وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى
كلية الدعوة وأصول الدين

نموذج رقم (8)

إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات

الاسم (وباعلاج): ماهر محمد مصطفى الصباح
كلية: الدعوة وأصول الدين
قسم: ... 

الأطروحة مقيدة بليل درجة: البكالوريوس

في تخصص: ... 

الدكتور والمحترم:

عنوان الأطروحة: "... 

وكيفية استخدامه في تدريس اللغة العربية وتعليمها للغات أخرى ...

مع أول سورة المؤمنون آية (3) فسرت 141993

و بعد:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه عليهم.

فبناء على توصية اللجنة المكونة لنافذة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت ملاحظتها بتاريخ 2/1/1339 هـ بقبول بعد إجراء التعديلات المطلوبة بحث، حيث تم عمل اللازم. فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية الموقعة للدورة العلمية المذكورة أعلاه ...

وايا الله الموفق ...

أعضاء اللجنة

النائب الداخلي

النائب الداخلي

المشرف

المشرف

الاسم: د. محمد أحمد نفسي

الاسم: د. أحمد محمد نفسي

توقيع:...

توقيع:

يعتمد

رئيس قسم الكتاب والنشر

الاسم: د. طه محمد بن مشاهد

توقيع:...
الكشف والبيان
عن تفسير القرآن
لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي
(المؤلف: سنة 437) 
من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة الشعراء
دراسة وتحقيقاً وتحريراً وتعليقاً 
رسالة مقدمة لِنيل درجة الماجستير في الكتاب والسنة

إعداد
الطالب / ناصر بن محمد بن صالح الصانع

إشراف
سعاده الدكتور / محمد طاهر نور ولي

الجزء الثاني
١٤٢١هـ
سورة الفرقان

مكة

ومما سبق وسبعون آية (٢) وثمانون واثنتان وتسعون كلمة (٣) وثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة (٤) وثمانون حرفًا (٥)

[٩٨] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن المقريء غير مرة

قال: حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، وأبوالشيخ عبد الله بن

٩٨/٢ وابن مردوخه (كما في الدر ١١٣/٥)، والبهائي في دلائل النبوءة ١٤٤/٧، جميعهم من طرق عن ابن عباس قال: "نزلت سورة الفرقان مكية ".

وأخرج ابن مردوخه (كما في الدر ١٢٣/٥) عن ابن الزبير مثلاً.

والقول مكببها قول جمهور المتسرفين كما نقله عنهم ابن عطية في المحرر الوحي ١٩٩/٤، والقرطي في تفسيره ١٣٢/١، والفيروز آبادي في بصائر ذوي التميز ٣٥٠/١.

وأسلوب السورة وموضوعها يدل على أنها مكية.

وروي عن ابن عباس وقتأة: "إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة ﷺ، والثاني لا يدعو مع الله إلاّ يعاصرنها الآيات.

وقال الضحاك: "هي مدنية وفيها آيات مكية" والأول هو الصواب.

٢ أخرج أبو عمرو الداني الإجماع على ذلك.

انظر: البيان لأبي عمرو (٩٤)، القول الوجيز ٢٤٢، غيث النفع ٩٩، مروشد الخلان ١٢٣.

٣ في (م) واثنان وسبعون، وفي (ح) واثنان وسبعون وهما خطأ.

٤ في (م) وثلاثون وهو خطأ.

٥ في (م)، (ح) عدد الحروف ثم الكلمات ثم الآيات.

٦ وانظر: البيان لأبي عمرو ١٩٤، والقول الوجيز ٢٤٦، أول سورة المؤمنون.
محمد الأصبهاني الحافظ قال: حذفنا أبو سمحاق إبراهيم بن شريك / قال:
حذفنا أحمد بن يوتس البريوعي قال: حذفنا سلامة بن سليم (1) المدائني قال: حذفنا حارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبيه أمامة الباهلي عن أبي بني كعب (2) قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ سورة الفرقان بعثه يوم القيامة وهو يؤمن (3) أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ودخل الجنة بغير حساب" 

(1) في (م) : سليمان.
(2) في (م) : مؤمن.
(3) رجال الإسناد.

1 - علي بن محمد بن الحسن المقرئ أبو الحسين الخيزي. تقدم.
2 - أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الجرجاني الإسماعيلي الشافعي صاحب "المستخرج على صحيح البخاري" كان مقامة في جميع المجالس وصفه الذهبي بـ "الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام" ت سنة 371. انظر : السير 294/16 ، طبقات السبكي 7/3.
3 - عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني. تقدم.
4 - إبراهيم بن شريك بن الفضل بن خالد، أبو إسحاق الأسدي الكوفي. وثبته الدارقطني وقال: "ما دخل عليهم أوثق من إبراهيم بن شريك" ت سنة 301. انظر : تاريخ بغداد 2/6.
5 - أحمد بن عبد الله بن يوتس بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي البريوعي تقدم.

حافظ ، ت سنة 277 ، وقد نسب إلى جده. انظر : الخرجي والتعديل 2/375/1 ، تهذيب الكمال 375/63. 
6 - سلامة بن سليمان أو سليم بن يوتس سليمان وقال له الطويل المدائني، متروك ت سنة
177 , روى عن هارون بن كثير فضائل القرآن .

النظر : الجرح والتعديل 4/260 ، تهذيب الكمال 277/12 ، التقرب 2717 .

7 - هارون بن كثير مجهول . تقدم .
8 - زيد بن أسلم مجهول . تقدم .
9 - أسلم مجهول . تقدم .
10 - الصحابي الجليل صديق بن عجلان أبو أمامة الباهلي . تقدم .
11 - الصحابي الجليل أبي بكر . تقدم .

الحكم على الإسناد :

إسناده ضعيفا في سلام بن سليم متروك . وفي إسناده محايل .

تقريره :

آخره الواحدي في الوسيط (337/3) من طريق أبي عمرو بن مضر عن إبراهيم بن
شريك به مثله .

وانظر أول سورة المؤمنون .
وأصل البركة: النماة والزيادة (6). (1)

(1) أخرجه الطبري 361/9، وابن أبي حاتم 8265/9 كلاهما من طريق الضحاك عنه، ونسبه إليه ابن فورك في تفسيره 16/12/16، والخيري في تفسيره 12/129/16/16، والراجي في معاني القرآن 371 وقال: "وقد يكون أهل اللغة".
(2) وهو قول مقاتل كما في تفسيره 32/32/12، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 310، والنحاس في معاني القرآن 310/8، وعذزم به الطبري واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره 3/310/32 ورحمة الشافعي في أضواء البيان 2269/12، وعلى هذا القول تكون "ربك تباركmelحصى من البركة" صفة الله تعالى.
(3) في (م) ، (ح) : كان معناه.
(4) انظر: تفسير ابن فورك 3/12/16/12/12، تفسير السمعاني 4/5، حلاء الأفهام لأبي القاسم 235.
(5) انظر: تفسير ابن حبيب 2/16، تفسير الخيري 2/21/16، حلاء الأفهام 235 وعليه تكون "ربك تباركmelحصى من البركة" صفة ذات.
(6) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعلى هذا القول تكون تبارك صفة ذات.
انظر: تفسير ابن حبيب 2/16، تفسير الخيري 2/16، معجم مفاهيم اللغة 235/1، حلاء الأفهام 235.
(1) قاله ابن قتيبة.
انظر: المراجع السابقة ولسان العرب 395/10، 395/10/12/12. (1)
وكانت المصوفيون: يعتقدون هذه الصفة: ثبت ودأوهم (1) لما تستر ولا يزال.
وأصل الركة النصري يقيل: برعره على الماء وبرعره (2).
ويقال: تبارك الله، ولا يقال: "تبارك" أو "بارك" (3) لأنه ينتهي في صفاته وأسمائه إلى حيث ورد التوقف (4).

(1) في (م) ، (ح) : ودام.
(2) قال ابن فورك في تفسيره 16/15/1، وقال: "وهذا قولها في اللغة". وعلى ذلك تقول تبارك صفة ذات.
(3) والأطراف في معنى: تبارك ما قاله ابن القيم في حجاه الأفهام 37 حيث قال: "... فتباركاً".سببه هو جمع هذا كلمة سواء وجوده، وكثرة خبره، وعنده وعده، وعظمته وعندكم، ومجيء الخبرات كلاهما عن صدقي وتهك عنه من شؤون من خلقه، وهذا هو المعروف من أنفس القرآن وكره أنها تكون دالة على جملة معانى عالمية هذا عن بعضها وهذا عن بعضها.
(4) وفي الأصل من (م) ، (ح).
(5) وهذا هو قول أهل السنة والجماعة وهو أن أسماء الله وصفاته توقفية لا يقال للعقل فيها، قال السفاردي في نظمه للعبيدة (لواحم الأئمة البهية 124/1): "لكنها في الحق توقفية لنا إذا أدللتها وقفة وذذهبهم أن تبارك فعل جاد لا يتصرف فلا يأتي منه مضارع ولا مصدر ولا اسم.
(6) فعال ولا غير ذلك وهو مما يختص به الله تعالى". قال ابن القيم في بديع الفوائد (2/185): "... وأما شرطت تبارك مختصبة به تعالى كما أطلقها على نفسه ..." وقال في حجاه الأفهام (337): "... فتباركاً تبارك صفة ذات له وصفة فعل ...
(7) وانظر: الأخلاق المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لا ابن عبيدة ص 12، والنهج الأخشي في شرح أسماء الله الحسنى معجم الحموذ (28)، وصفات الله الواردة في الكعبة والمنية للسقايف (64)، وأيضًا البيان للشافعي (262/6).
الذي نزل القرآن، على عبده محمد ليكون للعالمين، الرحمن والرحيم (1) نذيراً (2).

وقال بعضهم: النذير هو القرآن (3)، وقيل هو محمد (4).

الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء مما يتعلق له صفه المخلوق (5). فقدره تقدراً (6) فسواه وعيه لما يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت.

 قوله عز وجل: َوَاتَخِذَهُم مِّن دُونِهِ آً عِبَادَةٍ (7) يعني عبادة الأوثان.

 لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً (8) وقال الذين كفروا: يعني النضير بن الحارث (9).

(1) واقتصر عليهما دون بقية المخلوقات لأنهما اللذان جاهذهما النذارة.

(2) وذكره بل نسبة ابن فورك (7/3/171/3، وابن حبيب 2/70/1/3، والحبري 1/3).

(3) وهو قول قنادة أخرجه ابن أبي حاتم 8/266 عنه وكذا ابن حجر ومربوه كما في الادر 5/11، وقول ابن زيد أخرجه الطبري 9/367 من أبي حاتم 8/266 وقال به ابن حبيب 2/313، واقتصر عليه الطبري وابن كثير 3/270، ورحありますي 12/313.

(4) لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو "عبده" والظاهر أنه ليس هناك تعارض بين الفقهين فالقرآن هو النبي المنزل على محمد يذكر به العالمين محمد هو رسول الله.

(5) قاله ابن فورك (3/7/170/3) فدخل في ذلك أعمال العبادة لأنها مخلوقة دون كلام الله.

(6) وهم القرآن ووصفه لأنها غير مخلوقة.

(7) النضير بن الحارث بن علقمة بن كندة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قضى القرشي صاحب لواء المشربين بدر، وابن حالة النبي وكان شديد الأذى للمسلمين، أسار يوم بدر وقتل قرب المدينة.

وأصحابه (1) ﷺ إن هذا ﷺ ما هذا القرآن ﷺ إلا إفك افتزاز (2) اختلقه محمد ﷺ وأعانا عليه قوم آخرون ﷺ يعني اليهود عن مjahid (3) ﷺ.

وقال الحسن: عبيد بن الخضر الكاهن الحبيشي (4) ﷺ.
وقال جبر (5) ﷺ، ويسار (6) ﷺ، وعداس (7) ﷺ مبلي حويطب بن ﷺ.

(1) أخرجه الطبري 9/365 ب عن ابن عباس وعن ابن جريج ﷺ، وقال به مقاتل كما في تفسيره 93/47 ب، وناظر: تفسير ابن فورك 3/17/1، تفسير ابن حبيب 512/2 ب، تفسير الحجري 170/2، سيرة ابن هشام 1/300.
(2) أخرجه البصري في تفسيره 1099 رقم 656، والطبري 9/365 وابن جرير 9/366/3 كلاهما من طريق ابن جريج عنه. وذكره السيوطي في الدرر 114/5، وزاد نسبه للقرفاني وعبد بن جميل وأبي المنذر ﷺ.
(3) نسبه ابن فورك إلى 9/17/1/1.
(4) الصحابي الجليل حبر غلام بن أبي عبد الرحمان كان نصرانيًا وكان يصنع السيوف مكة، ويقرأ الإنجيل، وكان رسول الله ﷺ كثيرًا ما يجلس عنه.
(5) انظر: الإصلاح 312، وسيرة ابن هشام 1/393.
(6) الصحابي الجليل يسرب أبو فكحيه مشهور بكينه مولى صفوان بن أمية ﷺ، وقيل مولى بني الأتراك وقيل أصله من الأردن فقم بدعوة أمية ﷺ بن خلف حتى اشترى أبو بكر الصديق ﷺ وأعده. انظر: الإصلاح 312/7 و 351/6، وسيرة ابن هشام 1/392/1.
(7) الصحابي الجليل عداس من نصارى نينوى وله قصة مع النبي ﷺ وهو الذي سألته خدجية عن جربيل حين رآه النبي ﷺ.

والمذي في الإصلاح وسيرة ابن هشام أنه مولى لشبهة من ربيعة.
(8) انظر: الإصلاح 273/4، وسيرة ابن هشام 2/421.
欣喜، قال الله تعالى: 

"فقد جاءوا يعي قلالي هذه المقالة: ١٠٠٠/١

ضلما وزورًا" [٤] بسبيهم كلام الله إلى الإفك والانسيا. وقالوا أيضاً: "أساطير الأولين اكتسبها فهي مثلي تقرأ عليه بكرة وأصيلاً" [٥].

ثم قال تعالى رداً عليهم وتكذيباً لهم: "قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً" (١٦). قوله عز وجل: "وقالوا ما هذا الرسول؟ يعنون محمدًا: "يا أكل الطعام" كما تأكل ويشمي في الأسواق يتلمس المعلاج كما يمشي (١)، لو أنزلى علمنه الله ملك يصدق، فيكون معه نذرًا" [٧] داعياً أو يلقي إليه كنز ينفقه فلا يحتاج إلى التصرف في طلب المعلاج أو تكون له جنة بستان ايأكل منها هو، هذه قراءة العامة (١)، وقرأ حمراء وهو قول قائل كما في تفسيره ٣٢٣/٤/٣، وإسناده ابن حبيب ٢٦٣/٤/٣، والسمعانى ٦٣/٤، والواحدي في الوسيط ٣٣٤/٣، ونصبه ابن عطية في تفسيره ٤/٣، ليس عليه عين. وفيما دليل على كرم الله وسعته رحمته، حيث أنه مع كذب هؤلاء وقوفهم على رسوله ما قالوا وعادتهم بدعوهم للtworية حيث قال إنه كان غفوراً رحيماً.

انظر: تفسير ابن كثير ٣٢٢/٣، أضواء البيان ٢٧٨/٦، أضواء البيان ٢٧٨/٦، وقذف من أضواء البيان ٣٢٢/٣، النصر ٣٣٣/٦، الإعجاف ٣٢٧/٦.

وعند هذا الاعتراف منهم ليس بصحيح إذ لو كان من غير جنسهم - لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق - لم حصل لهم به الأسوة والقدرة، ثم أنهم يفضلون بعضهم على بعض مع أن من فضلهم يأكلون وهم يمشون في الأسواق.

انظر: السبعة ٤٦٢/٣، التيسير ١٦٣/٣، التيسير ١٦٣/٣، النصر ٣٣٣/٦، الإعجاف ٣٢٧/٦.
والكسائي وخلف ناكل بالون (١)، أي ناكل نحن (١).
وقال تعالى: { قال الظالون إن تبعون إلا رجلاً مسحوراً } (٨) 
نزلت هذه الآية في قصة ابن أبي أمية (٣)، وأصحابه، وقد مر ذكرها في سورة بني إسرائيل (١).

(١) وافقهم الأئمة.

انتظر المصادر السابقة.

(١) انظر: حجة ابن عالويل ٢٢٤، وحجة ابن زجلة ١٠٨، وحجة الفارسي ٣٣٥/٥، الكشف المكي ١٤٤٤/٢، معيان القراءات ٢١٣/٢، الموضوع ١٤٤٤/٢، شرح الهداية ٣٢/٤.

(١) الصحابي الجليل عبده الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومي المخروسي صهر النبي ﷺ، وأباه عمه عائحة وأخوه أم سلمة، كان شديد العداوة والأذى للمسلمين، فهداه الله وهاجر قبل الفتح.

(١) انظر: الاستيعاب ٣/٥، أسد الغابة ٢٨٥/٣، الإصابة ٣٦/٤.

سورة الأسراء ٩٣-٩٤ والقصة أن عتبة وشيبة أبى الريعة وأبو سفيان ورجل من بني عبدالداير وأبو البخري أبو بكر أسد وأسود بن المطلب زمعت بين الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وأميا بن حذافة بن العاص بن واثب وصهر نبوي أبى الحجاج السهيمين اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكلعة فقال بعضهم بعدم اللعب وأباً أو بناءً على همّهم، علّموا، وكان يهنأهم، فيقولوا، قلوا: ...فهي قلنا، فهذا هو نبوي أبى أبيراً، أميا فقال يا محمد والله لا أؤمن بك حتى تتخذ إلى السماء سلمًا ترقي فيه وأن أنظر حتى نأتيك ونأتيك بسمحة منشورتها معك أربعة ملاقاً يشهدون لك أنك كما تقول وأسمى الله لو فعلت ذلك لظنت أنه أصل العين.

والقصة ببطورها أخرى في السيرة ١٩٨ رقم ٢٥٤ قال: حدثني شيخ من أهل مكة قديم منذ يضع وأربعين سنة عن حكمة عن ابن عباس فذكرها.
انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال فلا تستطعون سبيلا.  

إلى الهدى وخرجوا من الضلالا، فأخبروا الله تعالى أنهم متمسكون بالجهل والضلال عادلون عن الرشد والصواب، وهم مع ذلك كانوا مكلفين بقبول الحق، فثبت أن الاستنامة التي تحصل بها الضلالا، غير الاستنامة التي تحصل بها الهدى والإيمان.

 قوله عز وجل: تبارك الذي إن شاء جعل لكل خيراً من ذلك. مما قالوا عن مjahid.  

والأخيرحا الطبري 1498/8 من طريق أبن إسحاق به وفيه - من أهل مصر -.

ودكثرها السبوقى في القدر 426/5 وزاد نسبتها لا بن المنذر وابن أبي حانم.

ورذكرها أيضاً في لباب النقول 126/1 من طريق ابن جرير به.

ثم قال وأخرج حسن بن منصور في سنته عن سعيد بن جبير في قوله: وقالوا لن نؤمن ذلك قال نزلت في آخر مسلمة عدلا الله بن أمية.

ثم قال: "رسول صحيح شاهد لما قبله بغير المهم في إسناده".

قلت: وأخرج الطبري أيضاً 151/8 من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد سولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه.

وأذا يأخير الهم في إسناده.

وانظر: تفسير البغوي 128/5، أسباب النزول للواحد 300 رقم 591، تفسير ابن كثير 3/63، تفسير القرطبي 328/1، سيرة ابن هشام 295/1.

1) قوله ابن فورك 17/3/17.

2) زيادة على الأصل من (م) (ح).

