قبله؛ لا يخلو أيضاً مـــــن أن يكون متّصلاً رسمأ أو منفصلاً رسمأ:
 وحروف الجر) ولام الابتداء، وهزة الاستغهام وغير ذلك، وهو المعبّر عندهم بالمتو ســــــط

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) لم أجده هِ باب (وقف همزة) من "الكفاية" الحمقّق. } \\
& \text { (r) تصحفت في المطبو ع إل (الالكي) }
\end{aligned}
$$






بزائلد؛ فإنّ الممزة تأتي فيه مفتو حة و مكسورة ومضمومة، ويأتي قبل كل من هذه الحر كات
الثلاث؛ كسرٌ وفتح، فيصير ست صور：

》و لأبويه《، 》لأهب<<، 》لأنفسكم《، 》لآدم《.
》





》أواري《．
فتسهيل هذا القسم كالقسم قبله؛ يبل في الصورة الأولى؛ وهي المفتوحة بعد الكسر،

 أيها و والأرض فسهّله ابلمهور كما نقدم، وحتّقه جماعة كثيرون．

 بنغسه تسع صور：
者

الثانية：مفتو حة بعد كسر تخو
（1）（أيضا）سقطت من المطبوع．


．

．أجلهمه｜

．AB


السادسة：مكسورة بعد فتح نُو

أُعدّت ها أولياء أوليك,

الثامنة：مضمومة بعل كسر نحو
أولئك
التاسعة：دضمومة بعد فتح نَو

 بعل الضمّ واواً، وبعد اللكسر ياء، وتسهّل 〉بين بين＞في الصهور（٪）السبع الباقية سواء．
 القياسيّ الذي اتفق عليه جمهور أئمة النحويّين والقراء． وقد انفرد بعض النحّاة بنو ع من التخفيف، وافقهـم عليه بعض القـــــرّاء، ونحالفـــهـم
（1）في（س）：》（هال إبراهيمه ومو نحطأ．
（＇）（قال）ستطت من الططبوع．
（r）تصحفت في المطبوع بالسين المهملة، مكا أدّى إلى تحريف المراد． （؛）كذا وما يليها بالماء، وتصحفت في الطبوع بالتاء．

 وسنذكر ذلك كلّه مستوف، مبيّناً للصواب بكول (r) الله وقوّته. فمن القسم الأول: وهو اللي ذكره بعض النحاة؛ إجراء الياء والواو الأصليين بــــرى الزائدتين، فأبدلوا الممزة بعدهما من جنسهما، وأدغموهما(") في المبدلة، من قسمي المتطرف والمتو سط المتصل، حكى سماع ذلك من العرب، يونس والكسائيّ، وحكاه أيضاً ســــيـيويه




 و و مذكر أكثر الأئمة من القرّاء والنّحاة سوى >النقل كأبي الـسن ابن غلبون، وأبيـــ

 اختيار ابن بعاهل وغيره، وهو القياس المطّرد إجماعاً.

وانفرد الـلافظ أبو العاء فخصّ جواز الإدغام من ذلك بكرف >اللين> و لم يكزه بـــرف

 والمواب عن ذلك أن الإدغام فيه تقديريّ، فإنّا لا لفظنا بياء مشدّدّدة، وواوٍ مشــــدّدة؛
(1) ها بين النجمتين سقط من (ز)
() يُرفت في الالطبر ع إل (كمم)
(「) في المطبر ع (أدغموها) بإلإفراد، وهو خطأ



تخفيفاً للهمز، قدّرنا إبدال الممزة بعل حرف المدّ وإدغام حرف المل في الهمز ． ونظير هذا إدغام أبي عمرو
 تقديري والله أعلم．

 طاهر ابن سوار، وأبو الفتح بن شيطا، وأجاز نحاة الكوفين أن تقع همزة＞بين بين＞بعد كل سُاكن، كما تقع بعل المتحرك، ذكره الأستاذ أبو حيّان في＂الإرتشاف＂وقال：هنا مخالف
（r） لكالام العرب انتهى．
وانفرد أبو العلاء الممدالي من القرّاء بالموافقة على ذلك، فيما وقع الهمز فيه بعد حرف


الألف وغيرها؛ من حيث اشتراكهنّ في المّلّ（ڭ）
 معها النقل ولا الإدغام، بخالف الياء والواو، والله أعلم． على أن الحافظ أبا عمرو اللاني حكى ذلك في 》هوئلاً《 و 》الموعودة《＂وقــــال：إنــــه
 من يأنحل به، والله أعلم． وأجاز بعض النحاة الاستغناء عن النتل بعل الياء والواو؛ إذا كانا حر في ملّ، بكـــــف
（1）كذا في（P）وهو الصواب، وفي بقية النسخ（عمرو）بواو، وهو خطأ، إذ المراد أبو عمر الجرمي، وتقدمت ترجمته ص90：
 بالميم، وكلاهما تصحيف．
 لى ج) ولم يوافق على هذا التخفيف أحد من القراءاء



 ومنا هو الصحيح الذي قرأنا بـا به، وعليه العمل.



كتابه في "وقف همزة" فيها مذاهب:

 بغير حر كتها الأصلية().

لا يقعان بعد ضيّة.




(1- (1) (
. Evo/r £Vฯーミvo/r:
 (1). الإتْباع، وهذا مسموع مطّرد، ذكره سيبويه وهي
 (r).



 مطّرد، وحكاه سيبويه، وقال: هو قليل (8)، وقاس عليه الكوفيّون؛ فيجيزون (>يســـــالونه



 وأحاز الكوفيّون وبعض البصريّن إبدال الممزة على حسب إبدامها في الفـــــل، وروى
الفرّاء، وأبو زيد؛ ذلك عن العرب(1).


 البحر الهـط: $19 / \mathrm{c}$












〉استهز أ؛؛ 〉استهزيت< فيجب على 〉استهزيت> (يستهزون>().

 وقد وافق على ذلك في الوقف عن همزة، كثير من أهل الأداء، و．جاء منصو صاً عنــــهـ، ،





共


اهـــــــاريخ بغداد: ז/זד
(ْ) غرفت فِ المطبوع بالب: (الطاء)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النظر ترجمنه ص: } \\
& \text { 9./1 : } 1 \text { : (1) }
\end{aligned}
$$

(1)

قلت: وهانا نص صريح هِذا الو جه، مع صحتّه في القياس والأداء. والعجب من ألي الحسن الستخاوي ومن تبعه؛ هن الو جوه المتحملة المشار إليها بثول الشاطبي:
وهستهز

 ولو كان كذلك لقال: قيالو وأشملا.
 بـا لـمزة في الوقف، وكمن نص على صحته صاحب "التيسير" في كتابه " "ــــــمع البيــــان" وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره.

 (r) عمل عليه

قَتت: فهنا الني أشار إليه الشاطبي بالإلماله ولا يصحِّ رواية ولا قياساُ، و الله أعلم. وذهب بعض النححاة إلى إبلال الممزة المضمو مة بعل كسر والمكسورة بعل ضمه، حرفــا

 أكبر أصحاب سيبويه، فقال الحافظ أبو عمرو اللاتي في "جامعه": هذا منهب الأخفــــش
(1) من قوله: روى عحمد بن سعيل... إلى هنا، بنصه في جامع البيان: ا/ق9 1-1 1 ا إلا أنه قدم رواية عممد بن سعيل على رواية الأنباري.
 ¿ ع 9 : انظر: تر جمته ص)

النحوي" الذي لا يكوز عنده غيره(1)، وتبعه على ذلك الشاطبي، وجمهورُ النحاة على ذلــك عنه.


 سيبويه" (r)، والذي يككيه عنه القراء والنحاة إطلاق الإبدال في النوعين، وأجازه كذلك عن همزة في الوقف أبو العز" القلانسيّ وغيره، وهو ظاهر كالام الشاطبي.

 خاصة عن أهل واسط وبغداد، وحكى تسهيل (2) (بين بين> عن أهــــــل الشــــام ومصــر المـا والبصرة.
وحكى الأستاذ أبو حَّان النحوي" عن الأخفش الإبدال في النوعين، ثم قال: وعنــه في المكسورة المضموم ما قبلها من كلمة أخرى التسهيل >يين بين>")، فنص" له على الو جـهـهين جميعاً في المنفصل.
 وأخذوا اعذهب سيبويه في ذلك وهو؛ >التسهيل؛ بين المُمزة وحر كتها، وهو مذهــــب أبي الطاهر صاحب "العنوان" وشيخه عبد البلبار الطرسوسي، وأبي العبـــاس المـــهـوي، وأبي طاهر ابن سوار، وأبي القاسم ابن الفحّام صاخب "التجريد" وأبي الطيّب ابن غلبون، وابنه
(1) بامع البيان: 1.9/1

 |Ar:
(؛)


 الر سم، كما سنوضّحه من التخفيف الرسمي، وهو اختيار الـلافظ أبي عمرو الدالي وغيره. وذهب جماءة من النّحاة إلى جواز إبدال الممزة المتطرفة في الوقف من جنس حر كتـهـا






 و كذلك يتفق هذا التخفيف مع المتقدّم حالة الرفع إذا الضضم ما قبل الممز، و وحالة البـــر إذا


الأول تخفف بكر كة ما قبلها، وعلى(r) هنا التخفيف بحر كة نفسها.
 الإشارة، وفي تُفيفها بكر كة ما قبلها تُتنع، ولا يعتدّ بالألف التي قبل الممزة؛ لأها حـا حــاجز غير حصين، فتقدّر الممزة معها، كأهنا بعد متحرك في سِيأر أحكامها.

 بن أممل وغيره، واختيار الحافظ أبي عمرو كما أذكره. والقّسم الثاين الني ذكره بعض القرّاء، التخفيفُ الرممي، ذهب إليه جماعة من أهـــــلـ


الأداء؛ كالحافظ أبي عمرو الداين وشيخه أبي الفتح فارس بن/أممل، وأبي عمدل مكي بـن "
 المتأخر ين. والمراد بالر سم: صورة ما كتب في المصاحف العثمانية، وأهلُ ذلك عندهم: أن سُلَيماً
روى عن همزة أنه كان يتع في الوقف على الممز خط المصفف (1).

ومعنى ذلك أن همزة لا يألو(r) في وقفه على الكلمة التي فيها همز اتّباع ما هو مكتوب
في المصحف العثمانِ، البِمع على اتّباعه( ${ }^{(\Gamma)}$
 اللصحف؛؛ خخفّفه به دون ما خالفه وإن كان أقيس، وهنا معنى قول اللـاين في "التيســـــير":
 كما قدّمنا.





(") من الآية (r^) الإسراء، وكمبت في التيسر ( لسيئة) وليس صوابأ مع أفا قراءة صحيحة لنافع وابن كــير وأبي

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) أي: لا يدعه، ولا يرّال يغعله، التا (الو (الو) }
\end{aligned}
$$

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

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

ومعنى قوله: >دون القياس،: أي البُرّد عن ا'تاع الرسمـ كما مثّل به، وليس معناه؛ وإنْ
 بيّنا ونبيّن، ولا بدّ حينئذ من معرفة كتابة الممز ليعرف ما وافق القياس يُ ذلك ما ما خالفه.
 كتاز هـا(1) كسائر الحروف.




 مواضع عن القياس الالطّرد لمعن.



(يستحي> و (يُحي> ونو ذلك لاجتماع ع الثلين(4).
 أجل اجتماع الثلين، إذ لو حذفت لـصل الإجحاف من أجل (1) أنَّ الياء قبلها مشــــــدّدة،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (كّا) سقطت من المطبو ع } \\
& \text { (r) ين المطبوع: (إذا) وهو تَريف. } \\
& \text { (V乏) (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (*) } \\
& \text { (1) في المطبرع: (فيهمـا) وهي زيادة ليست في النسخ. }
\end{aligned}
$$

نصَّعلى تصويرها ألفاً فيهما و في
"هـجاء السنُّةَة" له (r)
وقد أنكر الحافظ أبو عمرو اللاني كتابة ذلك بألف، وقال: إنه خحلاف الإجماع ع وقال السخاوي": إن ذلك لم يُقُلْ أبو عمرو عن يقين، بل عن غلبة ظَّنّ وعدم اطّالاع،

ثَّ قَّ قلت: و كذلك رأيتها أنا فيه، وقد نصَّ الشاطي وغيره على رسمـ (هـــيّء> و >يـــهـيّء> بياءين، والله أعلم.
و وي المضموم مـا قبله
 و (يستوون> لذلك.
و كذلك حذفت في (رؤياك) و(رؤياي> في جميع القر آن، فلم يكتب هلا أيضاً صـــورة،
 العثمانية قريبة الشكل بالراء، فحذفت لذلك، ويمتمل أن تكون كتبت على قراءة الإدغام، أو لتشمل القراءتين تحقيقاً وتقديراً؛ وهو الأحسن. و وي المفتوح ما قبلها

صورت لكانت >ألفاً وكذلك حذفت الألف اليت قبلها بعد الدال(1)
(1) انظر تربمته ص:
(') قال الشاطبي:
هيّء يهيءء مع السيءَ هِا ألف . * نِ يائه رسم الغازي وقد نكرا
انظر : العقيلة: ب

rq.
(*) في المطبوع: (وروي) وهو تشحيف
(־) انظر الققنع: ع

وإنّما حذفا اختصصارً وتخفيفاً، أو أفما لو كتبا لاجتمعت الأمثال؛ فإن الألف التي بعد الفاء ثابتة بغير خلاف، تنبيهاً عليها لأفا ساقطة في اللفظ، بخلاف الآخر تين فإفهمــــا؛ وإن そそN／

حذفتا خطّاُ، فإن موضعهما معلوم، إذ لا يمكن النطق بالكلمة／إلا هـما（1）． وقال بعض أئمتنا：في حذفهما تنبيه على أن اتباع الخـط ليس بواجبب، ليقر أ القــــارئ بالإثبات في موضع الملذف، وبالحذف ين موضع الإثبات إذا كان ذلـــــك مـــن وبــــوه
（r）．القراءات
و كنلك حذفت صورة الممزة من وكذلك＞استأجره＞و＞استاجرت＞فيما ذكره أبــــو داود في＂التـــتزيل＂（\＆）و كذلـــك


 تبوأه و كان قياسها الحلف وأن لا تصور؛ لأن قياس تخفيفها النقل، ويلحق هـا قراءة همزة وخلف، （فالنشأة）كتبت بألف بعد الشين بلا خحالف لاحتمال القراءتين؛ فهي في قـــــــراءة أبي عمرو ومن معه من ملَّ؛ صورةٌ الملّة، وين قراءة حمزة ومن معه كمن سكُّن 〉الشين＞صــورةُ الممزة）

و و يسألون بالـذف، فما كتبت فيه بألف فهي كالنشأة؛ لاحتمال القراءتين؛ فإنه قرأها بتشديد السين




 （1）انظر：المقنع： 9 ع

 و,

و والسوأى
 تابعة لألف التأنيث في الإمالة(r)

غين غير هذا الموضع (r)
و و


تكفيفاً لاجتما ع المثلين على القاعدة

تَكتب على قراءة من سكنَ تخفيفاً.
居.
 أُلفاً؛ مع وقَوعها متطرفة بعد ساكن، وتبعه على ذلك الشاطي، فجعلها أيضاً ما خـا خرج عن
( ${ }^{(0)}$.


$$
\begin{aligned}
& \text { (') انظر: المقنع: } \\
& \text { () }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( المقن: } 9 \text { ( }
\end{aligned}
$$

 والصواب أن صورة الممزة هنها محذوف على القياس، وهذه الألف وقعت زائلدة كما كتبت في وهنا عتمل أيضا في وذكر بحضهم في هنا الباب الذين وليس كذلك، فإن الألف في هذه المواضع الثلالثة لا تعلق لها بالهمز، بل تختمـــــــــل
 وردان، كما تقدم ين باب >الهمز المفرد> والأمر الثاني أنه قصد بزيادها أن يفرق بين هــــنه
 ذلك بألف كما فرق بزيادة الألف في >مائة< للفرق بينه وبين >منه> ولتحتمـــل القراءتـــين أيضا.

و كذلك زيادة الألف في: لا ملنحل لما هنا والهه تعالى أعلم.
وأمّا
القياس و كذلك في
والعجب من الشاطبي كيف ذكر مسؤلاً مُا حذفت منه إحلى الواوين.
 في بعض المصاحف، فما حذف اختصلر" للعلم به فليس من/ هذا الباب و كذلك حذف في في
 () كحذف غير ذلك من الألفات للتخفيف. وخرج من الممز المتحر ك بعد الألف من المتوسط أصل مطّرد و كلمات غخصو صـــــــة،
(ك) (「)

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

فالأصل المطّرد ما اجتمع فيه مثلان فأكثر وذلك في:
 ${ }^{(0)}{ }^{(0)}{ }^{(18)}$


 يكمع بين صورتين.


 وني سائر المصاحف ثابتأ.
(1) (
(r) الأحزاب: (ع)
(r (r): الأنفال
(IVI) ( ${ }^{\text {( }}$ (
(rv) : المر ( ${ }^{\circ}$ )
(11^,
(r) ( ) ( الإسراء)
( ( ) من الآية (rov)
(1) من الآية (1)

(1) (1) (1)
(「(I) (「) من الآية)
 كـنوف أيضاً.


 (ا)وما كانو أؤلياءه) والهُ تعالى أعلم.




كحذفوا صورة المهزة لثشبه الواو بالراء، والشأ أعلم.
 راحادة، واختلف علماؤنا في الألف الثابتة واليخدونة، هل الأولى أو الثانيانية.
 أز

بالثبوت.

(r)





> (0) بن الآية ( (71)

( ()
 إعلالان.

وذهب غيره إلى أن الثابتة هي الأولى، وأن الثانية هي المخلوفة، واســـــتالوا بخمســــــة أو جه:
أحدها: أن الأولى تلّ على معى (1)، وليست الثانية كذلك، فحخفُها أولى. والثاني: أن الثانية طرف، والطرف أولى بالحذف.
والثالث: أن الثانية حذفت في الوصل لفظاً، فناسب أن تحذف خَطّاً.

يتحقق بالثانية، فكان حذفها أولى.
والخنامس: أن الثانية لو ثبتت لرسمت ياء، لأها قياسها؛ لكوفا منقلبة عن ياء.
وأجابواعن (الأول\: بأن الزائل إنا يكون أولى بالحلف من الأصلــــــيّ؛ إذا كـــانت
الز يادة بكرّد التو سع، وأما إذا كانت للأبنية فلا.
وعن الثاني: بأنًا لم نحذف لالتقاء الساكنين؛ بل للمثلين، وأيضاً فقد غيّر الثاني لالتقــلـ اللساكنين كثيراً.
وعن الثالث: بأن عكلّ القلب اللّفظ، ومحلّ الحـذف الخطّ، فلم يتعدّد الإعالال يُ واحــد

وخر ج من المتطرف بعد الألف كلمات وقعت الممزة فيها مضمومــــــة ومكمـــورة؛
俍


$$
\begin{aligned}
& \text { (9) (9) (9) }
\end{aligned}
$$

 () () إي و ودعاء< لَ



(Y) (Y) (Y)
(
( (
(؛) انظر: المتنع: 7 ( 7
(Y) (")

( ( 1 (

(\%) (\%) من الآلئ (\%)


 (r) الظظر : التقع: 10

(\%) الظر: (\%)
(ra) (ra)
(rr) (Va)
( $(\cdot)$ ( $)$




فما كتب من هذه الألفاظ؛ بالواو فإن الألف قبله تحذف انختصاراً، وتلحق بعل الــواو منه ألف، تشبيهاً بواو تثبت لوقوعها طرفاً.
والمكسورة صوترت الممزة فيه ياء في أربع كلمات بغير خالاف، وهي كمنْ تِلْقَــــاعِى







 بن قيس على إثبات الياء فيهمانـ
وقال الداني: ومصانحف أهل المدينة على ما رواه الغازي بن قيسن بالياء.






 هو (الياء؟، واللّ أعلم. وخر ج من المنز التحركرك التطرّق المتحركُ ما قبله بالفتح كلمات، وقعت الممزة فيـها
مضمومة ومكسورة:








(1) (10) من الآية (10)

(1) (1) (1)
(1) (19) (1) (
(
(VV) (i) (1)

(rq) (
(1)


(1) (1) (



(י(י) من الآية) (Yi)

المصاحف كتب بغير واو، و الألف بعد الواو في هذه المواضع تشبيها بالألف الواقعة بعل واو الضمير.
〉الأنعام<r(إلا أن الألف زيدت قبلها ولها وقد قيل: إن الألف هي صورة الممزة في ذلك، وأن الياء زائلدة.
 بالاتفاق، فحمل المكسورة على نظيرها أصحت. وأيضًا فإنْ الألف زيدت قبل الياء رسما في
 وأيضا" فإنّ") الكتاب أجمعوا على زيادة الألف في (مائة) قبل الياء، ليفرقوا بينها وبـين

 أعلم.


> (') من الآية (1r)
> (r) من الآية (
 مبارك، ثُ ردّها، ونصّه: وذهب الـانظُ في "النشر" إلى أن الياء... الصورة، والألف زائدة، ورجّح على ذلـــك بثلاثة أمور:

 الثاني. اهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (" تَرفت في الططبوع إلى ياء >يس" }
\end{aligned}
$$

فيه كتبت ألفاً على غير قياس، وإنكارُ الداين ذلك وأها كتبنت ياء على القياس (1).
 تخفيفها وقفا "كذلك على لغة من يقف عليه بذلك كما قدمنا.

وقيل: اعتناء ببيان حر كتها.

الممزات المبتدآت لذلك.
والأوّل هو الصواب؛ لظهور فائدته، وبيان ثرتهته، والله تعالى أعلم.



 من يسقط الهمزة رأساً، أو لتحتمل القراءتين إبُباتا" وحذفاً، واللّا أعلم.







المتعن: ov-04

وخرج من ذلك الممزة المضموْمة بعد كسر، ما لم يكن بعدها واو، غيو (ولا ينيبـــكِ،


 وين: على غير قياس؛ تخفيفاً واختصاراً، إذ كان موضعها معلوماً. و كذلك اختلفوا في 〉أريت) وأريتمَ وأريتكمَ في جميع القرآن، فكتــــب في بعــض العصاحف بالإثبات، وفي بعضها بالحذف؛ إمّا على الاختصار، أو على قراءة الحذف.
 فقط، والصحيح إبحراء الخلاف في الجميع، والله أعلم.


 المنقلبة، وأن هذه الألف الثابتة هي صورة الممزة كما ساليأتي بيانها



 واللهُ أعلم.
 زائدة كما قدمنا، والياء فيه صورة الهمزة قطعاً.

 حيث وقع بزيادة ياء بعد الممزة، قال: و كذلك رسمها الغازي بن قيس في كتاب "هـجــاء السنّة" اللذي رواه عن أهل المدينة(r).
قال السخاوي: و كذلك رأيته في المصحف الشامي(")
 الزلئدة الألف، واللة أعلم.
 وقع أولّا، بل صورت بـسب ما تخفف به حالة وصلها بما قبلها؛ إجراء للمبتدأة في ذلـــك برى المتوسط، وتنبيهاً على جواز التخفيف جمعاً بين اللغتين.



 ورسم (مؤلاء) بواو، ثع وصل هاء التبيه لـذف ألفه؛ كما فعل في أيا أيها


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (1) } \\
& \text { (r) المقنع: \&ه وفيه: (مصاحف أهل المدينة وأهل العراق وغيرهما) } \\
& \text { rar : الوس } \\
& \text { (9) (9) (9) (9) }
\end{aligned}
$$

الحذوفة الألف، فالألف التي بعد الياء هي أللف (ابن)، هذا هو الصواب، كما نصَّ عليــهـ أبو اللمسن السخاوي ونقله عن المصحف الشامي رؤية، و كذلك رأيتها أنا فيه؛ غير أن هـا

وهذا المصحف الني ينتل عنه السخحاوي ويشير إليه >بالمصحف الشاميَ< هو بالمشـهـل
الشُقي الشمالي الني يقال له >مشهل علي< بابلامع الأموي من دمشق الغرو سة.

 رمه اللهَ وأنّ الستحاوي رمه الله كان سبب بحيئه إلى هذا المكان من المامع.


الأموي، المعروف بالمصحف >العثماني〈.
ثَّ رأيتها كذلك بالمصحف اللني يقال له >الإمام> بالديار المصرية، وهــــو الموضــوـوع ع

>الأعراف< ألفاً مفصولة.
وأمّا

友

الميم بلا نظر.
وقل منع أبو محمل مكي الوقف عليها، ظنّاً منه أنّ الأصل (هاؤمو) بواو، وإنا كتبــــ على لفظ الوصل فحذفت لالتقاء الساكنين كما حذفت في إسند ع الزبانية (r) فقــالا: لا يكسن الوقف عليه، لأنك إن وقفت على الأصل بالواو خالفت الخط، وإن وقفت بغير واو
() انظر: الو سيلة:
(') (متو سطة) سقطت من المطبو ع.
( الحلق: (

وذكر الشيخ أبو المسن الستاوي يُ (شر حها معني ذلك.







 كُّبت على مراد الوهل تنيهاً على التخفيف.


 والشا أعلم.


1.1/1 (1) اللششف:


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآية (VI) و"ظر : المقنع: } \\
& \text { (8) من الآية (६१) رانظر : المقنع: ه9 } \\
& \text { (1६0) الأعراف) } \\
& \text { (r) (r) (1) النمل } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

وأولات) وأولاء> هملا على أبخواته.

 لاطراد حذف الألف من (يا) حرف النداء، ولكن إذا أمكن المحمل على عدم الزيادة بــــلا معارض، فهو أولم، واللّ أعلم.

 ,
 في مصاحف العراق، ور"ّما في غيرها بألف واحدة، و كذلك سائر الباب، والله أعلم.
 الممزة فيه ليست أولا؛ وإن كانت (فاءه، بل مي مثلها في (يئن) و(يئــــط ط) و كذلــــك في
 وحذفت الممزة المتوحة بعد >لام< التعريف من كلمتين: إحداهما الآن المتوسطة، وذلك باعتبار لزوم هذه الكلمة الأداة.
واختلف في الذي في سورة (البِن) وهو رهذه الألف هي صورة الممزة، إذ الألف التي بعدها عـذوفة على الأعل الختصارا.
 وقبلها لاحتمال القراءتين، فهي على قراءة أهل الحـجاز والشام ظاهرة تَعيقا، وعلى قـــراءة

> (') جاءت العبارة في (س): 》"گتمل الزيادة كزيادماهِ
> .
 انظر: الوسيلة: 9 ع ع

فقيل: إن الياء زائدة، والصوابُ زيادة الألف لا أذكره.

زائدة، ولا وجه لز يادها هنا.
 والياء بعدها هي صورة الممزة؛ كتبت على مراد الوصل")، وتزيلاً للمبتدأة متزلة المتو سطة بغيرها ${ }^{\text {(2) }}$
 فذهب جماعة إلى زيادة الياء الواحدة.

 كتب ذلك على الإمالة، فصوّرت() الألف الممالة ياء، وحذفت الألف اليّ بعد الياء الثانية

(`) جاء في حاشة (ك): قوله: فصبرّت الألف الممالة، يعني رسمت ياء، والألف قبلها صورة الممزة، والياء بعدها هي الياء المفتو حة التي حذفت الألف بعدها، فــــيـيمير ثلاثة ألفات: ألف صورة الممزة، وألف مكال كتب ياءء، وألف حذف بعل الياء المفتوحة.


 القصيدة الدالية" تأليف سنيدي أحمد بن مبارك رممه الله ونعننا بعلومه. اهـــ



 الناسخ سِّنَّ، والشأ أعلم.

 للسلف قَدْرمه، وعرف كمَ حقَّهم.




〔09/1 وبالاً لاشتشال/ القلوب هِا



ra. :
(ه) تَرفت فِ الططبوع إلى: (الألف التَ بعد)

 1r1-11A :


والأثر فقد رواه الحافظ أبو بكر بن أبي داود بألفاظ مضطربة غتالفة، وكلّها منقطـــة، (1). لا يصح
 به، ثم يتر كه لتقيمه العرب بألسنتها، ويكون ذلك بإجماع من الصحابة، حتى قال عليّ بن

 وو جه كالا منها إلى يِصْر من أمصار المسلمين.
فماذا يقول أصحاب هذا القول فيها؟ أيقولون إنه رأى اللّحن في جميعها متفقاً عليـهـ؛ فتر كه لتقيمه العرب بألسنتها؟ أم رآه في بعضها ؟ فإن قالوا: في بعض دون بعض؛ فقد اعترفوا بححّة البعض، ولم يذكر أحدٌ؛ منهم ولا من غيرهم؛ أن اللحن كان في مصحف دون مصحف، ولم تأت المصاحف غختلفة إلا فيمــ هو من وجوه القراءات وليس ذلك بلحن. وإن قالوا: رآه في جميعها؛ لم يصح أيضاً فإنه يكون مناقضا لقصده في نصــــبـ إمــام
 رهم سادات الأمة وعلماؤها؛ فكيف يقيمه غيرهم (r).

 الممز لنذكر ما صح أيضاً ما لا يصحّ، فإنّ الذين أثتبوا الوقف بالتخفيف الرسمي، اختلفـوا



 (؛ (' تصحفت ين الططبوع بالهملة والقافين.

في كيفيته انحتلافاً شديلاً؛ فمنهم من خحصّه مكا وافق منه(1) التخفيف القياسي ولو بوجـــهـ،
 وابن شريح، ومكّي والشاطبي وغيرهم.

 كان مرجوحأ، باعتبار التخفيف القياسي.
فقد يكون ذلك بالواو المضة نحو
بالواو.
وقد يكون بالياء الغضة، نحو
بالياء.
وقد يكون بالألف نحو
وقد يكون (بين بين) نحو ما مثّلنا به عند مَن وقف عليه بالرَّوم الموافق للمصحف كما كما سيأتي، ونَو .

و وعاء و

وقد يكون بالن




(') (') ("منه) سیطت من (ت) والمطبو ع

(r) في المطبوع: (الر سم×وهو تريف.
(المهموز بتسهيل لا يخالف المصحف وقال الحافظ أبو عمرو اللاني في "جامعه": وقد اختلف علماؤنا في كيفية تسهيل هـــا

 و كذلك
 أيضاً.
 حمالً على سائر نظائره؛ وإن اختلفت صوركَا فيه، إذ ذلك هو القياس، قال: وهذا(r) ${ }^{(r)}$ مذهب شيخنا أبي الحسن رمحه الله.
وقال آخروون: تسهَّل الممزة في ذلك بأن تبل بالحرف الذي منه حر كتهاها، موافقــــــــة

 اختياري أنا؛ وإن كان المنهب الأول هو القياس فإن هذا أولى من جهتين: أححدهما: أن أبا هشام(گ) و خحلغاً رويا عن همزة نصّاً(م) أنه كان يتبع في الوقف علــــــى
 . دون الألف لحخالفتهما إياه

(r) من الآيات (ragry ra)
(r) تحرفت في المطبوع إلى: (ركان هنا ) وما في النسخ موافق لقول الداني في جامعه. MNV V:



 حكاها سيبويه وغيره من النحويّن.


يعني سيبويه: وهم الذين يكققون في الوصل. (r)



 ومنهم من رأى إظهاره لكون البدل عارضأ، فالهمزة في التقدير والنية، وإدغامُها كمتنع.






 البيان: ا/قه 1 /


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في (ت): 》 (ڭواجبب" و كذا في المطبوع }
\end{aligned}
$$



〈和 خالصة في نحو

倍

（الموزة）．
ولا يبالون ورد ذلك على قياس أم لا، صحّ ذلك في العربية أم لم يصــــــع الختّلّـــت الكلمة أم مُ تختلّ، فسد المعنى أو لم يفسد．





 بخطّه لا يعكن أن ينطق بالألف بعدها إلا بغتحها، ثم يمدّ على الألف من أجل التقاء الساكنين．

〉المتروك《، على أن بعضه أشد نڭرا من بعض． فأما إبدال الممزة ياء في نحو
（1）تصحفت في الططبو بالدال المهملة، وليست في القرآن． （r）تحرفت في الالطبر ع إل：（ناقم）بالتاء الفوقية المئناة． （r）تصحفت في المطبوع عإل：（جابر）بالموحدة من أسفل．
(أبناؤ كم) , وأحباؤه) فإني تتبعته من كتب القراءات ونصوص الأكمة، ومن يعتبر قولمم





 سوى (يين يني) لا غير.




 وسيأتي النصّ في كل فرد فرد، ليعلم الجائز من المتتعع، والله اللوفق.







 معلدومة(")، واله أعلم.
(1) فِ (ظ) و(ت) والططبر 》هنن، تريف.


↔

أنواع:





〉" (r)




 الثنانـي: يّوز الرَّوم في الفمزة المتححر كة المتطرفة إذا وقعت بعل متحرك أو بعد ألـــف؛

 ماء< غإذا رمت حر كة الممزة في ذللك سهلتّها >بين بين< فنّزل النطق ببعض الحر كة؛ وهــو
 (「) في المطب, ع: يبتدئ) تحريف وليس
 وبعض النحاة، وأنكرَ ذلك جمهورهم وجعلوه ما انفرد به القراء، قالوا: لأن سكون الممزة في الوقف يوجب فيها الإبدال؛ محلا(1) على الفتحة الي قبل الألف، فهي تخفف تخفيـــف

الساكن لا تُغفيف المتحرك و كذلك( (r) ضعفه أبو العز القالانسي. وذهب أكثر القرّاء إلى ترك الروم في ذلك، وأتجروا المضموم والمكسور في ذلك بعـرى المفتوح، فلم يجيزوا فيه سوى الإبدال كما تقلّم، وهو مذهـب أبي العباس المــــهـوري، وأبي عبد الله ابن سفيان، وأبي الطاهر بن خلف، وأبي العزّ القلانسي، وابن الباذش وغــــــيرهم، وهو مذهب جمهور النّحاةه وقد ضعّف هذا القول أبو القاسم الشاطي ومن تبعه، وعـــوّوه شاذاّ.

عمرو، عن خلف عن سليم عن ڤمزة. وروى أبو بكر ابن الأنباري في >وقفه〈فقال: حدثنا إدريس، عن خلف، قال: كــــــان


بالياء
وروى أيضاً عنه أنه كان يسكت على قوله إن اللذين كفروا سواءه يمدّ ويشمّ الرفع
من غير همز (0)

الكسر من غير همز؛ ويقف على

(') تَرفت ڤي المطبوع إل: (كذب)


(e) الوقف والابتداء: r/1 ع. ع
(") في المطبوع: (كان هزة) وهي زيادة ليست في النسخ.

ويقف على 〉البلاء〈 والبأساء؛ والضراء؛ بالمدّ والإشارة، قال: وإن شئت لم تشر، وقــال:
 (1). ${ }^{(1)}$

وابن واهل هذا هو: أبو العباس عممد بن أممل بن واصل، البغدادي"، من أئمة التــراءة
 شنبوذ وأبي مزاحم الخاقاقني، وأضر اكهم من الأئمة(Y) فدلّ على صحة الوجهين جميعاً، مع أن الإبدال هو القياس، و ولم يختلف في صحتــــــ، ، وإنّما اختلف في صحّة (الرَّوم؛ مع التسهيل (ايين بين)، فلم يذكره كثير من القراء، ومنعــهـ أكثر النحاة لما قدمنا.

 والوصل، أو خصوص بالوصل (r)، والله أعلم. وذهب بعضهم إلى التفصيل في ذلك؛ فما صوٌّرت الممزة فيه رمماً (واوأك، أو (يـــــاء،، وقِقف عليه بالرَّوم ابين بين، وما صور ت فيه ألفاً، وُقِف عليه بالبدل، اتَباعاً للر سم، وهــو
 نصّاً عن خلف عن حمزة في المن نباءى المرسلين .
 وقعت فيه بعد متحرك، ووافقه على ذلك أبو القاسم ابن الفحام، إلا أنه أطلقه في الأحوال
 والكسر، ووافقه ابن سوار فيما كان بعد ألف.


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر ترجمة ابن واصل ص: آ } \\
& \text { (r) آنظر: الكتاب: }
\end{aligned}
$$


 وفيه نظر، والشّ أعلم.




 والهُ أعلم.





 مغيرّ، كما تقدم آخر باب (المد(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في المطبر (ر (حكاه)، وهو تريف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : التذكرة: } \\
& \text { (؟) تحرفت في المطبوع عإل: (يشاء) } \\
& \text { (") الروضة: } \\
& \text { (") في (س): >فلا بدَ بدل (فإما) } \\
& \text { (") في المطبوع: (إلا أن..) وهو تريف } \\
& \text { ( (1) انظر ص: }
\end{aligned}
$$








 وتطع في＂الكاني＂بالحذف، ومراده حذف الممزة؛ لأنه قطع بالمّ، وقال：لأن المذف
عارض، عُّ قال: ومن القراء من لا يمدَ. (1)






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في الطبوع: >أبقيتهما) وهو تحريف، لكنه صصيح لغة. } \\
& \text { (r) في الططبوع: >ذكره، بالماء، وهو تريف. } \\
& \text { (「) في المطبوع: (أحده، وهو تَريف. } \\
& \text { ( }{ }^{\text {( التصرة: }} 19 \text { M } \\
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { شرح المداية: } 7 \text { ( } \\
& \text { (י) الكاف: } \\
& \text { ro (r) تلخيص العبارات } \\
& \text { (^) التذكرة: / / / } 7 \text { ( وعبارة ابن بليمة مي لابن غلبون. }
\end{aligned}
$$

زدت ين المّ والتمكين، ليفصل ذلك بينهما، و لم تحذف، قال: وذلك الأوجَه، وبــــه ورد النصّ عن حمزة من طريق خلف وغيره.

فاتفقوا على جواز المد والقصر في ذلك، وعلى أن المّ أرجح، واختلفوا في تعليله: فذهب الداين، وأبو الحدسن طاهر بن غلبون، وأبو عليّ ابن بلّيمة، والمهدوي، إلما ولم عدم الحذف.

ونص" على (التوسط> أبو شامة وغيره؛ من أـجل التقاء الساكنين، وقاسه على ســـكون
الوقف، وقد ردٌ التقول بالمدّ.

 فأخلف مكان الممزة مدّة؛ أي أبدل منها ألفاً.

 بعدها، وهذا صريح في البمحع بين الألفين.

 27N/

وروى عنه ذلك أبو جعفر ابن النحاس، وحكاه الحافظ أبو عمرو الداني. الخـامس: إما يكون اتّباع الرسم فيما يتعلق بالممز خاصة دون غيره، فلا تحذف الألف


() (\%) إيراز العانِ:

(1) جامع البيان: ا/7/1.



## فصل



 رواه عنه أبو طاهر ابن سوار في "المستير"." (1)
 عليه أبو علي البفادي فِ "الروضة"(()) وغيره، واللة أعلم.






 والوجهان صحيحان كُما فرأنا وكما نأنا

 279/1

أعلم.1


ذكره أئمة الأداءء مع بيان الصحيح هن غيره؛ ليقاس عليها نظيرها، فيعرف هها حكـم .جميع
ما وقع في القرآن:
فمن القسم الأول وهو اللـاكن: فمن المتطرف اللازم مسألة الوقف علــــــى 〉هيّـــئِ


لسكوها وانكسار ما قبلها.
و وحكي فيها و جه ثان وهو؛ الوقف بألف على التخفيف الرسمي كما تقدم ولا بيكوز.


من العلة لأبي عمرو، ولا يصح.
وو جه رابع وهو حذف حرف المل المبل من الممزة؛ لأجل البزم كما ذكره صاحب
"اللروضة" ولا يبوز.

ومن العارض مسألة: أحدها: تخفيف الممزة بحر كة ما قبلها، على تقدير إسكاهنا، فتبلدل واواً ســــاكـاكنة، وتخفيفها بكر كة نفسها على مذهب التميميين؛ فتبلد واواً هضمومة؛ فإن سكنت للوقـــف
 والإشمام، فتصير ثلاثة أو جهه.

والوجه الرابع: تسهيل 〉بين بين> على تقدير روْ حر كة الممزة، ويتحد معــــه اتبـــاع ع
الرسم، على مذهب مكي وابن شريح.
 وهشاماً يكققها.


 والجلادة.

وأما مـا رسم بألف تحو


إبداما برك كة نفسها، لمخالفة الرسم وعدم صحتكه رواية، والله أعلم. ومن ذلك مسألة: الِينشئ وشبهه ما وقعت الممزة فيه مضمومة بعد كسر، قيل فيها



 وخامسها: الوجه المعضل وهو تسهيلها بين الممزة والياء.على الرَّوم. ومن ذلك مسألة: (من شاطئ، وللكل امرئئ ونكوه مما وقعت المهزة فيه مكســـــــورة بعد كسر، يكوز فيها ثلالثة أو جه: أحدها: إبدال المهزة ياء ساكنة"(1) بكر كة ما قبلها، لسكون الوقف؛ على القياس، وياء
 لثظاً، وإن وقف بالإشارة وقف بالرَّوم؛ يصير وجهين، والثالث تسهيل (بين بين) على روم حر كة المهزة أو اتباع الرسم؛ على مذهب مكيّي وابن شريح.

 لسكوفا وقفاً وانفتاح ما قبلها فتصير أربعة أوجه.


 مكسورة للكسرة. ${ }^{(r)}$ قلت: وقياس ذلك غيره، ولا يصح، واللّ أعلم.
 قيل فيها أربعة أو جه:
أحدها: إبدال الممزة واوأ ساكنة؛ لسكوفا وضمّ ما ما قبلها على القياس. والثاي: إبدالها واوأ مكسورة، على ما نقل من مذهب الأخفش، فإن وقف بالسـكون فهو كالأول لفظاً فيتّحد، وإن وقف بالرّوم فيصير وجهين. والثالث: التسهيل وهو ما بين(1) الهمزة والياء، على مذهب سيبويه والجماعة. الرابــع: الوجه المعضل، وهو بين الفمزة والواو على الرَّوّم.
وأمّا ما وقعت الهمزة الأخيرة فيه مضمومة نحو إبدالمما واواً. والثاذي: تسهيل الأخيرة >بين بين> على الرّوم؛ كما قدمنا في المسألة الثانية. فإن كانت الأخيرة مفتوحة نو الأولى ساكنة *والثانية مغتو حة *(r) لوقوعها بعل ضمّة.
 فتح، ففيه وجهه واحلد وهو؛ إبدالها ألفاً، و ححكي فيه و جه ثان وهو بين بين، على جـــــــــــاز الرَّوم في المفتوح، كما تقدم، وهو شاذ لا يصح، والله أعلم.


 واحل من الأئمة، ورجّح الإظهار صاحب "الكافن" وصاحب" التبصرة" وقال: إنه الـــنـي عليه العمل (0)، و لم يذكر في "المداية" و"الهادي" و"تلخيص العبارات" و"التجريد" سواه.
(') في (ز): (رومأ) تحريف
( () مابين النحمتين سقط من المطبوع
(7 ) :

rul
 جاء منصوصاً عن حمزة ولموافقته الرسم(1)، و لم يذكر صاحب "العنوان" سواه. وأطلق صاحب "التيسير" الوجهين على السواء، وتبعه على ذلك الشــــــاطبي، وزاد ين
 لمخالفته النص والأذاء.
 غخفّفة، على اتّباع اللرسم(ع) ولا يصحع، بل ولا يكلّ، واتباع الرسم فهو متّحد في الإدغـــام، فاعلم ذلك.
 ما قبلها، واختلفوا في جخواز قلب هذه الواو >ياء< وإدغامها في الياء بعدهـــــا كقــــــاءهة أبي جعغر؛ فأجازه أبو القاسم المذلي، والحافظ أبو العلاء وغيرهما، وسوَّوْا بينه وبين الإظــهار، و لم يفرّقوا بينه وبين (تؤوي) و (رعياً) وحكاه ابن شريح أيضاً وضّغه. وهو وإن كان موافقاً للرسم فإن الإظهار أولى وأقيس، وعليه أكثر أهل الأداء. وحكي فيه وجه ثالث وهو الحلذف على اتباع الرسم عند من ذكره(م) فيوقف بيـــــاء خفيفة كما تقدم في ومن ذلك مسألة:
(r) ذكر ابن غلبون هذا "لوجه مستدلأ بما رواه عن همزة أنه قال: إذا كان الوقف على الممز بغير همز يزيل المعن عم



(r) كذا في (ت) و(ز) وهو الصواب، ونِ البقية: (الفارسي) وفيها علامة مسح الراء الراء.
 (*) هو الفاسي، انظر: النصلر السابق

وانغتاح ما قبلها، وذُكر وجه ثانان وهو حذف هذه الألف اتّباعاً للر سنم، وليس في إبــــات الألف اليَ قبل الراء نظر، لأفا غير متعلقة بالهمزة. وذكر الحذن أيضاً في >امتلأت) و>استأبرت> و(يستأنخرون) من أبل الر سم، وليـس

 المتن.

 وصحة الرواية وقد فقدا في ذلك فامتنع جوازه ولا واللّ أعلم.

 ذهب إليه ابن سفيان ومن تبعه من المغاربة، بناءٌ منهم على أن الممزة في ذلك مبتدأهة ونها وقد قدمنا ضعغه.

وذكر وجه ثالث وهو زيادة المل على حرف المد المبدل(")، استتبطه أبو شامة حيـــــ







> (1) هو السخاوي، انظر: الوسيلة: " 197
> (r) في الالطبرع: (الأنيرين) تخريف.


أيضاً، فإن أنبتـا الألف الأصلية أملنا وإن حذفنا فلا، قال: ويلزم من الإمالة؛ إمالة الألـــــ المبدلة، فالاختيار المنع. قلت: وفيما قاله من ذلك نظر، وإذا كان الوجهان هما المذكوران في قول الشــــاطبي:


 ستة أو جه؛ ثالثة مع الفتح، وثلالة مع الإمالة، ويكون القصر مع الإمالة على تقدير حذف


 فلا يكوز ردّه لعروض الوقف بالبدل كما لا يبكوز لعروض النقل.



 أخرى.





ومن العَسم الثالي: وهو المتحرك؛ فمن المتطرّف بعد الألف مسألة: (أضاء) وخشـــــاء؛
(י) إبراز المعاني:
(r) في المطبوع: (فيلزم) وهو تَريف إذا المراد إلزام أبي شامة.
(r) انظر ص:

و; معه المدّ والقصر، وقل يكوز التو سط كما تقدّم، فيبقى ثلالثة أوجهه، و حكي فيه أيضاً (بــين بين) كما ذكرنا، فيجيء معه المدّ والقصر؛ وفيه نظر، فيصير ڤمسة. وبتيء هذه الحمسسة بلا نظر فيما كانت الهمزة من ذلك فيه مكسورة أو مغهومة، مـا

 غير المجازيين مع هذه الخممسة أربعة أو جه أخرى. وهي المدّ والتوسط والقصر هع سكون الياء، والقصر مع روْمْ حر كتها فتصير تسعة أو جهه.

 والنتل.

 عشر وجهاً، والله أعلم.
 لحمزة ولمشام يُ وجه تّففيفه المتطرّف، إلا أن هشاماً يكقّق الأولى المفتو حة، وهمزة يسهّلها بين بين على أصله، وأجاز بعضهـم له حذفها على وجهه اتباع الرسمى فيجـيء دعه أوجـــــهـ إبدال الممزة المضموهة واواً، لأن ذلك من تتمّة و جه اتّباع الرسم، فتصير تسعة عشر.
 بذلك، ولأنّ صورة الهمزة المفتو حة إما حذفت انختصارأ كما حذفت الألف بعدها لا على وجه أن تخفف بحذفها. Evo/ وانحتار المنلي هذا الو جه على قلب الأولى ألفأ على غير قياس/ فيجتمع ألفان فتحذف إحداهما وتقلب الثانية واوأ على مذهب التميميين.

وبالغ بعضهـم (1) فأجاز صورة المطط فتصير عشرين وجهاً، ولا يصحّ هذا الوجه، ولا يبكوز أيضاً، وهو أشدّ شذو $ا$ ألا من اللني قبله؛ لفساد المعنى، واختالل للفظ، ولأنّ الواو إما هي صورة الممزة المضموهـــهـ،
 وأشدّ منه وأنكر و.جه آخر ححكاه المذلي عن الأنطلاكي وهو قلب الممزتــــــن واويــنـ

فيقول ${ }^{\text {(r) }}$
وذك بعض المتأخرين فيها ستة وعشرين و بهاً مفرّعة عن أربعة أو جه:

كالواو، هع الو جهين فهذه خمسة.
الثاي: الأخلذ باللرسم فيهما، فتحذف الأولى وتبدل الثانية واواً؛ بالإسكان والإشمـــام، مع كلّ من الملّ والتوسط والقصر، وبالروم هع المدّ والقصر (r)، فهذه ثغانية أو جه. الثالث: الأنحذ بالقياس في الأولى، وبالرسمـ في الثانية؛ فتسهّل الأولى وتبـــدل الثانيـــة واواً، وفيها الثمانية الأوجه.
 الإبدال مع الثلالثة، والتسهيل مع الوجهين، فهلذه ثمسة، تتمة ستة وعشرين وجهاًا علــــى تقدير أن تكون الواوا صورة الثانية. وزاد بعضهم وجهاً خامساً على أن الواو صورة الأولى، والألف صورة المضمومــــــة، فأجاز ثلاثة مع إبدالما، وو جهين مع تسهيلها، فيكون حمسة، تتمّة إحدى وثالثين وجــهاً، ولا يصح منها سوى ما تقدّم، والله أعلم.
(1) لُعل المؤلف يقصد عبد الظظاهر بن نشوان المميري، فقد صرح هنا الوجه في شر حه لكتاب العنوان لأبي الطاهر، ;هو قول أيضأ صرّح به الجلعبريَ. وذكره قبلهما ابن غلبون، وقال: إنه جيّد وغيره القياس.
 (r) (r) (والقصر) مكانما بياض فِ (س)
 واحد وهو الإدغام كما تقدّم، وييوز أيضاً فيه الإشارة بالرّرَّم؛ فيصير وجهين.

 $2 \mathrm{ar} / 1$ يصحّ واتّاع الرسم فمتّحد مع الإدغام، والهّ أعلم.|



 ويجوز فيه وجه ثان، وهو الإشارة بالرّرّم إلى كسرة الراءراء.











\|AV: انظر : (1)
(r)


والإدغام؛ فيُصير فيها ستة أو جه، ولا يصحّ فيها غير ذلك، فإنّ اتّباع الرسم في ذلك متّحد
كما قدمنا.
وقد قَل: إنه يبوز فيها أيضاً حذف الممزة اعتباطاً(1) فيمدّ حرف المدّ ويقصر، علـــى
و.جه اتباع الر سـمَ ورجِّح المدّ في ذلك، وححكى الهنلي فيه عن ابن غلبون التسهيل (r) (بـيهن بين> و كلٌ ضعيف" لا يصحّ، والله أعلم.



 قبلها المدّ والقصر، إلغاء للعارض واعتدادا به كما تقدم في بابه.
وذكر في المضموم منه والمكسور المرسوم فيه صورة الممزة واواًا وياء و جه آخر، وهــو إبداله واواً محضة، وياء محضة، على صورة الرسم، مع إبراء و جههي المل والقصر أيضـــــاُ، وهو وجهه شاذ لا أصل له فِي العربية ولا في الرواية، واتباع الرسم في ذلك ونحوه ببين بين، وذكر أيضاً فيما حذفت فيه صورة الممزة رسماً؛ إسقاطُه لفظاً، وقيل في نـو أوليـــــــاؤهـم الطاغوت بالمذف، فيصير كأنه اسـم متصور، على صورة رسمه في بعض المصاحف، من المضمــــوم والمكسور في جهيع المصاحف كن المفتوح؛ مع إجراء وجهي المدّ والقصر، إلغاء واعتــــدادا بالعارض.

وقيل فيما اختلف فيه من ذلك ستة أو جحه، 〉بين بين〈 مع الملّ والقصر، واتّباع الرســــم على رأيهمَمعحض الواو والياء مع المد والقصر أيضاً، والحذف معهما أيضاً، وقيل ذلك ين
(1) أهل الاعتباط في اللغة: الذبح بغير علة، من داء أو كسر، "
(عبط)
() (التسهيل) سقطت من المطبوع، وانظر: الكامل: ق: (') (فيه) سقطت من المُبُوع.

يصح فيه سوى وجه (>يين بين> لا غير كما قدمنا.

 بقيت الواو والياء ساكنتين، والنطق بذلك متعذّر، فلم يبق إلا المجع بين الياءين والواوين،
 رأيهم) فلم يبق سوى التسهيل (بين بين) والله أعلم.
 متوسطة بالتنوين، فالجمهور فيه على تسهيل (بين بين) على القاعدة، وإبحراء وجههي الـــــلـ والقصر .لتغيّر الممزة.

وانترد صاحب "المبهج" بوجه آخر فيه وهو الحذف، وأطلقه عن شمزة بكماله، وهـو


 الألف المرسومة هنا تحتمل أن تكون ألف البنية، وتحتمل أن تكون صورة الممزة، وتحتمــلـ
(1). ${ }^{(1)}$
 التوسط.
وعلى أن تكون صورة الممزة فلا بلّ من ألف البنية وألف التنوين، فيأتي بقدر ثــــلاث
ألفات، وهو المدّ الطّويل.
وعلى أن تكون ألف التنوين، فلا بد من ألف (٪) البنية، فتأتي بقلر الألفين أيضاً.


(r) في الططبوع: (للتصي) تريف

المنصوب بعرى غيرْه لفظاً، ولولا صحته رواية لكان ضعيفاًأ. وأمّا (أحبّاؤهم) ففي هزه ته الأولى التحقيق والتسهيل، لكوهنا متو سطة بزائد ومع كـــلـ
 والإتمّام في >الماء< على رأي من يكيزه؛ تصير اثين عشر.

 ولا يصحّ منها شيء ولا يكوز، والله أعلم.

 (الإمالة) يأتي (r).
 وأمالما من أجل إمالة الألف بعدها، وهي المنقلبة عن الياء الي حذفت وصلاُ للســـــاكنين،
 الصحيح الذي لا يبوز غيره، ولا يؤ خذ بخلافه. وذكر فيها وجهان آخران، أحدهما: حذف الألف التي بعد الهمزة، وهي اللألامه مـــنـ أجل حذفها ر"مأ، على رأي بعضهم في اتبّاع الرسم، فتصير على هذا متطرّفة فتبدل ألفـــأ
 هي المدّ والتوسط والقصر، وأجروا هشاماً برراه في هذا الوجه إذا خفّف المتطرف على هذا

 كراهة اجتما ع الصور, المتمائلة في المط.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (خلف): سعَطت من (r) }
\end{aligned}
$$


 من غير ههز انتهى.


 من لم يره ولا أخخذ عنه.







 ما توهّمه بعضهـم.

 قال الأستاذ أبو علي" الفارسيّ ين كتابه "المجة" في قول ابن بكاهد هذا: إن كان يريد
(1) في المطبوع: (لانختلان) وهو تحريف.


 (r)

بالمّ ألف تفاعل وإسقاط الحين واللام، فهذا الحذف غير مستقيم．（1） والوجه الثاذ：تَلب الممزة 〉ياء〈 فتقول： أيضاً

المكسورة／فأبدل الممزة المفتو حة بعدها＞ياء〈و لم يعتد بالألف حاجزة． قلت：وله و جه عندي هو أمثل من هذا، وهو أن الهمزة في مثل هذا تبلـل（ياء）غنـــــ الكوفـــيين، وأنشدوا عليه قول الشاعر（r） غداة تسايلَتْ من كلّ أوبِ＊كنانة
أراد（لواءا）فأبلل من الممزة ياء، وهو و جه لو صحّت به الرواية لكان أولى من الـــــــــي
 والصحيح فيه عن خمزة أيضاً＞بين بينه، والله أعلم．


（1）نتل الفاسي نفس العبارة．انظر：اللآلي الفر يدة：ق19

(r) لا يعرف.

$$
\begin{aligned}
& \text { (₹) البيت واحد من ثلالة أبيات ذكرها ثعلب ين "بعالسه"، وهي: } \\
& \text { فدى لبني نحلاوة عمر أمي * بلا نية وكنت لمم تـــدايا } \\
& \text { عشية أقبلت . } \\
& \text { نجاوا عارضا بردا وجئنا * كمثل السيل إذ يربي الغتايا }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { والتا ج (لى) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

و كذللك الـلكم في أريد به الاتباع، ذكره المذلي، وحكى أيضا وجهاً آخر وهو التخفيف كالنقل؛ كأنّه علىى قصد اتباع الرسم،(Y) وذكره بحضهمم، فيصير أربعة أو جهه، ولا يصح منها سوى الأول.
 القياس المطّرده والإدغام كما ذهب إليه بعضهم إلحاقاً بالزائلد. و حكي فيهما و جهه 'ـــــالث
 أقرب عند من التزم اتباع الرسم.

 كالبزي ومن معه، ذكره الهذلي (£) وأمّا إبدال المهزة ياء مكسورة على و جهه اتباع الرسم؛ وفيه نظر لمخالفته القياس، و ضعفِـــــه في
 201/

 وردَّه الدالي، وذُكِر فيه وجه نحامس وهو إبدال الممزة ياء ساكنة، و كسرِ الواو قبلها؛ على نقل اللمر كة وإبقاء الأثر، حكاه ابن الباذش(7) وهو أيضاً ضعيف قياسأ، ولا يصح روايــة،
(1) في المطبوع: (فيه)، وهو تريف.

ror/l (r) انظر : غاية الاختصار (r) (: الكامل: ق:


 هذه الوجوه وأردؤها.
 وفيه وجهه ثالث وهو >بين بين< نص عليه أبو طاهر بن أبي هاشم وغيره، وذكر و:جه رابـع
 الإخحلال بكذف حرفين، ولكنه موافق للرسم.
ورواه منصوصاًعن حمزة أبو أيوب الضبّي، واختاره ابن بحاهلد، وذكره اللداذي وقـلل: هو من التخفيف الشاذّ الذي لا يصار إليه إلا بالسماع، إذ كان القياس ينفيه ولا يبــــيزه 0



 قلت: حذف الممز لا كالام فيه، والكالام في حذف الواو بعد الممزة الـــــي بحتحــــ بالكلمة وتغير الصيغة، والله أعلم.
 وتحوه فيه و جه واحل وهو النقل، و حكي فيه و جه ثان وهو 〉بين بين> وهو ضعيف جدا.
 وهو إبدال الممزة ألفاً؛ على تقدير نقل حر كتها فقط كما قلمنا، وهو وجـــه مســـمو ع،

1/1 الكا
 (r) ذكر اللاني أن الفراء حكاه عن العرب، والنص في: جامع البيان: اقهى • 1


ورواه الحافظ أبو العلاء（1）، ولكنه قوي في＞النُشاة، ز＞يسألون＞من أجل رسمهما（r）بــألف
をヘケ／ノ كما ذكرنا، وضعيف في غير هما؛ من أجل خخالفة／الرسم وما عليه عمل أهم أهل الأداء．




 المهدوي، وهو مذهب أبي الحسن ابن غلبون．


 وغيرهم، وهو مذهب شيخنا أبي الفتح، و كذا رواه منصوصاً خحلف، وأبو هشام عن سَلِيُم عنه．انتهى．






（1）الظر：غاية الانتصار：
（r）
بال

$$
\text { (1) جالمع البيان: //قه. } 1
$$

（8）كذا فِ جميع النسخ، وي＂شرح المداية＂：بعد كلمة（الوقف）عبارة „القلناه


 الصحقف، غير أنّ الوقف بالواو فيهما جائز من جهة ورود الرواية بها لا لا من جهة القياس.
(1) انتf


 كتب، فلا يكتا إلى الإلزام به، لأنه من مذهبه، ولو ولم يكن من مذهبه؛ لم يلزم أيضاً، لأنّ

القراءة سنّة هتِّنّة.




 اتباءاً للرسم، ولزوماً للقياس، وهو يقوّويّي ما قلنا من وجه الإبدال ميال مع الإسكان.
 الحمزي(1) عن أهحابه، عن سليم عن همزة، وقال أبو سلمة عبد الزهمْ بمن بن إسحاق، عن

انظر: شرح المداية: //א19-99







بالططّرد (r) وحكى ذلك أبو العزّ عن اللآلكي (ع).
 رواية، ولا يصحّ في مواضع نحو


 غو＞الآب＜وشنآن）ولكن تحذف الألف من أحلح اجتماعهما، فيزداد ضعفاً． و كذلك حكم 〉نيا＜و＞رأى، لايصح فيه سوى（بين بين＞كما قدّمنا، وعلى الإبدال مع

 هي صورة الممزة، والألف بعدها حذفت الختصارأ لاجتماع المثلين، لا لالتقاء الســاكنين،
 حذفها ليس للساكنين؛ حذفُها فيما مُ يكن بعد ساكن．
(') جامع البيان: 1/1 •

أعلم．
（r）التصرة：\＆
 （）في（ت）و（س）و（ظ）：》ورد سكون ذلكه وترفت العبارة في المطبوع ع إل：（و لم يرد سكون ذلك） （پ）الظر：الكامل：ق：1／1／ب

وتكلْف بعض المتأخرين في ذلك ما لا يصح، وحَمَّل هشاماً من ذلك ما لا يحمــــــــ

 وهو الحنف، على رسم بعض المصاحف، وليس بصحيح؟ وإن كان قل صحّ في أرأيت وبابه من رواية الكسائي، فإنه: لا يلزم أن كل ما صتح عن قارئ يصح عن قارئ آخحـــر، والله أعلم.

وأمّا المفتوح بعل كسر، وبعد ضمّ، فلا إشكال في إبدال همزته من جنس ما قبلـــــــهـا،
وجهاً واحداً، وما حُكِيُ فيه من تسهيل (بين بين> فلا يصحَ.
 بينه، و حكي فيه وجه ثان؛ وهو واو مضمومة؛ للرسم، ولا يصح.
 عليه المذلي وغيره.


للرسم، فهو أرجح عند من يأحذ به، وقال المذلي: إنه الصحيح.
و حكي وجه ثالث وهو إبدالما واوا، ذكره أبو العز القلانسي، وقال: ليس بشيء.
 على القياس، والثالي >الحذف< وهو الأولى عند الآنذين باتباع الرسم، وقلد نص عليه غــير واحد.

(1) يطؤها رلكنها ليست في أي من النسخ.

(r) الكامل: ق:


$$
\text { انظر: الإرشاد: } 1 \text { | }
$$


 200/1
 الآخذين بالتخفيف الرسمي؛ كالداين وغيره كما تقدم.


 آخر؛ وهو الحذف مع ضمّ ما قبل الواو كما تقدم، وهو المختار عند أبي عمرو اللداني ومن

 قبلها، وإبدال الممزة ياء.










 ثان وهو حذف المهزة، حكاه جماعة، وهو المختار عند الآخذين باتّباع الرسم، وهُكِــــيَ

فيه وجه ثالث وهو إبدال الممزة ياء، ذكره المذلي وغيره وهو ضعيف（r） ومن المكسور بعد الضم مسألة＞سئل＞و（سئلوا＜فيه وجهان： أحدها：بين الممزة والياء على مذهب سيبويه، وهو قول الجمهور．
 منصوصأ عن خالد الطبيب． فهذه جُمَل من مسائل المهز المتوسط بنغسه والمتطرف؛ أوضحناها وشر حناها إمهــالاً
 وأما المتوسط بغيره من زائد اتصل به رسمأ ولفظاً، أو لفظأ فقط؛ فلا إشكال فيـــه لأن
 من إيصال（0）دقائق هنا العلم لكل أحلد، ليحصل الثواب المأمول من كرم الله تعالى．
 والإلسالام＜ونو ذلك فله وجهان：
$\qquad$
（1）نفس المصبر．
（r）نفس الصهدر．



 （م）فِ（山）：（ااتصاله بالثنئاة النوقية، وهو تصخيف．

أُحلهما: التحقيق مع السكت؛ وهو مذهب أبي الحمن طاهر بن غلبون، وأبي عبل الله عحمد بن شريح، وأبي علي ابن بليمة، وصاحـب "العنوان" وغيرهـم، عن ممزة بكمالــــــهـ،
 مكي عن هلف عن منزة.
 والجمهور من أهل الأداء، وهو الو جه الثالي في "التيسير" و"الشاطبية".



 المتأخرين يأخن به لـناد؛ اعتمادا علم بعض شروح "الشاطبية"، ولا يصح ذلك في طريـق من طرقها ${ }^{(\uparrow)}{ }^{(Y)}$ الله أعلم. مسألة

 علد السكتك، وعدم النقل، كما قلدمنا آنفا، لعلم صحتته رواية. ومن المتوسط بزائل مسألة

(1) في المطبوع: (ولاعن) وهو تحريف.
(') ( $1 \wedge$ ( $)$ (
(!) جاء يُ حاشية (ك): قوله: لكن يمتنع وجهان في وجه...!إل: معناه: أنك إذا أخلت ين الثانية بين بين على وجه

 فإنك بنيت على قول من قال: والمآ ما زال أعدلا. فإذا قصرت الكاين فإنك بنيت على نقيضه، فتكون في كلمة

 وعشرين، ولا يصح.


$$
\begin{aligned}
& \text { الأولى: بعد ساكن صحيح منفصل وهو اللاّم. } \\
& \text { والثانية: متوسطة بزائد، ومي مضمومة بعد فتانح. } \\
& \text { والثالثة: وهي مضموومة بعد كسر. }
\end{aligned}
$$



 الأنغشن بياء عخضة، فيجوز فيها حينئذ عشرة أورجه:
 الوجه لممزة بكماله في "التنوان" ولالف عنه في "الكايني" و"الشاطبية" و"التيسير" وطريـت أبي الفتح فارس عنه.




> واحدة قد أُخذت بمذهبين، وهو تركيب ولا يبوز التر كيب في الكلمة الواحدة.

ومغهوم قوله: يتنع يُ وجه يين بين. أنك إذا أخذت في الثانية بالإبدال، فلك ملّ الألف الأول والثاني وقصرهما،



يلزم التر كيب. اهــــ

من المقالة الوافية لـائمة العُقَقِن سيدي أحمد بن مبارك السلجماسي على القصيدة الدالية رحم الله المميع ءامين.

ين< وهو في "الهداية" و"التذكرة" لـمزة، وهو لـلاد في "التبصرة" و"الكافي" و"الشاطبية" و"التيسير" و"تلخيص" ابن بليمة.

الرابع: مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو في "الشاطبية" و"التيسير" لـلادم، واختيار الــداني في وجه عدم السكت.
 "التحريد" لـمزة، وطريق أبي الفتح خلف عن حمزة، وكذا في "الشاطبية" و"التيسير". السادس: مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو اختيار الداني في وجه السكت أيضــــ، ، وفي "الشَاطبية" و"التيسير" لـلف.
 "المداية" لـمزة، وفي "تلخيص" ابن بليمة، وطريق أبي الفتـــح لـــــلاد، وين "الشــــاطبية" و"التيسير".

الثامن: مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو اختيار الداني في وجهه عــــــدم الســــكت، وفي "الشاطبية" و"التيسير ".

التاسع: النقل مع تسهيل الثانية والثالثة (بين بين)، وهو في "الروخــــة" و"الشـــاطبية" ومذهب جمهور العراقيين. العاشر: مثله مع إبدال الثالثة ياء، وهو في "الكفاية الكبرى" و"غايـــــة " أبي العـــالاء، وحكاه أبو الحز عن أهل واسط وبغداد ولا يصح فيها غير ما ذكرت. وقد أجاز الجلعبري وغيره من المتأغرين فيها سبعة وعشرين وجها، باعتبار الضـــرب،


 الثانية، بتسعة، والتسعة في الثلاثة الأخرى بسبعة وعشرين.
(1) في المطبرع: » وه بدون همزة، وهو غَريف ونطأ.




واوأ وكا



 قال أبو شامة: نصَّ ابن مهران فيها على بلانّة أورجه:
أحدها: أن يُنّف الثالاتة؛ الأولى بالنقل، والثانية والثالثة بيين بين.
 بالزائد.
والثالث: تخغيف الأخيرتين فتط؛ اعتداداً بالزائد وإعراضاً عن المتدأة(5).








 . (r)



يُورافَّ،، والشأ أعلم.

أحدها: السكت على اللام مع تسهيل المهزة الثانية.
والثان: كذلك مع تعقيقها.
والثالث: عدم السكت مع تسهيل الثانية. والرابع: كذلك مع التحقيق.
والخامس: النتل مع تسهيل الثانية، ولا يورز مع التحقيق لـا قَدمنا.



 أحدها: التحقيق مع عدم السكت، وهو مذهب المهمهور.


رواية غلادّ. /

والثالت: النقل، وهو مذهب أكثر العراقين.



 وأكثر القراء لا يرون التسهيل بالرَّرم كما ذكر إكنا.


 , وأشذُّ منه حذف الممزة واللفظ بياء واحدة بعد الألف، مع أنه غير مُكن، فيصير عشرين، ولا يصحَ.

## ومن ذلك مسألة：：أما أنزل وفيها ثلالثة أوجه： الأول：التحقيق، مذهب الجمهور．

والثاني：＞يين بين＞طريق أكثر العراقيين، ويبوز معه المدّ والقصر． والثالث：السكت مع التحقيق لمن تقدم آنفاً． وبَّ ستة، لإخراج المل مع المد، والقصر هم القصر

 بل عشرين، لكن يسقط منها وجها التصادم، فتصح ئمانية عشر．


 التخفيف القياسي، والسبعة الباقية مع ابّباع الرسم وهي اللّد والتوسط والقصر مع إسـكان الواو، وهذه الثلائة مع الإشمام والقصر مع الروم．｜
 وجهي فتح 〉اليمهِ وضمّها، أي حالة النقل كما تقدّم، و كالاهما لا يصح．
 التحقيق مذهب الجمهور، وبين بين على مذهب أكثر العراقيين، والواو（\＆）الخضـــــة علـــى ملهب بعضههم．
（＇）في المطبرع：（قتصبح）تحريف
（＇）في المطبوع：（انتا）خطاً
－
（؛）في（ت）：》والياء《 وهو خطأ، وكذا هي في المطبوع

> وبحري هذه الثلالة في عكسه في نو لأي الأرض أماً (1):

وبتيء نحو وأين الكتاب أوريك


## باب الإدغام الصغير (م)


 تقدّم.
 قسمين:

 الثاني: إدغام حرف في حرف؛ من كلمة أو كلمتين، أو (1) حيث وقع، وهو المعبَّر عنه عندهم ب(حروف قَرُبتْ مخارجها).