3) أخرج حسن الطبري 368/9، ابن أبي حانم 8/8 كلاهما من طريق ابن أبي نصير عنه، وأخرج الطبري أيضاً من طريق ابن جريج عنه. ونسبه ابن فورك 17/3/17 إليه.
وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال: "يعني خيراً من المشي في الأسواق والتماس المعاب" (1).
ثم بين ذلك الخبر ما هو فقال: "جنت خيري من تحتها الأنهار وجعل لكل قصوراً" (10) أي بوتاء مشيطة، وسمي قسرا لأنه قصر أي حبس ومنع من الوصول إليه (2).
والفريق في قوله تعالى: ويجعل لابنه ابن عامر وابن كثير وعاصم برواية أبي بكر والمفضل (3).
وجزمه الآخرون على ملل الجزاء في قوله (إن شاء جعل) (4).

وهذا القول رجحه الطبري وقال: "أن المشكرين إذا استدعوا ألا تكون له جنة يأكل منها وأنا لن يلقِ إليه كسر وانتخبوان أن يمشي في الأسواق وهو الله رسول، فلذاك هو أولي تعداد الله إياه أن يكون وعداً ما هو خير مما كان عند المشكرين عظيماً لا مما كان منكرًا عندهم." (5)

(1) تحرير الطبري 368/9 من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عنه.
(2) وكانت العرب تسمي كل بيت مشيدة قسراً.
(3) انظر: تفسير الطبري 9/3، تفسير ابن أبي حاتم 2166/1، تفسير مقاتل 342/4/4.
(4) مجاهد مقايس اللغة 96/3، لبنان العرب 100/5 (قصرة).
(5) وافقهم ابن عبيض على الاستنفاذ والقطع مما قبله رفيع معنى الحتم ليس يتوقف على المشيئة.

انظر: السبعة 462، التفسير 163، النشر 332/3، الإتحاف 327.

(4) انظر: معاني القرآن للفراء 263/2، وللزجاج 5/9، وإعراب القرآن للحنابل 153/3، حجة ابن خالويه 264، وحجة ابن زرعة 5/108، وحجة الباري 336/5.
(5) ومعاني القراءات 221/4، شرح الهداية 2/2، الكشف 144/2، الموضح 927/2.
[99] أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبي بن أحمد بن حمدان (1) الفراتي قال:
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري قال حدثنا محمد بن حبيب بن فروه البخاري قال حدثنا أبو حذيفة إسحاق بن بشر. البخاري قال حدثتنا جوهر عن الضحائكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما غير المشركين رسول الله ﷺ بالغاقة فقالوا: ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق.

(1) حزن النبي ﷺ لذلك فنزل عليه جبريل عليه السلام - من عند ربه معيّناً له فقال: "السلام عليك يا رسول الله، رب العزة يقرئك السلام ويقول لك وما أرسلناك بلين من المرسلين إلا أنتم ليأكلون الطعام ويصرون في الأسواق."

(2) فييتغون في المناش، قال فيدينا جبريل عليه السلام ونبي ﷺ يتحدثان إذ ذاب جبريل حتى صار مثل المهردة. قبل يا رسول الله وما هي الردة؟ قال: العدمه. فقال رسول الله ﷺ: ما لك ذُبت حتى صرت مثل المهردة؟ فـ[4]

(3) قال يا محمد فتح باب من أبواب السماء لم يكن فتح قبل ذلك فتح الملك.

(4) وإنما إذا فتح باب من السماوات لم يكن فتح قبل ذلك فتح الملك.

(5) فإن يكون رحمة أو عذاباً وإن أخفاف أن يعذب قومك عند تعبيرهم إياك بالغاقة فأقبل النبي ﷺ وجبريل عليهما الصلاة وسلام بركان، إذ عاد جبريل عليه السلام إلى حاله فقال: يا محمد أبشر هذا رضوان خازن الجنة قد آتاك بالرضي من ربك، فأقبل رضوان عليه السلام حتى سلم ثم قال يا محمد رب العزة يقرئك.

(1) في (م) (ح): بن حمدان البصاري رحمه الله

(2) في (م) (ح): في الأسواق

(3) في (م) (ح): فييتغون للمشا، و(م) و(ح): فييتغون المعاش

(4) ساقط من الأصل، والثبت من (م) (ح)
السلام ومعه سفط (1) من نور ينطلق و يقول لك ربك: هذه مفاتيح خرقان السماة (2) فما لا ينقص لك مما عندي في الآخرة مثلا جنأبه بعوضة فنظر النبي (3) إلى جبريل عليه السلام كالمستشير (4) له، فضرب جبريل عليه السلام بيده إلى الأرض فقال: تواعظ الله. فقال: يا رضوان لا حاجة لي فيها، القفر أحب إلي، وإن أكون عبدا صابرا شكورا. فقال رضوان عليه السلام: أصيبت أصاب الله بك. وجاء نداء من السماء رفع جبريل عليه السلام رأسه فإذا السماوات قد فتحت أبوابها إلى العرش، وأوحي الله عن جبل إلى حنة عدن أن تدني غسلاً من أعوانها عليه غزق على غرف (5) من زبردطة حضراء، فها سبعون ألف باب من باقاتة حمراء (6). فقال جبريل عليه السلام: يا محمد ارفع بيصرك رفع فرأى منازل الأنبياء عليهم السلام وعرفهم، وإذا منزله (7) فوق منزل الأنبياء فضل الله خاصة، ومنادا ينادي أرضت يا محمد؟ فقال النبي مرسلاً رضي الله عنهما فاجعل ما أردت [ أن تعطيني ] (8) في الدنيا ذخيرة

(1) السفط: وعاء توضع فيه الأشياء.
(2) إنظر: لسان العرب 75/5، سلوا المعجم الوسيط 437/1.
(3) في (م) ، (ح) : الدنيا.
(4) في (م) ، (ح) : الممتشر.
(5) في (م) ، (ح) : غزقة.
(6) الزبير، جنة: الزبير: (م) ، (ح) : غزقة.
(7) في (م) ، (ح) : حضراء.
(8) في (م) ، (ح) : منزله.
(9) زيادة على الأصل من (م) ، (ح) .
عندك في الشفاعة يوم القيامة" (1).

(1) رجال الإسناد:

1 - أحمد بن أبي عمرو القراني. تقدم.

2 - عيسى الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الحارثي البخاري الكلبائي الحنفي المشهور بعبد الله الأستاذ، كان ابن منه بن يحيى بن القول فيه، وقال الحاكم هو صاحب عجباء عن النصوص، وقال الخطيب لا يحتج له، وقال الخليلي هو ابن ضعيفه.

وقال ابن الجوزي: قال أبو سعيد الرواس يتعهم بوضع الحديث، ت، سنة 340.

انظر: تاريخ بغداد، 1/27/10، السير 24/1/15، ميزان الاعتدال 496/2.

3 - محمد بن حبيب بن فروة البخاري، لم أقف عليه.

4 - إسحاق بن بشير بن محمد بن عبد الله أبو حذيفة البخاري مصنف كتاب "المبنا" حدث فيه بلاعب وموضوعات، قال الدارقطني مزوك الحديث، وقال ابن حبان كان يضع الحديث على النصوص، وقال ابن عدي: "أحاديثه منكرة إما سنة وامتنأ لا يناسبه أحد عليها". وقال ابن المديني: "كذاب" وقال الذهبي: يروي العظام عن ابن إسحاق وابن جريج والثوري"، ت، سنة 379.

انظر: الكامل 1/379، السير 9/277، المجرين 135/1.

5 - جوهر تصفح حجاب، بقال ابنه جابر وجويري لقب، ابن سعید الأزدي أبو القاسم البلخي، نزل الكفري، راوي التفسير، ضعيف جداً، توفي بعد 140.

انظر: الجرح والتعديل 2/167، تهذيب الكمال 5/10، التقرب 994.

6 - الضحاك بن مزاح الهلالي صدوق كثير الإسراح. تقدم.

7 - الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناد: ضعيف جداً، فيه إسحاق بن بشير مزوك، وجوهر ضعيف جداً.

تحريج:

أخرجه الواحد في أسباب النزول ٣٤٢ رقم (٥٥٥) عن المؤلف به مثله.
وروى أن هذه الآية أنزلها رضوان عليه السلام: { تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك جنتان تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورًا }.
قوله عزوجل: { بل كذبنا بالساعة وأعدنا من كذب بالساعة سعيراً }.
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا { أي غليانًا وفورانًا }، كالضيبان.
إذا غلا صدره من الغيظ { وزفراً } [12] صوتًا { 3 }.  

وذكره السيوطي في الدرس 0/5 وزاد نسبته لابن عساكر. وذكر في النقل 0/8، وذكر النسابة 0/591. وذكر السيوطي في تفسيره سورة الفجر 0/96، وذكر ابن أبي شيبة في المصنف 0/9. وذكر ابن حاتم 0/8/626، وذكر ابن الطيري 0/9.
جميعهم من طريق حبيب عن خليفة قال: قبل للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تعطيا خزان الأرض ومفاتيحها ما لم يعط من قبلك ولا يعطا من بعدك ولا ينقص ذلكحكما عند الله فقال اجمعه في الآخرة فأنزل الله { تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك } الآيات. وذكره السيوطي في الدرس 0/5، وزاد نسبته للغريباني.
وعبد بن جعفر وابن المذر وابن مردوخة. وفيهم علانون:  
- إرسال خليفة بن عبد الرحمن.  
- وعهدة حبيب بن أبي ثابت فإنه كتب الإرسال والتدلية.  
التقريب (0/10).

(1) يدل عليه قوله تعالى: { نكاد تمر من الغيظ } [ الملك : 8 ] ولأنه قال سمعوا لها.

(2) وانظر: معاني القرآن للفراء 0/163/2، وللتحاس 0/11.

(3) في (م) : الغضب.

(4) وهو صوت الزفير وفي سورة الملك، آية (7) أوضح تعالى أنهم يسمعون لها شهيقاً، قال تعالى: { فإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تثور } فتكون آية الملك مكملة لهذه الآية.

فهم يسمعون لها شهيقاً ومؤنفًا نسأل الله السلامة.
وجمع قوله: "سمعوا لها تغيظاً أي صوت التغيظ من التلفح وتوقداً. وقال قطره: "التغيظ لا يسمع ولكن يرى، وإنما المعنى رأوا لها تغيظاً. وسمعوا لها زفيراً، "��يتي رجاك في الوقى متقلداً سيفاً ورسماً."

أي وحاماً رحماً.

[1] أخبرنا أبو عبد الله بن فنوجيه الدينوري قال حدثنا أبو بكر بن هرجة قال حدثنا أبو جعفر ابن أبي شيبة قال حدثني عمي أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد من الأسحاب بن زيد الوراق عن حانل بن كثير عن حانل بن دريك عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان علي متعمداً فيبوا بين عينين جهنم مقعداً، قالوا بما رسول الله ﷺ وهل هما من عينين؟ قال: نعم. لم تسمع إلى قول الله ﷺ تعالى: "فإذا رأيتهم من مكان"

(1) انظر في تفسير ابن حبيب 2/313/3، تفسير البغوي 6/75، ويلام نسبة في تفسير السمعاني 2/343/3، تفسير الغزالي 12/1. ل biệt للشاعر عبد الله بن الزبيري كما في دونيه ص 32 والكامل للمسلم 1/342/3 تحقيق أحمد شاكر، الرواية فيه: باليت زوجك. ويلام نسبة في معاني القرآن للفساء 1/121، وبالقرآن 2/28، وتأويل مشكل القرآن 131، تفسير ابن حبيب 2/113/3، والطبري في عدة مواضع منها 91/1، وفسار العرب 367/3. والشاهد فيه قوله: "متقلداً سيفاً ورسماً، أي وحاماً رحماً لأن الرمع لا يقلدك الرفيع لا يسمع.
بعد، سمعنا ما تغيظاً وزفيراً (۱).

(۱) رجل الإسناد:

۱ - الحسين بن محمد بن فتحويه، ثقة، صدوق، كتير الرواية للمعاكير، تقدم.
۲ - أبو بكر بن خزيمة تقدم.
۳ - محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو حعفر العبسي الكوفي.

إمام حافظ مسنود، وثقة صالح جزيره، وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً، وأما
عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال: كذاب، وقال ابن خراس: كان يضع الحديث، ت
سنة ۲۹۷.

انظر: الكامل لأبي عدي ۶/۴۲-۴۳، ميزان التأديب ۳/۲۹۵.
۴ - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثقة حافظ، تقدم.
۵ - محمد بن يزيد الكلاعبي مولى خولان أبو سعيد أبو يزيد أو أبو إسحاق
الواسبطي، أصله شامي، ثقة، ثبوت، عابد، ت سنة ۱۹۰.

النقاط ۷/۴۴-۴۵، تهذيب الكمالي ۲۷/۳۰، التقريب ۶۴-۴۴.
۶ - أصيغ - آخره معجمه - ابن زيد بن علي الجهني الوراق أبو عبد الله الواسبطي،
كاتب المصاحب، صدوق يغريب، ت سنة ۱۵۷.

انظر: التاريخ الكبير ۳۵۳-۳۵۴، تهذيب الكمالي ۳۰۱-۳۰۲، التقريب ۵۳۹.
۷ - خالد بن كنبر الهذلي الكوفي، ليس به باس، وأخطأ مسن قال له صحية.

وعند البخاري أنه ابن أبي نواف.

التاريخ الكبير ۳۱۹-۳۲۰، تهذيب الكمالي ۱۵۴، التقريب ۱۶۷۹.
۸ - خالد بن زرّيك - الشامي العفلاني - ثقة برسل.

الجرح والتعديل ۷۲-۳۸، تهذيب الكمالي ۵۳، التقريب ۳۶۳۵.

الحكم على الإسناد: 
إسناده ضعيف.
وإذا لقى منها مكانًا ضيقًا قال ابن عباس رضي الله عنهما: "يضيق

التفسير:

أخبره الطبري 370/8 عن محمود بن خداس، وأخبره الخطيب في الكفائي ص 200، والبجي في مقدمة الموضوعات من طريق علي بن مسلم الطوسي، وكلاهما عن محمد ابن زيد.

وأخبره أحمد بن منيع (كما في المطالب العالية) عن زيد بن هارون، وأخبره ابن أبي حاتم 876/8 من طريق محمد بن الحسن الواسطي كلاهما عن أصبغ بن زيد.

وإسناده ضعيف، فيه خالد بن كثير الحمدي.

وله شاهد من حديث أبي أمة أخرجه الطبري في الكبير 131/8 رقم 7599 من طريق الأحوص بن حكيم عن مكحول عن أبي أمة قال قال رسول الله ﷺ فذكره بنحوه.

قال الهشيمي في المجمع 148/1 "وفي الأحوص بن حكيم ضعفه النسائي وغيره ووصفه العجل والقطان في رواية، ورواه عن الأحوص محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف، قلت وأسند بن زيد كذبه يحيى بن معين، وقال غيره مستورك". فحدثه بهذا السياق بعث على ضعفه لأن حديث أبي أمة موضوع.

وحدثت "من كتب على متنمداً فلتينمو مقعدة من النار"، رواه من الصحابة ثمانية، وتسعم نسما عن رسول الله ﷺ وهو حديث مشهور، أخبره الأئمة في كتبهم، كأحمد والبيهقي ومسلم، وخمسة بجمعه في مؤلف خاص، الطبري في كتاب سماه (جزء فيه طرق حديث من كتب علي متنمدا)، وكذلك جمع روايات الحديث ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات، وأشار إلى تفسيره وعدد مرويات الشيخ جعفر الحسني الكشتي في نظم المتنان، من الحديث المتواتر، والسبوطي في تجسير الحواس من أكاذيب القصص، وفي قطرة الأزهر المتنانئ، والعلامة علي القراء في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، والحاكم في المدخل إلى الصحيح.
علىهم كما يضبط الزَّوْج (1) في الرمح "(1)"
[1] أخبرني الحسين بن محمد الثقفي قال حديثنا الفضل بن الفضل
الكندي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قرئه علي بونس بن
عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن يحيى بن
أبي ] (2) أميد يرفع الحديث إلى رسول الله ﷺ أنه سئل عن قول الله تعالى:
» وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقًا، قال: "والذي نفسي بهدّه إنهم ليستكرهون
في النار كما يستكرك الوداد في الخائط "(1).

(1) الزَّوْج: الحديث الذي تركب في أسفل الرمح.

لسان العرب 285/2 (زجج).

ووجه المشابهة أن جهتهم تضبط عليهم كما يضبط هذا الزَّوْج على أسفل الرمح.
(2) نسبه إليه ابن حبيب 321/2/2، والحري 70/7/7، والبغوي 75/7.

وأخبره ابن أبي حاتم 268/8، وأبى المبارك في الزهد (زوائد نعمه ص 86 رقم 299).
وعند ابن حبيب وأبى المنذر كما في الدر 11/1 من طريق قتادة عن عبد الله بن عمرو.
وأخبره ابن أبي حاتم عن فتاة عن أبي أبوب عن عبد الله بن عمرو.
وأخبره البسيط (50/5 رقم 658) Bendith عن يحيى الجزاز.
وأخبره ابن أبي شيبة في المصنف 159/13 رقم 15986 عن عمرو بن هلالي قال حدثت
عن كعب فذكره بهجوه.
وأخبره أبو نعيم في الخلية 253/2 بسنده عن حميد بن هلالي.
ونسبه الواحدي في الوسيط 235/2 للمسيرين.
(3) زيادة على الأصل من (م) (ج) ومصدر ترمته.
(4) رجال الإسناد:
(1) - الحسين بن محمد بن فتحيه الثقفي ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير. تقدم.
قرن هذا (١)

۶ - نافع بن زيد الكلاعي أبو زيد المصري، يقال إنه مولى شرحبيل بن حسنة ثقة عابد. توفي سنة ١٦٨. انظر: النصقات ٩/٩٩، النصقات ٢٩٦/٠٩، التقريب ٧١٣. 

۷ - يحيى بن أبي أسيد المصري ذكره ابن حبان في النصقات، وسكت عنه ابن أبي حبان. انظر: النصقات ٣٦١/٨، النصقات ٢٥١/٩.

الحكم على الإسناد:

إسناده مقطع، وفيه يحيى بن أبي أسيد مسكوت عنه.

تخريجه:

أخرجه ابن أبي حبان ٢٦٦٨/٨ عن يونس بن عبد الأعلى به، وذكره المستوفي في الدر ٣٣٣/٥. وكان ابن كثير في تفسيره ١١٧/٥، وقيل ابن حبيب ٣٠/٢، والحيري ١٠٠/١.

(١) وقال ابن حبيب ٣١٣/٢ (٢) والأظهر أن مقرنين أي يقرن بعضهم مع بعض في الأصفاد والسلاسل، قال تعالى:

واترى الجرحان يومئذ مقرنين في الأصفاد (٤٩) { إبراهيم: }.
وقيل: مع الشياطين (1) في السلاسل والأغلال (2).

(3) دعوا هنالك ثوراً [13] ويلًا عن ابن عباس رضي الله عنهما (3).

هلاكاً عن الضحاك (4).

روي حماد بن زيد (5) عن أنس بن مالك (6) أن رسول الله ﷺ قال: "أول من يكسى خلعة من النار أوليس فضعها على حabıبه ويسحبها من خلفه وذرئيه من خلفه فهو يقول: يا ثوراه، وهم ينادون 1001/ب

(1) في (م) : المتنبي.
(2) قال القاضي 33/43/18، ونسبه الفارسي 13/8 ليحيى بن سلام، ويلًا نسبة في تفسير ابن فارج 3/18.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه تعلقاً (كتاب التفسير سورة القرآن).
(4) وهو من طريق أبي حامض.
(5) ونسبه ابن فارج في تفسيره 18/3/11.
(6) وأخرجه البخاري (كتاب التفسير) (4419/8) ، والصافر 719/9 ، والصافر 3719/18.
(7) وهو من طريق عبيدة بن أبي طلحة.
(8) ونسبه ابن فارج 18/3/11.
(9) وقال بهذة الفول أبو عبيد (مختصر القرآن 719/2) ، ونسبه قرطب (تفسير غريب القرآن 59/4) .
(10) قال ابن كثير 323/2/1396 : "أولئك فلهم تجربة الهلاك والويل والخسارة والدمار ".
(11) ونسبه ابن سلمة تقدير.
(12) في الأصل: علي بن زيد بن جدعان. تقدم.
(13) علي بن زيد بن جدعان. تقدم.
ثبورهم حتى يصفوا على النار فقالت لهم: "لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً، وادعوا ثبوراً كثيراً" [١٤] "(١)

قل أذلك الذي ذكرت من صفة النار وأهلها خير أم جنة الحلف الذي وعد الملوك كأنهم جزاء ومصير [١٥] فهم فيها ما يشاءون خالدين.

وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم ذلك في الدنيا حين قالوا: "زينا آتنا ما وعدتنا على رسلك" (٧) فقال الله تعالى:

كان إعطاء الله المؤمنين جنة الخلود وعداً وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا.

(١) أخرج الجهنه ابن أبي شيبة في مصنفه ١٦٨/١٣ رقم ١٣٠٩/١٤ و١٥٤/١٤٢ و١٥٤/١٤٣، وأحمد في مصنفه ٣٦٠/١ و٣٦١/١ و٣٦٢/١، وابن أبي عاصم في الأوائل رقم ١١٩، والطبري ٣٧٢/١ و٣٧٢/٢ و٣٧٧/١، وابن سريع بن دينار في البداية ٢٥٥/١، والخطيب في تاريخه ٢٥٣/١، والبيهقي في البسط ١٥٧/١، وابن جبير في التنكش ٣٦٨/١، والواحد في الوسيط ٣٣٦/٣، والبيهقي في النشر ٣١١/٣، والطبري في الأوائل رقم ٣٧.

جميعهم من طريق حمد بن سلمة به.

ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب السبعة كما قال ابن كثير في تفسيره ٣٢٣/٣.

وقال الفيضي في الجمع ٣١/٣: "رواه أحمد والبزار ورجال الصحيح غير علي ابن زيد وقد وثق".

وصحح إسماع السيوطي في القدر ٠/١٨.

قالت في سنده علي بن زياد بن جدعان ضعيف، وضعفه الألباني كما في السلسلة العامة رقم ١٤٣.

(٢) تمامها: "ولا نحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد" [١٤٢] وعمرو: ١٥٤]
ومسألههم إياه ذلك (١). وقال أهل العربة (٢) " يعين وعداً واجباً، وذلك أن المسئول واجب وإن لم يسأل كالذين قال: " ونظر ذلك قول العرب: لأعطينك ألفاً وعداً مسئولاً. بمعنى أنه واجب لك فعله " (٣).

[١] أخرى أبو عبد الله بن فنجويه قال حدثنا أبو علي بن حيش المقري، قال حدثنا أبو القاسم بن الفضل المقري، قال حدثنا علي بن الحسين، قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا رشدين عن عمرو بن الحارث عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: " كان على ربك وعداً مسئولاً" قال: " المحالكة تسأل فهم ذلك قولهم: " وأدخلهم جنات عدن النقي وعدتهم " (٤).

١٣٩/٩ و١٨/٨ للكلبي وابن عباس، وابن يزيد نحوه، وعبراء القرظي (١) في (١) بعض أهل العلم.

(٣) وكذا نقله الطبري ٢٧١/٩ عن بعض أهل العربة وهو قول القراء كما في معاني القرآن له ٢٦٣/٢.

وهو بلا نسبة في تفسير ابن فورك ١٨/١٨، وتفسير القرظي ١٣/١٠ في (١) نماها وسنده من آباءهم وأراوائههم وذرياتهم إن الله أنت العزيز الحكيم (٨).

(٤) رجال الإسناد:

١- الحسين بن محمد بن فنجويه: ثقة صدوق كثير الرواية للمناكمير. تقدم.

٢- الحسين بن محمد بن حيش: ثقة مأمون. تقدم.

٣- العباس بن الفضل بن شاذان المقري؛ إمام محقق جيد تقدم.

معرفة القراءة ٢٣٦/١، غمامة النهاية ٣٥٢/١.
قوله عزر وجل: «ويوم يحشرهم» بالبياء قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب.

وأبو وأبو عبد وأبو حام وفحص. والباقيون بالنون، (1)

4 - علي بن الحسين لم أفق عليه.

5 - جعفر بن مسافر بن راشد التيمي أبو صالح الهذلي صدوق، رواه أيضاً، ت سنة 254.

الجرح والتعديل 2: 491/2، تهذيب الكمال 5/10، الت قريب 965.

6 - يحيى بن حسان التيمي أصله من البصرة، ثقة، مات سنة 208.

الجرح والتعديل 31: 267/29، الت قريب 7579.

7 - رضي الله عنه، سعد بن مالك المهر مطهر، أبو الحجاج المصري، ضعيف رجح أبو حام.

عليه ابن أبيه، وقل أبو حام : كان صالحاً في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلع في الحديث، ت سنة 188.

الجرح والتعديل 5/9، تهذيب الكمال 191/5، الت قريب 1953.

8 - عمر بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاه المصري، أبو أمية ثقة قويه.

حافظ، مات فقيراً، قبل الحسنين ومانة.

الجرح والتعديل 6: 250/6، تهذيب الكمال 570/6، الت قريب 5039.

9 - محمد بن كعب القرظي، ثقة عالم، تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف فيه رضي الله عنه، سعد ضعيف لكن له متابعة.

تحريجه:

أخرجه ابن أبي حام 267/8، والبيهقي كما في القدر 5/18، كلاهما عن سعيد بن أبي هلال، أن محمد بن كعب القرظي.

(1) انظر: السبعة 463، التفسير 163، النشر 323/2، الإتحاف 228/2، الموضوع 927/2.

تفسير القرظي 10/19.
وما يعبدون من دون الله { من الملائكة والإنس والج بن عماد } 
وقال عكرمة { والضحاك: يعني الأصنام }. 
فيقول: { بالون فرأ ابن عامر }، وغيره بالباء، فؤلاء المعبدون من دون الله.

أنتم أضجتم عبادي أم هم ضلوا السبيل { 17 } قالوا سباحنكم ما كان

(1) أخرجه الطبري 272/9 ، وأبو حámة 272 عنبه بلفظ قال: "عبسي وعذر
والملائكة".

ذكره السفياني في الدرر 118/5 وزاد نسبته للغربي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر ونسبه إليه ابن فارك في تفسيره 18/3/1.

ويشهد له قوله تعالى: { يوم يعج بحمومهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا
يصدون قالوا سباحنكم أنت وليتنا من دونهم ... } [ سبأ: 40 - 41 ].

وقوله: { وإذا قل عيسى بن مريم أنت قلت للناس أن تؤدون وأمي إلهاً من دون الله قال
سبحانك ... } [ الآية: 117 ].

فجواب الملائكة وعبسي على السلام مشابه خواب هؤلاء المعبدون في هذه الآية.

(1) نسبه إليه ابن حبيب 213/8/2، وأبو عطية 181 في الوسط، والغوي في تفسيره 176/7، وابن الأع纲 على المعوم ليشمل كل مما عبد من دون الله من المخلوقات عاقلاً كان أم غيراً عاقلاً ويشهد له أن الله عبر عن المعبدون هؤلاء بـ "ما " التي هي لغير العاقل فقال: { وما يعبدون } ولفظ "ما " تدل على الشمول
وغلب غير العقلاء لكثرتهم.

انظر: أضواء البيان 299.

(2) زيدة على الأصل من ( م).

(3) وافق الحسن والشبهذي.

انظر: المراجع فيما سيق.
ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أي ما كان ينبغي لنا أن نوايلي أعدائكم، بل أنا ولينا من دونهم.
وقرأ الحسن وأبو جعفر "أن نتخذ " بضم النون وفتح التاء والخاء". قال أبو عبيدة: "هذا لا يجوز لأن الله ذكر " من " مرتين ولو كان كما قالوا لفظ (أن نتخذ من دونك أولياء)."

(1)

وبهذا قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء ونصر بن علامة ومكحول وزيد بن علي وحفص بن حميد.


(2)

وقد نسبه القرطبي 12/11 إليه وفي تفسير ابن حبيب 214/1، والخسري 2/71/4

منسوبي إلى أبي عبيد.

قلت: ولعل الصواب نسبته لأبي عبيد القاسم بن سلام كما في تفسير ابن حبيب والخسري.

وؤديه أنه جاء في بعض نسخ النيل للبقيعي منسوبي لأبي عبيد الله كما في نسخة الجزءة العامة بالرازي وهي مصورة بالجامعة الإسلامية برقم (863) (12/2001) وكذا في نسخة الجزءة في الجامعة الإسلامية برقم 200/24 ف ل 1888 ولم أتقدمها في التحقيق لأنهما مختصرون الآسانيد فيها بعض التصرفات (ويؤديه أيضاً أن في مصادر المؤلف كتب القراءات كما سبق في المقدمة)، ونما يؤدى أيضاً أنني لم أقف على هذا القول في جزاء القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى والله أعلم.

ونسبه النحاس في إعراب القرآن 154/2 إلى أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وذكر ابن خالديه في مختصره 104 "أن الحجاج قرأ على المبتدأ" ماكان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك..." بضم النون فبلغ عاصماً فقال "مَجِّرَتْ النُّورُ أو ما علم أن فيها (من)".

وقال الزجاج في معاني القرآن 4/150 بعد إبراده هذه القراءة: "عند أكثر التحويلين خطأً
قال غيره: "(من) الثنائية صلة (1) 

ولكن متعهم وآباؤهم في الدنيا بالصحة والنعمه حتى نسوا الذكر.

أي تكروا القرآن (2) فلم يعملوا بما فيه.

وقيل:الرسول،وقيل:الإسلام،وقيل:التوحيد،وقيل:ذكر الله (3).

وكانوا قوماً بوراً [18] أي هلكي (4) قعد غلب عليهم الشقاء.

ولا واجب هذه القراءة.

قلت: قراءة أبي حفصة متواترة ولا ترد بهذا الاعتراف فإن 'من' الثنائية مزيدة للتأكيد كما سيأتي.

(1) وهو قول ابن حنبل فتكون من "مزيزة لتأكيد النفي، والمعنى ما كان أن نعيد من دونك.

ولا نستحب الولاية. انظر: المختصر 119/2، البقر المحيط 489/6، الإتحاف 328.

(2) آخر خرج ابن أبي حامد/8 عن ابن زيد قال: القرآن. وله قال مفاسق/3/43/ب،

وأبى قتبية (تفسير غريب القرآن 311).

وإلا نسبة عند ابن حبيب 214/1، والخريج 212/7/ب.

(3) ذكر بعض هذه الأقوال بلا نسبة ابن حبيب والخريج وهي أقوال متنازعة من اختلاف.

التقاض لا التضاد.

(4) وهو قول ابن عباس آخر خرج الطبري 373/9، وابن أبي حامد 267/8 کلاهما من طريق علي بن أبي طالحة عنه.

وآخره الطبري وابن أبي حامد أيضاً عن مjahed.

وقال به مفاسق/3/43/ب،وأبى قتبية كما في تفسير غريب القرآن 311.

وهذه التفسير هو الأظهر والأقرب لهذه الكلمة واحتاره المتقدمين في تفسيره 299/6.

وفي لغات القرآن 6/ب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هلكي بلغة عمان.
وقال الحسن (1) وابن زيد (2): "النور الذي ليس فيه من الخير شيء". (3)
قال أبو عبيد (4): "وأصله من النور وهو النسر والفساد ومنه بوار الأبين،
وبار السلعة، وهو اسم مصدر كالنور يستو في الواحد والاثنان والجمع
والذكر والمؤنث. قال ابن الزبير: (5) "با رسول المليك إن لنساني
راقي ما فتقث إذ أنا بور". (6)

(1) أخرجه عبد الززاق في تفسيره 27/2 عن ميم عن الحسن، ومن طريقه أخرجه الطبري 373/9 عنة، وذكره في السدر 5/119 وزاد نسبته لعبد بن جهيم. ونظر: تفسير الحسن 165/2. (2) أخرجه الطبري 373/9 عنة. (3) وهذا قول وإن كان له وجه في اللغة إلا أن الأول أقرب مع أن هذا القول داخل في القول الأول إذ أن الذي ليس فيه من الخير شيء يكون إلى الهدوء أقرب لحلفه من النفع. انظر: أضواء البيان 299/6. (4) في (م): أبو عبيد. (5) الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن قيس القرشي السهيمي، كان من أشعر قريش.
وكان شديدًا على المسلمين. ثم أسلم في الفتح ومدح النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر: الاستيعاب 36/3، أسد الغابة 19456/4، الإصابة 68/4. (6) البيت في ديوانه 36، والسمط 1/388، مجاز القرآن 73/2، طبقات فتحو الشعراء 20/2، تفسير الطبري 294/9، لسان العرب 76/4، الاستيعاب لابن عبدالبار والإصابة 27/71/3، وآثر. والشاهد قوله: "انا بور" حديث استو في الواحد والجمع ولم يقل "انا بار". (7) وكذا نسبه إليه ابن حبيب 212/1، والخيري 71/2/71. ونقله ابن حوبح ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 311، ونسبه لابن عبيدة.
وقبل الكشف: هو جمع البائر (1)。
وقال: أصبحت منازلهم بوراً أي خالية لا شيء فيها (2).
فيقول الله تعالى لهم عند تبري المعبدين منهم فقند كذبوكم بما يقولون أنتم كانوا آلهة فلا تستطيعون قراءة العامة بالباء (3) يعني الآلهة (1) وقرأاً حفص بالناء (4) يعني العابدين صرفأ ولا نصراً أي صرف العذاب عنهم ولا نصر أنفسهم (5). وقال يونس (6): "الصرف: الخيلة ومنه قول العرب ليصيرف أي

قلت: الذكر في مجاز القرآن 73/2 قال أبو عبيدة: "وقال بعضهم رحل بور ورحلان بور ورحلان بور وقوم بور وكذلك الواحدة والثنان والجميع من المؤنثة" والقول بأن البور يقع للمواحد والجماعة نسبة النحاس في معاني القرآن 15/5 لأكثر التحويل (1) وهو قول أبي عبيدة كما في مجاز القرآن 73/2 حيث قال: "بوراً وحديهم بائر".

انظر: لسان العرب 8/6 بور . المرفقات 152/1 عمدة الحفاظ 24/1

انظر: السبعة 463/5 ، التيسير 132 / 2 ، النشر 324/2 ، الإتحاف 228/2

انظر: معاني القراءات 213/1 حجة ابن زهيد 510/5 حجة الفارسي 339/5

شرح المداحية 2/44/4، الموضوع 928/2، الكشف 145/2

واختصالأعمش انظر: المراجع السابقة


بونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الطيبي مولاهم البصري الإمام النحو أخذ عن أبي عمرو بن الفلاهة وعنه الكافاني وسيمبوئي والفلاهة وخرون له تواتيف في القرآن واللغات سنة 183.

انظر: المعارف 300، معجم الأدباء 20/4، السير 191/8.
يقصد "(1).\\nوقال الأصعمي (2): "الصرف : النوبة، والعدل : الفدية" (3).
ومن يظلم يشرك (4)، منكم نذقه عذباً كبيراً (19) وما أرسلنا قبلك (5) يا محمد (6) من المرسلين إلا أنهم قال أهل المعانى : إلا قبل إنهم لياكلون الطعام ويعشون في الأسواق (7) ديله : ما يقال لك إلا ما قد قبل للرسول من قبلك (8) (9).
وقيل معناه: إلا من أنهم (9).

(1) نسبه إليه ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 311، والنحاس في معاني القرآن 5/15، وابن حبيب في تفسيره 214/2، والcompanyId 7/216/ب، وقال به الفراء كما في معاني القرآن 214/2.

(2) عبدالمطلب بن قريب بن عبدالمطلب بن علي بن أصم أبو سعيد الباهلي الأصعمي البصري اللغوي الأخياري، حجة الأدب ولسان العرب، أحد الأعلام، ت سنة 215.

(3) انظر: المعرف 380، تاريخ بغداد 1041/1922، السير 175/10.

(4) نسبه إليه ابن حبيب 214/2، والcompanyId 7/216/ب.

(5) أخرجه الطبري 376/9 عن ابن زيد وابن جرير.

(6) نصها: "إن ربك ذو مغفرة وذو عقبات أليم" (فصلت: 43).

(7) وذلك أنه قال "إنهم" بالكسر وحقه أن يقال "إنهم" يفتح الألف لأنه متوسط وحق الابتداء.

(8) الكسر لذا ضمروا "قبل" لأن العرب نكسر ألف "إن" مع القول وما ينشأل الساكن.

(9) انظر: تفسير ابن حبيب 214/2، تفسير الحكيم في 376/2، تفسير الطائي في 13/12.

(10) فالمطيري في 376/9 وقال: "وترك ذكر "من" اكتفاء بدلالة قوله "من المرسلين" عليه.

(11) وذكره الزجاج في معاني القرآن 4/26 عن بعض التحريسين ثم قال: "وهذا خطأ لأن من "صنعتها" إنهم لياكلون فلا يجوز حذف الموصول وتبقية الصلة".
و هذا جواب لقول المشركون: "ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسوأ".

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فالمريض فتنة للصحيح، والفقر فتنة للغني.

ف يقول السفيه: لو شاء الله جعلني صحيحا مثل فلان، و يقول الفقير: لو شاء الله جعلني غنيا مثل فلان.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تستمرون منهم، وتزرون من خلافهم، وتتبعون" (1) الهداى وغير أن أعطيهم عليه في الدنيا، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسل الله فلا يخلفون لفعلت ولكن قدرت أن أبتلى العباد بكم وأبتليكم بهم".

[10] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق قال حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف بيجاري قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن جعك بن موسى قال حدثنا القاسم بن يحيى عن الحسن بن دينار عن أبي الدرباء (2) أنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "وويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم، وويل للعمال من المولوك، وويل للمولوك من المالك، وويل للشديد من الضعيف، وويل للضعيف من الشديد، وويل

---

(1) أخرجه الطبري 377/9 وزاد نسيبه لعبد بن حميد وابن المذر والبهبهي، وقاله الطبري وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 312، والزجاج في معاني القرآن 4/62، وابن حبيب 211/2.

(2) في (م) وتبينوا.

(3) أخرجه الطبري 377/9 من طريق عكرمة أو سعيد عن ابن عباس.

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/276 من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق.
للسلطان من الرعية، وويل للرعية من السلطان بعضهم لبعض فتنة، فهو قول الله تعالى: "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وآتيناكم ربك بصيرا" (1)."
قال مقاتل: "نزلت هذه الآية في أبي جهل (1)، والوليد (2) [و (3) عقبه(4)]، وهو في مسن드 الفردوس عن أنس(5)4/394 رقم 7141. وءاساه ضعيف، الأمام لم يسمع من أنس، وعمرو بن هشام بن المغيرة بن المخزومي، وعذب بن عبد الله بن مخزوم بن الناس عدوانا لمن صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام؛ وأخذ صدى قريش ودعاها في الجاهلية كان يدعو "أبا الحكم" فدعاه المسلمون "أبا جهل" قتل يوم بدر مشتركا. انظر: الأعلام 87/5.

(1) أوردو بن هشام بن المغيرة بن المخزومي، والوليد بن عبد الله بن مخزوم، أبي عبد المنعم، من فضية العرب في الجاهلية، ومن زعماء قريش، ومن زناجتها، أدرك الإسلام وهو هرمه، فعاد دعاوه، وله بعد الهجرة ثلاثي أشهر، وهو والد سيف الله المسلمين خاتم الوليد رضي الله عنه.

(2) الوليد بن عبد الله بن مخزوم، أبو عبد المنعم، من فضية العرب في الجاهلية، ومن زعماء قريش، ومن زناجتها، أدرك الإسلام وهو هرمه، فعاد دعاوه، وله بعد الهجرة ثلاثي أشهر، وهو والد سيف الله المسلمين خاتم الوليد رضي الله عنه.