 (الإدغام)، واالإظهار)، من (الإخفاء،، والقلب)، والله تعالى أعلم.
$\qquad$
(1) الأكراف: (11)
(1) البقرة: (109) (1)
(r) (9)





## فصل

(ذال: إذ) انختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف وهـــي حــروف (بـــــ) (1) والصفير)
( ${ }^{\text {( }}$ ( ${ }^{(0)}$
 - ${ }^{(1)}$ (1) ${ }^{(18)}$ ) (ص) والدال

$$
\begin{aligned}
& \text {, (الذاريات) } \\
& \text { (السين: إلْ سَمِعْتُمُوهُ }
\end{aligned}
$$

(1) سبق بيانا أنا: الصاد والزاي والسين. (174):(1)
(11.):( ) المائدة)

(iTr): (i) (i)
( 1 (Y乏):
(1.) : غ غ (\%)
( $\varepsilon$.) : $:$ b ( $)$
(Y ) (
(•) من الآية ( ) من سورة

(ra) (r) (r)
(or): الـدr)
(YY): (Ii)

(Ir): (ii)

> (1) والصاد
> (r) والز اي

فأدغمها في الحروف الستة：أبو عمرو، وهشام، وأظهرها عندها：نافع، وابن كثــــر،
وعاصمه، وأبو جعفر، ويعقوب．
وأدغمها في 〉التاء〈 و＞الدال〈 فقط حمزة و خلف．


وانفرد الكارزيني عن رويس بإدغامها في التاء والصاد．${ }^{\circ}$（）

وأما ابن ذكوان فأظهرها في غير＞اللاله، واختلف عنه ين（الدال〈 فروى عنه الأخحفش إدغامها ين（الدال）، وروى عنه الصوري إظهارها عناندها أيضاً（A）
 （9）${ }^{\text {（9）}}$

（ ）（
（1．）（ ）الأ（
 （＂）انظر：الإرشاد： 1 （＂
 المؤلف：＂وزاد＂بدل＂انفرد＂واللَ أعلم．وانظر إيضاح الرموز：lV V ا فقد نص القباقي على ما في＂المـــــهـه＂ كما ذكر．
 أبي معشر في غير＂تلخيصه＂، والله أعلم．انظر：التلخيص：المي

$$
\begin{aligned}
& \text { () } \\
& \text { (*) الأرشاد: צ7 } 17
\end{aligned}
$$

وانفرد هبة اللّة عن الأنخفً؛ بإظهار ها عند (الداله.


و كذلك روى الفارسي عن الممامي؛ فانفرد به عن سائر أصحا
 (7) (1)
 فصل

 (1)
(1) والظاء (1)


> (1) في المطبوع: (إدغامها) وهو تريف (r) انظر: الروضة للمالكي: ع

 (s) تصحفت عند أبي اللاء إلى (السين المهملة) انظر: غاية الاختصار: 1 / 1 ( (1) (1) (الأحزاب: (1)
(1) ( الطلاق:
(Y乏): $\boldsymbol{\rho}^{\left({ }^{\wedge}\right)}$
(17V) (9) (9) (9)
(1-1.) (1.)
(י) (1) (الأنعام:
(1) (1)
(1) (1)





(1) (1) (1)
(IVT) : (r)
(rY): : 2 (r)


(1VI) ( الصانات
(1) ( ) ( 1 (
(
( ( ) ( ) ( الإسراء:
(Y.) : (') (
(「^) (') (')
(0) ( ${ }^{(1)}$ )

العنوان: 40

الباقي بنن (1) فارس، وروى جمهور العراقيين وبعض المغاربة عنه الإدغام، وهـــو الـــني في "المستنير" و"الكفاية الكبرى" لأبي العزّ، و"غاية" أبي العلاء وبه قرأ صاحب "التجريد" على الفارسي والمالكي"، والوجهان جميعاً في "الكاني". وأدغمها ابن ذكوان في الثلاثة الأؤل وهي: >الذال) و(الظاء، والضاده فقط، وانتلف عنه في >الزاي《؛ فروى الجمهور عن الأخفشت عنه الإظهار، وبه قرأ الداين على عبد العزيــز الفار سي، وهو اللني في "التجريذ" من قراءته على نصر بن عبد العزيز الفارســـيّ، وهــــو رواية العراقيين قاطبة عن الأنخفش. وروى عنه الصوري، وبعض المغاربة عن الأخفش؛ الإدغام، وهو الذي في "العنــوان" و"التصرهة" و"الكايف" و"المداية" و"التلخيص" وغيرها، وبه قرأ الداي على أبي الـلسن ابـــن غلبون، وأبي الفتح فارس، وصاحبُ "التجريد" على عبد الباقي وابن نفيس. ورواه المحافظ أبو العلاء عن ابن الأخرم. ${ }^{\text {أ }}$
 وأدغمها ورش في >الضاد> والظاء،، فوافق ابن ذكوان فيهما وأظهرها عنـــــد بـــاقي الحروف.
وأظهر ها الباقون عند حروفها الثمانية، وهم: ابن كثير، وعــــاصم، وأبـــو جعفـــر،
ويعقوب وقالون.
(') في المطبوع (ف) بدل (ابن) وهو تَريف.




الإظهار والإدغام. اهــ اللـهج: ا/\&17
 اجبد مصدرأ آتر للتؤيقي.


وانفرد أبو عبد الله اللكارزيين عن رويس بإدغامها في >الجيمي•، وانفرد أبو الكرم في "المصباح" عن روح بالإدغام في >الظاء< و>الضاد<(Y)، والله الموفق.

(تاء التأنيث) اختلفوا في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف، وهي: >الثاء< والج
والظاء〈 وحرو ف >الصفير〈.
(0) (فالثاء) (V) (V) (V)
$0 / 5$
(1.) (الظّاء) (و)
 (19)

|  |
| :---: |
| VVY/r (\%) انظر: |
| (90): 9 ( ${ }_{\text {( })}$ |
| (£) |
| (\%) (\%) التوبة) |
| (07) (\%) (\%) (\%) |
|  |
|  |
| (1) (1) (1) |
| (11) (1) |
| (1) البقرة: ) |
| (ov) (ir) (الأعراف) (\%) |
|  |
| (19) (19) |
|  |
| (19)(19) |

#   

فأدغمهها في الحروف الستة：أبو عمرو، وهمزة، والكسائي، وأدغمــــهـا الأزرق عـــنـ ورش في（الظاءه فقط، وأظهرها خحلف في 〉الثاءه، حسب، وأدغمها ابن عامر في 〉الصـــاد؛ ，
وأدغمها هشام في（الثاء؟، واختلف عنه في حروف（سجز）وهي الســـين، وابليــمّ
 طريق أبي（ْ）العزّ عن شيخه عن ابن نفيس، ومن طريق الطرسوسي؛ كليهما عن السـلـرّي
 طرقهه إلا من طريقي أبي العزّ والطرسوسي عن ابن عبدان． وانتتلف عن الحلواني في لُهِّمَتْ صَوَامعُعْ فروى المِمهور عنه إظهارها، وهو الذي في＂التيسير＂و＂الشاطبية＂و＂التبصرة＂و．＂الهداية＂و＂التذكرة＂و＂التلخحيص＂وغيرها، وقطـــع ع （V）بالو جههين له صاحب＂الكافي＂، واستثناها أيضا جماعة من روى الإدغام عن الحلواليه
 و＂الغاية＂و＂التجريد＂وليس ذلك من طريقنا．
وانفرد صاحب＂التجريد＂أيضأ باستنناء 〉الميمخ و〉الصاد＜؛ فأظهر ها عندهما؛ وذلــــك
（9．）：（1）
（r）لأن قراءته بنصب التاء مع تنوينها．انظر ：التذكرة：r．
（ $\varepsilon \cdot$ ）：（ ${ }^{(r)}$
（9v）：（s）
（＂）في المطبرع：（أبو）بالرفع، وهو تريف، ولكن له وجه صحيح وهو الـكاية．

 (r) الجمال ما قا قلمنا

وأظهر ها ابن ذكوان عند حروف (سجز) المتقدّمة، واختلف عنه يف >الثاء؟؛ فــــروى
 اضطربت ألفاظ كتب أصحابنا فيه، وقد نتله الداني على الصواب من نصوص أصحــــاب (r). ${ }^{(r)}$

 أعلم.

 عنه يف إظهارها من هذه الطرق.
(1) في المطبوع: (طريت) بالإفراد، وهو تحريف

(r) انظر: جامع البيان: /ق^1119 119

(") في المطبوع: (بالضاد) المعجمة، وهو تصحيف، انظر: غاية الانختصار: 17N/179-170
(1) علَّق المُّلف على دنا الاستثناء بقوله: وهو غريب. اهـــ، وما نتله المؤلَف عن صاحب "المبهج" صرّح به ابـــن
 ,
وقد ذكرت هنا كيلاَ يفهـم أنه يقدح في تول المؤلّف: (انفرد صاحب "المههج") لأن ما في "المههج" وعناه المؤلف





وقد قال أبو شامة: إن الداني ذكر الإدغام في غير "التيسير" من قراءته على أبي الفتــــح





 على عبد الباقي بن الحسن في رواية هشام"). انتهم. فرواهُ الإظهار هم الذين في "الشاطبية"، و لم يذكر الداني أنه قرأ بالإدغـــام علـــى أبي .الفتح إلا في رواية هشام كما ذكره. وعلى تقدير كونه قرأ به على أبي الفتح حتى يكون من طرق أصحاب الإدغام؛ كـابن
(1)

الببيز وغيره، وروى عنه السارقطين، توفي سنة rra. غاية النهاية: 191/1

 غاية النهاية: ra/r

متواليات في دمشّن، وقال عنه: كان من خيار المسلمين، وصابر على صيام الدهر ولزوم الجماعة. انظر: غاية النهاية: 1 (





مرشد، وأبي طاهر، وابن عبد الرزاق وغيرهمى فماذا يفيذ إذا لم يكن قرأ به مــــن طـــرق كتابه ؟

على أنّي رأيت نصّ أبي الفتح فارس في "كتابه" فإذا هو الإدغام عن هشام في (الميــم>

$$
\text { والإظهار عن ابن ذكوان، ولم يفرّق بين: وَوَجَتْ جُنُوُهَهُ وغيزه. }{ }^{\text {(1) }}
$$

والباقون بإظهارها عند الأحرف الستة، وهم: ابن كثير، وعــــاصمّ، وأبـــو جعفــــر؛ ويعقوب، وقالون، والأصبهانيّ عن ورشن.


وانفرد في "المصباح" عن روح بالإدغام يخ (الظاءه فقط.

## فصل









(0) (
(90):
() ( ) (
(17) (1) (1) (1)


فأدغم (اللآم< منهما في الأحرف الثمانية >الكسائي<.

من أهل الأداء عنه إدغامها، وبه قرأ اللادي على أبي الفتح فارس في رواية خلاّد، وكـــــــــا


> (1) (1) (1) (
> (r) ( الرعد) (

> ( (
> (
> (100) (1) (1)

> (1v.) ( ) (البقرة)
> (1) ( 1 ( الأنبياء:
> (
> (1.r) (
> (II) انظر: التجريد: ق:६ ا/ب
 الحسن ابن غلبون،
واختار الإدغام"(r)، وقال في "التيسير": وبه آخخ.(r)

وروى صاحب "المههج" عن المطوعي عن خلف إدغامه (5)، وقـــال ابـــن بعــاهـد في
 فيـيزيزه
وقال خلف في "كتابه" عن سُلْيم عن همزة إنه كان يقرأ عليه بالإظـــــهـهار فيجــيزهـ، وبالإدغام فلا يردّه. ${ }^{\text {(r) }}$
 صريح في ثبوت الوجهين جميعاً عن مهزة، إلا أن المشهور عند أهل الأداء عنه الإظهار. وأظهرها هشام عند (الضاد) والنون، فقط، وأدغمها في الستة الأحر فـ الباقية؛ هـــا مو الصواب والذي عليه البمههور، وهو اللذي تقتضيه أصوله. وخحيَّ بعض أمل الأداء الإدغام بالملواني فقط؛ كذا ذكره أبو طاهر ابن ســـــوار (9)،
() (") في الططبر: (عن) وموتريف


\&r: التي
iv. / :




rol/ :



$$
\text { إلا من قراءته على أبي العز . }{ }^{\text {(r) }}
$$


القاسم المنلي في "كامله" فلم يككيا عنه في ذلك خلانا.

 ولعله سهو قلم من الداجوني إلى الأخفش، والله أعلم (r)
 تَسْتِوَي الظظلّمَاتِ وَالنُّ ,"التبرة" و"المادي" و"المداية" و"التذكرة" و"التلخيصين"(ْ) و"المــــتنير" و"غايــــة" أبي
 لللاجوني، واستثناها للححلواين. وروى صاحب "التجريد" إدغامها من قراءته على الفارسي"، وإظهارها من قراءته على عبد الباقي.

$$
\begin{aligned}
& \overline{\square \sum 7: 1 \text { (1) }}
\end{aligned}
$$



(17) (17) (

العبارات:ـ غ
(1) كذا في (س) و(ظ) بالتنية وهو الصواب، والمراد تلخيص أبي معشر وتلخيص ابن بليمة و كلاهما استئني هـــــنا الموضع لمشام، وفي بقية الْسخ: (التلنيص)، بالإفراد، ولعله تريف من النساخ



ونص" على الوجهين جميعا عن الملواني فقط صاحب "المبهج" فقال: وانختلــف عــنـن الملواني عن هشام فيها، فروى الشذائي إدغامها، وروى غيره الإظهار، قال: وبما قـا قـرأت
 وقال المافظ أبو عمرو في "جامعه": وحكى لي أبو الفتح عن عبد الله بن الحسين، عن
 قال: و كذلك نصَّ عليه الملواني في "كتابه". انتهى. (r) وهو يقتضي صسحة الو جـهـين، واللّ أعلم.

${ }^{(0)}$.

## باب حروف قربت مخارجها

وتنحصر في سبعة عشر حرفا:




1vr/h:

(r)



(0) (0) من الآلية (0)


(1) (1) (1) (1)

〉الباء< في 〉الفاء< فيها أبو عمرو، والكسائي، واختلف عن هشام ونحلاد: فأمّا هشام فرواها عنه بالإدغام/أبو العزّ القلانسي من طريق الحلواين، وركذلك الحلافظ أبو العلاء، و كذلك رواه ابن سوار من طريق هبة الله المفسر عن الداجوني عنه، ومن طريق
 "التجريد" على الفارسي من طريق الملواني.
 (1) هشام في ذلك

وقال الداني في "جامعه": قال لي أبو الفتح عن عبد الباقي عن أصحابه عــــن هشـــام بالوجههين انتهى.
وروراه الجمهور عن هشام بالإظهار، وعليه أهل الغرب قاطبة، وهو الذي لم يذكــر "التيسير" و"الشاطبية" و "العنوان" و "الكافي" و "التبصرة" و "المداية" و "المادي" و "التذكــرة"
 المالكيّ والفارسي من طريق اللاجوي.
وكذا رواه صاحب "المستنير" عن النهرواني من طريق اللاجوني، وبه قرأ الداني علـــى أبي الحسن وعلى أبي الفتح عن أبي أحمد عبد الله بن الحسين السامرّي عن أصحابه، عـــــن الحلواني، قال: وبه ترأت في رواية الحلواني، وبه آخلذ وانفرد الرمليّ، عن الصوري، عن ابن ذكوان بإدغامها كما ذكره في "المبهج" و"غاية (8).الاختصار"، وأبو القاسم المذلي

وأما خلاّد: فرواها عنه بالإدغام هجهور أهل الأداء، وعلى ذلك المغاربة قاطبة؛ كـــابن شريح، وابن سفيان، ومكي، والمهدوي، وابي غلبون، والمذلي، و"ني "المستنير" من طريــق


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نفس المصدر } \\
& \text { (r) نفس النصدر }
\end{aligned}
$$



النهرواين، وأظهر ها عنه جههور العراقين؛ كابن سوار، وأبي العزّ، وأبي العلاء الممــــداين، وسبط الخياط.

وخصصّ بعض المدغمين عن خلاّد النلاف بكرف (الحجرات)، فذكر فيه الوجهين على التخيير، كصاحب "التيسير" و"الشاطبية"(1)، وذكر فيه الوجهين على الملاف صــــــاحب "التجر يد"؛ فروى الإدغام من قراءته على عبد الباقي؛ يعني من طريق معمد بن شـــــــاذان،


(r). ${ }^{(r)}$
وروى فيه الإظهار وجهاً واحدا صاحب "اللنوان"
 عمرو، والكسائي وخلف، واختلف عن ابن كثير، ومتزة، وقالون:
 العبارات" بالإدغام بلا تحلاف. وقطع لقتبل بالإدغام وحهاً واحداً في "الإرشاد" و"المستنير" و"الكامل" والحافظ أبـــو

> (1) الإقناع: / /

 كتاب "التخريد". اهـ


 اختحلاف النسخ. والشا أعلم.
 Y\&。
(r)


العلاء، والمنليّل") وسبط الحياط في "كفايته".
وقطع به للبزي وجهاً واحداً في "المداية" و"المادي" وقطع به له من طريق أبي ربيــــة
صاحب "المستنير" و"المهجج".

ابن الحباب، وابن بنان، وعليه الجمهور عن ابن كثير.
 "التجريد" و"الكامل" وهو في "التجريد" لقتبل من طريق ابن بعاهد، وي "الكفاية الكبرى"

 والذي تتتضيه طرقهها هو الإظهار؛ وذلك أن الداني نصنَّ على الإظهار في "جامع البيـان"


وهاتان الطريقان ها اللتان في "التيسير" و"الشاطبية".

 على ذلك الشاطيّ، والوجهان عن ابن كثير صحيحان، والله أعلم. وأما حمزة؛ فروى له الإدغام المغاربة قاطبة، وكثير من العراقيين، وروزى له الإظــــــهـار وجهاً واحدأ صاحب "العنوان" وصاحب "المهج"، وقطع له به صـــاحب "الكـــامل" في
 قراءته على عبد الباقي، والخلاف عنه من روايتيه جميعاً في "المستنير" و "غاية" ابن مـهـهران،
(1) قوله: (أبو العلاء والمنلي) بعد أن ذكر "الكامل" و لم يصر"ح "بغاية الاختصار" فيه دلالة على أنه ير يد طريقيهـا الأدائين، لكن يككر على مذا أنه ليس للجنلي طريق أدائية في رواية قتبل، بل ولا قراءة ابن كثير. والش أعلم.

 (²) في المطبرع: ( لقنبل عن ابن بكاهد)
 والوجهان صحيحان، واللا أعلم. وأمّا تالون فروى عنه الإدغام الأكترون من طريق أيي نشيط، وهو رواية المغاربة قاطبة




 قلم، والشا أعلم.
 واختلف عن ابن كئير، وعاصم، وقالون، وخلاد:



 و"الكفاية" و"الغاية" و"التجريد" و"الإرشاد" و"الرو رضة" و"اللبهج".

 "التيسير" والشاطي"ّ وغيرهما، والوجهان عن ابين كئير منير من روايتيه صحيحانيان.



(1) من الآية (٪)


 "إإرشاد" و"الكفاية الككرى"، وبه قرأ الداني على أبي الفتح.


 و"الإعلان".
وأتّا نلاّد فالأكثرُون على الإظهار له وهو الذي يف "الكاني" و"المادي" و"التبصــرة"


 قرأ أبو عمرو الداني على أبي الفتح فارس بن ألمد.
 نصّاً وأداءً.

عن هزة.
وروى بِض أهل الأداء الإظهار عن يعقوب؛ كما ذكره هي "التذكرة" ويغ "الكـــبل"





 العلاء عن الحمّامي" (r)، فخالفا "r (r) سائر الرواة عن الألصبهانيّ، واللّ أعلم.
 الباقون.
(1) (المنامس) الراء الساكنة عند اللام نحو (ا)
 في ذلك أبو عمرو من رواية السوسي، واختلف عنه من رواية الدوري:
 , "كفايته"/ وأبو العلاء في "غايته" وصاحب "المستنير" وصاحب "المبهج" و"الكفايــــــة في القراءات الست".

ورواه بالإظهار أبو محمد مكي في "تبهرته" وابن بليمة في "تلخيصه".
 ابن غلبون، وانفرد بالخلاف عن السوسيّ. قلت: والمالاف مفرع على >الإدغام< الكبير؛ فمن أدغم الإدغام الكبير لأبي عمـرو، لم


يختلف في إدغام هذا، بل أدغمه وجهاً واحداً، ومن روى الإظهار اختلف
 والأكثرون على الإدغام، والو جهان صحيحان عن أبي عمرو. وبالإدغام قرأ الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر، عن قراءته بذلك علـــــى أليـ
 بلثي عن ابن بكاهد أنه رجع عن الإدغام إلى الإظهار اختيارأ واستحساناً، ومتابعة لمذهـبـ


 أعلم.


(أبو الحارث عن الكسائي، وأظهرها الباقون

 والكسائي، وخلف، وأظهرها الباقون.


انظر: الإقناع: $19 . / 1$ (1)



( )
(iv7) (1) (1)
 فيه:

 و"التذكرة" والمحهور من المغاربة، وبجاعة من المشارقة، ورواه ابن سوار عن أبي نشـــيط، و كذلك سبط اللياط، والحافظ أبو العلاء، ورواه أبو العزّ عن أبي نشيط، وعن هبة الله بن جعفر عن الملواي، وبه قرأ أبو عمرو اللاوي على أبي الحسن من هميع طرقه عن قـــــــالون، وعلى أبي الفتح عن قراءته على عبلد الله بن الحسين الســــــامرّي، وههـــذان الو جـــــهان في "التيسير " و"الشاطبية".

ورواه عنه بالإظهار بعض العراقيّين من غير طريق أبي نشيط، وبعضهم من طريــق أبي نشيط والحلوانيّ، وذكره صاحب "العنوان" وهو من طريق(1) إسماعيل، وبه قرأ الدالي على أبي الفتح عن قراءته على عبد الباقي. وروى إظهاره عن ورش جمهور المشارقة والمغاربة، وخص" بعضهـم الإظهار بـالأزرق، وبعضهم بالأصبهاني، وروى إدغامه عن ورش هن جميع طرقه؛ أبو بكر ابن مهران، ووروه أبو الفضل الخزاعي من طريق الأزرق وغيره، واختاره المذلي. وأمّا ابن كثير؛ فاختلف عنه في الإظهار والإدغام؛ فروى له أكثر المغاربة الإظهار، و لم يذكره الأستاذ أبو العز" " في "كفايته" إلاّآ(r) من طريق النقاش عن أبي ربيعة عن البزّي و لم يذكره الإمام أبو طاهر ابن سوار إلا من الطريق المنكورة، ومن غير طريق النهروالي عـــنـ ابن بماهل، عن قنبل، و ذكره صاحب "المبهج" عن أبي ربيحة أيضاً، وعن قنبل إلا الزين.بي، و لم يذكره الحافظ أبو عمرو الداذي في "جامع البيان" عن ابن كثير إلا من طريــق روايــــة
 طريق ابن بعاهل عن قنبل، و كلُهم روى الإدغام عن سائر أصحاب ابن كثير.


 （r）الأشناني، عن عبيد، عن حفص؛ بالإظهار ．انتهى وقطع له صاحب＂الحنوان＂وأبو الحسن المبازي؛ من روايتي أبي بكر وحفص وغيرهما بالإظهار ．
وذكر／الملاف عن حفص صاحب＂التجريد＂، وروى البمهور من المغاربة والمشـــاةة الا عن عاصم من جميع رواياته الإدغام، ومو الأشهر عنه．

 بكر ابن مهران له من جميع طرقه بسواه．

 و＂المنتهى＂، وذكر صاحب＂المستنير＂له الإدغام، من طريق هبة الله المغسر عن الداججوني．

 يقتضيه النظر ويصح في الاعتبار؛ هو الإدغام، ولولا صحة الإظهار عنهم عندي لم آخــــنـ

 الإجماع على إدغامه فقال ما نصه：


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (ت) وكذا في المطبوع: 》 جامع البيان《 } \\
& \text { *) المشهور والمعروف بالثيل، والفامي } \\
& \text { (r) جامع البيان: // ق: זY }
\end{aligned}
$$

يذك الإظهار فيه لابن كثير، وعاصـم برواية حفص، ونافع برواية قالون، قال: و كذلــــــك

 الصحيح، والله أعلم.

 كتير، وحفص، واختلف عن رويس:

 و"الرو ضة" وغيرها.
$17 / r$
وروى/ أبو الطيّب، وابن مقسم؛ كالهما عن التمار عنــــه بالإدغـــام، وكــــنا روى
 وابن مهران في "غايته".




$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (كان) ستطت من الالطبو ع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (17): : } \\
& \text { (1) ثي المطبرع: (ثَ اتخذت) وهو تَريف } \\
& \text { (Y7) : فاطر (). }
\end{aligned}
$$

 وحمزة، والكسائي، و خلف، واختلف عن هشام:
 و"الهداية" و"الهادي" و "التنوان" و"التذكرة" و"التلخيص" و"الشاطبية" وغيرها. وقطع له بههور المشارقة (بالإدغامه، وهو الذي في "الكفاية الكـــــبرى" و"المســتـنير" و"الكامل" و"غاية" أبي العلاء وغيرها، ورواه صاحب "التجريد" عنه من طريق الداجــوني، وكا ذكره له صاحب "المصباح"(r)" ورواه صاحب "المهجج" من طريق الخلواي.
 الحلوالين
وانفرد أبو العلاء الممدالي من طريق القباب عن الصوري، عن ابن ذكوان بإدغامــــهـ، و لم يذكره غيره(7)، والله أعلم.
 فأدغمها: أبو عمرو، ومزهة، والكسائي، وأبو جحفر، وخلف، واختلف عن هشام: فقطع له بالإدغام بمهور العراقيِين؛ كابن سوار، وألبي العــز، والحــــــفظ أبي الحـــلاء، والمنذلي.
(1) ا(1)
(97) (9) من الآية)

(؛) (جميعأ) سقطت من المطبو ع
(`) في المطبوع: (بالإظهار) وهو تَريف

(YV) (Y) من الآية)
( ( ) من الآية) (

وقطع له بالإظهار صاحب "التيسير" و "الشاطبية" و"التـجريـــــلـ" والمغاربـــة قاطبــــة، وصاحب "المبهج" من طريقي الحلوااني والداجوني، وبه قرأ الداني من طريــــق الحلـــواني، و كال10 ا صحيتح، والله أعلم.

عمرو، وابن عامر، ومززة، والكسائي، وأبو جعفر، وأظهره الباقون.
وانفرد الكارزيي عن أصحابه عن رويس, بالإظهار في >حرفي>>المؤمنــــين)، وإدغــــام
$\mathrm{iv} / \mathrm{r}$
غير هما.
 و(الز خرف)(0)، فأدغمهه: أبو عمرو، وهمزة، والكسائي، وهشام.
واختلف عن ابن ذكوان: فرواهما عنه الصوريّ بالإدغام، ورواهما الأخفش بالإظـهـار،
وبذلك قرأ الباقون.
وانفرد في "المبهج" بالإظهار عن هشام من طريق الدابووني (7) و سائرهمم لم يذكر عـن هشام فيهماخلافاً، والله أعلم.
وانفرد ين "الكامل" عن خلف بالإدغام"، و ولم يذكره غير0، والله أعلم.

عمرو، وابن عامر، وهمزة، والكسائيّ، وخلف، وقرأ الباقون بالإظهار.

(
(07) :


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

$$
\begin{aligned}
& \text { (1/99: الكامل: قا } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

ويعقوب، ونلف، وهشام، واختلف عن نافع، وعاصم، والبزّي"، وابن ذكوان:
 "المستنير"، و كذلك سبط الحنياط في "كفايته" و"مبهجه"، و كذلك الحـافظ أبو الــــــالاء في "غايته"، وكذلك جههور العراقيّين من جميع طرقهمه إلا أنَّ أبا الكزّ اسشتين (1) هبة الله؛ يعني
 والملواني جميعأ، وعلى ابن نفيس من طريق ألبي ألمي نشيط.
 , "التلخيص" و"التذكرة" و"الشاطبية" وجهور المغاربة. وقطع الداדي في "جامعه" بالإدغام من طريق الحلواني، وبالإظهار من طريق أبي نشيط، , كلاهما صحيح عن قالون من الطريقين. وقطع له بالإدغام من رواية ورش؛ من طريق الأزرق، صاحب "التيسير" و"الكــــــايني" ,"التبصرة" و"التلخيص" و"الشاطبية" والمههور، وقال في "المداية": إنه الصحيــــح عـــنـ ورش.
وقطع بالإظهار من الطريق المذكورة؛ صاحب "التجريد" حسبما قرأ به غلى شــيو خها مـن طرقهم.

 عمرو الداين، والوجهان صحيحان عن ورش.



(') فيّ المطبر ع: (استثن تَن هبة) وهو تريف.
(") في المطبوع: (وصاحب التجريد) والز يادة ليست في النسخ

 المذكورينين (1)






 طريق عمرو عنه، ولم يُتلف عن عيبد عنه أنه بالإظهار والها أعلم.



 عاصم، والبزّي وابن ذكوان:

 وقال في "المداية": إنه الصحيح عن وني ورش.
وقال في "التيسير": إنه الذي عليه عامة أمل الأداء ا(2).

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


مكيّ ؛ وقال في＂تبصرته＂：إن الإدغام مذهب الشيخ أبي الطيّب（1）،／يعيّ（r）ابن غلبون．
 المنكورة، إلا أنَّ سبط المنياط قطع في＂كفايته＂（r）لأبي بكر؛ من طريق العُليمي＂بالإدغــام هنا، والإظهار في وأظهر 〉النون〈 من 〉ن〈 الباقون، وهم：أبو عمرو، ومهزة، وأبو جعفر، وقالون، وقنبل．
〉النون＞عندها؛ همزة، وأبو جحفر، والباقون بالإدغام．

وأبو جعفر مع إظهاره على أصله في＞السكت＜على كل حرف من حروف الفواتـح؟؛


 ，كذلك 〉النون＞المخفاة من
 تنبيه، والله أعلم．
 قلم（＂）فاعلم．
(! التبصرة:
（r）（يعني）سغطت من（ز）ولا بد منها لأها من كلام المؤلف وليست من كلام مكي．
 （：انظر ص：1104 （
 وتال：ولا ينبغي أن يُنكر هنا عنه، فله أهل عند أهل المدينة．اهــ انظر ：الإقناع：

تنبيه: كل حرفين التقيا؛ أولمما ساكن، وكانا مثلين أو جنسين؛ وجب إدغـــام الأول منهما لغة وقراءة:
 (9) ${ }^{(1)}$ (1.) ${ }^{(1)}$



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (17): البقرة) } \\
& \text { (7) ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ( } \\
& \text { (IYY): البقرة) (") } \\
& \text { (109) ( ) ( البقرة) } \\
& \text { (VA) ( } \\
& \text { (V7): النحل) } \\
& \text { (1r) (') } \\
& \text { (1) (1) (الأعراف: (1) } \\
& \text { (rA) : العنكبوت (r) } \\
& \text { (! (!) (!) }
\end{aligned}
$$

(") المطفينين: (1) (1)، واستتئ حفص لأن له السكت كما تقدم
 والمؤلف هنا يقصد التمثيل من حيث اللغة، بلليل توله (لغة) ( المؤمنون: (9ヶ)



الخص، وتبقية الاستعلاء. (A)
 بإظهاره، وكذلك حُكي/عن أممد بن صالُ عن قالون.

 وخطأ.

 الدينوري أداء عن أملا (9) بن حرب، عن الحسن بن مالك، عن أممد بن صالح، عن قالون


 ففيه نظر فقد نصَّ عليه غير واحذ من الأئمة.
 رفتع إليه فأجحاب فيها: لا يدغمه إلا أبو عمرو (1)


 أبي بكر النقّاش فإنه كان يأحذ لنافع وعاصم بالإظهار، و ولم يوافقه أحد عليه إلا البخــايّي
المقرئ، فإنه ذكر فيه الإظهار عن نافع برواية ورش.


 الصغة فليس بغلط ولا قبيح، فقد صح عندنا نصّاً وأداء، وقرأت به على بار بعض


 ولعل هذا مراد ابن بكاهد فيما أجاب عنه من مسائله، والله تعالى أعلم.
(1) المبسوط: Y


والله أعلم. انظر: المبسوط: ץ.

(2) فِّ (U): 》إظهاره《 بدرن خرف البر.








$$
\text { واقفأ وهو لا يدري لسرعة الوصل. }{ }^{\circ}
$$


 لأن الماء موقوف عليها في النية؛ لأها سيقت للوقف، والثانية منغصلة منها فلا إدغام.




 اليت بعدها؛ لأفا عنده كالحرف اللآزم الأصلي. انتهى. ${ }^{(n)}$ وهو الصواب، والله أعلم.



## باب أحكام النون السناكنة والتنوين

والنون ألساكنة تكون في آنخر الحَكْمة وين وسطها؛ كســــائر المـــرووف الســـواكن،
وتكون في >الاسمץ و>الفعل< والحرف<.





$$
\text { (') انظر: المهج: } 17 / 1
$$

 وأبا سليمان عن قالون قروا ذلك بالإظهار.
والملاحظ أن المطوعي عن ييى عن شعبة من طرق "النشر"، و لم يذكر المؤلّف ذلك. انظر: المصبــاح: VAO/Y حاشية



( 1 ) :
(־) (Y) الأنعام:
(1) (1) (1)


والح غِلّ أبو جعفر بالإخفاء عندهما، وقرأ الباقون بالإظهار.


 في "كفايته" عن الشطويّ؛ كالهما من رواية ابن وردان، ورواه أبو طاهر ابن ســــــوار في


严
 طريق اللحمّامي فقط، وأطلق الإخفاء فيها من الطريقين．وبالإخفاء وعدمه قرأنا لأبي جحفر من روايتيه والاستنّاء أشهر، وعدمه أقيس، والله أعلم．
وانفرد ابن مهران عن ابن بويان اعن أبي نشيط عن قالون؛ بالإخفاء أيضا عند＞الغين＞rr／r و والـاء〈 ＂كامله＂．（Y）وذكره الحلافظ أبو عمرو في＂جامعه＂عن أبي نشيط؛ من طريق ابن شـــنبوذ،
 وهو رواية المسيبــي عن نافع، و كذلك رواه عحمل بن سعدان عن اليزيدي عن أبي عمرو．


و والكاف｜．

الحلقية بحرى واحلدا.(r)



（1）انظر ：الإرشاد： 170
 الطيبة．انظر：الغاية：10\＆، الكامل：ق：．．ا／أ، لمهج： （r）انظر ：التمهيد：ع 17
（：
（「）（
（r）：
（＂）البقرة：（Y）（


 و"التذكرة" وغير هم.





 بتبَية الننة أيضاًّ




 ,أطلق ابن مهران الوجهيهن عن غير أبي جعفر، وهزة، والكسائي، وخلف، وقال: إن

الصحيح عن أبي عمرو إظهار النّة، (8)
ورواه صاحب "المهع" عن المطوّعي"، عن أبي بكر، عند (الراءي)، وعن الشنبوذي عــنـن


| (1) المستنير: roq-ron/ |
| :---: |
| (r) |
|  |
| 1.r ${ }^{\text {r }}$ |

و خحّرّ البزّيّ بين الإدغام والإظهار فيهنما عنلهما، قال: وبالو جههن قرأت


وعن غير الفضل عن أبي جحفر، وعن ورش غير الأزرق. وذكره أبو الفضل اللز اععي في "المنتهى "عن ابن حبش عن السوسي، وعن ابن بیــاهـا عن قنبل، وعن حفص من غير طريق زرعان، وعن الحلوالي عن هشام، وعن الصوري عن ابن ذكوان.
وذكره في "جامع البيان" عن قنبل؛ من طريق ابن شنبوذ، في >اللامّ خ خاصــــــة، وعــــن



إبراهيم بن عبّاد، عن هشام، ورواه الأهوازي في "وجيزه" عن روح.
 كتابنا نصّاً وأداء عن أهل المحجاز و الشام والبصرة و حغصر (r) وقر أت هها من رواية قالون، وابن كثير، وهشام، وعيسى بن ورددان، وروح، وغيرهـم.

》

واختلف منها في >الواو〈و >الياء<، فأدغم نحلف عن حمزة فيهما النون و التنو يـــن بــلا لا
غنّه، واختلف عن اللدوري عن الكسائي في >الياء؛:
 جعغر بن محمل بتبقية الغنّة كالباقين، وأطلق الو جهين له صـــاحب "المبــهـج"، و كالوهــــا صصحيح، والله أعلم.
(1) المبهج:
() الواو سقطت من المطبوع، مَا أدى إلى تحريف المعني المراد.


واننرد صاحب "المههج" بعدم الغنّة عند >الياء> عن قنبل من طريق الشطوي عن ابـــــن
شنبوذ، فخالف سائر المؤلّفين.
وأجمعوا على إظهار النون الساكنة عند >الواو و والياء< إذا اجتمعا في كلمة واحدة نخو》












والتحقيق في ذلك أن يقال: إن أريد بإدغام النون والتنوين (V) في غير مثلهما؛ فإنـــه لا


(99) (9) الأنعام: (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (") الزغهة: شيء يقطع من أذن الميوان فيترك بعلقَأ، انظ, القاموس والتاج (زث) } \\
& \text { (י) حَمع البيان: / ق: } \\
& \text { (") (التنو ين) سقطت من (ت) ركذا الُطبو غ. }
\end{aligned}
$$

وجه لذكر >النون< في حروف الإدغام، وإن أريد بإدغامها مطلق ما يدغمان فيه؛ فالا بــــّ من ذكر >النون> في ذلك، ولا شك أن المراد هو هذا لا غيره، فيجب حيئذ ذكر >النــون> فيها، وعلى ذلك مشى الدالي في "تيسيره"، واللا أعلم. واختلف أيضأ رأيهم في (اللنة) الظاهرة حالة إدغام النون الساكنة والتنوين في الميـــــ هل هي غنّة النون المدغمة، أو غنّة الميم المقلوبة للإدغام ؟؟. فذهب إلى الأوّل أبو المسن ابن كيسان النحوي، وأبو بكر ابن بـــــاهد المــــرئ (1)، وغيرهما ${ }^{\text {(r) }}$

 فرق في اللفظ بالنطق بين (من مَّن) و(إن مّن) وبين (هم من) و(أمّ من).
 النطق به، ولا هو في الفطرة ولا الطاقة، وهو خلاف إجماع القرّاء والنحويــــين، ولعلــــــم أرادوا بذلك غنّة المدغم (ًا)، واللّ أعلم. وأما الحكم الثالث وهو (القلب) فعند حرف واحد وهي >الباء؛، فإن النون الســـــاكنة
 و وصمٌ بكم" ولا بدّ من إظهار الغنّة مع ذلك، فيصير في الحقيقة إنحفاء >الميم> المقلوبة عند



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ذكر ابن الباذثي أنه مذهب ابن بحاهد في أهد توليه. الإقتاع: }
\end{aligned}
$$




 بيان(\&) ذلك في كتاب "التمهيد". والله أعلم. وأما المكم الرابع وهو (الإخفاء) وهو عند باقي حروف المعجمّ، و جملتها خمسة عشر حرفاً، وهي: >التاء< ,

》》




واعلم أن الإخغاء عنل أئمّتنا هو: حال بين الإظهار والإدغام، قال اللاني: و ذلــــك أن النون والتتوين لم يقربا من هذه الحروو كقر بكما من حروف الإدغام؛ فيجب إدغامـــهـا فيهنّ من أجل القرب، و لم يبعدا منهنّ كبحدها من حروو الإظهار؛ فيجب إظـــــهـارهما عندهنّ من أجحل البعل، فلما عُدم القرب المو جب للإدغام، والُُعْ الموجب للإظهار؛ أخفيا عندهنّ، فصصارا لا مدغمين ولا مظهرينه، إلا أن إخفاءهما على قلر قر بهما منهن وبعدهما
(1) الظز : القصد النافع: (1)



(5) ( (بيان) سقطت من (س)

عنهن، فما قربا منه كانا عنده أخفىى منا بعدا عكنه(1)، قال: والفرق عند القراء والنحويـــين بين >المخفي> و〉المدغم< أن المخفى غخفف والمدغم مشدد. انتهى. (Y) والله أعلم.

(الأول): أن غخرج *النون) والتتوين> مع حروف الإنخفاء الخمسة عشر من الميشــوم فقط، ولا حظ لمها معهن يُ الفمّك لأنه لا عمل للسان فيهما كعمله فيهما مع ما يظـهران



 حروف الحلق لكوغما من جملتهن دون حروف الفم.م (o)
 دو إدغام غير كامل؛ من أجل الغنة الباقية معه، وهو عند من أذهب الغنة إدغام كــــــملم، وقال بعض أئمتنا: إثا هو إنفاء، وإطلاق الإدغام/عليه بحاز(1). ومن ذهب إلى ذلك أبو الـدَن السخاوي فقال: اعلم أن حقيقة ذلــــــك إنخفــاء لا



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في الططبوع: (عنده)، وهو تعريف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (؛) تصحفت ي المطبوع إلى (العين) المهملة } \\
& \text { (") هنا الككلام الداين. انظر: عـامع البيان: / ق: }
\end{aligned}
$$


 (r) في المطبوع: (تَحيص) تحر يف.
（1）الأكابر؛ فالوا：الإخفاء ما بقيت معه الغّنة） قلت：والصحيح من أقوال الأئمّة أنه إدغام ناقص، من أجل صوت الغنة المو جـــــــودة معه، فهو ．متزلة صوت الإطباق المو جود مع الإدغام في 》أحطت《 و 》بسطت《 والدليــــلـل


 الملغم أثر، إذ كان لفظه ينقلب إلى لفظ المدغم فيه، فيصير مخرجهه من ثخر جهه، بل هــو في الحقيقة كالإخفاء اللذي يمتنع فيه اللرف من القلب لظهور صوت المدغم؟ وهو الغنة．
 يدغمان فيه ؟ فعدمت الغنة بذلك رأساً في مذهبه، إذ غير ممكن أن تكون منفردة في غـــــر
 （التالث）أطلق من ذهب إلى الغنة في＞اللام《، وعمـم كل موضع، وينبغي تقييده ممــإذا كان منغصال رسما، كو＊＊

 ذلك، زهنا أختيار الملافظ أبي عمرو الدالي وغيره من المققين．

$$
\begin{aligned}
& \text { (') كلام السخاوري هو كَذيب لكلام الداني، انظر: الإقناع: //ror-ror }
\end{aligned}
$$

> (179):
> (0) يُ النطبو
> (5) ()
> (1) (1) ( )

قال في "جامع البيان": وأختار في مذهب من يبقّي الغنّة مع الإدغام عند >الــــــا لام> ألا




(o) (o)

النون، وذلك على لغة من ترك الغنة و لم ييق للنون أثراً.
 بكر بن الأنباري، عن أئمتّه عشرة مواضع:




(YO): (‘)
( ( ) ) : لر (")
(1) (1.0) (1)
(179) (17)
( 1 ( ) ( ) (
(1) (1)

(')


(المتحنة)
 وقرأت الباب كله المرسوم منه بالنون، والمرسوم منه بغير نون ببيـــــان الغنـــة، وإلى الأول أذهب. ${ }^{\text {(理 }}$
قلت: و كذا قرأت أنا على بعض شيوخي باللنة، ولا آخذ به غالباً، ويعكن أن بيــا



 من ذلك تسكن أيضا للإدغام(•)، وبعدم الغنة قرأت عن أبي عمرو في الساكن والمتحرك،






 $=$
 الإدغام الكبير، والشّ أعلم.
$=$
 وطرح الأصل الذي هو أقوى من العارض) وهذا تعلم أن قوله: (ويمتمل أن القارئ بإظهار الغنة إنا يقرأ بذلك
 و لم يعبّر بالاحتمال، واللش أعلم.

الروراية فيه.

وقال: وقد جرى عمل شيو خنا على منع الغنة في وجه الإدغام الكبير، وما ذاك إلا من كوفم لم معنوا النظر في

 الساكن مع اختياره لما في الأول قياسأ على الثاني.

 باب حقَه. قال: وقوله: (وبعدم الغنة قرأت عن أبي عمرو بِ الساكن والمتحرك وبه آخذ) نصٌ في أن الغنة له لم تثبت عنده





 رأنه لا زال خخطرطأ، إضافة إلى توّته العلمية في الاستدراك]

## باب مذاهبهم في الفتح والإممالة وبين اللفظين.(1)


〉متوسط|.

 اليوم في أهل ما وراء النهر أيضاً.
, الجرت طباءهم عليه في لغتهم؟ استعملوه في اللغة العربية، وجروا عليه في القـــراءة، ووافقهم على ذلك غيرهم، وانتقل ذلك عنهم جتى فشا في أكثر البلاد وهو ثمنو ع منــهـ في القراءة؛ كما نصّ عليه أئمتنا، وهذا هو التفخيم الحض.
ومن نبه على هذا الفتح الخض الأستاذ أبو عمرو الداين في كـابه "الموضـــــــح" قــــال: والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد، والإمالة المتوسطة، قال: وهذا اللني يســــتعمله
 أنه ضد الإمالة.

والإمالة: أن تنحو بالفتحة كو الكسرة، وبالألف نو الياء كثيرا وهو >المضه، ويقال





 (01-1\&
-
 وكلام الدأي من أول ترل المولف: والفتح هنا... !.



فهي هذا الاعتبار تنقسم أيضا إلى قسمين:
إمالة شديدة.
وإمالة متوسطة.
و كلاهما جائز في القراءة، جار في لغة العرب.
والإمالة الشديدة يكتنب معها القلب الحالص، والإشباع المبالغ فيه، والإمالة المتو ســطة بين الفتح المتوسط، وبين الإمالة الشديدة. قال الداي: والإمالة والفتح لغتان مشهورتان، فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب
 وأسد وقيس.

 الألف اللياء'،، أو التنبيه على انقلاهِا إلى الياء يف مواضع أو مشاكاكلتها للكسر الباور لمــلـأو . الياء

ث\% أسند حديث حذيغة بن اليمان أنه سمع رسول الله


$$
\begin{aligned}
& \text { (') (أيضا) ستطت من المطوع. }
\end{aligned}
$$



 $==$
(1). لا شك من الأحرف السبعة، ومن لحون/ العرب وأصواها وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع. (r) حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كـــــانوا
 وأخبري شيخنا أبو العباس أمحل بن الحسين المقرئ بقراعتي عليه، أخبرنا محمل بن أـمل
 أخبرنا الإمام أبو الحسن السخاوي المقرئ بقراءتي عليه، أخبرنا أبو البر كات داود بن أممد بن مالعب.

ح: وقرأت على عمر بن الحسن المزي(V) أنبأك علي بن أحمد(^) عن داود بن مالعـــبـ، حدّثنا المبارك بن الحسن الشهرزوري ، حدثنا أبو الحسن عليّ بن الحسين بن أيوب
$\qquad$


 Y .. : .



(r) القائل هو الإمام اللابي رهمه الهة.


 الحديت الأشرفية، توفِ سنة . 79 هـــ غاية النهاية: $109 /$ 1 (r) هو ابَ ابن أميلة، تقدمت ترجمته
(^) هو ابن البناري، تُقلمت تر جمته






 . بالقراء ${ }^{\text {(8) }}$

 بن سماعة(9) عن أبي عاصم، فذكره.


بالمسجدي.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) البغلادي، مقرئ، انظر: غاية النهاية: } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$


(*) هو كتاب "طبقات القراء".
(9) كذا ضضطت في النسخ، وتحرفت في المطبر ع إلى (بشر)، و لم أعرفه بعد طول بحث.





$$
\begin{aligned}
& \text { أخبار التضاة: r/r }
\end{aligned}
$$

وعحمل بن عبيد الله شيخْه هو الحرزميّ(1) الكويّكّ؛ من شيوخ سفيان الثوري، وشـعبة،
 يكلث من حفظه، فأتيَي عليه من ذلك. وباقي رجال إسناده كلهم ثقات.
 اتفاقهم على أكهما لغتان فصيحتان صـحيحتان؛ نزل هما القر آن:
 والترقيق《، و كما أنه لا يكون إمالة إلا بسبب فكذلك لا يكون فتـــــح ولا تفتخيـــم إلا بسبب. قالوا وو جود السبب لا يقتضي الفرعية ولا الأصالة (r) وقال آخرون: إن الفتح هو الأصل، وإن الإمالة فرع؛ بدليل أن الإمالة لا تكـــون إلا عند و جود سبب من الأسباب، فإن فقل سبب منها لزم الفتح، وإن و جال شيء منها جــلز الفتح والإمالة، فما من كلمة تـال إلا ويف العرب من يفتحهها، ولا يقال: كل كلمة تفتـــح ففي العرب من يميلها. قالوا: فاستدللنا باطراد الفتح، وتوقف الإمالة على سبب(") على أهالة الفتح، وفرعية الإمالة، قالوا: وأيضاً فإن الإمالة تصير الحرف بين خرفين؛ بمعىن أن الألف المماللــــة بــــين الألف الخالصة والياء، و كذلك الفتحة الممالة؛ بين الفتحة الحنالصة والكسرة، والفتح يبقّـي
 قلت: ولكل من الرأيين و جهه، وليس هذا موضع التر:جيح، فإذا علم ذلك فليعلــــــ أن لإِمالة أسباباً وو جوها و فائدة ومن يكيل، وما يمال.
(י) توفِ سنة 100 هـــ، والعرزمي بتقدي الراء، بطن من فزارة، وتَرفت في الالطبوع بتقلـيم الزاي.
 7\&v-7ro/r I/^.


فأسباب الإمالة(1) قالوا هي عشرة، تر جع إلى شيئين:

و كل هنهما يكون متقدما على مل الإمالة من الكلمة، ويكون متأخراً، ويكون أيضــأ مقَدرا وقد تَكون الڭكرة والياء غير مو جودتين في اللفظ ولا مقدّرتين فين (r) مكلّ الإمالـــــــة؛ ولكنهما مما يعرض في بعض تصاريف الكلمة. وقد تمال الألف أو الفتحة لأجل ألف أخرى، أو فتحة أخرى مالة، وتسمى هذه إمالة لأجل إمالة، وقد تال الألف تشبيهاً بالألف الممالة. (r)
 الأسباب اتّني عشر سبباً(ٌ) والله أعلم.
فأما الإمالة لأجل كسرة متقدمة؛ فليعلم أنه لا يككن أن تكون الكســـــرة/ مالاصقــــة

 حصل باعتبار الألف. فأما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين الكسرة، والفتحة مبدأ الألف، ومبدأ الثــــيء جزء منه، فكأنه ليس بين الألف والكسرة حائل الئل . وقد يكون الفاصل بين الألف والكسرة حرفين، بشرط أن يكون أولمـا ســـــــاكناً أو

(

...
 المولف هي أسباب شاذة زادها سيبويه. انظر: الإقناع: / /


 الألف في الحكم وإِنْ فَهَلَت＞الهاءحَ في اللفظ． وأمّا إمالتهم＞درهمانه، فقيل：من أجحل الكسرة قبل، و لم يعتل بـــالحرفين الفــــاصلين، والظاهر أنه من أجل الكسرة المتأخرة（ڭ）، واللّ أعلم． وأما الياء المتقدمة؛ فقد تكون ملاصقة للألف الممالة، نحو إمالة（أيآّآَّ）و الحياة

 وقد يكون الفاصل غير ذلك نحو：رأيت يدنا． وأما الإمالة لأجل الكسرة بعد الألف الممالة تحو：（عابد）، وقد تكـون الكسرة عارضـــة غيو 》 》من الناس《، و 》（في النار《، لأنّ حر كة الإعراب غير لازمة．
（1）بالنحبب، أما إذا كانت بالرفع（يضر بها）فلا إمالة فيه، قال سبيويه：قالوا：يريد أن يكيلها و وم يكلها، وليـــس شيء من هنا تمال ألفه ئ الرفع إذا قال كو يكيلها، وذلك أنه وقع بين الألف وبين اللكسرة الضمة، فصــــارت حاجزا فمنعت الإمالة،．．．．وإما كان في الفتح لشُبه الياء بالألف．
 （r）يقهـد التمثيل، وإلا فإن الكلمة ليست قرآنية．

（¿）قال ابن يعيش：（در＊مان）بالإمالة، وهو قليل، والذي حسنه كون الراء ساكنة فلم يكن حاجزا حصينا، واألــــاء
نجفية فبي كالمعلـومة لـفغائها. اهــ

رقد نص ابن الماجب وأبو حيان على شذوذ إمالة（در همان）وذهب ابن مالك إلى جـــــواز الإمالـــة، نقـــل ： ف（در مهاك）من بئله مُ يصد．

 （سال）زالتا ج（عضه）

وأمّ الإمالة لأجل الياء بعد الألف الممالة؛ فنُحو：（مبايع）• وأمّا الإمالة لأجل الكسرة المقدرة في المل الممال، فنحو（خاف）، أصله：خوف بكسر $r \xi / r$
（عين＞الكلمة وهي＞الواوو،، فقلبت الواو ألفاً لتحر كها وانفتاح ما قبلها．ا
 و 》الثرى《 تحر كت الياء ين ذلك وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا．


 سيبويه
 المنقلب عن ياء أو واو في هنا الباب فالا يريدون إلا المتطرف، والله أعلم． وأما الإمالة لأجل ياء تعرض في بعض الأحوال فنحو：（تلاخ و（غزا\، وذلك لأن الألف فيهما منقلبة عن واو＞التلاوة＜واللزوه، وإنا أميلت في لغة من أمالما لأنك تقول إذا بنيت
 للفاعل．${ }^{(0)}$
وأما الإمالة لأجل الإمالة، فنحو إمالة：》تراءاء أمالوا الألف الأولى من أجـــل إمالــــــة
 لأجل إمالة الألف الأولى الممالة لأجل الكسرة．

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أي: فاء الكلمة، ومو الحرف الأول. } \\
& \text { (r) فِ المطبوع: (زدت) بالتاء، وهو تحريف }
\end{aligned}
$$

（r）انظر：الكتاب：ع／（r．
 （ ${ }^{\circ}$ انظر：الكتاب：
（1）كذا ضبطت المروف في（س）
 الآي قبل وبعد، فكانت من الإمالة للإمالة. ومن ذلك إمالة قتيبة عن الكسائي الألف بعد النون هن
(لله)، و لم يمل (وإنا إليه) لدلم ذلك بعده(1)

 ريمكن أن يقال: بأن الألف تنقلب ياء في بعض الأحوال، وذلك إذا ثنيت فقلت: الحمسنيان والأرطيان(₹) ويكون الشبه أيضا بالمشبه بالمنقلب عن الياء، كإمالتهـم (موسى) و (عيسـىى)، فإنه ألحق بألف التأنيث المشبهة بألف 〉الملى|.
 ذكره سيبويه(®) ومن ذلك إمالة (الناس) في الأحوال الثلاث، رواه صاحب "المبـهـج".
 كما ذكره بعضهمت. وأما الإمالة لأجل الفرق بين الاسم واللحرف، فقال سيبويه: وقالوا (بـــاء) و>تــاء، في حرو ف المعجم؟ يعين بالإمالة، لأفا أسماء ما يلفظ به، فليسـت مثل (ما) و (لا وغيرها مــنـ
 (T) انظر: الارتشاڤ:
(َ) فِّ المطبرع: (مأرط)، وهو تريف، والأرطى: شجر ينبت بالرمل، رائحته طيبة، والمأروط من الإبل هو الـــني (inُتكى من أكله. انظر : الصحاح والتأج (أرط)
(؛) من قوله: إن الفتح هو الأهل... إلي هنا: بنصه كالام المالقي، لم يختلف عنه المؤلف إلا بالأمثلة فقط. انظر: الدر النئير:
 (:) سيأتي الكلام عنها بالتفصيل (") انظر : الارتشاف: rolor oror
(1).الحروف المبنية على السكون، وإنا جاءت كسائر الأسماء. انتهى.
 وأما و جوه (r) الإمالة فأربعة ترجع إلى الأسباب الملكورة، أصلــــها* اثنـــان وهمــــا: المناسبة، والإشعار .

فأما المناسبة فقسبم واحل؛ وهو فيما أميل *(\%) **لسبب مو جود في اللفظ *(ْ) وفيما أميل لإمالة غيره، فأرادوا أن يكون عمل اللسان وبكاورة النطق بالحرف الممال وبسبب الإماللــة من و جحه واحلـ، وعلى نمط واحل.

وأما الإشعار فثلالثة أقسام:
أحلـها: الإشعار بالأصل وذلك إذا كانت الألف الممالة منقلبة عن ياء، أو عــــن واو
مكسورة.
الثاني: الإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع؛ من ظهور كســــــرة أو يــــاء، حسبما تقتضيه التصاريف دون الأصل؛ كما تقدم في >غز|< و〉طاب<. الثالت: الإشعار بالشبه المشعر بالأصل، وذلك كإمالة ألف التأنيث، والملتحـــق هــــــا، والمشبه أيضاً.

وأما فائلة الإمالة فهي: سهولة اللفظ، وذللك أن اللسان يرتفـــع بـــالفتح وينحــــر بالإمالة، والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع، فلهذا أمال من أمال، وأمّا من فتـــــح ح
(' النقل هنا عن سيبويه بواسطة أبي حيان؛ لاختلاف العبارة عن "الكتاب"، وتوافقها مع "الارتشاف".


 الارتشاف:
(") في المطبوع: (رجود) بالدال بدل الماء، وهو تحريف.
(؟) ما بين النجمتين سقط من (ك)
(ز) ()

فإنه راعى كون الفتح أمتن أو الأصل（1）، والله أعلم．


وقعت في القر آن، سواء كانت في＞اسم＞أو خفعل）
 ，



وتعرف ذوات 〉الياء＜من 〉الأبماء＜بالتثنية، والأفعال برد الفعل إليك؛ فإنْ ظهرت الياء فهي أهل الألف، وإن ظهرت الواو فهي الأصل أيضاً．





 و（ارتضيت＞وااششريت＜و〉استعليت）．

و〉دنوت) و(عفوت) و (علوت) و (بدوت) و(خلوت).
（r）（r）في المطبوع：（الأدن）، الأعراف（179）السجدة）
（²）في المطبوع：（الأزكى）وهو تحريف، وليست في القرآن．
（1）إلا إذا زاد الواوي على ثلانةّ أحرف، فإنه يصير بتلك الزيادة يائيا، ويعتبر بــالعلائم المتقدمة، وذلك كالز يادة في الفعل بكروف 〉المضارعة）وآلة التعلية）وغيره نحو＞ترضى《،
淮》 استعلى《．
ومن ذلك 〉أفعل＞في الأسماء نحو 》أدنى《، و 》أربى《، و 》أز كى الماضي من ذلك كلّه تظهر فيه الياء إذا رددت الفعل إلى نفسك، نحو＞ز كيته، وا（أبخيت《، ورابتليت＜، وأمّا فيما لم يسم فاعله نَو（يدعى،، فلظهور الياء في 〉دعيت＜، و＞يدعيان＞．
 ومضارعا مبنيا للفاعل نغو（يرضى）، وللمفعول نحو＞تدغى،．

 و

湤》

L ويلتي《، و

（＇）في المطبوع：（العلامة）وهو تحريف
（Y）البقرة：（YY）وينه على أن أبا حيان استبجد أن تكون هنا استفهامية أو شرطية．انظــر：البحـــر الميـــطـ：
ivi／r
（rv）：（r）

وركذلك أمالوا أيضأ من الواوي ما كان مكسور الأوّل أو مضمومه، وهو＞الربـــــــوا《


 بخالا المفتوح الأول． وقال هكيّ：مذهب الكوفيين أن يشبتوا ما كان من ذوات الـــواو مضمـــوم الأول أو （r）．



 و（الأعلى
 و
》 هدان｜（0）في＞الأنعام＜
（ز）（ز）
 وجاءت الكلمة في（ظ）عارية من النقط．


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (行) } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

, (إتاني الكتاب)

>والشمس، ولاسحى)|(1) في (والضحى،.(9)











وصاحب "التجريد" من قراءته على عبد الباقي بن فارس عن أبيه، إلا أنه ذكره بالوجـهـين
 وذكر أن ذلك في 〉طه> والنجـم؛.
 نظير حرف (bها، واللهُ أعلم.

 فتط؛ من أبل الساكن في الوصل. واختص الكسائي بإمالة: ارؤياي) وهو حرفان في (يوسف)؛ واختلــــــف عنـــهـ في


واختلف فيهما عن إدريس؛ فرواهما الشطي عنه بالإمالة، وهو الذي قطع بــــهـهـ عـــنـ





 وأما موضع (طه، فلم يذكر فيه شيئا. والی أعلم.



(r) في الططبرع: (المُرْن) وهو عَريف.
(r) في الططبرع: (مواضع) بالمبم، ومو تَرين.
 قي الأسانيد أن (الـُطي) إنا هو من غاية أبي العلاء.

و"الكامل "(1) وغيرهما، وذكره في "كفاية الست" من طريق القطيعي، والو جهان صححيحان والله أعلم.
 تقدم،



 ب大رى و "التبصرة" و "الملاية" و "العنوان" و"التيسير" و "الشاطبية"، و كذلك رواه من طريق ابــــــن فرح (0)؛ أعين عن الكسائي، صاحب "التجر يد" و"الإرشادين "(7) و"المســتـنير " وغــــيرهمم'
(י) قوله: (والكامل) كان الأولى أن يقول: (والمصباح) لأنه هو الذي من أسانيده هي هذه الطريق، أما "الكـــــامل"

 (r乏) : من (r)
(8) في المطبوع: (وأجراه) ولعله تحريف
(*) ابن فر ع عن الدوري ليست من طرقه.
 صحيح بالنسبة للكفاية الكبرى، ففيها الإمالة من طريق ابن فرح، وأما بالنسبة "لإلارشاد" فالفهوم من عبارته -


 والذي بظهر -والله أعلمَ- أنه ليس سيق قلم، بل هو الهواب؛ لأن طريق الإرشاد عن الدوري هو طريق بكار لا طريت ابن بكار.
فاتضح آن (الإرشاد) لا يدنحل ضمن (الإرشادين)، ويككن أن يكاب عن المؤلف أنه يقصد النسبة إل "صاحب" وليس الى الإرشادين. والله أعلم. وقد وجدت البطائحي ذكر مثل ما في "الكفاية"
 على/ /استنائه المانظ أبو العلاء، وأبو عمد سبط المياط، وابن سوار، وأبو الزّز، وغيرهمه، والوجهان صحيحان عن الدوري.










 (1) في المطبرع: (عن) زهو تحريف، والضمير يعود على دوري الكسنائي.

 (r) في المطبرع: (ما ذكر ه) وهو تريف
(؟) في (ز) 》الفاسي" زهو تحريف، وفي المطبرع: 》أبو الفارس" وهو تحريف أيضا.





 $==$

من هذا الطريق وغيره(1)، ومن طريق ابن باها بالغا بالغتح. انتهى.
 بطرق "التيسير"؟. ولو أراد ذكر طريق أبي عثمان عن الدوري لذكرها ها في أســــــانيده ور ما

 والتنوين في الياءه حيث وقع يف القرآن كما تقدم
 في "جامع البيان" بعد ذكره إمالتهما *عن أبي طاهر *(ا) عن أبي عثمان: وكذلك رون رواه عن


 وأداء، ولعل ذلك سقط من كتاب صاحبه أبي القاسم عبد العزيز بن عمدل الفارسي؛ شيخ $\varepsilon \cdot / r$ اللاني/ والله أعلم.


 "الشاطبية"، ولا من طرق صاحب "التيسير"، وتخصيص 〉الائدة، غير معـــــروف"()، والله تعالى أعلم.

 (1) (غيره): ليست فن "التيسير"

ـ
(8) الصصدر السابت.


وانفرد الحافظ أبو العلاء عن القباب، عن الرمليّ عن الصوري، بإمالة هذه الكلمـــات (1) الثالات وهي

## فصل


俍 بالإمالة، واختلف عنه في ياء إبشرايل(r)" في (يوسف،:
 و"الهداية" و"اهمادي" و"التجريد" وغالب كتب المغاربة والمصريين، وهو الـــذي لم ينقـــلـ

 صاحب "تلخيص العبارات"، وروى آخرون(1) عنه الإمالة المضة، و لم يفرقوا لــــه بينــها وبين غيرها؛ كأبي بكر ابن مهران، وأبي القاسم المذلي.
 أصح رواية، والإمالة أقيس على أصله. واله أعلم. واختلف في ذلك كله عن ابن ذكوان؛ فرواه الصوري عنه كذلك بالإمالــــــــة، ورواه الأخفش بالفتح.

 (r) يُ الططبوع: (روارى) تَريف. (1) (19) (1) من الآلية)

()
(1) قال ابن الورجيه: ولم ينقل الإمالة الغضة فيها لأي عمرو سوى الأهوازي، فإنه نقلها عن السلمي عن أي الأخرم


وانفر د(1) الكارزيني، عن الطوّوّعي عن الصوري" بالفتح، فنخالف سائر الــــرواة عــنـ الصوري، واللـ أعلم.


$\varepsilon 1 / r$

 فارس بن أحمد.

غيره. غ

ووافق أبو (r) بكر على إمالة (أدراكم به| (8) في (يونس) فقط، واختلف عنه في غـــير (يونس):
 به صاحب "التيسير" و"المادي" و"الكافي" و "التذكرة" و"التصبرة" و"الهداية" و"التلخيصن
و"العنوان" و"التلخيص" للطبري وغيرهاه(o).


(') انظر : المهج:


 (r) (أبو) سظطت من الططبع.
(17):

(1) (المهج): ستطت من (ز)

و"الكفايتين" و"الغايتين" وغيرها، وذكره أيضاً في "المستنير" من غير طريق شعيب. واختلف عن أبي بكر في وبشراي في (يوسف): فروى إمالته عنه العليمي من أكـــر طرقه، وهو الذي قطع له به في "التجريد" والــافظ أبو عمرو الداني، والــافظ أبو الحــاعك، وأبو علي العطار، وسبط اللمياط في "كفايته"، وقال في "المبهج": إن الإمالة له في و.جه. (1) ورواها الداني من طريق ييیى بن آدم، من رواية الواسطيين؛ يعين من طريق يوسف بن
يعقوب عن شعيب عنه. (r)

والو جهان صحيحان عن أبي بكر.

 وابن ذكوان على أصلهما.
 الأزرق عنه بالإمالة (بين بين)، ورواه الأصبهاني بالفتح.
 "العنوان" وشيخه عبد الجبار، وأبو بكر الأذفوي(1)، وبه قرأ اللالي على أبي الفتح فــارس. وقطع ببابين بين،، صاحب "تلخيص العبارات" و "التيسير" و"التذ كرة" و "المدايــــــة" وقال: إنه اختيار ورش، وإن قراءته على/ نافع بالفتح.
(') (المهجه:



(*) من الآية (٪)
(\%)

وكذلك قال مكي إلا أنه قال: وبالو جهين قرأت.
وقال صاحب "الكافي": إنه قرأه بالفتح، قال: وبين اللفظين أشهر عنه. قلت: وبه قرأ الداني على ابن حاقان وابن غلبون؛ وقال في "تهيده": وهو الصـــواب؛
 أبي الخسن النحاس. ${ }^{\text {(r) }}$ وأطلق له الخلاف أبو القاسم الشاطي(ع)، والوجهان صحيحــــان عـــن الأزرق، والله

## فصن

ووافق من أمال بعض القراء على إمالة بعض ذوات (الياءک، فخالفوا أصولمم في إحدى

 فأما (بلى): فأماله معهم حيث وقع، أبو هملون من بميع طرقه عن ييمى بن آدم، عـن أبي بكر، و خالفه شعيب و العليمي ففتحه عنه. وانفرد بإمالته أيضا أبو الفرج النهروالي عن الأصبهالي، عن ورش، فخحــــالف ســـائر الرواo و لم يذكره أكثر الحراقيين(V) كأبي عحمد سبط الخياط.
() التصرة:
(
(r) جامع البيان: 1 ( ق:
(8) وذلك في قوله:.....وي أرا * كهم وذوات اليا له الـلف جملا

الشُاطبية: 9 Y


99 9 /

 فروى عنه إمالة إمْزْنَاةٍ

 ذكوان(7)


 "المهع" عن الططوّعي.

| (1) (1) |  |
| :---: | :---: |
| (1) |  |
| (19) (1) |  |

(9)

> انظر: غاية النهياة: r/rrir





 الكفلي من الطريقن.



## 

 رواية هبة الله عن الأخفشَ أيضاً. و كل من 〉الفتح؛ واالإمالة< صحيح عن ابن ذكوان في الأحرف الثالئة، قرأنا به مـــنـ الطرق المنكورة، وبه نأخذ. وأما
 عمرو ويعقوب.

وانفرد ابن مهران بفتحها عن روح فخالف سائر الناس (Y).



عن يميى. ${ }^{\circ}$
وأما بكر؛ فروى المصريون والمغاربة قاطبة عن شعيب عنه الإمالة في الوقف مع من أمال، وهي
(VY) (') من الآية)
(r) انغرادة لا يقرأ له كا. انظر : الغاية: 170
(r) (r) من الآية (
() من الآية (1)
(*) قوله: (فخالف سائر الناس عن ييى) اهــ إن كان مقصوده في المقروء به فمسلم، وإن كان ير يد الإطلاق ففيــ

 (ْ)
(

رواية العجلي (1) والو كيعي (r) عن يميى بن آدم() عن أبي بكر، ولم يذكر سائر الرواة عن أبي بكر من جميع الطرق في ذلك شيئًا في الوقف،

 أمال الجمهورُ من طريق الملواين، وهو اللي لم يذكر المغاربة والمصريون والشاميون وأكثر العراقيين عنه سواه، ورواه الداجوني عن أهحابه عنه بالفتح وبه قطع صاحب "المبـــهـج ج"
 وبالفتح من طريق غيره.

 في شيء من كتبه، واله أعلم.

(1) عبد اللهُ بن صال بن موسى، ثقَة، مقرئ، أحذ عرضا عن همزة، وعن سليم عن همزة، روى عنه الحلواني وغيره، توفي سنة . .
(r) أممد بن عمر بن حفص، مقرئ، روى عنه ابنه إبراهيم. توفي سنة
(r) العجلي، والو (r)
 (*) السعيدي، الكوين، أخذ عن أبيه عن عاصم وأخنذ عنه أحمل اليلامي، انظر: غاية النهاية:







وانفرد فارس بن ألملا في أححل و جهيه عن السوسيّ بالإمالة في المو
زلك الشاطيّ．
وأمهع الرواة عن السنوسي من بميع الطرق على الفتح، لا نعلم بينهم
ولهنا لم يذكره له ين＞المفردات〈 ولا عوّل عليه．

و خلف لنفسه وعن مزة．

شاذان؛ عن أبي ملـون عن يميى بن آدم عنه الإمالة فيهما، وروى سائر الرواة عن شـعيـب
عن يُيى عنه فتح 〉النون＞فيصير لأبي بكر أربح طرق：
أححها：إمالة الممزة في＞سبحان〈 فقط، وهمي رواية المحمهور عن شعيب عن يیى عنه．
 حملـو عن يیى عنه؛ من طريق الحمامّمي وابن شاذان．
 النهروأني عن أبي ملدون عن يميى．

الرابع：＞الفتح؟ في الموضعين، وهي طريق صاحب＂المبهج＂عن أبي عون عن شـــــيب عن يییى عنه، و كل من هنه الأربعة أيضا عن بيیى بن آدم عنه، والله أعلم． وأما 吕 أى


$$
\begin{aligned}
& \text { ('المبهج: } \\
& \text { 7rA/r: (') } \\
& \text { (r) ين المطبو ع: (واختلف عن...) وهو تحريف. }
\end{aligned}
$$


 فأمال (اللراء| تبعأ للهمزة: همزة والكسائي وخلف.