(3) انظر: الكامل لابن الأثير 21/2، الأعلام للزركلي 122، الانشغال 6/18، والتصوير من تفسير مقاتلة، وتفسير القرطبي 18/13.

(4) وبدأ على خطأ أن الوليد بن عقبة رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح، وكان يؤمن بذلك ناهر الاحتمال، فدل على أنه كان صغيرا قبل الهجرة.

(5) انظر: الإستعاب 22/14/4، الإضاءة 2/226.

(6) توفي في القتال، أبو عبد المنعم، أبو عبد المنعم، من زعماء قريش، في الجاهلية، كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة، فأسلم يوم بدر وقال: "أنا صلبي، وهو أول مصلوب في الإسلام.

انظر الكامل لابن الأثير 6/192، الأعلام للزركلي 4/245.
الوصف والبيان عن تفسير القرآن للتعليمي

والعاص بن وائل (1)، والنصر بن الحارث، وذلك أنهم لما رأوا أبا ذر وابن
مسعود، وعمراً (2)، وبلالاً (3)، وصهيباً (4)، وعمر بن فهيرة (5)، ومهجع
مولى عمر وحجر غلام ابن الحضرمي وذويهم، قالوا: أنسلم فكنون مثل هؤلاء
وذويهم؟ فأنزل الله عز وجل يخاطب هؤلاء المؤمنين "(6).

(1) يعنى على هذه الحال من الشدة والفقر.

العاص بن وائل بن بن هاشم بن عبد بن لؤي، أحد رجليات قريش وكبارها، ومن
المهاجرين والمذودين للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، نزل فيه قوله تعالى: "أفرءيت
الذي كفر بآياتنا وقال لا تؤمنون إلا وولداً قالت له أباهنا فردنا" (7).

انظر: سيرة ابن هشام 1/3، الأعلام 247/2.

(2) الصاحب الجليل عمار بن ياسر بن عمارة بن مالك العنصري، أبو القفطان مسولتي مي خزروم
من الساسحيين الأولين بدري، قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهصفين سنة 37.
انظر: الاستيعاب 277/3، الأعلام 380/4، الإصابة 273/4.

(3) الصاحب الجليل بلال بن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أم أبي عبد الله مولى أبي بكر
من الساسحيين الأولين شهد بدرًا والشام، مات بالشام سنة 17 هـ.
انظر: الاستيعاب 277/3، الأعلام 493/3، الإصابة 176/1.

(4) الصاحب الجليل صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي أبوه من النصر ويقال كان اسمه
عبدالملك وصهيب لقب، سابق الروم، مات بالمدينة سنة 38.
انظر: الاستيعاب 277/3، الأعلام 538/3، الإصابة 384/3.

(5) الصاحب الجليل عمار بن فهيرة النجفي مولى أبي بكر الصديق، أحد الساسحيين، وكان ممن
يعدب في الله، استشهد ببكر معرونة.
انظر: الاستيعاب 277/3، الأعلام 538/3، الإصابة 384/3.

(6) تفسير مقاتل 3/44، ونقل عنه ابن حبيب في تفسيره 214/1، والخبيري
18/72/1، والقرطبي 13/1
وكان ربك يصبر 

قوله عز وجل: وقال الذين لا يرون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة فتخبرنا أن محمدًا حق صادق أو نرى رينا فيخبرنا بذلك. نظيرها قوله وناولوا لنؤمن ذلك إلى قوله: أو تأتي بالله والملائكة قبلاً.

قال الله تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم بهذه المقالة: وعموا عنواً كبيراً.

قال مقاتل: غلوا في القول، والعمرو أحمد الكفر وافحش الظلم.

قوله عز وجل: يوم برون الملائكة عند الموت وفي القيامة، لا بشرى يومئذ للمجرمين للكافرين، ويقولون بعجي الملائكة.

(1) سورة الإسراء: 90-91.


(2) أنظر: تفسير مقاتل 44/4 ومنسوبي إليه في تفسير ابن حبيب 261/4.

(3) وهم قولان كما عند الحريرى و76/2 وتكلاهما صواب لذا جميعهما المؤلف في قول واحد فاحسن.

وقال ابن كثير 326/3: "ولا منافقة بين هذين القولين وما تقدم فساني الملائكة في هذين اليومين يوم الممات يوم المعاد تجلب للمؤمنين ولفى الكافرين فيشير المؤمن بالرحمة والرضىان وخير الكافرين بالخيبة والخسران.

(4) وفعاهد المحافظ يروي أن غير المجاهدين حين يرون الملائكة تكون لهم البشري كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسنيل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تخونوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون" [فصلت: 30].
للمحقرين حجرًا محبورًا أي حرامًا خيراً عليكم البشري بخير (1). 
وقيل: حرامًا عليكم الجنة (2).

وقال بعضهم: هذا قول الكفار للملاكهة (3).

قال ابن حرب: كانت العرب إذا نزلت (4) بهم شديدة أو رأو ما يكرهون.
قالوا: حجرًا محبورًا فقلنا حين عابين الملاكهة هذا (5).

(1) وهذا القول مروي عن يحصى وقادة والضحك وأبي سعيد الخدري وعمرو الخمس.
وعطا ومقاتل وغير واحد، واحتاره الطبري وابن كثير وذلك من أجل أن الحجر الحرام.
وعلمون أن الملاكهة هي التي خبر الكفار أن البشرى عليهم حرام.
وبه قال الفراء في مسعفي القرآن 266/2 وابن تيمية في تفسير خصيبة في تفسير غريب القرآن 312.
والزيج في مسعفي القرآن 266/4 والمحاس في مسعفي القرآن 175.
وفي لغات القرآن 6/ب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حجرًا محبورًا يعني حرامًا
ومرامًا بمغرة قرب.
وانظر: تفسير الطبري 379/9، تفسير ابن أبي حاتم 277/8، تفسير مقاتل 3/440،
والتفسير ابن كثير 326/2، الدر المنثور 121/5،
والتفسير ابن حبيب 214/6، ونسبة الواحد في الوسيط 383/3، والسمعاني 15/4، من
رواية عطاء عن ابن عباس.

قلت: وهذا القول لا يعارض القول الأول بل هو جزء منه إذ أن الجنة من الخير.
(2) وهو مروي عن يحصى وابن حرب كما سيأتي ورحمة الشافعي في تفسيره 326/2.
والقول الأول أظهر. قال ابن كثير بعد إيراده هذا القول: "وهذا القول وإن كان له ماخذ
ووجه ولكنه بالنسبة للسياق بعيد لاسيما وقد نص الجمهور على خلافه" تفسير ابن كثير
326/3.
(3) في (م) : نزل.
(4) أخرجته الطبري 379/9 عنه.
(5)
وقال مجاهد بن مورح: " يعني عزاً معاذاً، يستعيدون من الملائكة "(1).

"وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثيراً" [2:23]،

أي باطلاً لا ثواب له لأنهم لم يعملوا(2) الله وإنما عملوا(3) للشيطان،

واختلف الفسرون في الهداء:

فقال بعضهم: هو الذي يرى في(4) "الكون"(5) من شعاع الشمس كالغبار

لا تمس بالأيادي ولا يرى في الظل، وهو قول الحسن(6) وعكرمة(7)

(1) آخرجه الطبري 379/9 وابن أبي حاتم 8/2678/8 كلاهما من طريق ابن أبي يحيى عنه.

(2) آخرجه الطبري أيضًا من طريق ابن جريج عنه.

(3) ذكره السيوطي في الدرر 161/5، وزاد نسبيه للفقداني وعبد بن خميس وابن المنذر.

(4) وهذا القول رده الطبري حيث قال: "وأما الاستعارة فإنها الاستعارة وليس بتحريم

ومعلوم أن الكفار لا يقولون للملائكة حرام عليهم فيوجه الكلام إلى أن ذلك خبر عن قول

الخمين للملائكة ".

(5) في (م): يعملوه.

(6) في (م): عملوه.

(7) في (م): من

(8) جمع كوة وهي النقبة في الحائط. لسان العرب 336/15.

(9) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره 67/4 عن معمر عن الحسن، ومن طريقه الطبري 381/9.

(10) وابن أبي حاتم 8/2679/8. وذكره السيوطي في الدرر 162/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(11) وانظر : تفسير ابن فورك 162/19/4، تفسير الحسن 167/2.

(12) آخرجه البصري 506 رقم 366، الطبري 9/480 كلاهما من طريق سماك عنه.

(13) وذكره السيوطي في الدرر 162/5 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

(14) وانظر: تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن فورك - المواضع السابقة.
وجاهد {1}، وقال قادة {2}، وسعيد بن جبير {3}: هو / ما تسمي {1} الرياح وتذريه من النزاب وحظام الشرح. وهي رواية عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما {4}. وقال ابن زيد: هو الغبار {5}. وقال الوالي عن ابن عباس رضي الله عنها: هو الماء المهرق {6}. وقال مقاتل: ما يسمع من حوافز الدواب {8}. والمنثور المنفرق {5}.  

{1} أخرجره الطبري عنه. وذكره السيوطي في القدر وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حكيم. وابن المذر. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن فورك.  

{2} أخرجره عبد الرزاق في تفسيره 27/2، والطبري وابن أبي حاتم عنه. وذكره السيوطي في القدر وزاد نسبته لعبد بن حكيم وابن المذر.  

{3} نسبه إليه ابن حبيب 914/2، والخيري 772/2، والغواي 796/2.  

{4} في ( ): سقط.  

{5} أخرجره الطبري 381/9 من طريق عطاء عنه. وذكره البخاري في صحيحه عنه معلقًا (كتاب التفسير - سورة الفرقان).  

{6} أخرجره الطبري 381/9 عنه.  

{7} أخرجره الطبري 381/9، وابن أبي حاتم 879/2 ، كلهم من طريق علي بن أبي طلحة النرولي عنه. وذكره السيوطي في القدر 127/5 وزاد نسبته لابن المذر. وانظر: تفسير ابن حبيب 914/2، تفسير الخيري 772/2.  

{8} نظر: تفسير ابن مقاتل 344/2، تفسير ابن حبيب 914/2، تفسير الخيري 772/2.  

{9} وهذه الأقوال لا تعارض بينها إذ أن المراد ضياع أعماكهم وحقارتها إذا لم يعد عليهم منهما شيء. قال ابن كثير 326/3: "وحاصل هذه الأقوال التنبية على مضمون الآية وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شيء فلمما عرضت على الملك الحكم العداي الذي لا يجوز ولا يظلم أحداً إذ أنها لا شيء بالكلية وشهدت في ذلك بالشيء، النافذ الحقي البقفر المنفرق الذي لا يقدر صاحبه منه عليه شيء بالكلية."
قوله عز وجل: "أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر" من هؤلاء المشركين المتカーين المفتعلين بأموالهم.

"أحسن مقبلاً" [24] موضع القائلة وهذا على التقدير. قال المفسرون: "يعني أن أهل الجنة لا يبر بفهم في القيادة (1) إلا قدر ميقات النهر من أوله إلى وقت القبلولة حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة (2).

قال ابن مسعود: "لا ينتصف النهر يوم القيامة حتى يقبل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وقراً ثم إن مقبلهم إلى الجحيم هكذا كان يقرؤها" (3).

(1) في (م): الأخرى.

(2) أخرججه الطبري 32/9 عن النجيمي وابن جريج وابن عباس.

(3) أخرججه ابن المبارك في الزهيد، والسوري في تفسيره 373 (الجواب: 4)وقال به مقاتلاً كما في تفسيره 64/4/ب.

وقد هذا القول لا يعارض قوله تعالى: "في يوم كان مقدراً رحمين ألف سنة" [المعارج: 41] لأن الظاهر أن يوم القيامة يطول على الأكفار ويقصر على المؤمنين ويشير هذا قوله تعالى: "وكان يوماً على الكافرين عسيراً" [المذر: 10]

(3) أخرججه ابن المبارك في الزهيد، والسوري في تفسيره 226 (الجواب: 472) عن ابن مسعود. وذكره السيوطي في الدر 226/5 ورشد نسبته لعبد بن حميد وابن المذر. وانظر: تفسير ابن حيي، 214 م/ب، وتفسير الجاحظ 73/ب، وتفسير السعدي 33/4، والسبطي للواحد 338/3، والقراءة شاذة ويكمل على أنها تفسيرية.
وقال ابن عباس في هذه الآية: "الحساب من ذلك اليوم في أوله وقال القوم في منازمهم في الجنة" (1).

وروى ابن وهب (2)، عن عمرو بن الحارث (3) أن سعيدا الصوارف، أو الصوارف (4)، حديثه أنه بلغه: "أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى تكون كما بين العصر إلى غروب الشمس وأنهم ليقلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس (5)، وقرأ هذه الآية" (6).

قوله عز وجل: "يوم تشقق السماء" قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتحريف الشين (7)، على الحذف والتحريف (8)، ها هنا وفي سورة "ق" (9)، وقرأ: "(10).

(1) أخرججه الطبري 382/9 من طريق ابن زيد عنه.

(2) أخرججه ابن أبي حاتم 268/8 من طريق عطاء عنه بنحوه.

(3) عبده الله بن وهب بن مسلم أبو محمد المصري، ثقة حافظ تقدير.

(4) عمرو بن الحارث بن يعقوب أبو أمية المصري، ثقة حافظ تقدير.

(5) سعيد الصوارف مدني مستور، وفي بعض النسخ المطبوعة الصوارف.

النافذة 4/7، تهذيب الكمال 127/11، التقرب 2440.

(6) في م: يُفرِعُ الناس.

(7) أخرججه الطبري 382/9 عن برنس عن ابن وهب به - بدون الشك في الصوارف - ورجاله ثقات - غير سعيد فهو مستور.

(8) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة والكشكاني وخلفهم الأعمش واليزيدي.

انظر: السبعة 424، التيسير 163، النشأ 324/3، الإغاف 328.

(9) أي أن الأصل "تشقق" فحذف إحدى التاءين استخفاً لاجتماع الملفين.

انظر: حجة ابن خالويه 325، حجة ابن زجلة 51، حجة الفارسي 541، معاي.

القراءات 216/2، الموضعي 968/2، الكشيف 145/2، شرح المهدية 445/2.

(10) يعني قوله تعالى "يوم تشقق الأرض عنهم سراً" ذاك حشر عليا يشير [ فيه: 44].
الآخرون بالتشديد فيهما (1)، على معنى تنشق السماة (2).
بالغمام (3) أي عن الغمام (2)، والباء وعن يتعاقان كما يقول: "ريمي عن القوس وبالقوس" معنى واحد (4).
قال المفسرون: وهو غمام أبيض رقيق مثل الضباب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم (5)، وهو الذي قال الله ﷺ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من العتم والملائكة (5) (6). 
وَنُزَّلُ المَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا [ 52 ] هكذا قراءة العامة (5)، وقرأ ابن كثير " وَنُنْزِلُ "

(1) انظر: المراجع في هامش (1).
(2) فادغمت النهاة الثانية في الشين.
(3) انظر هامش (2).
(4) وهو قول مقاتل 3/44/ب، وإفراء 2/267/با، وإفراء 2/267/ب، وان finanzi في تفسير غريب القرآن 311.
(5) الطبري 383/9، ابن فوك 1/19/أ.
(6) انظر: الرسالة للهيراوي 279، نزهة الأعين النواظر 439، الجني الداني للمرادي 41.
(7) النبي في اللقية الحرة وهي عقود من الله ﷺ لبني إسرائيل استقرت أربعين سنة يسيرون في فراش قليلة بوجههم ولكنهم فكأنهما سبارة لا قرار لهم ثالفين. قال تعالى: "إنها محرمَة عليهم أربعين سنة يسيرون في الأرض" [ المائدة : 26 ].
(8) تمامها "وفقفي الأمر إلى الله ترجع الأمور" [ البقرة : 210 ].
(9) أخرج الطبري 386/9، وإفراء أبي حامد 268/8 عن مjahid، ونسبة ابن حبيب 21/ب، وال عربي 71/72/ب إلى ابن عباس.
(10) وقال به مقاتل 3/44/ب.
(11) أي بدون واحدة وتشديد الزي وفتح اللام، ورفع الملائكة، وهي كذلك في مصاحفهم.
الملاكمة - نصب (1).

الملك يؤمن الحق للرحمي خالصاً وبطلت مما لك غيره.

وكان يوماً على الكافرين عسيراً [26] صعباً شديداً تظاهرها قوله عن

وجل: فذلك يوم توم عسيرة على الكافرين غير يسير (2).

والمخطاب بدل على أنه على المؤمنين يسير (3).

وفي الحديث: " إني ليهون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون أحق عليه من
صلاة مكثولة صلاها في الدنيا " (4).

(1) وافقه ابن ميحسن وهي كذلك في المصحف الملكي.

النظر: المراجع السابقة.

المصدر: 9، 10.

(2) قاله ابن حبيب 2/14، والهيري 2/76/ب، وانظر ص 558.

(3) أخرجه أحمد في مسنده 3/87، وأبو يعلى في مسنده 73/14، وأبن عدي في الكامل 3/111، وأبن أبي الدنيا في الأموال 131 رقم 110، والبغوي في تفسيره 236/8، وفي شرح السنة 129.

جميعهم من طريق ابن إبده حديثنا دراج أبو السمحة أن أبي الهمش حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به.

وذكره البهقفي في شهب الإيمان 32/4، من هذا الطريق ثم قال وقد ذكرنا أسانيده هذه

الأحاديث في كتاب البهت وماتقف عليه في المطبوع.

وأخرجه الطبري في تفسيره 32/7، وأبن حبان في صحيحه 7334 رقم 279/16، وفي طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به.

قلت: وإن بإسناد هذا الحديث ضعيف وذلك أن دراج أبو السمحة في روايته عن أبي الهمش

ضعف. التبرييز 1833.
قوله عز وجل : "ويوم بعض الظلم على يديه" نزلت في عقبة بن أبي معيط (1) ، وأبي بن خلف (2) ، وكانا متحابين وذلك أن عقبة كان لا يقدم

قال ابن كثير في تفسيره : "درء وشيخ أبا الهيثم ضعيفان" .
وقال العراقي في تحريره للإحياء 5/48/4 : " رواه أبو يعلى بإسناد حيد " .
وأخبره البه魔兽ى في الشعيب 1/361 رقم 67 من طريق ابن المبارك عن عمرو بن وهب ابن ملته عن أبي هريرة أن أطعه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله يخفف على من يشاء من عباده طول يوم القيامة كونه صلاة مكبوتة " .
قال البه魔兽ى عقبه : " هذا وجدته في فوائد أبي عمرو ولا أدرى من القائل " أئته " ، وكذلك رواه أبو سهل الأسغريبي " .

(1) عقبة بن أبي معيط ( أبان ) بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس ، أبو الويلد ، من مقدسي قريط في الجاهلية . كان شديد الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة ، فأسرى يوم بدر وقتلهم ثم صلوه ، وهو أول مصوب في الإسلام .

(2) أبي بن خلف بن وهب من بني لؤي ، من كسرى قريط ، قتلته النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراة يوم أحد .

انظر : سيرة ابن هشام 3/84.
من سفر إلا صلى الله عليه وسلم، فإذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صديقه في ذلك يوم، فصاغ عينه، ودعه الناس، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى طاعته، فلم يقبله على طاعته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا بالملك من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عقبة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه، وكان أبي بن حلف، غاليًا، فلم يفر بالقضية قال، صيام، يا عقبة، قال، لا والله ما صاحب، ولكن دخل عليّ رجل فأبي أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحببت أن يخرج من بيتي، ولم يطعم، فشهد له فطعام، فقال أبي، ما أنا بالذي أرضي مني أبدا إلا أن تأتيه فتبث في وجهه وتطغ عليه، فعل ذلك عقبة، صلى الله عليه وسلم، "لا تقلق جارحاً من مكة إلا علبت، رأسك بالسبف، فقتل عقبة، يوم بدر صبراً.
وأما أبي بن حلف، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، بيده يوم أحد في المبارزة، وأنزل الله عز وجل فيهما هذه الآية "(1)

(1) الصابري، في اللغة من يدرك دينه إلى دين آخر، كما تنصُّه النجوم، أي يخرج من مطالعها.