(الراء) و(الممزة) منها(1) ييهى بن آدم، وفتحهما(9) العليمي.

وأنفرد صاحب "الكامل" هِا عن أبي القاسم ابن بابش، عن الأصمّ عن شعيب عـــنـ

> يميى.

وانفرد صاحب "المبهج" بالفتح في السبعة(•) عن أبي عون عن شعيب غن ييمى، وعن
so/r اللززاز عن العليمي./
 الوجهين بفتح (الراءه وإمالة (الممزة)(1)")، فيصير لأبي بكر أربعة أو


|  | (1) |
| :---: | :---: |
|  | (V.) (\%) من الآية) |
|  | (Y^) (r) |
|  | (\%) |
|  | (\% ) ( ) |
|  | (1) (1) (1) (1) (1) |
|  | (\%) (1) () |
|  | ( ${ }^{\text {( }}$ |
| (9) (\%) المطبوع: (نتحها) وهو تحريف. |  |
|  |  |
|  | 91 9) |
| (IT) |  |

الكاني: رواية الممهور عن العليمي إمالتهما في >الأنعامه، وفتحهمها في غيرها.


 ذكوان.

وانفرد زيد عن الرملي عن الصوري بفتح (الراء< وإمالة >الممزة) فيها






 رالو جهان جميعاً صحيحان عن هشام، والله أعلم.
وانفرد صاحب "المهج" عن أبي نشيط عن قالون بإمالة (الراء| والممزةه> جميعاً، وذلك
من طريق الشذائي عنه، فخالف سائر الرواة.

 سائر الناس من طرق كتابه، ولا أعلم هذا الوجه روي عن السوسي من طريق "الشاطبية"
 كو كبا) في الأنعام هسب.

$$
\begin{aligned}
& \text { \& } 10 / \mathrm{K} \text { : } \\
& \text { (r) نفس المصلر. }
\end{aligned}
$$

و"التيسير" بل ولا من طرق "كتابنا" أيضا، نتم رواه عن السوسي صاحب "التجريد" مـن





 الأنينياء)


(1) يمد بن إبماءيل، مقرئ، خاذق ضابط، أخذ عرضا من السوسي، وعنه عرضا ابن ابلملندا.



واختلف فيه عن ابن ذكوان على غير ما تقدم:
 يذكر صاحب "التيسير" والحلافظ أبو العلاء عن الأخفش من طريق النقاش سواه(r)، وبــــه قطع أبو الحسن ابن فارس في "جامعه" لابن ذكوان من طريقي الأخفش والرملي وفتحهما جميعاً عن ابن ذكوان جمهور العراقيين، وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفشى.
 والحافظ أبو العلاء عنه سواه، وبالفتح قطع أبو العزّ للأنخفش من جميع طرقه، وابن مـهران (') قوله: العليمي عن أبي بكر .. إلح يفهم منه اشتراك أبي همدون والصريفيين في ذلك، وهنا يخالف ما في "المصباح" وهو أن الإمالة للأول والنتح للثاني. انظر: المصباح: r/ (r) قوله: (لم يذكر صاحب "التيسير" سواه) لعله سهو منه رحمه الله، فقد ذكر صاحب "التيسير" الفتح للنقــــاشى،


الفتح عن قراءته على عبد الباقي عن أصحابه عنه عن الأخفش. اهــــ








 هو: علي اللنصوري، ويعجبين ما أنسّده الأستاذ بعد تعقبه على المؤلف حيث أنشد:
فأي جواد ملم يتره كبوة * وأي حسام لم يصبه فلول



وأمال الأزرق عن ورش فتحة 〉الراء｜والممزة＜جميعاً من هنه التسعة الأفحال؛ الــــــيت وقع بعدها الضمير، ومن الأفعال السبعة المتقدمة التي لم يقع بعدها ضمير＞بـــــــن بــــين، وأخلص الباقون الفتح في ذلك كله．
原 أَشَ كَوا
 وانفرد الشاطبي عن أبي بكر بالملاف في إمالة＞الممزة＜أيضا وعن السوسي بــالـلاف أيضًاً في إمالة فتححة＞اللراء＜وفتحة＞الممزة＜جميعاً． فأمَّ إمالة 〉الهمزة＜عن أبي بكر؛ فإنما رواه خلف（V）عن بيمى بن آدم؛ عن أبي بكــــــر؛
 ساكن، ونصّ في＂بُرده＂（9）عن بيمى عن أبي بكر؛ الباب كله بكسر／（اللراءه، و لم يذكـــر

（لا）قوله：（رواه خلف）قال ابن الباذئن：قال المزاغي：وبمي رواية الشذلئي عن أبي عون وأبي جمدون عن يهــــيـى،
 （＾）كتاب خخلف، م أعدر عليه، فلعله مفقود． （•）كتاب خخلف، مل أعدر عليه، فلعله مفقود．

و كان ابن بكاهد يأخذ من طريق خلف عن يميى بإمالتهما، ونــصّ علــى ذلــــك في "كتابه"(1)، ونحالفه سائر الناس، فلم يأخلنوا لأبي بكر من جميع طرقه إلا بإمالة >الــــــــــراء؛ وفتح >الممزة|"
وقل صحّح أبو عمرو الداني الإمالة فيهما، يعني من طريق خلف حسبما نصّ عليـــ في "التيسير "(r)، فحسب الشاطي أن ذلك من طريق "كتابه" فحكى فيه خلافاً عنه.



 (الممزة)، ولم يأخذ بسوى ذلك.


 "التيسير" ولا من طرق كتابنا سبيل. على أن ذلك ما انفرد به فارس بن أحمد من الطرق اليَ ذكرها عنه سوى طريق ابـــن جرير، وهي طريق أبي بكر القرشي، وأبي الخسن الرقي، وأبي عثمان النحوي، ومن طريـق

 وهي: فتحهما، وإمالتهما، وبفتح (الراء؟ وإمالة (الممزة،)، وبعكس؛؛ وهو إمالة (الراء؛ وفتح〉الهمزة|.
(1) انظر : السبعة:
(r) انظر: التيسير: \& •1 جامع البيان: r/ ق:
"ّ( (غير) سقطت من (س)


طريق من قدمنا．


 أيضا＂عن السو سيّ، والله أعلم．
وأمّا 〉الل ابع＜فححكاه ابن سعدان／وابن جبير عن اليزيدي، ولا نعلمه ورد عن السوسي ألبتة بطريق من الطرق، والله أعلم．
 القراء يعود إلى أهله في القسم الأول النـي ليس بعله ضمير ولا ساكن؛ هـــن＞الإمالـــة｜ ，（الفتحخ و（بين بين＞）${ }^{\text {（ }}$ فاعلم ذلك．

## فصل

وأمال ورش من طريق الأزرق جميع ما تقدم من رؤس الآي في السور الإحدى عشرة المذكورة 〉بين بين＞كإمالته ذوات＞الراء＜المتقدمة سواء، وسواء كانت من ذوات＞الـــواو؛
 ，

（i）．${ }^{\text {i }}$
（＇）في المطبرع：（ابن）بالإفراد، وهو تحريف．
（＇）الذي حكاه اللاين هو عن أبي هملون وأبي عبد الر حمن فتط، وليس فيه ذكر لأبراهيم．انظر：التيسير：ع • （r）المصيصي، قرأ على السوسي، قرأ عليه أهمد بن يعقوب التائب وإبراهيم بن عبد الرزاق．غاية النهاية：／／（）

（s）（sرفت في المطبو ع إن（．．．الفتح بين وبين） を $\varepsilon-\varepsilon \pi$ ：الكا

واختلف عنه فيما كان من رؤوس الآي على لفظ (ها) وذلك في سورة (النازعــات>


 وأبي عمد مكيّ، وابين غلبون، وابن شريح، وابن بلّيمة وغيرهم، وبه قرأ الداين علـــى أبي الحسن.

وذهب آخرون إلى إطلاق الإمالة فيها (بين بين،) وأجروهها بحرى غيرها مــــن رؤوس الآي، وهو مذهب أبي القاسم الطرسوسي، وأبي الطاهر بن خلف صاحب "العنوان" وأبي

 اعتماده يف "التيسير" على قراءته على أبي القاسم الماقاني في روايـــة ورش، وأنـــــندها في "التيسير" من طريقه، ولكنه اغتمد في هذا الفصل على قراءته على أبي الحسن، و كذلـلـك" (r)
 خاقان
 على كناية مؤنث، نو آي إلشا أبو الحسن عن قراءته بإخلاص الفتح، وكذلك رواه عن ورش أمحل بن صاع، وأقرأنيه أبو القاسم وأبو الفتح عن قراءمَّما بإمالة (بين بين)، وذلك قياس روايــــــة أبي الأزهـــــر، وأبي يعقوب، وداود عن ورش. (؛)

$$
\begin{array}{r}
\text { (r) (r) }
\end{array}
$$




وذكر في (باب ما يقرؤه ورش يين اللفظين) من ذوات >الياء> ما ليسن فيه (راء؛ قبـــلـ الألف؛ سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل: أنه قرأه على أي الخسن بإخلاص الفتح، وعلى أبي القاسم وأبي الفتح وغيرهما بين(1) اللفظين، ورجّح في هذا الفصل (بين اللفظينه، وقال: وبه آخذ، فاختار يين اللفظين. وَالوجهان جميعاً صصحيحان عن ورش في ذلك من الطريق المذكورة.


وتال السخاوي: إن هنا الفصل ينقسم ثالثة أقسام:


وما فيه الوجهان؛ وهو ما كان من ذوات الياء"(r).
 إطلاق الملاف في الواوي واليائي من غير تفرقة؛ كما أنه لم يفرق في غيره مـــــــنـ رؤوس الآي بين اليائي والواوي إلا ما قدمنا من انفراد "الكافي". وانفرّد صاحب "التجريد" عن الأزرق بفتح جميع رؤوس الآي ما لم يكن رائ رائياً؛ سواء


 , ,
(1) في المطبرع: (من) بدل (بين) وهو تعريف.


(3) هذه العبارة لأبي شامة، انظر: المصدر السابق.

و 》（رؤيا《 و و（مونسى

 بن حافان وغيرهم، وهو الذي ذكره الداني في＂التيسير＂و＂المفردات＂وغيرهما ونا وروى عنه ذلك كله بالفتح أبو الحسن طاهر بن غلبون، وأبوه أبو الطيب، وأبــو
 وصاحب＂التجر يد＂وأبو علي ابن بليّمة（1）وغيرهم．
 والصفراوي، ومن تبعهمه، والوجهان صحيحان． واننرد صاحب＂المههج＂بإمالة جميع ما تقدم عن قالون من جميع طرقه（بــــين بـــينه،
 ＂العنوان＂．
 （الأنعام）

 الباقي، وتد نصَّ في باقي كتبه على خلاف ذلك، وصرّح به نصّاَّاَفي كتاب＂الإمالة＂وهو
 ورش جميع ذلك بين اللفظين．اهـ انظر：تلنيص العبارات： 7 亿
(1) من الآية ( (r))
(r) من الآية ( (TY)

$$
\text { (5) من الآية ( זד })
$$

(ْ) من الآية ( (Y)
(1) من الآلية (0)

الصنواب، خحلافًاً لمن تعلّق بظاهر عبارته في "التيسير"(1).

 بابين بين، بلا نظر، والله أعلم.
 عليه العمل بين أهل الأداء، وهو الذي قرأنا به، و لم يختلف علينا في ذلك اثنان من شيو خنا من أجل أفهما واويان.


 من أجحل الكسرة.

 نص أحد منهم .بخلافه، والله أعلم.




\$السوى) والهُ أعلم.

(ז) من الآية (1)

(
(

وركلك أمجَ هن روى الفتح في اليائي عن الأزرق على إمالة
 قبله كذللك، والله أعلم.
فالحاصل: أن غير ذوات >الراء< للأزرق عن ورش على أربعة مذاهب:
الأول: إمالة بين بين مطلقاً؛ رؤوس الآي وغيرها؛ كان فيها ضمير تأنيث أو لم يكن، وهذا مذهب أبي الطاهر صاحب " العنوان" وشيخه، وأبي الفتح، وابن خاقان. الثاي: الفتع مطلقا، رؤوس الآي وغيرها، وهذا مذهب أبي القاســــم ابـــن الفحـــام

صاحب "التجريد"
الثالث: إمالة >يين بين> في رؤوس الآي فقط، سوى ما فيه ضمـير تــــأنيث فـــالفتح،


المغاربة.
الرابع: الإمالة (بين بين> مطلقاً أي رؤوس الآي وغيرها، إلا أن يكون رأس آية فيـها ضمير تأنيث، و هذا مذهب الداني في "التيسير" و "المفردات" وهو مذهب مركـــــب مـــن مذهبي شيو خه.
وبقي مذهب خحامس وهو إمراء الخلاف في الكلّ، رؤوس الآي مطلقاً وذوات اليــــاء غير (هاء) إلا أن الفتح في رؤوس الآي غير ما فيه (هاء) قليل، وهو فيما فيه (هاء) كثــير، وهو مذهب يكمع المذاهب الثلالة(1) الأول، وهنا الذي يظهر هن كالام الشاطبي، وهــــو الأولى عندي بحمل كالمه عليه، للا بينّته في غير هذا الموضع، واللة أعلم.
 فإنفم الختلفوا فيها كما تقدم.
وركا كلّ من أمال عنه رؤوس الآي؛ فإنه لم يفرق بين كونه واويّاً أو يائياً. وقد وتع في كالم مكيّ ما يقتضي تخصيص إمالة رؤوس الآي بنوات الياء(Y)، ولعـــلـ مراده ما كتب بالياء، والله أعلم.|
(1)


## فصل







 الباقي.
وأجمعوا على إلحاق الواوي منها باليائي للمجاورة، إلآل ما انفرد به صاحب با "التبصرة"



 وللّلّه أراد باليائيّ ما كتب بالياء كما هِّمّنا



(i) (i) نظر ص: •


وقد كان بعض（1）شيو خنا المصريّين يأخحل بذلك، والصواب تقييده ．ما قيّله الــــــروراة، والرجوع ع إلى ما عليه البحمهور، والله أعلم．
 آية، وليس من ذوات＞الراء،، فذهب البحمهور منهم إلى إمالته＞بين بينه، وهو الــــنـي في ＂الشاطبية＂و＂التيسير＂و＂التبصرة＂و＂التذكرة＂و＂الإرشــــاد＂و＂التلخيصـــين＂و＂الكـــافي＂ و＂غاية＂ابن مهرانه و＂التجريد＂من قراءته على عبد الباقي．
وانفرد أبو عليّ البغدادي في＂الروضة＂بإمالة ألف／（فعْلى）مضاً لأبي عمرو في روايـة الإدغامَ وليس ذلك من طرقنا فإنّ رواة الإدغام في＂الروضة＂ليـــــس منـــهـم الـــور ي
（r） والسوسي
وذهب الآخرون إلى الفتح، وعليه أكثر العراقيين، وهو الذي في＂العنوان＂و＂ابمِتـــىى＂
 وو 》يیىی الأسماء الثلالثة فقط، فأمالها عنه＞بين بين＞دون غيرها． وانفرد المذلي بإمالتها من طريق ابن الشنبوذي عنه إمالة عحضة، و＞بين بين〈 من طريــق

غيره، و ولم ينصّ في هذا الباب على غيرها

（1）صر＂ح المؤلَف أنه ابن اللبان، قال المُلْف：ولم يغص－أبو الطاهر－أبا عمرو في إمالته ذوات الياء بوزن، بل ．عا كان

 تالل المؤلف：وأما شيخنا أبو المعالي ابن اللبان الدمشقتي فأو قفته على عبارة صاحب＂العنوان＂وقلت له：إن معتضى


 ع90 90 （ 1 （


التأنيث، إلا ما انفرد به صاحب＂الكافي＂من فتح »＂يیى＂للسو سيّ＂（1）


الشيخ؛ يعني أبا الطيّب ابن غلبون أنه بين اللفظين، وغيره يقول بالفتح لأنه（يَفْعَل） قلت：وأصل الانختلاف أن إبراهيم بن اليزيدي نصَّ في＂كتابــهـ＂علــى 》 》موســىى
 فقد نصَّ الداذي في＂المو


من بميع الطرق（ع）

فأمالها عنه 〉بين بين〈، من قراءته على عبد الباقي أيضاً． وذللك محكيّ عن السوسي من طريق أحمد بن حفص الخشاب عنه، والأولّ هو الــذي عليه العمل وبه نأخذ．

 علله هذا．قال ابن شريح：قرأ أبو عمرو كل ما كان على وزن فَعلى وفُعلى وفِعلى ما لا راء قبل ألفه بين اللفظــيـن
 فالنص واضح في أن السوسي يفتح وزن（فعلى）مطلقاً ولا يخص（يیى） تتبيه：المقصود من（يكي）هنا هو الاسمه، فلا يدخل（يميى）في（طه، و（سبّح،، فإن مذهب أبي عمرو في＂الكافي＂هو
 بالراو نقط، ثُ قال：وفتح الباقون ذلك كله．اهــــ انظر：الكالِ：ع ع و7 ع rav التصرة بالت
 （1）الموضح：ق：• \＆／ب

فأمّا 》بلى « و
عمدل（1）بن شريح في＂كافيه＂وأبو العباس المهلوي في＂هدايته＂وصاحب＂المادي＂． وأمّا يذكرا رواية السوسيّ من طرقنا．
 عنه؛ صاحب＂التيسير＂وصاحب＂الكافي＂／وصاحب＂التبحــرة＂وصــاحب＂المدايــةـ＂＂ وصاحب＂المادي＂وتبعهم على ذلك أبو القاسم الشاطيم．
 ＂الكافي＂وصاحب＂الهداية＂وصاحب＂الهادي＂وهو غتمل ظاهر كالام الشاطبي． وذكر صاحب＂التصرة＂عنه فيها خلافاً، وأنه قرأ بفتحها（＂）، ونص＂الداني على فتحها لa دون أخوامها، وروى فتح الألفاظ السبعة عن أبي عمرو من روايتيه سائر أهل الأداء مــنـ المغاربة والمصريين وغيزهم، وبه قرأ الداوني على أبي الحسن．


 سوار، و＂الإرشاد＂（0）＂الكفاية＂لأبي العزّ، و＂المبهج＂و＂الكفاية＂لسبط الخياط، و＂الجامع＂ لابن فارس، و＂الكامل＂لأبي القاسم المنلي، وغير ذلك من الكتب．
（1）（عمم）سقطت من المطبرع． （r）انظر：التصرة：
（r）فِ الططبوع：（الأولى）بالتأنيث، تحريف．
（ ）أنظر：التقريب： 11
（o）توله：（والإرشَاد）لا يتالام مع توله تبل سطرين：（من روايتيه المنكورتين）يعني الدوري والسوسي؛ لأن السوسي لا ذكر له في الإرشاد．واللذي فيه هو الدوري وشحاع عن أي عمرو، فتط．

وأشار الحافظ أبو العلاء إلى البِمع بين الروايتين فقال في＂غايته＂：ومن لم يمل عنـــــه؛ يعني عن أبي عمرو（فعْلى）على اختلاف حر كة فائها، وأواخرَ الآي في السور اليائيــــات ات الي وما جاورها من الواويات، فإنه يقرأ جميع ذلك بين الفتح والكسر، وإلى الفتــح أقـــرب، （1）．${ }^{(1)}$ قلت：وكلّ من الفتح وبين اللفظين صحيح ثابت عن أبي عمــــــــرو مـــن الروايتـــين المنكورتين، قرأت به وبه آخذ．
 الدوري إمالة（الدنيا حيث وتعت إمالة عضة، نصَّ على ذلك أبو طاهر ابن سوار، وأبو العزّ القلانسي（r）وأبو العلاء المملاني وغيرهم．（r）وهو صحيح مأنووذ به مـــــن الطريــــق


## فصل في إمـالة الألف الني بعدها راء منطرفة مكسورة：


 ， （7）《＂）

$\qquad$
（1）غاية الاغتصار：！／91
（r）ذكرها في＂الكفاية＂ص ه ب، و و لم أقف عليها في الإرشاد． （r）انظر：المستير：
（1）أي طريق بكر والنهروانِ عن زيل．انظر：تقريب النشر：II
（0）في（ت）وكذا في المطبرع：》ز ائدة عنهه وهو تريف．
 مكررة．

واختلف عن ابن ذكوان؛ فروى الصوري عنه إمالة ذلك كلّه.

 (r). سائر الناس عنه

وروى الأخفشن عنه الفتح، وهو الذي لم تعرف المغاربة سواه. وروى الأزرق عن ورش جميع الباب (بين بين،.
 روايته عن أبي الملارث ليست من طرقنا، ولا على شرطنا وقرأ الباقون الباب كلّه بالفتح.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من مواضعه (1F) (IT) آل عمران }
\end{aligned}
$$





 عليَ بإنالاص الفتح. اهـ



Vए7: انظر (0) (0)
(1) (1) من الآية (r)



(1.) من الآية (1.9 (1.9)



أصولهم المنكورة.

عنه من رواية اللوريّ:
فروى اللحمهور عنه الفتح، وهي رواية المغاربة وعامّة المصريين، وطريق أبي الزعراء عن
اللووري، والمطّوعي عن ابن فرح عنه.
ووروى أبن فرح من طريق النهرواني، وبكر بن شاذان، وأبي عحما الفحّام؛ من بميـــــ ع
 وهو اللي في "الإرشاد" و "الكفاية" و "المستير" وغيرها من هذه الطرق، وبه قطع هاحب "التجريد" لابن فرح عنه.

عن اللور ي نصّا"(9) و لم يستثنه في "الكامل" و ذللك يقتضي إمالته لأبي عمرو بغير خالانف، و والمشهر
(

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

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

(v)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) (1) في المطبر ع: (بكر) } \\
& \text { (9) انظر: الغاية: • } 17 \text { (9) } \\
& \text { 111 (1.) }
\end{aligned}
$$

（1）${ }^{(1)}$ و كذلك هو في＂التيسير＂و إن كان قل حكى فيه اختلافاً؛ فإنه نصَّ بعد ذلك علــــى أنــــهـ （ببين بين）${ }^{(r)}$ قرأ و به يأخحذ وكذلك قطع به في＂مفرداته＂و لم يذكر عنه سواه． وأمًّا ي＂جامع البيان＂فإنه نصَّ على أنه قر أ＞يين بين＞على ابن خاقان، و كذلك علـى أبي الفتح فارس بن أحمل، وقرأه بالفتح على أبي الحسن ابن غلبون． قلت：والفتح فيه هو طريق أبيه أبي الطيّب واختياره وبه قطـــع صـــاحب＂الملايـــة＂ و＂المادي＂و＂التلنيص＂وغيرهم．
（8）．وقال مكي في＂التبصرة＂مذهب أبي الطيب الفتحُ، وغيره بين اللفظين．انتهى وهو يقتضي الوجهين جهيعاً، وبمـا قطع في＂الشاطبية＂و كلاهما صحيح، والله أعلم． وأمّا المجهور من طريق ابن الأخرم بالإمالة، ورواه آخرون من طريق النقاش بالفتح． وبه（0）قطع صاحب＂المادي＂و＂الهداية＂و＂التبرة＂و＂الكافي＂و＂تلخيص العبــــارات＂ و＂التذكرة＂وغيرهم، وبه قرأ الدالي على أبي الحـسن بن غلبون؛ يعني مــــن طريـــق ابـــن الأخر？．

وبالإمالة قطع لابن ذكون بكماله صاحب＂المبهج＂وضاحب＂التجريد＂من قراءتـــــهـ على الفارسيّ، وصاحب＂التيسير＂وقال：إنه قرأ به على عبل العزيز بن جعفر، وهو طريق ＂التيسير＂وعلى أبي الفتح فارس، وهي رواية هبة الله بن جعفر عن الأخفش، وبذلك نـصَّ الأخفش في＂كتابه＂الحناص＂．

（o）كذا في（ت）وفي（س）》بالفتح وبالفتح تطع．．ه وفي（ز）：》آخرون بالفتح من طريت．．ه علمأ بأن كلمة（بــالفتح）

 بينهما غيره، والباقون فيهما على أهولمم، والله أعلم.

بالإمالة على أهله، ورواه عنه أبو عئمان الضرير بالفتح، فخالف أصله فيـهـ، $\qquad$
خحاصّة.

أيينشيط عن قالون بإمالته (>ين بين) (r)
وكذلك انفرد صاحب "التجريد" به عن عبد الباقي بن فارس، عن أييه، عن السامّري عن الملواني عنه.
or/r
وانفرد أيضاً من قراءته على عبد الباقي المذكور في رواية خلآد/ فيه خاصه بذلك.

 روح (T)، والباقون فيه على أصولمّم.



 متطرفة، فلذلك ذكرت هنا. وعلى تقدير الأصل: ليست كذلكاك، بل بينهما خرف مقدّر، فهو من هنار الوجه يشبه

$$
\text { (1) العنوان: • } 19
$$

(r) ذكر هذا عن قالون كل من ابن سوار والشهرزوري، وعبارة ثانيهما مطاببة حرفياً للكول.
 سنده بالمسار: بن الطبي.

وقد اتفق على إمالته أبو عمرو، والكسائي، وأبو بكر، واختلف عن قــــــالون وابـــنـ ذكوان.

فأما قالون فروى عنه الفتح أبو الحسن بن ذؤابة القزاز (r) وبه قرأ الــــــلـاين علــى أبي الحمن بن غلبون، وهو الذي عليه العراقيون قاطبة من طريق أبي نشيط، ورواه أبو العــز، وأبو الحلاء الحافظ، وأبو بكر ابن مهران وغيرهم عن قالون من طريقيه.
 الذي لم تذكر المغاربة قاطبة عن قالون سواه وقطع به الدالي للحلوالي في ""حامعه" و كذللك صاحب "التجر يد" و"المبهج" وغيرهم.

و كالاهما صححيح عن قالون من الطريقين، نص عليهما جميعا أبو عمـــرو الــــــافظ في "مفرداته" والله أعلم.
وأما ابن ذكوان؛ فروى عنه الفتح الأخفش من طريق النقاش وغيره، وهو الذي قرأ به اللداي على عبد العزيز بن جعفر، وعليه العراقيون قاطبة من الطريق المذكورة. وروى عنه الإمالة من طريق أبي الحسن بن الأخرم، وهي طريق الصوري عــــن ابـــنـ ذكوان، وبذلك قطع لابن ذكوان صاحب "المههج" وابن مهران، وصـــاحب "التجريـــد"
(1) ما ذكره المؤلْف هو المشهور عند الصرفيـــين، وهناك قولان آنحران:

أحدها: أن عينه حذفت اعتباطأ؛ أي لغير موجب، من (هاير ) وليست مقلوبة منه، فالراء لام الكلمة، وهــــا






انظر: غاية النهاية: / /

> و"العنوان"(1) وابن شريح، ومكي، وابن سفيان، وابن بلّيمة وابلمهور. ونصّ على الوجهين في "جامع البيان" و(ث) أبو القاسم الشاطبي، وهو ظاهر "التيسير". وأماله الأزرق عن ورش (يين بين)، وفتحه الباقون.
ON/r وانفرد صاحب "التجريد" بفتحه عن أبي الحارث من قراءته على عبد الباقينيا
 وانفرد سبط الخياط في "المهج" بوجهي (الفتحخ و (الإمالة) عن ممزة بكماله. وانفرد أيضاً في "كفايته" بإمالته عن خلف في اختياره؛ يعني من رواية إدريـــسس، ولم يذكره سواه

فروى فتحهما له من روايتيه العراقيون قاطبة، وهو الذي في "الإرشادين" و"الغــايتين" و"المستنير" و"البامع" و"التذكار" و"المههج" و"التجريد" و"الكامل" وغيرها. ورواهما (يين بين) المغاربة عن آخرهمَ، وهو اللذي في "التيسير" و"الكافي" و"المـــادي" و"التبصرة" و"المداية"(2) و"تلخيص العبارات" و "الشاطبية" وغيرها
 العطار، عن ألصحابه، عن ابن مقسم عن إدريس عن خلف عن عنه، والهُ أعلم. والباقون على أصوفم المذكورة في هذا الباب، واللّ الموفّق. وأمّا جهارين فانحتص بإمالته الكسائي من رواية الدوري.

> (1) العنران ليس من طرق النـر عن ابن ذكران.

roa/1:ج
(1) يُ النطبوع: (والتلخيص وتلخيص. ..) ومو خطا) و ل يذكر أبو معشُر في تلخيصه إلا الفتح.


(1). ${ }^{(1)}$ واختلف فيه عن الأزرق فرواه عنه >بين بين> أبو غبد الله ابن شريح في "كافيه" وأبـــو
 على أبي الحسن ابن غلبون، وهو الذي في "التذكرة" و"التبصرة" و"الكــــافي" و"الهدايـــة" و"المادي" و"التجريد" و"الننوان". و"تلخيص العبارات" وغيرها. وذكر الوجهين جميعاً أبو القاسم الشاطي، وهما قرأت وآخذ، والباقون بالفتح، وبالله التوفيق. وأما إنْ أنصاري الصوري، وفتحه الباقون.
 وفي موضع نصب فِ الجبارين) ولكوها متطرفة ذكرت في هذا الباب، واللّ أعلم.

 بين،، واختلف فيه عن حمزة وابن ذكوان:
فأما حمزة فروى جماعة من أهل الأداء الإمالة عنه من روايتهه، وهو/ الذي في "المبهج"
(1) قال شيخي المشرف: والصواب أنه رواه غيره كما في المصباح:، إذ طريت ابن الصقر من الطرق المتمدة في النُــر .

(r)


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) } \\
& \text { (1) من مواضهـه (. ه) المؤونون }
\end{aligned}
$$

 أبو عمرو على شيخهه أبي الفتح فارس بن أممد في الروايتين جميعا، و لم يذكره في "التيسير" وهو مما خرج (") فيه عن طرقه، وذكره في اي "جامع البيان".
 سوار، والهذلي، والممدابي، وابن مهران، وأبي الحسن ابن فارس، وأبي علي البخدادي، وأبي القاسم ابن الفحام من قراءته على الفارسي.

 , "التذكرة" وغيرها، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن.
 وانفرد صاحب "اللنوان" عنه بخايين بين> فخالف سائر الرواة. و كذلك انفرد به(r) عن أبي الحارث، ولكنه لم يكن من طرقنا، ولا من شرطنا. وانفرد به أيضاً صاحب "المهجه" عن قالون من جميع طرقه، وهو في "العنــوان" مـــنـ طريق إسماعيل عنه، واللّ أعلم. وقرأ الباقون بفتح ذلك كلّه.
وانفرد صاحب "المهج"" عن الداجوني عن ابن مامويه عن هشام بالإمالة أيضاً (r).



فيه الراء. اهـــ وذكر الإمالة لأي المارث أيضاً ابن مهران.


roc/l: in (r)

وانفرد أبو علي＂العطار عن النهرواني؛ في رواية ابن وردان عن أبي جعفر فيما قرأ بــــهـ． عليه（1）ابن سوار بإمالته أيضاً، فخالف فيه سائر الرواة، واللّ أعلم．

## فصل في إمـالة الألف النتي هي（عين）من الفعل الثلالثي الماضي：

 و （ا）

 هذه الروايات．
وانفرد ابن مهران بإمالته عن خلآد نصّاً（N）، وهي رواية العبسي والمجلي عن همـــــة ، وقد خالف ابن مهران في ذلك سائر الرواة، واللا أعلم． ووافقه خحلف وابن ذكوان ين 》هاءه و》شاء《 كيف وقعاً．


باقي القرآن：
（1）في الططبوع：（على）وهو تحريف．
وقول المؤلْف：فيما قرأ به．．ليس في＂المستنير＂التصريح بالقراءة، بل غبارته：فيما ذكره أبو علي العطار． انظر：المستنير：
（r）من مواضعه（．（ ）البقرة （r）من الآية（（ 1 （ 1 ）هود


（1）من الآية（ ．1）الأمزاب（17）
（ r （ من الآية（
（ آلغاية： $17 \lambda$（ 1 （ 1 （
（9）من الآية（ ．．（1）من سورة البقرة

فروى فيه(1) الفتح وجهاً واحدأ صاحب "النوان" وابن شـــريح، وابـــن ســفـيان، والمهاوي، وابن بَليمة، ومكيّي، وصاحب "التذكرة" والمناربة قاطبة؛ وهي طريـــــق ابـــن الأخرم عن الأخفش عنه، وبه قرأ الداني على أبي الحسن ابن غلبون، و لم يذكر ابن مـهـهران غيره

وروى الإمالة أبو اللزّ في "كتابيه" وصاحب " التجريد" و"المستنير" و"المبهج" وجمهور العراقين، وهي طريق الصوري والنقاش عن الأخفش، وطريق "التيسير" فإنّ اللاني قرأ هـــا على عبد العزيز بن جعفر، وعلى أبي الفتح أيضاً، وكلاهما صصحيح.


 واختلف عن الداجوني، في إنحاب فأماله صاحب "التجريد" و"الروضة" و"المبـهج" وابن فارس، وجماعة وفتحه ابن سوار (0) وأبو العزّ والحافظ أبو العلاء(1) وآخرون.



حيث كانت. اهـ المستير:

وأمل الداجونِ عن صاحبيه (باب) حيث وقع. اهـ rir rir

## فصل في إمالة حروف مخصوصة غير ما تما تقدم


 , (9) أتى،
 , و"أسارىی"
(1) من الآية (9)
(r) من الآيتين ( )
(r) من مواضعه (rV) آل عمران
(1) في (س): (حيث) بدل (كيف) وهو نطأ وتريف.
() (s) من مواضعه (Tr) آل عمران
(1) من الآيتين (V^, YV) الر حمن
(v)
(1) (11) (1) (الآية
(9) (18) (1) (1)
(77) (1.)
(11) (1)
(10) من الآية (10)
(Vr) (r) من الآية)

(10) من الآية (r) الكانرون، كنا فِ جميع النسخ، وهو الصحيح على الـككاية.

و"
 همزة، وقالون، وررشن.


 قراءته على عبد الباقي بن الدسن.


 الفتح أيضأ عن قراءته على عبد الهُ بن المسين السامّرّي.





 ربه قرأ اللاني على أبي الفتح أيضاً عن قراءته على عبد الباقي بن الـسن؛ يعني من طريـــق

 انظر : التلنحيص: AT AT تلنحيص الُعبارات: 0 ع



> أبي نشيط وهي الطريق التي في "التيسير"، و.ذكرْه(1) غيرَه فيه خرووجّ عن طريقه. وقد ذكر الوجهين جميعاً الشاطبي والصفراوي وغيرهما.
 ومقتضى ما ذكره في باب الإمالة >بين بين،، وهو الصحيح من طرقه. وأما ورش فروى عنه الإمالة المضة الأصبهاني، وروى عنه/ >يين بين> الأزرق. والباقون بالفتح. وأما
 واختلف عن ابن ذكوان؛ فأماله الصوري عنه، وفتحه الأخفشن. وأماله >يين بين> ورشى من طريق الأزرق. وفتحه الباقون.
وانفرد بذلك صاحب "العنوان" عن الأزرق عن ورش، فخالف سائر الناس عنه. وانفرد أبو القاسم المنلي، عن ابن شنبوذ عن قنبل بإمالة (ايين بين)(8) ولا نعرفه لغـيوه، والله أعلم.
 بن أبي هاشم عن أبي الزعراء عنه، وهو الذي في "التيسير" وذلك أنه أسند رواية الـــدوري فيه عن عبد العزيز بن جعفر الفارسي، عن أبي طاهر المذكور، وقال في باب >الإمالـــــــــة|:


(r) -ـن الآية ( (




 هذه الرواية، وهو رواية جماءة من أصحاب اليزيدي عنه عن أبي عمرو؛ كأبي عبد الرمحن ابن اليزيدي، وأبي همدون، وابن سعدان وغير ميرمب.


 عن قراءته على أبي طاهر بن أبي هاشهم، وبه آخذ.







 الروايات عن أبي عمرو ولا ذكرنانياه


> V. . (r)

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

إقراؤه بإخلاص الفتح حجّة يقطع هِا على صحته، ولا يدافع هِا رواية من خالفه، على أنه




 ورواه المنلي من طريق ابن فرح عن الدوري وعن جماعة عن أبي عمرو.

 في رواية أبي عمرو إلا من طريق أبي عبد الرحمن ابن اليزيدي، وسِبْطه أبي جعفر ألمد بــنـ عمد.
 نــأخذ، وقرأ الباقون بالفتح، واللهُ الموفق. وأمّا بن بلّيمة صاحب "التلخيص" إمالته( (V)، وأطلق الوجهين صاحب "التيسير" و"الشـــــاطبية" و"التصرة" و"التذكرة".

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كذا فِ (ل) (1)، وهر الصواب وفي البقية: (المربي) تصحيف، وتقدمت ترجمته }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 《( } \\
& \text { (2) }
\end{aligned}
$$


(r) انظر: اللوضح: ق: r ז/ب

"(ضعافاف), اهـ صس

وبحتمل أن ذِّ المطبوع غَريفأ صوابه: بابالة. بدل كلمة: بابتام. والش أعلم.

وقال في "المفردات": إنه قرأ على أبي الفتح بالفتح، وعلى أبي الخسن بالوجهـين. واختار صاحب "التبصرة" الغتح.

آنخذ له بالوجهين كما قرأت.
قلت: وبالفتح تطع العراقيون قاطبة، وجمهور أهل الأداء، وهو المشـــهور عنـــه، والله
أعلم.


فروى/ الإمالة أبو عبد الله ابن شريح في "الكافي" وابن غلبون في "تذكر تهه " وأبــوه في
"إرشاده" ومكي في "تبصرته" وابن بلّلّمة في "تلتخيصه".

وأطلق الإمالة لـمزة بكماله ابن بكاهد، وأطلق الوجهين في "الشاطبية" و كذلـــــك في
"التيسير" وقال: إنه يأنخذ بالفتح.
وقال في "جامع البيان": إنه هو الصحيح عنه. على أبي الخسن، والفتحُ مذهب جمهور من العراقيين وغيرهم.


(r) انظر: التصرة:




(r) (r)

وانفرد سبط الخياط يف "كفايته" فلم يذكر في رواية إدريس عن نحلـــف في اختيـــاره إمالة، فخحالف سائر الناس.(1) واللّ أعلم. وأمّا隹 (مريم)
 عن الأخفش من طريق عبد العزيز بن جعفر، وبه قرأ الداذي عليه وعلى أبي الفتح فــــــــرس، ورواه أيضاً هبة الله عن الأخفش؛ وهي رواية محمل بن يزيد الإسكندراني عن ابن ذكوان. وفتخه عنه الصوري وابن الأخرم عن الأخفش، و سائر أهــــل الأداء مـــن الشـــاميين والمصريين والعراقيين والمغاربة.
ونصّ على الوجهين لابن ذكوان صاحب "التيسير" و "الشاطبية" و"الإعلان" و كذلـك هو في "المستنير" من طريق هبة الله، ويي "المبهج" من طريق الإســـكندراني، وفي "جـــامع
 الأخففش في "كتابه" >إلناص<(v)، والله أعلم.

 ابن ذكوان فيها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآية (rq) } \\
& \text { (11) (r) (r) }
\end{aligned}
$$




فروى بعضهم إمالة هذه الثلأة الأحرف عنه، وهو الذي لم يذكر في "التجريد" غيره، وذلك من طريق الأخغش عنه، ومن طريق النقاش وهبة اللّ بن جعفر، وسلامة بن مارون، وابن شنبوذ، وموسى بن عبد الرحمن؛ ثمستهم عن الأخفشن.

 على أبي الفتح بطريق النقاث عن الأخفش؛ التي ذكرها في "التيسير" بل قرأ عليه بطريق أبي
 موسى (₹) وأبي طاهر عحمد بن سليمان البعلبكّي، وأبي الحسن بن شنبوذ وأبي نصر ســـلامة
 جعفر عن الأخفش، ورواه أيضاً صاحب "المبهج" عن الإسكندراني عن ابن ذكوان.

 ابن ذكوان أيضاً، وقد ذكرهما جميعاً أبو القاسم الشاطبي والصفراوي (م)، والهُ أعلمّ. وأمّا




الذي أفهمه هو أن الإنيام يزاد به التعليل.



"غاية النهاية: r/ (

 القبّاب. ونصّ أبو العزّ في "الكفاية" على حرف >الصفّ، فقط، و كذلــــك في "المســتنير"

و"جامع" ابن فارس.
والصحيح إطلاق الإمالة في الموضعين عنه كما ذكره الحلافظ أبو العلاء(ع) والله أعلم.



وأمّا لُمَشَارِبُ فا فاختلف فيه عن هشام وابن ذكوان جميعاً:
فروى إمالته عن هشام جمهور المغاربة وغيرهم، وهو الذي يف "التيسير" و"الشـيــاطبية" , "الكاين" و"التذكرة" و"التصرة" و"المداية" و"المادي" و"التلخيص" و "التجريد" من قراءته
 بالفتح، وكذا رواه الداجو ني عن هشام. ${ }^{\text {(1) }}$

(r) قرّه: (كذلك) لا يسلْم، انظر: الماشية بعد الآتية.












وأمّا


وأمّا هشام؛ فروى إمالته الـلمواني عنه، وروى فتحه الذاجوني.


 وما قبلها من الألفاظ الخمسة، وفتحها الباقون عن الدوري.

الرواة من الطرقَ المذكورة.

 المتقّدّم في ذوات الياء.

و كذا ورش على أصله فيها من طريق الأزرق >يين بين> بغلاف عنه، فاعلم ذلك.
 غلطاً (0) والهُ أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تصحفت في "تلخيص" ابن بلِيمة إلى (دانية) بالدال بدل الممزة } \\
& \text { (r) انظر : الروضة للمالكي: } 10 \text { 0 } \\
& \text { (r) النظر : الروضة للـلكي: } \\
& \text { (؛) يت المطبوع: (بإمالته) وهو تحريف. } \\
& \text { (الكامل: ق: }
\end{aligned}
$$

## فصل في إمالة أحرف الهجاء في أوائل اللسور

وهي ثمسة في سبع عشرة سورة:

(المر) أوّل الرعده.

فأمال الالراءي من السور الست أبو عمرو، وابن عامر، وهمزة، والكسائي، ويلــــــ، وأبو بكر.


والمنلي فين "كامله" وغيرهم عنه سواه.

 re/r
 ور و يذكر فيُ "التجريد" عن هشام إمالة البتة.






الأداء عنه غير ذلك، انتهى. (I)


 (r)

ورواها الأزرق عن ورش بين اللفظين، والباقون بالفتح.
 وتبعه في ذلك المذلي عن ابن بويان عن أبي نشيط عن قالون.


 عمرو، والكسائي، وأبو بكر، واختلف عن قالون وورشا ولا ولا
 و"المادي" وغيرهما من طرق المغاربة، وهو أحد الوجهين في "الكافي" وين "التبصرة" إلا أنّه قال في "التبصرة": وقرأ نافع بين اللفظين، وقد روي عنه الفتح، والأول أشهر. وقطع له أيضأ بالفتح صاحب "التجريد" وبه قرأ الداي على أبي الفتح فارس بن أمــــ عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن؛ يعني من طريق أبي نشيط، وهي طري يذكره؛ فيه فهو من المواضع التي خر جر فيها عن طرقهـه (غا











- ما (التصرة: (r)
(1) في (س): اطريقهه، بأإفراد، وهر تَريف.

و＂الكامل＂و＂الشاطبية＂وهو الوجه الثالي في＂اللكافي＂و＂التبصرة＂وبه قرأ الداذي علـــى أبي
MN／Y الحسن، وعلى أبي الفتح من قراءته على عبد الله بن الحسين؛ يعني من طريق／الحلواني．
وأمّا ورش فرواه عنه الأصبهاني بالفتح، واختلف عن الأزرق：
فقطع له بيين（1）اللفظين صاحب＂التيسير＂و＂التلخيصين＂（r）و＂الكامل＂（r）و＂التذ كرة＂
وهو أحد الو جهين يي＂الكافن＂و＂التبرة＂على ما ذكرنا．
وقطع له بالفتح صاحب＂الهداية＂و＂المادي＂وصاحب＂التجريل＂وهو الو جهه الثاني في ＂الكافي＂و＂التبصرة＂．

وانفرد أبو القاسم المذلي＞ببين بين＞عن الأصبهاني عن ورش．
وانفرد ابن مهران عن العليمي عن أبي بكر بالفتح، فخحالف في ذلك سائر النــاس والله
أعلم．

واختلف عن ورش؛ ففتحها عنه الأصبهاين، ثّ اختلفواعن الأزرق：
 و＂تلخيص العبارات＂و＂العنوان＂و＂الكامل＂و يف＂التجريد＂من قراءته على ابـــن نفيــسـس،

و＂التبصرة＂من قراءته على أبي الطيّب وقوّاه بالشهرة＂（）وأحد الو جههين في＂الكافي＂（ه） و لم يمل الأزرق محضاً في هذه الكتب سوى هذا الحرف، و لم يقرأ اللداي على شـيـو خه
（7）．بسواه
（1）في المطبرع：（بين بين اللفظين）، وكلمة（بين）زائدة، وهو تريف．

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في (ز): 》اللتخيص《 وهو تريف. } \\
& \text { ( } \mathrm{F} \text { ) في (ظ): 》الكافي《، وهو تريف. }
\end{aligned}
$$


التبصرة．انظر：التبصرة： 9 ه 9
(0) خي (س): 》الككامل

 "الكافي" وفي "التجريد" أيضاً من قراءته على عبد الباقي، وهو رواية ابـــن شـــنبوذ عــنـ
 وانفرد صاحب "التجريد" بإمالتها عضًا (r) عن الأصبهانياني وانفرد المنلي عنه وعن قالون (بيين بين)، وتابعه عن قالون في ذلك أبو معشر الـا

 وانفرد في "المداية" بالفتح عن الأزرق، وهو وجه أشار إليه بالضعف في "التصرة". ${ }^{\text {"() }}$
 أعلم أحدا روى ذلك عنه سواه، واللّ أعلم.
 عامر، وهمزة، والكسائي، وخلفِ، وأبو بكر.




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النص في جالع البيان: // } 1 / 1 \text { (1/ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { TVY/Y: الظر : المستنير (r) }
\end{aligned}
$$


 بـِن" وكل ذلك تريف.

وروى جماعة له الفتح، كصاحب "التجريد" والمهلوي، ورواه أبو الدــــزّ، و (ا'ابـــن
() سوار، وابن فارس، والـافظ أبو اللاء من طريق الداجو
 قدمنا، وفتحها عنه من فتح، على الاختالوف الذي ذكرناه في >الهاء> سواء.
(٪). ${ }^{\text {() }}$ وأمّا أبو عمرو فورد عنه إمالة 〉الياء؛ من رواية الدوري؛ طريق ابن فرح من كتــــــاب "التجر يد" من قراءته على عبد الباقي، و "غاية" ابن مهران وأبي عمرو اللاقي من قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد.
ووردت الإمالة عنه أيضاً من رواية السوسي في كتاب "التجريد" من قراءته على عبـــ
 النسائي (0) عن السوسي نصاً، وفي كتاب "جامع البيان" من طريق أبي الحسن علـــــي بـــنـ الـمسين الرقي * وأبي عثمان النتحوي فقط، وذلك من قراءته على فارس بن أحمل لا مـــــن طريق *(1) أبي عمران بن برير حسبما نصَّ عليه في "البامع" وقل أبهم يف "التيسير" و"المفردات" حيث قال عقيب ذكره الإمالة: و كذا فـــــرأت في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد عن قراءته. (^) فأوهم أن ذلك من طريق أبي عمـــران

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ستُط (الواو) من المطبوع، ما أدى إلى إيهام أن أبا العز هو ابن سوار، وليس كذلك. } \\
& \text { (r) انظر: الكفاية الكبرى: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (بين اللفظِين) سفطت من (س) و(م) } \\
& \text { (s) (\% أظر: ص : } \\
& \text { (0) أحما بن شعيب بن علي، الـلافظ الكبير، صاحب السنن، تقدمت تر جمته } \\
& \text { (1) با بين النجمتين سقط من المطبوع. } \\
& \text { (v) آتظر: بحامع البيان: ق: ب/قr } \\
& \text { 1£V : ( } 1 \text { ( الْتيسير }
\end{aligned}
$$

اليت هي طريق "التيسير"، وتبعه على ذلك الشاطب، وزاد وجه الفتح، فأطلق الخلاف عــن السوسي.
وهو معذور في ذلك؛ فإن الداني أسند رواية أبي شعيب السوسي في "التيســـير" مــن
 بذلك لأبي شعيب، و كان يتعين أن يبينه كما بينه في "البامع" حيث قال: وبإمالة فتحـــــــة (الماء〈 والياء〈 قرأت في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران النحوي عنه؛ علــــى أبي
 شعيب من طريق أبي عمران عنه عن اليزيدي. فإنّه لو لم ينبّه على ذلك لكنا أخحذنا من إطلاقه الإمالة لألي شعيب السوسي من كــــلـ طريق قرأ هـا على أبي الفتح/ فارس.
وبالمملة فلم نعلم إمالة الياء وردت عن السوسي في غير طريق مَن ذكرنـــــا، وليــــس
 طريق من ذكرنا.
 هذا هو المشهور عند جههور أهل الأداء عن حمزة. وروى عنه جماعة (بين بين)، وهو اللي في "العنوان"(()" والتصرة"(®)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان: r/ ق: } \\
& \text { (r) جامع البيان: r/ ق: } 111 \\
& \text { (r) (به) سقطت من المطبوع. } \\
& \text { (8) العنوان: } 109
\end{aligned}
$$

 التبصرة: 9 غ

 واختلف أيضاً عن نانف؛ فالمهور عنه على الفتح.


 إسحاق الطبري، عن أصحابه عن نانف.
وانفرد ابن مهران بالفتح عن روح. ${ }^{\text {(1) }}$
وانفرد أبو العزّ يُ "كفايته" بالفتح عن العليمي (")، فخالفا سائر الرواة، واللّ ألعلم.


فأئّا الطاء من (اطه) فأمالما مزمة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر، والباقون بـــالفتح،

 ors : :

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : جامع البيان: ب/ ق: } \\
& \text { (๕) (\% المطبوع: (به) تحريف. }
\end{aligned}
$$


العبارات: |\&|
(:)





إلاَ أنَّ صاحب "الكامل" روى (ايين ينن فيها عن نافع سوى الأصبهاني، ورافقه على ذلك أبو مششر الطبري في "تلتخيصه" و كذلك أبو علي" العطارّ عن الطبري عن أصحابه، عن أبي
نشيط فيما ذكره ابن سوار. (1)

وانفرد ابن مهران عن العليمي عن أي بكر بالفتع" (1) لم يروه غيره، واللّ أعلم.


أنهع عن قالون ليس من طريقنا.(r)

 عن أبي عمرو:
 vi/r
 قي "التجريد" على عبد الباقي. وقال الذنل: وعليه المذاق من أصحاب أبي عمرو .


(0) (أبو بكر>: ستطت من (u)





 قراءگمَ من روايتي الدوري والسوسيَ جميعاً.



وانفرد أبو العزّز بالفتح عن العليمي عن أي بكر .(1)



(1) كذا في (ت) و(ك) وهو الصواب الموافق لا في "جامع البيان"، وفي بقية النسخ: (الدوري،، بدل (اليزيدي)، وللــه تحريف. انظر: جامع البيان: Y/r/ ق: 100

(r) قرله: (الإرشادين): لم يذكر غي "الارشاد" المطبو ع إلا أهل الإمالة، وهم الكوفيون إلا حفصاً، وابنُ عامر، وسكت

عـن الباقين ومعهم أبو عمرو، و ولم يِيّن هل لهم الفتح أو التقليل.



(؛) 'إمتعرض لما في الغاية، وذكرها فـا في المبسوط:

$$
\text { (o) انظر: :جامع البيان: r/ق: } 100
$$

( () هذه الانفر ادة لأبي العزّ هي من كتابه "الكفاية" حيث خص الإمالة بيحيى عن أبي بكر، أما في "الإرشاد" فقد عمّم،
 (v) هذه الانفر ادة من المبسوط، وهو ليس من بعصادر المؤلف يـ الطرق، أما "الناية" فلم يتعرض للكلمة أهلأ. انظـــر:
النبسوط:
(^) انظظر : الكامل: ق عو/ب

أبو عمرو من طريق من ذكر عنه في روايتيه．
وأمالمما（بين بين＞نافع في أحد الوجهين كما تقدّمر．
〉الياء＜همزة وخلف، وابن ذكوان، وهشام يف المشهور عنه．
 الآنبر، وهشام؛ من طريق من ذكر عنه و كذلك الأصبهالي عن ورش في المشهور عنــــــه، ،

والعليمي عن أبي بكر من طريق．الهنلي．
 وفتح（الطاء؛ وأمال الماء أبو عمرو والأزرق عن ورش في أحلد وجهيه والأصبهاني من طريق＂التجريد＂وفتح الطاء وأمال 〉الماء؛ 〉بين بين＞الأزرق في الوجه الآخر، وقالون مـــنـ طريق من ذكر عنه．
وأمال＞الماء＜فقط（بين بين）الأصبهاني من طريق＂الكامل＂．
 والأصبهاني، وقالون في المشهور عنه، والعليمي عن أبي بكر فيما انفرد به／المنلي． و لم يمل أحد＞الطاء＜مع فتح＞الهاء،، والله تعالى أعلم．
（الأول）أنه كلُ ما يعال أو يلطّف وصلاً فإنه يوقف عليه كذلك؛ من غير خحالف عـن
 الكسرة متطرفة،، نو 》الدار｜＂و جماءة من أهل الأداء ذمبوا إلى الوقف في مذهب من أمالَه في الوصل عضاً أو بين اللفظين بإنحاص الفتح، مذا إذا وقف بالسكون؛ اعتداداً منهم بالعارض، إذ الموجب لإمالة حاللـة
（1）（．أبو معغر）：ستطت من الالطبوع．

الوصل هو الكسر وقد زال بالسكون فوجب الفتح، وهذا مذهب أبي بكر الشذائي، وأبي





 يال أصلاُ، ولإعلام بأن ذلك كذلك في حال الوَصل（\＆）كإعلامهم بالرّوم والإنمام حرك كة الموقوف عليه، وهذا مذهب الأكثرين من أهل الأداء، واختيار جماعة العققين．



 ذلك ليس بالقوي ولا بالميّد، لأن الوقف غير（7）لازم والسكون عارض
（1）الخاكي هو الدأني كما سيأتِ．

 －人2／
（r）فِ（س）：》فما《 بالفاء．

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


 "غايته" وغير.



كابن سوار، والصقلي.

عليه في "الكاني" وقال: إنه مذهب البغاديبن. (r)

 وعلى ابن باهد عن أصحابه عن اليزيدي.
 الإسكان(9) كالتي الوقف والإدغام الكيبر كما تقدم







 $=$



 الكسرة بعد الألف حالة الإدغامه بخلاف غيره( (r)، قلته قياساً(1)، والهُ أعلم.


 علمنا. اهـ ثُ علّق على تصويب المؤلف إطلاق الفتح في رؤوس الآي وغيرها خلافاً لابن سوار والصقلي بقوله: لا أعلم وجهاً، ولعله لم ير فرقأ بين رؤس الآي وغير ها في الاعتداد بالعارض مع أن الفرق ظاهر لأن التقييذ با إنا هو هو لقهد البيان،
 (1) تصحفت في المطبوع إل (إن) بالنون، منا أدى إلم تحريف المراد. (r) تعقب الشُيُُ المتولِ المُؤُفَ في قوله: وقد يتر جح الإمالة.. الإدغام. بقوله: فيه نظر؛ لأن الكسرة هذه هي كسرة لام لا راءء، فلا اعتبار هِا من وجوه: أحدها: أنه خرورج عن الباب، فيختاج إلى نقل



 (r) نتل الشيخ المتولّي رحمه اللّ كلام المؤلْف من بداية التنبيه إلم هنا، ثم أتبعه بكلامه السابت في باب الإدغام وهو قوله:
 رأردف ذلك بقول المُٔلف أيضاً في أول باب الإدغام: ثم إن لمؤلفي.... والدالي وغيرهم ص:
 أ- إن التقليل مع الإدغام للسوسي ليس إلا من الكافي فتط، فيختص بكال الوقف والإظهار.

 ذكره فيه مُ يؤ خلذ به للسوسي؛ لأن ابن بكاهد ليس من طرقه، بل من طريق الدوري، وإلا لكان كحرير الطرق عبثأ،

 باب >المّّ/ هو الاعتداد بالعارض، وفي >الإمالة< عكسه، والفرق بين الحالتين أن المدَّ موجبه

 ذلك الساكن، فحينئذ تذهب الإمالة على نوعيها؛ لأفا إنا كانت من أمل وجود الألــــ

 وتقرّر.
فالتنوين يلحق الاسم مرفوعاً وبروراً ومنصوباً، ويكون متصالً به.
 (9) عمى

بل لو ذكر الإدغام في "السبعة" من رواية السوسي لم يكن من طريــق "الطيـــة" لـــــم إســناده في النـــــر إلـ السوسي.اهـ
ج- إن التقليل وقفأ مع المد لا يؤ خذ به وإن كان الأزميري ذكره لأنه ليس من طريق الطيبة. قال الأزميري: المدّ مع بين بين لابن أبي هاشم عن ابن بعاهل عن أصحابه عن السوسكي ليس من طريق الطيبة، ولكن. أحخنا هذا الو جه عن شير خنا لأنه يكون للدوري وإن لم يذكر التقليل له يـ الططبية. اهــــــ انظر : بدائع البرهان: قجالو، الروض النضير: قع


 (r) انظر: التصرة:
(r) في المطبوع: (من) بدل (ف) وهو تحريف.
 (0) من الآية (1) (1) اللانحان
(1) من الآية (٪) (1) نصلت

－${ }^{(Y)}$（Y）
（المنصوب غخو（ا）
．${ }^{(1)}$（＂）


会
．${ }^{(17)}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية (1) المشر } \\
& \text { (r) من الآية (10) عمد (10) } \\
& \text { (r) من الآية ( } \\
& \text { (气) من الآية (107) آل عمران }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) من الآية (r) القيامة } \\
& \text { (A) من مواضعه (ro) الفرقان } \\
& \text { (9) من مواضعه ( ( ) الصف } \\
& \text { (.) من الآية (IVN ) البقرة } \\
& \text { (11) من الآية (عه ) الرحمن } \\
& \text { (1r) من مواضعه (. 7) الإسراء } \\
& \text { (r) من الآية ( } 7 \text { ( } 1 \text { ) ص } \\
& \text { (1:) من الآية (1 (1) سبا } \\
& \text { (10) } \\
& \text { (11) من الآية (بَ ) الـائدة }
\end{aligned}
$$

والوقف بالإمالة أو بين اللفظين لمن مذهبه ذلك ين النوعين هو النأنخوذ به، والمعـــــوّل عليه وهو الثابت نصّاً وأداء، وهو الني لا يوجلد(1) نص عن أحل من أئمة القّرّاء المتقدمين بخالفه، بل هو المنصوص به عنهم، وهو الذي عليه العمل. فأمّا النصّ فقل قال الإمام أبو بكر ابن الأنباري: حدّثنا إدريس، قال: حدثنا خلــــــ،


 حمزة.
قال خلف: وسمعت الكسائي يقول في قوله أُحْيَا النَّاس الوقف عليه أحمى| بالياء لمن كسر الحروف، إلا فن يفتح فيفتح مثل هذا.
 الْمَدِينَةِ



(r) من الآية ( (ro البقرة


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) من الآية ( . } 7 \text { ) الأنبياء } \\
& \text { (0) من الآية ( (1) الإسراء } \\
& \text { (َ) من الآية ( • } \\
& \text { (r) من الآية (rq) الروم }
\end{aligned}
$$

( ( النص رواه الداني بسنده في جامع البيان:
(9) آلقرشي الدمياطي، قرأ على عبد الصمد عن ورش، قرأ عليه زكريا بن ييى الأندلسي. انظر: غاية النهاتِ: :r/r

 ابن غلبون، وأبو معشر الطبري، وأبو محمل سبط الحياط وغيرهمه وهو الذي لم بحلك أحح
(r). من العر آتيّين سواه

وهو القياس الصحيح، والله أعلم.
وقد ذهب بعض أهل الأداء إلى حكاية(7) الفتح في المنون مطلقاً هن ذلك في الوقـــفـ
عمّن أمال، أو V) قرأ (بين بينه، حكى ذلك أبو القاسم الشاطي رحمه الله حيث قال :
وقلـ فتخّموا التنوين وقفاً ورتقّوا(ر).
و تبعه على ذللك صاححبه أبو الحسن السحاووي فقال: وقل فتح قوم ذللك كلّه.
قلت: و لم أعلم أححلاً من أئمة القر اءة ذهب إلى هذا القول، ولا قال بهه ولا أشار إليـه في كامهه، ولا أعلمه في كتاب هن كتب القراءات، وإنما هو مذهب نكوي، لا أدائي، دعا
(1) من الآية ( (ץ) القصص
(r) جامع البيان: 1/ ق: 1 | ، ، الموضح : ق: اب|
(r) انظر : غاية الاختصار:
(؟) في المطبو ع: (نعلم) بنون العظمة، وهو تحريف.
(:) في المطبو ع: (سواه) تحريف.



عحمد بن عبيد اللّه القَايني.
(v) (v) يـ المطبوع: (أمال وقرأ) بواو العطف، ومو تحريف.

$$
\begin{aligned}
& \text { YV :(A) (A) }
\end{aligned}
$$

إليه القيانن لا الرواية. وذلك أن النحاة * اختلفوا في الألف اللاحقة للأسماء المقصــورة فين
 بكروراً.
 النتحة علامة للنصب، أو ليست كذلك.


 وعزاه بعضهم إلم سيبويه.
قالوا: وهذا أرلى من أن يقدّر حذف الألف اليّ هي مبلة من من خرف أصلي، وإئبــات





(1) بكر بن عمد بن بقية، أبو عئمان، إبام في العربية، واسع الرواية، يقول بالإرجاء، روى عن أي عييدة والأصمعـي


بسبب إعراب بيت من الشُعر وهر:

أظلوم إن مصـابكم رجلأ** أهدى السلام تحية ظلم

 الارتشاف:

قالوا: وفائدة هذا الــلاف تظهر في الوقف على لغة أصحاب الإمالة، 'فيلزم أن يوقــف
 الفارسي وأصحابه إن كان الاسم مرفوعاً أو برورراً، وأن يوقف عليها بالفتح مطلقاً علـى


 وتفخيمهم في النصب أبمع أنمّال(r)
 عنهما في المنصوب، والإمالة في المرفوع والبرور ر.

وثبات الياء ين السواد.(r)

وقال ابن شريح: والأشهر هو الفتح. ${ }^{\text {(2) }}$




(0). ${ }^{\text {(0) }}$.
(1) النص بكرونه في الدر النيّي: ra/r (1) Yv: الشُاطية (r)


وكذا حرفت الككلمة في الدر التئر إلى: (السواءع بالسين المهملة والمهزة بدل السال.


وحكى الدانين أيضاً هذا التفصيل في "مفرداته" في رواية أبي عمرو فقال: أمّا قوله تعالى



 هي البدلة من التوين، بلجهات ثلاث:
 الأنماء يآآت في كلّ الصاحف.
vv/r

 عمرو> بغير عوض من التنوين، حكى ذلك سماعاً منهم الفراء والأخفشُ،
قال: وهذه المهات كلها تيقّق أن الموقوف عليه من إحلى الألفين هي الأولى المنقلبــ عن الياء، دون الثانية المبدلة من التوين، لأهنا لو كانت المبلة منه لم ترسم خياءه بإمجـاع،


 لورود النص به، ودلالة القياس على صحّته. انتهى



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (9) هم (5) } \\
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

فـلّ بمموع ما ذكرنا أن الملالف في الوقف على المنوّن لا اعتبار بهه ولا عمل عليــه، وإما هو خحاف نوي لا تعلّق للقراء（1）به، واللهُ أعلم．الما

 （v）（v）




 جرير



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (س): 》لقراءة) } \\
& \text { (r) من الآية ( ( } 00 \text { ) البقرة } \\
& \text { (r) من الآية ( } \mathrm{F} \text { ( } 9 \text { ) التوبة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) من الآية (7) سبأ } \\
& \text { ( ( ) من الآية ( . . } \\
& \text { (v) من الآية ( ( } \mathrm{N} \text { ( ) سبأ }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { (1.) في البامع: (جلة) ولا بعن كا ها. }
\end{aligned}
$$


الوارث بن سعيد انتهى. (1)

VN／r وقطع به أيضاً للسوسي أبو القاسم المنلي／في＂كامله＂من طريق أبي عمران، وطريـق ابن غلبون؛ يعني عبد المنعم؛ وهي ترجع أيضاً إلى أبي عمران． ومّن قطع بالإمالة للسوسي أيضاً أبو معشر الطبري، وأبو عبد الله الخضرمي

 من قراءة ابن نفيس على أبي أمحد．

 ，＂الغايتين＂و＂الإرشادين＂و＂الكفاية＂و＂البامع＂و＂الروضة＂و＂التذكار＂وغيرهم، وبه قــــأ الداني على أبي الحلسن ابن غلبون．

نفسه، كذا رواه عنه فارس بن أحمد، ونقله عنه الداين.(8)

والوجهان جميعا صحيحان عنه، ذكر هما له الشاطبي والصفراوي ونير وغيرهما وسيأتي الككلام على ترقيق（الللام）من اسم（الله）بعد هــــنه الــــراء الممالـــة في بـــاب〉اللامات〈＂إن شاء الهاء الله تعالى．
（1）انظر：جامع البيان：1／ق：
（r）ترّه：وصاهب．فاعل（تطع）وليس مططرفأُ على（صاحب）التي تَبلها حتى لا يرمم أن صاحب＂التجريد＂هو نفسه
صاحب "المفيد"
（r）لا يغفى أن أبا معشُر والمضرمي ليسا من طرته في رواية السوسي．
（：）．إنظر：جامع البيان：／／ق：
1乏○n：
 فإذا وصلت حذفت الألف للساكن وبقيت الراء مالة على حالما، فلو حذفت تلك الألــف


 وأمال همزة وخلف وأبو بكر (راء) أرأى القمر) ونيوه كما تقدم (0)، و كذلــلك ورد عن السوسي من بعض الطرق كما قدّمنا.


 وساغت إمالتها لذلك.

 للحذف، بخالف الثاني فإنه متّصل، وإبُباته عارض فعومل كلّ بلّ بأصله. وقيل: من أجل تقدير كون الألف بدلاً من التنوين فادتنع لذلك، وليس بشيء





## النحاة فيها:





 على الأول

 أبو عبد الهُ إبن شريحّ(8) وغيره.
(1) ي (س): 》منه《 وهو تحريف
(r) علَل اللداي عدم الإمالة بتوله: لأن ألف الاثنين لا بَوز إمالتها لكوها بههولة، لا يعلم لها أصل في بــاء ولا واو، ولا

$$
\text { هي أيضاً مشْبَه بعا أصله ذلك من الألفات. اهـــ جامع البيان: 1/ ق: } 1 \text { ع }
$$

(r) نثس المصدر.
(2) قرله: حكى الإجماع عليه. فيه نظر وهو: أن ابن شريح ذكر الفتح نقط في كلتا وحكى الإجماع في الألفـــات

 نتَّل ابن شريح: (وكل ألف) مرفوع بالابتداء، خبره: فَتحُها إجماع.


 التنية، والله أعلم. وِانذي يترجح عند البحت أن هناك سبق قلم من المؤلف رممه الله من (ابن سفيان) إلى (ابن شريح) لأن ابن سفيان


 أَمْتًا . وعلى الثاني بَوز إمالتها على مذهبه، لأفا كالأضلية المنقلبة عن الياء.
 بعاهل، وأبي طاهر بن أبي هاشمه وسائر المتصلّرين (8) . انتهى. وظاهر كالام الشاطبي أفا للإلـاق، ونصوص أكثُر أئمتا تقتضي فتحهها لألي عمـــــــرو



السادس: رؤوس الآي الممالة() ${ }^{(0)}$ الإحدى عشرة سورة متفق عليها، وغتلف فيــهـاه، فالمختلف فيه مبي على مذهب المميل من العادّين.

(1) هو ما يرويه نافع القارئ عن شيخيه أي شعفر وشيبة، وهذا العدَ يرويه أمل الكوفة عن أهل المدينة ذون تميين أحـد









وقال مكّي: يوقف لـمزة والكسائي بالنتح، لأها ألف تثنية عنـــد الكوفيــين، ولأبي







 A. $/ \mathrm{r}$ تخفيف/ والتخفيف عارض(r) انتهى.
 يقف على كلام الداني في ذلك.
 الفتح، والنّ أعلم.





(r) ما بين النجمتين سقطت من النسنخة التي لدي من "جامع البيان" (r) جامع البيان: \/ ق: 1\& 1
|cr|: (1) (1)

والبصري(1) والشامي(r) والكويّ. (r)

فلا بد من معرفة اختلالفهم يي هذه السور، لتعرف مذاهب القراء فيها فيها. والمتاج إلى معرفته من ذلك هو عددُ المدني الأخير، لأنه عدد نافع وأصحابه، وعليه
. وذو العدَ المكي ابَبيٌ بلا نُكر
انظر: البيان: 71، بشدر اليسر: . ب-Y




انظر: البيان: 79، بشير اليسر: • ب

وييى الذماري للشُامي وغيره


 (r) لأهل الكوفة عددان:

أحدها: مروي عن أهل المدينة، وهو المعروف بالمدني الأول كما سبق.
 عن عبد الأعلى عن السلمي عن علي. قال الشاطبي:




 واتباع.اهـ انظر: البليان: 79-

هلار قراءة أصحابه المميلين رؤوس الآي، وعدد البصري ليعرف به قراءة أبي عمـــــرو في رواية الإمالة.

> والمختلف فيه في هذه السور شمس آيات وهي:



(v). المدنيان ولا المكي

وقوله في العلقَ
 وقوله تعالى إِوَإِلَهُ مُوسَى (Ir) فلم يعدها أحد إلا المدني الأول، والمكي.

| (1) (1) |
| :---: |
| (1ヶ1) (1) |
| (r) البِّ (r) |
| (\%9) (\%) - |
| (\%) |
| (\%) |
| rro/ |
| () () |
| (1)(4) |
| ( VV) (\%) |
| r-N/ |
| ( $\wedge$ ( ) |
| r. $/ 1 /$ \% |


إذ ليست معدودة في المدني الأخير ولا في البصري.




(10)

فإن أبا عمرو يفتح جميع ذلك من طريق المميلين له رؤوس الآي، لأنه ليس(I7) بــرأس

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (19) (19) } \\
& \text { (r) البيان: צTY، جمال القراء: } \\
& \text { ( ( ) (10) سن الآية ( } \\
& \text { (\% (\% من الآية) (Y) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (1) (1 (Y) من الآية } \\
& \text { (") من الآية (1 (1 ) } \\
& \text { (^) من الآية (17) } \\
& \text { (9) من الآية) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) من الآية (0) } \\
& \text { (r) من الآيتين ( } \\
& \text { (0) (18) من الآية } \\
& \text { (10) من الآية (10) الليل }
\end{aligned}
$$

آية ما عدا 》موسى) عند من أماله عنه فإنه يقرأه على أصله (بين بين).