انظر: لسان العرب 1/8/1 ص 1.

(2) حفظه عاصم بن ثابت بن أبي الأضل، بعرف الطبيبة، موقع قبل المدينة.

انظر: مغازي الواقدي 1/113، السيرة لابن هشام 244/2.

(3) انظر: سيرة ابن هشام 129/2.

(4) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة، 354 من طريق أبي صالح عن ابن عباس.

أخرجه ابن مردوخ، وأبو نعيم في الدلائل، صحيح، كما في البخاري 126/5 من طريق

سعيد بن جابر عن ابن عباس، نحوه.
قال الضحاك: "لما برق عقبة في وجه رسول الله ﷺ عاد برَّاقه إلى (١) وجهه
وانتسب عتبته، فأحرق خديه وكان أثر ذلك فيه حتى الموت "(٢). وروى عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان أبي بن خلف بحضر النبي ﷺ وتجالسه ويسمع إلى كلامه من غير أن يؤمن به، فزجره عقبة بن أبي معيت عن ذلك فنزلت هذه الآية "(٣). الأطراف الطبري مختصراً من الشعبي وفيه أمية بدلاً من أبي.
أخرجه عبد الزاق في تفسيره ٣٨٨/٦، والطبري ٣٨٥/٩ عن مفسر مولى ابن عباس قال.
فذكره بنحوه.
أخرجه ابن أبي حاتم ٦٨٣/٨ بن السعد بن عمرو بن ميمون.
وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم وأدم في تفسير مهذب ٥٠٣، واللفتاء وابن أبي شيبة.
وعبد بن حفيق وابن المنذر كما في الدر جميعهم عن باي بنحوه وفيه أمية بدلاً من أبي.
وذكره مختصراً مقاتلا في تفسيره ٣٤٤/٢٤/٢٤ إلا أنه قال أمية بدلاً من أبي.
ذكره الواحدي في أسباب النزول ٢٤٤ رقم ٢٥٧ بنفوذ المؤلف من غير سنة ولا روا.
فلت: وإسناده إلى ابن عباس صحيح. وانظر: لباب النقول السبئي ١٤٨، أسباب
النزول للحددان ٤٢٤، السيرة لابن هشام ٣٦١/١ في (٢).
أورد الواحدي في أسباب النزول عنه بلا سنة ٣٤٤ رقم ٢٥٧.
أخرجه الطبري ٣٩٤/٨، وابن أبي حاتم ٢٨٤/٨ كلاهما من طريق عطاء عنه.
أخرجه الطبري أيضاً من طريق عطاء العوفي عنه.
وهي من الطرق ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيضًا فلم يذكر في صحيح البخاري.
رحم الدابة هو عقبة بن أبي معيت كما في صحيح البخاري (كتاب الوضوء ج ٢٤، رقم ٢٥٦).
أورد الواحدي في أسباب النزول عنه بلا سنة ٣٤٤ رقم ٢٥٦.
وانظر: لباب النقول السبئي ١٤٨.
وقال الشهيب: "كان عقبة بن أبي معيط خليلاً لأمّيّة بن حفف (١)، فأسلّم عقبة فقال أمّيّة: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدًا فارتد وكرر لرضيّة أمّيّة "(٢).

فألنزل الله تعالى: "وبوم ي敗 الظلم الكافر يعني عقبة بن أبي معيط بن أمّيّة بن عبد شمس بن عبد مناف (٣) على يديه ندمًا وأسفًا على ما فرط.

(١) أمّيّة بن حفف بن وهب من بني ذي لوي، أحد جياعيّة قريش في الجاهلية، ومن ساداتهم.

(٢) أدرك الإسلام ولم يسلم، وهو الذي عذب بلالًا الحمديّ رضي الله عنه.

(٣) انظر: الكامل لابن الأثير ٤٨/٢، الأعلام للزركلي ٢٣/٢.

(٤) وأجره الطبري من طريق مغيرة عنه.

(٥) وأورده الواحدي في أسباب المنزل عنه بلا سنة ٣٤٤ رقم ٦٥٧.

(٦) وانظر: نـلابل النقول ١٤٨.

(٧) وأخرج ابن أبي حاتم وعبد بن جميل كما في المدر ٢٧/٥ عن سعيد بن المسبب نحوه.

(٨) وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جميل وابن المنذر كما في المدر عن أبي مالك نحوه.

(٩) كلت: وإدخال أميّة بن حفف بدلًا من أبي بن حفف ضعيف بحل الحق أنه أبي بن حفف كما نبّت عن ابن عباس بإسناد صحيح كما سبق.

(١٠) وقد عوننا ابن هشام في السنة ١٨/١/٣٦١ هذه القرصية بقوله: "أبي بن حفف وعقبة بن أبي معيط وما أنزل فيهما".

(١١) قال ابن عطية (المحرر ٤/٢٠٨): "ومن أدخل في هذه الآية أميّة بن حفف فقد وهم إلا على قول من برى أن النظام اسم جنس".

(١٢) قالت: "ولو قيل أن أميّة حصل له أن أسلم لم كفر رضاً للغيبة بن أبي معيط كأخيه أبي لكنه ليس سببًا لأنزل الآية نفسها وله يعلم".

(١٣) بإجماع أهل التفسير كما تلقّه عنهم السمعاني في تفسيره ١٦/٤.
في جنب الله وآوين نفسه بالمعصية والكفر بإله الله لأجل / طاعة خليله الذي
صدح عن سبيل ربه يقول يا ليثني فتح ياه أبو عمرو (1) انخذت
في الدنيا / مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (2) يا ويلتي ليثني لم انخذ فلاتاً
خليلاً [28] يعني أي بن خلف الجمعي (3) لقد امضى عن الذكر
 يعني القرآن والرسول (4) بعد إذ جاءني وكان الشيطان
 وهو كل متمرد عات من الجن والانس وكل من صد عن سبيل الله وأطيع في معصية
الله فهو شيطان للإنسان خذولة [29] عند نزول البلاء والعذاب به.
وحكم هذه الآيات عام في كل منتحبين اجتمعا على معصية الله (4) كذلك

(1) وحكم: أبو خليفة عن نافع.
انظر: السبعة 464، التيسير 165، التذكرة 428، المبسوط 273، الإحاطة 329.
(2) وهو الصواب لا أمية كما سبق وذكر بعضهم أن في قراءة بعض الصحابة في لثني لم
انخذ أياً خليلاً وهو على تقدير نبوته من قبل التفسير لا القراءة.
انظر: أضواء البيان للشافعي 6/313.
(3) وهذا قولان كما في معاني القرآن للفراء 2/67 وجمعهما المؤلف في قول واحد وكذا
ابن حبيب في تفسيره 2/21، والقولان متلازمان وإن كان القول بأنه القرآن أقرب
والذكر لأن الذكر في القرآن إذا أتي بهذا الفظاظ، فالمراد به - غالبًا - القرآن كقوله تعالى:
ذلك تنزل عليك من الآيات والذكر الحكيم [آل عمران 98]، قوله: (إنا
نحن نزلنا الذكر وإننا له حافظون) [الحجر: 9]، وقوله: (أنزلا إليك الذكر لتبين
للناس) [النحل: 44] وغيرهما من الآيات.
والقول بأنه القرآن أقصى عليه الطبري 9/385، ورحجه الشافعي في تفسيره 6/316.
(4) انظر: تأويل مشكل القرآن 268، تفسير ابن حبيب 214، إعراب القرآن للنحاس
158/3، تفسير ابن كثير 329/3.
قال أبشر الجهماء.

[404] أنشداني أبو القاسم الحسن بن محمد بن حعفر، قال أنشداني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الصديق، قال أنشدنا أبو وائلة عبد الرحمن بن الحسين:

"هَوَيْنِيْنَ دِيْوَانٌ دِيْوَانٌ وَأَحْبَبْ حَبِيبَ الْمَشْرِقِ ۛ وَلَعْ بُصُورَهُ يَوْمًا مَّا لَمْ تَمَارِهِ ۛ وَإِذَا اشْتَلِعَ نَيْرَانُهُ فِي عَذَارَهُ."

(1) في (٣٥٩) : فإن.

(2) رجال الإسناد:

١ - الحسن بن محمد بن حعفر أبو القاسم المفسر لم أفع عليه، ولعله هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب أبو القاسم المفسر تقدم.

٢ - عبد الله بن أحمد بن الصديق بن محمد بن داود، المروزي ثم الداندنقاني، من أهل داندنقاني قرية من قرية مرو، جمع أبو وائلة ومحمد بن إسحاق بن حزيمة وغيرهما.

تان نحو سنة ٣٧.

انظر: تاريخ بغداد ٣٩٠/٥، الإكمال لأبن ماكولا ٢١٨/٥.

٣ - عباد الرحمن بن الحسن الحروي، أبو وائلة المروزي المروزي، قدم بغداد وحدث بها عن أبيه عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وحدث أيضاً عن علي بن خشرم والزبير بن يكاء وغيرهم، روى عنه محمد بن مخلد وعبد الله بن أحمد بن الصديق.

انظر: تاريخ بغداد ١٨٣/١، الإكمال لأبن ماكولا ٢٩٧/٧.

تفرج:

الأبيات ذكرها بلا نسبة ابن حبان في روضة العقلاء (٢٢).

وذكرها القرطبي في تفسيره بلا نسبة أيضاً ٢٦/١٣.
[١٠٥] وأنشداني أبو القاسم الحبيبي قال أنشدني محمد بن عبد الله
الخامي:

صاحب خيام الناس إن لقينهم
والفصيحة من يكون عنيفاً
فوجدت فيها فضيلة وزيوفاً (١).

[١٠٦] أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن جعفر المفسر قال حدثنا
ابن سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن حسكا قال أخبرنا عبد الله بن محمد
ابن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا
عبد الواحد بن زيد قال حدثنا عاصم عن أبي كبيبة قال سمعت أبا موسى
يقول على المنبر قال رسول الله ﷺ: "[مثل (٢) الليمص الصالح مثل العطبار
إن لم ينلك من عطره، يعبث بك من ريحه، مثل الجليس السوء مثل القتيل" (٣)

__________________________

(١) في (م) ميزتها.
(٢) رجال الإسناد:
١ - الحسن بن محمد بن حبيب أبو القاسم. تقدم.
٢ - محمد بن عبد الله الخاميدي لم أقف عليه.
والآيات ذكرها ابن حيان في رواية العقلا، قال وأنشداني محمد بن إسحاق بن
حبيب الواسطي فذكرها.
وذكرها القروطي أيضاً في تفسيره بناسبة ٢٦/١٣، ١٢/١٣.
(٣) زيادة على الأصل من: (م).
(٤) هو الذي يعمل بالحديد - الحداد. -
انظر: لسان العرب ٣٥٠/١٣ قت.
إن لم يطرق ثيابك، يع miền زينه "(1)."

(1) رجل الإسناد:

1 - الحسن بن محمد بن حضرم. تقدم.
2 - عبيد الرحمن بن أحمد بن محمد بن حسنا، لعله عبيد الرحمن بن محمد بن حسنا
أبو سعيد الفاضل الخنشفي، روى عنه أبو نعيم، مات ببيساتور سنة 374.
3 - عبادة الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. تقدم.
4 - محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي البصري واسم أبي الشوارب محمد
ابن عبيد الرحمن بن أبي عماد صدوق، ت سنة 244.
الجرح والتعديل 6/5/19، تهذيب الكمال 1/19، التقريب 26138.
5 - عباد الواد بن زياد العبد ومواليهم البصري ثقة، في حديث عن الأعش وحده
مقال، ت سنة 176.
الجرح والتعديل 6/5/19، تهذيب الكمال 18/11/65، التقريب 4268.
6 - عاصم بن سليمان الأحول أبو عبيد الرحمن البصري ثقة لم يتكلم فيها إلا القطن.
وكانه بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة 140.
الجرح والتعديل 6/5/13، تهذيب الكمال 85/13، التقريب 377.
7 - أبو كيشة السدوسي البصري مقبول.
الجرح والتعديل 6/5/14، تهذيب الكمال 211/13، التقريب 838.
8 - الصحابي الجليل عبادة الله بن قيس أبو موسى الأشوعري. تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده فيه من لم آقفل عليه حاله، والحديث صحيح كما سباني.

تخريجه:

أخيره الإمام أحمد في مسنده 4/49 عن عفان بن عبد الواد بن زياد بن بحرة،
وبعده البخاري في صحيحه (كتاب الزبدات ح 5/44)، ومسلم في صحيحه (كتاب
[١٠٧] أخبرنا أبو القاسم بن حبيب لفظًا سنة مئتان وثمانين وثلاثمائة
قال حدثنا أبو حاتم محمد بن حيان بن أحمد، قال حدثنا محمد بن أبي علي
الخلادي، قال حدثنا عبد الله بن [الصغر] (١) السكري، قال حدثنا وهب
ابن محمد الباني، قال سمعت الحارث بن وجبه، يقول سمعت مالك بن دينار
يقول: "إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير من أن تأكل الحبيص" (٢) مع
الفجار (٣).

(١) في الأصل: السقر بالسنين وهو خطأ والتصويب من (م) ومصدر ترجمته.
(٢) الحبيص: الحلواء المخبوطة - المخلوطة - من النمر والسمن.
(٣) انظر: نسب العرب ٧٠٠ (خبيص) ، المعجم الوسيط ٢١٦/١.
(٤) رجال الإسناد:
١ - الحسين بن محمد بن حبيب. تقدم.
٢ - محمد بن حيان بن أحمد أبو حاتم البصري. تقدم.
٣ - محمد بن أبي علي أبو الحسين الخلادي. حدث عن أحمد بن محمد الأنباوي
وموسى بن موسى السمرى، وله ذكر في ترجمتهما.
انظر: الإكمل لأبن مكولا ١٧٦/١ و٣ ٣٥١/٣.
٤ - عبد الله بن الصقر بن نصر البغدادي السكري.
وفقه الخطيب. ووصفه金色ي بالإمام الثقة، سنة ٣٠٢.
انظر: تاريخ بغداد ٤٨٣/٩، السير ١٧٣/٤، طبقات القراء لابن الجزري ٤٢٣/١.
٥ - وهب بن محمد الباني الأنصاري روى عن عبدالوارث وعبدالعزيز بن مسلم.
عدد الفرقان

قالوا فيه غير الحق فرجعوا أنه سحر وشعر وسحر من المجر وهو القول السيء عن النجسي (1) و싸ح (2).

وبشار بن محمد، روى عنه أبو حاتم وقال عنه لأبي به.

الجرح والتعديل 260/4، الإكمال 1/44 الهمش.

6- الحارت بن وقح بن عثمان، وقال يفتح النمر وسكن اللحم بعدما مودعه الراسبي أبو محمد البصري ضعيف.


7- مالك بن دنبار البصري الزاهد أبو بكر، صدر قارئ، سنة 130 أو نحوها.

حليمة الأولية 2/357، تهذيب الكمال 135/27، التقرب 6475.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف فيهما سحر وشعر وسحر من المجر وهو القول السيء عن النجسي (1) و싸ح (2).

تخريجه:

أخرج حسان عن محمد بن أبي علي بن (روضة العقلاء ونظرة الفضلاء 100).

وذكره الطبري في تفسيره 27/13/2688/19، وأدم في تفسيره 504 جميعهم عن النجسي، وذكره المعطي في السدر 127/5، وزاد نسبته للجريبي وسعود بن منصور وعبد بن حميد، وابن المنذر.

وانظر: تفسير ابن فورك 4/19/19، معاني القرآن للنجاس 23/5.

(1) أخرج الطبري، وأدم في تفسيره جميعهم عن منه.

(2) وأدم في تفسيره جميعهم عن منه.
وقال الآخران: هو من الهجران أي أعرضوا عنه [ وتركوه ] (1)، فلم يؤمنوا به ولم يعملوا ماهما فيه (2).

[108] أخبرنا أبو الطيب البريء من محمد الحامي (19) وأبو نصر محمد بن علي بن الفضل الخزاعي.

قالا حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشبياني قال حدثنا أبو القاسم الخضير بن أبيان القرشي قال حدثنا أبو هذبه إبراهيم بن هذبه قال حدثنا ناس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "من تعلم القرآن وعلمه وعلوّ مصحتنا لم يعتدَّه ولم ينظر فيه، جاء يوم القيامة (2) يقول: يا رب العالمين عبدي هذا أخذني مهجوراً، أقضه بني وبيته " (1).

(1) في الأصل: وتركوا وهو خطأ وانسيت من ( م ).
(2) وهو قول ابن زيد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عنه.

وقال به مقاتل في تفسير 3/45/2و1/48/2، والقراء في معايي القرآن 2/672 وذكره ابن فورك في تفسيره وابن حبيب 2/164، والحركةي 4/73/3، والراجح في معايي القرآن 4/27، والنساج في معايي القرآن 5/23، ورجحه الطبري حيث قال:

"وهذا القول هو الأول بتأويل الآية وذلك أن الله أخبر عنهم أنهم قالوا: لا نسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهذا هجرهم إياهم"، وذكر ابن القيم في الفوائد 2/14 أن هجر القرآن نوناً: هجر جملة الدعاء والإذان، وهمبر تحكمه والحكم إليه، وهجر تدبره وتقيمهم، وهجر العمل به، وهجر الاستشفاء والندayı به، ثم قال وكل هذا داخل في الآية: وقال الرسول ... (3) وإن كان بعض الهجر أهون من بعض.

(3) في ( م ) : زيادة : متعلقاً به.

(4) رجال الإسناد:

- الربيع بن محمد بن حامد أبو الطيب الحامي الطومي، عن أبي القاسم عبدا الله
ابن إبراهيم المركزي، وإبراهيم بن عبدوس الحرشي، وإسحاق الصقور، وأبو بكر محمد بن الحسن المقرئ، وغيرهما، ت سنة 390.

انظر: تاريخ الإسلام للذهبي وفيات 381، ص 222.

2 - محمد بن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل، أبو نصير الحزاعي النيسابوري، سمع أبا بكر محمد بن الحسن القطان، والأصم، وتوفي في رجب سنة 395 بعد أن حدث سنين روى عنه أبو يعلى الصقور.

انظر: المرجع السابق ص 325.

3 - علي بن محمد بن عقبة أبو الحسن الشيباني الكوفي قديم بغداد فتحدث بها عن جامعة وروى عنه الدارقطني، قال الخطيب: "كان ثقة أمنا" وقال ابن كثير: "كان ثقة عدلاً كثير الثلاوة فقدها" وقال محمد بن حماد الحافظ: "كان حسن المذهب صاحب جامعة وقراءة للقرآن وحفظه في الدين" ت سنة 443.

انظر: تاريخ بغداد 79/12/16، العبر للذهبي 276/6، البداية النهاية 192/11/16.

4 - الخضر بن أبي الهاشمي الفروشي ضعفه الحاكم وغنمو وهو كوفي من موالاة بني هاشم، وتكلم فيه الدارقطني.

انظر: الميزان 65/1، 66/2، لسان الميزان 66/2.

5 - إبراهيم بن هديه البحريي برر عن أنس بن مالك، قال أبو حامد: كذاب، وقال ابن حبان: "دجال من الدجالة، كان رقاصاً بالبصرة يدعى إلى الأعراة فرقص فيها، فلم يكر جعل برري عن أنس ووضع عليه".

وقال النسائي وغيره متروك.

وقال الخطيب: حدث عن أنس بالأباطيل، بقي إلى سنة مائتين.

انظر: الجرح والتعديل 143/2، المحرجوين 115/1، الميزان 71/2.

6 - الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، تقدم.

الحكم على الإسناد: إسناده موضوع في أبو هدية كذاب.
قوله عز وجل: "وكلك وأي وكم جعلنا لك يا محمد أعداء من مشركي قومك كذلك: "جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين" أي من مشركي قومه (1)، فاصلي لأمري كما صبروا فإنه هاديك وناسرك على من ناولك. (2)

وكفى بربك هدايا ونصراً [321] نصباً على الحال وتمييز (3).
قوله عز وجل: "وقال الذين كفروا لولا نزل عليه أي على محمد القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى عليه السلام جملة واحدة (4).

تخرجه:
عزاه الزيلعي وابن حجر والبيضاوي والقرطبي جميعهم للتعليق.
وفي سنده أبو هدية كذاب. انظر: ترجمة الزيلعي للكشف في 49/2 ومكننا ابن حجر.
وفي الفتح السماوي 881/2، تفسير القرطبي 270/3، تفسير القرطبي 13/27.
وكان من أشدهم عدواناً الله عليه وسلم أبو جهل لذا قنال بعض المفسرين أن الآية نزلت في أبي جهل.
(1) انظر: معاني القرآن للفراء 267/4، والزجاج 4/67/3، وتفسير الحريري 18/4، وتفسير السعواني.
(2) انظر: معاني القرآن للزجاج، والبحر المحيط 496/6.
(3) قاله ابن حبيب في تفسيره 12/215.
(4) قال السيوطي في الإتقان في 126/1 في مسألة إزالة الكتب المتقدمة جملة واحدة قال: "هؤلاء مشهور في كلام العلماء وعلى ألسنتهم حتى كناد أن يكون إجماعاً" ورحبه ورد على على بعض العلماء - لعل يريد البقاعي ت 885 - القائلين بأن الكتب السماوية نزلت مفرقة، مستدلاً بهذه الآية.
قال الله تعالى: ﴿كذلك فعلنا لثبت به وسجا ولئن رفعت فقلبك جعلنا قلباً ينطق به مثلك فيسرعون ورسِّم أبو كربى فإن الكتاب نزل على نبي أميِّ ﴾(1)
ولأن القرآن النامس والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لم نسأل عن أمور ففرقتاه ليكون أوعى لرسول الله ﷺ وأيسر على العامل (2)
ورتلآه ترتناء (3) قال ابن عباس رضي الله عنهما ورسِّمته ترتنئ (4)
وقال النجسي (5) ﴿والحسن (6): فرقاه تفرقها آية بعد آية وشيئًا بعد شيء وكان بين أوله وآخره

(1) وليمتحن نزول القرآن أسرار عدة وحكم كثيرة. انظر مثلاً: النوهان للمزركشي 331/16، الإتقان للسفياني 121/1، مفاتيح العبّاب للرازي 249/27، مناهل العرفان 1/454، تحلق في علوم القرآن للفصاع 58، الدخل في شبهة 69، مباحث في علوم القرآن للقطان 107، ولصحيح الصحيح 49، المرشد الموجز لأبي شامة 129.
(2) أخرج حمّام 269 من طريق الضحاء على حديث.
(3) وذكره السيوطي في الدرس 128/5 وزاد نسبه لأبي مردوه.
(4) والنظر: تفسير ابن حبيب 312/1.
(5) أخرج الطبري 387/4 وابن أبي حامّام كلاهما من طريق مغيرة عليه.
(6) وذكره السيوطي في الدرس وزاد نسبه لأبي مردوه.
(7) والنظر: ملاوي القرآن للحواش 53/5.
(8) أخرج ابن عبدالزهرا في تفسيره 29/5 ومن طريق الطبري وابن أبي حامّام عليه.
(9) وذكره السيوطي في الدرس وزاد نسبه لأبي مردوه.
(10) والنظر: ملاوي القرآن للحواش، تفسير الحسن 167/2.
اخوًا من ثلاث وعشرين سنة ".

وقال ابن زيد: وفسرناه تفسيرًا (1).

والترميم: التغيير في ترسل وتثبت (1).

ولا يأتونك يا محمد هؤلاء المشركون (3)، يمثل ضربونه في إبطال أمرك 

إلا جنناك بالحق أي بما ترد به ما جاءوا من المثل وتبطله وأحسن 

تفسيرًا (3) بيانا وتفسيراً (1).

ثم وصف ما هؤلاء (3) المشركين وبين حالفهم يوم القيامة فقال: الدين يعين 

هم الذين يجشرون على وجههم فيساقون ويجرون إلى جهنم أولئك 

شر مكاناً وأصل سيبالاً (4) [24].


قال حدثنا عثمان قال [ حدثنا ] (5) بشر بن المفضل [ عن ] (6) علي بن زيد 

(1) أخرجه الطبري ، وأثن أي حانم 269/6 عنه .

(2) قاله ابن فورك 2/102.

(3) وانظر : لسان العرب 2/265 (رئيل) ، المعجم الوسيط 277/1.

(4) في (م) : المشركين.

(5) وهذا قولان فالقول الأول " بيانا " مروي عن مهدي وابن جريج.

(6) والقول الثاني " تفسيرا " مروي عن عطاء والضحاك وقناة والعرقي عن ابن عباس.

وهما معتني واحداً لهذا جمعهما المؤلف في قول واحد وقبله الطبري فاحسانا.


(7) في (م) : مآل هؤلاء.

(8) زيادة على الأصل و(م) من : (ح).

(9) في الأصل : على والتصويب من م ، ح.
عن أوس بن [أبي ] (1) أس بن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "بِحَبِّ النَّارِ يُوَلِّي الْقِيَامَةَ عَلَى ثلَاثَةٍ أَئِلَاتٍ: ثُلُثٌ عَلَى الْدُوَابَّ، وَثَلُثٌ عَلَى وَجُهُهُمْ، وَثَلُثٌ عَلَى أَقْدَامَهُم يَنْسِلُونَ (2) نَسْلًا". (3)

(1) في الأصل و ( ح ) : أوس بن أس والمتبت من مصادر ترجمته والتحرير.

(2) نَسْلُ الماشِي يَنْسِل نَسْلًا وَنَسْلًا وَنَسْلًا وَنَسْلًا : أَسْرُعُ.

انظر : سُنَّةِ العَبْدِ الْبَصِيرٍ 660/11 نسل.

(3) رجال الإسناد :

1 - الحسين بن محمد بن فضويه ؛ ثقة ؛ صدوق كثير الرواية للمناكير ؛ تقدم.

2 - أبو بكر بن خرجة ؛ تقدم.

3 - محمد بن عبد الله ﷺ بن سليمان الحضرمي الملقب مطين ثقة حافظ ؛ تقدم.

4 - عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العسي أبي الحسن بن أبي شيبة الكوفي.

ثقة حافظ شهير وله أوهام وقيل كان لا يحفظ القرآن ، ف سنة 39 وله 83 سنة.

الجرح والتعديل 6/2 ، التقرب 4565.

5 - بشر بن المفضل بن لباح الرفاعي أبو إسحاق البصري ؛ ثقة ثبت عابد ؛ مات.

 سنة 86 أو 87.

الجرح والتعديل 4/666 ، تهذيب الكمال 610 ، التقرب 4710.

6 - علي بن زيد بن جدعان ؛ ضعيف ؛ تقدم.

7 - أس بن أبي أس ، واسم أبي أس خالد الحجازي يكسي أبي خالد مجهول ، وقيل إنه أبو الجوزاء ، فإن صح فعليه كتبين.

روى عن أبي هريرة وعنه علي بن زيد بن جدعان.

الجرح والتعديل 3/650 ، تهذيب الكمال 388/3 ، التقرب 579.

8 - الصحابي الجليل عبدالرحمن بن صحَّر الدوسي ؛ تقدم.

الحكم على الإسناد :

إسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف وفيه أس مجهول ، والحديث حسن.
بشواهده .

اخرجه ابن راهمة في مسند 180/1 رقم 128 عن بشر بن المفضل به .

واخرجه الخطيب البغدادي في موضع أوهام الجمع والتفريق 484/1 و البهذي في البعث والنشر ( 416 عدد 262 تحقيق الصاعدي ) كلاهما من طريق عن بشر بن المفضل به بنحوه .

واخرجه الزمخشي في سنة (كتاب التفسير ح 314) وأحمد في مسند 326/2 و 354 و 363/2 و 374/2 و البهذي في البعث والنشر .

جميعهم من طريق عن علي بن زيد به بنحوه و في آخرهم : "قيل يا رسول الله و كيف بمشون على وجههم قال إن الذي انشؤهم على أقدامهم قادر على أن يمشؤهم على وجههم ، أما إنهم يبقون بوجههم كل ح⊄ و شوک .".

واخرج أيضا البيرار وأحمد بأبي ذيبة كما في تغريج الزليفي وأحمد حجر للكشاف .

وفي إسناده أوس مجهول و علي بن زيد ضعيف .

وضعه الألباني كما في تغريج الزمخشي رقم ( 112 ) .

إلا أن الزمخشي قال حديث حسن ، فعمل حسبه بنحوه ، فقد أخرج الزمخشي في سنة ( التفسير ح 311 ) وأحمد في مسند 326/2 و الحاكم في مستدركه 8/8 رقم 8686 .

جميعهم من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم مشركون رجالا وركبانا و خرون على وجهكم ." .

قال الزمخشي : حديث حسن . و صحجه العاكم في المستدرك و وافقه الذهبي .

و حسن إسناده الألباني في صحيح سنن الزمخشي رقم ( 2514 ) .

و أخرج النسائي في سنة ( كتاب الجنازة ح 862 ) ، والحاكم في مستدركه ( ح 8685 ) عن أبي ذر قال حديثي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : " أن الناس بحصور ثلاثة ."
قوله عز وجل: «وقد آتينا موسى الكتب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا» [35] أي معيناً وظهيراً (1)، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا يعني القبط فدمراهم في الآية متروك استغنى منه بدلالة الكلام عليه، تقديرها فكذبواهما فدمراهم (2) تدميراً [36] فأهللكنهاهم إهلالاً.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أفقرهم وجعلناهم للناس آية عرفة وأعدنا للظلمين في الآخرة عذاباً أليمًا [77] سوياً ما حلم بهم من عاجل العذاب [في الدنيا] (3)، وعاداً وئسون وأصحاب الرس.

اختلفوا فيهم:

أفواج: فوجاً طاعمين كاسين راكبين، وفوجاً يمشون ويسعون، وفوجاً تسحبهم الملائكة على وجوههم إلى النار ...

صححه الحاكم وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي (ج18 119).
واخرج الحكاري في صحيحه (كتاب التفسير 760) ، ومسلم في صحيحه (كتاب صفة القيامة ح286).
كلاهما من طريق قنادسة عن أنس رضي الله عنه: "أن رحلأ قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة" قال قنادة بلى وعزة ربي.
انظر: تخريج الزبائعي للكشاف 460، وتخرج ابن حجر له 272/3. (4) قاله الطبري 389/9/1، وابن فورك 202/أ.
(2) قاله الطبري.
(3) ريداء على الأصل من (م) (ح).
فقد بلغه ابن عباس رضي الله عنهما: "كانوا أصحاب آبائنا".(1)
وقال وذهب بن منبه: "كانوا أهل بي ببر قعدوا عليه [ وأصحاب مواصلية وكانوا
يعبدون الأصنام ].(2) فوجه الله تعالى إليهم شعبًا عليه السلام يدعوهم إلى
الإسلام فأتاهم ودعاهم فتمادوا في طغيانهم وفي أذى شعب عليهم السلام
فحتدروم اللهم عز وجل عقابه، فبينا هم حول البهار في منازهم انهارت البهار
فأخفست بهم وبدارتهم ورباعهم فهلكوا جميعاً ".(3)
وقال قطانة: "الرس: قرية بلفج".(4) ممأة تقولوا نبيهم فأهللكمهم الله تعالى ".(5)
وقال بعضهم: "هم بقية تمود قوم صالح عليه السلام، وهم أصحاب البهار
ويسعون البهار".(6)

١٨٨٠ / ١٩٤٢ / ١٩٥٠
FILE PHOTO

(1) أخرججه الطبري في تفسيره ١٤٨، والبخاري في تفسيره ١٤٨، والقوطسي ١٣٣
(2) نسبه إليه الواحدي في الوسطي ١٤٨/٣، والبغوي في تفسيره ١٤٨ / ٧، والقوطسي ١٣٣
(3) قلّ الله فتح أهل إسكتان ثانين وجبم موضع في بلاد بني مازن.
(4) انظر: معجم ما استعمج ١٤٨، المعجم البغدادي ١٤٨، ٢٧٨ ويكمل
(5) أخرججه الطبري ١٤٨، والبغوي في الدار ١٣٣ وارد نسبه لعبد بن حمزة.
(6) انظر: تفسير ابن فورك ١٤٨، معاني القرآن للحنان ٢٧/١، عوائش المجاسن
للمؤلف ١٣١.
الكفيف والبيان عن تفسير القرآن للتعليبي

[[النبيُّ (1) ذكرها الله تعالى في قوله: ] وبر معطولة وقصر مشيد (1) (2). [وقال سعيد بن جبير والكلبي والحلب: "كان هم نبي يقال له حنظلة بين صفوان وكان بارضهم جبل يقال له [ دُمّح (3) مصعدَة في السماء مبل، و كانت العنقُ (4) تنبأته وهي / كأعظم ما يكون من الطير، وفيها من كل لون، وسهوه العنقُ لطول عقِبها، وكانت تكون في ذلك الجبل، نتفضّ على الطير تأكلها، فجاعت ذات يوم فأعوزتها الطير فانقضت على صي فذهبت به، فسميت "عنقاء مُّغرَب " لأنها تُغرَب (5) بما تأخذه فتذبح به، ثم إنها انقضت على حارج حين تنذررت (6) فأخذتها فضمتها إلى جناحين لها.

(1) في الأصل: الذي، والملتب من (م)، (ح).
(2) الحج: 95.
(3) وهو مروي عن الضحاك.
(4) انظر: كلام المؤلف في سورة الحج في تفسيره لأية (45)، وتفسير القرطبي 1275، وتفسير البغوي 5/390، وتعريض الحساب لمؤلف 131.
(5) في الأصل: فضح، وفي (م)، (ح): فضح، والتصويب من معجم البلدان 4/267/2 حيث قال: "دَمْحَ يفتح أوله وسكون ثانيه وأخرى حاء معجمة اسم جبل كان لأهل الرس مصعدا في السماء مبل".
(6) وانظر: معجم ما استعمل 551/1.
(7) العنقُ: طائر ضخم متوضئ لا يوجد له.
(8) انظر: لسان العرب 17/6، المعجم الوسيط 2/232.
(9) من أغرب الشيء أي نغمه وأعد عه.
(10) لسان العرب 247/6، المعجم الوسيط 2/247.
(11) ترعرع الصبي متعين محرك ولنشأ وشب واستوث قامته أو كاد يجاوز عشر سنين أو جاوزها.

المعجم الوسيط 353.
صغيرتين من جميع الجناحين الكبیرین، فطارت بهما، فشكوا ذلك إلى نبيهم، فقالا: "للهِ حذه واقطع نسلها فأتسببها صاعتة فاخترقت، فلم يبر لها أثر، فضربت العرب مثلاً في أشعارها (1)، ثم إنهم قتلوا نبيهم فذلَّلْهُ فأتسلِّلَهُم الله تعالى" (2).

وقال كعب (3)، ومقاتل (4)، والسدي (5): هم أصحاب رسول الله (6) والرس بكر بن أنطاكية (7) - قتلوا فيها حبيبنا النجار فنسبوا إليها، وهي الذين ذكروا الله تعالى في سورة "يب".

وقيل: هم أصحاب الأحواض، والرس: هو الأحدود الذي حفروه (8).

(1) ومن أمثالهم "طارت بهم العقابة".
(2) انظر: معجم الأمثال للميداني 280/2.
(3) هذه القصة لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وهي أشبه ما تكون بالخزيفة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة من بين إسرائيل والله أعلم.
(4) انظر: تفسير البغوي 84/6، وزاد المفسر 90، تفسير القرطبي 37/13، وعابر السالم للمؤلف 131.
(5) أخرج ابن أبي شيبة وابن المتنز كما في القدر 169 عن ابن عباس أنه سأل كعباً فذكره.
(6) وانظر: تفسيره 3/26/4/4، وتفسير ابن حبيب 2/74/4، وتفسير الحيري 1/24/1/1.
(7) نسبه إليه ابن حبيب والحيري والواقدي في الوسط 3/341.
(8) في (م): يس وف (ح): يش.
(9) بلدة في الديار الفاطمية قريبة من مدينة حلب.
(10) انظر: معجم ما استجم 200/1، ومعجم البلدان 266/1.
(11) قاله الطبري ورجحه 391/9.
وقال عكرمة: هم قوم رسلوا نبيهم في بئر (1). دليله ما روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرطي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبيد أسود وذلك أن الله تعالى بعث نبيًا إلى أهل قريته فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا ذلك الأسود، ثم إن أهل القرية عدوا على ذلك النبي فتحفروا له بئراً، فألقوه فيها، ثم أطلقوا عليه بحجر ضخم. قال: فكان ذلك العبد الأسود يحتفل على ظهره ثم يأتي يخطب فيبوعه فيشترى به طعامًا وشرابًا ثم يأتي به إلى تلك البئر ويرفع تلك الصحراء يعينه الله عليها فيدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت قال: وكنا كذلك ما شاء الله أن يكون ثم إنه ذهب يومًا يحتفل كما كان يصنع فجمع خطبه وحزم حزمه وفرغ منها فلما أراد أن يحملها وجد سيئة فاضطجع ونام فضرب الله تعالى على أذنه سبع سنين [نائماً ثم إنه هو فتمتى فتحول لشمسه الآخر فاضطجع فنام فضرب على أذنه سبع سنين] (2) أخرى نائماً ثم إنه هو فاحتقل حزمه ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار فحاء إلى القرية فباع حزمه ثم أشترى طعامًا وشرابًا كما كان يصنع ثم ذهب إلى الخفترة في موضعها التي كانت فيه فالتمسها فلم يجدها، وقد كان بدأ يقومهم فيه ما بدأ فاستخرجوه فآمنوا به وصدقوه.

(1) أخرججه الطبري 9/390، وابن أبي حامد 8/2695 عن عكرمة.
(2) وانظر: تفسير ابن فورك 2/210، تفسير ابن حبيب 2/115.
(3) زيادة على الأصل من (م).
قال وكان النبي عليه السلام يستغفر عن ذلك الأسود ما فعل فيه: 
"قلت: قد ذكرت في هذا الحديث أنهم آمنوا بنبأهم واستخرجوا من حفرته فلا ينبغي أن يكونوا المعنيين بقوله "وصاحب الرس" لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرس أنه قد دمرهم تدمرًا، إلا أن يكونوا دمرًا بأحداث أحدثوها.

بعد نبأهم الذي استخرجوا من الحفرة وآمنوا به فيكون ذلك وجبًا.

وقد ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قصة أصحاب الرس ما يصدق قول عكرمة وتفسيره.

(1) أخرجه الطبري 9/391 قال حدثنا ابن حبيب قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد

ابن كعب القرطبي قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "هل.

وذكره السيوطي في الدرر 13/5 وزاد نسبته لاين إسحاق.

وهذا الخبر ضعيف سنة ومتنا.

أما السند فإن فيه ابن حبيب شيخ الطبري ضعيف.

وفيه محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع وهو صدوق بيدهما والخبر أيضًا مرسلاً

وأما المتن ففيه غرابة.

قال ابن كثير في تفسيره 3/313/3 عنه: "فيه غرابة وتكاء، وله في إدراجه.