 باب >اللاماته، واللّ أعلمى.





## باب إمـالة هاء النتأنيث ومـا فبلها في الو فف (r)


الوقف (هاء؟.
وقد أمالما بعض العرب كما أمالوا الألف.
وقيل للكسائي: إنك تَيل ما قبل (هاء> التأنيث؟ فقال: هنا طباع العالعبا

 الكافي:


"الموضح"، ونقله أبو شامة، والمراد بالعرصة هو ما بينه اللأي بقوله: أهل الكوفة.. إلث.


 وحكى تخو ذلك عنهم الأخخفش سعيد بن مسعدة.
 و وبصيرة< هي لغة الناس اليوم، والبلارية على ألسنتهم في أكثر البلاد؛ شرقاً وغرباً، وشاماً

 كما يميل ما قبل الألف. انتهى.

 مبيّناً.

فالقسم الأول المتقق على إمالته قبل هاء التأنيث وما أشبهها: ثمسة عشر حرفاً يكمعها
قوله: (فجتثت زينب لِذَوْدِ شُمسِ). (o)








(0) تُت شطر بيت من قصصيدة في القراءات العشر لأي الخطاب علي بن عبد الر من بن هارون، ذكر منها أبو الكرم تلالة أنيات وهي:
 (ir) ${ }^{(1)}$
(iv) (الثاء في أربعة أسماء وهي
$\approx$
أملل مهس عشرة الككـائي ** هنَّ حروف قبل حرف الماء






(1) (1) من الآية ( ) ( ) الصاناتات

(1) (1) من الآية ( (1i) ) (التربة

(1) من الآية (1.




(r) (r) من الآية (ro) النور (ra)





$$
\begin{aligned}
& \text { (9) والز }
\end{aligned}
$$

Ar/r

$$
\begin{aligned}
& \text { (19) والنون في سبعة وثلاثين اسماً نحو: }
\end{aligned}
$$



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

$$
\begin{aligned}
& \text { (19) } \\
& \text { (1A) والذال في اسمين }
\end{aligned}
$$

(1) من الآية (10^) الصافات (r) من الآية (Y) ( النجم (r) من مواضعه (£ (\%) الأعراف (\&) من الآية (r0 ) النور
() من مواضعه (
(1) من مواضعه (IV) النساء
 (^) من الآية (0\& ) الروم (9) من الآية (「1 ) النور
(•) من الآيتين ( • 10و) يوسف
(1) من مواضعه (01) البعرة
(r) من مواضعه (rq) (r) من الآية ( F ) التوبة
(IG) من الآيتين (TO,

(17) من مواضعه (17) البَرْة
(V) تن الآية (٪) ) الصافات
(^) من الآية (「) المائدة
() (1) والواو فيَ سبعة عشر اسماً نحو
 (9) ${ }^{\text {( }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) و الشين } \\
& \text { (Ir) }
\end{aligned}
$$

 (1) ( )


 عشرة أحرف،، وهي (حاع)(0) وأخرف الاستعلاء السبعة (قظ خص" ضنط) إلا أن الفتـح عند الألف إجماع، وعند التسعة الباقية على المختار.




|  |
| :---: |
| (\%) |
| (\%) |
| () |



انظر: الدر التئير: r/s/s
(2 (2) من بواضعه (r) البقرة
(0) ما من مواضعه ( (Y) البقرة
(1י) من مواضعه (0) البقرة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من مواضغه (T9) يونس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية ) (rq) المائر } \\
& \text { (9) من الآية ( ) (r) المائدة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) من الآية ( ) (1) فاطر (1) }
\end{aligned}
$$

-") (r)







(1) من الآية ( (£) غافر
(r) (1) من مواضعd (الأنعام

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآية (r. ) النجم } \\
& \text { (\&) من الآية (•7 ) النمل } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ( ) من الآية (Y) المؤمنون } \\
& \text { (V) دن الآية (19) النحم } \\
& \text { (^) من الآية ( } \\
& \text { ( }{ }^{\text {( }} \\
& \text { (1•) }
\end{aligned}
$$

(')
(「'(1) من الآية ( ) الأنبياء

(!
(10) من مواضعه (Y )

 تعالى

(0) ${ }^{(0)}$ (V) والناء في الممين وها
$\wedge \varepsilon / r$


انظر: التيسير: r.r.r الشُر: ry/r
(1) من مواضrه (00) البقرة
(「) من الآية (1 ) الـاقة

$$
\text { (r) من الآية (Y } 1 \text { ) التوبة }
$$

(5) (من مواضعه (OV) يونس
(0) بن الآية (1) الأنعام
(1) من الآية (Y) عبس
(ل) من الآية (r| ) الحاقة
 (8) من الآية (9V) الأنبياء (•) من الآية (9) الحشر
('(') من الآية (1) ) الأنفال، والكلمة سقطت من (1) (r) (r) من مواضعه المائدة
(r)
(8) من الآية (10) الروم
(') من الآية (97) طه
 ('V) من الآية (Y (Y) البقرة

(9) ور الغين في أربعة أسماء
(Ir)
والقسم الثالث الذي فيه التفصيل، فيمال في حال، ويفتح في أنخرى،(r) ${ }^{(1)}$ وذلـــــك إذا


(夫') عبَر عنها صاحب "العنوان" ب(أكره) ومعناه أبغض، وأكهر معناه: الشُدة والعبوس، يقال: فلان أكـــهر: أي



 هع ما سواها. اهــ

فمتى كان قبل حرف من هذه الأربعة (ياء< ساكنة أو >كسرة)، أميلت وإلا فتحــــ،
 يمنع الإمالة.
 ,

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

انظر: العنوان:ع، شرح العنوان: ق تrب، القاموس: كره، الأساس والتاج: (كهر) (1) من الآيتين ( 9 ) آل عمران و(1 (1) المائلدة
(r) من الآبة (IT) النساء

(q) من الآية (rq) عبس

(י) من مواضعه (r) البقرة
(r) من الآية ( (r) ) النجم
(^) من الآية (

(') من الآية (1) (1)

"'

(1) والهاء وردت في أربعة أسماء، أنّان بعد الكسرة المتصلة وهي (8) وراحد بعد المنغصلة وهو
 , (18) أو المنصولة بالساكن نحو (1)等

$$
\begin{aligned}
& \text { (') من مواضعه (9 (1) الأنعام } \\
& \text { (r) ( } \\
& \text { (ك) سن الآية (1\&^) البقرة } \\
& \text { () من مواضعه (47) الأعر اف } \\
& \text { () } \\
& \text { (י) من مواضعه (Y\&०) البقرة } \\
& \text { (V) بن مواضعه (ITI) التوبة } \\
& \text { (^) من الآية ( ) } \\
& \text { (4) من الآية (r • ( ) المائدة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) من مواضعه (؟) البقرة } \\
& \text { (rr) من الآية (• (Y) البقرة } \\
& \text { (r) من الآية (r (r ( الأعراف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) من مواضعه (YY) البقرة }
\end{aligned}
$$


(1v) من الآية (1 (1) النجم
(^) من الآية ( ) (19) من الآية (7) النحمم
(5) (5)

 عشر، وهي التي يف القسم الأول مطلقاً، واتقُقوا على الفتح عند (الألف، من التسم الثاني،





 سوار، وابن الفتّام الصقلّي، وصاحب "النوانوان" والـانظ أبي العلاء، وأي العزّ، وأي عليّ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من مواضعه (00) البقرة } \\
& \text { () من مواضعه (107) آل عمران } \\
& \text { (r) من مواضغه ( } 1 \text { ( البقرة } \\
& \text { (1) من الآية (197) البقرة } \\
& \text { () من مواضعه (Y) البقرة } \\
& \text { (1) من الآية (10) عبس } \\
& \text { ( } \\
& \text { (^) من الآية ( ) ( } \\
& \text { (9) من الآية (ب) الفتح }
\end{aligned}
$$

(i.) الشذائي. أنظر: غاية النهاية: //•ع


 والماء، وإن كان ساكنا، وذلك بسبب كونه حرف استعلاء وإطباق، وهذا الختيـــــار أبي

 وذهب سائر القراء إلى الإمالة طردا للقاعدة، ولم يفرقوا بين ساكن قوي وضعيــنـ، وهذا التتيار ابن بكاهل وبماعة من أصحابه، وبه قطع صاحب "التيســــــير" وصاحبــا
 رذكر الوجهين جميعاً أبو عمرو الداني في غير "التيسير". وذكر أبو محمد مكي الخلاف فيها عن أصحاب ابن بعاهل(1)؛ وهو مذهب أبي الفتـع
 الحسن بن عبد الله السيرافي (^) عن هنا الذي انختاره أبو طاهر؛ فقال: لا ورجه له؛ لأن هذه

(1) انظر: التيسير: \&ه، الإقناع:

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآية (r • (r) الروم } \\
& \text { 1ミvo }
\end{aligned}
$$

(*) في المطبوع: (صاحب) بإلإفراد، وهو تريف. انظر: التلخيص: 190 ، تلخيص العبارات: ^ع
(י) التصهرة: ه . غ
(*) القائل هو أبو المسن، كما بينه الدأني في جامع البيان.
 هـ انظر: غاية النهاية: Y/N/

》 الإمالة لقوّة الإمالة في الأطراف في موضع التغيير؛ كانت／الماء في الوقف بمثابة الألــف إذا عدمت الألف، نيو 》مكّة）و》فطرة＜انتهى．（1）والوجهان جيّدان صحيحان．




 وبالفتح إذا فصل بينهما ساكن نو ： الالصريّين

الأربعة، فظاهر عبارة＂التبرة＂إطلاق الإمالة عندها، وحكاه أيضاً في＂الكافي＂（0） وحكى مكيّ（1）عن شيخه أبي الطيب الإمالة إذا وقع قبل الممزة ساكن، كُسِرِّ ما قبله




> (1) التص في جامع البيان: ا/ق: . 10/ب
（r）في الططبرع：（رجهه）بالماء، وهو خطاًا

（4）（الغاربة）：ليست في（س）
（）




وبه الأنزل، والشا أعلم.
وذهب آخرون إلى إطلاق الإمالة عند مجيع الـروف، ولم يستثنوا اشيئا سوى (الألف،











 وانفرد الهذلي بالإمالة أيضأ عن خلف في اختياره، وعن الداجوبي عن أصحابه عن ابن

$$
\begin{aligned}
& \text { (() انظر: الموضح: قوr|، المهج: } \\
& \text { () انظر: الرُوض النضير: قو-10 } \\
& \text { (r) الكامل: ق: 1/90 } \\
& \text { (²) (عنه): سقطت من المطبوع. }
\end{aligned}
$$


 انظر: الكامل: ق:
(ن) في (س): 》رواياته《" جمع رواية، لا جمع (راوي)

 نافع، وابن عامر، وأبي عمرو، وأي جعفز، بين اللفظين.




 الكسائي وما ذكر عن همزة، والهُ تعالى أعلم.

## تنبيهات

 التأنيث، حماصة، لا الألف المنقلبة عن الياء.







(1) تحرفت في المطبو ع إل: (النخاس) بالماء المعجمة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الكامل: ق: 1/90: } \\
& \text { (r) جامع البيان: 1/ق:101/ب } \\
& \text { (2) انظر: ص : } 40 \text { (40 }
\end{aligned}
$$

 المعرفة، فيلحق آخر المنادى المندوب ألف. انظر: شرح ابن عقيل: rar-rar/r


 التأنيث＊（1）المشبّهة في الإمالة بالألف المنقلبة عن الياء．（7）وذلك ظاهر ． الثاين：الختلفوا في（هاء التأنيث）هل هي مالة مع ما قبلها، أو أن الممال هو ما ما قبلـهـها، وأفا نفسنها ليست مالة ؟．
فذهب جماعة من الحمقّقين إلى الأولّل، ومو مذهب الحافظ أبي عمــــــرو الــــداني، وأبي العباس المهلوي، وأبي عبد الله ابن سفيان، وأبي عبد الله ابن شريح، وأبي القاسم الشـطـبي وغيرهم．
 الفحام، وأبي الطاهر ابن خلف، وأبي عمد سبط الخياط، وابن سوار وغيرهم． والأول أقرب إلى القياس، وهو ظاهر كلام سيبويه، حيث قال（ثشَّه الماء بــــــالألف؛؛ يعي في الإمالة، والثاني أظهر في اللفظ وأبين في الصورة． ولا ينبغي أن يكون بين القولين خحلاف：
فباعتبار حدّ الإمالة وأنه تقريب الفتحةِ من الكسرة، والألفِ من الياء؛ فإن هذه（الماء〈
 فيه الدالي ومن قال بقوله．


 لفظيا، إذ لم يككن أن يفرّق بين القولين بلفظ، والله أعلم．

> (1) با بين النجمتِن سقط من (ك)

11－9／を－
（َ）هذا البمع بين قولي اللاني، ومكّي هو بنصه للمالقي．انظر：اللز النير：ع／19

 إمالتها غالفة للحكمة اليَ من أخلها الجتلبت.



 فيه أبلغ تول، وهو خطأ بِيّن. (r) والله أعلم.

 ,
 مكسور، والهّ أعلم.



$$
\text { (1) الكامل: ق. } 190
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { (0) من الآلية ( ( }
\end{aligned}
$$



 تقدّم（1）لأها منقلبة عن الياء، لا من أجل أها للتأنيث．
 وما قبلها، إذ لو كان ذلك لما حازت الإمالة فيها في حال الوصل لانقلاب الماء المشــــبهة
بالألف فيه تاء. (r)

وقال في＂جامع البيان＂：إن من أمال ذلك لم يقصد إمالة الماء، بل قصد إمالة الألـــف وما قبلها، ولذلك ساغ له استعمالها فيهنّ في حال الوصل والوقف جميعاً، ولو قصل إمالــة الماء لامتنع ذلك فيها لوقوع الألف قبلها كامتناعه في 》الصالاة＜و 》الز كاةه《 وشــــــهرما، （！）قال：وهنا كلّه لطيف غامض، انتهى（1）


 لا تكون في 〉الماء〈 كما قدّمنا، والله أعلم．

## خانثمـة

قوله تعالى

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { r (r) انظر : الدر النتير: }
\end{aligned}
$$

（r）المفر دات：ّآّr، لكن عبارة المؤلف（لانقلاب الماء المشبهة بالألف）ليست فيه، بل فيه بدلأ منها عبـــارة（ولا تكون الألف المشبهة بالألف．．．）إلح ويترجح أن المؤلف نقل النص بواسطة المالقي، والشّ أعلم． （؛）جامع البيان：ق：1／ق 101／ب، الدر النير：ع／و （＊）هذا الإلزام لفظه للمالقي، حيث قال بعل أن أورد كلام الداني في المفردات：إن الألف وما قبلها هو المـــالـ．．．．
 （\％）من الآية（0 ）الغاشية

خاصة، ويفتح الياء والماء، والكسائي من طرقنا يعكس ذلك، فيميل فتحة الياء والمـــاء في
 مذهبه، ومعلوم من طرقه．



 （الماء）في ذلك إلا فيه، انتههى．وهو لطيف（r）والله أعلم．

## باب مذاهبهم في ترڤيق الراعات وتفخيمها（r）

 والتفخيم من الفخامة، وهي العظمة والكثر（8）فهي عبارة عن：رُبوِ الحرف وت وتسمينه．


$$
\text { 〉اللام> التغليظُ كما سيأتيْ }{ }^{\text {(0) }}
$$


 تقدّمّ（艹）والترقيق إنحاف صوت الحرف．
$\overline{\text {（1）انظر：الدر النيّير：} 1 \text {（1）}}$
（r）قوله：وهو لطيف، هو من كالم اللاني، انظر：جامع البيان：／／ق／101ب


$$
\begin{aligned}
& \text { (8) في (ت): 》والكثرَهره وانظر : اللسان والتاج (رق) و(فخم) } \\
& \text { \ع0•: } \\
& \text { (י) انظر: التيسير: 00، العنوان: } \\
& \text { (r) انظر ص: }
\end{aligned}
$$

 والعيان؛ وإن كان لا يكوز رواية مع الإمالة إلا الترقيق.
ولو كان الترقيق إمالة لم يدخل على/ المضموم والساكن، ولكانت الراء المكســـــــورة ممالة، وذلك خحلاف إجماعهم.
〉فِعلى >بين بين> كان لفظلك هـا غير لفظك (بذكراً) المذكّر وقفاً إذا رققت، ولو كــــانت الراء في المنكّر بين اللفظين لكان اللفظ بمما سواء، وليس كذلك. ولا يقال إنا كان اللفظ في المؤنث غير اللفظ في المذكر لأن اللفظ بالمؤنث ممال الألف والراء، واللفظل بالمذكر مُمال الراء فقّط؛ فإن الألف حرف هوائيٌّ لا يوصـــف بإمالـــــة ولا
 أملنا الراء قبله في المؤنث بالتبعية، ولَمَا ابختلف اللفظ همْا والحالة ما ذكر، ولا مزيد علــى هذا في الوضوح، والله أعلم.
وقال الداني في كتابه "التحديد":(r) الترقيق في الحرف دون الحر كة إذ(r) كان صيغتــهـ، والإمالة في الحر كة دون الحرف إذ كانت لعلّة أوجبتها؛ وهي التخفيف، كالإدغام ســـواء انتهي. وأما كون الأصل في >الراء> التفخيم، أو الترقيق فسيجيء اللكـــام علـــى ذلـــك في (التنبيهات آنخر الباب.

الذين روينا رواية ورش؛ من طريق الأزرق من طرقهم؟ على أربعة أقسام:
(1) في المطبوع: (الحسن)، رهو تحريف.

$$
\begin{array}{r}
\text { (r) }
\end{array}
$$


1ع氏7: $\boldsymbol{\infty}$ : ${ }^{(\circ)}$

قسبم اتفقوا على تفخيمه．
وقسـم اتفقوا على ترقيقه．
وقسم اختلفوا فيه عن كلّ من（1）القراء．
وقسم اختلفوا فيه عن بعض القراء．
فالقسمان الأو لان：اتفق عليهما سائر القرّاء، و．جماعة من（Y）أهل الأداء من العر اقيـــــــن والشاميين وغيرهم، وهما مما لا خلاف فيهما．
والقسمان الآخران مما انفرد همما من ذكرنا، وسيأتي الكلام على المتخلف فيه والمتفــق عليه من ذلك． واعلم أن هذا التقسيم إما يرد على 〉الراءات＜التي لم بير لما ذكر في باب 〉الإمالة＜فأمّا
 هن قرأها بالإمالة أو بين اللفظين يرقّقها（）، ومن قر أها بالفتح يفخّمهاه وسترد عليك هذه هستوفاة إن شاء الله تعالى． فاعلم أن الراء لا تخلو من أن تكون／متحر كة، أو ساكنة． فالمتحر كة لا تخلو من أن تكون مفتوحة، أو مضمومة، أو مكسورة． فالمفتو حة تكون أولّ الكلمة، ووسطها، وآخرها، وهي في الأحوال الثلاكة تأتي بعـــد متحرك وساكن، والساكن يكون ياء وغير ياء．


> (1) (من): سقطت من المطبوع.
> () (من): في (ز) فقط.
（「）يُ（ز）و（ك）：》بعد يرققها：كما سيأتيه وهو ثريف، لا يناسب قوله：وسترد عليك．
（؛）من مواضعه（Y）الأنفالل
（）من مواضعه（£ •（ ）البقرة
（1）من مواضعه（Y）الشعراء

(19) (19)


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

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

（1）من مواضعه（70）البقرة
（T）من الآية（VY）آل عمران، وذي المطبوع（آخرة）بالتاء بلل الهاء، وهو خطأ،）إذ ليس هذا في القرآن．
واللة أعلم．
（「）من مواضعه（17 ）الأنعام
（2）من الآية（77）الأنفال
（ْ）من الآية（
（1）من الآية（ro）الأحزاب
（׳）من الآية（ ））المتتحنة
（1）من الآية（19）الكهن
（9）من الآية（OA ）القصص
（．1．）من الآية（15＾）النساء
（1）（الياء）：سقطت من（س） （ir）（VI）（الأنعام
（IT）من مواضعه（07）المؤمنون

（＂）
（i）（IYI）من مواضعه التوبة
（IV）من مواضعه（ITI）التوبة
（К）من الآية（
(0) وغير الياء عن (1)

(12) وع (17)

 طبق) ومنه قول الشّاغر :
ومنهل وردته عن منهل انظر: مغني البليب: 109-10N/
(1) من الآية (197) البقرة
(Г) من الآية (「^0) البقرة
(8) من مواضعه (1) النور
() من الآية (r ) ) النساء
(1) من الآية (1) ) المائدة
(
(^) من الآية ( ()
(4) من مواضعه (Y) البقرة

(י) من الآية (YOY) البقرة

(r) من الآية (ro) هود
(I!) من الآية (YイY ) البقرة
(10) من الآية (1^) نوح
(1י) من مواضعه (I) الأنعام
 （8）（8）
 وبعد الضمّ منوّنة 》نشُرُّانَ وپ وغير منوّنة 》
وبعد الكسر منونّن 》اشاكرأً



> و وخسسر<(9)

 ，
وبعد الساكن غير الياء عن فتح منوّنة 》أجراً《< و»بداراً《|(1.).


وعن ضمّ 》" وغير منوّنة (أفمن اضطرع).

 و》البرّه فهذه أقسام الراء المفتو حة بيميع أنواعها.
وأجمعوا على تفخيمها في هذه الأقسام كلّها، إلا أن تقع بعد كسرة، أو أو ياء ســــاكـنة،
 وهو الترقيق مطلقاً، واستثئن من ذلك أصلين:
 يفخّمها كسائر القراء ووقع ذلك بعد المتوسطة في أربعة ألفاظ وهي: (r) (r)
 ;مو في >الكهف>)
 . ( ) ( )

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) فِ المطبرع: (أمراً) بفتح الممزة، وهو تريف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) } \\
& \text { (5) من الآية ( ( }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (9) } \\
& \text { (^) من الآية (17) الألمزاب }
\end{aligned}
$$

وركذلك يرققها إذا حال بين الكسزة وبينها ساكن، فإنه يرققها أيضا بشروط أربعة: أحدها: أن لا يكون الفاصل الساكن حرف استعلاء، و لم يقع من ذلك سوى أربعـــة أحرف:
 و و ${ }^{(0)}$

 الثالث: القاف وهو الأحرف في المواضع المذكورة بلا خلاوف.


غيره من الحروف المستفلة، فرقق الراء عنده من غير خلافن.
 (النساء<

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (7) ( ( ) من الآية) } \\
& \text { (VA) ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { (97) (") من الآلية) } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$



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

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




 المذكورة(1)
وقد اختلف الرواة بعد ذلك عن الأزرق فيما تقدم من هذه الأقسام في أصل هطـّـــــــد،
وألفا غصوصة.

 صحیح مظهر، أو مدغم أو بعد ياء ساكن اكنة.




$$
\text { كتاب " اللصباح" فيها المنلاف. انظر: المصباح: r/ } 11 \text { حاشية (^) }
$$


الصحيح (IV) نقط، وهناك غيرها ومي مستكبرا) وعليه تتم (IN).
(^) في المطبوع: (طاهرأ) بالطاء المهملة، وهو تَريف.
(") كذا في جميع النسخ (غافرأ) باللين المعحمة بعدها ألف بعده فاء، وهو خطأ إذ ليس هذا اللفظ في القرآن، بــلـل فيه غافر) بدون تنوين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) من مراضهس (1) الأنسام } \\
& \text { (1) } \\
& \text { (r) من مواضعه (Y ) الذاريات ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { ( }
\end{aligned}
$$



 . $\langle |{ }^{\text {n }}$ والذي بعد ياء ساكنة فتأتي الياء حرف لين، وحرف ملّ ولين:
 وبعا حرف المدّ واللين؛ منه ما يكون على وزن (فعيلاً، و جملته اثنان وعشرون حرفـَلِ
 .
 و و
 "العنوان" وشيخه عبد الجبار صاحب "المتىى" وأبي الحسن ابن غلبون صاحب "التذكـــرة" وأبي معشر الطبري صاحب "التلخيص" وغيرهم، وهو أحد الوجهين في "الكافي"، وبه قرأ (V).الداذي على شيخه أبي الحسن، وهو القياس. وذهب آخرون إلى استثناء ذلك كلّه، وتفخيمه من أجل التنوين الذي لـقه ......


ولم يستثنوا من ذلك شيئا،(1) وهو مذهب أبي طاهر بن أبي أبي أهاشم، وأبي الطيب/ عبـد $90 / \mathrm{C}$






 الله ابن سفيان، وأبي العباسن المهدوي، وأبي عبد الله ابن شريح، وأبي عليّ بن بلّيمـــة، وأبي




 طاهر بن غلبون وغيره، وبه قرأ الداني عليه.



(e) التصصرة:
(\%)


(1) الاستحلاء.

تثنبيه: قول أبي شامة: ولا يظهر لي فرق بين كـــون الــراء في ذلـــك مفتو حـــــة أو
مضمومة، بل المضمو مة أولى بالتفخيمه، لأن التنوين حاصل مع ثقّل الضّمّ، قال: و ذلـــــــك
(r) كقوله تعالِ (Y)

قلت: وقتل أنحل الجلعبري هنا منه مسلّماً، فخلّطط الشاطبي في قوله:
(٪)
حتى غيّر هنا البيت فقال: ولو قال مثل:
كنكراً رقيق لأققل و شاكراً * خبير لأعيان وسرّاً تعلا

لَصَ عَّعلى الثلاذة)



ونَصتَها لإيقا ع المصلر عليها، ولو ححكاهاً لأجاد. انتهىي (9) و وها كالم من لم/ يطّلع على مذاهـب القــــو

ي إخلاص الفتحة في هذه الحروف، هي موضع حرف الاستعلاء قبلها، إذ كان يتصعل إلى المنك الأعلى بطلب
 المصباح: (

170-17 إبران (r)
(t ( الشاطبية:
ك
(י) ين المطبو ع: (ذكر) بدون ألف النصب، وهو تُريف.
(ا أي: تكلَف، انظر: القاموس (كل)
(^) كتبت كلمة (مبارك) في المطبو ع بين قوسين، ما يوهم أن الكلام عليها.
(9) كتر المعاني: ق:/بو

وتخصيصهم الراء المفتو حة بالترقيق، دون المضمومة، وأن من مذهبه ترقيق المضموهــــــــة لم
 و و（يقدر＜كما سيأتي بيانه، والله أعلم．
ثَّ اختلف هؤلاء الذين ذهبوا إلى التفصيل فيما عدا ما فصل بالســـــــاكن الصحيــــعـ؛ فذهب بعضهـم إلى ترقيقه في الحالين، سواء كان بعل ياء ساكنة، نحو 》خببيراً《 و 》بصــيراً＜
 وهنا مذهب أبي عمرو الداي، وشيخيه أبي الفتح وابن خاقان، وبه قرأ عليهما، وهو أيضاً مذهب أبي علي بن بلّيمة، وأبي القاسم ابن الفحام، وأبي القاسم الشاطبي وغيرهمه وهــــو أحد الوجهين في＂الكافي＂و＂التبصرة＂． وذهب الآخرون إلن تفخيم ذللك وصلاً من أـجل التنوين، والوقف عليــــه بـــالترقيق؛ كابن سفيان والمهلوي، وهو الو جه الثاني في＂الكافي＂وذكره ين＂التجريد＂عن شــــــيخه （1）．عبد الباقي عن قراءته على أبيه في أحد الو جههين وانفرد صاحب＂التبصرة＂في الو جه الثاني بترقيق ما كان وزنه 〉فعيـــلاً، في الوقــفـ، وتفخيمه ين الوصل، وذكر أنه مذهب شيخه أبي الطيّب． وأما الألفاظ المخصو صة فهي ثالاثة عشر：
 الحسن ابن غلبون، وأبو الطاهر صاحب＂العنوان＂وعبد الجمبار صاحب＂ابلمتى．＂ومكـــــي،
 （＂）ما ذكره مكي عن أبي الطيب، ذكره أيضأ ابن الباذثن وزاد أنه رواه الحزاعي عن أبي عدي أيضأ، ونقل－ابـنـ




$$
\begin{aligned}
& \text { rrr-rrr/h } \\
& \text { (r) (r) من الآية ( ) }
\end{aligned}
$$

وبه قرأ الداني على شيخه ابن غلبون. (1) وذهب الباقون إلِ تفخيمها من أبحل العجمــــ،
 و"الشاطبية".
والوجهان صحيحان من أجل الملاف في عجمتها. (r) وقد ذكرهما اللاني في "جـــامع (!). البيان


 و"المادي" و"التجريد" و"الشاطبية"، وبه/ قرأ الداني على فارس والمانقاني، وذكر الوجـهـين ابن بلّيمة، والدانِ فِي "البامع"."



يذكرما فِ باب الإمالة ولا ين سوركا.
(12) انظر: :هامع اليان: 1/ ق: 1or
(o) العنوان: ris


أجود. اهــ



 العبارات＂وأبو معشر صاحب＂التلخيص＂وبه قرأ اللداني عل أبي الحسن، ورقّتها الآخرون من أجل（الكسرة）، وذكر الوجهين الداني（1）في＂جامع البيان＂．
 معشر الطبري، وأبو علي ابن بلّيمة، وأبو اللسن ابن غلبون، وبه قرأ اللابي عليه．ورقّقـهـها

 سفيان، وصاحب＂التجريد＂＊وأحسبه من أجل الضمَّة، وذكر الوجهين أبو محمد مكـيّي، وأبو عبد الله ابن شريح، والآخرون على الترقيق فقط من أبل الياء الساكنة．
 القاسم خلف بن خاقان، ونصّ عليه كذلك إنماعيل النحاس（9،）قال الداني：وبذلك قرأت على ابن خاقان، وكذلك رواه عامة أصحاب أبي جعفر ابن هلال عنه، قال：وأقرأنيه غيره بالإمالة، قياساً على نظائره．انتهى．（1．）

> (") في (ت): 》الدالين الو.هينن《
> (r) هن الآبة (7 ) ( ) طه
> (r) من الآية (ror ) الر محن
> (ヶ) من الآية (1 (1) ) البقرة
> (") من الآية (Y乏) التوبة
> (י) من الآية (VI) الأنعام
（＂）أي لزيادة الألف والنون، قال ابن مالك：
كذاك حاوي زائلَدَيْ فَعْانا＊＊كنطفان و كأصبهانا
انظر: شرح ابن عقيل: ז/. .r
（＾）ما بين النجمتين سعَط من المطبوع．

（•）انظر：جامع البيان：1／ق：1or

ورقّقها صاحب "العنوان" وصاخبب "التذكرة" وأبو معشر، وقطع بــه في "التيســـير" فخرج عن طريقه فيه.
 العبارات" و "الشاطبية". سابعها: "التجر يد" والمهدوي، وابن سفيان، وأبو الفتح فارس وغيرهم؛ من أجل تناســـــب رؤوس
 و"الكاني" وقال: إن التفخيم فيهما أكثر . ${ }^{\text {(0) }}$ وحكى الوجهين في "جامع البيان" وقال: إنه قرأ بالتفخيم على أبي الفتح، وأختــــــــــــر (i). الترقيق.
 و"المادي"(1) و"التجريد"، وبه قرأ اللاني على أبي الفتح، وذكر الومـــهـهـين في "البــــامع". ورققّه الآخرون على القياس.

()

(0) الكاني: ه0 ه







(^) (المادي): سقطت من (س)

تاسعها: و"الكافي" ورققه الآخرون، وهكي، وابن شريح في الو جهه الآخـــــر، وقـــال: إن ترقيقـــهـا

أكثر
$91 / r$
عاشرها "التجر يد"، وانغرد بتفخيم (7) فخمههما صاحب "التبهرة" و "التجريد"
(7) الحادي عشر: منها و"الهداية" و "الهادي" ورققهما الآخخرون.




(9). ${ }^{(9)}$
 بعده صاحب "التجر يد" و"الهلاية" و"الهادي" ورقّقه الآخرون ون وي الحالين. (r)
 ( ${ }^{\circ}$ ( من مواضعه (T) آل عمران (י) من الآية (11) النور ( (س) (ع) (على): سقطت من (^)
 (.(.) من الآية (.9) النساء
 وانفرد صاحب "الهلاية" بتفخيمها أيضاً في الوقف في أحل الوجهين.
والأصحُّ ترقيقُها في المالين، ولا اعتبار بو جود حرف الاستعلاء بحـــــُكُ لانفصالـــهـ،
 وعدمُ تأثير حر ف الاستعلاء في ذلك من أجل الانفصال، والله أعلم. وبقي من الراءات المفتوحة مّا اختص الأزرق بترقيقه حرف واحلا وهو سورة (المر سلات)" )، وهو خارج عن أصله المتقدّم، فإنه رقّق (V) لأجل الكسرة المتـــأنرة. وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه في الحالين، وهو اللـي قطع به في "التيسير" و"الشـــــــاطبية" و حكيا على ذلك اتفاق الرواة، و كذلك روى ترقيقه أيضاً أبو معشر، وصاحب "التجريد" و"التذ كرة" و"الكافي"، ولا خلاف في تفخيمه من طريق صاحب "العنوان" والـــــهـهوي، وابن سفيان، وابن بلّيمة. وقياس ترقيقه ترقيق الضّرَّرُِ (^) ولا نعلم أحداً من أهل الأداء روى ترقيقه؛ وإن كان سيبويه أجازه و حكاه سماعاً من العرب(9)
(1) في المطبرع: (جامع البيان) بدل (الكافي) وهو خطأ.
 هي: (حصرت صنور همب) بالتفخيم في الوصل، وبالترقيت في الوقف، وقرأمَا بالترقيق في الوصل، أيضاً. اهـــ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآية (0) الز } \\
& \text { (ء) من الآية (7 ) يس } \\
& \text { ( }) \\
& \text { (r) من الآية (r) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (^) }
\end{aligned}
$$

(9) تكلم سيبويه عن (الغَرد) من حيت إمالة الراء وعدمها فقال:
 "التيسير"(r) و لم يرتضه في غيره، فقال: ليس ذلك .مانع من الإمالة منا/ لقوّة جرة الـــــــراء،
 ولا شك أن ضعف السبب يؤثر فيه قوة الإطباق والاستعلاء بخلاف ما مثل به؛ فـــإِن

السببب فيه قوي.
وسيأتي علة ترقيقه في الوقف آنخر الباب.


 الأحوال الثلاخة بعد متحرك وساكن، والساكن يكون ياء وغير ياء.

 وبعد الضم الأويل رؤيايهي
وبعد الساكن الياء في رؤيايهُ.

باب ما عكال من الحررف التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها مكسورة:


 (') وهو الضاد. (1) التيسير: 0 (1)
(r) ين (س): (البلار) بالجيم، وهو نطأ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (؛) جامع البيان: // ق: } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

وغير الياء 》اللر حعى＂و وهم رقوده و ولو ردّوا《．


 و＂＞يشعر كم＂．

وبعد الساكن الياء 》كبيرهم＂وپسيروا＜＜وغيره． وغير الياء عن فتح 》لعمرك《 و》يفرط《． وعن ضمّ تحو 》وزنخرفاًا《．
وعن كسر تخو（》ششرون＜وغ
 وغير منوّنة 》القمر《 و》الشجر《،
 وغير منوّنة（اتغني النذر ．
 وغير منوّنة 》االساحر＜و والآنخر＜و والسرائر＜و والمدثر

 وبعد الساكن غير الياء منوّنة 》بكُرهُ و وغ

وهذه أقسام المضمومة مستوفاة．فأمعموا على تفخيمها في كل هـي ；سطاً، أو آخراً بعد كسر، أو ياء ساكنة، أو حال بين الكسر وبينها ساكن، فـإلن الأزرق عن ورش رقّقها في ذلك على اختلاف بين الرواة عنه．

فروى عنه(1) بعضهم تفخيمها/ في ذلك، ولم يكرورها بعرى المفتوحة، وهذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون صاحب "التذكرة" وأبي الطاهر إسماعيل بـــن خلـــف صــاحب "العنوان" وشيخه عبد الجبار؛ صاحب "ابكتى" وغيرهم وبه قرأ اللاني علـــى شـــيخه أبي الهسن.

وروى جمهورهم ترقيقها، وهو الذي يف "التيسير" و"المادي" و"الكافي" و"التلخيصين"

 وروى ذلك منصوصاً أصحاب النحاس (r) وابن هلال، وابن داود، وابن سيف، وبكر بـن سهل، وموّاس بن سهل، عنهم؟ عن أصحاهـمـ (r) عن ورش. قلت: والترقيق هو الأصحّ نصّاً ورواية، وقياساً والله أعلم.

 وصاحب "التجريد"(0)، ورقّقهما(1) أبو عمرو الداني، وشيخاه أبو الفـا معشر الطبري، وأبو علي بن بلّيمة، وأبو القاسم الشاطبي وغيرّا وريرهم.



(') ( )

 () () (): ستطت من الططبرع.

(i)


ومثالما وسطاً 》




 الْإنسَانُ (r) اسْمُ اللَّهُ


 مبتدأة ومتوسطة إذا كانت مكسورة. فأمّا الوقف عليها إذا كانت آنرراً فسنذكره في فصل بعد ذلك إن شاء اللّ(1).

| (1) من الآية (Tr ) النور |
| :---: |
| (r) من مواضعه (Y) عبس |
| (r)( |
| (8) |
| (\%) |
| () |
| ( ${ }^{\text {( }}$ ( |
| (^) |
| (9) |
| (1.) ${ }^{\text {(1) }}$ |
| 1\&\&5: انظر) |

وأما الراء الساكنة فتكون أيضاً أوّلا، ووسطلاٌ وآخراً وتكون في ذلك كلّه بعد ضــــّّ
وفتح، و كسر.


- وبعد ضـمّ:

وبعد كسر
(1) ارتْتَهَى

 بين القرّاء كمـا مثّلنا به.
فوإنّ قوله تعالى:
 وعاصـم، وهمزة، ويعقوب(^) وابن ذكوان، فهي مفخّمة على كل حال لوقوعها بعل ضمّمَ ولكون الكسرة عار ضة)
و كذلك
ظاهر.

$$
\begin{aligned}
& \text { () من الآية (؟ ) صم } \\
& \text { (「) من الآية (६ץ) هود } \\
& \text { (r) من الآية ( • ه) النور }
\end{aligned}
$$

(1) من الآية (99) المُومنون، رمّت في المطبو عبأبات الياء (الر تعوني) وهو خطأ، و كذلك الآتية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (*) من الآية (ه ) النور } \\
& \text { (י) من الآية (Y ) الأنبياء }
\end{aligned}
$$

() وأما قوله تعالى ولإِنْ

 الكسر قبلها، وكون الراء في ذلك أضلها التفخيم
》




 وقد بالع أبر المسن الحصري ين تنليط من يقول بتغنيم ذلك، فقالد: وإن سكنت والياء بعد كمريم ** فققّ وغلّطْ من يفخّم عن قهر



$$
\begin{aligned}
& \text { (') من الآية ( (Y ) النور } \\
& \text { (r) من الآية (rV) الفحر } \\
& \text { (r) من الآية) (VV) الــج } \\
& \text { (5) من الآية (Y0) عمد } \\
& \text { (*) من الآيتين ( ) }
\end{aligned}
$$

(") (الراء): سقطت من (س)، وكتبت في حاشية (ظ)
 (ْ) في (ز): 》نصّ عن" وعَرفت في المطبو ع إلى: (على)

القياس الصحيح. وقد غَلُط الجافظ أبو عمرو الداني(1) وأصحابُه القائلين بخالافه.
 مذهب أبي عليّ بن بلّيمة وغيره.
والصوابُ المأخوذُ به هو التفخيم للجميع؛ لسكون الراء بعد فتح، ولا أثر لوجود الياء بعدها في الترقيق، ولا فرق بين ورش وغيره في ذلك، والله أعلم.
 ترقيقها بلميع القراء؛ من أبل كسرة المهزة بعدها، وإليه ذهب الأهوازي وغيره. وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها لورش من طريق المصريين، وهو مذهب أبي بكـــر
 بلّيمة، وأبي الحسن الحصنري، وهو أحد الوجهين في "جامع البيان" و "التصرة" و و"الكاني". إلا أنه قال في "التصرة": إن المشهور عن ورش الترقيق الم وقال ابن شريح: التفخيم أكثر وأحسن (ا) الثا وقال الحصري:
ولا تقرأن را المرء إلا رقيقة ** لدى سورة الأنفال أو قضة السحر




 " ( () الكاني:

المهزة، قال：وتفخيمها أقيس لأجل الفتحة قبلها، وبه قرأت．انتهى

$1 \cdot r / r$

> و"التيسير" و"الكافي" و"المادي" و"المداية" و سائر أهل الأداء سواه. /


 و ע＂ترجي《 و》
 تنذرهم《 و ترقّيق الراء في ذلك كله لوقوعها ساكنة بعل كسر ． فإنْ وقع بعدها حرف استعلاء فلا خلاف في تفخيمها، من أبل حرف الا
 （1）（الأنعام）



 والصوابُ ما عليه عمل أهل الأداء، واللّ أعلم.

 و"الهداية" و"المادي" و "الكاين" و"التجريد" وغيرها، وذهب سائر أهل الأذاء إلل التفخيـمـ، وهو الذي يظهر من نص" "التيسير" وظاهر "اللعوان" و"التلخيصين" وغيرها، وها وهو القياس. ونص" على الوجهين صاحب "جامع البيان" و"الشاطبية" و"الإعلان" وغيرها.
 الإجماع.

 لتحرّكه بالكسر. انتهى.
 نصاً، واللّ أعلم.
(1) من الآية (T)
















 تنهرهر.







## فصل: في الوقف على الراء






(1) النظر: الكافي: 00، الدر النثير: ع/.

1

على جميع ذلك بالسكون لا غير ． وإن كانت مكسورة والكسرة فيها لإلعراب نحو 》
》 》
 قدمنا（1）، وتو ذللك ما الكسرة فيه ليست منقولة، ولا لالتقاء الساكنين؛ جاز في الوقـــف

عليها الروم والسكون كما سيأتي في بابه（ ${ }^{\text {（r）}}$ فإن كانت مرفوعة نو

－
 قبلها؛ فإن كان قبلها كسرة، أو ساكن بعد كسرة، أو ياء ساكنة، أو فتحـــــة مالـــــة، أو مرققة نخو 》بعثر＜و
 أمال الألف و وششر عند من رقق الراء رققت الراءء، وإن كان قبلها غير ذلك فخمتـهـها، هذا هو القول المشهور المنصور．
 سيأتي في التنبيهات آخر الباب． ولكن قد يفرق بين الكسرة الحارضة في حال، واللازمة لكل حال كما ســـيأي، والله

1任
＂（r）في المطبوع：（الغير）بالمعجم، وهو خطأ وتريف．

ومتح وقفت عليها بالروم اعتيرت حر كتها، فإن كانت كسرة رقّقتـــــها للكـــلّ وإن

 ذلك فتّمتها للكل، إلا إذا كانت مكسورة فإن بيرنه




 بالروم خرت بكراها في الوصل، والها أعلم.

## تنبيهات

الأول: إذا وقعت الراء طرفاً بعد ساكن؛ هو بعد كسرة، و كان ذلك الساكن هـرف هِف
 الاستعاء فتتختم، أم لا يعتّا فترقّق ؟ رأيان لأهل الأداء في ذلك:



 بالأهل والهُ أعلم. الثاني: إذا وقفت بالسكون على (بشَر

 （1）．لإمالة

الثالث：إذا وقفت على نحو 》اللار＜＜و 》النار＜＜و》النهار＜و 》القــــــرار＜＜و لأصحاب الإمالة في نوعيها، رققت الراء بحسب الإمالة．
وشذ هكي بالتفخيم لورش مع إمالة＞بين بينه، فقال في آخر باب 》الإمالة）في الوقـف لورش بعد أن ذكر أنه يختار له الرّوّم، قال ما نصه：فإذا وقفت له بالإســـــكان وتر كـــــت
 وقال في آخر باب الراءات：فأماًّ
 وهو قول لا يعول عليه، ولا يلتفت إليه، بل الصواب الترقيق من أبل الإمالة، ســواء أَنْكنَتْ أم رمَته، لا نعلم في ذلك خالافاً، وهو القياس، وعليه أهل الأداء، والهُ أعلم． الرابح：إذا وصلت الذ كرى الدار لورش من طريق الأزرق، رققت（الراء؟ من أبــــل كسرة＞الذاله، فإذا وقفت رققتهها من أجل ألف التأنيث، وهذه مسألة نبّه عليها أبو شـامة رحمه الله، وقال：
 ترقيق رائها في مذهب ورش على أصله، لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها، ولا يمنـع ذلك حجز الساكن بينهما، فيتحد لفظ＞الترقيق）وإمالة＞بين بين＞في هذا، فكأنــــه أمــــال الألف وصالا＂انتهى．

وقد أشار إليها أبو الحسن السخاوي وذكر أن الترقيق في
() التبصرة: \& ( \&) وينبه على أن ما نتله المولف عن مكي موجود بنصه في الدر النثير: \&/ه |

$$
\begin{aligned}
& \text { (י) النظر: اللدر النثير: ع/\&110-11 } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

ومراده بالترقيق: الإمالة، (r) وفيما قاله من ذلك نظر، بل الصواب ألن تراب ترقيقها من أجل


على حرف زائل، وإليه ذهب صاحب "التجريد" وغيره.

 لازمة فترقق الراء دعها، وعلى الثاني تكون عارضة فتغخّم.
》 عرية عن وصفي الترقيق والتفخدم، فتخّم لسبب وترقّق لآخر؟ فذهب الجمهور إلى الأول.



(1) إبراز الماني:




(9) في الطبرع: (ترقيت)، وهو تخرين.

 بذلك من الحـنك الأعلى الذي به تتعلق حرووف الإطباق، وتمكنـت مترلتها للا عرض هلا من
 في قوةّ كسرتين．

وقال آخرون：ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيق، وإنا يعرض لها ذلك بكسب حر كتها، فترقّق مع الكسرة لتسفّلها، وتفتّم مع الفتحة والضهمة لتصحّدهما؛ فإذا سـَــكَنَتْ جرت على حكم ابلماور هلا．
وأيضاً：فقد و جدناها ترقّق مفتو حة ومضموومة إذا تقلمـها كسرة أو ياء ساكنة، فلــــو كانت في نفسها مستحقة للتفخحيم لبعد أن يبطل ما تستحقه في نفسها لسبب خار ج عنها كما كان ذلك في حروف الاستعلاء． وأيضاً：فإن التكرار متحقق في الراء الساكنة؛ سواء كانت ملغمة أو غير ملغمة، أما
 ظهر اللسان، ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق هـا على طرف اللسان فـــترقق إذ ذاك؛ أو تُكنها يف ظهر اللنسان فتغلّظ، ولا يمكن خلاف هنا، فلو نطقت ها مغتو خة أو مضمومة، من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن، نَو 》الآخرة＜＜و 》يسرون《، فإذا مكنّتــهـا إلى ظهر اللسان غلّظت، و لم يمكن ترقيقها، ولا يقوى الكسر على سَلْب التغليـــظ عنــــها إذا تككنت من ظهر اللسان．
 إلا في ألفاظ العوام والنبط، وإنا كلام العرب على تمكينها من الطـــــرف إذا انكســــرت،

 والضمة من（r）الطرف فترقق، إذا عرض لما سبب، كما يتبيّن في هذا البــــــاب في روايـــة
(「) فِ (س): 》بينی

ورش، ولا يعكن إذا انكسرت إلى ظهر اللسان، لئلا يكصل التغليظ المنافر للكسرة． فحصل من هذا أنه لا دليل فيما ذكروه على أن أن أصل الراء الما ولتحر كة التفخيم．
 حرف استعلاء خو لأردوس）وتفخمّ فيما سوى ذلك، فظهر أن تفختيم الراء وترقيقــهـها؛ مرتبط بأسباب كالمتحر كة، و لم يثبت في ذلك دلالة على حكمها في نفيا نسها



 بأن أصلها التفختـيم．

ترقيقها واتسعوا فيه كما قدمنا.

وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف على المكسور إذا لم يكن قبله ها يقتضي الترقيق．



 الباب كما أَعِلِ؛ سواء أسكنت أو رمت لكان لقوله وجه من／القياس مســتبت．والأول أحسن．
ومن ذهب إلى الترقيق في ذلك صريما أبو الخسن الخصري فقال： وما أنت بالترقيق واصِله فقف＊＊عليه به إذ لست فيه معضطر

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




 وكذا قال ابن بِلّيمة وزاد فقال: ومنهم من يقف بالترقيق ويصل بالتققيت، ولا خلاف

وقد قدّمنا أن القول بالتفنيم حالة السكَي
 عليه بعد هذا، والنأ أعلم.









(1) الكافي:
(r) تلخيص العبارات: ror ويلاحظ أن عبارته نص في تخصيص هذين الموضعين، قال بـــالترقيق إلا في موضعـــن
 (r) ( ${ }^{\text {( }}$
 بالفتح، ونتمه بقوله: نهذا الكلام حسن مناسب، واللة أعلم بالدقائق.

السابع: الوقف بالسكون على أن أسر هي في قراءة من وصل وكسر النون(') يوقــف عليه بالترقيق، أمّا على القول بأن الوقف عارض فظاهر، وأمّا على القول الآخر فإن الــــراء قد اكتنفها كسرتان، وإن زالت الثانية وقفاً فإن الكسرة/ قبلها توجب التا الترقيقا
 الكسر هو باعتبار الـحمل على أصل (مضارعه، الذي هو (يرتاب)، فهي مفخّمة لــــــروض الكسر فيه بخلاف هذه. والأُوْلْ أن يقال: كما أن الكسر قبلُ عارض فالسكون كذلك عارض، وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر، فيلغيان جميعاُ، ويُرجعَ إلى كوفا في الأصل مكسورة فترقّق على

أصلها.
وأمّا على قراءة الباقين و كذلك

 للبناء فيبقى الترقيق دلالة على الأصل، وفرقاً بين ما أصله الترقيق وما عرض كه. و كذلك الحكم ين أوالليل إذا يسر) في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء، فحيئذ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى، والوقف على الفوا

## باب ذكر تنظليظ (لملامـات (r)





الشـاطية: وب-.r
 اللام لا تنّظظ إلا لسبب؛ وهو بكاورثُها حرف الاستعلاء، وليس تغليظها إذ ذاك بلازمه بل （1）．ترقيقها إذا لم جَاور حرف الاستعالاء لاري
 من طريت الأزرق وغيره عن ورش تنليظ اللام إذا جاورها ها حرف تنخيمر．


 ذلك مبيّنأ．
 القرآن 》الصلاةه＂و》 ，ע＞


 ，



 مغصولاً بينها وبين اللام في حر حرف واحد وهو（لاله）．
（＇）في（ت）：》الللازم《، وهو تحريف، و كذلك هو في المطبوع．ويلاحظ أن من قوله：（الأهل في الللام．．）إل هنـا

$$
\begin{aligned}
& \text { بنصه هو كلام المالقي في الدر النيّير: ع/N1 } \\
& \text { (r) في (س): »مذاهب《 على البممع. }
\end{aligned}
$$

والطاء الساكنة الوارد منها في القر آن موضنع واحد وهو
》《48？，

》(فيظظللن)"

فغلّظ ورش من طريق الأزرق اللام في ذلك كله．

，＂التذكرة＂و＂إرشاد＂ابن غلبون، وبه قرأ الدابي على شيخه أبي الحسن ابن غلبون، وبــهـ قرأ مكيّي على أبي الطيب، إلا أنّ صاحب＂التجريد＂استثنى من قراءته على عبد الباقي مـنَ

 ＂الكافي＂＂（）．
 كانت ساكنة نو 》أظلم《 و ويظللن،．
(1) (1) من الآية (0) القدر (المشددة،


$$
\text { (؛) التجريد: قو } 1
$$


فصر فيه بالتفتيم．


 （1）الكافي：

وذكر مكيّي ترقيها بعدها إذا كانت مسدّدة؛ من قراءته على أبي الطيّب، قال: وقيـلس نصّ كتابه يدل على تغليظها وإن كانت مشدّدة(1). وقال الـلافظ أبو عمرو الداني ما نصه: وجماعة من أصحاب ابن هلال كــــالألأذفوي لا
يفخمها إلا مع >الصاد> المهملة.(r)

 أبل الإمالة، ففخمها في "التبصرة" و"الكافي" و"التذكرة" و"التجر يد" وغيرها، ورققـها فيا في "البجبى" وهو مقتضى "العنوان" و"التيسير" وهو في "تلخيص" أبي معشر (r) أقيس.
 وفهَّل آخرون في ذلك بين رؤوس الآي وغيرها، فرقّقوها في رؤوس الآي للتناسـبـ، وغلّظوها في غيرها لوجود الموجب قبلها، وهو الذي في "التبــــرة" وهــــو الانختـــــار في "التجريد" والأرجح في "الشاطبية" والأقيس في "التيسير" وقطع أيضاً به في "الكافي" إلا أنه
أجرى الوْجهين في غير رؤوس الآي. (8)

والذي وقع من ذلك رأس آية ثلالة مواضع: إفلا صدق ولا صلـا
 والذي وقع منه غير رأس آية سبعة مواضع ولا

 واختلفوا فيما إذا حـال بين اللـرف وبين اللام فيه ألف، وذلك في ثلالـــــــة مواضــع:

 (ط)

فروى كثير منهمْ ترقيقها من أجل الفاصل بينهما، وهو اللني في "التيسير" و"العنوان"/ IV/r و"التذكرة" و "تلخيص" ابن بلّيمة و"التبصرة" وأحد الو جهين في "المبايــــــة" و"الهــــادي" و"التجر يد" من قراعته على عبد الباقي، و وي "الكافي" و"تلخيص" أبي معشر. وروى الآخرون تغليظها اعتداداً بقوّة المرف المستعلي، وهو الأقوى قياساً، والأقـرب إلى مذهب رواة التفنخيم.
وهو اختيار اللالي في غير "التيسير" وقال في "ابلحامع": إنه الأو جهه( ${ }^{\circ}$ "
وقال صاحب "الكافن": إنه أشهر.
وقال أبو معشر الطبري: إنه أقيس(V)
والو جهان هميعاً في "الشاطبية" و"التجر يد" و"الكافي" و"التلخيص" و "جامع البيــــان"، إلا أن صاحب "النَجر يد" أبرى الو جههين مع 〉الصاد> وقطع بالترقيق مع >الطــــاء؛ علـــى أصله.
واختلفوا أيضلاً في اللام المتطرفة إذا وقف عليها، وذلك في سشة أحرف وهـ وهـ人




 or (الكان
(

$$
\begin{aligned}
& \text { (ro-rl) ( }
\end{aligned}
$$

 الْحِطَاب) في (ص) (0)
 و"التجريد" وتلخيص الجبارات".
وروى آخرون التغليظ، وهو الذي في "النوان" و و"البتى" و"التذكرة" وغير وها وانـا
 أئس
ونِ "جحامع البيان": أورجَهُ (1)

قلت: والوجهان صحيحان في هذا الفصل والذي قيله، والأرجح فئهما التغليـطـ، لأن
 حكم الوصل فِ مذهب من غلّظ، والهأعأعلم.



 وغيرها، وهو الأصح رواية وقياسا، محارُ على سائر اللامات السوراكن.

$$
\begin{aligned}
& \text { (119) (1) من الآلآ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 0 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (! (\%) من الآية () } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

() تحرفت العبارة في المطبو ع مكنا (وقال اللاني إن التنخيم أقيس في جامع البيان أو جه)


وقد شذّ بیض المناربة والمصريين فرووا تغليظ اللام في غير ما ذكرنا．／فروى صاحب ＂المداية＂و＂الكافي＂و＂التجر يد＂تغليظها بعد（الظاء؛ والضـــــاد، الســـاكنتين إذا كـــانت



 وزادوا（1）أيضاً تغليظها في 》فاختلطه و و（ليتلطف《، وزاد في＂التلخيص＂（r）تغليظها في
．
 حيث وقع إلا في قوله عز وجل （v）（1）（1）

## فصل


 اللّ ．
فإن كان قبلها كسرة فلا خالف في ترقيقها، سواء كانت الكسرة لازمة، أو عارضة؛

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ترفت في المطبوع إلم: (وزاد) بالإفراد، وانظر : التلخيض: } 19 \wedge \\
& \text { or (r) تلنحيص ابن بَليمة (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (良) من مواضغه (r) النساء (r) } \\
& \text { (0) من الآية (7) الزمر } \\
& \text { (17) من الآية (r. المر سلات }
\end{aligned}
$$


 اللهما

الفتحة.




الـسن ابن المنادي يذهبانان انتهى .

$117 / r$



## تنبيهات







مئواخاة لآي قبلها ولا بعدها. انتهى. (1)


فجعل
آية، فاعلم ذلك.
الثالث: إذا وقعت اللام من اسم >الله< تعالل بعد الراء الممالة في مذهب السوسي وغيره كما تقدّم من قوله تعالى

والترقيق.
فَوَجُ التفخيمه، عدمُ و جود الكسر النالص قبلها وهو أحد الو جهين في "التجريد" وبه قرأ على أبي العباس ابن نفيس، وهو اختيار أبي القاسم الشاطي، وأبي الحـسن الســــــاواوي وغيرهمه وهو قراءة الدالي على أبي الفتح عن قراءته على عبل الله بن الحسين السامّري.
 قرأ صاحب "التجريد" على شيخه عبد الباقي، وعليه نصَّ الحافظ أبو عمرو في "جامعــهـ" وغيره وبه قر أ على شيخحه أبي الفتح؛ في رواية السوسي؛ عن قراعته على أبي اللمس؛ يعـين عبد الباقي بن الحمن الخراساي، وقال الداين: إنه القياس. وقال الأستاذ أبو عمرو بن الحاجب: إنه الأولى لأمرين: أحلدهما: أن أضل هذه اللام الترقيق، وإنما/ فخّمـت للفتح والضّمّ، ولا فتح ولا ضـــــّمّ هنا فعدنا إلى الأصل، قال: والثاني: اعتبار ذلك بترقيق الراء في الوقف بعد الإمالة. قلت: والو جهان صحيحان في النظر، ثابتان في الأداء، والله أعلم.

 تعالى بعدها بلا نظر؛ لوقوعها بعد فتحة وضنمّة خالصة، ولاعتبار بترقيق الراء قبل اللام في ذلك. وعّن نصّ على ذلك الإمام الأستاذ الكبير أبو عبد الله ابن شـــريح، قــــال في كتابــه "الكافي" من 〉باب اللامات< بعل ذكر مذهب ورش ما نصّه: و كذلك لم يختلف في تفخيم
 عمرو: الترقيق أرلى لأمرين... انظر: إبراز 191/r (r) في المطبوع: (الأزرقي) وهو تحريف.


 بعدها التفخيمه، لأن الترقيق لم يغيّر فتحها ولا ضمّها (Y)













> or : الكا (1)
> (r) إبراز المعاني: 191 (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { 99: } 99 \text { (: الكتر (\%) }
\end{aligned}
$$







 ما ادعاه، وذلك كله غير مسلم له ولا موافق عليهن الهي
 هي على العين قربت إلى الكسر, ولظـ هِا كذلك، وذلك مشاهد حسّاً، والضمة التي هـي
















فالجواب أن سبب التغليظ هنا قائم، وهو وجود حرف الاستعلاء، وإنا فـا فتــح الـــام


[^6] (1). فافترقا

السادس: ولو قيل: لم كانت الكسرة العارضة والموصولة توجب ترقيق اللام من اسـم
>اللهُ ولا توجب ترقيق الراء ؟

 أصلها، وأما الراء المتحر كة بالفتح أو بالضّم؛ فإفا لما استحقت التغليظ بعد ثُبوت حر كتها


(r). لذلك وفَّمّمتم

وقيل: الفرق: أن المراد من ترقيق الراء إمالتها؛ وذلك يستدعي سبباً قويّاً للإمالة، وأمّا

 الحر كة قبل الراء فتكون مفصولة وموصولة، فأمكن اعتبار ذلك فيها بخالاف اللام. ${ }^{\text {(ع) }}$


 (7).
(' السوال والمواب بنصهما وحروفهما لأي شامة في إبراز الماني:


 "


وقد شذَ بعض" فاعتبر ذلك فصلاٌ مطلقاً، حكاه الداني، وبعضهم قد أثبته فيما تقدّم")،

فاعلم أن للوقف في كلام العرب أوجهاً متعدّدة، والمشتعملَ منها عند أئمة القـــــــراءة تسعة وهي: السكون، والرّوم، والإشمام، والإبــــدال، والنقــلـ، والإدغـــام، والــــــفـ، والإثبات، والإلـاق.
فالإلماق: : لا يلحق آنر الكلم من ٪هاءات، السكت.

الآتي بعد.(r)

والحذف: لا يكذف من الياءات الثوابت وصلا كما سيأتي في باب (الزوائذه. والإدغام: لما يدغم من الياءات والواوات في الممز بعد إبداله، كما تقــــــم في بـــاب
(وقف حمزة).(\&)

والنقل: لا تقدّم في الباب المذكور من نقل حر كة الممزة إلى الساكن قبلها وقفاً
والبدل: يكون في ثلاذة أنواع:

أحدها: (1) الاسم المنصوب المنوّن؛ يوقف عليه بالألف بدلاً من التنوين.

$$
\begin{aligned}
& \text { (י) انظر: اللآلي الفريدة: /قَ } 11 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

> (
> (0) انظر ص:
> (1) في الططبوع: (أحدهما) بالثنية وهو غريف.

الثاين: الاسم المؤنث بالتاء في الوصل، يوقف .عليه بالهاء بدلاً من التاء إذا كان الاسـم
مفردا، وقد تقدم في باب >هاء التأنيث) في الوقف. (1)
 باب (وقف همزة) أيضًا.

الوقف عليه بالسكون، وبالرّوم، وبالإشمام، خاصة







gاحر
وهو عند النحاة: عبارة عن النطق بالحر كة"(9) بصوت خخفّ.
(') انظر ص:

(r) انظر: التصرة:

(م) فِ المطبوع: (جماءة من) وهو تَريف.



(•) با بين النجمتين سقط من (س)


 الـلانلان ين الفريقين ستظهر .
وأما الإثمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحر كة من غير تصويت







 انتهى. (1) ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائتّ.



(1) انظر ترمجنه ص: عو
(r) الصحاح: (روم) والنص موجود يه إيراز الماني: 190/r
 (8) هو السخاري كما في إبراز المعان: 197/r


(r) الصحاح: (شُم)، والنص موجورد في إبراز العاني: 197/r
lrr／r
（1）الناس وقد ورد النص فن الوقف بإشارتي الرّوم والإسمام عن ألي عمرو، وحمزةء والكســـيـئيك

ونحف، بإجماع عأهل النقل．


（i）الشطوي نصّاً عن أصحابه عن أبي
وأمّا غير هؤلاء فلم يأت عنهم في ذلك نصّ، إلا أن أئمة أهل الأداءَ و مشايخ الأقــراء

 الككلم ثالاتة أقسام：

قسم لا يوقف عليه عند أئمة القر اءة إلا بالسكون، و لا يبوز فيه رو و ولا إشمام، وهــو
خمسة أصناف：
 يهاجر غ
ثانيها：ما كان في الو صل متحر كاً بالفتع غير منوّن، و لم تكن حر كته منقولة، نــــــــــو》 》 الاريب《

و 》القبلة《> و

（＇）التعليق على كلام الصحاح هو لأبي شامة بنصه．انظر：إبراز المعاي：ب／ 197
（＂）انظر：التيسير： 09
（「）في المطبو ع（عن）وهو تحريف．


 (
 (r). وانتصر لذلك وقوّاه
 بدليل قراءة ابلمهاعة، فعوملت خر كة الماء في الوقف معاملة سائر الحركــــات، ومر يكــنـ للميم حر كة فعوملت بالسكون فهي كاللي تحرك لالتقاء الساكنين.






 الوقف لأنه من نسس الكلمة.






$$
\begin{aligned}
& \text { (') في (ز) و(ل): 》إفمه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (بالكسر): سقطت من (س) }
\end{aligned}
$$



 الجممي، أو مع كون الساكن الثاي عارضاً للكلمة الأولى، كالتنوين في كله لا يوقف عليه إلا بالسكون كما تقدم. القسنم الثالث: ما يموز الوقف عليه بالسكون، وبالرّو م، وبالإشمام، وهو ما كـــــــان في

 حذف من نفس الكلمة.
فمثال حر كة الإعراب
 ومثال اللحر كة المنقولة من حرف حذف من نقس الكلمة 》 في وقف حمزة.

.
共

(1) في اللطبرع: (وما) بزيادة الواو، وهو تحريف.

(") (3) الوصل) سقطت من (س)

（1）．الصنف الحنامس ما لا يكوز فيه وقفاً سوى．السكون وأمّا 〉هاء؛ الضمير：فانحتلفوا في الإشارة فيها بالرّوم والإشمام：
 و＂التجريد＂و＂التلخيص＂و＂الإرشاد＂و＂الكفاية＂وغيرها، واختيار أبي بكر ابن بكاهد．

 جيّهدان．

وقال في＂جامع البيان＂：إن الإشارة إليها كسائر المبي اللازم من الضمــــــير وغــيرِه （1）أقيس．انتهى
وذهب جماعة من المققين إلى التفصيل：

 و»إليه《 و》عليه《 طلباً للنخفة؛ لكالا يخر جوا من ضمّ أو واو إلى ضمّة أو إشارة إليها، ومــن كسر أو ياء إلى كسرة．

（1）من قوله：（قسم لا يوقف．．．）إل هنا：بنصه وحرزفه، مر كلام الالقي رهمه الشه، لم يتصرف فيه اللؤلف إلا بتغير




 （r）（من）：سقطت من الططبوع

 （\％）انظر：جالمع البيان：ז／ق

 عمد مكيّ، وأبو عبد الله ابن شريح، والحافظ أبو العاء الممدالي، وأبو الحسن الخصــري، وغيرهم، وإليه أشار الخصريّ بقوله: واشمّم ورم ما لم تقف بعد ضمة وأشار إليه أيضاً أبو القاسم الشاطبي، والداني في "جامعه"، وهو أعدل المذاهب عندي واللة أعلم.

 ro/r
 المذهب فيما أعلم، والله أعلم.

## تثبيهات

الأول: قالوا: فائدة الإشارة في الوقف بالرّوم والإثمام هي بيان الحر كة اليت تثـــــتـ في الوصل للحرف الموقوف عليه؛ ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحر كة الموقوف عليها.




rrv/ : (1) اللبهج
(r)
(r)


(1) فِّ الطبرع: (بصحة) تريف.

كان في ذلك تنبيه له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه .كيف هو في الوصــــلـ، وإن
كان القارئ هتعلمأ ظهر بين يدي الأستاذ هل أصاب فيقرّه، أو أخططأ فيعلّمه. (1)


 كيف يقرعون 》(عليمه" و》فقير< حالة الوصل؛ مل هو بالرفع أم بالجر.
 على التعريف به، وذلك حسن لطيف، والله أعلم. ${ }^{\circ}$ (0)






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من قوله: (وهذا التعللل...) إل هنا بنصه كلام المالقي في الدر النيّير: } 1 \text { (1) } \\
& \text { ( ( } \\
& \text { (r) من الآية (V7) يوسف ( } \\
& \text { (1) من الآية (Y ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تنوين العِوْض بلانئة أقسام: }
\end{aligned}
$$



 فحذف (إنسان) وعُرُض عنه بالتنوين.




والله أعلم.
الثالث: تظهر فائلدة الملاف بين مذهب القراء والنحويين في حقيقة >الرَّوم>> المغتوح
والمنصوب غير المنوّن.
فعلى قول القراء لا يدخل على حر كة الفتح، لأن الفتحة خفيفة، فإذا خرج بعضـــــها خرج سائرها؛ لأها لا تقبل التبعيض كما يقبل الكسر والضـم بما فيهما من الثقلى، والــرّوم

عنلهـم بعض حر كة.
وعلى قول النحاة يدنحل على حر كة الفتح كما يدنل على الضم والكسر؛ لأن الرّوم
عندهم إخفاء(1) الحر كة، فهو .معقن الاختلاس، وذلك لا يكتن في الحر كات الثلاث. (r) ولز ولك

و.جاز الرّو م والاختلاس عند النحاة في نحو (إن يضرب)، فالرّوم وقفاً، والاختـــــــالس وصلغا، و كلاهما في اللفظ واحد.

قال سيبويه في "كتابه": أمّا ما كان في موضع نصب أو جر؛ فإنك تروم فيه الحركـــة،
فأما الإشمام فليس إليه سبيل انتهى (غ)


 ووقع في كالم اللاني في كتابه "التحديد"() أن الإخفاء والرّو؟ واحد، وفيه نظر.
الرابع: قولمم: لا يبوز الرّوم والإشمام ين الوقف على هاء التأنيث، إنا يريدون به إذا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (س) : (إبقاء) وهو تريف. } \\
& \text { (r) من الآية (ب) يونس } \\
& \text { " (r) من الآية (ף ع) يس }
\end{aligned}
$$

(0) فِي المطبو : (التجريد) وهو تحريف، ولم أقف على ما ذكره المؤلف في "التحديد" المطبوع. والش أعلم.




فيسو غ فيه الرّوم والإنمام(r) والله أعلم.|
 الحقَّ《 و》
 الجممع يين الساكنين، إذ المحم بينهما في الوقف منتفر مطلقاًا
》
 زيد في مدّه وقفاً لذلك كما قدمنا في آنخر باب المد المـ





 السكون هما، فلذلك يعكن التقاء الساكنين بعد الألف في الوقف، و وم يمكن التقاؤهما بعـد
（1）فِ المطبوع：（هاء）وهو تريف．
（r）هذا كلام مڭگي．انظر ：التبصرة：
）（r）
（）في الططبوع：（التقائهن）وهو لـن．

 أعلم له كلاما نظير هذا الككلام الذي لا يخفىى ما فيه.






## باب الوقف على مرسوم (لخط(r)

وهو خط المصاحف التُمانية التي أبمع الصحابة عليها، كما تقدّم أول الكتاب.
 فالقياسي: ما طابق فيه الخطُّ اللفظَ.

والاصطلاحي: ما خالفه بزيادة، أو حذف، أو بدل، أو وصل، أو فصل.




(') جامع البيان: ب/ ق:

(
() - () في الطبوع (فيها) وهو غَريف.
 ( ) و كتابه مصنف في رسم الصحفن، مفقود، ولكن ينقل عنه السخاوي يُ "الو سيلة" في مواضع عدة.




فيوقَفُ على الكلمة الموقوف عليها، أو المسئول عنها؛ على وفق ر"مــــــا في المجـــاءـاء،
 بعض؛ من وصل وقطع.

 الأمصار ين كل الأعصار.
وقد ورد ذلك نصّاّ وأداء عن نافع، وأبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكســــــيأي، وأبي
جعفر، ونحلف.
ورواه .كذلك نصاً الأهوازي وغيره عن ابن عامر.



 شرح حها لابن القاصح. () (1)



من تقدمنا للجميع،'وهو الذي لا يوجد نص بخلاففه، وبه نأخحذ لمميعهم كما أخلذ علينــ، وإلى ذلك أشار أبو مزاحم الحناقاي بقوله: /
وقف عند إتام الكامام موافقاً ** لمصحفنا المتلُوِّ في البرِّ والبحرِّ
إذا تقرر هذا فليعلم: أن الوقف على المرسوم ينقسم إلى؛ متفّق عليه، و غختلف فيه، وها غن نذكر المختلف فيه من ذلك قسماً قسماً، فإنه مقصود هذا الباب، ثَ نذكر المتفق عليه


الأول: الإبدال:
الثاني: الإثبات.
الثالث: الحنف.
الرابع: الوصل.
الحنامس: القطع.
فأما الإبدال: فهو إبدال حرف بآنحر، وهو من المختلف فيه ينحصر في أصل مطــرد،
; كلمات مخصوصة.



فالقسم المتفق على إفراده: جملته في القر آن أربع عشرة كلمة، تكرّر منها ستة. الأول



( (

( ( ) من الآية (Vr)










 ir./r
 الرابع:








فوقف على هذه المواضع بالهاء خالافاً للرسم: ابن كثير، وأبو عمــــرو، والكســــــيائي،
 الحمقين عنهمه، وقياس ما ثبت نصاً عنهم.م وإنْ كان أكثر المؤلْفين لم يتعر ضوا لذلك، فيقتضي عدم ذكرهم له؛ ولكثير من هــــا الباب، أن تكون المحماعة كلّهم فيه على الرسم فلا يكون فيه خالافت، أن (9) الوقف عليــهـ بالتاء، فإنّ من حفظ حجّة على من لم يكفظ، وغايةُ من لم يذكر ذلـــك الســـكـوت، ولا حجّة فيه.

و ون "الكافي" الوقف في"(1) (1) و وي "المداية" للكسائي و حده.
وفي "الكتز" لابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي؛ 'فلم يذكر يعقوب.(1r)
(r) من الآية (9)
(r) (r) من الآية (r)
() من الآية (६r )
() من الآية (19)
(Y) من الآية (Y )
 (A) ين المطبوع: (نأخذ. به) وهو تحريف.
(أنَ) (9) (9)
(ز)
(ii)

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

 （而









وقد اجتمعت(1) المصاحف على كتابة ذلك كله بالتاء، إلا ما ذكره المحافظ أبو عمرو
 تأملته في مصاحف أهل العراق فرأيته مرسوماً بالماء


 بالجمع (1) فيما نعلمه، واله أعلم.

 غلبون، والحافظ أبو عمزو الداني وغيرهم أن الوقف لهـ (V) عليه بالهاء، وذلك على ألى أهله في

 وقال سبط الخياط في "المبهج": والوقف بالتاء إجماع، لأنه كذلك في المصحف، قـلـ"

(1)
(1)

( ()





or./r: (9)


وهنا يقتضي الوقف عنده على ما كتب تاءء هِاء（1）كما قدّمنا، والله أعلم．

（我
أما عليه（（1）بالهاء خلافاً للرسم：ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويحقوب، ووقف البـــاقون
（v） بالتاء على الرسم．
وأما
$1 r y / Y$
واختلف عن قنبل．｜
فروى عنه العر اقيون قاطبة الهاء كالبزي، وهو الذي ين＂الكافي＂و＂الهلاية＂و＂الهـلدي＂
و＂التجريد＂وغيرها（9）
وقطع له بالتاء فيهما صاحب＂التبصــــرة＂و＂التيســــير＂و＂الشــــاطبية＂و＂العنـــوان＂

"اللنوان" و"التذكرة" و"التلخيص" لم يذكر في الأول.

وانفرد صاحب＂العنوان＂عن أبي الحارث بالتاء في الثانية كالجماعة．（11）

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في المطبوع: (هاها) بلون همزة، وهو تحريف. } \\
& \text { (r) من الآيتين ( \& و ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { (响) من الآية (Y) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (i) في المطبوع: (عليها)، وهو تحريف. }
\end{aligned}
$$

（．（ النظر：التذكرة：（1） （＇י）رواية أبي المارث من العنوان ليست من طرق النشر．

وأمّا 首 وموضع في＞التحري｜





 （1．）．بالهاء
وفي＂التبصرة＂حكى عن همزة وحله الوقف فيه بالهاء（1＂）وكذا حكى غيره．

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (1 ) ( ) من الآية } \\
& \text { (ヶ) من الآية (r) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (7) من الآية ( • (7) من سورة النمل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) انظر: التصرة: (^^^ع }
\end{aligned}
$$

（9）قال ابن الفحام：ذكر الفار سي أن الكسائي وقف على（اللّآت）بالماء، وذكر المهّامي أن أبا طاهر ذكر عــن

 ＂ （1）التصرة：

وقد ورد الـلالف عنه، والصواب التاءء قال اللاني في "اللـامع": وهنا هو الصححيــــع
(1). عنه

وقولُ ابن بحاهد في "سبعته": حمزة و حده يقف على بالماء. (r) قال الدالي: يعين ابن بحاهلا أن النصَّ لم يرد(r) بالوقف على ذلك بالتاء إلا عـــــن
 فيه عنه يقف على ذلك بالتاء على حال رسمه. (0)


والمراد بخشبهه<: الشنِّمَالِ
() في المطبوع: (يرد عنهم) وهو تحريف.
(8) في المطبوع: (إذا) ومو تحريف.
(*) بامع البيان: 1/ ق: 109
(י) من مواضعه (1r) الملك
(
(^) من الآية (1 ) الأنغال
(•) من الآية (V) الأنغال
(• (1) من الآية (1 ) الكهن
(י'( ) من الآية ( )
(') من الآية ( • (0) المُومنون
(




 غيره.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية (15) القمر } \\
& \text { (r) من الآية (11) الرحن } \\
& \text { (r) من الآية ( 1) البروج } \\
& \text { (8) من الآية (0 ) البروج } \\
& \text { (0) من الآية (11) الطارق } \\
& \text { (י) من الآية (ז) الطارق } \\
& \text { (V) من الآية (V) (V) الفحر } \\
& \text { ( } \\
& \text { (9) (10\&, 119) (10) } \\
& \text { (V) (•) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) (0) (0) } \\
& \text { (r) (r) من الآية (r) }
\end{aligned}
$$

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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) (1r) (1) }
\end{aligned}
$$



 الوقف عليه بالتاء للجميع اتّباعاً للرسم، واللّ أعلم. والقسم المتفق عليه من الإبدال نوعان:




 ( ${ }^{(1)}$
(1) فِ الططبع: (الكسائي ويعتوب) وهو عريف ونطأ؛ لأن كتاب ابن جبارة هو شر للشاطبية، ويعقوب ليس منهم. والة أعلم. (r) من الآية ( )





()

(•) من مواضعه (TV) الأعراف




الباقين بالتاء، ذكر ذلك ابن سوار، وأبو الحزّ، وسبط الخياط(r) وغيرهم (r)"، وهو غلط.



 (1). الوقف عليه عن الجماعة بالتاء فالصواب الوقف عليه عن كل القراء بالماء على وفت الرسم، والشأعلمّ.

وأما الإثبات نهو على قسمين:
أحدهما: إبثات ما حذف رسمأ.

فالني ثبت من المذوف ربمأ ينحصر في نوعين:

$1 r \varepsilon / r$ الثاني: أححُ حروف العلة/ الواقعة قبل ساكن فحذفت لنلك. أما "هاء السكت": فتجيء في خمسة أصول مطردة و كلمات غخصوصة:
(') من الآية (r (r) النجم


.
(י) لم أجده في الوجيز ولا الموجز، فلعله في كتبه الأخرى.

$$
\begin{aligned}
& \text { 《" }
\end{aligned}
$$

 ,

الرازي، والشريف عز(") الشرف البباسي(غ).



 (1.) (1)


> (لِلمَ) و(بِمَ) و(فِفيَ)، (11)
(1) في المطبوع: (فاختلفوا) بالإجماع، وهو تحريف. (r) (عليها): من (س) فقط.
(r) في (ل): 》وعزّه وهو خطأ لأن (الشر يف)، هو (عز الشرف) وترفت في المطبوع إلى: (عن) بالنون ولا يصـع أيضاً.
(

(9) من الآية (9V) النساء
(


$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { (فيه) سقطت من المطبوع } \\
& \text { (.) من الآية (\%) المحر } \\
& \text { (1) (1) مفردة يعقوب: M-rr }
\end{aligned}
$$

(1) ${ }^{\text {(1) }}$ وقطع أبو العزّ بذلك لرويس خاصة في الأحرف الثلاثة الأخيرة، وجعـــــل الحرفـــــن

الأولين ليعقوب بكماله كما تقدم آنفا (r)
و لم يذكره عنه في "الكامل" ولا في "الحامع" ولا في كثير من الكتب. قلت: وبالو جهين آخذ ليعقوب في الأحرف المُمسة لثبوهما عنلدي عنه من روايتــــهه، والله أعلم. وأمّا البزي: فقطع له بالماء في الأحر ف الخمسة صـــــاحب "التيســـير" و"التبصــرة" و"التذكرة" و"الكافي" و"تلخيص العبارات" وغيرها، و لم يذكره أكثر المؤلفين، وهو الـلذي

عليه العر اقيون.
وانفرد في "المداية" بالهاء عن ابن كثير بكماله في عَمَّم وم
وأطلق للبزي الحلاف في الخمسة أبو القاسم الشاطبي واللالي في غير "التيسير". وبالماء قرأ على الحسن ابن غلبون، وبغير >هاء< قرأ على ألبي الفتح فارس بن أـمـــــــــ،

وعبد العزيز بن جعفر الفارسي. وهو من المواضع التي خرج صاحب "التيسير" فيها عن طرقه، فإنه أسند رواية الـــبزي
 (8) نصّ عليه في "حامع البيان" و وماء السكت< مختارة في هذا الأصل عند علماء العربيّة؛ عوضأ عن الألف المحذوفة
(1) لم أجد قول ابن مهران في "غايته" ولا في "مبسوطه"
(r) الإرشاد:

فلعله تصحيف.

(t) جامع البيان:
(*) واستشهل له بقول الشاعر:
$=$

 ذلك بالماء يعقوب من غير شحلاف عنه.





 عن يعقوب، كمما قرأت، وكما آخذ.
$\therefore==$
وقول الآغر : مهما لِيَ الليلة مهما لِيَّ ** أودى بنعليً" وسربالِيهُ
يارُبْ يوم مِــيَ لا أظــــلّهُ ** أرمض من تحتُ وأضسى من عَلُهُ
(1) من مواضهه: (7乏) الـمج
(r) من الآية (YAY) من سورة البقرة
(r) التذكرة:
(؛) من الآية ( YYA) البقرة
(*) من الآية ( ) ( ) الطلاق

( )

 (الغاية) و(المسوط) المطبوعين و م أجده تعرض لفنا النوع أصلأ. واللّ أعلم.

وقد أطلقه بعضهم؟ وأحسب أن الصواب تقييده هما كان بعل (هاءٌ كما نقلوا (1)، و لم
 (r). ${ }^{\text {(r) }}$

 يعقوب أيضاً: فنصَّ على الوقف عليه بالهاء ليعقوب بكماله أبو المسن طاهر بن غلبــون، (9) ${ }^{9}$ (الحافظ الداني، (1) والأستاذ أبو طاهر ابن سوار، وأبو بكر ابن مهران عن روح وحبه



 أنه يونف عليه: (إنَّة)


() () في المطبرع: (الـانظ أبو عمرو)، وهو تَريف عما في بقية النسَخ.



 أو سهر؛ الله أعلم.


والأكثرون على حذف الماء وقفأ، و كلامَا ثابت عن يعقوب، والظاهر أن ذلك مقيَّدٌ

 (كأَنْ) والله أعلم.


 (8) ابن سوار إطلاقه في الأسماء والأفعال، فإنه مثّل بقوله (وينفقون وروى ابن مهران عن هبة الله عن التمار تقييده هعا لم يلتبس هِاء الكناية، ومثّله بقوله:







(^) من الآية ( ) (V) السأية و(VY) هود
"(8) من الآية (
(•) من الآية (ه1) الزمر، وكتب في الططبع (واحسرتى) وهو خطأ وغريف.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جن الططبع: (أهبر) وهو تريف شُنيع. }
\end{aligned}
$$

و و (r)
فقطع ابن مهر ان له بالهاء، و كذلك صاحب "الكتز" ورواه أبو العزّ القلانســـي عــــن
 هاء كالباقين. والو جهان صصحيحان عن رويس قرأت هماها وبهما آخذ.
 وانفرد ابن بهران بالهاء في
 والله.

فخالف في ذلك سائر الرواة مع ضعفه، والله أعلم.(11)
(') من الآية ( • ب) الإنسان.



 انظر: مغني اللبيب / Y


الثلالئة الأول كلها بضم الثاء.

(吅) من مواضع (
(1) من الآية (Y ) يوسف






وهاء السكت في هذا كله وما أشبهه جائزة عند علماء العربية سماعاً وقياســــــأ، والشلّ

وأما النوع الثاني: وهو أحد أحرف العلة الثلالثة: >الياء؛ والواو، والألألف؛.
 (الزوائده؛ فايمذوفة رممأ للساكن على قسمين:
أحدهما: ما حذف لأجل التنوين.
والثاني:/ ما حذف لغيره.
 (البقرة< (ا) ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$
 في (>يونس)


و ولا


 فيها


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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (1.) (1) } \\
& \text { (1) ( ) ( ) } \\
& \text { (rV) () () من الآية) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (97) (1.) من الآية) } \\
& \text { (1.1 (1.) } \\
& \text { (1.) (1) (1) من الآية } \\
& \text { (V) ( } \\
& \text { (r) (it) } \\
& \text { (VY) (10) من الآية) }
\end{aligned}
$$ غي（الحديد）

 فأثبت ابن كثير الياء في أربعة أحرف؛ في عشرة مواضع وهي و واق
وانفرد فارس بن أمما من قراءته على السامرّي، عن أبن بماهد عن قنبل بإثبات اليـاء

（12）في المطبوع：（بان）بالنون، وهو تحريف．وانظر：جامع البيان：Y／ق：I／ar

$$
\begin{aligned}
& \text { (') من الآية ( ) } \\
& \text { (r) من الآية ( } \\
& \text { (r) من الآية (r) } \\
& \text { (²) من الآية (1) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (ir) (ir) (i) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (^) من الآية (₹ ع ) } \\
& \text { (•) من الآية (\%) } \\
& \text { (「) (「) من الآية ( } \\
& \text { ('( } \\
& \text { (rV) (r (r) }
\end{aligned}
$$

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

"جامع البيان"(1) وقد خالف فيهما سائر الناس.
 قنبل في هذه المؤلّفات من هذه الطريق (r) وانفرد المنلي في "الكامل" عن ابن شنبوذ عن قنبل بالوقف بالياء على سائر البــــابـ، وركا حكاه ابن بحاهد عن قنبل في "جامعه".

 كالاهما عن الأزرق/ عن ورش بإثبات الياء في قاض الرواة، والهُ أعلم. الاه
 موضعين (إيُوْتَ النحِكْمَ







جامع البيان: r/ ف: rar، النكالم: ق: ع عاب
(ْ) سقط واو العطن من (ت) زكذا الططوع.

(r) "




الْمُؤْمِنِينَ| في >يونس|
و
و واد النَّمْلِ

 (10) (10)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (1) (الآية) } \\
& \text { (r) (r) من الآية (r) } \\
& \text { (ov) (r) }
\end{aligned}
$$


(")


$$
\begin{aligned}
& \text { (9) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Or) (I') من الآية) } \\
& \text { (Y ( } \\
& \text { (r) من الآبة (17r) }
\end{aligned}
$$

 دنول (اقترب للناس) >الأنبياء، وليس كذلك. والشا أعلم.

ي) , (r) (كورّرت (

وأما (和 باب (الزوائلد من أيل فتح يأيهما (م) وصالْ









 في ألفيته:


(1) وأبو عمرو الداين

و "الكتز" وأبو الحسن ابن فارس، والحافظ أبو العالاء وغيرهمr.
ونصّ على
ونصّ على
الانختصار" و "الإر شاد" و"الككفاية" و"الكتز" وغيرها" ".
ونصّ على
مع تصريحه بالنصّ في "الإرشاد"(\&)
ونصّ على
اللخياط، وأبو العلاء الهمداني وغيرهمب.
و نصّ على
الحنياط وأبو طاهر بن سوار، وذكره الحافظ أبو العلاء قياساً (7)
ونصّ على
و "التنكرة" و "الغاية" وغيرهم.
(1) انظر: انظر: الكامل: ق: •ع

غاية الاختصار:
(r)



(э) انظر: التذكرة:

$==$

و"غاية الانختصار" قياسأ.(1)

ونص" على
بن فارس، وأبو العزّ القلانسي وغيرهم.(r)

وصاحب "التذكرة" وصاحب "الكتز" وغيرهم. (r)

 وصلاً.

الحسن بن فارس، وأبو العزّ القلانسي وغيرهم.



> (1) تنبيه: ما ذكره المؤلف من أن "التذكرة" نصّت على هذه الكلمة لم أجده فيها ألبتة. فالله أعلم.

الأول: لم أجد أبا الحسن بن غلبون تعرض لمذه الكلمة في "التذكرة"

 انظر: المهج::

الكبرى: . 0ع

EVA/Y:
 MIr: انظر : الكتز
 وذكره ين "غاية الاختصشار" قياسا.(")

 فوجب الرجوع ع إليها.
 الداني، وطاهر بن غلبون، وأبو القاسم المذلي، وأبو عبد الله ابن شريح، وأبــــــو العبـــاس و
 "التجريد" على الفارسي.(0) وزاد ابن غلبون، وابن شريح، وابن بلّيمة عن الكسائي أيضــأ

 الأربعة سوى الحذف.
قلت: والأصح عنه هو الوقف بالياء على الوقف عليه بالحذف صحّ عنه أيضاً، لأن سَوْرة بن المبارك روى عنه نصّاً أنه قال: الوقـف على إلا بالياء.
 (') ما بين النجمتين سقط من المطبوع.
 () أي يعقوب.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (9) التبصرة: •09 }
\end{aligned}
$$

() رواه خلف عن سورة عنه. انظر : التبرة: . 09، جامع البيان: 1/ ق: . 17

 مضاف.

 وصاحب "المداية" و"المادي" و"الشاطبية" وغيرهم. (r) وقطع له بالحنف أبو مكما مكّـي، وابن الفحام، وابن شريح على الصحيح عنده، وأبو طاهر ابن سوار، والحافظ أبو الــــلاء ألا

 قلت: والوجهان صحيحان نصّاً وأداء، وعلى الـلف بمهور العراقيين.


 سوار، وغيرهم، و لم يتعرض له أكثر العراقيين.
 رسمه كذلك، والله أعلم.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في المطبوع: (الوضع) وهو تحريف. } \\
& \text { (r) جامع البيان: / ق: • • } 17
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (؛) انظر: جامع البيان: // ق: ••17 } \\
& \text { 「(s) أي بتاء دفتوحة وإسكان الماء ونصب (العمي). انظر: التيسير: } 179 \\
& \text { (') انظر: التذكرة: }
\end{aligned}
$$

صاحب＂التجريد＂و＂المهج＂و＂غاية الاختصار＂و＂المستنير＂و＂الإشناد＂و＂الكفاية＂وابـــن فارس وغير هم، وهو الذي في＂التيسير＂．（1） وروى عنه آخرون المذفَ، وهو الذي ين＂التذكرة＂و＂التبرة＂و و＂المداية＂و＂المادي＂ و＂الكاين＂و＂تلخيص العبارات＂وغيرها من كتب المغاربة． والوجهان جميعاً في＂الشاطبية＂و＂الإعلان＂و＂بامع البيان＂（（）＂وغيرها، والأول أهــعّ، وبه ورد النصّ عنه، والله أعلم．


مثل يعقوب فخالف سائر الرواة．（1）
وأمّا ما حذف منه الواوات رسماً للساكن وهو في أربعة مواضع： （9）（1）${ }^{(1)}$


 （r）انظر：جامع البيان：ז／ق： 79 أ／وقال بعد أن ذكر الو جهين：وبإئباهَا في الحالين قرأت لابن كثير من جميـع الطرق．اهـ

$$
\begin{aligned}
& \text { () } \\
& \text { 价を } \\
& \text { (") }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) (7) (7) }
\end{aligned}
$$




الأصل، وإن وقف بالأصل خالف الر سم．انتهى ولا يخفى ما فيه، فإلن الوقف على ولى هذه وأشباهها ليس على و．

 صحت الرواية، واللّ أعلم． وقد نصّ الحافظ أبو عمرو الداني عن يعقوب على الوقف عليها بالواو على الأطــل،
 قلت：وهو من إفراده（8）وقد قرأت به من طريقه．
وانفرد ابن فارس في＂جامعهه＂بذلك عن ابن شنبوذ عن قنبل، فنخالف سائر النـــــــنـ،
ذكره في سورة（القمر）．





$$
\begin{aligned}
& \text { \&VY: انظر: (ال十اهع (0) }
\end{aligned}
$$

（｀）
 الشاطبي رحمه الله بِ＂رائيته＂حيث قال：》ووْمْ نَسوا اللهّه


انظر：الوقف الابتداء：

على خحافة، وعدّوا ذلك وهمأ. منه، فيوقف عليه بالواو للجميع.
 اللفظ، والرسم، والأصل، على حذفه.






 اتَّاعأ للر سم، إلا أن ابن عامر ضمَّ الماء على الإتباع لضمّ الياء قبلها. (1.)
 وهو ختلف فيه ومتفق عليه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية (ع ) التحريم } \\
& \text { (r) انظر: ص : } 9 \text { (r) } \\
& \text { (r) من الآية (r. } \\
& \text { (6) من الآية (9) غافر (9) } \\
& \text { () من الآية ( الألأعراف } \\
& \text { (ㄷ) من الآية ( ( } \\
& \text { ( }) \\
& \text { (^) من الآية ( }
\end{aligned}
$$





و (لمَا هِيَهْ هِ في >القارعة|(3)




 و"المستنير" و"الكفاية الكبرى" وسائر الكتب إلا اليسير منها.




(1) من الآية (roq)
(9) (1) من الآلية
(r) (r9) من الآية)
(1. ( ) ( ${ }^{\text {( }}$
(ْ) في المطبرع: (أنتّتهم) بالتنتية، وهو تريف.


(9) فِي المطبرع: (التُعلي) بالمثلثة والمهملة، وهو تصحيف.
 صصحّتها عنه، لكنها عزيزة من طرق كتابنا، والله أعلم. وأمّا يعقوب، والباقون بإثباها في الحالين. وأما ويعقوب، وأثنتها الباقون في الحالين.
وبقي من المختلف فيه سبعة أحرف| وهي



والضمير في (عليها) يعود على الرواية، أي رواية الكسر من غير إشباع (عنه) أي عن ابن ذكوان، (طريقه) أي طريت الشاطبي. والشا أعلم.
(r)
(٪) من الآية (

$$
\text { (0) من الآيات (• } 1
$$

(י) من الآيات ( عو 10 17) من سورة الإنسان
 في إبّاها في الوقف اتباءاً للرسم.




 وحفص، والباقرن بغير ألف.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في (ت) و كذا في المطبوع: (لطريقه وهو تريف. }
\end{aligned}
$$





تعالى.
 تَابت رسماً غو









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



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

$$
\begin{aligned}
& \text { (") من الآية (89) (89) يوسف } \\
& \text { (1) ) من الآلية ( }
\end{aligned}
$$

,

 (1) (1)
 (1) الْبَابَ)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية (؟0) ص } \\
& \text { (「) من الآية (• (1 ) المائلدة } \\
& \text { (ז) من الآية ( () المائدة } \\
& \text { (£) من الآية (ه ) القصص } \\
& \text { (") من الآية (\% (\%) الرعد } \\
& \text { (") من الآية (؟ ع) النساء }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (A) من الآية (9 ) الفجر } \\
& \text { (*) من الآية ( } 1 \text { • ( الأنعام }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ("(1) من الآية (YY ) } \\
& \text { (r) من الآية (17) المطففين } \\
& \text { (r) من الآية (ه } \\
& \text { (! (YY) من الآية (YY } \\
& \text { (") من الآية (10) النمل } \\
& \text { (Iי) من الآية (T0) يوسف } \\
& \text { (1") من الآية (1 (1) التحريم }
\end{aligned}
$$

 ．يكتلف فيه، والشأ أعلم．


 وأما المذف فهو أيضاً على قسمين： أحدهما：حذف ما نَبت رسماً．


 ，（الطلاق）（1（1）فحذف النون منها، ورقف على الياء؛ أبو عمرو ، ويعقوب، ووقف الباقون
（o）قرأ حمزة وحفص ويعقوب（\％）

(1) من الآية (1 1) )
(v) من الآية (1.0)

$$
\text { (^) من الآيتين ( } 0 \text { ع , }
$$

(׳) من الآية ( • (7)
"(•) من الآية (r )
（1（1）（ ）من الآية

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية (7N) هود } \\
& \text { (「) من الآية (「^) الفرقان }
\end{aligned}
$$

 سيأتي، والله أعلم．
I وم و وإتْتْ⿰夫见
 الوقف بغير ما صوّرت المهزة به، إلا ما ذك عا عن همزة وما وقد بيّناه
 مطّرد وهو：الواو والياء الثابتان في هاء الكناية
 ويلتحق بذلك ما وصل بالواو والياء مكا اختلف فيه في مذهب ابـــن كثـــــير وغـــيره، و كذلك صلة ميم الجمع كما تقدم و（1）واللّ أعلم．
 آخر سورة＞سبحان〈）

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (²) في المطبرع: (يعبو ا) وهي زيادة ليست في النسخ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) في المطبرع: (فيما) رهو تريف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { nV4: ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (VA) (•) من الآلية) }
\end{aligned}
$$

,
الَّذِينَ كَفَرْوا











 رسمأ كسائر الكلمات المنفصات رسمأ.

 هذا الموضع.


 وغيرهم على ذلك:
قال ابن الأنباري: ثنا سليمان بن بيمى؛ يعني الضي(1)، ثنا ابن سعدان؛ قال: كان هان همزة








$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (ثّا) ستطت من المطبرع. }
\end{aligned}
$$



(5) (5) (إلماءيل) سقطت من (5)


(ا (ابن عمد) (




(") ما ين النحمتين سقط من اللطبوع.

قتيبة، قال: كان الكسائي يقف على الألف من أَياّي). اتتهى. ومذا غاية ما وجدته، وغاية ما رواه الداني.


 (1). انتهى.

 الوقف على (أي) وكيف يكون ذلك غير جائز وهو مغصول رمّاً، وما الفرق بينه ويبن


مغصولاُ
وقد نصّ اللاني نفسه على أن ما كتب من ذلك وغيره مفعهولاً يوقف لسائرهم عليـهـ مفصولاُ وموصولاً، وهذا هو الذي عليه سائر القراء وأهل الأداء.

 والشأعلم.



$$
\begin{aligned}
& \text { (() من قوله: (ابن الأنباري..) الـل هنا بنصّه في جامع البيان: // ق: ז7 } \\
& \text { (r) من الآية (Y ) البعرة } \\
& \text { (r) من الآية (rV) الأعراف } \\
& \text { (q) (Vr) من الآية غافر } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$




 (6)



أي العلاء عن رويس، ولم يذكر ذلك في "إإرشاد".(٪)


 وغيرهم.





 . أما الكسائي فقد ثبت عنه الوقف على (اما) وعلى (اللامَ) من طريقين صسيحين.

ز") الكفناية الكبرى: \&-r


 والسوسي يف ذلك نصّ．

 في مذهب من روي عنه أن يكون وقفنه على اللاءم







 إبراهيمَ فيجوز تطههما وقفاً．وأما على قراءة من كسر المهزة وتصرهما وســــكن الـــلام،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (س): 》النص"《 بدون باء المر، ، وهو تَريف. }
\end{aligned}
$$





r با ذكرنا. اهـ بـر البرامع ق: :


فكلمة واحلدة(1) وإن انفصلت رسماً، فلا يبوز قطع إحداهما عن الأنخرى، وتكون هــــــنه
 إجماعاً، و لم يقع لمذه الكلمة نظير في القراءه، والله أعلم.
 يكوز الوقف فيه على الكلمة الأولى والثانية عن جميع القراء. واعلم أن الأصل في كل كلمة كانت على حرفين فصاعداً أن تكتب منفصلة من الــيت
بعدها، سواء كانت حرفاً أو فهلاُ أو اسماً؛ إلا:
"أل" المعرفة، فإها لكثرة دور ها نُزِّلت مترلة الجِزء مُا دخحلت عليه فَوُصرلت.

بعلهما.
وإلا أن تكون الكلمة الثانية ضميراً متصلاُ، فإنه كتب موصولاً معا قبله للفَّقْ. وإلا أن يكونا حر في هجاء، فإفها وُصرلا رعاية للفظ.

وسيأتي ذلك كلّه مبيّنًا في الفصل بعده. (\&)
والذي يكتاج إلى التنبيه عليه ينحصر في ثانية عشر حرفاً، وهي:

1\&N/r
و(بئس ما) و(ڭن ما) و(كي لا) و(يومُ هُم)

فأما (أن لا) فكتب مفصولا في عشرة مواضع: في >الأعراف<

(") في المطبوع: (انفصلا) وهو تحريف.
(؛) انظر ص:
() () في المطبوع: (ماء) كُمزة بعد الألف، وهو تحريف.










(179) (1) (1)
(1) (1) (1)
(1) (r)
(
()
(1) من الآية (7)
(

(٪) من الآية (r)

(NV) (') من الآية)
(r)

(90) (1i) من الآية

 مفصولاً أيضاً.
 ${ }^{(0)}\langle$ (الر > $>$



 عمرر فيها الوصل، قال -الداين-: ر كذلك هي في مصاحف أمل العراق بالموصل. اهـــ
 (r) من الآية (T (


 (י) من الآية (YV ) الأعراف
 خطأ، للخكلاف الذي سيذكره المؤلف فيها.
 (^) من الآية ) غالر (Vr) غافر



 مفصولاً، وفي بعضها موصولاً، والله أعلم.
 لَمْ يَرَهُ أَحَدَ









(1) (1) من الآية (0) البلد

(r) (1) من الآية (气)
(القيامة) (1)


. ${ }^{\text {() (الرو }}$
وانحتلف في مو بَع ثالث وهو
مغصولا، و في بعنها موصولا.



 (11) توَكَ
(1Y) ${ }^{\text {蕞 }}$
(177) (1) (1)
(ro) (
(
(") من الآية (1)
(1 (1 9) (1)
(") من الآية (1.9)
(^) من الآية (11)
(.)
(i.)
(")
(「) من الآية (؟ ) البقرة
 (إبراهيم)(1)

الصصاجف مفصول وفي بعضها موصول.








واختلف في
بعضها موصول.
و(3 ما) كتب مفصولاُ(r) في أحد عشر موضعاً، منها موضع واحد لم يختلف فيـــــهـ،

وهي:

و (الأنعام) (الأنبياء< (1) ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية (9 } \\
& \text { (r) فِي المطبوع: (موصول) بالواو وهو خطأ. } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (1\&7) (1) (1) (1) } \\
& \text { (() في المطبوع: (والأكثرون)، بالِممع، وهو تحريف. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (170) (1) (1) (1) } \\
& \text { (1) } \\
& \text { (1- (1-( } \\
& \text { (1) (1) (1) } \\
& \text { (r) (r) ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$




التَّارج) في >الذاريات)
وتقلّم فصل لام المر في المالِ الأربعة مواضع
 فهي موهولة ب(لا) زيدت عليها لتأنيث اللفظ كما زيدت في (ربُّت) و(تَمَّت) وهنا ها هو مذهب الخليل، وسيبويه، والكسائي، وأئمة النحو والعر بية والقراءة، فعلى هذا يوقف على على

التاء أو على الماء بدلاً منها كما تقدّم
وقال أبو عبيد القاسم بن سَالّام(9): إن التاء مفصولة من (لا) موصولة ب(حين)، قال: فالوقف عندي على (لا) والابتداء (تحين) لأنّي نظرمّا في الإمام (تحين) التاء متصلـــة، ولأنّ

(') وتصحثت فِي المطبر تصحيفاً قبيحا: (حر ح) باللهملة بعد الراء.
(: انظر: ص:0س10
() من الآية ( (17)
(") من الآية (r) ص

(•) وذلك توله



$$
\begin{aligned}
& \text { (') من الآية (rV) الألحزاب }
\end{aligned}
$$

تلحق التاء بأسماء الز مان: (حين) و(الآن) و(أوان)(1) فتقول: كان هنا تحين كــان ذاك، ${ }^{\text {(1) }}$ و كذلك تَأَوان ذاك، واذهب ثالآن، (艹) فاصنع كذا و كذا، ومنه قول السعدي:(ع)
(1) في الالطبع: (رأر وأن) تَريف.
(r) في الالطبوع: (لك) تخريف.
(r) أي بمعن: الآنَ، ومنه تول ابن أمر :

نَو" لي قبل نأيٍ داري جُمانا ** وصلينا كما زعمت تالانا



 بعجوز. اهـــ وقال المؤلف: وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وروى الحروف عنه هشام بن عروة وغـيره،
 والسعدي: نسبة لبي سعد بن بكر بن هوازن، لكنْ: خالف البغدادي نسبة أبي و:جزة إلى سعد، وجعله سُليْمي، قال: أبو وجزة إغا هو من بني سُلِّمْ، بالتصغير، وإنا نشأ في بين سعد فغلب عليه نسبهـم. اهـــ

الأنباري والسخاوي والرَّضي في "الكافية" وصواب إنشاد البيت في الديوان:
العاطفون تحِن ما من عاطف ** والُمُبْغِون يداً إذا ها أنعموا
والبيت من تصيدة يمدح هـا آل الز بير بن العوام م
وقبل البيت الشـاهد:
 وبعد الشاهد:
والمانعون من الهضِيمة جارهم ** والـاملون إذا العشيرة تغرُرُ






> العاطفون تينن لا من عاطف** والمطعمون زمان أين اللطعم

قال: وقد كان بعض النحويين يكعلون الماء موصولة بالنون فيقولون: العاطفونه.
 الهاء إفا ثُقحم على النون موضع القطع والسكوت(1) فأمّا مع الاتصال فلا، وإنا هو تين.
 تالان إلى أصحابك.
 الأئمة البختهدين.



عبيد(0) فرأيته كذلك، وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة الغرورسة.

 كتابتهها كلمة واحدة موصولة.

واختلف في الوقف عليهما عن الكسائي وأبي عمرو ، فروى جماعة عن الكسائي أنه
(1) في المطبوع: (السكون) بالنون، وهو تريف.
(r) أي: من إدخالمم التاء على (الآن)

() (أيضأ): سقطت من المطبرع.
(ْ) ذكر البغدادي أن القول المنسوب إلى أبي عبيد وهو: أن التاء في (تحين) زائدة، ليس قوله، وإنا هو لشــيخه أبي
 |VV-|VT/\& انظر: خزانة الأدب:
(ㄹ) (NT) من الآية)

 و(أنه).
وهذان الوجهان محكيان عنهما في "التبصرة" و "التيسير" و "الإرشـــــــاد" و "الكفايـــة"


 ${ }^{(r)}$. ${ }^{(r)}$
 شيخه عبد العزيز، وإليه أشار في "التيسير" وقرأ بذلك عن الككـــائي علــى شــيـيخه أبي الفتح.
 عمرو ين ذلك شيئًا ()) و كذلك الداني لم يعول على الوقف على الكاف (N) غن أبي عمـرو في شيء من كتبه.


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






() () فُ الططبوع: (الكاني) رهو غريف.

وقال في"التيسير": (ورْوي〈(1) بضيغة التمريض و لم يذكره في "المفردات" البتــة، ورواه في "جامعه" و جادة(ケ) عن ابن اليزيدي، عن أبيه، عن أبي عمرو؛ من طريق أبي"طاهر ابــن أبي هاشم، وقال: قال أبو طاهر: لا أدري عن أي ولد اليزيدي ذكره.
ثم روى عنه من رواية اليزيدي أنه يقف عليهما موصلين، وروى من طريق أبي معمــر
 lor/r
 قال اللاني: وهذا يدل على أنه يقف على الياء منفصلة، ثم روى ذلك صرياًا عــن أبي
حاتم(r) عن أبي زيد عن أبي عمرو. (8)
 وصاحي "اللخيصين" وصاحب "العنوان" وصاحب "التحريد" وابن فارس وابن مــــهـران وغيرهم، فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها.

(r) جاء في حاشة (ك): من الوجدان، وهي مصدر ل(وجل) يجل، مولد غير مسموع من العربب، روينا عن المعافل ابن زكرياالالبهزواني -كذا- العلامة في العلوم: أن المولدين فرعوا قولمم: وجادة فيما أُخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا منارلة، من تفريق العرب بين مصادر (رجد) للتميز بين المعاني المختلفة، يعين قولمم:








وانظر: غاية النهاية: 9V/Y


(1). تعالم

والتُفق عليه من هذا النصل جميع ما كتب موصولاها سواء كان الما أو غير ه، كلمتين



 وغير مطردة.
فالأصول الالطردة أربعة:


 , (السوف)

 (





$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآية ( } 10 \text { ( التوبة }
\end{aligned}
$$

（1）
الثالث：حروف المعجم المقطوعة في فواتح السور؛ سواء كانت ثنائيـــة أو ثلاثيـــة أو
 أنه كتب
 كتبتا موصولتين نكو 》هؤلاء《》 و
 دخل عليه حرف جرى، و（أَمْ）مع（ما）، و（أَنْ）المفتو حة المخففة مع（ما）، و（إنْ）المكسـورة
 أما（ال）فإفا إذا دخلت على كلمة أخرى كتبتا موصولتين كلمة واحـــــدة، ســـواء
》الاسم＂《 أو الماً خحو
 وأما（يا）وهي حرف النداء؛ فإفا حذفت الألف منها في هميع المصاحف، فصـــــارت على حرف واحل، فإذا دخلت على منادى اتصلت به من أجـل كوفا على حرف نحـــــــو》 الممزة في على ذلك في باب（وقف جمزة）． وأما：（ها）وهي الواقعة حرف تنبيه، فإن ألفها كذلك حذفت من جميع المصاحف، ثم

| （＇）من الآية（YA）هو2 |
| :---: |
| （r） |
| （r） |
| （\％）（\％） |

اتصلت عما بعدها من كوها صارت على حرف واحلد، ووقعت في القر آن في 》هــــؤلاء《
 تقدم في وقف همزة، و وأنتم）وبابه





 الاشتباه صورة．





$$
\begin{aligned}
& \text { (') في (ت) و(ك) بعل 》مذا《 جاء: وبابه، وهانتم وبابه. } \\
& \text { (r) في (ت): 》حرف《هبالإفراد. }
\end{aligned}
$$

（r）هراد المؤلف بالتمئيل مذه الحروف الثلالأة كيفية كتابتها في غير القرآن، حيث إفا ليست فيه．والش أعلم．

（＊）من الآيتين（济） （1）من الآية（ ）النمل
 （＾）من الآية（ • ）التوبة

حذف الألف بحد الواو منهما.



يفصلان.






(1) من الآية (r) المطفغين
(r) لعله بينه في كتابه يُ الرسمr، والله أعلمr.

$$
\begin{aligned}
& \text { 101V: انظر: (r) } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { 101n: انظر (1) }
\end{aligned}
$$

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

 نَذْهَبَّ







| (1) من الآية (1) (الأنفال |
| :---: |
|  |
| (r) |
|  |
| (\%) من الآية (\%) |
| (1) (10) (10) (1) |
| (\%) إنظر) |
| () () |
| () إنظر ص: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| (:') انظر ص: |


 و（عمّن）موصول في غير 〉النور؛ و〉النجم؟، ولا أعلمه وقع في القر آن．

${ }^{\text {（i）}}$



 تقدم．${ }^{\text {تق }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر ص:10「1 } \\
& \text { (r) من الآية (r) يونس } \\
& \text { (r) من الآية ( • (7) النمل } \\
& \text { (£) من الآية ( } \\
& \text { () من الآية (rv) آل عمران } \\
& \text { (1) من الآية (9v) الإسراء } \\
& \text { () أي الْنك } \\
& \text { ( ) انظر ص: (行 } \\
& \text { (9) من الآية (9) } \\
& \text { (10.) (10) من الآية } \\
& \text { (1') من الآية (9 (9) البقرة } \\
& \text { 10cr: انظر (ir) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - -(\%) من الآية (Y) الأحقاف } \\
& \text { (10) انظر ص: }
\end{aligned}
$$















(10r) (10) (1)
(ّ) (من): ستطت من (س) وهو خطأ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) من الآلية }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( ) من الآية ( }
\end{aligned}
$$

 وانظر: الوقف والابتداء: /
('(') (فيها): سقطت من (س)
 بالوصل، قال خلف: واتباع الكتاب في مثل هذا أحب إلينا إذ صار قطعه ووصله صوابــأ. (1) انتهى)
 أن ذلك غير متّم عند خلف، وأنه على الأولوية والاستحباب، وذلك غير معمول به، عند

 بالصواب، وأجلر باتّباع نصّوص الأئمة قديماً وحايثا. وقد روى الأعشى (r) عن أبي بكر عن عاصم

قال الداني في "جامعه": وذلك قياس قول نافع ومن وافقه على اتباع المرسومه

إلا عبد الله بن صال العجلي، قال: وأهل الأداء على خلا(فه.(1)
 موضع من "كتبه" وصرّح به في غير مكان، و كذلك مَنْ بُعله من الأئمة وهلمَّ جـــراً، ولا
نعلم فم (V) غخالفا(N) في ذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

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

 المتصلتين وقف آخر الثانية.
ثُم قال: وجه الوقف على كل من المنفصل أصالة الاستقالال، ووجه منع الوقف علـــى


 واصل المنعصلتين، واللازم منتف. انتهى. ولعل ما حكي عمن أجاز القطع أن يكون مراده هذا، والله أعلم، كمــــــــ ســــيأتي في

## تنبيهات

 الوقف عليه؛ لكونه غير تام، ولا كاف، ولا حسن، ولا يبوز أن يتعمد الوقف إلا على ما
 (2). وإنا القصد بتعر يف الوقف هنا على سبيل الاضطرار والاختبار



 كاف وإنا هو وقف ضرورة وامتحان وتعريف لا غير. انتهى.

الثاني: ليس معن قول صاحب "المهج" وغيره عن أبي عمرو والكسائي أفما يقغان(1)

 يتعمّد الوقف عليها ويتدأ بما بعدها كسائر الأوقاف الاختيارية، بل المعنى أن الابتّاء يكون في هنه الكلمات عند من ذكر على هنا الوجه، أي: فلو ابتدأت ذلك لابتلأته على هــــا


 أو الكافية، هذا ما لا يكيزه أحد.

 $101 / \mathrm{K}$ أعلم./


(1) ين المطبع: (ينقاذ) بتَدهم الفاء، وهو تصحيف. (r) في (ت) وكذا المطبرع: (الانتيار) بالئناة، وهو غرَريف.


$$
\begin{aligned}
& \text { () () فِّ الطبوع: (على تراءة) وهر تريف. } \\
& \text { (9 () () من الآلية) }
\end{aligned}
$$

 عطف ثنائية، كما هي في قولك: ضربت زيداً أو عمراً، فورجب فصالها لنلك.







 الكوفيين، هنا هو الأليق بعذاهنهم وأصوب بأهورولمه، والشّ أعلم.





(1) موضع الأعراف نترأه بالإسكان نافع وأبو جعغر وابن كثير وابن عامر، وأما موضع الصانات والواقعة فتـــــرأه بالإسكان: قالون وأبو جعفر وابن عامر وروش بخلف عنه.


(1) من الآية (. . 1 ) البقرة

(") فِّ المطبع: (ر كذلك) بالكاف، وهر غريف













> (1) من مواضغه (••9) النحل
> (1) من مواضعه ( ( ) الأعراف
> (
> (8) وهي قراءة همزة، كما سبق في باب وقفهه

> (r) انظر
> (
(^) وهم نافع وأبو تعفر وعاضم ويعقوب. النشر: (^)
(9) من الآية ( ()

(1) (1) من الآية)
(r) (r) من الآية) (r) يونس

 واحلة من غير نون، نقصد بذلك عَقيت الاتصال بالإلدغام.














| (r) |
| :---: |
|  |
| (r) آلظر) |
| (\%) |
| (0) من الآية ( (1) (1) النساء (1) |
| (1) () من الآية نسها |





 وأعرب بعض النحاة
 لكان جائزاً. وأعرب بعضهم (1) منفصل مبتدأ، و(ينغقون) المبر، أي ومن رزقنا هم ينغقون، ولولا رسم المصاحف عخذوفة الألف متصلة نونا بالضمير لصحّ ذلك، والله أعلم. الثامن:(ث) قد يقع في الرسم ما يُتمل أن يكون كلمة، أو أن يكون كلمتين، ويختلــف فيه أهل العربية نو (ماذا) تأتي في العر بية على ستة أو جه: الأول: (ما) استفهام، و(ذا) إشارة.
والثان: (ما) استفهام، و(ذا) موصولة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية (79) مري }
\end{aligned}
$$

() من قوله: (فزعم...) إلى هنا، بنصش كلام ابن هشام دون يخالفة إلا أن المؤلف عبر بقوله: (وهذا غير صحيــحَ) وعبارة ابن هشام (وهنا باطل)
 (r) من الآية (Tr) من سورة طه
(؛) انظر: البحر الميط: roo/T


 انظر: إعراب القر آن للزج باج:
 سنة) (ATM

- الرابع: (ماذا) كلّه(r) اسم جنس، .معنى شيء.
الخامس: (ما) زائدة، و(ذا) إشارة.
السادس: (ما) استفهام و(ذا) زائلدة.()

وتظهر فائدة ذلك في مواضع منها:
 عمرو يترجّح أن يكون (ماذا) كلمتين؛ (ما) استغهام و(ذا) .معنى الذي: أي الذي ينفقون
 كلمة واحدة أي ينفقون العفو، فلا يقف إلا على (ذا). وقوله في سورة الالنحلِ عمرو العفو أي ما الذي أنزل، قالوا: الذي أنزل أساطير الأولين، فتكون كلمتين يكوز الوقف على كل منهما لكل من القراء.




(1) (1) المطبوع: (استفهام) بالرفي، وهو لـنـ.


(5) من الآية () (Y) البقرة
( $)$


(^) جي الطبرع: (فذك) بالإفراد، وهو غَريف.

 الشاعر:
ما ذا الوقوف على نارٍ وقد همدَتْ *** ياطالَ ما أوقدت للحرب نيرانْ

فعلى هذا وعلى الأول هما كلمتان يوقف على كل منهـهما، وعلى الثاني يوقف علـــــــــى




 حرف نفي و(لي) كلمة أخرى، فهما كلمتان، (V). واحلدة للاستفهام. انتهى) وقال الشيخ أبو البقاء العكبري في >إعرابه| في سورة (يس':(ومالي) الممهورُ على فتح
(1) انظر: البيان للأنباري: IT/TV-I


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في الططبوع: (الانتيار) بالثنأة التحتية، وهو غريف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (\%) من الآية) (Y) } \\
& \text { (1) (r) من الآية ( })
\end{aligned}
$$




 والابتداء وجه（ ）، واللُ أعلم．

## باب مذاهبهم في ياءات الإضنافة）

وياء الإضافة：عبارة عن ياء المتكلّم، وهي ضمير يتصل بالاسمه، والفعل، والحــــــــ،


 مضاف إليها، نخو 》إنّي《》 وآتاني《． والفرق بينها وبين ياءات الزوائد： $17 T / T$



$$
\text { (1 الإملاء: ب/ } 11 \text { ال }
$$

(1) كذا بالرفع يُ جميع النسخ، والمروف أن يكون بالنصب (رجهاً)



الالتهاء من فرش كل سورة．واله أعلم． انظر：التـسير：


(") من مواضهه (10) هود
(^) من الآية ( (Ir) يرسف
(•) من الآية ( 197) الأكراف
》 ．《＜ك
 （V）
 ثابت（今）يين المذن والإثبات．
إذا تقرّر ذلك فاعلم أن ياءات الإضافة في القر آن على ثلالئة أضرب：

 （1）（1）

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية (ع ) الفـجر } \\
& \text { (r) من الآية (1.0) (1) هود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) من مواضهع (r. (r) البقرة } \\
& \text { (1.) من الآلية ( (10r) البقرة }
\end{aligned}
$$

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

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




 ${ }^{(9)}$
 حرِّكت بالفتح حملأ على النظير فراراً من الحذف. أو قبلها ساكن"، ألف، أو ياء:



 "



 والضرب الثالث: ما اختلفوا في إسكانه وفتحه، وجملته مائتا ياء واثنتا عشرة ياء، وقد


 (يس)>9) فجقلوها مائتين وست عشرة.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في المطبوع: (انتّين) وهو خطأ } \\
& \text { (r) من الآية (rr) إبراهيم }
\end{aligned}
$$

(r) ذكر قَطرب أنها لغة بين يربوع، وأنشـدوا لمذا قول الشاعر:

قال لما مل لك ياتافي ** قالت له ما أنت بالرضي
الشـاهد: كسر الياء في (ذ)
انظر: معالي القرآن للفراء:
(צ) من مواضعه (Y • 1) الصافات


(r) في المطبوع: (آخرين) وهو تر يف.


（1）الباب من حيث فتحُها وإسكانُها أيضاً، ولذلك ذكرنا وأمّا 隼

وغيره؛ من حيث إن الاصصف لم بتتمع على حذفها كما سنذكره． وينحصر الكالام على الياءات المختلف فيها في ستة فصول：
 تسع وتسعون ياء（ ${ }^{\text {（2 }}$ من ذلك： في البقرة＜ثلاث


 أَرى．．．إِنّي أَخَافَ


|  |
| :---: |
| （1）（1） |
| 10V |


 （\％）




（べ）（1）
（ 10 （ 10 ）（

${ }^{(0)}$




(1) من الآية (٪q)
(٪) من الآية (٪)
( (₹V) ( ${ }^{(\Gamma)}$

(") (") (الآية)

(V)
(^) (^) (^) ( )
(9r) (9)
(1「)
(")
(Ir) في المطبو ع: (أريني) نحطأ.
(!) بن الآية (\& )
(º) من الآية (؟ \& )
(") من الآية (79)
(^•) (^) من الآية
( 97 (

(rV)






(1) من الآية (٪)
(
(r) (r) (r) (
(\&) من الآية (؟ )
(
(1) (

(^) (^) (^) ( الآية)
(9) من الآية (٪)
(1- •) (1.) من الآية (
(Ir) (II) (I)

(r) (r (Y) (الآية)
(18) من الآية (1Y0)
(10) (.. (10) من الآلية)
(י') من الآيتين (I (I)

( (
(1)




 (أَسْتَجبَ كَكُمْهِ
(19) (19) (1)
( ) (


(
(r)
(rV) (r) (
(


(Y) (
(rr) في المطبوع: (إنِ) بالكسر، وهو خعطأ.
(r) (r) (r) من (r)

(1r) (10) (10)

(Y) (Y) (V) (V)

(
(纤) (r.)


وف (الزخرف<




 هذا الانختلاف.
فاختص" ابن كثير بفتح ياءين منها، وهمــا: لا



 |(الأحقاف).
(1) (01) من الآية (0)
(19) (19) (1)
(

( ( 1 ) ( ) ( )
( (
(
( (1人) ( ) من الآلية)
(9) (9) من الآلآية

(17 (170) (1) من الآيتين (10)
('(') في المطبوع: (بالمحدة) وهو تريف.

$170 / \mathrm{r}$

 (ab)




واتفق نافع، وأبو جعفر، على فتح ياءين وهما السيلي أدعو
أششكر أي في النمل،.



 راختلف فيها عن ابن كيّر.




(1) (س): (عنهما) بالتنتية.

ظاهر "التيسير"(1)، وهو الذي قرأ بها الداين من روايتي الزبي وتنبل إلا من طريق أي ربيعـة عنهمابا (r) فبالإسكان.
 و"الإرشاد" و"الكفاية الكبرى" و"التجريد" و"غاية الاختصار "(r) وغيرها.


 بن الصباح، وأبو الحسن بن بقرة وغيرهمم.

 الإسكان عن قتبل، والله تعالى أعلم.




 وعليه فيكون في "التيسير" الفتح تولأ واحلأ عن قنبل. قال في "الجامع": الختلف عن ابن كينير، فروى اللهي عن



 TVV/Y:(0) الكفاية في الست: ق:

() الظر : جالمع البيان: ب/ ق:
 . ${ }^{(1)}$ (لكl),
وانفرد الهنلي عن الشذائي، عن الرملي، عن الصوري؛ عن ابــن ذـكــوان بإبـــــان موضتي >القصص••


 فرواها الصوري عنه كذلك، وهو الذي في "الإرشاد" و"الكفاية" و"غاية الاختصــار" "البامع" لابن فارس، و"المستنير"(0) وغيرها، وهو رواي
وابن أنس؛ عن ابن ذكوان.(1)

, "التيسير" و "التذكرة" و"التبصرة" و "الكافي"(ل) و سائر المغاربة؛ وبه قطع يف "المبهج" مـــنـن جميع طرقه(1)، وكاهلاهما صحيح عن ابن ذكوان.
 أَعَزُق) في (هوده، واختلف عن هشام:
$\qquad$

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

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


vvo/r


(^) انظر: اللهج: :

فقطع الجمهور له بالفتح كذلك، وهو الذي في "المبهج" و"جامع" الخياط، و"المستنير"
و"الكامل" و"الكفاية الكبرى"(1) وسائر كتب العراقيين، وبه قرأ صاحب "التجريد" علــى
 من المواضع اليَ خرج فيها عن طريق "التيسير".
 و"الكافي" و"التيسير" و"الشاطبية"(()) وسائر المغاربة والمصريين، وهو اختيار الداني، وقــال:

 وأشهر، والشُ أعلم.



(1) انظر: المبهج: آ/T
الكبرى: rva

(r) انظر : جامع البيان: r/




( ) انظر : جامع البيان: r/ ق:


(•) ين المطبوع: (فهم) تحريف.

$17 v / r$ (الأعراف)|(1) اُلَالَ تَنْتِّي أَلا
 مسگّن إجماعاً، وقيل غير ذلك.



## (الفصل الثاني في (لياءات التي بعدها همزة مكسورة











 (気


(Y) يف المطبو ع بع (إني) كتب: خششيت وهي زيادة ليست في النسخ.
(9) من الآية (Yq)
 (YV) (י' (Y)
(r) من الآية (r)

(18) (\%) من الآية)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآيات ( • ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) من الآية ( (V) من سورة الهجر } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { (1) (٪V) من الآية) }
\end{aligned}
$$


















〉يوسف<.
وانفرد أبو علي العطار فيما ذكره ابن سوار عن النهروالي؛ عن هبة الله ابن جعفر مـن طريقي (r) الأصبهاني عن ورش، وعن الحلوالي عن قالون بفتحها أيضاً، فخالف سائر الرواة (r). من الطّريقين

والعجب من الحافظ أبي العلاء كيف ذكر فتخــــها مـــن طريـــق النــهروواي عـــن الأصبهاني (£) وهو لم يقرأ هذه الطريق إلا على أبي العزّ القلانسي، و لم يذكر الفتحَ أبــــو العزّ في كتبه والله أعلم. وأما قالون: فروى المِمهور عنه فتحها على أهله، وهو اللذي لم يذكر العراقيون قاطبة عنه ســواه وهو الذي في "الكامل" أيضا، و"الكافي" و"المداية" و"المادي" و "التجريد" وغير ذلك مــــنـ كتب المغاربة. وروى عنه الآنخرون إسكاها، وهـــــو الــذي في "تلخيــص ص العبـــارات" و"العنوان"، وأطلق الحلافو في "التيسير" و"الشاطبية" و"التذكرة"(0) وغيرها. (7)
(') (في هود) كتـب في حاشيتي (س) و(ظ) ووضع عليه صح.




 انظر: غاية الاختصار:
 (1) في المطبوع: (غيرهم) بالجمم، وهو تريف.

وقال في "التصرة": روي عن قالون الإسكان، والذي قرأت له بالفتح."(1)
 صالح المصري، عن قالون عن نافع بالفتح، وروى إسماعيل القاضي عن قالون بالإســـانـان، قال: وقد قرأت له بالو جهين، وهمما آخذ.


 الكسائي (r) (r) وقال في " جامع البيان": وقرأقًا على أبي الفتح في رواية قالون من طريـــق الـلــــــــياني

 وأكثر وأقيس (1) مذهبه، والله أعلم.
 أُوَلاً.

> واتفقوا على إسكان تسع ياءات من هذا الفصل وهي في:

$$
\text { (') التبصرة: } 777
$$

(') يلاحظ أن أحمل بن صأح ليس من طرق التذكرة وإنا ذكره ابن غلبون حكاية. انظر: التذكرة: ب/ ع عه


$$
\begin{aligned}
& \text { (؛) المفردات: } 1
\end{aligned}
$$

(*) جامع البيان: ب/ ق: . 17
(י) جي الططبر: (وقيس) بدون همزة، وهو تريف

〉الأعراف人＞أُظظرْنْي
 （الْ




## الثفصل الثخالث：في الياءات الثي بعدها همزة مضمومة

 والمختلف فيه من ذلك عشر ياءات وهي يف：


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (1) (1) } \\
& \text { (r) ( } \\
& \text { (V9) (r) (r) } \\
& \text { (2) من الآية (r) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (1) من الآيتين (1) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (1.) ( } \\
& \text { (9) من الآية (r ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ("(1) من الآية) (ro) } \\
& \text { (r) من الآية (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1年) (12) (1) } \\
& \text { (10) من الآية (1.04) }
\end{aligned}
$$







 القاسم المنلي، وأبو العزّ وابن سواري، من الطرق المذكورية



 الني تطع به المافظ أبو العلاء، وأبو العزّ، و(4)ابن سوار، وأبو الدسن ابن اين فارس وغيرهمه،


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في الططبوع: (النفالخ) بالماء المجمة، ومي تصحيف، ركتب في حاشية (ك) النفاح بالحاء المهملة. } \\
& \text { (r) في الططبو ع: (الشَمْوني)، تحريف. } \\
& \text { (部 } \\
& \text { (9) سقطت واو الحطف من الالطبوع، ما أوميم أفما شُخص واحد. }
\end{aligned}
$$

(r)* واتفقوا على إسكان ياءين من هذا الفصل وهما في >البقرة<
 الفصل الربع: في الياءات اليت بعلها همزة و صل هع لام التعريف. والمختلف فيه من ذلك أربع عشرة ياء:
 (الأعراف< شنتان





(r) من الآية ( • \& )
(97) (97) من الآية)


(^) من الآيَيتن ( (
( ${ }^{\text {( }}$ ) (
(r•) (r) (r)


(r) (r) (r) (r)

 فاختص همزة بإسكان ياءاءًا كالّها.
 وابن عامر في إياتِي الّْذينَ) في (الأعراف)


 (r) الرواة

واتفقوا على فتح ما بقي من هنا الفصل وهو ثماني عشرة ياء كما تقدّم أول البـــاب. والله أعلم
الفصل الخنامس: في الياءات التي بعدها هعزة وصل بجردة عن اللام وجملتـــــــــا



(1) من الآية (r)
(r) انظر: الكامل: ق:


(
(r.
(1) (7) من الآية (1)





 ولم يأت من هذا الفصل ياء متفق عليها بفتح ولا إسكان. وهذا الفصل عند ابن عامر، ومن وافقه ست ياءات؛ لقطعه همزة فهي عنده تلحق بالفصل الأول، وسيأتي التنصيص عليها في موضعها من سورة (طـــه) إن

شاء الها
 باقي حروف المعجم.
وبملة المختلف فيه من ذلك ثلاثون ياء وهي في:



(1) المفردة للداني: 19


(£) من الآية ( • (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1.0) (1) (1) } \\
& \text { (ヘr) ( }
\end{aligned}
$$









(r) (Y) من الآية)

(r) (r) من الآية (



(Y7) (Y)

(\%)
(07) (1.)
(Y) (
(IV, Yr (
(\&V) (r)

(10) (10) من الآلآية (1)
(1) (1) (1) من (1)


ففتح هشام وحفص \% إبيت
ووافقههما نافع، وأبو جعفر في >البقرة< واللحج•
 وفتح نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، وحفص غو جهي وفتح ابن عامر وسكّن أبو جعفر، وقالون، والأصبهاني عن ورش، الياء من إمحياي وهي ما قـا

الياء فيه ألف، فلذلك لم يختلف في سواها.
واختلف عن ورش من طريق الأزرق عنه:
فقطع بالخنلاف له فيها صاحب "التيسير" و"التبرة" و"الكافي" وابن بلّيمة، والشاطبي وغيرهم.
وقطع له بالإسكان صاحب "الحنوان" وشيخه عبد الجبار، وأبو الحـسن ابن غلبـــــون، وأبو علي الأهوازي، والمهلوي، وابن سغيان، وغيرهمّ، وبه قرأ صاحب "التجريد" علــىى عبل الباقي عن والله، وبذلك قرأ أيضاً أبو عمرو الدايي على خلف بن إبراهيم الـلاقـــاني، وطاهر بن غلبون.
(1) ${ }^{(1)}$ ورش عن نافع أداءاًا وسماعاً، قال: والفتح اختيار منه، انختاره لقوّته في العربية، قال: وبــــهـ قرأت على أبي الفتح؛ في رواية الأزرق(r) عنه من قراءته على المصريّن، وبه كان يأخذ أبو
 قلت: وبالفتح أيضاً قر أ صاحب "التجريد" على ابن نفيس عن أصحابه عــنـن الأزرق، وعلى عبد الباقي عن قراعته على أبي حفص عمر بن عراك؛ عن ابن هلال.
(') ين (س): 》وهو رواية ورش.."
(「) في المطبوع: (الأزرقي) وهو تحريف.
"•• (ابن) سقطت من المُطبوع.
(² بامع البيان: ז/ ق: • 7

IVr/r الوجهان صحيحان عن/ ورش من طريق الأزرق، إلا أن روايته عن نافع بالإسكان،
وانختياره لنفسه الفتح كما نص عليه غير واحد من أصحابه.

وقيل: بل لأنه روى عن نافع أنه أولا كان يقرأ تر يكها، روى ذلك الممراوي عن أبي الأزهر عن ورش.
 (1). عنه بل الصواب عنه الإسكان وانفرد أبو العز القلانسي عن شيخه أبي علي الواسطي عن النهروايز عن ابــــن وردان
 فارس، وأبي علي الشرمقاني، وأبي علي الكطار، وعبد الملك بن شابور، وأبي علي الـــالكي
 الممدانِي(r) وغيره.
والصحيح رواية(8) عن أبي جعفرْ هو الإسكان، كما قطع به ابن سوار، والمنلي، وابن


وغيرهم، والله أعلم. ${ }^{(0)}$
 وفتح حفص أربع عشرة ياء وهي:

 وموضعي (ص) وفي (الكافرين).

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر :الإرشَاد: } \\
& \text { (r) (المملان (ت) من (ت نقط. }
\end{aligned}
$$

ووافقه ورش في
الأزرق عن ورش.
ووافقه في فقطع له بالإسكان صLاحب "العنوان" و"الكافي" و "التبصرة" و "تلنيصن" ابن بليمــــة، و"التيسير" و"الشاطبية" و"الهـاية" و"الهادي" و "التجريد" و "التذكرة"(1) وســــائر المغاربـــة والمصريين، وقطع به لللداجوغي عنه أبو العلاء الحافظ، وابن فارس، وأبو العزّ و كذلك ابـــن

سوار من غير طريق ابن الحلاّف عن الحلواون وقطع له بالفتح صاحب "المبهج" و"المفيد" وأبو معشر الطبري(؟) وغيرهم، و كذلــــك قطع به له من طريق الحلواجي غير واحد؛ كالحافظ أبي الحلاء، وأبي العزّ، وابن فارس، وأبي بكر الشذائي وغيرهم، ورواه ابن سوار عن ابن العلاّف من طريق الحلواني (\&)، والو جـــهـان صحيحان/ عن هشام والله أعلم.
ووافقه ين فروى عنه الفتح جماعة، وبه وِطع صاحب "العنوان"() و"المجبى" و"الكامل" من طريق أبي ربيعة وابن اللمباب، وبه قرأ الداي على أبي الفتح عن قراءته عن السامرّي عـــــن ابــــن
(1) الصبّاح، عن أبي ربيعة عنه، وهي رواية اللهبيين ومضر بن عحمل عن البزي وروى عنه الجمهور الإسكان، وبه قطع العراقيون من طريق أبي ربيعة، وههو رواية ابن


التذكرة: rv/ror
(r) انظر: غاية أبي العلاء:
(r) انظر: التلنتيص: rAV
(8) انظر: المستنير: VY/T

(٪) جامع البيان: ז/ ق: . .

 وتطع بالوجهين جميعا صاحب "المداية" و"التذكرة" و"التبصرة" و"الكاني" و"التحريد"
 غلبون، والوجهان صحيحان عنه، والإسكان أكثر وأشهر، والشا أعلمّ.
 (نصلت).
 عن هشام وابن وردان:
 وبه قطع يف "المهج" و"التلخيصين" (3) وغير ها، وبه قرأ في "التجريد" على عبد الباقي؛ يعين من طريق الـلواني. وروى الآنخرون عنه الإسكان، وهو رواية الداجوني عن أصحابه عنه، وهو الذي قطع به ابن مهران. ونصّ على الوجهين جْميا من الطريقين المذكورين صاحب "الجـــــابع" و"المسـتـنير"

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (قرأ): سقطت من المطبوع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) تلنيص العبارات: } \\
& \text { (£) انظر : التذكرة: } \\
& \text { (0) في المطبوع: (وغيره) بالإفراد، وهو تريف } \\
& \text { (7) انظر : التلخيص: } 71 \text { (roy، تلخيص العبارات } 71
\end{aligned}
$$

و"الكفاية" والحافظ أبو العلاء وصاحب "التجريد"(1) وغيرهمه، وبه قرأ في "التجريد" علـىى (الفارسي من طريقي الملواني والداجوني

 عليه.

 المالكي، وأبي الحسن ابن فارس، وعبد الملك بن شابور، والعطار، والشرمقاني وغــــــيرهمّ، ونص عليه من الطريق المذكورة أبو العز" القلانسي، وابن ســــوار وصـــاحب "ابلـــامع" و"الكامل"(8) والحافظ أبو العلاء(0) وغيرهم، والو جهان صحيحان عنهه، غير أن الإســــكان أشهر وأكثر واللّ أعلم.

 الإسكان، وهو الذي قطع به جمهور العراقيين من طريق الداجوني؛ كأبي طاهر ابن سـوار، وأبي العزّ القلانسي، وأبي علي البغدادي، وأبي الحسن ابن فارس، وأبي الحسين (1) نصر بـن

r
(r) فِ الططبوع: (الآخرين) بالراء بدل الذال اللعجمة، جمع آخر؛ وهو تريف.
 (") قوله: إن أبا العلاء ذكر الفتح في (ما لي لا أرى) موضع النمل عن ابن وردان، يخالف ما ذكره أبو العلاء نفسه



$$
\begin{aligned}
& \text { (i) في اللطبر ع: (الحسين بن) وهو تحريف. }
\end{aligned}
$$

عبد العزيز الفار سي، وبه قرأ عليه(1) صاحب "التجريد"(Y). .
 الداجوي، وأن الفتح من طريق الحلوالي كما ذكره الجماعة والله أعلم وأما فتحها وإسكاها، وذلك تبع لرسمها في المصاحف، فههي ثابتة في مصطاحف أهـــل المدينـــة والشام، مخذوفة في المصاحف العر اقية() والمكيّة.
 غير طريق أبي الطيب، ووقفوا عليها كذلك.
وأثبتها مفتو حة وصلا أبو بكر، وأبو الطيّب عن رويس، ووقفا أيضاً عليها بالياء.



> أهل الأداء قاطبة. (")
(1) (عليه): سقطت من (س)
(r) انظر : المستنير: vov/r، الروضةَ للمالكي: 090، التحريد: ق: ع٪/ب
(r) انظر: الكامل: ق: ع £ آ





 أعلم. انظر: النسر: ry./r
(י) جاءت العبارة في الططبو ع معكوسة هكنا: (عن روح بإئباتا) وهو تريف. (v) الظظر: الغاية:
 فأبراها بحرى الزوائل في مذهبه، وليست عنده من الزوائل بل هي عنــــــه مـــن يــــاءات

(r).

وإذا كانت عنده ثابتة، وجحب أن تكون من ياءات الإضافة، وإذا كـــــانت كذلـــــك
 تقدّمّم"(r)، والهُ أعلم.

## تنبيهات

الأول: إن الملان المذكور في هذا الباب هو غضوصص بالة الوصل، وإذا سكنّت الياء
 سكنت مع هـزة الوصل حذفت وصلاً لالتقاء الساكنين.






(I) الضمير فِ (فإنه) يعود على أي عمرو، ، قال المؤلن: وقال الإمام أبو عمرو بن العلاء: رأيتها في مصطاحف المدينة

$$
\begin{aligned}
& \text { (s) انظر ص: } 979 \\
& \text { |-.- } \\
& \text { (") فِ الاطبوع: (لالتقاء الساكين) وهو تريف. }
\end{aligned}
$$

الإسكان، فإن حر كة هذه الياء صارت أصلاُ آنحر من أجل سكون ما قبلها، وذلك نظـــــــ
 السكون، فلنلك إذا وقف عليهما مازت (1) الأوجه الثلائة.
 مثل هذا عَرضت هن أَجل (Y) التقاء الياء بالهمزة، فإذا وقف عليها زال الموجب، فعادت إلى سكوها الأصلي، فلنلك جاء لورش من طريق الأزرق في الوصل كما بيّنا ذلك وأو ضحناه آخر باب (المدّه، والله أعلم. الثالث: ما تقلّم من أن ورشاً روى عن نافع أنه كان يقرأ أوّاًا تَّ رجع إلى الحر كة، تعلَّق به بعض الأئمة، فضعّف قراءة الإسكانه، حتى قال أبو شـــــــامة:
 بالرجوع عن الإسكان إلى التحريك، فالا تعارضها رواية الإسكان، فإن الأوّل(ع) محــترف


المختار
تَ قال أبو شامة: فلا ينبغي لذي لبّ إذا نُقِل له عن إمام روايتان؛ إحداهما أهــــــوب وجهاً من الأخرى أن يعتقد في ذلك إلا أنه رجع عن الضعيف إلى الأقوى. انتهى.(ْ) ${ }^{( }$أليه ما لا يخفى.
 انفرد هـاعن الجمّم الغفير تقضي عليهم؟ مع إعلال الأئمّة لها وردَّها.
(י) في (س): 》جازت هذه《 ولعله سبق قلم. (') (من أجل): سقّطت من المطبوع.
 موافق لا في إبراز المعاني: ro./ror
" (`) إبراز المعاي: ro./r

وأما قوله: إن رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع الفتح فهذا مما لا يعرف في كتاب مـن

 سيأتي.
وأمّا قوله: فلا ينبغي لني...إلى آخره فظاهر في البطلان، بل لا ينبغي لني لبّ قولُّ، فإنه يلزم منه تركُ كثير من الروايات، ورفضُ غير ما حَرْت ون القراءات المتواترة عن كـلـّ واحلا من الأئمة، والله أعلم.
وقد ردَّأبو إسحاق المعبري عليه وأباب بأن الصحيح إن كان يعني في قوله: (كــان
نافع أولاً يسكنُ ثَ رجع إلى الفتح) يدلّ على الثبوت من غير انقطاع فيستمرّ. قال: وقوله: (تُ رجع إلى تحريكها) معناه انتقل، وهنا يدل على الأمرين: لأن الانتقال لا يلزم منه إبطال المنتقل عنه إلا إذا امتنع، و لم(1) يقل نافع (رجعت) وو لم يقل أحد رجع عن الإسكان إلى الفتح.
قال: وقوله: (هذه حاكمة على الإسكان فإفا أنحبرت بالأمرين ومعها زيــــادة علـــم بالرجوع) لا يدل على الرجوع لعدم التعدية باعنح والتعارض ُو زيادة العلم إنما يعتـــــــر فيما سبيله الشهادات لا في الروايات. قال: وقوله: (إحلاهاها أصوب من الأخرى) يُفْهَم منه أن الأخرى صـُــــــواب، فـــهـها مناقض لقوله (غير صحيحة)، وإن أراد إحداها صواب والأخرى خطأ؛ فخطلأ لـا قدمنـــا،
 باليقين.