ومن غرائبه أنه لا يعرف من الأمم آمنوا جميعًا بنبأهم فلم يهللكهم الله إلا قوم بونس. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت تفعنها إبناها إلا قوم بونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الجزاء في الحياة الدنيا ومتعلهم إلى حين.

(2) قاله الطبري بنصه 3/99/3، ونقله ابن كثير 331/9 من الطبري.
هو ما يروي علي بن الحسين بن العباس الذين (1) من أبيه (2) عن علي بن أبي طالب أنه رجلاً من أشراف بني تميم يقال له عاصرو. أما فهي أمير المؤمنين أخياري عن أصحاب الرس في عصر كناوا؟ وأين كانت منازلهم؟ ومن كان ملكهم؟ وهل بعث الله تعالى إليهم رسولًا أم لا؟ وماذا أهلكوا؟
فإنا أحد في كتاب الله تعالى ذكرهم ولا أحد خبرهم.
فقال له علي كرم الله وجهه (3): "لقد سألت عن حديث ما سألتي عنه أحد قبلك ولا يحدثك به أحد بعدي، وكان من قصتهم يا أخاك تميم أنهم كانوا قوماً يعبدون شجرة صنوبر يقال لها "شيهاء درخت". وكان يافث بن نوح غرسها على شفير عين يقال لها "دو شان" كانت أثبتت لنوح عليه السلام بعد الطوفان.
وإذا سموا أصحاب الرس: لأنهم رسلنا نبيهم في الأرض. وذلك قبل سليمان ابن داوود عليه السلام، وكان لهم آثنا عشر(4) قرية على شاطيء نهر يقال له "الرس" من بلاد المشرق، وبهم سليم (5) (6) ذلك النهر، ولم يكن يومئذ في

(1) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي بن العباس الذين، ذو الطفان ثقة تثبت عابد
فقيه فاضل مشهور قال ابن عيجه عن الزهري ما رأيت ترجمة أفضل منه، ت سنة 93.
الجرح والتعديل 178/6، تعذيب الكمال 383/20، التقرب 4749.
(2) الصحابي الجليل الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبيدة الله المدني سبط رسول الله صلى
الله عليه وسلم ورجاله حفظ عنه، واستشهد يوم عاشوراء سنة 61.
الاستيعاب 442/1، أسد الغابة 1173، الإصابة 14/2.
(3) في (م) : رضي الله عنه.
(4) في (ح) : عشة.
(5) في الأصل: سماع. المثبت من (م) (ح).
الأرض نهر أغرز منه ولا أعذب ولا قرى أكثر سكاناً ولا أعمر منها وكيان [ أعظم (1) مداهشهم] "استندي" وشي النبي ينيرها ملكهم وكيان يسمى "

تركون بن عابور بن باوش بن شارون بن مرود بن كنعان ".

وبها العين والصنورة، وقد غرسوا في كل قرية منها حبنة من طلع تلك الصنورة، فتبنت الحبنة، وصارت شجرة عظيمة، وحرموا ماء العين والأنهار،

فلا يشربون [ منها هم (2)] ولا أنعههم، ومن فعل ذلك قتلوه، ويقولون هي حياة آلهتنا، فلا ينبغي لأحد أن ينقض من حياتها، ويشربون (3) وأنعمهم من نهر الرس الذي عليه قراهام وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيداً يجتمع إليها أهلها ويشربون على الشجرة التي بها كالة (4) من حرير فيها من أنواع الصور ثم يأتون بشاء ويشربون فيها قربانًا للشجرة ويشعلون فيها البيران بالخطب فإذا سطع دخان تلك الدبائح وقئرها في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء حروالشجرة سجداً يبكون ويضرون إليها أن ترضى عنهم، وكان النشطان يجيء ويترك أغصانها ويصبح من ساقها صباح الصبي التي قد رضيت عنكم العبادي وطبوا نفساً وقروا عيناً، فيرفعون عند ذلك رؤوسهم ويشربون النهر ويشربون بالمعازف ويكونون على ذلك يومهم وليلتهم ثم ينصرون، حتى إذا كانت عيد قريتهم العظمى اجتمع إليه.

(1) سافظ من الأصل، وفي (ح) أعمه، واللثب من (م).
(2) في الأصل: منهم، واللثب من (ح).
(3) في (م)، (ح) هم وأعهم.
(4) الكلمة: السمر الرقيق.

انظر: لسان العرب ٥٩٥/١١، المعجم الوسيط ٧٩٧/٢.
صغيرهم وكبرهم فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقًا (1) من ديناج (2) عليه من أنواع الصور [له] (3) أثنا عشر بابًا كل باب لأهل قرية منهم، ويسجدون للصنوبرة خارجًا من السرادق، ويقربون لها الذバイض أضعاف ما قربوا للمشجر اليتي في قراهم.

فيجيء إبليس عند ذلك فيحرك الصنوبرة تحريكًا شديداً ويتكلم من حوفها كلاماً جهورياً يعدهم ويعبدهم بأكثر مما وعدتهم الشياطين كلها فيرفعون رؤوسهم من السجود وهم من الفرح والنشاط لا يبقون من [الشراب] (4)، والعرف فيكونون على ذلك اثنتي عشر يوماً ولياليها بعدد أعيادهم سائر السنة ثم ينصفون.

فلما طال كفرهم بالله تعالى وعبادتهم غيره، بعت الله سبحانه إليهم نبأً من بني إسرائيل من ولد يهوذ بن يعقوب عليه السلام فلبث فيهم زمانًا طويلاً يدعوهم إلى عبادة الله تعالى ومعرفة ربوتيه فلا يتبعونه، فلما رأى شدة تماديهم في الغي والضلالة وتركهم قبل ما دعاهم إليه من الرشد والصلاح وحضر عند قربتهم العظمى.

قال: يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي والكفر بك. وغدوا يبدون.

(1) السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرع أو خباء.

(2) الديباج: ضرب من الديباج سادة ولحمته حرير فارسي معرب.

(3) زيادة على الأصل من (م) (ح).

(4) في الأصل: الشرف، واللثمة من (م) (ح).
[شجرة] (1) لا تنفع ولا تضر [فليس] (2) شجرهم أجمع، وأرهم قدرتكم
وسلطانكم، فأصبح القوم وقد بيس أشجارهم كلهام فهالهم ذلك، وقطعوا
بها.
فصاروا فرقين فرقة قالت: سحر آلهكم هذا الذي زعم أنه رسول رب
الأرض والسماء إليكم، ليصرف ونهوكم عن آلهكم إليه.
وفرقة قالت: لا بل غضبت آلهكم حين رأت هذا الرجل يعبده ويعقوه فيها
ويبذركم إلى عبادة غيرها فحجبت حسنها و隐蔽ها لكي تحضروا لها
10/7
فتنصروا منه.
فأجعم رأียม على قتله، فأخذوا أتباعاً طوالاً من رصاص واسعة الأفواه ثم
أرسلوها في قرار العين إلى أعلى الماء واحدة فوق الأخرى مثل البراري (3)،
ونزروا ما فيهما من الماء ثم حفروا في قرارها بيداً ضيقة المدخل عميقاً،
وأرسلوا فيها نبيهم وألقموا فها صحرة عظيمة، ثم أخرجوا الأتباع من الماء
وقالوا: نرجو الآن أن ترضى عننا آلهتنا إذا رأيت أننا قد قتلا من كان يقع فيها
ويسد عن عبادتها وتنكرها تحت كبيرها تشتقي منه فهو نورها وتضاربتها
كما كان يفقرو عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم عليه السلام وهو يقول مبدي
قد نرى ضيق مكاني، وشدة كربي، فأحزم ضعف ركبي وقلة حيلتي

(1) في الأصل: شجرة، والمثبت من (م)، (ح).
(2) في الأصل: فليس، والمثبت من (م)، (ح).
(3) جمع براري وهو منفذ الماء وأجراء، والالبوعة من الخنزف وغيره.
انظر: لسان العرب 8/87، المعجم الوسيط 47/1.
وعجل قبض روحنا ولا تؤخر إجابة دعوتي حتى مات عليه السلام.

فقال الله تعالى: "إن عبادي هؤلاء غرهم حملني وأمنوا
مكرى وعبدوا غيري وظلموا رسولًا(1)، وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش
عقابي، وإني حلفت لأجعلنهم عزة ونكاً للعالمين، فقلتم برعهم وهم في
عهدهم إلا ريح عاصف شديد الحمرة فذعروا منها وتخوروا فيها وانضم بعضهم
إلى بعض، ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد، وآضتهم
سحابة سوداء فألفت عليهم كالقية حجرًا تلهب، فذابت أبدانهم كما يذوب
الرصاص في النار". فتعوذ به نعمة من غضبه ودرك نقمته(2).

وقال بعض أهل العلم بأخبر الماضين وسبر المتقدمين: بلغني أنه كان رسولًا:
أما أحدثهما: فكان أهله:Ael bdo وعمود وأصحاب مسواه فبعث الله إليهم
رسولًا فقتلوه ثم بعث الله عز وجل إليهم رسولًا آخر وعضده بولي فقتل
الرسول وجاهدهم الولي حتى أفحمهم.

وكانوا يقولون: إننا في البحر [ و كانوا ] (3) على شفيرةه، وإنه يخرج إليهم
من البحر شيطان في كل شهر خرجه، فذبحون عنده وجعلوه عبسا. فقال
هم الولي: أرأيتكم إن خرج إلهكم الذي تعددونه فذبحوه فأباحن وأمرته
فأطاعين أنجحون إلى ما دعواكم إليه قلوا بلني فأعطوه عهودهم ومواثيقهم

(1) في (م) ، (ح) : رسولى.
(2) الأثر أورده بطولة المؤلف في عرائس المجاتس (132) عن علي بن الحسين به و لم أقف له
على إسناد.
(3) في الأصل: وكان، والمنبت من (م) ، (ح) .
على ذلك، فانظروا حتى خرج ذلك الشيطان على صورة حوت راكباً أربعة أحواط، وله عنق مستعلبه وعلى رأسه مثل التاج فلم نظروا إلا خروجه سجداً، وخرج اليهود إليه فقال: اتبعوا أو كرهاً بما أرسل الله الكريم فنزل عند ذلك عن أحواطه.

فقال له اليهود: اتبعوا عليه فلا يكون من القوم في أمرهم شك فأتني الحوت وأتين به حتى أفصين إلى البحر يجريونه ويجربوه بعد ذلك، فأرسل الله عليهم ريحاً فنقذوه في البحر وقذف في البحر مواشينهم وما كانوا يملكون من ذهب وفضة وآتني الواحي صالح رحمه الله إلى البحر حتى أخذ الذهب والفضة والأواني فقسمها على أصحابه بالسوية واتقنعت نسل هؤلاء القوم.

وأما الآخر: فهم قوم كان لهم نهر يدعى "الرس" ينسوب إلى البحر، وكان منهم أنبياء كثيرة، فله يوم يقوم فيهم نبي إلا قليل، وذلك النهر ينقطع أذربيجان (1) بينها وبين أرمينيا (2)، فإذا انقطعه مدبرًا ذاهباً دخلت في حد أرمينية، فذاته قطعته مقبلًا دخلت حد أذربيجان وكان من حومتهم من أهل أرمينية يعبدون الأوثان، ومن قدامهم من أهل أذربيجان يعبدون النيران.

(1) بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكسر_personal البناء الموجدة وباء ساكنة وجه إقليم واسع مشتمل على مدن وقلاع وخيام في جبال العراق.
(2) بكسر أوله وإسكان ثانيه بعده ميم مكسورة ثم نون مكسورة اسم لصق عظيم واسع في جهة الشمال.

معجم ما استعمل 141/1، معجم البلدان 159/1.
وهم قوم كانوا يعبدون الجواري العذاري، فإذا تمت لإحداهن [ثلاثون] ١ سنّة فطلوها واستبدلوا غيرها.
وكان عرض نهرهم ثلاث فراخ، وكان يرتفع في كل يوم وليلة حتى يبلغ أنصاف الجبال التي حوله، وكان لا ينضب في بر ولا بحير، إذا خرج من حدهم يقف ويدور ثم يرجع إليهم، فبعث الله عز وجل إليهم ثلاثين نبياً في شهر واحد فقط، عليهم جميعاً ثم [بعث] ١١ إليهم نبياً وأيده بنصره وبعث معه ولياً فجاهدهم في الله حق جهاده ونابذوه على سواء.
فبعث الله تعالى ميكراث عليه السلام، وكان ذلك في أوان وقوع الحب في الزرع وكانوا إذ ذاك أخوج ما كانوا إلى الماء، ففجأ نهرهم في البحر فانقطع ما في أسفله وأتى عيونه من فوق فسدها، وبعث الله تعالى أعوانه من الملائكة خمسمائة ألف ففرقوا ما بقي في وسط النهر ثم أمر الله عز وجل بسريل عليه السلام، فلم يدع في أرضهم عيناً ولا ماء ولا نهرًا إلا أيةه بإذن الله تعالى.
وأمر ملك الموت عليه السلام فانطلق إلى المواشي فأماتها رضية ٢ واحده وأمر الرياح الأربع: الجنوب والشمال والصين والنبط ففتم ما كان فهم من مntag، وألقى الله تعالى عليهم السباقات ٣، ثم خففت الرياح الأربع بما كان

١ في الأصل: ثلثه، والنصوص من (م) ، (ح).
٢ زيادة على الأصل من (م) ، (ح).
٣ الرُبضلة: مقتل قوم قتلوا في بعثة واحدة.
٤ انظر: لسان العرب ٧/٣٥٣ رض، المعجم الوسيط ٣٢٣/١.
٥ السَّباقات: نوم خفيف كالغشاء.
٦ لسان العرب ٢/٣٧ سبت، المعجم الوسيط ٤١٢/١.
من ذلك المتاع أجمع فتهبته في رؤوس الجبال وبطون الأودية فامرأ ما كان من
حلي أو تبئر (٢) أو آنية / فإن الله أمر الأرض فابتلعته فأصابها ولا مشابهة
عندهم ولا مال يعودون إليه ولا ماء يشربونه وأصبحت زروعهم يابسة.
فآمن بألا تعلون عند ذلك قليل منهم وهداهم الله إلى غار في جبل له طريق
إلى حلفه ، فنجوا وكانوا أقداً وعشرين رجلاً وأربع نسوة وصبيان ، وكان
عدة الباقين من الرجال والنساء والذئاب يسماتة ألف فمئاتا عطشًا ووجوعًا
ولم يبق منهم باقية .
ثم عاد القوم المؤمنون إلى منازهم فوجدوها قد صارت أسفلاً أعلاها ، فدعوا
الله تعالى عند ذلك مخلصين أن يجيهم بسرع ومشابهة وماء ، يبلجو قليلًا لنفلا
يطغوا فأجابهم الله تعالى إلى ذلك لما علم من صدقهم .
وأطلق لهم نهرهم وزادهم على ما سألوا ، فقام أولئك بطباعة الله ظاهرة
واباطنة ، حتى مضى أولئك القوم وحدث من نسلهم بعدهم قوم أطاعوا الله
في الظاهر وناقضوا في الباطن ، فأعلى الله عز وجل لهم ثم كثرت معاصيهم
فبعث الله عليهم عدوهم ، فأسرع فيهم القتل .
ففيت شرذمة منهم فسلط الله عليهم الطاعون فلم يبق منهم أحداً ، وبقى
نهرهم ومنازهم ماليم عام لا يسكنها أحد ، ثم أتى الله تعالى بقرن بعد ذلك
فنزلوها وكانوا صالحين سنين ثم أحداثها فاحشة ، جعل الرجل [ يدعوا ] (٣)

(١) الْأَيَّامُ : فنات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغ
(٢) المعجم الوسيط ٨١/٤ ، لسان العرب ٨٨/٤.
(٣) زيادة على الأصل من ( م ) ، ( ح ) .
بنته وزوجته فينها جاره وصديقه وأخاه يلمس بذلك الرب والصلاة، ثم ارجعوا من ذلك إلى نوم آخر يستغنى الرجال بالرجال وتركوا النساء حتى يشبقن (1) فجاءتهن شيئانة في صورة امرأة وهي "الدفنا بنت إيليس " وهي أخت " الشيصن " كاتبة في بضعة واحدة، فشنت إلى النساء ركوب بعضهن بعضاً وعلمتهم كيف يصنعون.

فأصل ركوب النساء بعضهن بعضاً من " الدفنا " فسلت الله تعالى على ذلك القرآن صعقة من أول الليل [ وحسبًا في آخر الليل ] (2) وصحة مع الشمس، فلما بق منهم بائقة وبدأت مسكناتهم " (3).

(1) الشيصن : شدة الشهوة.

(2) لسان العرب 171/10، المعجم الوسيط 1/271/1.

(3) زيادة على الأصل من (4)، (6).

(4) أورده المؤلف بطروله عن بعض العلماء في عرائس المجالس (132) ولم أقف على إسناد.

قالت : إن معرفة فصص الأسم الماضية لا يمكن إلا عن طريق الوحي أو النقل الصحيح.

ولقد ذكر الله أصحاب الرس في كتابه في موضوعن الأول في سورة الفرقان، قال تعالى : " وعاداً وهم وأصحاب الرس وقرناً بين ذلك كثيراً "، والخوض الثاني في سورة ق قال تعالى : " كذبت قبليهم قوم نوح وأصحاب الرس وقوم نوح "، ولم يفصل الله في كتابه عن اسم رسولهم وكيفية هلاكهم، والقدرة الزمنية التي كانوا فيها وغير ذلك، وما ذكره المؤلف وغيره عن أصحاب الرس وتعينهم لم يستند إلى دليل يعتمد عليه ففي روایات عن بعض التابعين ومن بعدهم وأنثر منصوبة على الصحابة وأحاديث مروعة تأسابق ضعيفة.

وفي بعض الروايات - كما سبق - غرابة ونكارة.

وأيضاً تلك الروايات صناعة فمنهم من يقول هم بآذر بريشان ومنهم من يقول بأنطاكية ومنهم من يقول بالیمامة ومنهم من يقول نبهش شعب، ومنهم من يقول هنظفة.
ويشهد لبعض هذه القصة.

[١١١] ما أخبرني ابن فنجويه قال حديثًا أبو الطيب بن حفصويه قال:
حديثًا عبد الله بن جامع قال حديثًا عثمان بن خزيمة قال حديثًا سليمان بن
عبد الرحمن قال حديثًا الحكم بن علي بن عطاء قال حديثًا معاوية بن عمر
الدهني عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله: "وهؤلاء الرس من أصحاب الرس" قال:
"المصاحف" (٥).  

وغيرها من التعارضات، إلا ما قبل أنهم أصحاب الأخذود ورجوعه الطبري فهو أسلمها
 وهو يحتاج إلى دليل، ولذا أرى أنه من الأسلم التوقف في ذلك بل نؤمن أنهم أمة من
الأمم: أصحاب الرس - والرس بلغة العرب البحري (لسان العرب ٩٨/٩) - كفروا ببلا الله
فأهلكهم الله تعالى وابن الله أعلم.

وما الرس بلبلة المعروفة في القسم، فهي ليست هي المذكورة في القرآن، وإنما هو
توافق أشجار، قال مجلس الأستاذ اليعودي في كتابه المعجم الجغرافي للبلاد السعودية_ بلاد
القصيم_ ١٠٣/٣ في معرض حديث عن مدينة الرس قال: "وقد حملت مشابهة اسم
الرس هذا، للرس الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، بعض الباحثين إلى السبب بأن الرس
المذكور في القرآن هو الرس هذا الذي في القسم، ثم نقل عن الأستاذ حمد الجاسر قوله
في مجلة العرب (٥ ص): "وهناك موضوع غريب القسم يطلق عليه اسم الرس،
وهناك ورد في شهر زهير، وأول من رأته نسب أهل الرس إليه، ما نقله أبو حيان
عمن تقدمه في تفسيره البحري، والقرطبي في تفسيره، ومن بعده من المناصرين الأستاذ
فؤاده في كتابه قلب جزيرة العرب (٢٢٤) ثم الأساتذة محمد حسين زيدان
(جريدته عكا لك، ص: ١٣٠) وإن لم يصرح بذلك، غير أن القول بأهل الرس من هذا
الموقع الذي لا يزال معروفاً في القسم، قائم على أساس مجرد التسمية، وليس هناك ما يدل
على صحة القول به، لأن عمران هذا المكان كان حديثا...".