 قلت: أمّا رواية أن نافعاً/ رجع إلى الفتح، فقد ردّه أعرف الناس به، الحـافظُ الحجّةّ أبو
(r) كتز الماني: قو

عمرو الدالين فقال بعد أن أسنده وأسند رواية الإسكان يف "جامع البيان": هو خبر بــاطل لا يشبت عن نافع، ولا يصح من جهتين:

 الجمهور، قال:
والجهة الثانية: أن نافعأ لو كان قد زال عن الإسكان إلى الفتح لعلم ذلك من بالحضرة






 غيره، فثبت أن الني رواه الحمراوي عن أبي الأزهر عن ورش باطل لا شا شك في بطلالــــــ، ، فوجب اطّراحه. ولزم المصير إلى سواه .ما يخالفه ويعارضه. قال اللداني رحمه الله: واللّي يقع في نفسي؛ وهو الحق إن شاء اللها تعالى، أن أبا الأزهر

 إلى (r) ورش دونه فنسي ذلك على طول الدهر من الأيام، فلمّا أن حدّث به ألم أسنده إلى نافع ورصله به وأضاف القصة إليه فحمله الناس عنه كذلك، وقبله جماعة من العلماء و جعلــوه

(r) يُ الطبرع: (مهمة) وهر ترين.
(r) (إلم): سقطت من الططبوع، وفيه: (بل لورش) وهو غريف.

حجّة، وقطعوا بدليله على صحّة الفتح، ومثل ذلك قد يقع لكثير من نَقَلة الأخبـــار ورواة

 فيه، فإذا كان الأمر كذلك، فلا سبيل إلى التعلّق في صحة الفتح بدليل هذا الحبر؛ إذ هـــــو عن مذهب نافع واختياره هععزل.
 عن ورش ما أخبرناه عبد العزيز بن مكمد المقري"، حدّثنا: عبد الواحد بن عمر، خدثنا: أبو
 اليلاء من: ويدلّ على أن السبب كان ما ذكرناه ما رواه ابن وضّاح عن عبد الصمد ألما أنه قال: أنا
 الفارسي، حدثنا أبو طاهر ابن أبي هاشمه، حدثنا ابن بكاهل(r) عن ابن البمهم، عن الماشمي، عن إسماعيل، عن نافع أنه فتح ياء العايه| قال اللاني: وذلك وَهْمٌ وغَلَطُ من ابن الجههم من جهتين:
إحداهما: أن المانمي لم يذكر ذلك في "كتابه" بل ذكر فيه في مكانين إسكان الياء.

 عمر () *) *حثنا ابن منيع، (1)
(1) في الططبوع: (يتاتج فيه) وهو تَريف.
 (「) في المطبرع: (عليهما)، بالتثنية، وهو تريف.
(1) هو ابن أبي الر جاء، تقدمت تر (عجته
(") كذا في جميع النسخ و"البلامع" ولعله تُريف من النساخ إذا كان اللمراد به أبا طاهر بن أبي هاشم، فهو (ابن عمر)
وليس (أبا عمر) والله أعلم.

$$
\text { (() عبد الله بن عمد بن عبد العزيز ، أبو القاسم البغوي، غاية النهاية: } 0 \text { ع }
$$






## باب: مذاهيهم في ياءات الزو ائن


 (1) (1)



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

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (ذلك): من (س) نقط . }
\end{aligned}
$$




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






 (1) (1)




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية (07) العنكبوت } \\
& \text { (r) من الآية (艹) الزمر } \\
& \text { 1077: انظر (1) } \\
& \text { (1) من الآية (17) الزمر } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) } \\
& \text { (^) من الآية ( ) } \\
& \text { (•) من مواضعه (7) الصف } \\
& \text { ( } \\
& \text { ('(1) من الآية) (Y) الزم } \\
& \text { (IT) من مواضعه (70) يوسف. } \\
& \text { ( } \\
& \text { (!) من الآية (• (1) المنافقون }
\end{aligned}
$$

ووقفاً، فلا يكون أبداً بعدها إذا تبتت ساكنة إلا متحرك. وضابطه:(1) ما ذكر في باب >الوقف على أوانخر الكلمه أن تكون الياء ختلفاً في إثباهًا وحذفها في الوقف فقط، إذ لا يكون بعاهها إلا ساكن.

$$
\begin{aligned}
& \text { الأول: ما يكون في حشو الآي. } \\
& \text { الثاني: ما يكون ين رأسها. }
\end{aligned}
$$

 تلاث عشرة ياء، وباقيها؛ وهو اثنان وعشرون ياء وقعت الياء ياء متكلم زائدة.
全)
 و و

()





(1) (1) (1) من (1)
(4) (4) من الآية (1)
(



(ir) (i) (i) (i)
(9.) (




$101 / 2$ تُخْزُونِ (الإسراء<



$$
\begin{aligned}
& \text { (19V) (1) (17) من الآيتين }
\end{aligned}
$$

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

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

 والداجوني غير المفسر عن مشام، الظر: النشّر: ra/r ( ( ( ) ( ) من الآية ( (9) من الآية (TY)
(•(1) في الططبوع: (أن) بنتح الممزة، وهو خطأ.
(7ฯ (1)

(r)

(10) واو الحطف سقطت من المطبوع.


〉الفجر〈 ${ }^{\text {（1）}}$

والباقي وهو إحلى وثمانون الياء فيه للمتكلم، وهي：
ثلاث في＞البقرة＞افَارْهُوْونِ


佥

（7）（
（r）ها با بين النجمتين سقط من الـطبوع．
（9）（9）
（）


（0．）（ ）（ ）من الآية）
（190）（190）（


（9६， $7 .$, （
（r）（r，






Lا

 يُكَذُّونَ مثلها (1V)،








 ,


فالجملة مائة زإحلحى وعشرون ياء، اختلفوا في إثباهًا وحذفها كمــــــا ســـنبين، وإذا
 الياءات وحذفها قواعد نذكرها.
 منها وصلاُ لا وقفاً.

وأما ابن كثير ويعقوب فقاعدقَما الإثبات في الحالين. والباقون وهم ابن عامر وعاصم وخلف فقاعدهَم(r) الحذف في الحالين. ور.عا نر ج بعضهم عن هذه القواعد كما سنذكره. فأمّا اختلافهم في ذلك، ونبدأ أولاً بما وقع في وسط الآي فنقول:





(口) من الآية (v. (v)

(r) فِ الططبوع: (قاءدقَما) بالثتنية، وهو خطأ.
(²) فِّ الططبوع: (الباء) بالموحدة من أسفل، رهو تصحيف وغريف.
 وهم فِّ "جامعه" حيث جعلها ثابتة لابن كثير يف الوصل دون الوقف، فنبه على ذلك المافظ أبر عمرو الــاني.





كما ذكرنا.

 ويعقوب.
وقد تقدّم اتفاق همزة ويعقوب على إدغام النون منها في آخر باب (الإدغام الكيري،(1)



على أصولمب.


 ذلك، فخالف سائر الرواة في ذلك، والشَ أعلم.


ثن الوقف، وهو وهْمٌ. (r)


 وذكر المذلي الإثبات أيضأ عن قنبل وهو وهمْ
 كليهما في البقرة، واختلف فيهما عني عن قالون:

 , "الكفاية الكبرى" ;"الغاية"(") وغيرها.

عمد في "مبهجهه" (1) وهي رواية العئماني عن قالون ني

 "المبهج" (4) من طريت ابن بويان عن أبي نشيط.


(') في الططبرع: (أبو عمر) وهو تحريف. (ז) من الآية ( (7) من سورة القمر行を!: (r)




. (ل) (ل) (ل) (")

(4) انظر: الكفاية في الست:ق: 0، المستير:

قلت：والو جحهان（r）صحيحان عن قالون، إلا أن المنف أكثر وأشهر والله أعلم． وذكر في＂المبهج＂الإثبات في الدَّاع （r）．${ }^{\text {（r）}}$

غلط منهd
قلت：قاله في＂الكامل＂ولا يؤخل به．${ }^{\circ}$＂
〉الإسراء＜و＞الكهف＜غلى أصولمم．


(' انظر : العنوان: : VV
（＇）قوله：（والوجهان）مُ يتضح لي مراده، حيث إن المذكور أربعة أوجه لا وجهان، وهي：
1- ا- الإثبات في الكلمتمين.
r－الإئبات في الأون والـدف فِي الثاني．
६- عكسه.

علمأ بأن الأنحير ليس من طرق كتابه سواء من＂التجر يد＂أو＂النوان＂．
r. ./ المهج
（؛）قوله：（وذكر）：مرح الداني بأن ابن شنبوذ روى ذلك أداء عن النحاس عن الأزرق．اهــ





وانفرد في "المبهج" بإثباهٌا عن أبي نشيط فـخالف سائر الرواة عنه. (1) وهم في الإثبات على أصولمم.








 طريق الملواني عنه كما نص عليه في "جامعه" (ل). وهو الذي في طرق "التيسير"، ولا ينيغي
(1)
(') أنبتها في الوصل أبو جعفر وأبو عمرو وإبماعيل، ورويت أيضاُ لابن شنبوذ عن قنبل كما قدمنا واللة تعالى أعلم.

والعبارة فيها سقط ومو بعد توله: أبو عمرو: (وأبتّها في المالين يعقوب) ورويت...



|/h/ ألمهج:
 "المبسوط" الذي هو أصل "الغاية" انظر: المبسوط: MA^ M (o) انظر: التذكرة: rol-ro.
(י) فِ المطبوع: (شيخه) بالإفراد، تريف.
(r) انظر: جامع البيان: ץ/ ق: 79/ب

أن يقرأ من "التيسير" بسوواه، وإنْ كان قد حكى فيها حلافاً عنه(1) فإن ذكرة ذلك علــى سبيل الـكاية.







$110 / \mathrm{K}$



 والهّ أعلم.
 أئتتا، ولكنه ظاهر "التحريد" من تراءته على عبد الباقي، يعني من طريت الملواين.


نعم هي من رواية ابن'عبد الرزاق(1) عن هشام نصّاً، وروايةُ إسحاق بن أبي حسان وأحمل بن أنس (r) أيضاً وغيرهم عنه.
قلت: و كلا الو جهين صصحيحان عنه نصاً وأداء حالة الوقف، وأما حالة الوصل فــــــا آحذ بغير الإثبات من طرق كتابنا والله أعلم.


وقال في "المداية": وعن ابن ذكوان المنف في الحالين، والإثبات في الوصل، و كذا في "الهادي".
وقال في "التبصرة": والأشهر عن ابن ذكوان المذف، وبه قرأت لــــــه، وروري عــــه
(0). إباماها

قلت: ورد (1) إنباها عن ابن ذكوان من رواية أحمل بن يوسف (V)، وروينا عنه أنه قال:

(1) هو أبو إسحاق الأنطاكي، تقدمت ترجمته
(r) إسحاق بن إبراميم، الأغاطي، أبو يعقوب، مشهور، روى عن هشام، وروى عنه ابن أبي هاشم توفي سنة r.r هـ انظر: غاية النهاية: 100/ الـه
(r) ابن ماللك، أبو المسن الدمشقي، قرأ على هشام وابن ذكوان وله عن كل منهما نسخة، وروى عنه ابن المفسـر.

$$
\begin{aligned}
& \text { () انظر : تلنيص العبارات: باء، والنقل بالمعن. } \\
& \text { orr: التبصرة ( }{ }^{\circ} \text { or }
\end{aligned}
$$

(י) سقط في المطبوع خرفا (رد).
(") أبو عبد الله، التغلبي، له نسخة عن ابن ذكوان فيها خلاف كثير لرواية أهل دمشت، روى القراءة سماعأ عــن أبي


(^) انظر: :حامع البيان:

وبعضُ أصحابه هنا هو عبل الحميل بن بكّار (1) الدمشقي؛ صاحب أيوب بن تيـــــــ؛ شيخ ابن ذكوان، وقوله: في (الكتاب)، يعي في (المصحفه؛ فإن الياء في هذا الحكرف ثابتــة

والحنف عن ابن ذكوان هو الذي عليه العمل وبه آخلذ والله تعالل الموفق.
وروى بعضهـم أيضاً إنبات الياء في هذه المواضع الثمانية عن ابن شنبوذ عــــن قنبـــل،
واضطربوا عنه في ذلك.

 في الوصل.

واختلف عنه في "المبهج"، و كذلك قطع في "المبهج" عنه/ بإثبــــــات
الحالين و لم يذكرها في "كفايته".
وقطع له بإبثات
نصّ "المبهج" و"الكفاية" على الإنبات عنه في الحالين في
حذ
واتفق ابن سوار، وابن فارس على إنبات
 وقفاً.
وانختلفا في
(1) قاله الداني ظناً، انظر: المصدر السابق.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) جامع البيان: r/ ق: } \\
& \text { (r) انظر: الكناية: قه } \\
& \text { () الكفاية: ق بال } \\
& \text { (c) في المطبوع: (رتخزون) خططا } \\
& \text { (י) (و) سقطت من المطبوع. }
\end{aligned}
$$


 وصالٌ، وبعضهم في الحالين، و لم يتفقوا على شيء من ذلك، ولا شك أن ذلك منا يقتضـي

الاخختلاف والاضطراب.
وقد نصَّ المـافظ أبو عمرو اللـاي على أن ذلك في هذه الياءات غلط، قطـــع بذلــــك
و.جزم ${ }^{\text {(Y) }}$ كذلك ذكر غيره.
(r). وقال الهنلي: كلّه فيه نحلـ

قلت: والذي أعوّل عليه ين ذلك هو ما عليه العمل، وصحّ عن قنبل، ونـــــصَّ عليـــهـ
الأئمة الموثوق هـمَ، والله تعالل هو المادي للصواب.
وانفرد الهنلي عن الشذائي عن أبي نشيط بإثبات الياء في
(8). الناس عنه وعن أبي نشيط

وإنـــّما ورد ذلك عن قالون من طريق أبي مروان(0) وأبي سليمان والله تعالى أعلم.
 من وغيرهم، وهو اللني في "الإرشاد" و "الكفاية" و"غاية" أبي العلاء، و"المستنير" و"البالــــامع"
و"المبهج" (ا) وغيرها.

وو جه إثباقَا خصوصاً مناسبة وفَاتَّقُون
( ) (
(1) في الططبرع: (جزم به) وهو تحريف.
() انظر: الكامل: ق:
(8) نفس المصلر .
"() في (س): 》هارونه بدل (مروان) وهو خطأ.


وروى آنخرون(") عنه المذف، وأأجروه بحرى سائر المنادى، وهو الذي مشى عليه ابن
 "الميد" والـافظ أبو عمرو الداني () وغيرهم، وهو القياس. وبالوجهين جميعاً آخذ؛ لثبوهما رواية، وأداء، وقياسأ، واللا أعلم.
 في (يوسف> وهما من الأفعال البزومة، وليس في هذا الباب من البزوم سواهما.
 أدخلناهما في هذا الباب لأجل كوفما عحذويف الياء رممأ، ثابتين في قراءة من رواهما لفظــــ، فلحقا في هذا الباب من أبل ذلك. وقد اختلف في كلّ منهما عن قنبل:
 وابن الصبّاح، وابن بقرة، والزينبي ونظيف وغيرهم عنه.
 أحمد البلخي، وأمحد بن محمد اليقطين، وإبراهيم بن عبد الرزاق، وابن ثوبان وغـــــــــيرهمه،
 ليس من طريقهما، وهذا من المواضع اليَ خرج فيها "التيسير" عن طرقه، والله أعلم.
(1) في المطبع: (الآخرون) غَريفاً.

 ين الوصل والوتف وحذفها الباقون في المالين. اهـ


 (1) انظر: التيسير:
 منها، فلذلك لم يذكر في "التيسير" و"الكافي" و"التذكرة"(1) و"التصرة"(() و"التلخيص"(؟) و"التجريد" و"الهداية" وغيرها سواه، وهي طريق أبي ربيعة وابن الصّبّاح، وابـــن ثوبـــان، وغيرهم، كلّهم عن قنبل.

وروى حذفها ابن شنبوذ وهي رواية الزيبني وابن عبد الرزاق واليقطيني وغيرهم عنه. والوجهان صحتحان عنه إلا أن ذكر المذف في "الشاطبية" خرو ج عن طرقــــــــه واللّ
 الصحيح، وذلك لغة لبعض العرب، وأنشدوا عليه: ألم يأتيك والأنباء تنمى)
وقيل: إن الكسرة أُشبعت فتولد منها الياء، وقيل غير ذلك. (م) واللَّ أعلم.

(r) انظر : التبصرة: ،oor، علمأ بأن "التصرة" سقطت من (ز) و(س) وني (ظ) كتب في الحاشية. (r) هو تلخيص ابن بَليمة، وكان الأولى من المولّف التنبيه على ذلك، ليلا يوهم أن المقصود تلخيص أبي معشر، وهو
 سواما.
 (1) صدر بيت من قصيدة عدكَا (1 (1) بيتأ، قائلها قيس بن زهير. ** *عا لاقت لبون بني زياد

وبعـه:
 والبيت المستشهل بصلره من شواهد النحويين سيبويه وغيره.




فهذا جميع ما وقعت الياء فيه وسط آية قبل متحرّك، وبقي من ذلك ثلاث كلمـــــــات



ورويس، وحذفها/ الباقون في الوصل لالتقاء الساكنين.
واختلفوا في إثبات الياء في الوقف، فأثبتها يحقوب وابن شنبوذ عن قنبل، واختلف عن أبي عمرو، وقالون، وحفص:
فقطع لمم في الوقف بالياء أبو محمد مكيّ، وأبو علي ابن بليمة وأبو الحسن ابن غلبون
 لن فتح الياء.
وتطع فم بالمذف جههور العراقيين، وهو اللي في "الإرشادين" و"المستنير" و"ابلمامع"
;"العنوان"(r) وغير ها.

وأطلت فمم الملاف في "التيسير" و"الشاطبية" و"التجريد"(r) وغيرها. وقد قَيّد الداني بعض إطلاق "التيسير" في "المفردات" وغيرها، فقال في "المفـــردات" ين
 (8). آخذ

وقال في رواية حفص: واختلف علينا عنه في إثباهًا في الوقف؛ فروى لي (م) عحمد بـــن


(9) انظر: المُردات: (10r، وفيه: وبالإلبّات قراءנ. اهـ

٪) كذا في جميع النسنخ، وفي "المفردات" (روى لي عن )

أحمل(1) عن ابن بكاهل إثبامّا فيه وكذلك روى أبو الحسن عن قراءته، و كذلــــك روى لي عبد العزيز بن(r) أبي غسّان عن أبي طاهر، عن أحمد بن موسى؛ يعني ابن بكاهل، وروى لي فارس بن أحمد عن قراءته أيضاً حذفها فيها فيه (r)

 ذلك عن أبي عمرو وقالون. وقال في "التجريد": والوقف عن الجماعة بغير ياء؛ يعني الجماعة الفاتحين للياء وبــلاء، قال: إلا ما رواه الفارسي أن أبا طاهر روى عن حفص أنه وقف عليها بياء، قال: وذَذَـر
 و ولم يذكر سبط الحياط في "كفايته" الإثبات في الوقف لغير حفص. ووقف الباقون بغير ياء، وهم: ورش، والبزي، وابن بحاهد عن قنبل، وابن عامر، وأبو
 وانفرد صاحب "المهج" من طريق الشذائي عن ابن شنبوذ عن قنبل بفتح الياء وصــلأ أيضاً كرويس (4) و ولم يذكر لابن شنبوذ في "كفايته" إبثاتاً في الوقف فخالف سائر الرواة.

 (r) في المطبوع: (عن) بالعين بدل الباء. وهو تحريف. r\&.-rra : الثفردات (r)
\& (
1\&v: الكان
(י) التجريد: ق:ڭاب
(v) انظر : الكفاية في الست: قعץ

$$
\begin{aligned}
& \text { (風 (أبو بكر) سقطت من (س) و كذلك من (ظ) إلا أهنا كتبت في حاشيتها. } \\
& \text { ras/l: }
\end{aligned}
$$

وأمّا الوقف أبو جعفر أيضاً، هذا الذي توافقت（1）نصوص／المؤلفين عليه عنه، وبعض النـانس لم يذكر له شيئاً في الوقف، وبعضهم جعله قياساً．
وتقدّم مذهب يعقوب في الوقف عليها بالياء من باب＞الوقف＜．
و حذفها الباقون في الحالين．

ذلك：
فقطع له بالفتح والإثبات حالة الوصل صاحب＂التيسير＂ومن تبعه، وبه قـــــرأ علــى
 عليه في＂المفردات＂، فهو في ذلك نحارج عن طريق＂التيسير＂（r）． وقطع له بذلك أيضاً الحـافظ أبو العلاء، وأبو معشر الطبري، وأبو عبد الله الحضرمـــيـ، وأبو بكر ابن مهران، وقطع له به（r）${ }^{(r)}$
 وغيرهاء وروواه صاحب＂المبهج＂عنه من طريق المطّوّعي، وهذه طريق أبي مدلون، وابـــنـن واصل، وابن سعدان، وإبراهيم بن اليزيدي، كلّهم عن اليزيدي، ورواية شجاع، والعباس؛

عن أبي عمرو．
وانختلف في الوقف عن هؤلاء الذين أثبتوا الياء وصالً：
فروى عنهم الملمهور الإثبات أيضاً في الوقف؛ كالـلافظ أبي الحلاء، وأبي الحسن ابــن
فارس، وسبطط الحياط، وأبي الحز القلانسي وغيرهم．
وروى الآخرون حذفها، وبه قطع صاحب＂التجريد＂وغيره، وهو ظاهر＂المسـتنير＂（§）
（＇كذا في（س）، وفي（ت）وفي البقية：»توافرت《 و كلها تصح．
（r）انظر ：المفردات：IVr التيسير ：TV
（ت）في（ت）：》به له《، وفي المطبوع：》له بذلله وهو تحريف．
(q) انظر: المستنير: VV/r
 （1）．المرسوم

وقال في＂المفردات＂بعد ذكره الفتح والإثبات في الوصل：فالوقف في هـــذه الروايــة
بإثبات الياء، وييوز حخفها والإثبات أقيس．
فقد يقال إن هذا خخالف لا في＂التيسير＂وليس كذلك كما سنبينه في التنبيهات آخــــر
الباب．
وقال ابن مهران：وقياس من فتح الياء أن يقف بالياء، ولكن ذكر أبو شمدون وابــــنـن اليزيدي أنه يقف بغير ياء؛ لأنه مكتوب بغير ياء．${ }^{\text {（8）}}$
وذهب الباقون عن السوسيّ إلى حذف الياء وصلاً ووقفاً، وهو اللني قطـــع بـــهـ في


 السوسي، وعلى أبي الفتح من غير طريق القرشي، وهو اللـي ينبغي أن يكون في＂التيسـيري＂ كما قدّمنا．
 وتلاوة، ونصّاً وقياساً．
$\overline{1} 19$ ：（1）（1）
ivr：المفر（r）
（r）انظر ص： 17 （r）
「へv－rへT ：
（）${ }^{\text {ل }}$
（י）انظر：التذكرة：
（）


ورقف يعقوب عليها بالياء على أبله، والباقون بالمذف في الحالين، والش اللوقق.



 و


وررش، ووافقه البزي في المالين، واختلف عن قنبل:
فروى عنه ابن بكاهد المذف في المالين، وروى عنه ابن شنبوذ الإثبات في الوصــــــلـ، رالحذف في الوقف، هذا الذي هو من طرق كتابنا.


ذكره المذلي، وقال: هو تُخليط.

أعلم.

ووافقه في المالين ابن كئير .



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر ص: } \\
& \text { (r) في المطبوع: (ست عشُر) رهو لهن. } \\
& \text { (־) } \\
& \text { () انظر: الكامل: ق: }
\end{aligned}
$$

وأثبته في "التيسير"(1) كذلك فذكر الوجهين جميعأ عنه، وتبعه الشاطبي على ذلك. وقد خالف عبد الباقي في هذين سائر الناس، ولا أعلمه ورد من طريق من الطرق عن
 وذكره الداني ي" "جامعه" (r) عن العثماني (r) أيضاً.

 الله المعلّم" (v)،
(1) التيسير: 19r (r) جامع البيان: r/ ق:













(8) روى الأراءة عن أبيه عرضأ، ونلفه في القيام بالقراءة بالمينة) قليل الأهحاب، روى عنه القراءة عرضأ ابن أي
مهران وغيره. غاية النهاية: //9

الأشناني وغيره، نويف سنة Y\& هـ غاية النهاية: \/T
(") روى عن قالون وله عنه نسخة، انفرد عن قالون باسكان (أني أوفي) و(ليلوني ألشكر) روى عنه القراءة عمد

وعبل الله بن عيسى المدني(1) وعبيد الله بن محمد الحُمَري(r) وعحمد بن عبل الحكم (r) ومحمد بن هارون المروزي(£) ومصعب بن إبراهيم() والزبير بن محمد الزبيري(1) وعبــــلـ الله بــن فليح وأمّا وأبو بعفر، وفي الحالين البزي، واختلف عن أبي عمرو: فذهب الجممهور عنه إلى التخيير، وهو اللني قطـــــع بـــه في "الهدايـــة" و "الهـــادي"

و,"التلخيص" للطبري(^)
و"الكامل" وقال فيه: وبه قال الجماعة. ${ }^{\text {(9) }}$
وعوّل اللاني على حذفهما، و كذلك الشاطبّي.

$=-$
بن فليح. غاية النهاية:



(r) أبو العباس، الرملي، مشهور، أُحذ مماعأ عن قالون؛ وله عنه نستخ، انغرد عن قالون بضم الياء وفتح الجيـم من
 (8) هو أبو نشيط.
 وروى عن مالك بن أنس رممه الله، قرأ عليه الفضل بن داود وغيره. غاية النهاية: r 1 با


 () التلنحيص: 79 § (9) الكامل: ق:
 المذف.

وقطع ين "الكاين" له بالحذف، و كذلك في "التذكرة" و"اللنوان"(ك) و كذلك جــــهـهور التراقيين لغير ابن فرح عن الدوري، وقطعوا بالإثبات لابن فرح، وكذلك سبط الخياط في
 أبي عمرو سوى الإثبات. ${ }^{\text {(0) }}$ و كذلك في "المبهج" من طريق ابن فرح، وزاد فقال: في هاتين الياءين عن أبي عمــــرو الختلاف نقله أصحابه. و كذلك أطلق الخلاف عن أبي عمرو أبو عليّ ابن بليمة في "تلخيصه"(Y) والوجهان مشهوران عن أبي عمرو، والتخيير أكثر، والحذف أشهر، والله أعلم. ويف "الكامع" لابن فارس: إثباهقما في الحالين لابن شنبوذ عن قنبل.
 ابن كثير، واختلف عن قنبل عنه في الوقف: فروى الجمهور عنه حذفها فيه، وهو الذي قطع به صاحب "العنـــــوان" و"الكــــافي"

YTY :
(r) التبصرة: 7

(๕) انظر : الكفاية في الست: ق 1 1
(") انظر : الإرشاد: צّ
(י) المهج: (r•v/
(\%) تلخيص العبارات: "「

(ْ) من الآيتين ( ع و9) من سورة الفجر

و＂الهداية＂و＂التبصرة＂و＂المادي＂و＂التذكرة＂（1）وهو اختيار أبي طاهر ابن أبي هاشم، وبـه كان يأخلذ، وبه قرأ الداني على أبي الحسن ابن غلبون．
 قرأ به على فارس بن أممد وعنه أسند رواية قنبل في＂التيسير＂．

 أن ابن بعاهد（i）قطع بالإثبات له في الحالين في＂سبعته＂（ْ ${ }^{\text {（\％）}}$ وذكر في كتاب＂الياءات＂وكتاب＂المكيّين＂و كتاب＂الجامع＂عــن قنبــل اليـــاء في الوصل، وإذا وقف وقف بغير ياء، قال الداني：وهو الصحيح عن قنبل．
 أخذ، والله أعلم．
 روايتيه من غير خلاف．

وقد ورد عن ابن شنبوذ عن قنبل من طريق ابن الطبر حذفها في الحالين ومن طريـــق الهنلي حذفها وقفاً．（＾）واللذي نأخذ به هو الأول، والبّ أعلم．

$$
\begin{aligned}
& \text { YYT-YYY : التيسير (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () في (ت): 》مع أنه تطع《 وهو تحريف، وكذلك هو في المطبو ع. } \\
& \text { ( }{ }^{\circ} \text { (السبعة: } 710
\end{aligned}
$$




 عشرة ياء من المتكلم التسع حالة الوصل ورشى

 ذلك كلَّه مبيّنا مفصّاًلا إن شاء اله، وبالهُ التوفيق.

## تنبيهات

 عذوناً، غتالفاً فيه مذكور فين هذا الباب وهي:





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في المطبو ع (عيد) بسقوط الواو، وهو تحريف. } \\
& \text { (r) في الططبوع: (ونذير) وهو تعريف وخطأ. } \\
& \text { (r) ( } 10 \cdot \text { ( }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { () ( ) من الآية ( } \\
& \text { ( ) ( ) من الآية (10) (100) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Ir) (IV) من الآلآية) }
\end{aligned}
$$


 . ${ }^{\circ}$ ()
 إبثامًا أيضا.








(^) ابن صبيح، أبو عمرو الملالي، راو ضابط صدوق، روى عن أبي عمرو، وشبل بن عباد وغيرهما، روى عنه خلف بن هشام وغيره، قال البخاري: مات في رمضان سنة Y.V Y Y
(9) في المطبر ع: „وقفت على " وهو تحريف.
(•) (• المطبوع: (وصلت نقلت) وهو تحريف.







أن يكون هنا الحرف رأس آية.







 والهّ تعال أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في الطبرع: (أبو الدأي) وهو غريف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جامع البيان: ك/ ت: } 10 \text { 10 }
\end{aligned}
$$

الثالث: ليس إئبات هذه الياءات في الحالين، أو في حال الوصل مـا يعل مخالفاً للرســــم خحالاً يدخل به في حكم الشذوذ لـا بيَّاه فين الر كن الرسمي أول الكتاب(1)، والله تعـــــــلى

باب: بيان إفر اد اللقراءات وجمعها.
 الصفراوي في "إعلانه" ولم يأت بطائل، وهو باب عظيم الفائدة، كثير النفع، جليل المططر، بل هو ثرة ما تقدّم يُ أبواب هذا الكتاب من الأصول، ونتيجة تلك المقدمات والفصول.

 بيث إفم يقرعون الرواية الواحدة على الشيخ الواحد عدة ختمات لا ينتقلون إلم غير ها. ولقد قرأ الأستاذ أبو الحسنن عليّ بن عبد الغي الحصري القيرواذي القراءات السبع على شيخه ألبي بكر القصري تسعين ختمة، كلّما ختم ختمةً قرأ غيرها حتى أكمل ذلك في ملّة عشر سنين، حسبما أشار إليه بقوله في >قصيدته>: وأذكر أشيانحي الذين قرأتـــها ** عليهـم فأبدأ بالإمهـام أبي بــكر قرأت عليه السبع تسعين ختمة** بدأت ابن عشر



فأبى علّي.

(r) في (س) و(ظ): »الاستيعاب《 وبدون كلمة (رواياته)




 العدّة من الروايات، والكئير من القراءات؛ كلّ ختمة برواية، لا يمّمعون رواية إلم غير ها













（1）في（ت）：》عن＜وهو تحريف، و كذا في المطبوع．
（r）في المطبوع：（الشعير）بدون ياء النسبة، وهو تحريف．


《وه
（י）كذا في（س）، وفي البقية：»لكن الذي．．．العمل هو الأخذل．．．＜وينبه على أن كلمة（العمل）سقطت من（ظ）《oدحا


 ,للتشرة كذلك.

 البغادي رمهمم الله تعالى، وكذلك سائر من أدر كنامث من أصحابها.








 كثير فتط. نعم: كانوا إذا رأوا شخصصأ قد أفرد وجمع على شيخ معتبر، وأجيز وتـــّهلّ؛ وأراد أن

(r) في المطبوع: (يقرأرا) رهو غيريف.

(م) فِ الططوع: (مَمع) تَريف.
 وصل إلى حدّ المعرفة والإتقان، كما وصل الأستاذ أبو العزّ القلانسي إلى الإمام أبي القاسم الهنلي حين دخحل بغداد فقر أ عليه مضمن كتابه "الكامل" ين ختمة واحلدة. ولـــما دخحل الكمال ابن فارس الدمشقي مصر، وقصده قرّاء أهلها لانفـــــراده بعلــو
 رواه عن الكندي من الكتب.
 الإسكندري ها .مضمن "التيسير" و"الشاطبية" في ختمة.
ورحل الشيخ بـىم الدين ابن مؤمن إلى مصر هن العراق، فقر أ على الشيخ تقي الدين الصائغ .مضمن عدة كتب جمعاً.
 .كمنمن "التيسير " و "الشاطبية" و "العنوان".

ورحل بعله شيخنا أبو المعالى ابن اللبان فقرأ ختمة جمعا للثمانية بمضمن "عقد اللآلي" وغيرها على أبي حيّان.
وأولّ ما قَرأت أنا على ابن اللبان قرأت عليه ختمة جهعاً .كضمّن عشرة كتب. ولـــمّا رحلت أولاً إلى الديار المصرية قرأت جمعاً بالقراءات الاتين عشر عضضمّن عـــدّة
 مضمن "الشاطبية " و"التيسير" و"العنوان". ثُّ رحلت ثانياً وقرأت على الشيخين المذكورين جمعاً للعشرة بمضمّن عـــــلـة كتـــبـ،
 يُر اعى فيه أحيانا معنى الإحاطة. علمأ بأن في (س) أنهه بدرن الباء.

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : أساس البلاغة والتا جر (علم) } \\
& \text { (r) في المطبوع: (ابن الهائغ) وهو تحريف. } \\
& \text { (r) في المطبوع: (جميعأ) وهو تحريف. }
\end{aligned}
$$

وزدت في جهعي على البغدادي فقرأت لابن محيصن، والأعمش، والـدسن البصري فــــهـهـ طريقة القوم رحمهـم الله، وهنا دأهمم． و كانوا أيضاً في الصدر الأول لا يزيدون القارئ على عشر آيات، ولو كان مَن كان، لا يتجاوزون ذلك، وإلى ذلك أشار الأستاذ أبو مزاحم الخاقالي حيث قال في 〉قصيدتــــهـ اليَ نظمها في＞التجويده، وهو أوّل من تكلم فيه فيما أحسب： و حككمك بالتحقيق إن كانت آخذاً＊＊على أحد ألاّ تزيد على عَشْرِ（1）
 و كثيراُ، إلا أن الذي استقرّ عليه عمل كثير من الشيوخ هو：الأخلذ في الإفراد（r）بيزء مــنـ أجز اء مائة وعشرين، وين المجم بجزء من أجزاء مائتين وأربعين． وروينا الأوّل عن بعض المتقدّمين：أخحبرين عمر بن الحسن بقراءتي عليه ظاهر دمشــق، عن الخطيب أبي العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي أخبرنا الحسين بن أبي الحسن الطّيـــيـي، أنبأ أبو بكر عبد الله بن منصور، أنبأ أبو العزّ الواسطي قال：قرأت هـا؛ يعــــين قـــراءة أبي جعفر، على الشيخ أبي عليّ（ז）وأخبرخي أنه قرأ هـا على أبي علي الحسين بن علي بن عبيــد


(י) قصيدتان في التجويد: بY، البيت رقم (YV)
(r) في المطبوع: (الأفراد) بفتح الممزة، وهو تريف.
(「) هو غلام الهراس.
 يعرفون، صنف في القراءات كتاباً حافلأ．تويُ سنة عاع هــــ، الرُّهاوي：بضم الراء، نسبة إلى رُهاء، بلدة بــين


ورحل وحال في البلاد. توذي سنة rar هــ غاية النهاية: 1/1 •
 عن الفضل بن شاذان، وروى القراءة عنه عرضأ أتمد بن عحمد بن المسن الأصبهاني．فلعله هو المراد، ويكـــون



أممد بن يزيد اللمواني.


واستل بأنّ ابن مسعود

(r).

والذي قاله واضح، فعله كثير من سلفنا، واعتمل عليه كثير من أدر كنا من أئمتنا.



 للشيخ: هل رأيت أحدأً يقرأه هذه القراءة ؟ فقال: لا تقّل هكذا، قل: هل رأيت شــــــــيخاً يسّ



 (8) في المطبو ع: (شهاب الدين) وهو تَريف.
() في (ك): 》شريفة《، وهو تصحيف، وكذا ثاء في المطبوع.




ولــمّا رحل ابن مؤمن إلى الصائغ قرأ عليه القراءات جمعاً بعدّة كتـب في سبعة عشــــر
يومأ．
وقرأ عليّ شخص（＂）ختمة لابن كثير من روايتيه في أربعة أيام، وللكسائي كذلــك في
سبعة أيام．

بالجمع إلى سورة 〉الحجر〈على شيخنا ابن الصائغ، فابتدأت عليه من أول 〉الحجر؛ يـــــوم
〉الو اقعة＜فقرأته عليه في بعلس واحد．
وأعظم ما بلغين يـ ذلك قصّة الشيخ مكين الدين عبد الله بـــن منصـــور، المعــروف
بالأسمر، مع الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمل بن وثيق الإشبيلي وهي：

 مكين اللين الأسمر دخل يوماً إلى الجلامع الجيوشي بالإسكنلرية، فو جل شخصاً واقفــــــاً، وهو ينظر إلى أبواب ابلحامع، فوقع في نفس المكين الأسمر أنه رجل صاح، وأنه يعزم علــى

 جئت من الغرب إلا بسببك لأقرئك القراءات．
 طلو ع الفجر إذا به يقول
（1）ذكر المؤلف ذلك في جامع أسانيده، و لم يصر حباسم هنا الشخصص، ولكين وجدت في حاشية بكر الجوامع بعد أن نقل قول المولف هذا：هذا الشخصص هو الشيخ الإمام المقرئ الكاتب شمس الدين عمدل بن إسماعيل الـلــــي؛



 إفراد القراءات التي يقصد معرفتها قراءة قراءة على ما تقدّمّ .



 وإن لم يكسن عطفه رجع إلى موضع ابتدأ حتى يستوعب الأوجه كلّها، من غير إلها إهمال، ولا ولا



 التر كيب في القراءات، وسأوضّح لك ذلك كلّه إيضاحاً لا يكتاج معه إلى زيادة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونه.
فاعلم أن الحلاف: إمّا أن يكون للقارئ؛ وهو أحد الأئمة العشرة ونخوهم، أو للراوي






$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في (س): »من أحرف« ولعله سبق قلم. }
\end{aligned}
$$

فنقول مثلا: إثبـات البسملة بين السورتين قراءة ابن كئير، وقراءة عـــــاصمى، وقـــراءة الكسائي،وقراءة أبي جعفر، ورواية قالون عن نافع، وطريق الأصبهاني عن ورُش، وطريــق صاحب "المادي" عن أبي عمرو وطريق صاحب "العنوان" عن ابن عامر، وطريق صـلاحب "التذكرة" عن يعقوب، وطريق صاحب "التصرة"عن الأزرق عن ورش. ونقول: الوصل بين السورتين؛ قراءة همزة وطريق صاحب "المستنير" عــــن خلــــنـ، وطريق صاحب "العنوان" عن أبي عمرو، وطريق صاحب "المداية" عن ابــــنـن (1) عــــــر، وطريق صاحب "الغاية" عن يعقوب، وطريق صاحب "العنوان" عن الأزرق عــــن ورش، والسكت بينهما: طريق صاحب "الإرشاد" عن خلف، وطريق صاحب "التبصرة" عن أبي عمرو، وطريق صاحي "التلخيص" عن ابن عامر، وطريق صاحب "الإرشاد" عن يعقوب، وطريق صاحب "التذكرة" عن الأزرق عن ورش.
ونقول: لك في >البسملة، بين السورتين لمن بسمل ثـلاثة أوجـــــه، ولا نتــــل ـــــاثلا قراءات، ولا ثلاث روايات، ولا ثلاث طرق.
 (الرحيم ملك ثلاذة أوجه، ولا نقل في شيء من هذا روايات ولا قراءات ولا طرق. كما نتول لكل من أبي عمرو، وابن عامر، ويعقوب، والأزرق بين السورتين ثـــــالات

وقد يطلق على الطرق وغيرها أو جه أيضأ على سبيل العدد، لا على سبيل التخيير. إذا علمت ذلك: فاعلم أن الفرق بين الـلالافين.: أنّ خلاف القراءات والروايات والطرق خحلاف نص ورواية، فلو أنحلّ القارئ بشــيء

منه كان نقصاً في الرواية، فهو وضده واجب في إكمال الرواية. وخلاف الأوجه ليس كذلك، إذ هو على سبيل التخيير، فبأي وجه أتى القبارئ أجـزأ في تلك الرواية، ولا يكون إخلالاً بشيء منها، فهو وضده جحائز في القراءة؛ من حيــث إن
(') (ابن): سقطت من المطبوع.
 شيو خنا في التنبيه >الثالك، من الفصل السابع آنخر باب >البسملة،)، وذكرنـــــا الســـبـبـ في
 فإنه تنبيه مهمّ، يندفع به كثير من الإشكالات، وترتنع به شبه التر كيب والاحتمــلاتلات (1)، والله أعلم.

## فصل

للشيو خ في كيفيّة الأنخذ بالممع مذهبان:
أحدهما: المِع بالحرف: وهو أن يشر ع القارئ فيّ القراءة، فإذا مرّ بكلمة فيــــهـا
 كانت كما يسوغ الوقف عليه؛ وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور، وإلاّ وصلها بآنر وجه انتهى عليه حتى ينتهي إلى وقف فيقف. و إن كان الخلف مكا يتعلق بكلمتين كمدّ المنفصل، والسكت على ذي كلمتين، وقـف
 وهذا مذهب المصريين، وهو أوثق في استيفاء أو جهه الملافلاف، وأســـــهـ فـ في الأخــــ،
رأخفـ"(r) ولكنه يخر ج عن رونق(r) القراءة، وحسن أداء التلاوة.

 بعده إن لم يكن دخل خحلفه فيما قبله، ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليــ،
$\qquad$


$$
\begin{aligned}
& \text { () (إذ) سقطت من الططبوع. }
\end{aligned}
$$

ثمّ يّ يفّل ذلك بقارئ قارئ حتى ينتهي الملف، ويبتدئ بما بعل ذلك الوقف علـــــى هـــــا
.
 زماناً، وأجود إمكاناً، وبه قرأت على عامّة من قرأت عليه؛ مصراً وشأماً، وبه آنحل.
 بالقارىئ وأنظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له، فإذا وصلت إلى كلمة بين القارئين


حتى ينتهي الخلاوف.
ولا دنحلت (إلى الديار المصرية، ورأيت الناس يجمعون بالحرف كما قدمـــــــت أولاً، فكنت أبمع على هذه الطريقة بالوقف، وأسبق الجامعين بالحرف؛ مع مراعاة حسن الأداء، و وجال القُراءة، وسأوضّح ذلك كله بأمثلة يظهر لك منها المقهود إن شاء الله تعــــــلى، (ع) والله تعالى الموفق. و كان بعض الناس يختار المحمع بالآية، فيشر ع في الآية حتى ينتـــهـي إلى آخرهــــا، ثَّ يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهي الحذالف، فكأنّهم قصدوا بذلك فَصْلَ كلّ آية على حلى حــــا عا فيها من الحلافف، ليكون أسلم من التر كيب، وأبعل من التخليط، ولا يخلّصهمم ذلك، إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء .ما بعده، فكان الذي اخترناه هـــو
(1) بالسين المهملة، من (السلاد)

بِيض الو جوه كريعة أحساكم *** شُمَ الأنوف من الطَّراز الأَوْل
ويطلق الطرأز على الميئة والنمط، والموضع الذي تنسج فيه الثياب الميدة.
والمُذَّبَ من تولمم: ذهّبت الشيء فهو مذهّب، إذا طليته بالذهب وعبارة المؤلف:(طرازأ مذهباً) تشبيه حيث شبه؛ قوله بالثّوب المطرز المموه بالذهب، ويلاحظ ابلُناس التام بين:

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

() (إن شُاء الله تعالم): سقطت من المطبرع.

 كيفية الممع بالحرف وشروطه ث ع الل:
على الممع باللرف اعتماد شيو *نا ** فلم أر منهم من رأى عنه معدلا




 كان مذهب أبي عمرو، يعني الداني.







 قال: هذه الشروط السبعة قد ذكر كـر ت هنا:


(') تصحفت في المطبي ع إلى: (الطباخ) بالناء المعجمة، وتقدمت ترجمته
فهنا وما أشبهه هو الشرط الأول.





 (V) و كا





 كيبوز قطع المضاف من المضاف إليه فلا، وهنا هو الشرط الخامس.

| (1) من الآية (YA) سبأ |
| :---: |
| (\%) من الآية ( 0 ( ) الإسراء |
| (\%) من الآية (\%) |
|  |
| (\%) (\%) |
| (\%) من الآية ( 11 ) التوبة |
| ") |
| (^) من الآية ( |

وأمّا تمام الُلُلف إلى آلخره فلا يبوز عندهم إذا قرأ لقارئ（1）مَ قــرأ بعــــده للقـــارئ
 ذلك ما نقص من قراءة القارئ الأول، حذرأ من أن يقرأ أول الآية لقارىئ وآخرهها لآخحــر من غير أن يقف بينهما، وهنا هو الشرط السادس． وأما الشر ط السابع：وهو أن يبدأ بورش قبل قالون، وبقنبل قبـــل الـــبزي؛ بكســــبـ ترتيبهم، فهذا أسهل الأو جه السبعة، فإن الشيو خ رضوان الله عليهم كانوا لا يكرهون هذا كما كانوا يكرهون ما قبله، فيجوز ذلك لضرورة ولغير ضرورة، والأحسن أن يبدأ بما بأ به المؤلّفون في كتههم، انتهى قول القيجاطي في هذا الباب نظماً ونثراً． وفي الشر ط الأخير نظر، و كذلك في الاقتصار على الستّة الباقية؛ إذ ليســـــــت وافيـــة بالقصد، فإنّ القصد بتَنّب ما لا يليق مْا يوهـم غير المعنى المراد، كمـا إذا وقف على قولــــــهـ

佥
وبلغي عن شيخ شيو خْنا الأستاذ بلر الدين محمد بن بصخان رحمه الله؛ و كان كتــــير
 يستو ين مراتب الملّ، فقال له：يستاهل الذي بزر（r）مثلك．
 رعاية الوقف، والابتداء، وحسن الأداء، وعدم التر كيب． وأما رعاية الترتيب والتزام تقلدم شخص بعينه أو نحو ذلك فلا يشترط، بـــل الذيــن أدر كناهـم من الأستاذين الحذّاق المستحضرين، لا يعدّون الماهر إلا من لا يلــــــتزم تقـــــيم شخص بعينه، ولكنْ من إذا وقف على و جه لقارئ ابتدأ لنلك القارئ، فإنّ ذلك أبعد من
（1）في المطبوع：》القارئه في الموضعين وهو تحريف．
（r）في（ت）وكذا المطبوع：》التدبتره، ；كلاهما تَريف وتصحيف، وكتب في حاشية（ز）：الإتيــــان بــالنوادر＜． التندير ：الككلام الغريب الـنارج عن المعتاد، انظر ：الأساس والتاج（ندر） （r）في（ز）：》أبرز《 وهو تحريف، وكذا جاء في المطبرع． البَزَر：الولد، يقال：ما أكثر بَزَرْه، أي：ولده．انظر：القاموس والتاج（بزر）

التر كيب، وأملك في الاستحضار والتلريب．
وبعضهم كان يراعي في المحمع نوعأ آخر وهو التناسب، فكان إذا ابتدأ مثلاُ بـــالقصر أتى بالمرتبة اليت فوقه، طُّ كذلك حتى ينتهي إلى آخر مراتب المدّ، وإن ابتدأ بالمدّ المشبَع أتى ．ما دونه حت ينتهي إلى القصر، وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده ب〉بين بين＞ثم المحض، وإن ابتلأ
 وكنتُ أتنوّع عمثل هذه التنوعات（1）حالة المحمع على أبي المحالي ابن اللبان؛ لأنّه كان أقوى هن لقيت استحضاراً، فكان عالناً كما أعمل، وهذه الطريق لا تسلك إلا مع من كان هـــــنه

المثابة．
أمّا هن كان ضعيفاً في الاستحضار فينبغي أن يسلك به نوع واحلد من الـــــترتيب، لا ينتقل عنه، ليكون أقرب للخاطر، وأوعى لذي الذهن الحاضر．

 باقي الرواة بأنواع من الـلاف؛؛ كالمّّ، والنقل، والترقيق، والتغليظ، فإنه يبتدأ له غالبا بالمدّ
 فيخر ج مع قَصْره في الغالب سائر القراء، إلى غير ذلك من وجــــوه الـــترجيح يظـــهـر في

الزا
وهذا الذي أختاره أنا إذا أخحذت بالترتيب، وهو النـي لم أقرأ بسواه على أحلـ مـــــن شيوخي، بالشام، ومصر، والـجاز، والإسكندرية． وعلى هنا الـلمـم إذا قدّم ورش من طريق الأزرق، يتبع بطريق الأصبهالني، ثم بقــلون،

 إلى من بعده حت يكمل مّنْ قَبْلُ．
（1）في المطبرع：（أنو＂ع．．．．التويعات）وهو تَريف． （＇）في المطبر ع：（يعقوب）




 وكان بعض الشيوخ يصبر على القارئ حتى يكمل الأوجه في زعمــــــهـ، وينتـــــلـ في القراءة إلى ما بعل، فيقول: ما فرغت.

من نفسه.


وإلا تر كه يكمع ختمة أخرى، ويغعل معه كما فعل أولاً.

الصحيح 》أن البني


 كان رسول اللّ هِ ويكون أرسخّ في حفظه وأبلغ في ذكره.

| (1) (قد) سقطت من المطبوع. |
| :---: |
| 《 |
| (r)( ) (ل) سقطت من اللطبوع. |

.
 ارفع حت تطممْن جالسا،

 الآيات، والتفريع على طرق هذا الكتاب، والله تعالى هو الموفّق للصواب.
رواية ورش: إذا قرئ له من طريق الأزرق.(r)
وإلى هنا ينتهي قسم الأصول وهو المقدار المحدد لمذه الرسالة.
(1) فِ (ت): »نذكر فرش الحروف إن شاء الله تعالى: باب فرش الخروف.."
(r) ما بين النجمتين سقط من (س)
"" (r) هنا تنتهي (س) و(ظ) و(ك) و(f) وبعدها بياض بمقدار ورقة ونصف ورقة، في جميع النسخ، وكتب في حاشـية (ز) بعد توله (رواية ورش): هذه الرواية مبيّض لما في النسخة المنقول منها هذه النسخة ، هـــــ


17 Y人

هذا ملحق انفردت به نسخة (ز) وقد وجدته منفرداً في رسالة صغيرة في مكتــــــة الــــــرم
 (رسالة في القراءة لبعض المتقدمين) وتبتدئ ب: بسم اللة الر حمن الر حيم:

 واختالاف والروايات (كذا) ثُ بيميع مذاهبهم في بعض الآيات، والتنريح على طريق هــــا
 ثَ: رواية ورش: إذا قرئ له....
وينبّه على أن هذه النسخة المكية مليئة بالتحريف والتصحيف، وقد أفردت هُ هذا مـع

 المؤلف نغسه، والها أعلم.

الأول: إنتلقى آدمه| و وذوات الياء، فيه بالتر كيب ستة أو جه، يصح من طريق "الشاطبية" أربعة، ومن طريق
"التيسير" واحد، ومن طريق "الطيبة" و"النشر" همسة، وهي:
1- المد مع (بين بين) طريق "العنوان" و "المبیى" وأحد الأو جه في "الإعلان"
و"الشاطبية".
r- r- والمد مع (الفتح): طريق "الهادي" و"الهلاية" و"التبصرة" وأحد الأو جه في
"الإعلان" و"الشاطبية"
r- والتوسط مع (بين بين) طريق "التيسير" وبه قرأ على فارس وابن خحاقان،
وأحد أو جه "الإعالان" و"الشاطبية"
६ - والتوسط مح (الفتح) طريق ابن بليمة، والأهوازي، وأحد الأو جهه في
"الإعلان"، ويكتمل من "الشاطبية"
والقصر ثع (الفتح) طريق طاهر بن غلبون، وذكره ابن بليمة أيضا.

فهنه الأو جه الخمسة صحيحة تخرج من نصوصهم، وبقي الو جه (السادس) وهو: القصر هع (بين بين)، قال شيخنا رحمه الله: لا أعلم نصا لأحد عن الأزرق، وإن كان يكتمله كالم (الشاطبي)، ولكن لا آنحذ به، وإن كنت قرأت في ذلك ستة، فلا أقرأ إلا .ما

حققوه
وقل نظم ذلك شيخنا رحمه الله قدما في بيتين وأنسبها، ورأيت البيتين للا كنت (تبريز) مكتو بين في حاشية كتاب لبعض تلاميذته الذي استفاد منه في (الروم) فكتبتهما وذكرقما للشيتخ حين رحلت إليه بشيراز وهما هذان البيتان:
كآتى لورش افتتح بـسمل وقصــر *** وقلل هع التو سط والمل مكملا
لحرز و في التلنحص فافتح وو سطن ** وقصر مع التقليل لم يك اللملا
الثاني:
 والتو سط، وفندههما مع مله وتو سطه وهي صحيحة من طريق "الطيبة" وعتملة من "الشاطبية":

والإمالة مع توسط شاءه طريق "التيسير" وأحد أوجه "الشاطبية"
والفتح مع مل هـهـ طريق المهلوي، وأحل وجهي "المادي" و"الكافي" وعتمل من
"الشاطبية"، والفتح مع (التوسط) طريق ابن بليمة، وطاهر بن غلبون، والوجه الثاي في
"المادي" و"الكافي" ولا يصح في "التيسير" سوى التو سط هع الإمالة. والله أعلم. الثالث: وأْنئوني حرف مد: طريق ابن سفيان و "المهدوي" و"التجر يد"، وأحد الوجهين في "التبصره" و"الكافن" وأححا الأوده في "الإعلان" و"الشاطبية" والتو سط مع التسهيل: طريق "التيسير" و"تلخيص" ابن بليمة في أحل و بجهيهما، وأحل الأو جه في "الإعالان" و"الشاطبية" والمد مع التسهيل: طريق "اللنوان"، و"المبىن" والو جه الثاني في "التبصرة" و "الكافي"

والتو سط مع الياء المكسورة: طريق "التيسير" وابن بليمة في ثاني وجهيهما، وأحد
الأو جه في "الإعالن" و "الشاطبية"
والقصر مع إبدال حرف مد، يخرج من ظاهر "الإعالان"، وعتمل في "الشاطبية"، والقصر مع التسهيل طريق أبي الحسن طاهر بن غلبون في أحد الوجهين، ولابن بليمة أيضاً من "تلخيصه" وأحد أوجه "الإعلان" و"الشاطبية" والقصر مع إبدال ياء مكسورة لابن غلبون في الوجه الثاني، ولابن بلّيمة أيضاً، وأحد الأوجه في "الإعلان" و"الشاطبية"

ويبقى المد مع الياء المكسورة، والتوسط مع إبدال حرف ملّ، قال شيخنا: لا أعلمهما


من الو جهين لككن لم يعزم هليّ كعزمه في منع قصر باب (ءامين) مع الإمالة (بين يين)؛ وإي أقرئ بمما عملاُ بظاهر "الشاطبية" و"الإعلان" وإني لم أر نصّاً بامتناعهما، والله أعلم.
 المد والتوسط والقصر في الألف بعد الممزة المققة والمغيَّة بالنقل، والثلاثة واضحة عند الجمهور من القراء والمقرئين؛ لكن ههنا وجهان آخران منصوص عليهما و.عا يخفان علــى

بعض من لم يترّن في الفن وهما:
مدّ الألف الأولى التي هي بعد الممزة المققة مع قصر الألف الثانية التي بعــــــلـ المغـــيرّة
بالنقل، و كذا توسط الأولى مع قصر الثانية:

 فَنَعَهَها إِمَانُهَا
 (



r
غلبون.
を - و إمالة
الثامن:
ويصح منها ستة وهي:
1-有
"الشاطبية" و "الإعلان".
" r- والترقيق هع التوسط والإمالة؛ طريق "التيسير"، وبه قرأ على الحاقالين وأبي الفتـع،،
وفي "الشاطبية" و"الإعلان".

"الشاطبية" و"ألإعلان".

وأما الترقيق مع التوسط والفتح فمن طريق "تلخيص" ابن بليمة، وعتمل أيضاً مــــــنـ
"الشاطبية" و "الإعلان".

والتفخيم مع المد والإمالة؛ طريق "العنوان" و"ابڭبى"، ومع القصر والفتــــع؟ طريــق "التذكرة"، وبه قرأ اللالي على أبي الحسن.

ويبقى التفخيم مح التوسط، ومع الفتح والإمالة؛ قال شيخنا: فلا أعلمـــه في كتـــاب بنص، و كذا التفخيم مع القصر والإمالة.

فهلذه ستة منصوصة، ووجه متمله، والباقي مُتنع. التاسع: في ثلالة





 "التذكرة"، وقراءة اللاي على أبي الحسنن.
葠
 , (تدخرون) وفتح الموتى ؛ طريق ابن بلينة.


السادس: مد الثلاذة وترقيق المائرا
و"الكافي".
السابع: مدها وتوسط

العاشر:
ا-المد مع الإبدال؛ من "الهادي" وة"المداية" و"التجريد"، وأحد وجهي "الكافي"
ץ- بـ والتوسط مع الإبدال؛ في "التيسير" وأحد وجهي "الإعلان"، ويمتمل لمكي، وبــــ
قرأ الداني على أبي الفتح.
r
ع- والمل مع التسهيل؛ في "العنوان"، وأحد وجهي "الكافي".
0- والتوسط مع التسهيل؛ انختيار ابن بليمة، وهو في "الوجيز" للأهوازي.
 قرأ اللااي على أبي الحسن.
الحلادي عشر :
و"هي:
1

الذي، قرأنا به من "العنوان" و"المجبى"، وأحد وجهي "المادي" و"الكافن" و"الشــــــاطبية"،
ويكتمل في "التجريد".
r- توسطهما؛ من "التيسير " وابن بليمة، ومن "الشاطبية" و"الإعلان". r
"الشاطبية"، ويمتمل في "التجريد".

غلبون، وذكره ابن بليمة.
ل وأما توسط
يعلمان بنص في كتاب ولا يقرأ همها.
الثاني عشر: أومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) في الوقف بالتر كيب مـــن طريــق
الكتاب أربعة؛ وهي صحيح نصّاً:
1- ترقيقهما مع الإمالة؛ طريق "التيسير" و "الشاطبية"، وبه قرأ الدالي على أبي الفتـــح
والـناقاقي.
ب- وترقيقهما مع الفتح؛ طريـــت "الهـــادي" و"المدايـــة" و"الكــــافي" و"التبصــرة"
و"التجريد"، وابن بليمة.
r-
ع- ر و كذلك مع الفتح؛ طريق ابن غلبون، وبه قرأ عليه اللاني.
الثالث عشر: التقوى ذلك خير ذلك من آيات ؛ فيها بكسب التر كيب أربعة وعشرون و.جهاً وهـــــي ثلاثة آدم آ تفخيم
بل نقول: فيها ستة وثلاتون وجهاً وهي: ثلاثة
 وهي:


و"الإعلان"، و كذلك مع الفتح والترقيق في "المادي" و"الكاين" و"المدايــــة" و"التبصـــرة"
و"التجريد"، والو جه الأخير في "الشاطبية" و"الإعلان".
وتوسط الثلاذة مع القصر والإمالة والترقيق من "الشاطبية" و"التيسير"، وقراءة الــــداني
على أبي الخسن والخاقاني.
وقصر الثلالة مع قصر الواو، والفتح والرتقيق؛ من "تلخيص" ابن بليمة، وأحد الأوجه
في "الشاطبية".
وقصر الثلاثة مع قصر الواو والفتح والتفخيم؟ طريق "التذكرة"، وبه قرأ الداذي علــــى
أبي الحسن ابن غلبون؛ فهذه أوجه.
وي大وز ستة أخرى وهي: مد الأوليين مع قصر الواو، وقصر

الأخيرين، فهذه عشرة أوجه.
الحلادي عشر توسطهما؛ طريق الدالي، وهما توسط الجميع مع الإمالة، وتوسط الثلالـــة
الأول مع قصر غمن آيات الله تلغير السبب، واللّ أعلم.
 الإمالة مع مد اششيء؟؛ طريق "العنوان" و"البجتى"، ومن "الشاطبية". والفتح مع مد

ومتتمل في "التجريد".
والإمالة مع توسط
 الأوجه: إبدال الواو مع الإمالة؛ أحد وجهي "الشاطبية" و"التيسير"، وبه قرأ الداذي على أبي الفتح والـحاقاني.
والإبدال مع الفتح؛ أحل و جهي "الكافي" و"تلخيص" ابن بليمة و"التذكرة"، وبه قــرأ الدايي على أبي الحسن ابن غلبون.
والتسهيل مع الفتح؛ طريق المهدوي وابن ســـفيان، والوجـــه الــــاني، في "الكـــافي"
و"التلخيص" و"التذكرة"، وبه قرأ الداني على أبي الحسن أيضاً، ويف "الشباطبية".

والتسهيل مع الإمالة في "الشاطبية"، وظاهر من "التيسير"، وطريق "العنوان" وشـــيخه
الطرسوسي.
 التر كيب ثُانية عشر و.جهاً، يصح كنها اثنا عشر وجهانا وهي:

 , "الكافي" و "الناطبية" بالنسبة إلى وملّ الآنحرة: وقصر توسط الآخرة ولا وفتح الأعلى الحتمال "الشاطبية" و"التبصرة" ومذهب الأهوازي، وتوسط الآنخـرة وقصر السَّوء夫 وتقليل والأعلى وقصر والسَّوء) وفتح والأعلى (السِّ "التذكرة" و "التلخيص".
ويكوز في مد الآخرة| وتوسطهما لمن له ذلك قصرها أيضاً عملاً بتغيّر السبب كمـــا
تقدم في نظائرهما.

يصح منها ستة بالا كلام، واثنان بالاحتمال:
ملّ


 كثيرأهُ مطلمَأ، المكّي في أحد الوجهين، و كذا عن الداني.
 وتفخيم

وترقيق الكثيرا
الثامن عشر: الطلاق مرتان) إلى


منها ثانية وهي:



(آتيتموهن وت وتو



亩

التاسع عشر:


تغليظ
و و ظلم ومد بالنسبة إلى الظاء،، وتغليظهما مع توسط آيات من "التيسير" و"الشاطبية" و"التلخيص" وتغليظهما مع قصر
 مع التوسط قراءة مكي على أبي الطيب، ومثله لكن مع قصر آيات) في "التذكرة".
 "الكافي" بالنسبة إلى الظاء.
 وتر كه في


 ثلاثة أوجهه بلا شبهة وهن":

 وجهي "إإعلان".
وأما ترك النقل مع المدّ فإنّ كان في "التجريد" و"الإعلان" فيصح، وإلا فالهُ أهلم، و لم يكن الكتابان عندي حت أتنشى.

 والتصر، يصيري أربعة، ويصح الجميع: أما التسهيل مع المد فمن "إلإعلان"، ومع القصر طريت البمهور مر من المشار ورة والغغاربة،

الثاني والعشرون:
التر كيب أربعة، فيصح منها ثلالثة بلا شكك:
الأول: التصر مع الإبدال؛ طريت المذلي والجمهور، وأحد الوجهين من "المهعج". الثاين: القصر مع التحقيق؛ الوجه الآنر من "المبهع". الثالت: المّّ مع الإبدال، طريق "التجريد"




 نشيط، وين "الشاطبية".

واللدّ مع السكون والإدغام طريت صاحب "المداية". لأي نشيط، وانتيار "التبهــــــرة" ومن "التيسير" و"الشاطبية" وقراءة الداني على أبي الـسن.



 طريت أبي نشيط.
الرابع والعشرون: (اقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين) فيــهـا هـــن طريــن
الكتاب ثانية أوجه:
الأول: الصلة مع الفتح والتصر، وهو قراءة الداين على أيي الفتح من طريق أبي نشيط، وهو فِ "الشاطبية" و"التيسير".
الثاني: الصلة مح (بين بين) والقصر، وذلك من من طريق الملواني، وقراءة الداني على أبي الفتح عن السامرّي، وهو في "المداية" و"تلخيص" ابن بليمة. الثالث: مع الفتح والمدّ وهو فِّ "الكامل" للحلوانية.
 و"التبررة" لمكي، وييوز من "الشاطبية"، وهو أيضاً للحلوالي في "البهج".

 و"التصرة" و"الكاني" و"المهجه".
السادس: الإسكان مع الفتح والمدّ وهو لأبي نشيط منّ "الكامل".

 أيضاً لأبي نشيط من كتاب "الكاين" لابن شريح، فيصح مني من "الشاطبية".
 مع زيادة وجه إبقاء النّة عند اللام، وبذلا الاعتبار يقتضي أن يكون فيها ستّة عشر وجهاًا،

لكن يسقط الغنة مع وجود (بين يين) ومع الفتــح مــن طريــق المغاربـــة.ك"التيســير" و"الشاطبية".

ث夫انية أوجه صسيحة:
المدّ مع إدغام و كذا في "غاية" أبي العلاء، وفي "التبصرة" و"الشاطبية" لأبي نشيط، والمدّ مـــــع الإلدغـــام والإسكان في "الكافي" و"المادي" لأبي نشيط و"المادي" واختيار "التبصرة" وبه قرأ ألـــالي على أبي الحسن من جميع طرقه.

 الإدغام والسكون من "العنوان" و"التيسير" و"الشاطبية" و"المستنير" لأبي نشيط، وقــــــــــاءة اللاني على أبي الفتح من طريق عبد الله بن الحسين.
 قرلءة الدابي على أبي الفتح، و كذلك مع السكون؛ طريق "المستنير" للحلواني. السادس والعشرون: أربعة وهي صحيحة:
الصلة وإظهار (ار كب معنا الحافظ أبو العلاء للحلوايني، والصلة مع الإدغام صــاحب "المداية" للحلواين، وصاحب "التبرة" لأبي نشيط، في وجه، وقراءة الدايج على أبي الفتح من طريق أبي نشيط، والسكون مع الإظهار في "الإرشاد" وبه قرأ اللاني على أبي الفتح من طريق عبد الله بن الحسين، والسكون مع الإدغام من "التبصرة" و"العــــــوان" و"اللكــافـي" و"التذكرة" وبه ترأ اللاين على أبي الحسن، والكل عتمل في "الشاطبية". السابع والعشرون: ضرب ثلاثة وهي أحوال ميم المَع من حالي "الهادي" و"التصرة" و"التيسير" و"الشاطبية" و كذلك من طريق أبي نشيط. والصلة مع القضر والممز؛ صاحب "المداية" للحلواين، وقراءة الداين على أبي الفتح من

الطريقين عن قراءته على عبد الباقي وعلى عبل اللهُ بن الحسين من طريق الملــــــوالي إلا أن الدااني نسب أبا الفتح إلى الوهن وقال: طريق الحلواني هو الإبدال والصلـــــــة مــــع الـــــ،
 كلحلواين، تّ وّ كمل بعون الله.

## الحاتمة

قبل أنهي هذا البحث أرى أنـه مـن المستحشن تقييـد بعض النقـاط الـيت تراءت لِّ
خلال كتابته، وألخع مذه النقاط كالتالي:

واللنويين تعديل تواعدهم اليَ تَعَّوها حتى تتفق مع منهجه.

 فضلاُ عن تلحينها والطكن فيْها.
६-إن القـراءات الثـلات التممـة للعشـرة، قراءات متواترة تواتـر القـراءات السـبعة







 وآخر دعواي أن الممد للّه رب العالين.

النهاهس

## فهرس الآيات القر آنية

| موقعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القو آنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| rys | الفاتحة | $r$ | مالك يوم الدين |
| V91 | الفاتحة | $\varepsilon$ | إياك نعبل وإياك نستعين |
| r79 | الفاتحة | － | الصراط |
| V9V | البقرة | r－1 | الم ذلك الكتاب |
| $\wedge \cdots$ | البقرة | $r$ | الذين يؤمنون بالغيب |
| V91 | البقرة | $r$ | ما رزقناهـم |
| V91 | البقرة | $\varepsilon$ | وأولثك هـم المفلحون |
| 人v9 | البقرة | － | عليهم ءأنذرهم |
| $\wedge \vee 9$ | البقرة | V | على قلوهم－ |
| $v 99$ | البقرة | 1. | \＄ |
| V99 | البقرة | 17 | ألا إفهم ．．． |
| $1 \cdot Y \Sigma$ | البقرة | $1 \varepsilon$ |  |
| 人9ะ | البقرة | $r$. | لذهب بسمعهم |
| V90 | البقرة | Y | يا أيها الناس اعبدو ربكم |
| AIr | البقرة | rr | واللسماء بناء |
| 〔ヘไ | البقرة | Yo | وهم فيها خاللدن |
| A． 1 | البقرة | Y7 | إن الله لا يستحي أن |
| 9.1 | البقرة | $\Gamma \cdot$ | ，نكن نسبح بكمك．． |
| $9 r 9$ | البقرة | $r$ ． | ك́ك قال．． |
| $1 \cdot r 0$ | البقرة | r1 | هؤ لاء إن كنتم．．． |
| $9 r^{\prime}$ | البقرة | roo | ．．． |
| r＾0 | البقرة | $r V$ | فتلقى آدم．．．． |
| 897 | ｜البقرة | $\varepsilon V$ | يا بي إسرائيل اذكروا نعميّ．．． |


| مو قعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9.1 | البقرة | $\varepsilon 9$ | ويستحيون نساءكم．．．． |
| ryr | البقرة | $0 \varepsilon$ | إلى بارئكم．．． |
| $9 r$ r | البقرة | 00 | لن نؤهن لك حت نرى الله جهرة．． |
| ryr | البقرة | 7V | إن الله يأمركم．．． |
| $1 \cdots 1$ | البقرة | VI | قالوا الآن جئت بالحق ．．． |
| 9ミr | البقرة | $V 9$ | يكتبون الكتاب بأيديهم．．．． |
| $v 99$ | اللبقرة | $9 r$ | وأشربوا في قلوهـم العجل．．． |
| r70 | البقرة | 117 |  |
| $N \cdot r$ | البقرة | Ir． | باءك من العلم مالك．．．．．．． |
| V91 | البقرة | $1 r 0$ | مثابة للناس وأمناً．．．．．．． |
| V91 | البقرة | 1ro | من مقام إبراهيم مصلى．．．．．．． |
| V99 | البقرة | $1 Y V$ | ر．．．．．． |
| qrr | البقرة | 1YA | مسلمَيْنِ لكِ．．．．．． |
| 9rr | البقرة | 174 | ونكن له مسلمون |
| qrr | البقرة | 1rN | ونحن له عابلون． |
| $\wedge \cdots$ | البقرة | 149 | ونحن له بخلصون． |
| $\wedge \cdots$ | البقرة | $1 \varepsilon$. | أم تقولون إن إبراهيم．．．．．．．．． |
| $\wedge \cdot \varepsilon$ | اللبقرة | 101 | فمن حج البيت أو اعتمر．．．．．．．． |
| 人N1 | البقرة | 109 | يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون．．．．．．．． |
| 1Y07 | البقرة | 177 | ｜إذ تبرأ الذين．．．．．．．． |
| $\wedge \wedge \cdot$ | البقرة | 177 | هـم الأسباب． |
| 人1． | البقرة | 17 V | ．．．． |
| 9\＆r | البقرة | 1vo | ｜والحذاب بالمغفرة．．．．．．． |
| 人9を | البقرة | 187 | ．．．．．．．． |


| موقعها من الرسالة | السورة | رقّم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 190 | البقرة | 110 | شهر رمضان |
| 9rr | البقرة | $1 \wedge V$ | في المساجل تلك．．．．．．． |
| 190 | البقرة | 191 | حيث ثقفتموهم．．．．．．． |
| 941 | البقرة | $19 \varepsilon$ | الشهر الحرام بالشهر الحرام．．．．．．．． |
| 人9r | البقرة | r．． | فإذا قضيتم مناسك\％．．．．．．．． |
| 191 | البقرة | Y．． | أو أشلّ ذكراً．．．．．．． |
| 人． 7 | البقرة | YIr | زيِّن للنين كفروا |
| 10\＆r | البقرة | r19 | ويسألونك ما ذا ينفقون قل العفو．．． |
| IrV7 | البقرة | Yri | وومن يفعل ذلك فقد |
| 941 | البقرة | rro | لا جناح عليكم．．．．．．．．． |
| 190 | البقرة | rro | $\cdots \cdots \tau^{\text {ح }}$－الن．．． |
| $\Lambda \cdot V$ | البقرة |  | إلى المإلا بن بي إسرائيل．．．．．．． |
| 19r | البقرة | $r$ VV | و لم يؤت سعة．．．．．．．． |
| r49 | البقرة | Y\＆V | وزاده بسطة．．．．．．．．． |
| $90 Y$ | البقرة | $r$ ¢ |  |
| $9 \cdot 1$ | البقرة | $Y$ ¢ 9 | فلما جاوزه هو والذين آمنوا |
| 971 | البقرة | $r$ ¢ 9 | اليوم بكالوت．．．．．．． |
| grr | البقرة | YO1 | gقو وقل داود جالوت．．．．．．．．． |
| $1 \cdot 7$ | البقرة | ror | تلك الرسل فضلنا بعضهم．．．．．．．． |
| $9 \cdot 7$ | البقرة | YO\＆ | من قبل أن يألي يوم．．．．．．． |
| 197 | البقرة | YOO | يشفع عنله إلا |
| 人． 1 | البقرة | ron | فبهت الذي كفر．．．．．．． |
| 10.7 | اللبقة | roq |  |
| $\varepsilon .0$ | ｜البقرة | roq | كيف نششزهها．．．．．．． |


| مو قعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القر آنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\varepsilon \cdot 1$ | البقرة | YY1 | أنبت سبع سنابل．．．．．．． |
| 人7E | البقرة | rus | الشيطلان يعدكم ．．． |
| 10.1 | البقرة | r99 | يؤتي الحكمة．．．．．．．． |
| $1 \leqslant 97$ | البقرة | r79 | ومن يؤت الحكمة．．．．．．．． |
| 1179 | البقرة | rAr | فليؤ الذي اؤكن．．．．．．．．． |
| 人．． | البقرة | r 人̇ | يكاسبكم به الله فيغفر．．．．．．． |
| V9V | آل عمرن | V | و و |
| 919 | Tآل | $1 \Sigma$ | والهرث ذلك．．．．．．． |
| 9.1 | آل عمرن | 11 | هو والملائكة |
| r7A | آل عمرن | Y7 | مالك الملك．．．．．．． |
| rNo | آل عمرن | rV | ，．．．．．．．． |
| N9r | آل عمرن | 10 | ومن يبتغ غير الإسلام．．．．．．．． |
| $11 \leqslant 1$ | آل عمرن | 91 | ملء الأرض．．．．．．．． |
| 1ヶ｜を | آل عمرن | I．r | حق تقاته |
| 9 Yo | آل عمرن | $1 \cdot \wedge$ | وما الله يريد ظلماً．．．．．．． |
| $9 r$. | آل عمرن | 11 V | كمثل ريح．．．．．．．． |
| r77 | آل عمرن | Mr | وسارعوا إلى مغفرة．．．．．．． |
| へ人1 | آل عمرن | 149 | وأنتم الأعلون．．．．．．．． |
| MrIT | آل عمرن | $1 \varepsilon \mu$ | أفإين مات．．．．．．． |
| IrV7 | آل عمران | 1\＆0 | ومن يرد ثواب ．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| $9 \varepsilon$. | آل عمران | 101 | الرعب ما |
| ryo | آل عمران | $1 \wedge \varepsilon$ | ， |
| 971 | آل عمران | 110 | فمن زحزح عن النار．．．．．．．． |
| 190 | آل عمران | 19\＆－19r | مع الأبرار ربنا．．．．．．． |


| موقعها من الر سالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القوآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| \＆07 | آل عمران | 190 | فاستجاب لـم ر．م．．．．．．．． |
| ケ72 | النساء | 1 | به والأرحام |
| $\wedge \cdot 1$ | النساء | 11 | واحدلة فلها النصف．．．．．．．． |
| 10\＆1 | النساء | $1 \wedge$ | وليست التوبة．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| NTr | النساء | rr | حرمت عليكم أمهاتكم．．．．．．． |
| 9\＆r | shuil | $r 7$ | والصLاحب بالجنب．．．． |
| \＆11 | النساء | $\varepsilon \mu$ | أو لـــمستم النساء |
| 917 | النساء | Irrgov | وعملوا الصالحات سندخلهم．．．．．．．．． |
| $1 r 79$ | النساء | $\vee \varepsilon$ | أو يغلب فسوف．．．．．．． |
| $\wedge \wedge$ ． | النساء | $\vee \vee$ | عليهـم القتال．．．．．．． |
| 1011 | النساء | V＾ | فمال هؤلاء القوم．．．．．．．． |
| 919 | النساء | 11 | بيّت طائفة |
| 人7ミ | النساء | $\wedge \vee$ | إله لا إلــــه إلا هو ．．． |
| 919 | النساء | 9 V | توفاهم الملائكة ظالمي．．．．．．．． |
| 人9r | slun | $1 \cdot r$ | ．．．．．．．．． |
| 人7ร | shin | 111 | ل．．．．．．．لهنه |
| $1 \leqslant 9 V$ | النسا | $1 \leqslant 7$ | وسوف يؤ الله．．．．．．． |
| grr | النساء | $1 ヶ \varepsilon$ | يريد ثواب．．．．． |
| $9 r$. | النساء | 107 | ．．．．．． |
| $9 r$. | shil | ｜VIgloV | المسيح عيسى بن مرئ．．．．．．． |
| 941 | المائلدة | $r$ | وا وا ذبح على النصب．．．．．．．． |
| $1 \leqslant 9 V$ | المائدة | $r$ |  |
| 人ミV | المائلدة | 7 | إذا قمتم ！إلى الصاهة．．．．．．． |
| rır | المائلدة | rr | ．．．．．．．نال |


| موقعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\wedge 1 \varepsilon$ | المائلدة | Y7 | مكرمة عليهم........ |
| 1r.1 | المائلدة | rq | ووذلك جزاء....... |
| へ1を | المائلدة | rr | من أجل ذلك........ |
| 1r.1 | المائدة | $r \mu$ | إنا جزاء ....... |
| $9 \times 0$ | المائلدة | $p q$ | فون تاب من بعل ظلمه........ |
| $9 \times 9$ | المائلدة | $7 \varepsilon$ | ينفق كيف |
| 1.7 | المائلدة | $V r$ | +...... |
| 9rr | !المائلدة | $9 \Sigma$ | من الصيد تناله........... |
| 190 | المائلد | $1 \cdot 7$ | الموت تحبسو |
| 1r07 | المائدة | 11. | وإذ تخلق........ |
| $V 79$ | المائلدة | 111 | إن تعذهم........ |
| $\wedge \cdot \varepsilon$ | الأنعام | $r$ | وهو الله في السماوات وفي الأرض.. |
| Ir.r | الأنعام | - | أنباء ما كانوا ...... |
| $\varepsilon 11$ | الأنعام | V | فلمسوه بأيديهمب............ |
| EOr | الأنعام | $1 \varepsilon$ | , .......... |
| 1.1 | الأنعام | ry | إنا يستجيب....... |
| 97 V | الأنعام | ¢ 7 | يأتيكم به انظر........ |
| $9 r$. | الأنعام | or | بأعلم بالشاكرين. |
| $1 \sum 9 V$ | الأنعام | -V | يقص الحق........ |
| $77 \%$ | الأنعام | 7 Y | ¢ |
| 1.11 | الأنعام | VV | فلما رعا القمر........ |
| 1.11 | الأنعام | VA | فلما رعا الشمس........... |
| 1 110 | الأنعام | $\wedge$, | وقد هدانه |
| 10.7 | الأنعام | 9. | فبه\|هاهم اقتده........ |


| موقعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القر آنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1Y．． | الأنعام | 9 9 | فيكم شر كاء．．．．．．． |
| $9 \mu r$ | الأنعام | $1 \cdot 1$ | أَّى يكون له ول．．．．．．．． |
| 9.1 | الأنعام | IrV | وهو وليهr．．．．．．． |
| $\wedge \vee \wedge$ | الأنعام | $1 \leqslant 7$ | جز |
| $9 r$. | الأعراف | 19 | حيث شئتما |
| 1．Mr | الأعراف | $r$. | سوآفّما ．． |
| $1 \cdot r r$ | الأعراف | ry | سوآتكم．．． |
| 9£r | الأعراف | \＆1 |  |
| 1.19 | الأعر｜ف | \＆V | تلقاء أصحاب．．．．．．．． |
| r49 | الأعراف | 79 | وزادكم |
| 917 | الأعراف | 1r． | اللـحرة ساجلدين |
| 191 | الأعراف | $1 \Sigma Y$ | فتّمّ ميقات．．．．．．．．． |
| $9 \times 9$ | الأعراف | $1 \varepsilon r$ | إليك قال．．．．．．．． |
| 人9V | الأعر｜ف | $1 \varepsilon r$ | أفاق قال．．．．．．．．． |
| AVA | الأعر｜فرف | 1\＆入 | من |
| 979 | الأعر｜ف | 1＾入 | ق．．．．．．．．． |
| 97. | الأعر｜ف | 171 | حيث شئتم．．．．．．． |
| $11 \varepsilon r$ | الأعر｜ف | 174 | واسألهم عن القرية．．．．．．．． |
| 941 | الأعر｜ف | $17 V$ | وإذ تأذّن ربك．．．．．．．． |
| $\wedge \vee V$ | الأعر｜ف | 179 | وإن يأهمّ عرض．．．．．．．． |
| IYV7 | الأعر｜ف | 187 | يلهث ذلك．．．．．．．． |
| 191 | الأعر｜ف | 197 | إن وليي الله．．．．．． |
| $\wedge \varepsilon \wedge$ | الأعراف | 199 | ．．．．．．．．．أه |
| $\wedge \varepsilon \wedge$ | ｜الأعراف | $r \cdot$ | وإما يتزغنك．．．．．．． |


| موقهها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1£へ0 | الأنفال | V | ذات الشو كة．．．．．．． |
| 190 | الأنفال | $V$ | الشو كة تكون．．．．．．．． |
| NVV | الأنفال | 17 | ومن يوهم يو ئل．．．．．．． |
| $\wedge V \vee$ | التوبة | 1\＆ | ويخزهم وينصر كم．．．．．．．．． |
| $1 \cdots V$ | التوبة | r7 | اثنا عشر شهرأ．．．．．．． |
| 10\＆1 | التوبة | $\varepsilon$ | إلا تنصروهو．．．．．． |
| $90 \%$ | التوبة | $\varepsilon$. | فقد نصره الله．．．．．．． |
| $9 \vee 0$ | التوبة | 7. | إبا الصدقات．．．．．．． |
| 1MNO | التوبة | $9 \varepsilon$ | وسيرى الله عملكم．．．．．．．．． |
| 人9V | التوبة | 99 | ما ينفق قربات．．．．．．．． |
| r77 | التوبة | 1． | جنــــت بتري من تحتها．．．．．．．．．． |
| 9rr | التوبة | $11 \varepsilon$ | فلما تبيّن له．．．．．．． |
| 9rr | التوبة | 11 V | كاد تزيغ．．．．．．．． |
| $9 \varepsilon$. | اللوبة | $1 Y \varepsilon$ | زادته هiه．．．．．．．． |
| MTV | يونس | 12 | لننظر كيف تعملون． |
| Mr．r | يونس | 10 | من تلقاء نفسي．．．．．．． |
| $9{ }^{9} 0$ | يونس | Y | من بحل ضر اء．．．．．．．． |
| r7r | يونس | ro | لا يهلّي إلا |
| 191 | يونس | £Y | أفأنت تسمع．．．．．．．． |
| $9 r V$ | يونس | $\varepsilon \varepsilon$ | لا يظلم الناس شيئا |
| $1 \cdot 1 \Sigma$ | يونس | 01 |  |
| 人，o | يونس | 70 | ，．．．．．．．．． |
| qrr | يونس | VA | ．．．．．．． |
| ケฯร | يونس | 19 | ．．．．．．．．． |


| موقهها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 人9V | يونس | 9. | أدر كه الغرق قال．．．．．．．． |
| $1 \cdot 1 \varepsilon$ | يونس | 91 | ¢الئـــن وقد عصيت ．．． |
| $\varepsilon \cdot r$ | يونس | $9 r$ | ننجيك ببدنك |
| $1 \leqslant 9 V$ | يونس | $1 \cdot r$ | ننج المؤمنين．．．．．．． |
| 1.7 | هو2 | $r$ ． | وما كان لهم من دون الله أولياء．．．．．． |
| qry | هو2 | or | وما نكن لك．．．．．．．． |
| 9.7 | هو2 | 77 | ومن خزي يوهئن．．．．．． |
| $1 \cdot \varepsilon r$ | هو2 | $V$ ． | فلما رءا أيديهم |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | 20 | V | هن أطهر لكم．．．．．．．． |
| 人9r | هو2 | V | رجل رشيد． |
| 97. | هو | 11 | رسل ربك．．．．．．． |
| そ1． | هو2 | $\wedge$ | إلا امرأتك．．．．．．． |
| 1r．1 | هو2 | $\wedge \vee$ | في أموالنا ما نشاء．．．．．．．． |
| $91 \Sigma$ | هو2 | 11 r | ومن تاب معك．．．．．．． |
| 91 V | هو | 112 | وأقم الصحلاة طرفي |
| 1 〔人1 | يوسف | $1 \cdots g \varepsilon$ | يا أبت．．．．．．． |
| 人9Y | يوسف | 9 | ．．．．．．．مك |
| rar | يوسف | 11 | ما لك لا تأمنا．．．． |
| r7＾ | يوسف | Yr | هيت لك．．．．．．． |
| 191 | يوسف | rr | ولقـ هات بها با．．．．．．． |
| 9YE | يوسف | Y7 | وشهل شاهد |
| $\wedge \cdot 1$ | يو | YVgry | إٕن كان قميصه．．．．．．．． |
| $90 \varepsilon$ | يوسف | rv | ．．．．．．．． |
| $\varepsilon \cdot Y$ | يو．سف | \＆0 | وادّكر بعد أمة）．．．．．． |


| موقعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 ro | يوسف | vr | قالوا نفقد صواع الملك．．．．．．．． |
| $9 \times 9$ | يوسف | V7 | وفوق كل ذي علم عليم． |
| 1147 | يوسف | $\wedge$ ． | فلما استيأسوا |
| 11Er | يوسف | 人r | واسأل القرية الئ．．．．．．．．．．．． |
| 1147 | يوسف | $\wedge \vee$ | ولا تايئسوا من روح الله．．．．．．． |
| 1147 | يوسف | 11. | حت إذا استيأس الرسل．．．．．．．． |
| zor | يوسف | 11. | قد كذبوا．．．．．．． |
| 1479 | الرعد | 0 | وإن تعجب فعجب．．．．．．．． |
| 191 | اللرعد | 19 | ．．．．．．． |
| 91 V | الرعد | Yq | وعملوا الصالحات طوبِ لمr．．．．．．． |
| 1147 | الرعد | r1 | أفلم ييأس الذين．．．．．．．．． |
| V91 | إبراهيم | 1 | صراط العزيز الحميد． |
| 941 | إبراهيم | V | وإذ تأذّن ربكم．．．．．．．． |
| 1r．1 | إبراهيم | YI | فقال الضعفاء．．．．．．． |
| $1 \leqslant 9$. | إبر اهيم | Yr | ورما أنتم．．كصر خيّ．．．．．．．．． |
| 1ヶ1乏 | إبراهيم | r7 |  |
| rır | إبراهيم | rV | أفئلدة من الناس．．．．．．．． |
| EOY | إبراهيم | £ 7 | لتزول منه．．．．．．．． |
| $9 Y \Sigma$ | إبراهيم | 0．g\＆q | في الأصغاد سرابيلهم．．．．．．．． |
| 人V＾ | ， | － | ويلههم الأمل．．．．．．．． |
| $1 \sum V Y$ | －1 | ○\＆ | فبم تبشرون． |
| 199 | －11 | 71,09 | آل |
| $1 \cdots \wedge$ | －1 | 71 | ．．．．ل |
| 977 | النحل | $\wedge$ | ．．．．．．．إلحمير لتر كبو |


| موقعها من.الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القر آنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 974 | النحل | $1 \varepsilon$ | سخر البحر لتأكلوا....... |
| 9r. | النحل | r $\varepsilon$ | ما ذا أنزل ربكم........ الأولين... |
| 919 | النحل | rı | الذين تتوفاهم الملإئكة ظالمي........... |
| 10¢r | النحل | $r$. | ما ذا أنزل ربكم........ |
| 917 | النحل | rr | الذين توفاهم الملائكة طيبين............ |
| $99^{9}$ | النحل | 0. | يخافون رهم من فوقهم........ |
| A.r | النحل | 7. | للنين لا يؤمنون بالآخرة....... |
| 979 | النحل | Vr | والأرض شيئاً ...... |
| 1.11 | النحل | $\wedge 7$ | وإذا رءا اللذين أشر كوا ....... |
| \& $\ 7$ | النحل | $\wedge 9$ | وبشرى للمسلمين. |
| Ir.r | النحل | 9. | وإيتاء ذي القركا......... |
| 9.7 | النحل | 9. | والبني يعظكم........ |
| 9 mr | النحل | 91. | بعد تو كيدها |
| $\wedge \leqslant 0$ | النحل | $9 \wedge$ | فاستعذ باللّ...... |
| 110 | النحل | 1.r |  |
| \&०Y | النحل | 11. | هاجروا من بعلد ما فتنوا |
| $9 r$. | النحل | 1ro | إلى سبيل ربك ....... |
| $10 . r$ | الإسراء | 11 | ويدع الإنسان....... |
| 9 Hr | الإسراء | $1 \wedge$ | لمن نريد |
| 人9\% | \|الإسراء | $r 7$ | وآت ذا القربِ........ |
| 9 9V | \|الإسراء | ET | إلى ذي العرش سبيلا |
| 人91 | الإسراء | 71 | لمن خلقت طيناً. |
| ll¢r | الإسراء | Vr | ومن كان في ها هنه أعمى...أعمى..... |
| $11 \leqslant r$ | \|الإسراء | VA | قرآن النجر |


| موقعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القر آنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 rl | الإسراء | $\wedge$ ． | مخرج صدق |
| 941 | الإسراء | 1．． | خزائن رحمة ربي．．．．．．．． |
| Eor | الإسراء | $1 \cdot r$ | لقد علمت |
| $11 \Sigma r$ | الإسراء | $1 \cdot 7$ | وقر آناً فرقناه |
| 1011 | الإسراء | 11. | أيّاً مّا تدعوا |
| 90r | الكهن | 1 | على عبده الكتاب．．．．．．．． |
| 9ミr | الكهن | rV | لا مبدل لكلماته．．．．．．． |
| 9Yを | اللكف | Y | تريد زينة الحياة الدنيا．．．．．．．． |
| r7\％ | الكهف | $r 7$ | منها منقلباً |
| 901 | الكهف | $r v$ | قال له صاحبه．．．．．．．． |
| $90 \%$ | اللكi | \＆0 | تذرهه الرياح．．．．．．． |
| 1011 | الكهن | \＆9 | مالل هذا الكتاب．．．．． |
|  | الكهف | or | ورعءا البكرمون النار．．．．．．． |
| r7A | الكهف | $0 \wedge$ | من دونه موئل＞ |
| 190 | الكهن | 7. | لا أبرح حت أبلغ．．．．．．．． |
| 9 YO | الكهف | 71 | فاتخذ سبيله |
| 1ヶ｜を | الكهف | 74 | ورما أنسانيه |
| $r v$. | الكهف | $V$ ． | فالا تسألي عن شيء．．．．．．．． |
| 191 | الكهف | V1 | جئنت شيئاً إمراً． |
| Ir．r | الكهن | $\wedge \wedge$ | فله جزاء الحسى． |
| V97 | الكهن | 9. | ¢ |
| 90. | الكهف | 90 | قال |
| rrr | الكهف | 9 V | فما |
| $9 \times 7$ | مريم | $\varepsilon$ | واشتعل الرأس شيباً．．．．．．． |


| مو قعها من الرسالة | ．السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9¢r | مريم | IV | فتمثل لها．．．．．． |
| 917 | مريم | rV | جئت شيئًا فريّا＂ |
| 9 Yo | مريك | rq | في المهل صبيّاً． |
| 1M10 | هريم | $r \cdot$ | آتاني الكتاب．．．．．．． |
| 1 mo | هريF | r1 | وأوصاني بالصاهة．．．．．．．． |
| $9 \cdot \varepsilon$ | مريم | 70 | لعبادته |
| 10\＆1 | مريF | 79 | آيّهم أشدّ على．．．．．．． |
| $N \cdot V$ | مريF | 人7 | ونسوق المر دين．．．．．．．． |
| 97 V | $\square \mathrm{b}$ | 1. | لأهأله الكوا |
| $1 \leqslant 9 \%$ | $a b$ | $1 r$ | بالواد المقل．．．．．．．． |
| 19V | $a \leq$ | $r \varepsilon$ | ونذكرك كتيرأ．．．．．．．．．． |
| 人9V | $a b$ | ro | إنك كنت بنا بصراً |
| $q \sum r$ | $a \mathrm{~b}$ | $p q$ | ．．．．．．．．．．．．． |
| ケフร | $a b$ | 7r | قالوا إن هنان |
| $9 Y \varepsilon$ | $a-b$ | 79 | كيلد ساحر，．．．．．．．．．． |
| 90\％ | a b | Vo | ورمن يأته مؤهنا |
| Ir．r | $a \leq$ | V7 | ． |
| $1 Y 79$ | $a-b$ | $9 V$ | فاذهب فإن ．．．．．．．．．．．． |
| Ir．r | $a \leq$ | $1 r$. | ومن آناء الليل فسبح．．．．．．．．．．．．． |
| IrIY | ｜الأنبياء | $r \varepsilon$ | أفإن متّ فـّم．．．．．．． |
| 971 | الأنبياء | $\wedge 1$ | الريح عاصفة．．．．．．．． |
| ryr | الأنبياء | 人＾ | ｜rوكهلك نـــجي المؤمنين． |
| 917 | －الحج | 1 | زلز لة الساعة．．．．．．．．． |
| 197 | الحج | r | الناس سكارى．．．．．．． |


| مو قعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 197 | ال－11 | ro | للناس سواء．．．．．．．． |
| 1 1 9 ${ }^{\text {r }}$ | － | $0 \varepsilon$ | لماد الذين آمنوا．．．．．．． |
| $9 \times 7$ | －1 | VV | وافعلوا الخير لإلمr．．．．．． |
| ras | المؤمنون | 1 | قد أفلح．．．．．．．． |
| $1 \sum \wedge 1$ | المؤمنون | $r 7$ | هيهات هيهات ل．．．．．．． |
| qrr | المؤمنون | rı | وما غن |
| $\wedge$＾＾ | المؤمنون | 97 | ادفع بالي هي أحسن السيئة．．．． |
| $\wedge$ ヘを | المؤمنون | 9 V | وقل رب أعوذ بك من．．．．．．．．． |
| $9 \Sigma r$ | المؤمنون | 1.1 | فلا أنساب بينهم．．．．．．． |
| 9rE | المؤهنون | $11 \%$ | علد سنين ．．．．．．．． |
| 917 | النور | $1)^{M g}$ | بأربعة شهداء．．．．．．． |
| $\varepsilon \cdot 0$ | النور | 10 | إذ تلقونه |
| 10.0 | النور | r | آيّه المؤمنون．．．．．．．． |
| 人Vへ | النور | rr | فقراء يغنهم اللهّ．．．．．．． |
| $9 \times \varepsilon$ | النور | ro | يكاد زيتها |
| $9 Y \varepsilon$ | النور | $\varepsilon \mu$ | يكاد سنا برقه |
| $90 \leqslant$ | النور | or | و ويته．．．．．．．． |
| 9 ro | النور | ○＾ | ومن بعد صلاة．．．．．．． |
| grv | النور | 7 Y | ．．．．．．．．． |
| 1011 | الفرقان | V | وقالوا مال هنا الرسول．．．．．．． |
| V97 | الفرقان | rq | لقد أضلين．．．．．．．．．． |
| V7A | الفرقان | rr | ．ورتلناه ترتيالًا |
| Ir．r | الشعراء | 7 | أنباء ما كانوا بها ．．．．．．．． |
| 人9Y | ｜الشعراء | rr | وتلك نعمة تكنها．．．．．．． |


| موقعها من الرسالة | السورة | رفم الآية | الكلمة القر آنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.11 | الشعراء | 71 | فلما تراء الجمعان．．．．．．． |
| Ir．r | الشعراء | 19 V | علماء بي إسرائيل．．．．．． |
| 919 | النمل | 17 | وورث سليمان داور |
| $1 \leqslant 97$ | النمل | 10 | على واد النمل．．．．．．． |
| VV7． | النمل | $r$ ． | وتفقد الطير．．．．．．． |
| 10§ | النمل | $r$ ． | ما لي لا أرى الهدهد．．．．．．．． |
| $90 \varepsilon$ | النمل | r | فألقه إليهم．．．．．．． |
| 1 ¢ 9. | النمل | M | ألاّلّ تعلوا علي．．．．．．．． |
| 897 | النمل | r | ．．．．．．．هاهو |
| $9<9$ | النمل | $r 7$ | قال أتمدون．．．．．．．． |
| 1110 | النمل | ry | فما آتان الله خير ．．．．． |
| 人91 | النمل | $r v$ | لا لا قِبَل هم هِ ها．．．．． |
| 9r＾ | النمل | $\varepsilon$ ． | فإنما يشكر لنفسه،．．．．．．．． |
| rฯe | النمل | $\varepsilon \varepsilon$ | ，．．．．．．．． |
| $9 \mu r$ | النمل | $\varepsilon \varepsilon$ | مع سليمان اله．．．．．．．． |
| $1 \cdots v$ | النمل | \＆V | قالو1 اطيرنا |
| 1\＆へr | النمل | 7. | ذات هـجة）．．．．．．．． |
| $1 \varepsilon 9 V$ | القصص | $r$ 。 | الواد الأيمن．．．．．．． |
| 1181 | التصص | $r \varepsilon$ | ردءأ يصدقين．．．．．．．． |
| 人，o | القصص | 71 | م．．．．．．．． |
| 1190 | الحنكبوت | $Y$ ． | ينشئ النشأة．．．．．．． |
| qry | ｜العنكبوت | โ 7 | ．ونهن له هسلمون． |
| NVV | العنكبوت | 01 | أو لم يكفهم．．．．．．．． |
| $1 \cdot \varepsilon r$ | الروم | 1. | ．．．．．．．．． |



$$
1709
$$

| موقهها من الر سالة | السورة | رقّم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9ミ1 | الصافات | $r$ | فالتاليات ذكرا |
| $\wedge \vee \vee$ | الصافات | 11 | فاستفتهم أهم..... |
| $1 \& \wedge 1$ | الصافات | 1.r | يا أبت افحل..... |
| $1 r .1$ | الصافات | 1.7 | الباء المبين |
| rys | الصافات | Irr | وإن إلياس.... |
| 1011 | الصافات | 17. | إل ياسين.... |
| V9V | الصافات | $1 r \mathrm{~V}$ | وإنكم لتمرون.... |
| 1\&9V | \|الصافات | $17 r$ | صال الجحيم |
| NIr | $\sim$ | 1 | ص والقرآن.... |
| 1\&Nr | $ص$ | $r$ | ولات حين.... |
| 971 | $\sim$ | 9 | خزائن رمة..... |
| NIT | ص | $1 \Sigma$ | إن كلّ إلاّ. ... |
| 1rNo | $ص$ | \&7 | ذكرى الدار |
| $1 \leqslant 9$. | $\sim$ | Vo | خحلقت بيل.... |
| 19\% | الز مر | 7 | في ظلمات ثالها ... |
| $90 \varepsilon$ | الز مر | V | يرضه لكم.... |
| $1 \leqslant 9 \wedge$ | \|الزمر | 1. | يا عباد الذين آمنوا..... |
| VVo | \|الزمر | r^ | قرآناً عربياً.... |
| 人. 7 | الزهر | $r r$ | والذي جاء بالصدق.... |
| IY.Y | الز | $r \varepsilon$ | جزاء المسنين |
| 917 | الز | Vr | إلى الجنة زمراً... |
| $\wedge \vee \wedge$ | غافر | V | ..... |
| $\wedge \vee \wedge$ | غافر | 9 | ,.... |
| $\varepsilon \cdot r$ | غافر | YI | أشد منهم..... |


| موقعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 人ヶを | غافر | rv | إي عذت بربي．．．． |
| r ${ }^{\text {r }}$ | غافر | r | وقال رجل．．．． |
| N9 | غافر | r | وإن يك كاذباً．．．． |
| 1r．1 | غافر | $\bigcirc$ ． | وما دعاء الكافرين．．．．． |
| 9 rr | فصنا | r | دار الخلد جزاء．．．． |
| $\wedge \leqslant \wedge$ | فصلت | $r \Sigma$ | ادفع بالتي．．．． |
| 人7を | فصلت | §V | إليه يرد．．．． |
| 1179 | فصلت | VI | ，．．．． |
| 1r．1 | الشورى | $r 1$ | أم لهم شركاء．．．． |
| q．r | الشورى | rr | وهو واقع بهم．．．．． |
| 10．r | الشورى | $Y \Sigma$ | ويمح الله الباطل．．．． |
| 971 | الشورى | rA | وينشر ر／مته．．．． |
| $1 Y \cdot 1$ | الشورى | $\varepsilon$. | و جزاء سيئة．．．．． |
| Ir．r | الشورى | 01 | أو من وراء حجاب．．．． |
| 1.79 | الزخرف | 19 | أشهدوا خحلقهم．．．． |
| V9V | الز خرف | $\mu \varepsilon$ | وسررأ عليها．．．． |
| 人9r | الز | $\varepsilon \varepsilon$ | وإنه لنكر لك．．．． |
| 10．0 | الز خرف | \＆9 | يا أيّه الساحر．．．． |
| grr | الزخرف | $\wedge 9$ | فاصفح عنهم．．．． |
| $1 r .1$ | الدنان | $r \mu$ | بلاء |
| 队YE | ابلحاثية | $1 \varepsilon$ | ليجزي قوماً．．．． |
| 9 9 9 | الأحقاف | 1 V | أتعدانين أن أخرج．．．．．． |
| 1 ．or | الأحقف | $r$. | أذهبتم طيباتكم．．．． |
| $\wedge \cdot \wedge$ | الفتح | 9 | وتعزروه وتوقره．．．．． |


| مو قعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| q0r | الفتح | 1. | عاهد عليه |
| 97. | الفتح | rq | أخرج شطأه．．．．． |
| $1 r 79$ | ال＋جرات | 11 | يتب فأوئك．．．． |
| $1 \leqslant 9$. | ق | rq | القول لليّ．．． |
| $1 \sum 9 V$ | ق | 〔1 | يناد المناد．．．． |
| $9 \sum 1$ | الذاريات | 1 | والذاريات ذروأ．．．ذكأ |
| 97. | الذاريات | $Y \varepsilon$ | حليث ضيف ．．．． |
| 941 | الطور | $r v$ | خزائن ربك．．．． |
| IY•V | النجم | 11 | ज1 |
| Ir．V | النحم | 11 | لقد رأى．．．． |
| 9 9を | النجم |  | وأنه هو أضحكا |
| $9 \Sigma r$ | النجم | そqg | وأنه هو أغنى．．．．الشعى |
| $1 \cdot 1 \varepsilon$ | النجم | －． | عاداً الأولى |
| 9\＆r | النجم | 00 | ربك تتمارى |
| 919 | النجم | 09 | المديث تعجبون |
| $1 \leqslant 9 V$ | القمر | $\bigcirc$ | تنن النذر |
| $10 \cdot \mu$ | القمر | 7 | يدع الداع．．．．． |
| 191 | القمر | \＆$\wedge$ | مس سقر |
| $1 \leqslant 91$ | الرمهن | Y\＆ | البوار المنشآتمكا |
| v9r | الر | YVgrt | كل من عليها فان ．．．．．الإكرام．．．． |
| 10.0 | الر | M | ．．．．أيه الثقالهن |
| $\varepsilon .0$ | الواقعة | Yq | طلح منضود |
| r 人7 | الحديد | $\wedge$ | وقaد أخلذ ميثاقكمر．．．．． |
| 人0． | الحديد | $r$. | اعلموا أما الحـيـوة．．．．．． |


| موقعها من الرسالة | السورة | رقم الآية | الكلمة القرآنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Y77 | الحديد | $r \varepsilon$ | فإن الله هو.... |
| N9r | الحشر | $1 \varepsilon$ | شديد تحسبهم.... |
| 1Y.1 | الحشر | IV | وذلك جزاء.... |
| 人, r | الممتحنة | 1 | يكرجون الرسول وإياكم .... |
| 1Y.1 | الممتحنة | $\varepsilon$ | إنا براء منكم..... |
| $V \varepsilon$. | الصف | $r-1$ | سبح لله . . . تفعلون |
| r7A | الصف | $1 \varepsilon$ | أنصار الله ... |
| $9 \cdot \varepsilon$ | الجمr | 11 | وتر كول |
| $9 \cdot \varepsilon$ | الحمعة | 11 | من اللهو ومن .... |
| $9 \cdot V$ | الطلاق | $\varepsilon$ | وألّالــئي يئسن......... |
| 919 | الط() | 7 | حيث سكنتم.... |
| $9 r r$ | الطلاق | 7 | أرضعن لكم.... |
| 10.0 | التحريع) | $\varepsilon$ | وصالِ المؤمنين...... |
| $1 \cdots V$ | التحريم | 1. | ادخحلا النار... |
| grr | الم | $\wedge$ | تكاد تميّز ..... |
| 1.0 V | المك | 17910 | النشور |
| 1.or | القلم | $r$. | أن كان ذا مال... |
| 919 | القلم | $\varepsilon \varepsilon$ | المديث ... .. |
| $9 r$. | 1 | 1. | فصصوا رسول رفـم..... |
| $q \cdot \varepsilon$ | 1 | 17 | فهي يومئذ.... |
| 1r.9 | 1الحاقة | 19 | هاؤم اقرؤا.... |
| rır | 年 | r.g19 | كتابيه إين........ |
| rNr | الحاقة | ragra | ماليه هلك.... |
| $9 r$. | \|المعارج | ع ${ }^{\mu}$ | ذي المعارج تعرج... |


| موقعها من الرسالة | السورة | رقّم الآية | الكلمة القر آنية |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1011 | المعارج | $r 7$ | فمال الذين．．．． |
| 919 | المعارج | $\varepsilon \mu$ | من الأجداث سراعاً．．．． |
| 1.11 | نوح | 7 | دعائي إلاّ．．． |
| 197 | نو | 17 | الشمس سراباًا |
| 9ro | ＋1 | $r$ | ما اتخذ صاحبة．．．．． |
| 1Y11 | 1－1 | 9 | فمن يستمع الآن．．．． |
| 人9V | ＋1 | 11 | طرائق قدا |
| V71 | المزمل | $\varepsilon$ | ورتل القرآن ترتيلا |
| $\wedge 9 \%$ | المزمل | $\varepsilon ¢$ | ما سلككم．．．．．． |
| 人0＾ | المدثر | 07 | أهل المغفرة |
| 人0＾ | القيامة | 1 | لا أقسم بيوم．．．． |
| $11 \Sigma r$ | القيامنة | $1 \wedge$ | فاتبع قر آنه．．．． |
| 1.0 | ｜الإنسان | 11 | عينا فيها |
| qr． | المرسالا | $r$ ． | ثاللا شعب |
| 91 V | النبا | $r \wedge$ | الملائكة صفا |
| 人91 | النبأ | $\varepsilon$ ． | كنت ترابا |
| $1 \leqslant 9 V$ | النازعات | 17 | بالواد المقد طوى |
| $9 Y 1$ | النازعات | r9 | وأخرج ضاهاها |
| 97 V | عبس | 1. | عنه تلهي |
| $9 \times 9$ | عبس | Y7 | الأرض شقا |
| $9 \mathrm{Y7}$ | التكوير | V | وإذ النفوس زوجت |
| $1 \cdot 15$ | التكوير | $\wedge$ | ．．．． |
| $1 \leqslant 91$ | التكوير | 17 | البوار الكنس |
| $r V$. | التكوير | YE | بظنين |



$$
1770
$$

فهرس القراءات الثشاذة

| الصفحة | القراءة | الصفحة | القراءة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| £ $\sum \wedge$ | الزراط： | rve | والذكر والأنتى： |
| $\varepsilon$ ¢ | غيرُ المغوب： | $\varepsilon .0$ | زقية واحدة： |
| を \＆9 | عليهمو： | $\varepsilon \cdot 7$ | كالصوف المنقوش： |
| を $¢ 9$ | عليهمي： | $\varepsilon \cdot V$ | وله أخ أو أخت من أم： |
| を $\ell 9$ | ملكي يوم： | $\varepsilon 1 r$ | أرشدنا الصراط： |
| $\varepsilon \varepsilon 9$ | نعبدو إياك： | \＆1． | فامضو إلى： |
| £ 0. | يُعبد： | $\sum \sum r$ | الحمدُ لُه： |
| EOr | يُطعِم ولا يُطِّم | を $¢ \uparrow$ | الحمدَ |
| rVE |  سفينة صالحة： | $\varepsilon \varepsilon r$ | مالِكِّ： |
| rVV | ننحيك： | を $\sum \uparrow$ | مكلكّك： |
| rvv | لمن خَلْفك | を $¢$ | مَلكَ يومْ： |
| rVA |  <br> العلماء： | を | مَلْكِ يوم： |
| rva | معائش： | $\varepsilon \varepsilon \varepsilon$ | إياك： |
| rvq | أدري＇أقريب： |  | نستعين： |
| r ${ }^{\text {a }}$ | ساحران تظّاهرا： | $\varepsilon$ ¢ | غيرَ المغضوب： |
| rar | تِسود و وجوه | $\varepsilon$ ¢0 | ولا الضألّلّن： |
| rar | ｜ألم إعهد إليكم： | \＆ | للله：بالإمالة： |
| rqu | بضاعتنا ردت： | を $\downarrow 7$ | رب＇ |
| $\varepsilon \cdot r$ | وادكر بعد أْمَة | を $¢ 7$ | ربر الحالين： |
| $\varepsilon \cdot r$ | سكرة اللمق بالموت： | \＆$¢ 7$ | مالك：بالكّ |
| $\varepsilon \cdot r$ | ｜أطهرَ لكم： | 〔¢7 | مالِكّ يوم： |



فهرس الآتفرادات



| الصفحة | اسم من انفرد هِا | الانفراذة |
| :---: | :---: | :---: |
| 1．$\sum \mathrm{V}$ | هبة الله المفسر عن الداجوني عـنـن |  |
| $1 \cdot \varepsilon V$ | الهذلي عن ابن عبدان عن هشام | كتيق باب المهزتِن من كلمة كله |
| $1 . \varepsilon V$ | هبة الله المفسر عن الداجوني عـنـ | الفصل بين المهزينِ |
| $1 \cdot \sum V$ | الداجوني عن هشام | الفصل في |
| $1 \cdot \sum \wedge$ | أبو الطيب ابن غلبون والخزاعــي عن الأزرق عن ورش． | الفضل في |
| 1．0． | الأذفوي عن ورش |  |
| $\begin{aligned} & 1 . \varepsilon 9 \\ & 1.0 r \end{aligned}$ | المفسر عن الداجوي عن هشام | 奢 |
| 1.0 V | الحزاعي عن الشذئي عن النحاس عن الأزرق عن ورش | （\％أنتم）المواضع الثالثة بالإخبار |
| $1 \cdot 7 \varepsilon$ |  عن رويس |  الأول والاستفهام يُ الثانِي |
| 1.71 | ｜الداني عن الحلواكي عن هشام | تسهيل الممزة الثانية مع المدّ في（أؤنبئكم） <br>  |
| 1.71 |  |  ，والقصر في |
| $1 \cdot \mathrm{Vr}$ | ابن مهران عن روح | 受 |
| $1 \cdot \mathrm{V7}$ |  | خاصة |
| 1.27 | ابن مهران عن هبــــــــة اللهـ عـــنـ <br> الأصبهاني عن ورش | 竍 ألف بين الممزتين |

















## * فهرس اختيارات المؤلف





 109乏61094
*للاختصار اكتفيت بالإحالة على أرقام الصفحات.

## فهرس استلدراكات (بن الجزري







*اكتفيت -طلبا للاختصار- بالإحالة إلى أرقام الصفنحات.

## فهرس الاستّراكات على الكتاب*







*اكتفيت في هذا الفهزس بالإحالة على أرقام الصفحات، طلباً للاختصار .

فهرس الأحاديث



$$
179
$$



فهرس الآثار



## فهرس س1 الأعلام المترجُمْم لهمم

| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| rov | إبراهيم النحعي |
| $\varepsilon \varepsilon r$ | إبراهيم بن أبي عبلة |
| 7ro | إبراهيم بن إلماعيل |
| 17.4 | إبراهيم بن قالون |
| £ 70 | أبو الأحوص：الحسين بن عبد العزيز |
| O人乏 | أبو الإخريط：وهب بن واضح |
| 011 | أبو البركات：داود بن مالعب |
| 799 | أبو الحارث：الليث بن خالد |
| 701 | أبو الحسن：أحمد بن عبد القادر |
| £へT | أبو الحسين：عبيد اللها بن أحمد |
| そへを | أبو الحكم：عبل الرحمن بن حـ冖 |
| $7 \cdot \varepsilon$ | أبو الحلطاب：علي بن عبل الرمحن بن هارون |
| ro． | －أبو الدرداء ：عويمر بن مالك |
| £人r | أبو الربيع：سليمان بن موسى |
| 710 | أبو الزعراء：عبل الر＇م－بن عبلوس |
| rVv | أبو السمال：قعنب بن هال |
| VYV | أبو الطيب：عملد بن أحمد بن يوسف |
| rov | أبو الحالية：رفيع بن مهران |
| 719 | أبو الفرج：عمدل بن الحسن بن علان |
| Err | أبو المظف：عبل النه بن شبيب |
| $0 . r$ | أبو الوحش：سبيع بن المسلّم بن قيراط |
| Vrq | أبو الوقت：عبل الأول：بن عيسى |
| $\wedge r \wedge$ | －أبو بحري：عبل اللذ بن قيس |

 أبو بكر: عبد الله بن قحافة أبو بكر: ع عمد بن عبد الله بن قريش أبو بكرة: نفيع بن الحلارث أبو تغلب: عبد الوهاب بن علي بن الحسن أبو جعفر: يزيد بن القعقاع أبو جهيم: عبد الله بن الحارث أبو حاتم: سهل بن عحمد
أبو حفص: عمر بن بكرون أبو حغص: عمر بن محمل بن عراك أبو مملون: الطيب بن إسماعيل أبو خحلاد: سليمان بن خلاد أبو خليد: عتبة بن حماد أبو خليد: عتبة بن حماد أبو ربيعة : عحمد بن إسحاق بن وهب أبو رجاء: عمران بن تيم أبو روق: عطية بن المارث أبو زرعة: عمرو بن عمرو أبو زيد أبو سليمان: سالم بن هارون بن موسى أبو صالح السمان أبو طاهر: عحمل بن سليمان بن أملد أبو طلحة: زيد بن سهل

$\frac{\text { أبو عمرو: زبّان بن الحلاء اسم العملم }}{\text { الحم }}$
أبو غانم: المظفر بن أحمد بن ممدان
أبو كريب: محمد بن العلاء
أبو عحمد: عبل الواحد بن سلطان
أبو معاوية: محمل بن خازم الضرير
أبو نشيط: عحمل بن هارون
أبو يو سف: يعقوب بن إبراهيم أبي بن خلف

أبي بن كعب
أحمل بن الصقر
أحمد بن بندار بن إبراهيم أحمد بن قالون أحمل بن مالك بن أنس

أحمد بن بخدة إسحاق بن رادبية

إسماعيل بن جعغر
إسماعيل بن شداد
إسماعيل بن عبد الله بن المهاجر

أم أيوب الأنصارية أم سلمة: هند بنت أبي أمية أوقية: عامر بن عمر أيوب بن تيمم آبن أبي أمية: عبد الله بن عمرو ابن أبي أويس: عبل الحميل بن عبد الله

رقم الصفحة
\｛97
OOY
$1 \varepsilon \cdot 7$
$\varepsilon 99$
717
£ $7 \vee$
\＆7V
094
ov．
$\varepsilon r V$
gror
7 ィ．
ov．
$7 \cdot \mu$
ヶ7r
$\varepsilon \wedge q$
rrv
$09 \varepsilon$
โ77
$Y \varepsilon$
11
V．．
人rq
$\varepsilon 1 \mu$


ابن أبي الميش：عبد الصمد بن أمما بن عبد القادر ابن أبي الرماء：أمحل بن عممل

ابن أبي الشفق：عبد الوهاب بن عيسى ابن أبي العر جاء：عبد الله بن عمر
ابن أبي بالال：زيد بن علي بن أممد
ابن أبي جمرة：محمد بن أحمل بن عبد الملك
ابن أبي زكنون：عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن أبي مرة：محمد بن عبد الله بن محمل ابن أبي مهران：الحسن بن العباس ابن أشتة：محمل بن عبد الله ابن أم قاسم：الحسن بن قاسم بن عبد الله ابن الأخرم：عحمد بن النضر بن مرّ ابن الأشعث：أحمد بن عحمل بن يزيد ابن الأطروش：أحمد بن عبد العزيز ابن الأنباري：القاسم بن بشار ابن الباذش：علي بن أممد ابن البخاري：علي بن أمد ابن البوّاب：عبيد الله بن أحمد بن يعقوب ابن الثلجي：عبل الـق بن أبي مروان ابن الجلزري：علي بن محمل بن محمل（أخو المؤلف） ابن الجزري：مُمد بن يوسف بن عبد الله ابن الجللندا：عمحد بن علي بن الحسن ابن البلوزي：يوسف بن عبد الرممن بن علي ابن الحلاجب：عثمان بن عمر

| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| -rom | ابن الحباب: الحسن بن محم |
| EN1 | ابن الحطيئة: أحمل بن عبد الله |
| \{97 | ابن الخـروف: عحمل بن علي بن أبي القاسم |
| £ $\lambda$. | ابن الخلوف: عبل المنم بن بيّى بن خلف |
| 70 | ابن الخياط: عمدل بن أبي بكر بن محمد |
| 7.7 | ابن الدورقي: عحمل بن جعفر بن محم |
| EV. | ابن الدوش: علي بن عبد الرمّن |
| rvv | ابن السميف: عممد بن عبل الرمن |
| 099 | ابن الشارب: أحمل بن محم |
| 7.0 | ابن الصقر: الحسن بن علي |
| £90 | ابن الصواف: علي ين محمل بن |
| \&人r | ابن الطباع: ألمد بن غلي |
| 10\&1 | ابن الطراوة: سلمان بن محم |
| orを | ابن العلا |
| 79 | ابن العماد: عبل الحي بن أحمد |
| $0 \leqslant 1$ | ابن الفحام: الحسن بن محمل بن يمى |
| VrV | ابن الفرات: عحمل بن العباس |
| 0. | ابن الماسح: علي بن الحسن بن الحسن |
| 019 | ابن المقرن: محمد بن أبي محمد بن أبي المعالي |
| rer | ابن المنكدر: عمد أبو عبد الهن |
| 1740 | ابن الناصح: عبد الله بن محمد |
| VIr | ابن النفاح: عحمد بن عحمد بن عبد الله |
| 7.0 | آبن الو كيل: عمد بن عبد الله بن بيهى |
| $7 \Sigma Y$ | ابن بابوش: يوسف بن محمل بن أحمد |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| \&ro | ابن برزة: عمر بن بحمد |
| Ero | ابن بشار : الحسن بن علي العلا |
| 091 | ابن بشران: علي بن محمد |
| \&入r | ابن بقى: أحمد بن يزيد |
| rvq | ابن بكار: عبد الحميد الكالوا |
| ov. | ابن بويان: أحمد بن عثمان |
| ov. | ابن بويان: أحما بن عثمان |
| 717 | ابن برير: موسى بن جرير الرقي |
| V1. | ابن جهاز: سليمان بن مسلم |
| 71 V | ابن جههور: موسى بن جههور |
| 711 | ابن حامل: محمد بن أهمد |
| 099 | ابن حبش |
| 099 | ابن حبش: الحسن بن محما |
| Vry | ابن حبشان: علي بن عثمان |
| ErV | ابن حزم: علي بن أحما |
| oor | ابن خاقان: خلف بن إبراهيم بن محم |
| vor | ابن خروف: علي بن محمد |
| 7.1 | ابن خشنام: علي بن محمد بن إبراهيم |
| rr | ابن خلكان: أحمد بن محما |
| 777 | ابن خليع: علي بن محمد بن بعفر |
| 7.1 | ابن خواسي: عبل العزيز بن جعفر |
| 7.0 | ابن خحيرن: أحمل بن الحسن |
| Vo | آبن دريد: محمل بن الحسن |
| rV7 | ابن دقيق الحيد: عحمد بن علي |


| رقم الصفحة | اسم الحلم |
| :---: | :---: |
| V.. | ابن ديزويه: عبل الله بن أحمد |
| 7rs | ابن ذكوان: عبد الله بن أحمد |
| V1I | ابن رزين: عحمد بن عيسى |
| org | ابن زلال: الحسين بن يوسف بن أحمد |
| 07. | ابن سابور: عبد الملك بن علي |
| $01 \varepsilon$ | ابن سكينة: عبد الوهاب بن علي |
| ONH | ابن سيار |
| ovr | ابن سيف: عبل الله بن مالك |
| $V \leqslant 9$ | ابن سينا: الحسين بن عبل الله |
| 471 | ابن شبيب: أحمل بن محم |
| $0 \wedge 9$ | ابن شنبوذ: عمدل بن أحمل بن أيوب |
| 1.01 | ابن شوذب: عبد الله بن عمر. |
| \&sr | ابن صاف: محمد بن خلف |
| TAV | ابن صالج: أحمد بن عبيد الله |
| oro | ابن صواب: حلف بن محمل بن عبل الله |
| 749 | ابن عبدان: محمل بن أحمد |
| 017 | ابن عساكر : أحمد بن هبة الله بن محمد |
| Orl | ابن عساكر: القاسم بن المظف بن بمود |
| 7EY | ابن عصام: عبد التزيز |
| 1.0\& | ابن عيسون: عحمل بن إبراهيم |
| orr | ابن غالام الفرس: عممد بن الحسن بن عما |
| 710 | ابن فرح: أحمد بن فرح |
| $\wedge$ ¢ | إبن قلوقا: عبد الرحمن |
| $V \leqslant 0$ | ابن ماسي: عبد الله بن إبراهيم |



1ケュを
$1 \mu \cdot \varepsilon$
or．
£ $7 \vee$
VYV
INV
101 ．
$10 \vee 9$
¿Vq
－$\vee 9$
1710
0.1

VIY
VI．
§ 70
$00 \varepsilon$
VI．
vir
$0 . \varepsilon$
$r \varepsilon r$
$\varepsilon \varepsilon 9$
7 ィ．

اسم العلم
ابن مامويه：أحمل بن عمما
ابن بكاهد：أممل بن موسى ابن مرشد：محمد بن أممد

ابن مزهر：عحمد بن عبد الخالق
ابن مسدي：عممد بن يوسف
ابن مشليون：محمد بن محمل بن أحمل
ابن مقسـم ：أمحل بن محمد بن الحسن
ابن هقسم：محمد بن الحسن ابن منيع：أحمد بن منيع ابن منيع：عبد الله بن عحمد ابن ناشرة：عبل الرممن بن مرهف ابن نبت العروق：عممد بن أبي الحسن ابن نحلة：أحمل بن محمد ابن نمير：عحمد بن محمد ابن هششل：جعفر بن عبل الله ابن هارون：عحمد بن أحمد ابن هذيل：علي بن محمد ابن هلال：أحمل بن عبد الله بن عمدل ابن وردان

ابن يونس：عبد الرممن بن أمحد الأبهري：علي بن أممد بن علي الأثوابي：أحمل بن معمر الأخففش：سعيل بن مسعدة

الأخفش：هارون بن موسى


$$
\begin{aligned}
& \text { اسم العلمم } \\
& \text { الأدمي: الحسين بن شيرك } \\
& \text { الأدمي: محمل بن الحسن } \\
& \text { الأديب: محمود بن محمد } \\
& \text { الأذفوي: أممل بن محمد } \\
& \text { الأذفوي: محمد بن علي بن أحما } \\
& \text { الإربلي: علي بن عبد العزيز } \\
& \text { الأرتاحي: عحمل بن محمد } \\
& \text { الأزجاهي: محمد بن إبراهيم } \\
& \text { الأزدي: شعيب بن الحبحاب } \\
& \text { الأزدي: ييى بن سعدون بن تمام } \\
& \text { الأزرق: يو سف بن عمرو } \\
& \text { الإزميري: مصطفى بن عبد الرمّن } \\
& \text { الأسلي: عروة بن محما } \\
& \text { الأسدي: محمد بن أحمد بن توبة } \\
& \text { الإسفراييني: أملد بن محمد } \\
& \text { الإسكندرالي: عحمل بن القاسم } \\
& \text { الأسلمي: إبراهيم بن محمد } \\
& \text { الأسمر : عبد الله بن منصور } \\
& \text { الأسنوي: عبد الرحيم بن الحسن } \\
& \text { الأسواري: عمرو بن فائل } \\
& \text { الأسود بن يزيد } \\
& \text { الإشبيلي: إبر اهيم بن عحمل بن وتيق } \\
& \text { الأشعري: محمد بن ييى } \\
& \text { الأشناي: أحمد بن سُهل }
\end{aligned}
$$

| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| $V \cdot 0$ | الأشنالي：عمد بن جعفر بن بمود |
| 01 V | الأصبهاني：أمحل بن إبراهيم بن موسى |
| $9 \times 0$ | الأصبهاني：أحمد بن محمد بن الحسين |
| 101\％ | الأصبهاني：أحمد بن محمد بن سلمويه |
| 7rを | الأصبهاني：علي بن محم بن عبد الله |
| $V \cdot V$ | الأصبهاني： |
| $V \cdot 0$ | الأصبهاني： |
| OVI | الأصبهاني：عحمل بن عبد الرحيم |
| $V \cdot 0$ | الأصبهاني：عحمل بن عبل الله بن المرزبان |
| そケを | الأصمعي：عبل الملك بن قريب |
| 700 | الأعشى：يعقوب بن عحمل بن نحليفة |
| roq | الأعمش：سليمان بن مهران |
| 07. | الأكفاي：أحمل بن المبارك |
| 0 ¢． | الأندلسي：أحمد بن سليمان بن أبي الربيع |
| $79 \Sigma$ | الأندلسي：عتبة بن عبل الملك بن عاصم |
| 74 | الأنصاري：عبد العليم بن عبد الله |
| org | الأنصاري：عبل الله بن سهل بن يوسف |
| $V \varepsilon 0$ | الأنصاري：محمل بن عبد الباقي بن عمد |
| $V \leqslant 0$ | الأنصاري：محمد بن عبد الله |
| £19 | الأنطاكي：أحمل بن جبير |
| 1ヘ9 | الأنطاكي：الحسين بن إبراهيم بن أبي عجرم |
| $09 V$ | الأنطاكي：عبل الله بن اليسع |
| OVV | الأنطاكي：علي بن محمل بن إسماعيل |
| 1097 | الأنماطي：إسحاق بن إبراهيم |


| رقم الصفحة |
| :---: |
| oor |
| 000 |
| 7rr |
| V\&. |
|  |  |
|  |
| \%ry |
|  |
| -9. |
| 710 |
|  |
| 01. |
| $\varepsilon 1$ ¢ |
|  |
| $70 \leqslant$ |
| $0 \wedge 9$ |
| £V^ |
|  |  |
|  |
|  |
| Vr. |
| Vrミ |
| 1110 |
|  |  |
|  |
| 1014 |
| 099 |
| 14.0 |
| vVr |
|  |  |
|  |
| -ヘ1 |



اللصري: المسافر بن الطيب البصري: جمزة بن علي

البصري: عبد السلام بن الـديين البصري: عبل السلام بن الحسين بن مكمد البصري: عقيل بن علي البصري: علي بن طلحة بن عمد البطرني: أحمد بن موسى بن عيسى البطي: ألمد بن الحسن البعلبكي: أمحد بن سليمان بن مرون الين البغدادي: إبراهيم بن عبد الرحمن البغذادي: إبراهيم بن عمر البغدادي: أمحل بن موسى البغدادي: بكار بن أحمد بن بكار البغدادي: جحفر بن محمد البغدادي: صالُ بن محمد بن المبارك البغدادي: عبد الله بن إبر اهيم البغدادي: عثمان بن أممد بن سمعان البغدادي: عمد بن المهتدي باله ألغغادي: محمد بن محمد بن الطيب البغدادي: نصر بن نصر البقاعي: إبراهيم بن عمر البكراوي: أممد بن محمد بن بكر البلني: عبد الله بن أحمد

| رقم الصفحة | اسم الحلم |
| :---: | :---: |
| 9.0 | البلخي：حمحا شبا |
| 701 | البللي：نذير بن علي بن عبيد الله |
| 71 | البلقيني：عمر بن رسلان |
| £91 | البلنسي：علي بن عبد الله بن بحلف |
| フケを | البيسافي：عحمل بن أحمد بن محمد |
| 07. | البـــيع：محمل بن أحمل بن إبراهيم |
| 001 | التجيـــبــــي أحمل بن أسامة |
| \％rr | الترجاني：إلماعيل بن إبراهيم |
| 1097 | التغبي：أحما بن يوسف |
| V19 | التكريي：عحمد نزار بن القاسم |
| Vry | التمار |
| 0.0 | التميمي：إبراهيم بن ألمد بن إلماعيل |
| $1 \cdot \sum V$ | التميمي：إبراهيم بن عباد |
| $0 \leqslant 0$ | التميمي：رزق الله بن عبد الوهاب |
| VYE | التميمي：سليمان بن قتة |
| $V \cdot 0$ | التميمي：عمدل بن جعفر بن محم |
| $\wedge \Sigma r$ | التميمي：محمل بن لاحق |
| 7rร | التميمي：منصور بن محمل بن عبد الله |
| £人0 | التوزري：عثمان بن محد |
| TVV | التوزي：عبد الها بن ثابت |
| V．o | الثقفي：عمال بن أهمد بن الحسن |
| Vry | الثقفي：محمل بن وهب |
| rミY | الثوري：سفيان بن سعيد |
| 7 าย | الجاملين：علي بن أملد بن العريف |


| رقم الصفحة |
| :---: |
| $\varepsilon \wedge \wedge$ |
| EVr |
| rry |
| 〔V7 |
| Err |
|  |  |
|  |
| 090 |
| 7 亿． |
| そヶを |
| Vr． |
|  |  |
|  |
| EqY |
| $7 \wedge \wedge$ |
| V．o |
| rol |
|  |  |
|  |
| 740 |
| $\varepsilon \wedge$ 。 |
|  |  |
|  |
| 717 |
|  |  |
|  |
| $r$ ¢ |
| Nor |
|  |  |
|  |




$\frac{\text { الحلبي: محمل بن ياسين العملم }}{\text { اسلم }}$
الـللواكي: أحمل بن علي بن بلران
الحلوالي: أحمد بن يزيد
الـلـي: محمد بن محما بن الكال
الحمامي: الأبخب بن أبي السعادات
الحمامي: علي بن أممل بن عمر
الحماني: عبد المميد
الحمراوي: الفضل بن يعقوب بن زياد
الحمزي: أحمل بن محمل
الحمصي: فارس بن أممد بن موسى
الحميري: حبيب بن محمل بن حبيب
الحميري: محمل بن محمل بن حسنون
الحناط: شعبة ابن عياث
الحنبلي: الحسن بن المذهب
الحنبلي: حنبل بن عبد الله
الحنبلي: عبل الرممن بن أحمد بن رجب
الحنبلي: هبة الله بن الحصين
الحنفي: إلماعيل بن عثمان
الحنفي: الحسين بن سليمان بن فزارة الحنفي: عبد الغني بن عبد الواحد

الخلاشع: علي بن إسماعيل
الخباز: علي بن أبي سعا تاتحبازي: علي بن محمل
الخنُعمي: بشر بن عمارة


$$
\begin{aligned}
& \text { اسم العلمم } \\
& \text { الـلـري: سعل بن مالك، أبو سعيل } \\
& \text { الحراز: محمل بن محمل بن إبراهيم } \\
& \text { الحراساني: الضخاك بن مزاحم } \\
& \text { الـراسالي: عبد الباقي بن الحسن } \\
& \text { اللخراساني: هشل بن سعيل } \\
& \text { الخرين: أحمل بن المبارك } \\
& \text { اللخرقي: عحمل بن عبد الله القاسم } \\
& \text { الخريي: عبلد الله بن داود } \\
& \text { الخزاز: أمحم بن علي } \\
& \text { اللزاز: عمر بن أبي اللخير } \\
& \text { اللخزاز: عحمل بن حيويه } \\
& \text { الحزرجي: أممل بن عمر بن أملد } \\
& \text { الخنشاب: أحمل بن حفص } \\
& \text { الخشاب: يميى بن علي } \\
& \text { اللخشوعي: بركات بن إبراهيم } \\
& \text { الحفاجي: أممل بن محما } \\
& \text { الخفاف: عبد الوهاب بن عطاء } \\
& \text { الـنلاطي: يميى بن أحمد } \\
& \text { الخلال: أممل بن جعفر } \\
& \text { الحلالال: الحسن بن محمد } \\
& \text { الخلليل: عمملد بن أحمد } \\
& \text { الـنـيسي: عممل بن بيمى } \\
& \text { الخوارزمي: أحمل بن إبراهيم } \\
& \text { الحولاني: حمان بن عون بن حكيم }
\end{aligned}
$$

| رقم الصفحة | السم العلم |
| :---: | :---: |
| £90 | اللياط：إبراهيم بن إلماعيل بن غالب |
| oor | الحياط：أحمد بن إسحاق بن إبراهيم |
| 人r． | اللياط：القاسم بن أحمد |
| orv | اللِياط：عحمد بن علي بن محما |
| 749 | الدابون： |
| rva | الدارقطي：علي بن عمر |
| vrq |  |
| $\varepsilon \wedge r$ | الدباج：علي بن جابر |
| 7ro | الدمشقي：إسماعيل بن الخويرس |
| $7 \times 7$ | الدمشقي：صدقة بن خالد |
| 7 \％ | الدمشقي：عثمان بن |
| orl | الدمشقي：عمر بن غدير بن القواس |
| or． | الدمشقي：عحمل بن مزهر |
| $1 \leqslant 9$ | اللدياطي：ألمد بن محمد |
| $r$ ¢。 | اللدياطي：محمد بن عبد العزيز |
| $r \_r$ | الدهقان：طاهر بن |
| 710 | اللوري：حفص بن عمر |
| ONT | الذارع：عبد الله بن محم |
| r7． | الذماري：يّيى بن الحارث |
| £rを | الرؤاسي：محمد بن الحسن |
| AVI | الرازي：أمد بن علي ：المحصاص |
| VI． |  |
| $V \cdot 7$ | الرازي：محمد بن عبل الله بن الخسن |
| rol | الربيع بن خثيم |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| TVY | الرزاز: علي بن أحمد |
| $r v$ | الرسعين : عبل الرزاق بن رز |
| 074 | اللرشيني: سليمان بن داود |
| $\varepsilon \wedge \varepsilon$ | الرعيني: أحمل بن محمل أحمل بن مقدام |
| Nrv | الرفاعي: بحمل بن يزيد |
| IIr | الرقاشي: حطان بن عبد الله |
| or. | الرقي: محمل بن أحمل بن علي |
| $V \cdot 7$ | الرملي: محمل بن عبل الله بن شاكر |
| 171を | الرهاوي: الحسين بن علي |
| 4 | الزبيدي: أمل بن أحمل بن عبل اللطيف |
| vre | الزبيري : الزبير بن أحمد بن سليمان |
| rNo | الزعفرالي: الحسن بن محم |
| or. | الزبكالي: |
| 191 | الزهري: عبل الله بن عمر |
| $r$ ¢ | الزهري: عبيد الله بن عبل الـهمن |
| roo | الزهري: عحمل بن مسلم بن شهاب |
| 710 | الزيات: حمزة بن حبيب |
| $0 \leqslant V$ | الزيدي: علي بن عمد |
| O^N | السامري: عبل الله بن الحسين بن حسنون |
| or. | السبي: علي بن عمد بن إبراهيم |
| 774 | السبيعي: عمرو بن عبد الله أبو إسحاق |
| $\vee 9 \varepsilon$ | السجاوندي: |
| $\varepsilon \wedge V$ | اللسخان: موسى بن عبل الرمّن |
| £ < 0 | السختياني: أيوب بن كيسان |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| EVr | السديل: عيسى بن مكي |
| Ero | السراج: أحمد بن مسعود |
| 097 | السراج: إسماعيل بن الفضل |
| vrq | السرخسي: عبل الله بن أحمد |
| orn | السرقسطي: أبو محم |
| $\sum V V$ | السعدي: عبد الغفار بن محمد |
| gryy | السعيدي: عبيد بن نعيم |
| $0 \_V$ | السعيلي: علي بن جعفر |
| rro | السقطي: عمر بن أيوب |
| $0 . \mathrm{V}$ | السلفي: أمحد بن محمد بن أحمد (أبو طاهر) |
| MrN | السلمي: أبو عبد الرحمن: عحمل بن الحسين |
| ONT | اللملمي: أحمد بن عبد الله |
| $V$ V | السلمي: جابر بن عبد الله |
| rra | السلمي: عبد الله بن حبيب: أبو عبد الرمّ |
| 741 | السلمي: عحم بن أحمل بن عمد |
| VYV | السلمي: هيلك بن سنان |
| $\vee \varepsilon$. | السمرقندي: عيسى بن عمر |
| £ $\wedge V$ | السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله |
| 097 | السواق: عبد الله بن محمد بن مكي |
| Eqr | السو سنجردي: أحمد بن عبد الله |
| 710 | السوسي: صالُ بن زياد |
| 091 | السيــــــــي: يمى بن أحمد |
| $1 \varepsilon \cdot V$ | اللسيرافي: الحسن بن عبد اله |
| $1 \Sigma V$ | السيوطي: عبد الرمّن بن أبي بكر |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| 011 | السيوفي：عيسى بن شاه أرمن |
| EVr | الثشاطي：محمل بن القاسم（ابن الناظم） |
| 001 | الشامي：إبراهيم بن كمدل بن مروان |
| 001 | الشامي：أحمل بن محم |
| をฯを | الشبآرت：عبل الله بن يو سف |
| $70 \%$ | الشبهي：سهل بن شعيب |
| $11 . \varepsilon$ | الشحام：الحسن بن علي بن عمران |
| rrs | الشحامي：زاهر بن طاهر |
| ory | الشذائي：أمل بن نصر |
| 7 า | الشرعي：علي بن بحمد |
| or\＆ | الشرمقاني：الحسن بن أبي الفضل |
| org | الشروطي：أحمد بن يوسف |
| EVT | الشريف：حسين بن قتادة |
| Vry | الشطوي：إبراهيم بن الحسين |
| 09. | الشطوي：محمل بن أحمد بن إبراهيم |
| $00 \varepsilon$ | الشعرالي：أحمد بن محمد بن هيثم |
| 018 | الشعرية：زينب بنت عبد الرمّن |
| 1711 | الشعيري：علي بن منصور |
| Ar． | الشموي：محمد بن حبيب |
| ONY | الشهرزوري：الحسن بن أحمد |
| \＆$V 1$ | الشواء：عمد بن عبل النصير |
| VVr | الشونيزي：علي بن بحم بن المعلى |
| 71 | الشيباني： |
| gTr | الشيبالي：سعل بن إياس |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| $7 \cdot V$ | الشيرازي：أحمد بن محمد أبو زرعة |
| 741 | الشيرازي：عحمد بن الحسن بن موسى |
| $0 \cdot r$ | الشيرازي：محمد بن محمل بن محمل بن هبة الله |
| $0 . r$ | الشيرازي：محمل بن هبة الله |
| V1人 | الشينيزي：أملد بن عبد الكريع |
| £V乏 | الصائغ：عمدل بن أحمل بن عبل الحالق |
| 9V0 | الصائغ：محمل بن علي |
| $r \mu \varepsilon$ | الصالحي：أحمد بن أبي طالب أبو العباس |
| 719 | الصدفي：عبل القادر |
| 770 | الصريفيي：شعيب بن أيوب |
| rrv | الصفار：عبل الله بن عمر، أبو سعل |
| －V9 | الصقلي：همد بن محمد |
| 7\＆9 | الصواف：الحسن بن الحسين |
| EV1 | الصواف：ييى بن أحمل |
| 7ミ1 | الصوري：محمل بن موسى بن عبد الرمن |
| 0 O 0 | الصوين：أحمد بن علي |
| vrı | الصنيداوي：محمل بن أحمل بن جميح |
| 071 | الصيدلالي：الحسين بن محد |
| NIV | الصيللا |
| 9Vo | الصيرفي：محمل بن إسماعيل |
| var | الصيمري：عبل الله بن علي |
| vrr | الضبي：المضل بن محم |
| 101\％ | الضبي：سليمان بن بيى |
| 797 | الضراب：فارس بن موسى |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| 09 V | الضرير: الحسين بن عثمان |
| V.. | الضرير : سعيد بن عبد الرحيم |
| oor | الضرير: عحمل بن الحسن |
| 797 | الضرير: نصر بن علي، أبو القاسم |
| orq | الطائي: |
| 79 | الطاووسي: أحمل بن عبل الله |
| OTY | الطبري: عمر بن علي |
| $1 r \leqslant \lambda$ | الطبيب: |
| ory | الطريثيثي: علي بن الحسين |
| MAr | الطلحي: سليمان بن عبل الرحمن بن ماد |
| 01 V | الطوسي: المؤيد بن محمد بن علي |
| $V$ ¢ 0 | الطويل: حميل بن أبي الميد |
| VYr | الطويل: سلام بن سليمان |
| $\Gamma \leqslant V$ | الطيالسي: |
| V.Y | الطيان: أحمد بن سهل |
| $\varepsilon \cdot \wedge$ | الظاهري: داود بن سليمان |
| OOV | الظهراوي: عبد الله بن عبد اللهحمن |
| OOV | الظهر اوي: قسيم بن بحمد بن بـر |
| £VA | العامري: عمدل بن الحسن |
| r ${ }^{\text {. }}$ | العباس بن الفضل |
| oro | الحباسي: عبل القاهر بن عبل السلام |
| 74 | العبلي: أحمد بن محم |
| 711 | "العبسي: علي بن خلف بن ذي النون |
| VrE | العبقس: |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| 070 | العتقي: عبل الصمل بن عبد الرمن |
| Irri | العجلي: عبد الله بن صال |
| EAr | الحجمي: علي بن محمد |
| $71 \%$ | العلل: محمد بن أحمد |
| $14 \cdot 7$ | العرزمي: محمد بن عبد الله |
| £7£ | العشاب: أحمل بن محد بن إبراهيم |
| Vre | العطار: أبان بن يز |
| 010 | الحطار : إسماعيل بن يمى |
| rro | الحطار : الحسن بن علي |
| フrを | الحطار: عبل الله بن محمد بن أحمد |
| 00. | الحطار: عبد الملك بن عبلويه |
| Vre | العطاردي: جعفر بن حيان |
| 74 | العقي: رضوان بن محم |
| $r \sum V$ | الحقيلي: بليل بن ميسرة |
| $r \sum V$ | العقيلي: عبد الرحمن بن بلـ |
| $\varepsilon \sum V$ | العقيلي: عون بن أبي شداد |
| $\wedge \wedge$ | العلوي: سيد بن عبد الله الحاج إلبراهيم |
| $0 \leqslant 7$ | العلوي: عبل الله بن الحسين |
| 772 | العليمي: بيحى بن محمد بن فيس |
| $17 \cdot \varepsilon$ | العمري: الزبير بن حمدا |
| NIV | العتزي: عبد الله بن أبي المذيل |
| Nrr | العوفي: عطية بن الحـارث |
| rır | الغازي بن قيس |
| £ $V$. | الغافقي: اليسع بن عيسى |



$$
\begin{aligned}
& \text { اسم العلم } \\
& \text { الغافقي: عيسى بن حزم } \\
& \text { الغافقي: عحمد بن أيوب بن محمد } \\
& \text { النزال: محمدل بن يحقوب } \\
& \text { الغزالي: عحمل بن محمد، أبو حامل } \\
& \text { الغزنوي: محمل بن يوسف بن علي } \\
& \text { الغماري: الحسن بن عبل الكريم } \\
& \text { الفارسي: عممد بن أبي داود } \\
& \text { الفارسي: عممد بن القاسم } \\
& \text { الفاروثي: إبراهيم بن عمر } \\
& \text { الفاروثي: أحمل بن إبراهيم بن عمر } \\
& \text { الفازازازي: عحمل عبو } \\
& \text { الفحام: أحمل بن علي } \\
& \text { الفراء: محمل بن علي بن منصور } \\
& \text { الفراء: يييى بن زياد } \\
& \text { الفراهيدي: المليل بن أمدا } \\
& \text { الفرضي: عبيد الله بن محمد بن أحمل } \\
& \text { الفضي: محمل بن عبل الله بن مسبح } \\
& \text { الفهري: مسلمة بن عبد الله } \\
& \text { الفيل: أحمل بن عممد } \\
& \text { القاسم بن عبل الوارث } \\
& \text { القاسم بن نصر } \\
& \text { القاضي: سليمان بن همزة } \\
& \text { "القاضي: فرج بن محمل بن جعفر } \\
& \text { القاهري: أحمد أسند }
\end{aligned}
$$

| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| $1 \leqslant \wedge$ | القاهري：عحمد بن أحمد |
| 011 | القايي：مهدي بن طرارا |
| 7rr | القباب：عبل الله بن محمد بن فورك |
| 019 | القبيطي： |
| rro | القبيطي：عبل اللطيف بن محم |
| 1 M 人 | القرشي：حبيب بن إسحاق |
| וrr． | القرشي：عحم بن إسماعيل |
| EVY | القرطي： |
| VV． | القرظي：عحمد بن كعب |
| ov． | القزاز：علي بن سعيد |
| $1 r \leqslant 9$ | القزاز：علي بن سعيد بن الحسن：أبو الحسن |
| 09\％ | القزاز：منصور بن محمد بن منصور |
| 71 | القزوين：عبد الله بن سعد |
| हqr | القزويني：عمد بن أحمد |
| $0 \wedge 0$ | القسط：إسماعيل بن عبد اللهّ بم قسططين |
| 1\＆人 | القسطلالي ：أحمد بن محم |
| 941 | القصباني：أحمل بن إبراهيم |
| £ 人9 | القصبي：أحمل بن عبل الرمّن بن أحمد |
| $09 \%$ | القصري：عبيد الله بن محمد |
| £ヘ7 | القصري：عحمد بن إبراهيم |
| とะ9 | القصير ：عبل الله بن يز يد |
| org | القضاعي： |
| O人． | ＂القطان：أحما بن الحسين بن أمد |
| Vrr | القطيعي：أحمد بن جعفر بن مدان |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| £ $9 \%$ | القلع：أحمل بن عمد بن ممو |
| 799 | القنطري：إبراهيه بن زياد |
| orr | القنطري：أحمل بن عمل |
| oro | القهندزي：منصور بن ألما |
| ○入を | القواس：أحمد بن عمدل بن علقمة |
| ケをr | القو سياني：عبد الرزاق بن إسماعيل |
| \＆v1 | القوصي：عممل بن محمل بن أحمد |
| 01 | القونوي：محمل بن يوسف |
| $1 \leqslant 09$ | القيجاطي：عحمل بن محما |
| \＆99 | القيروابي：الحسن بن عبد الله بن عمر |
| EVV | القيسي：عبد المادي بن عبل الكريم |
| 091 | الكاتب：الحسن بن عبل الله بن محمد |
| 7.0 | الكاتب：الحسن بن علي بن الصقر |
| 1099 | الكاتب：محمل بن ألمد |
| VrA | الكارزوني：عمدل بن مسعود |
| 0 OO | الكارزين：عمدل بن الحسين |
| ETo | الكاغدي：عمر بن بحمل بن نصر |
| 7. | الكتاني：عمر بن إبراهيم بن محما |
| $V \leqslant 0$ | الككجي：إبراهيم بن عبد الله بن هسلم |
| 9VE | الكرالي： |
| Ho | الكرخي：أحمل بن المقرب |
| $\wedge \vee 1$ | اللكرخي：عبل الله بن الحسين |
| 799 | آلكسائي الصغير： |
| $107 \%$ | الكسائي：إبراهيم بن الحسين |


| رقم．الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| 791 | الكسائي：علي بن همز |
| roq | الككلابي：عطية بن قيس |
| Evr | الكمال：علي بن شإجاع بن سالم |
| $99^{\circ}$ | الكندي：مسعود بن يزيد |
| そ入t | الكواب：عبد الله بن بمد |
| TVV | الكوفي：عبد الرمّن بن إسحاق：أبو سلمة |
| 710 | الكوين： |
| 77 | الككلاني：عمد بن ألبي زيد |
| Err |  |
| 「¢7 | اللبان：أمد بن عمد المد أبو المكارم |
| $\bigcirc$ | اللخم：عبل الوها |
| EvV | اللخمي：غياث بن فارس |
| \＆人1 | اللخمي：عمد بن إبراهيم بن إلياس |
| とへを | اللخمي：عمد بن أمحم |
| £ 70 |  |
| \＆入9 | اللخمي：موسى بن سليمان |
| \＆入人 | اللخمي：يزيد بن بنم |
| 0．$\varepsilon$ | اللرستالي： |
| ¢V． | اللواتي：يكيى بن إبراهيم |
| \＆71 | اللورقي：القاسم بن الحمد |
| Vミ7 | المؤدب：عمد |
| 1r．0 | المؤذن：عبد الثفار بن عوند |
| Ery | الأأمون：عبد اللهّ بن هارون هارن الرشيد |
| grat | اللازلي：بكر بن عمد |


| رقم الصفحة | ．اسمم العلم |
| :---: | :---: |
| 007 | الملزي：غزوان بن القاسم |
| \＆人1 | الماكي：عبد الرمّن بن خلف الله |
| 7 7 | المثلثي：أحمد بن سعيد |
| 097 | الماهلي：نصر بن يوسف |
| $\varepsilon 99$ | الحاربي：علي بن أحمد كوّر |
| $\wedge$ 人を | الماملي：أحمد بن محمد |
| 919 | المحفى：محم بن إسحاق |
| 071 | المولي： |
| EVr | المختار بن فلفل |
| 077 | المخزومي：عبد الله بن عيانى بن أبي ربيعة |
| ＜$\wedge \wedge$ | المنزومي：غانم بن وليد |
| \＆人1 | الملجلي：شجاع بن محم |
| $07 \Sigma$ | الملني：أبو مسعود الأسود اللون |
| 70 | الملدي：محمل بن عبل الرمن |
| 291 | المرسي：عبد الله بن سهل بن يوسف |
| VVr | المروزي：عمدل بن بيى |
| NH\％ | المري：عثمان بن سعيد |
| 747 | المري：عراك بن بالد |
| $\varepsilon 79$ | المريوطي：عبد النصير بن علي |
| orv | المزرف： |
| vrr | المزلي：سلام بن سليمان |
| Irr | المسيب بن عليس |
| $V \uparrow \varepsilon$ |  |
| 7.7 | اللصاحغي：عبيد الله بن عمر بن محد |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| - \%. | المصري: أحمل بن نفيس |
| 070 | المصري: داود بن أبي طيبة |
| 070 | المصري: سليمان بن داود بن أبي طيب |
| $07 \varepsilon$ | المصري: يونس بن عبد الأعلى |
| OVr | المطوعي: الحسن بن سعيد |
| -7E | المعافري: مواس بن سهل |
| Ero | المعل: أحمل بن حرب |
| VYA | المعل: أحمل بن حرب |
| $79 \%$ | المعلل: علي بن عحمل بن إسحاقٌ |
| 717 | المعل: |
| vro | المعلى بن عيسى |
| VYE | المعولي: مهلي بن ميمون |
| 0.1 | المغراوي: منصور بن الخــــير |
| ron | المغيرة بن أبي شهاب |
| Mrr | المفسر : هبة الله بن سالمة |
| $r$ r | المقدسي: عبد الغيز بن عبد الواحد |
| 070 | المكفوف: الحسين بن الجنيد |
| $0 \wedge \varepsilon$ | المكي : عبد الله بن زياد |
| 7 7. | المكي : علي بن داو |
| $07 \%$ | المكي : عمد بن ألبي عبد الر حمن عبل الله |
| 700 | الملنجي: أحمل بن محمد بن الحسين |
| $1.0 \varepsilon$ | الملنجي: عبل البيل بن عبل القوي |
| ミV9 | المليجي: إلماعيل بن هبة الله |
| NHV | المنذر بن الصباح |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| $0 \leqslant 9$ | المنقي：أحمل بن |
| O．r | المهلوي：علي بن أبي غالب |
| 70. | الموصلي：أملد بن الفتح |
| 000 | الموصلي：سلامة بن الحدن |
| $0 \cdot$ ． | الموصلي：علي بن الحسين بن |
| \＆97 | الموصلي：محمد بن أبي الفرج بن معالي |
| TVV | الناقد：محمل بن يوسف |
| －VV | النجاد：محمل بن يسف بن محم |
| ovr | النحاس：إسماعيل بن عبل الله |
| 7 71 | النخاس：عبل الله بن الحسن |
| Nrg | النسفي：هناد بن إبراهيم |
| $1 \leqslant V$ | النشار ：عمر بن قاسم |
| （1） | النصيي：أحمد بن المبارك |
| 799 | النصيي：جعفر بن محمد |
| N1人 | النضروي ：العباس بن الفضل |
| $r$ r | النعمان بن بشير |
| 79 | النعيمي：عبل القادر بن عمل |
| £ 人1 | النفزي：محمل بن سليمان |
| 人r． | النقار：الحسن بن داود |
| ONV | النقاث：عحمل بن الحسن بن محم |
| 1015 | النهاوندي：إلماعيل بن شعيب |
| $r$ ¢ | النهاونلي：عبل العزيز بن بحم |
| Tro | النهاوندي：عمر بن موسى بن زلا |
| $0 \leqslant V$ | النهرواني：عبل الملك بن بكران |

097
70
$\mu \varepsilon \mu$
$77 V$
07.
\＆Vo
7 人 ₹
〔人．
org
$\varepsilon 79$
$01 \varepsilon$
$01 \varepsilon$
\＆V7
$01 Y$
orv
$01 Y$
747
$01 Y$
－V人
$01 Y$
7ร7
017
770
7.7
$\frac{\frac{\text { النهري：أحمد بن عبيد الله بن محمد الهم }}{\text { الهم }} \text { اسلم }}{\text { الم }}$ النويري：محمد بن محمد بن علي النيسابوري：محمد بن الخسين

الماشمي：علي بن محمل بن صال الهباري：أحمد بن علي بن محمد الهنلي：عحمل بن الزين الهمباين：الـلارث بن علي الهمداني：جعفر بن علي الوادي آشي：عبل الحق بن علي الوادي آشي：محمل بن جابر

الواسطي：إبراهيم بن علي بن فضل
الواسطي：أحمد بن غزال
الواسطي：أحمل بن محمد بن المروق الواسطي：الأسعد بن سلطان

الواسطي：الحسن بن القاسم؛ غلام المراس
الواسطي：الحسين بن أبي الحسن ثابت الواسطي：سويد بن عبد العزيز

الواسطي：عبد الله بن منصور بن عمران الواسطي：محمل بن علي أبو العلاء
الواسطي：محمل بن عمر بن أبي القاسم الواسطي：محمل بن عمرو بن عون
الواسطي：ييى بن عبد الله بن الحسن
آلواسطي：يوسف بن يعقوب الواعظ：بكر بن شاذان

| رقم الصفحة |
| :---: |
| Vro |
| $7 \wedge \wedge$ |
|  |
| 119 |
| \＆qを |
| lryz |
|  |
| 701 |
| MAT |
| $v \_r$ |
|  |
| $v \Sigma r$ |
| Ero |
| 71 ¢ |
| \＆人r |
| $11 r$ |
| $r 1$ |
| $\varepsilon \mu$. |
|  |
| $V 97$ |
| rq |
| －人， |
| 799 |
| ros |
| 1 1 を |
|  |
| 〔VA |
| 1Y7 |
| \＆ro |

$$
\begin{aligned}
& \text { اسم العلم } \\
& \text { الوراق: إسحاق بن إبراهيم بن عثمان } \\
& \text { الوزان: القاسم بن يزيد } \\
& \text { الوزان: جعفر بن محما } \\
& \text { الوزيري: إبراهيم بن إسحاق بن إسماعيل } \\
& \text { الو كيعي: أممل بن عمر } \\
& \text { الولي: أحمل بن عبد الرمن بن الحسن } \\
& \text { الولي: عبد الرمّن بن المسن } \\
& \text { الوليد بن مزيد } \\
& \text { الوليد بن هسلم } \\
& \text { اليزيلي: أحمل بن محمد } \\
& \text { اليزيدي: ييمى بن المبارك } \\
& \text { اليسر بن عبل الله } \\
& \text { اليقطيي: محمد أممد } \\
& \text { با يزيل بن عثمان } \\
& \text { بشر بن الحارث } \\
& \text { بلقيس بنت هداد } \\
& \text { تيمور لنك بن طرغان } \\
& \text { ثابت بن بندار } \\
& \text { ثتلب: أحمل بن يميى } \\
& \text { جابر بن زيد } \\
& \text { جrفر الصادق } \\
& \text { جعفر بن إسماعيل بن خلف } \\
& \text { جعفر بن حمدان بن سليمان } \\
& \text { جعفز بن حمدان ستجادة }
\end{aligned}
$$




| رقم الصفحة | اسـم العلم |
| :---: | :---: |
| rq． | زيد بن أرقم |
| roo | زيد بن أسلم |
| ro． | زيل بن ثابت |
| を $<0$ | زيد بن علي بن الحسين بن علي |
| $7 \wedge \Sigma$ | زيد بن وهب |
| 〔人0 | زين الدار ：الوجيهية بنت علي الصعيدي |
| 710 | زين العابدين：على بن الحسين بن علي |
| Yoo | سالم بن عبل الله بن عمر |
| $r$ ¢ ${ }^{\text {a }}$ | سالم بن معقل |
| ov | ست العرب：زينب بنت محمد بن علي |
| $r \_q$ | سعل بن أبي وقاص |
| Err | سعيد بن أوس |
| ror | سعيد بن العاص |
| orr | سعيل بن المسيب |
| rov | سعيل بن جبير |
| － $7 V$ | سعيد بن هنصور |
| $\varepsilon \mu$ ． | سفيان بن عيينة |
| 717 | سليم بن عيسى |
| EqV | سليمان بن همزة |
| vry | سليمان بن |
| Moo | سليمان بن يسار |
| rq． | سمرة بن جندب |
| を¢7 | سورة بن المبارك |
| －人O | شبل بن عباد |


| رقم الصفحة | اسم الغلم |
| :---: | :---: |
| $\varepsilon \mu r$ | شجاع بن أبي نصر |
| £入Y | شريح بن محمل بن شريح |
| $r$ ． | شقيق بن سلمة |
| $9 \times 0$ | شهاب بن خراش |
| vrr | شهاب بن شرنفة |
| ron | شيبة بن نصاح |
| orq | صالُ بن إدريس |
| 077 | صالح بن خوات |
| $1 \leqslant V$ | طاهر بن عرب |
| roy | طاوس بن كيسان |
| 1rE | طرفة بن الحبد |
| r®q | طلحة بن عبيد الله |
| 097 | طلحة بن محمل بن جعفر |
| ro． | عائشة رضي الله عنها |
| roq | عاصم بن ألبي الصباح الحِحري |
| $77 \%$ | عاصّم بن أبي النجود |
| 71 亿 | عاصهم بن ضمرة |
| ros | عامر الشعي |
| rov | عامر بن عبد قيس |
| 人9＾ | عباس بن الفضل |
| mor | عبد الرمّن بن الحارث بن هشام |
| rq． | عبد الرمهن بن عوف |
| $70 \leqslant$ | ＂عبد الرحمن بن مسكين بن أبي ماد |
| Yoo | عبد الرحمن بن هرهز الأعرج |


| رقم الصفحة | . اسم العلم |
| :---: | :---: |
| 191 | عبد الرحن بن واقد |
| 07. | عبل السيد بن عتاب |
| 019 | عبل الحزيز الناقد |
| 01. | عبد العزيز بن باقا |
| orq | عبد العزيز بن عبل الملك بن شفيع |
| rug | عبد الله ابن عباس |
| $\mu \varepsilon \varepsilon$ | عبل الله بن أحمد بن حنبل |
| ro. | عبد الله بن الز بير |
| ro. | عبل الله بن السائب |
| $v \varepsilon 1$ | عبد الله بن المبارك |
| $r \leqslant 7$ | عبد الله بن جعفر |
| $\vee \varepsilon$. | عبل الله بن سلام |
| Trv | عبلد الله بن عامر |
| rot | عبد الله بن عبيد الله بن ألبي مليكة |
| $r$ ¢q | عبل الله بن عمرو بن العاص |
| $0 \wedge 0$ | عبد الله بن كثير |
| rrq | عبد الله بن هسعود |
| $r$ r | عبد اللك بن عمير |
| ONV | عبل الواحلد بن عمر |
| Err | عبد الوارث بن سعبد |
| 777 | عبيد بن الصباح |
| Err | عبيد بن عقيل |
| r07 | عبيد بن عمير |
| rov | عبيل بن نضيلة |


| رقم الصفحة | اسم ال大لم |
| :---: | :---: |
| ros | عبيدة السلماكي |
| rrq | عثّمان بن عفان |
| N人r | عدي بن زيد |
| roo | عروة بن الزبير |
| $\varepsilon \mu \varepsilon$ | عصمة بن عروة |
| rol | عطاء بن أبي رباح |
| roo | عطاء بن يسار |
| rol | عكرمة بن خالد |
| －人 | عكرمة بن سليمان بن كثير |
| roy | علقمة بن قيس |
| 119 | علي بن سليم |
| £VV | علي بن فاضل بن صمدون |
| $V \varepsilon \varepsilon$ | علي بن مسهر |
| $7 \Sigma$ | علي بن يوسف بن حسب الله |
| $r q$. | عمر بن أبي سلمة |
|  | عمر بن المطاب |
| roo | عمر بن عبد العزيز |
| r\＆q | عمرو بن الحاص |
| rot | عمرو بن شر حبيل |
| Mol | عمرو بن ميمون |
| Er． | عياض بن موسى |
| roq | عيسى بن غمر |
| －71 | قالون：عيسى بن مينا |
| ron | قتادة بن دعامة |


| رقم الصفحة | اسم العلم |
| :---: | :---: |
| そ₹7 | قتيبة بن مهران |
| Vo． | قطرب：عحمد بن المستنير |
| $0 \wedge 7$ | قنبل ：حما بن عبد الرحمن بن محما |
| Ery | كردم بن خالل |
| Hol | بحاهد بن جبر |
| ro． | بحمع بن جارية |
| Err | مبوب بن هالل |
| $7 \Sigma$ | عمىل بن إبراهيم بن أمحد |
| 219 | عحمل بن أحمل بن بـر بر |
| $\varepsilon \cdot \wedge$ | عحمل بن الحسن |
| 799 | عمدل بن الفرج |
| 711 | محمل بن المفرج |
| そへを | عحمل بن جعفر بن حميد |
| VVY | محمل بن سعدان |
| $14 \cdot 0$ | عحمل بن سماعة |
| roz | عحمل بن سيرين |
| Hos | معمل بن عبل الرحمن بن عيصن |
| 997 | محمل بن عيسى بن حيان |
| $V \varepsilon r$ | محمل بن فضيل |
| $\checkmark \varepsilon$ ． | عحمد بن كثير بن أبي عطاء |
| 70 | عحمل بن محمل بن عمر |
| 1イ7 | محمل بن نصير بن جعفر |
| 191 | ＂مدين بن شعيب |
| $V \leqslant 4$ | مسרد بن مسرهد |


$\frac{\text { مسروق بن الأجدع اسم العلم }}{\text { المر }}$
مسلم بن جندب
مسيلمة الكذاب
معاذ بن اللارث القارئ
معاذ بن جبل
معاوية بن أي سفيان
متتمر بن سليمان
معروف بن مشكان
معقل بن يسار
معمر بن سليمان
مقرئ أبي قرة: عبيد الله بن إبراهيم بن محمد
موسى بن عبلد الر مهن بن موسى
موسى بن عبيدة
نافع المدني القارئ
نصر بن عاصم
نظيف بن عبد الله
نفطويه: إبراهيم بن محمد
هارون بن هوسى الأعور
هبة اللّ بن جعفر
هشام بن حكيم
هشام بن عمار
ملال بن علي بن أبي ميمون
ورش: عثمان بن سعيد
ييّى بن أبي كثير

 بيى بن وثاب يميى بن يعمر يزيد بن رومان يعقوب بن جعفر يعلى بن مُلك يونس بن حبيب

فهرس الأشعار


| قافِيةّ الراء |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الصفحة | القائل | القافية | صدر البيت |
| rVA | الفرزدق | الخمر | غداة |
| £01 | الأعشى | الناش | حتى يقول |
| $1 \cdot v$. | عمر | ط | كأحقّ |
| 7r^ |  | وفخر\| | هو الشيّ |
| Vry |  | والجوهر | جارية |
| 人Nr | عدي | تفكير | وتذكّر |
| АیY | عدي | الموفور | أيها الشامت |
| $\wedge \wedge \mu$ | عدي | مغرو | أم لديك |
| Vr | بشار | التبكير | بكّ |
| $\wedge \wedge r$ | علي | و والسدير | سره ماله |
| $1 \cdot v$. |  | مغامر | يقول |
| 10. |  | النشر | خليلي |
| 10. |  | النشر | أكلت دوما |
| فافِية السين |  |  |  |
| الصفحة | القائل | القافية | صدر البيت |
| $\wedge \Sigma 9$ | \|امرؤ القيس | أنفسا | فلو أها |
| فافقية الصاد |  |  |  |
| الصفحة | القائل | القافية | صدر البيت |
|  | علي | النواصي | لأصبحن |
| فافوية العين |  |  |  |
| الصفحة | القائل | القافية | صدر البيت |
| Nrı | \|الأعشى | والو | تقول |
| NrA | \|الأعشى | Lexpin | عليك |


| قافية الفاء |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الصفحة | القائل | القافية | صلر البيت |
| 7or | أبو زبيد | تلهيفي | يالهف |
| 919 | أبو عمدل الفقعسي | الصفوفا | باتت |
| 919 | أبو محمد الفقعسي | جوفا | أمسي |
| قاقية اللم |  |  |  |
| الصفحة | القائل | القافية | صدر البيت |
| ryr | امرؤ القيس | وراغل | فاليوم |
| ryr |  | الأنامل | \％${ }^{\text {c／}}$ |
| $0 \leqslant 1$ | ｜الأخطل | بحبل | ترى |
| ¢00 |  | تسأل | جواباً |
| －入乏 | النابغة الجحدي | سأل | سألتي |
| ○入を | النابغة المعلي | Jأر | سألتي |
| IHM1 |  | فلول | فأي |
| $1 \sum \wedge 9$ |  | عله | يا رُبَّ |
| 17 r. | حسان | الأول | بِّ |
| 1.07 | الأغشى | خبل | ¢ان رأيت |
| $V \cdot 9$ | الفرزدق | يستبيلها | وإن الذي |
| V09 | ذو الرمة | واعتدالها | على أمر |
| قافية الميم |  |  |  |
| الصفحة | القائل | القافية | صلر البيت |
| 70\％ | عمرو بن شأس | ز | تقول |
| 7or | عبيد الله بن عتبة | الزعم | فَذْ |
| 人へ乏 | جرير بن خرقاء | الغرّمٌ | عشية |
| 1.07 | ذو الرمة | مسشجوم | ¢ان توهم |


| الصفحة | القائل | القافية | صدر البيت |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\wedge \wedge \varepsilon$ |  | الروائمّ | فلدعني |
| $\wedge \wedge \varepsilon$ |  | تعلم | فإن تنأ |
| IrNY |  | ظلم | أظلوم |
| $1<91$ | حسان | الدما | يا عين |
| 10r7 | السعاي | المطجمr | الحاطفون |
| 10ro | السعلي | المطجمr | وال\حقون |
| 10ro | السعلي | هr | وإلى |
| 10ro | السعلي | تغرم | والمانعون |
| قافية（لنون |  |  |  |
| الصفحة | القائل | القافية | صلر البيت |
| 071 |  | قالون | قد |
| 770 | عمرو بن العاص | حسن | أتطهع |
| 10ro |  | تالانا | نولي |
| 10\＆ |  | نيران | ما ذا الوقوف |
| 1.07 |  | حزين | \％ |
| 114 | جهيل | ｜وجفانا | وأتى صواحبها |
| قافية الألفه المفصرهة |  |  |  |
| الصفحة | القائل | القافية | صدر البيت |
| 71 ¢ | أبو ذؤيب | الموى | فهن |
| قافية الياء |  |  |  |
| الصفحة | القائل | القافية | صدر البيت |
| 1rを． |  | لوايا | غداة |
| 1ヶを． |  | الغتايا | فجاؤا |
| $1 \sum \wedge 9$ |  | سرباليه | مههما |
| 10\＆1 |  | بالمرضي | قال |



فهرس الكلمات اللغويـة المشروخة


| الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكلمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1Yo | لفق | 1rs | حرر | $r{ }^{\text {r }}$ | أيلغدي |
| 771 | حرتك | $7 \Sigma ะ$ | مُثِلِّ | $0<9$ | $\chi^{\text {¢ }}$ |
| 17rr | بزر | 1719 | رونق | $\wedge \wedge$ ¢ | خورنق |
| $1 \sum 09$ | ال冂ُنُقر | \|r|. | أرط | Irry | عبط |
|  |  |  |  | 17 rr | نلر |

## فهزس المصطلحات اللعمية

| الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكلمة | الصفحة | الكلمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\sum 7 Y$ | الشاهد | ETY | التابعة | ミ7Y | الاعتبار |
| $0 \cdot \varepsilon$ | الرُحلَّ | $r r \varepsilon$ | السما | rro | الإذن |
| r | 1 | 人气入 | الاكتفاء | VrV | اللسبر |
| oro | الوزن | ¢0． | الالتفات | ¢ 0 ． | الاستحارة |
|  |  |  |  | oro | اللروي |

فهرس الأماكن


| الصفحة | اسم المكان | ｜الصفحة | اسم المكان |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 074 | عبادان | £ 人， | القاهرة المغرية |
| ミ71 | غافق | Vrr | القطيعة |
| 709 | فامية | EVr | اللكالاسة |
| 7 79 | قم الصلح | 071 | المول |
| －ro | قهندز | VI | الملرسة الحادلية |
| 〔V1 | قوص | $71 Y$ | المزة |
| 7 7． | قينية | 011 | المزة الفوقانية |
| oro | كارزين | 7rr | باغند |
| Try | كرمان | $r$ ． | بار｜ |
| $\mu$ ． | كش | VrI | برز｜ |
| 747 | مر0 | Vr． | برو |
| 〔91 | مرسة | EV． | بطر |
| £79 | مريوط | 〔91 | بلنسة |
| 700 | ملنجة | rq | بورضة |
| § $\vee 9$ | مليج | 7rを | بيسان |
| $r$ ． | نخشب | 79 | تربة أم |
| $\mu$ 。 | نسف | OVY | تكريت |
| $V 17$ | نو جاباد | 711 | تنين |
| $r$ ． | هراة | TVV | توز |
| $\varepsilon 79$ | وادي آشي | VIr | جامع أصبهان |
| $r$ ． | يزد | vr | جامع التوبة |
|  |  | 700 | جو |
|  |  | \＆T1 | － |
|  |  | $r$ ． | جيحون |
|  |  | 010 | حلة المزيدية |

## فهرس القبائل والأمم

| الصفحة | اسم القبيلة | الصفحة | اسم القبيلة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| EVY | غمارة | 070 | القبط |
| rav | قريش | $0 \varepsilon r$ | المطوّعة |
| rqv | كنانة | £7人 | باهلة |
| £77 | كندة | rar | بنو أسد |
| \＆V． | لو | 001 | بنو رزيق |
| $7 r 7$ | هرّة | rro | بنو عجل |
| Vrを | مغول | §7入 | بنو غافق |
| 70 V | فشل | OOY | بكيب |
| ravgrar | هذيل | \＆人人 | عبد الدار |
| r9V | هوازن | 711 | عِبْس |
| $7{ }^{7}$ | يام | 77. | غاضر |

## فهرس المصادز والمراجع

## أولاً: المخطوطة:(1)

1-إيضاح الأسرار والبدائع وهذذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع في أهـــــل مقرأ الإمام نافع:
 بالمدينة المنورة، مصورة عن المكتبة الأزهرية، تاريخ نسخها: ( 1 ( هــ

> YTYAT (TVO)

Y- بحر الجوامع:
عمد بن أحمد القاهري من أهل القرن العاشر، منه نسخة فريدة في مكتبة العبدلية
r- بدائع البرهان: رقم (r^乏)

الشيخ الإزميري. نسخة بغط الشيخ عبد الفتاح المرصفي رمهة الله، (إعارة من شينخي عبد الرحيم محمد الحـافظ العلمي) ع- التبصرة في قراءة الأئمة العشُرة:

0- التجريد لبغية المريد:
ابن الفحام) مصورة من البلامعة تحت رقم (ب.
ч- تيفة الإخوان في الحلف بين الشاطبية والعنوان:
ابن الجزري. نسخة في الجلامعة الإسلامية برقم: (MYY)

- V التيسير في القراءات السبع:

أبو عمرو اللداي. نسخحة في مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة تحت رقم (ـ) كتبت سنة (1-7)
(1) واذلت ضمنها الرسانل العلمية المطبوعة على الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر.

الكتب المصرية، كتبت سنة (7 \1 (1 هــ)
9- روخة الحفاظ: للشريف المعدّل، نسخة خطية.

- ا- الروض النضير:

الشيخ المتولي. نسنخة خاصة بغط الشيخ عبد الفتاح المرصفي رمّه الله (هدية مـــنـ
شيخي: رشاد عبد التواب السيسي)

1 ا -الروضة: لأبي علي المالكي، رسالة دكتوراه بتحقيق د/نبيل آل إبماعيل، جامعة

ّ ا - الكفغاية الكبرى

لأبي العز، رسالة دكتوراه بتحقيق د/عبد اللهُ الششري، جامعة الإلما الإمام. ع 1- الكفاية في القراءات الست:


$$
(-\infty 11 \leqslant v)
$$

10- المبهج: لسبط المياط، رسالة دكتوراه، بتحقيق د/عبد العزيز السبر، جامعة الإمام. IV ا 1 ا المستنير في القراءات العشُر : ابن سوار. موجود في مكتبة الجامعة. المصباح: الم
لأبي الكرم، رسالة دكتوراه، بتحقيق د/إبراهيم الدوسري، جامعة الإمام. 1 1 - المنتهى في أداء القراءات:
عممد بن جعفر الخزاعي. موجود في مكتبة البلامعة فيلم رقم (Y\& 9 1-الموضح في الإمالة:




## ثانيا: (المطبوعات)

1- إبراز المعالي في حرز الأمالي في القراءات السبع:
 الإسلامية.

Y- ب- إتحاف فضلاء البشُر في القراءات الأربع عشر :
 ب- الإتقان في علوم القرآن:



ع- إتمام الفارق بقراءة نافع:
 ه- إرتشاف الضرب من لسان العرب:
أبو خيان الأندلسي، تحقيق : د/مصطظى النماس.
Y- إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر :


$$
\begin{aligned}
& \text { الفيصلية، ط (1) سنة (₹ عـا عـا هـ) } \\
& \text { - V أحكام القر آن: }
\end{aligned}
$$

عممد بن عبد الله، أبو بكر بن العربي، تحقيق علي عكمد البجاوي، هطبعة: دار

$$
\begin{aligned}
& \text { المعرفة. ط (r) سنة (rqY } \\
& \text { 人- أسانس البلاغة: }
\end{aligned}
$$

عممود بن عمر، الزغخشري، تحقيق: عبد الرحيم عمود، مطبعة: دار المترفة،، ســنـة

$$
(-1599)
$$

9- الإشتقاق:
 سنة (1r99) (r) آتجعت الترتيب الهجاني.
-
ابن حجر العسقلاني، تحتيق: علي البحاوي، مطبعة: دار الميل - بيروت. 1 ا 1 الأصول في النحو:

عممد بن سهل، ابن السراج، تحقيق: د/عبد الحسين الفتلي، مطبعة: دار الرسالة،
ط (1) سنة ( (1) \& هـ)

Y
 W ا - إعراب القر آن:


$$
(-\mid \varepsilon \cdot 0)
$$

£ 1- إعراب القر آن:
إبماعيل بن عمد الأصبهاني، قوام السنة، تُقيق: فائزة عمر المؤيد، سنة (-ه) $(10)$

1- الأعلام:

17-الإقناع في القراءات السبع:


$$
\text { سنة (r, } 1 \varepsilon \text { هـ) }
$$

ا IV إكمال الإعلام بتثليث الكالام:


$$
\begin{aligned}
& \text { (一) } 1 \varepsilon \cdot \varepsilon \text { ) } \\
& \text { 1 } 1 \text { - الأمالي: }
\end{aligned}
$$

 1- 1 - الإمام أبو عمرو الدايني و كتابه "جامع البيان":

. . عبد الله بن الخسين، الدكبري، مطبعة: دار الكتب العلمية، ط (1) سنة (-81r99)

ب ب- إنباه الرواة على أنباء النحاة:
علي بن يوسف القفطي، تعقيق: عمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة: دار الفكر

> العربي، ط (1) سنة (7 • ع ا هـ)

Y Y- الإنصاف في مسائل الخلاف:
أبو البر كات بن الأنباري، تحتيق: عي الدين عبد الحميد، مطبعة: المكتبة التجارية.
ץ ץ- الأنوذ ج في النحو:
عممود بن عمر الز غخشري. بدون عنوان للطباعة.
§ §

0 - - البحر الغيط:

Y 7 - بداية الجتهلد وفاية المقتصد:
عمد بن أحمد بن رشد، مطبعة: دار قهرمان، استانبول، سنة (19^0 م) م)㥩 - البرهان في علوم القرآن:
عمد بن عبد اللّ، الزر كشي، تحقيق: عمدل أبو الفضل إبراهيم، مطبعة: دار المعرفة،

$$
\text { ط (r) سنة (rq1 } \mid \text { ه }
$$

^^ ب- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:
عبد الر ممن بن أبي بكر السيوطي، تكقيق: عممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة:
المكتبة العصرية.

و 9 - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة:

والتراث، الكويت، ط (1) سنة ( • ع ع هــــ)

عبل الر محن بن محمل، أبو سعيد الأنباري، تحقيق：د／طه عبد الحميل طه، مطبعــة： الهيئة المصرية للكتاب، سنة（．．ع هـ الـ） ان世－تاج الحروس من جواهر القاموس： محمل بن محمد، النيد المرتضى الز بيدي، مطبعة：دار مكتبة الحياة． ץ عبل الرحمن بن عمرو الدمشقي، تحقيق：شكر الله القو جاي، مطبوعات بممع اللغة العربية بدمشقق．

سش－تاريخ الدولة العلية العثمانية： عحمد فريد بك، تحقيق：إحسان حقي، مطبعة：دار النفائس، ط（7）سنة

$$
(-\infty) \varepsilon \cdot \wedge)
$$

๕ «- تاريخ بغلاد:

أممد بن علي الخطيب البغدادي، مطبعة：دار الكتاب العربي．
هr－تاريخ جزيرة ابن عمر：
محمد يوسف غندور، مطبعة：دار الفكر اللبناين．廿世－التبصرة في القراءات السبع：

سنة (Y • צاه-ـ)
－- التبصرة والتذكرة：

محمد الطاهر بن عاشور، مطبعة：الدار التونسية للنشر، سنة（9＾1م） qه－تذكرة الحفاظ：

محمد بن أحمد الذهبي، مطبعة：دار إحياء التراث العربي． ، ع－التذكرة في القراءات الثمان：
طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، تحقيق：د／أكمن سويد．

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

1 §- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: .
القاضي عياض بن موسى السبتي، تحقيق: البمموعة من وزراة الأوقاف المغربية المية.
Y §
عبد الله بن الحسين العكبري، تكقيق: د/ مصطفى النماس ب
؟ ؟

عبد اللا بن مسلم بن قتيبة، تعقيق: السيد أمحد صقر، مطبعة: دار الكتب العلمية،

ه \& - التكملة:
الحسن بن أممد، أبو علي الفارسي، تحقيق: د/كاظم بحر المرجان.
§ 7 - تلخيص العبارات بلطائف الإشارات في القراءات السبع:
الحسن بن خحلف، ابن بليمة، تَحقيق: سبيع حاكمي، مطبعة: دار القبلة للثقافة، ط

$$
\text { (1) سنة ( } 1
$$

६V
أبو معشر الطبري، تحقيق: عمدل حسن عقيل، ط() الجماعة الخيرية لتحفيظ القر آن
في جدة/ سنة (Y |乏 اه-
^^ ـ التمهيد في علم التجويد:
عمد بن عمد، ابن الجزري، تُقيق: غانم قدوري همل، مطبعة: مؤسسة الرسالة،
ط (1) سنة (1)
§ 9
يوسف بن عبد البر، ط(r) وزارة الأوقاف والشئون الإسامية بالمغرب. - 0- تزيه الشُريعة المرفوعة عن الأخبار الئنيعة الموضوعة:

علي بن عمد الكناني، تعيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مطبعة: دار الكتب
العلمُية، ط (1) سنة (99 1 اهــ)

10 ه هذ يب إصلاح المنطق:
ييى بن عمر، المطيب التبريزي، تحقيق: د/ فنخر الدين قباوة، مطبعة: دار الآفــاق
البحديدة، ط (1) سنة (ץ •ع اهـ
هr هr
عممل بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبد السلام هارون و جماعة، مطبعة: المؤسسة المصرية للتأليف،
ror - التيسير في القراءات السبع:
عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداني، تصحيح: أوتوبرتزل، مطبعة: دار الكتاب

६

00- الجامع
محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: مُمود النواوي، معمد أبو الفضل إبراميمه،
 - 07 - الجامع لأحكام القرآن:
 :جال القراء و كمال الإقراء: - OV
علي بن محمد السخاوي، تحقيق: د/علي حسين البواب، مطبعة: مطبعة المدني، ط
(1) (

人 - بهمرة اللغة:
محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق: د/رمزي منير بعلبكي، مطبعة: دار العلم
للملايين، ط (1) سنة (9 (19 (1)
09- حجة القراءات:
عبل الر حمن بن محمل بن زبخلة، تحقيق: سعيد الأفخاني، مطبعة: مؤسسة الرسالة، ط
(r) سنة (Y (
.
لابن خالويه، تحقيق: د/عبد العال مكرم، مطبعة: دار الشروق، ط (r) سنة
(-olrav)
آ- الحجة للقراء السبعة:
أبو علي الفارسي، تحقيق: بدر الدين قهوجي، بشير جويماءي، مطبعة: دار الــــــمون
للتراث، ط (1) سنة (६ • ع (هـ)

〒
 إحياء الكتب العربية، ط (1) سنة ( 197 C (م)

अ

الحابني
§६- اللارس في تاريخ المدارس:
عبد القادر بن عممد، النعيمي، تعقيق: جعفر الحسن، مكارن مكتبة الثقافة الدينية. 90- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:

سنة (7 - ع
7 7 - الدر المنضد في ذكر أصحاب أهد:
عبد الرحمن محمد العليمي، تعقيق: عبد الر حمن العثيمين، مطبعة: مكتبة التوبة، هطبعة المدني، ط (1) سنة (
YV إبراهيم بن أحمد المارغي، مطبعة: دار القر آن للطباعة والنشر . ^1 - الديبا ج المذهب في معرفة أعيان المذهب: إبراهيم بن علي، ابن فرحون، مطبعة: دار الكتب العلمية.

79- ديوان الفرزدق:
شرح وضبط علي فاعور، مطبعة: دار الكتب العلمية، ط (1) سنة (٪ •ع اهــ)
-
تحقيق: محمد بن إنماعيل الصاوي، مطبعة: الشر كة اللبنانية للكتاب.
-
سيف الدين الكاتب وأمدل عصام الكاتب، منشُورات دار مكتبة الحياة.

- Vr

$$
\begin{aligned}
& \text { تحقيق: فوزي عطوي، مطبعة: دار صعب، بيروت، سنة (••9^) } \\
& \text { ت - } \\
& \text { تحقيق: عممد عكي الدين عبد الحميد، مطبعة: دار الأندلس. }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { - Vo الرسالة: }
\end{aligned}
$$

عمد بن إدريس الشافكي، تحقيق: ألمد عمد شاكر، مطبعة: المكتبة العلمية،
بيروت
-V4 - الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة:

سنة (६ • \& (هــ)
-VV

$$
\begin{aligned}
& \text { السيد عممود الألوسي، مطبعة: مكتبة دار الترات } \\
& \text { : زاد المسير في علم التفسير : VA }
\end{aligned}
$$


-V9- السبعة في القراءات:

سنة(. . \& هــ

人 ـ
عثمان بن جين، تحقيق: د/حسن هنداوي، مطبعـــــــة: دار القـــــــ، ط (1) ســـــة

$$
(-\infty) \varepsilon, 0)
$$

1 امراج القاري المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي:
علي بن عثمان، ابن القاصح، مراجعة علي محمد الضباع، مطبعة: البابي الملبي، ط
(

سليمان بن الأشعث، إعداد وتعليق: عزت اللععاس وعادل السيل، مطبــــــة: دار
r - المند الترملدي: سوزية.

عممل بن عيسى الترمذي، تحقيق: عبد الرمن محمد عثمان، الناشر: المكتبة السلغية.
(
محمل بن أحمد الذهبي، تحقيق البمموعة، مؤسسة الرسالة.
人 - شرح أبيات سيبويه:
أحمل بن محمد، النحاس، تحقيق: د/وهبة متولي سالمة، ط (1) سنة (0 ع ع (هـــ)

> 4- شرح أشعار المذليين:

المسين بن الحسين السكري، تحقيق: عبد الستار فراج، مطبعة الملني.
AV شرح ابن عقيل:

عبل الله بن عقيل، تحقيق: عحمد محي الدين عبد الحميل، مطبعة المعرفة، ط (r) سنة

$$
(\rho \mid 9 \wedge \cdot)
$$

شرح الدرة:

معمد بن حسين السنودي، علي محمد الضباع، مطبعة صبيح.
99- شرح الطيبة:

أبو القاسم النويري. تحقيق: عبد الفتاح أبو سنة، الميئة العامة لشئون المطابع سنة

$$
(-\infty \mid \varepsilon, 7)
$$




91- شرح المفصل:

Q Y -
أمد بن محمد بن الجزري، تصحيح، علي الضباع، مطبعة: مصطفي البابي الملبي،
ط (1) سنة (1ヶ49 (1)
r 9 - شرح طيبة النشر :

६ 9 - شرح عمدة الحلافظ وعدة اللالافظ:
عمد بن عبد الله، ابن مالك، تحقيق: د/عبد المنعم هديري، مطبعة: دار الفكر

$$
\begin{aligned}
& \text { العربي، ط (1) } \\
& \text {-90- الصحاح: }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { 97-97 الضعفاء الصغير: }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { حلب، سنة (9797) } \\
& \text { الضع - } 9 \text { V }
\end{aligned}
$$

علي بن عمر البارقطين، تعقيق: صبحي السامرائي، مطبعة: مؤسسة الرسالة، ط
(1) سنة (६ \& \&اهـ)

1 1 الضوء اللامع لأهل القرن التاسح:
عكمد بن عبد الرممن السخاواوي، مطبعة: دار مكتبة الحياة، بيروت. 99 9 - طبقات الشافعية الكبرى:
عبد الوهاب بن علي السبكي، تعقيق: عبد الفتاح الحللو وعمود الطناحي، مطبعة: دار إحياء الكتب العربية.
. . ـ ا طبقات الشُعراء:
عممد بن سلام الجمدحي، تحقيق: عممود شاكر، مطبعة المدني. 1 + 1 - الطبقات الكبرى:

r - ب
عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي، هطبعة: دار الكتب العلمية، ط (1) (r.٪ \&هـ
r + + ا طبقات المفسرين:
 ؟ • - ا- طبقات النحويين واللغويين:
عمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة: دار المعارف،ط(r)

$$
\text { ه } 1 \text { - } 1 \text { طيبة النشر: }
$$

ممد بن عمد، ابن المزرري، تحقيق: أنس مهرة، مطبعة: دار الكتب العلمية، ط

7 • 1 - العواصم من القواصم:
أبو بكر. بن العربي، تحقيق: عمار طالبي، مطبعة: دار الثقافة- الدوحة. 1 + V

أبو العلاء المملاي، تحقيق: د/أشرف طلعت، مطبعة: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة.
^ • 1 - غاية النهاية في طبقات القراء:
(1) محم بن عمدهابن الملزري، ج/ بر جستراسر، مطبعة: دار الكتب العلمية، ط

9 ـ 9 - الغاية في القراءات العشر:
أممد بن الحسين، ابن مهران، تحقيق: عممد غياث المنباز، مطبعة: شر كة العبيكـلن
للنشر، ط (1) سنة (0 ع £ اهــ)


$$
\begin{aligned}
& \text { Y Y Y ا الفائق في غريب القر آن: }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { مطبعة: ذار الفكر، ط (r) سنة (ه99 اهـهـ) } \\
& \text { ش ا ا - فتح الباري شرح صحيح البخاري: }
\end{aligned}
$$

§ § ا 1- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:


1 10 سليمان بن عمر الممل، مطبعة عيسى البابي الملبي. 1 17 - فضائل القرآن:
أبو عبيد القاسم بن سلامه ،تحيت: مروان العطية وزميلاه، مطبعة: دار ابن كـــــير،

$$
\begin{aligned}
& \text { دمشق، ط (1) سنة (1) } \\
& \text { I IV }
\end{aligned}
$$

 111-1 القاموس الخيط:
بحمد بن يعقوب، الفيروزأبادي، مطبعة مصطفي الباب الحلبي، ط (r) سنة (-o|ry)
1 9 - قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين:
أممد بن عمر الأندرابي، تحقيق: أهمد نصيف الجنابني، مطبعة: مؤ سسة الر الر سـلـلة، ط
(Y) سنة ( (Y/
:
حفص بن عمر الدوري، تعقيق: 2/حكمت بشير، مطبعة: مكتبة الدار، ط (1)
سنة (^ • \& اهــ)
| | ا الكتاب:
عمرو بن بشر، سيبويه، تحقيق: عيد اللالام هارون، مطبعة: عالم الكتب.

محمود بن عمر الز مخشري، دمطبع: دار المعرفة.
س
مكي بن أبي طالب، تحقيق: د/عحي الدين رمضان، مطبعة: مؤ سسة الرسالة، ط
(乏) سنة (

צ Y ا- الكفاية في علم الرواية:
أحمد بن علي، الخطيب البغدادي، مطبعة: دار الكتب العلمية.
0 ا 1 - كتز المعاين شرح حرز الأماي::
(1) عمدل بن أاملم، الموصلي، ط

Y Y ا - الكتز في القراءات العشر:
عبل الله بن عبد المؤمن، ابن الو جيه الواسطي. تحقيق: هناء الحمصي، مطبعة: دار
الكتب العلمية.
YV I I لسان العوب:
محمد بن مكرم بن منظور، مطبعة: دار صادر، ط (r)

عمد بن عبد الواحد الغافتي، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، مطبعة: دار

q 9 ا - المبسوط في القراءات العشر:
أحمل بن الحمين، ابن مهران، تحقيق: سبيع حاكمي، مطبعة: بممع اللغة، دمشق. .

عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، تحقيق: د/صلاح مهدي الفرطوس، مطبعة: دار الرشيد للنشر، سنة (9^1 (م)

معمر بن المثنى، أبو عبيدة، تحقيق: د/عمـد فؤاد سز كين، مطبعة: مؤسسة الرسالة،
ط (Y) سنة (
rr
علي بن أبي بكر الميثمي، مطبعة: مؤسسة المعارف، بيروت، سنة (7 • ع هـــ) س

أحمل بن فارس، تحقيق: رهير عبد المسن سلطان، مطبعة: مؤسسة الرسالة، ط (Y)

ع٪ ا.- العتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: عثمان بن جي، تحقيق: علي النجلدي، د/عبد المليم النجار، د/عبد الفتاح شــبـي، مطبعة: دار سز كين للطباعة، ط (Y) سنة (Y • \& هـــ) هr ا - الخصول في علم أصول الفقه:

محمل بن عمر الرازي، هطبعة: دار الكتب العلمية، ط (1) سنة (N • ع اهــ)
M ا
عثمان بن سعيد الدالي، تحقيق: د/عزة حسن، مطبعة: دار الفكر، ط (Y) $(-\infty) \varepsilon \cdot v)$

FV
علي بن أملد، ابن حزمء مطبعة: دار الفكر.
^شا - عختار الشُعر الجاهلي:

الأعلم الشنتمري، شرح وتحقيق، مصطفي السقا، مطبعة: البابي الـلبي، ط (ع)

$$
\text { سنة (ا } 19 \wedge 1 \text { ( } 191 \text { ( } 1 \text { ( }
$$

هq ا
عبد الرمن بن إسماعيل، أبو شامة، تحقيق: د/طيار آلي قولاج، مطبعة: دار وقــف اللديانة التركي للطباعة، ط (Y) سنة (Y•• (هــ)

- £ ا - مسنل المو صلي:

أحمل بن علي أبو يعلى، تحقيق: إرشاد الحق، مطبعة: دار القبلة -بجدة، وعلوم
القرآن -ببيروت ط (1) سنة (1 • ع (هــ)
1 1 | المسند:
أحمل بن حنبل، مطبعة: دار الدعوة، في استانبول- تر كيا.
Y §
مكي بن أبي طالب، تحقيق: د/حاتم الضامن، مطبعة: مؤسسة الرسالة، ط (؟) سنة
$(-\infty) \varepsilon \cdot 0)$
世 § ا - مصاعد النظر للإشُ اف على مقاصد السور:
إبراهيم بن عمر، البقاعي، تحقيق: د/عبد السميع محمل حسين، مطبعــــة: مكتبـــة
المعارف، ط (1) سنة (م • عاهــ)
§ £ 1-
إبراهيم بن السري، الزجاج، تحتيق: د/عبل البليل عبله شلبي، مطبعة: عالم الكتب، ط (1) سنة (N • \& اهــ)

0
سعيل بن مسعدة، الأخفشى، تحقيق: فائز فارس، ط (Y) سنة (1 • ع (\$ــ)
7
ييى بن زياد، الفراء، مطبعة: عالم الكتب، ط (ب) سنة (r • ع (هـ)
المعتمد في أصول الفقه: - 1 \&V
محمد بن علي، أبو الحسين البصري، مطبعة: المعهل العلمي الفرنسي للـراســــــــات
العربية.
^1 1 - معجم الأدباء:
ياقوت بن عبل الله الحموي، تحقيق: أحمل فريد رفاعي، مطبعة: دار إحياء الـــتراث
العربي

9 § 9 - معجم البلدان:
ياقوت الحموي، مطبعة: دار إحياء الترات العربي
. 10 - معجم السفر:
أبو طاهر السلفي، تحقيق: شير محمل زمان، مطبعة: بممع البحوث الإسلامية، إسلام أباد.
101 المعجم الكبير:
سليمان بن أمدل الطبرالي، تحقيق: ممدي عبد ابلميل، مطبعة: مكتبة ابن تيمية. - ا 10 O معجم المؤلفين:

عمر رضا كحالة، مطبعة: دار إحياء التراث العربي.
ش ا ا - معجمم مقاييس اللغة:
أحمل بن فارس، تحقيق: عبل السلام هارون، مطبعة: البابي الحلـــبي، ط (Y) ســــة (-s)Ma.)
ع ا - المعحم الأوسط:
سليمان بن أحمد الطبرالي، تحقيق: محمود الطحان، مطبعة: مكتبة المعارف بالرياض، ط (1) سنة (0 ع \& (هـ)

1 00 - معرفة القراء الكبار:
عحمد بن أملد الذهي، تحقيق: دار طيار آلي قولاج، نشر وزارة الديانة في تر كيا. 7 0 - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس والمفــــرب: أحمل بن يمیى الونشُريسي، تحقيق: جماعة من العلماء، بإشر اف: د / عحمل حجــي، مطبعة: دار الغرب الإسلامي، سنة (1 • ع اهـــ) - IOV

عبد الله بن يوسف، ابن هشام، مطبعة: عيسى البابي اللمبي. - 10 ^^" عثمان بن سعيد اللافي، هطبعة: مكتبة القرآن.
: 109
تحقيق: أممد شاكر، عبد السلام هارون، مطبعة: ط (1)
. 7 - المقتضب:
عممد بن يزيد، المبرد، تحميق: محمد عبد الحالق عضيمة، مطبعة: عالم الكتب.
| ا ا - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحد:


r 4 Y ا المقنع في رسم مصاحف الأمصار :
الداني، تعقيق: عممد الصادق القمحاواوي، مكتبة الكليات الأزهرية. r
د/فؤاد الحطاب ، ط(1) دار الطباعة المحمدية بالأزهر.
६ 1 ا - منجد المقرئين ومرشد الطالبين:
عمد بن محمد، ابن الجمزري، تحقيق: علي بن محمد العمران، مطبعة: دار عالم الفرائد.
170- الموضح في تعليل وجوه القراءات:
أمحد بن عمار المهلوي. تَقيق: د/حازم سعيد. مطبعة الرشد 7 7 ا - الموضح في وجوه القراءات:
نصر بن علي الشيرازي، تحقيق: عمر مهدان الكبيسي، مطبعة: الجماعة الخيرية

I 1 V
اللذهي، تكثيق: علي عممد البجاوي، مطبعة: دار المعرفة.
171- النجوم الطوالع شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع:


9 179 - نتر البنود على مراقي السعود:


$$
(-0 \mid \varepsilon \cdot 9)
$$

IV.

ابن الجزري، تُقيق: الشيخ عمدل علي الضباع، مطبعة: مكتبة القاهرة.
أ اV - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:

: النهاية في غريب الحديث والأثر - IVY

المكتبة اللمية، ط (

 IV६ ا وضح البرهان في مشكلات القر آن:
عمود بن الحسن، بيان الحق، تحقيق: صفوان دان داودي، مطبعة: دار القلم، ط (1) (1) سنة) والله أعلم.

## A

## |لصفحة

## الموضوع

## 






Y Y المبحث الثاني: حياة ابن الجلزري ------------------------------------













الفصل الأول: دراسة منهج كتاب "النشر"




 المجحث الثاني: منهجه في تواتر القراءات الثلاث -----------------------ا المبحث الثالث: منهجه في الأسانيد -------------------------------------ا 99----------------------المبحث الرابع: منهجهه في حديث الأحرف المبعة
 1. 7-----------------------لمحثث السادس: منهجه في الاحتجاج للقراءات

 المبحث التاسع: منهجه في الانفرادات ---------------------------------المبحث العاشر : منهجه في إفراد القراءات وجمعها ---------------------ا
 المبحث الثاني عشر : منهجه في التكبير --------------------------------

 الفصل الثالي: دراسة الموارد:












| 1 1 ب









r. ع --------------------------التذ









YY. --------------------------------------الوجيز" للأهوازي
YY ---------------------------------- "مفردة يعقوب" للداني


YYY ------المطلب الأول من القسم الثالي: كتب القراءات وعلومها




Yr. ----------------------------------الاستصصار" للمالكي"
 Yrr -----------------------------------------الإشارة" للعراقي






 18 1 1 YrV ----------------------------------17 17





Yos ع ع - "المبسوط" لابن مهران





YOY-------ا"المطلوب في قراءة يعقوب و(نظمه) كلالهما لأبي حيان
Y ○V -------------------------1

Y OV ------------------------------م
Y O 人------------------المفيد





$$
"-09
$$

"-7.
"-71



Y Y
rir
77-"الوڤف" لابن الأنباري
r7r
VV



 Y 7 ---------------------------------------التبصرة" للكواشي







 YV المبحث الأول من القسم الأول: كتب الحديث وعلومه --------



 YVY --------------------------------1ئل النبوة" لأبي نعيم


YV




## |الصفحة



rq1 -----------------------------------الارتشاف" لأبي حيان

















1------------------------اريخ بغداد" للخطيب البغدادي



$r \cdot r$ 1-"الوفا" لابن الموزي

المبحث المنامس: نُسْ الكتاب



## الْسم الدراسي:

فض
 الاعتماد في نقل القر آن على حفظ الصدور --------------------------



 أسماء من اشتهر بالقراءة في الأمصار ومن كان منهم بالمدينة و.عكة وبالكوفة وبالبصرة
 أر كان القراءة الصحيحة
 كالام الشافي في وصف الصحابة رضي الله عنهم





## |لصفحة



 ra. -------------------- نص القاسم بن سالم على تواتر هذا المديث ral ---------------انصار الكالام على عذا المديث في عشرة أوجه



 r97 ---------------------------الث أول من جمع القراءات السبعة ع. . ----------------------- وهه كون القراءات على سبعة أحرف

 كالام ابن قتيبة في ذلك ع


 اششتمال المصاحف الثمانية على الأحرف السبعة ---------------ا 10 ع سبب بثربِ الصحابة المصاحف من النقط والشكل غ خطأ من يظن أن الأحرف السبعة هي ما في الشاطبية والتيسير ---حادثة أبي عمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي ----------------
 をr. حادثة ابن شنبوذ



 كام ك ك
\＆० حقيقة اختلاف هذه السبعة الأحرف وفائدته فائدة اختلاف القراءات－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

## 

 باب أسانيد الكتب النتي رواها المؤلف
〔 $79-\Sigma 7 \uparrow$ كتاب التيسير للداين وسنده به

\＆ソo شرح الشاطبية للسنخاوي
£Vo شر حها لأبي شامة

そV شر حها للفاسي
ミV7 شر حها للجعبري\＆VV－－－－－－－－－－－－－－－－－كتاب العنوان لإمماعيل بن خلف الأنصاريそทqالهادي لابن سفيان الالكي
そ入rالكافي لابن شريح
£ 人ท المداية للمهلووي
そ人9 ..... التبصرة لـكي
\＆9 القاضد للقرطي
£q الروضة للطلمنكي
\＆q البمتى للطر سو سي
〔91 تلتخيص العبارات لابن بليمة
\＆qY التذكرة لابن غلبون
を9 ะ الروضة لأبي علي المالكي
〔97 كتاب الجامع لأبي المسين الفارسي
\＆97 كتاب التجر يد لابن الفحام
〔91 مفردة يعقوب لابن الفحام
$\varepsilon 9 \wedge$ ..... التلتيص لأبي معشر
0.1 الروضة للمعدل
0.1 الإعلان للصفراوي
$0 . Y$ الإرشاد لابن غلبون
$0 . Y$ الوجيز للأهوازي
$0 \cdot \varepsilon$ السبعة لابن بماها
0.7 ..... المستنير لابن سوار
$0 . V$ المبهج لسبط الحياط
$0 . \wedge$ ..... الإيجاز له
0.1 إرادة الطالب له
$0 \cdot 1$ ..... تبصرة المبتدي له
0.9 المهذب لأبي علي اللـياط
0.9 ..... الجلامع لابن فارس
or.
جمال القراء و كمال الإقراء للسخاوي

 orr --------------- قراءة نافع من رواية قالون من طريق أبي نشيط

 قراءة نافع من رواية ورش من طريق الأصبهاي ---------------- 009 oVr------------ قراءة ابن كثير من رواية البزي من طريق أبي ربيعة oVV ----------- قراءة ابن كثير من رواية البزي من طريق ابن الحباب ov9 -------------- قراءة ابن كثير من رواية قنبل من طريق ابن بخاها ON1 ------------ قراءة ابن كثير من رواية قنبل من طريق ابن شنبوذ 09. .---------- قراءة أبي عمرو من رواية الدوري كن طريق أبي الزعراء
 7. ^ -------- قراءة ألي عمرو من رواية السوسي من طريق ابن جرير 71 . --------- قراءة أبي عمرو من رواية السوسي من طريق ابن جمهور IIV ------------ قراءة ابن عامر من زواية هشام من طريق الحلوايني قrr----------- قراءة ابن عامر من رواية هشام من طريق اللاجوني قT0 ------- قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان من طريق الأخفشن
 7 قر اءة عاصم من رواية شعبة من طريق يكي ------------------قر 70. قراءة عاصم من رو اية شعبة من طريق العليمي --------------قراءة عاصم من رواية حغص عبيد بن الصباح ----------------- 70 قoV----.-- قراءة عاصم من رواية حفص من طريق عمرو بن الصنباح 77 ق 7 قراءه مهزة من رواية خحلف من طريق إدريس -------------------


## |لصفحة



V79 ---------- هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرهر

VV7 ---------------------------------------------------- حادثة
ما تشترك الحروف فيه من الصفات وما يختلف به بعضها عن بیض - VVA Vイ


 الوقف القبيح، وبيان أن بعضه أقبح من بصض -------------------人. Y حكم الابتداء تنبيهات الأول : في المراد بقولمم : لا يكوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه --r الثاني : ليس كل ما يتعسفه بعض المعر بين وغيرهم يقتضي الوقف--- £ م الثالث: من الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى ------------الرابع : في معنى قول الأئمة : لا يوقف على كذا ---------------




 الثامن: لا بد من معرفة مناهب الأئمة في الوقف والابتداء .------- 110 العاشر : في الوقف والتطع والسكت
$\Lambda|9-\lambda| V$ آثّار في هذا المعني
人rフ－N19 ..... مبحث في السكت
Nor－ヘr7 ..... باب الالسنتعاذة
AY المْتتار للجميع رواية（أعوذ بالله من الشيطان الر جيم）بيان معل التعوذ
$\Lambda V \Psi-\Lambda O r$ ..... بـاب اختلافهم في البسملة
人Vr－ تنبيهات تتعلق بأحكام البسملة
NVr ..... سورة أم القر آن
NV7 مبححث في ضم هاء التتنية والمِمع و كسر هما
901－ヘへ باب الإلدغام الكبير وذكر المتمانثلبين منه

9.9 ذكر المتقاربين منه
$97 V-901$باب هاب الكنـايـة

## الصفحة

## الموضوع


 منهب ورش من طريق الأزرق بالبدل

 بيان مل حر و اللين للهمز للأزرق --------------------------1 بيان قو اعد في بيان أضعف أسباب المل وأقواها وفيها مسائل ----- Y
 باب الهمزتين المجتمـتنين من كلمتين باب الـهمز المقرد | 1 101 - $1 \mid$ Mr ---------------------$1.1 \%$.



 1Y79-1Y00 بـب الإلذ غام

ف 1 Y 0 فصل

#  


1r人q－1r7q باب حروف قربت مخارجها

 ｜الثالث：




 ｜YV9－－－－－－－－－－－－－－－－－－التاسع ：الذال في التاء إذا وقع قبل الذال خاء





 السادس عشر：النون في الواو من




1791 الإدغام
$1 r 90$ ..... القلب
1597 ..... الإخفاء
IT9V تنبيهات

Ir.r تعريف الإمالة وبيان أقسامها
$1 r \cdot v$ ..... أسباب الإمالة
111 ..... وجوه الإمالة
1411 فائدة الإمالة
فصل في أن بعض القراء خالفوا أصولمـ في إحلى عشرة كلمة -----فصل: وأمال ورش من طريق الأزرق جميع ما تقدم من رؤوس الآي- غ عبّافصل: وأما أبو عمرو فقد تقدمت إمالته ذوات الراء عضا إلخ ما----- .فصل: في إمالة الألف التي هي عين من الفعل الثلاثي الماضي ------ Tor Tor

القسم الثاين: الذي يوقف عليه بالفتح -------------------------ا
1\＆1．
$1 \varepsilon 1 r$ ..... خامّة
｜\＆0．－1を1を باب مذاهبهم في ترقيق الراءات وتفخيمها
$1 \_\& Y$ فصل：في الوقف على الراء
1 \＆\＆ ..... تنبيهات
1ミTケーリ\＆o باب ذكر تظليظ اللامات
فصل：في إجماع القراء على تغليظ اللام من لفظ（الهُ）إذا كان بعدها فتحةأو ضمة
$1 \leqslant \circ \mathrm{~V}$ ..... تنبيهات
$1 \leqslant v r-1 \leqslant 7 T$ باب الوقف على أواخر الكلم
1\＆7r الوقف بالسكون
1\＆7ヶ ..... الروم
1\＆7 ..... الإشمامما يوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإثمام－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ا1\＆79تنبيهات
10\＆0－1\＆Vr باب الوڤف على مرسوم الخط
$\qquad$10人．－10\＆0باب مذاهبهم في ياءات الإضافة


## الصفحة

الفصل الثالي：في الياءات اليت بعدها همزة مكسورة－－－－－－－－－－－－－－－－ا
 الفصل الرابع：في الياءات اليّ بعدها همزة وصل مع لام التعريف－－－ 10.70 الفصل الخامس：في الياءات اليت بعدها همزة وصل بكردة عن اللام－－ 1077 الال
 10Vo تنبيهات

فصل للشيو خ في كيفية الأخذ بالممع مذهبان－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 1719 17乏 1 － 1 Y ケ


## فهرس الفهارس

1770-17 1




1 1 ^ 1 -

 IVr9-1vro-.............................................. فهرس الأشعار وأمثال






[^0]:    
    
     .

    $$
    \begin{aligned}
    & \text { وقد اعتمدت في توثيق معلوماته على نسخة مطبوعة على الماسب الآلي. } \\
    & \text { (r) انظر تر جمته في: غاية النهاية: }
    \end{aligned}
    $$

[^1]:    (1) (1) في القراءات الثمبان، غغطوط.
    (r) انظر: غاية النهاية: / /
    (r) ستأتي ترجمتهها في بكلّها من التحقيق.
    () في القراءت السبع، حقق في الجامعة الإسلامية للماجستير
    

[^2]:    

[^3]:    (1) تصحفت ي المطبر ع إل: 》مبتدنأانג

[^4]:    (1) الأعراف: זr

[^5]:    
    الإرشاد: r.r
    (VA) (r)
    (1-7) (1) الإسراء: (1)
    
    V9: ا() انظر : التصرة:
    (ry) (r)
    (AY): (V) (V)
    
    
    (1.) (1) الأحزاب: (1) (1)
    (1) الظر: التيسير: 90

[^6]:    (') (ترتيت): سقطت من (س)