(١) رجال الإسناد:
١- الحسن بن محمد بن نجويه. ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير. تقدم.
الكشاف والبيان عن تفسير القرآن للغليبي

سورة الفرقان

[112] وأخبرنا ابن فنجهع قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن

2 - أبو الطيب بن حفص، لم أقف عليه.

3 - عبد الله بن جامع، لم أقف عليه.

4 - عثمان بن عبد الله بن محمد بن خزيمة، وقد نسب إلى جد أبيه، ثقة، سنة 281 هـ.

الجرح والتعديل 149/6، تهذيب الكمال 19/4، التقرب 4/24.

5 - سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى النجمي الدمشقي، ابن بنت شرحبيل أبو

أبو بوب، صدوق مختلق، ث، سنة 733، وقال أبو حامد: "... ولكنه أروى الناس عن

الضعفاء والمجهولين".

الجرح والتعديل 12/4، الميزان 212/2، تهذيب الكمال 27/2، التقرب 2/30.

6 - الجرح بن يعلى بن عطاء المخاري كوفي يكنى أبو محمد الدمشقي، قال أبو حامد

منكر الحديث، وقال البخاري عنه عجاب، وقال ابن حبان: "يروي عن العراقيين

والشاميين المناخة الكثيرة التي يسب إلى القلب أنه المعتدل لها".

الجرح والتعديل 130/1، الميزان 251/1، النحوتين 2/3، الميزان 583/1.

7 - معاوية بن عمر بن أبي معاوية الدحش صدوق.

الجرح والتعديل 385/8، تهذيب الكمال 21/28، التقرب 1/68.

8 - معفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب "الصادق" صدوق

فقيه إمام، تقدم.

9 - محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب "الصحب" ثقة فاضل تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدا، فيه عدد من الضعفاء.

الشرح:

لم أقف عليه عند غير المؤلف.
ابن مالك قال حدثنا الحسن بن إسماعيل الدينوري قال حدثنا أحمد بن يحيى ابن مالك السوسي قال حدثنا نصر بن حماد قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: "إن من أشراط الساعة أن يستكبي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وذلك السحاق". ①

رجل الإنساد:

1 - الحسين بن محمد بن فرحون رضي الله عنه. ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير، تقدم.
2 - عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك. تقدم.
3 - الحسن بن إسماعيل الدينوري، لم أقف عليه.
4 - أحمد بن يحيى بن مالك السوسي أبو جعفر كوفي الأصل ومسكن بغداد، سنة 263، وذكره ابن حبان في النقاط، وقال أبو حامد كتبنا عنه وسلف عنه أبي فقال صدوق. الجرح والتعديل 8/238، النكات 8/20، تاريخ بغداد 5/202.
5 - نصر بن حماد بن عجلان البحلي أبو الحارث السوراق البصري ضعيف أفرط الأردي فرغم أنه يضع. قال أبو حامد: متروك.
6 - الخرج والتعديل 8/420، تهذيب الكمال 29/42، التقرب 159.
7 - عمر بن عبد الرحمن، لم أقف عليه.
8 - مكحول الشامي. ثقة فقهي كبير الإرسال، تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف فيه نصر بن حماد ضعيف.

خريطة:

أخره ابن حبان في المخروجين 2/182، والخطيب البغدادي في تاريخه 9/30، وتمام البارزي في فوائده 2/882، رقم 1262، وابن عساكر في تاريخ دمشق 10/119، جميعهم من طرق عن مكحول عن واثلة بن الأسفغ وأنس بن مالك غنوه.
الكشاف والبيان عن تفسير القرآن للغولي

(1) "الرس" في كلام العرب: كل مخوف مثل البحر والمعدن والقرير وغيرها.

جمعها رسال. قال الشاعر:

سَبَّتَ إلى فَرَتْ ناَهْلٍ 
تَبَلَّبَتْ يَحْفُرُونَ الرُّسَامَاً (1) (2).

وقال أبو عبيدة: "الرس كل ركبة لم تتو بالحجارة والأجر والحشب" (3).

وفي إسناده العليا بن كثير مروك:

ورواه مختصراً أبو عيلى في مسنده 2/880، والطبراني في المعجم الكبير 745/22، وعمري في الكامل 6/19، في ترجمة عثمان بن عبدالرحمن الطارئي. من طريق بقية بن الوليد عن عثمان عن عيسى بن مكحول عن وائلة بن الأسعفع مررما "الساحق النسيابي نحن زنين". هذا للفظ أبي يعنى، وللفظ الطبراني:

"الساحقين نساء نحن زنين".

 قال الهشمي في الجمع 6/256: رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله نفقات.
 وأخرج ابن حبان في الجروحتين 1/91 في ترجمة بشر بن عمرو من طريق مكحول عن وائلة بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، والساحق زنا فيما بينه " وحكم عليه بالوضع.

انظر: لسان العرب 98/99، المعجم الوسيط 343/1، معجم مقاتيس اللغة.

(1) البيت للناحية الجعدي في ديوانه ص 82، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 313، ومختاز القرآن 75/26، ولسان العرب 2/4.

والشاهد قوله: "الرسام" حيث جاءت مجموعة.

(2) ما بين الفوسيين قائله الطبري 350/9.

(3) البلي سقيم القرآن 2/323.

(4) البلي سقيم القرآن 2/104.

وينسي إليه ابن حبيب 2/615، والخيري 2/74/1.
قوله "و قرُوناً باب ذاك كثيرًا [۳۸] وكلاً ضربنا له الأفامْ«

في إقامة الحجة فلم نتهلكهم إلا بعد الإعداز [والإيذار] (1).

وكلاً نبرنا تَبيِّناً [۳۹] أهلّنا إهلٍاكاً (1).

وقال المؤرخ (2)

والأخفشي (3) : كسرنا تَبيِّناً (4).

قوله "و قرُوناً باب ذاك كثيرًا [۳۸]، وفي مكة من الآية ۳۸، وفي نغات القرآن ۶/۲۰۱۸، عن ابن عباس، وفرز من الله، عندهما قال:

أهلنا بلغة سبأ (5).

مؤرخ بن عمرو أبو عبد الله شيخ العربية، وكان يعد مع سيبوئه والنصر بن شميل، سنة ۱۹۵ بالبصرة، وله تصنيف منها: غريب القرآن وهو أحد مصادر التعلّي في تفسيره وبرويته بن كنه عنده كما في المقدمة.

انظر: المعرف ۳۰۱، تاريخ بغداد ۱۲۵۸/۶، السير ۱۲۵۸/۶، السير ۱۲۵۸/۶.

وأظهر القول متينًا إليه في تفسير ابن حبيب، وبه تفسير الحريج ۲/۴۷/۵/۱.

(1) لم أقف عليه في معايني القرآن له.

ونسبه إليه ابن حبيب والحيوي.

(2) قال الزجاج في معايني القرآن ۴/۶۸: "النبي: التدمير والخلال وكل شيء كسرته، ووفقته فقد تمرته".

وأخير الطبري ۹/۲۳۷ عن سعد بن حبيب أنها نبتلة، والصواب أنها عربية لأنها وردت متمفرفة في القرآن الكريم.
وهي تختصر باسمها "صغر" (1)، وكونن أهلها لا يعلمون ذلك العمل الجزم (2).

(1) أخلصوا ليرونها (إذا مروا بها في أسفارهم فيعتبروا ويتذكروا.
قال الله تعالى (بلى كانوا لا يرجون يخافون (3) نشورا (4) [04] بعداً.
وإذا رأوك أن تتخذونك إلا هزوا (5) نزلت في أبي جهل (6) كان إذا مرن.

(2) أخرجه الطبري في 12/3 عن ابن عباس وقاله "صدوع" بدلاً من "صغر".
ونذكر: عباس الجحش، 93، مجمع البلدان 142/3، مجمع البلدان 411/4.

(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2298/8 من ت(sq) راه النجاح كما في معاون القرآن له 228/5.
ومذهب من ينكر الأصدقاء أن يرجون على يابوء والمعنى بل كانوا لا يرجون ثواب من عمل خيراً بعد البعث مربكاً الناصري وهذا مذهب النجاح.

ولو أن أجده من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر مثلًا سيرة ابن هشام 191 رقم 274/77 - 277.

لكن الآية عامة في المشركون، وأبو جهل أحدهم فلا فائدة به.
لذا قال الطبري في تفسيره هذه الآية 361/9 "يقول تعالى ذكره لبني محمد صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك هؤلاء المشركين الذين قصصت عليك قصصهم إن تتخذونك إلا هزوا".

قلت: وهذا هو الأول.
بأصحابه على رسول الله ﷺ قال مستهزئاً: {أهذا الذي يبعث الله رسولًا} [٤١] {إن كاد} قد كاد {ليضلنا عن آثنا} فيصدنا عن عبادتها {لولا أن صبرنا عليها} لصرفا عنها.

{وسوف يعلمنا حين يرون العذاب من أصل سبيلاً} [٤٢] وهذا وعدهم قوله عز وجل: {أرأيت من أخذ إلهه هواه} وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجور والصمم فإذا رأى أحاسن منه رمى [به] (١)، وأخذ الآخر فعده (٢).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "الهوى إليه يذهب من دون الله" (٣).

{أفانت تكون عليه وكبلاً} [٤٣] أي حفظاً من الخروج إلى هذا الفساد.

---

١ ريادة على الأصل من (م) (١).
٢ أخرج نحوه ابن أبي حاتم ٨/٦٩٩ عن ابن عباس وقال وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك ونسبه السمعاني في تفسيره ٢١/٤ للمفسرين. وانظر: تفسير الطبري ٣٣٦/٥، تفسير ابن فرخزدا ٢١٠/٢.
٣ نسبه إليه ابن حبيب ٢١٥، وأخرج ابن أبي حاتم ٨/٢٧٠ عن ابن عباس قال: "ذلك الكافر أخذ إله فأضلهَ الله ...")

وأخرج الطبراني في الكبير ٣/٨، رقم ٦٥٠، عن أبي إمام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تحت ظل السماء من إلى يبعث من دون الله أعظم عند الله من هوى متيح" وهو حديث ضعيف، في رد الألف الحسن بن دينار مزووك المجمع ١٨٨/١.

وأبرز: الفوائد المجتمعة رقم (٥٧١).

وقد حكم ابن قيم الجوزية كتابه روضة الحبيبين بذكر خمس سنين سبباً للتخلص من الهوى فذرتراجع.
نسختها آية الجهاد (1).

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، ما تقوم سمعة طالب للأساطير، أو 1/109.

يعقلون ما يعقولون من الحجج والإعلام.

إنهم ما هم إلا الأعداء بل هم أضل سببا (44) لأن الأعداء.

تهتدي إلى مرايعها ومشاربها، وتنقاد لأربابها التي تعلمتها وغيرها.

وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. (2). فقوله عبر وجل: "أتم تر إلى ركب كيف معد ظل معناه أتم تر إلى مهد ركب ظل وهو (3) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع" 44.

(1) يعني قوله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلا المشركين حيث وجدتموهم" 

(التوبة : 5 ونصم آية السيف وآية الفتح.

قال ابن حبيب 215/74، والجرب 242/2/74/7، ونسبة الواعظي في الوسيط 341/3. لكليفي، وكذا ابن الجوزي في ناسخ (1) 202.

وقال ابن الجوزي: "ليس يعني النسخ - الصحيح لأن المعنى أتفيت تكون حفظا عليه تخفف من اتباع هؤلاء فليس للنسخ وجه".

قلت: وهو كما قال فالنسخ غيظ ظاهر هذا لأن الآية تخبر عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يطلبونه ولا يهدين إليه أحد - هدیة توقف والهشام - إلا ماذا إن الله قال تعالى: "إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء" فمن الصدح إلهه هواه لايكون السول صلى الله عليه وسلم حفظا عليه ومسؤولا عنه بعد أن أرشده، ثم إن الجهاد لايمكن أن يمنع الناس من أخذ أهوائهم إلهه من دون الله.

(2) قال الطبري 393/9.

(3) في الأصل وهي: المثبت من ( م )، ( ج ).
الشمس (1).

وإذا جعله ممتدًا لأنه ظلل لا شمس معه كما قال في ظلل الجنة : ☛ وظلل ممتدًا (2) ، إذ لم يكن معه شمس.

وهل شاء جعله ساكناً دائمًا ثابتاً لا يزول ولا تذهبه الشمس (3) .

قال أبو عبيدة : "الظل ما نسخته الشمس وهو بالغدابة ، والفني : ما نسخ الشمس وهو بعد الزوال ، ومعنى فيه لأنه فناء من جانب المستشرق إلى جانب المغرب " (4) .

ثم جعلنا الشمس عليه أي على الظل دليلًا (5) ، ومعنى دلائله عليه : أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظل ، إذ الأشياء تعرف بأضدادها فالظل يتع الشمس في طوله وقصره كما يتع السائر الدليل ، فإذا ارتفعت الشمس قصر ، وإن انخفضت طال (6) .

ثم قضناه يعني الظل (إلينا فضاء يسيرًا) (7) بالشمس الحي يأتي بها فنشده ، ومعني قوله : يسيرًا أي عفيفًا سريعاً (8) .

(1) وهو قول جماعة المفسرين .
(2) انظر : تفسير الطبري 9/394/8 ، تفسير ابن أبي حام 8/270/8 ، الدير الموفر 133/5.
(3) سورة الواقعة : 30 .
(4) قاله الطبري ثم قال ونحو الذي قلنا قال أهل التأويل ثم آخرجه عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد .
(6) قاله الطبري ، وانظر تفسير ابن فورك 2/216/216/216 ، ومعاني القرآن للنحال 3/5/5.
(7) وهذان قولان ، فانقول الأول - خفياً - أخرجه الطبري عن مجاهد والسدوي .
القبض: جمع الأجزاء المنبسطة (1) ، وأراد هنا النقل اللطاف (1) .
قوله عر وجل: (2) وهو الذي جعل لكم الليل لبساً (3) أي سراً تستترون به وطاله بنده . والسمت: القطع ومنه يوم السبت ، والنعل السبتي (3) .
جعل النهار نشوراً (4) [74] أي يقنط وحياة تنتشر فيهم وتنتشرن لاشغالكم .
قوله عر وجل: (2) وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وعلوها من السماء سماوًا طهورًا (4) [68] ظاهراً في نفسه مطهرًا لغييره (4) لเหนبي به .

وقال به ابن قتبية في تفسير غريب القرآن 313 ، ثم قال: "كذلك هو في بعض اللغات . ورجحه النحاس في معاني القرآن 5/31 .
والقول الثاني - سريعاً - آخر جه الطبري ، وابن أبي حامد 3/27 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقال به المصحح .
وجمعها الطبري في قول واحد - وهو الأول - وثبته المؤلف فأحسن .
(1) انظر: معجم موقتيس اللغة 5/05 ، لسان العرب 113/7 .
(2) في (م) الطليف .
(3) وقيل أن أصل البيت يدل على راحة وسكون .
(4) قال ابن كثير في تفسيره 3/333 : "طهورًا أي آلة ينظر بها كلاً، نشور ورحور وأما جرى جراحاً فهذا أصح ما يقال في ذلك ، وأما من قال أنه مفعول معني ففاعل ، أو أنه مبني للعبالجة والتعدي فعلى كل منها إشكالات من حيث اللغة والحكم ."
بلدة ميتاً ولم يقل ميّة لأنه رجع به إلى المكان والموضع (١).
قال كعب: المطر روح الأرض (٢).
وتسقيه قراءة العامة بضم النون، روى المفضل والبرجمي (٣) عن عاصم بفتح النون، وهي قراءة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٤).
ما خلفنا أنعامًا وأناسًا كثيرًا [٤٩] والأناسي جمع الإنسان وأصله: أناسين مثل بساتين ويساتين فجعل / الياء عوضًا من النون (٥)، وإن فيهم هو ١٠٠٩/١٢. 

(١) قال أبو عبيدة (مجاز القرآن ٥٦/٧٧، والطبري ٣٩٧/٩).
وقال الزجاج (معاني القرآن ٦٠/٧١): "أن معنى البلد والبلدة واحد".
وقيل كما في مجاز القرآن: "الأرض التي ليس فيها نبات ميت بلا هواء والروحانية إذا ماتت فهي ميّة بلا هواء".
(٢) انظر: تفسير القرطبي ٥٦/١٣.
(٣) عبدخليق بن صالح البرجمي: صاحب البرجمي في القراءات القرآنيّة قرأ على أبي بكر بن عباس وعليه.
(٤) جعفر بن عنيفة وغير واحد، ت سنة ٢٣٠.
انظر: معرفة القراء ٢٠١/١، جزية النهاية ٣٦/١.
(٥) وهي قراءة شاذة فهي مرئية من الطرق الشاذة عن عاصم.
انظر: المسموع ٢٧١، الإغاية ٣٤٢، المذكرات ٣٦٥، تفسير ابن حمديه ١٠٦، تفسير ابن حبيب ٣١٥، وفي بعضها أن البرجمي مختلف عنه فيما.
(٦) وهو قول القرطبي وسبيسيه.
انظر: معاني القرآن للقراءاء ٢٧٠/٢، والزجاج ٢٧٤/١، والحنابلة ٣٥/٥، وعمراء القرآن ٦٣٤/٣، والكتاب ٢٠١٤، وتفسير الطبري ٣٩٧/٩، و تفسير ابن فاروق ٥٦/١٣، والبحر المحيط ٥٠/٦، وتفسير القرطبي ٥٦/١٣.
جمع [ إنسي ] (1) ، فهو أيضًا مذهب صحيح كما يجمع الفَرْقُورُ (2) : قَرَاقِيرٌ (3).
وَقَراَقِيرٌ (4) .

[١٣] أخبرنا ابن فنجويه قال حدثنا مخلد بن جعفر الباقر حنح قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا ابن إسحاق وابن جريج ومقاتل كلهم قالوا وبلغوا به ابن مسعود ﷺ أن النبي ﷺ قال : "ليس من سنة بأمَّة من أخرى ولكن الله تعالى قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا ، في هذا القطر ينزل منه بكل سنة (5) ، بكيل معلوم ووزن معلوم ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول الله تعالى ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعاً ، صرف الله تعالى ذلك على النبي ﷺ والبحار (6).

(1) في الأصل : "انسي"، والمثبت من (م) ; (ح).
(2) الفَرْقُورُ : ضرب من السفن وقيل السفينة العظيمة أو الطويلة.
انظر : لسان العرب ٥/٩٠ قرر، المعجم الوسيط ٢٢٩/٢.
(3) وهو قول الأحنفى والموارد والراجح، وأحمد قول الفراء. انظر : هاشم (١).
(4) في (ح) : في كل سنة.
(5) في (م) : القفار.
(6) رجال الإسماج : 
١ - الحسن بن محمد بن فنجويه ثقة فقهية صدوق كثير الرواية لمنافك تقدم .
٢ - مخلد بن جعفر بن مخلد بن سهيل الباقر حنح ، تقدم .
٣ - الحسن بن علي بن محمد بن سليمان بن علوية البغدادي القطان ، راوي "المبتدأ" لأبي حذيفة البخاري وثقة الدارقطني والخطيب ووصفه الذهبي بالشيخ الإمام الناقة.
الحكم على الإسناد:

ضعيف جداً فيه إسحاق بن بشر، وفي سنده انتقاط أيضاً، والصحيح أنه موقف.

تخرج به:

أخرجه العقيلي في الضفاء 3/268، وأبو نعيم في الجلالة 3/8، والبهقي في الكروي 3/626، جميعهم من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أحد بكسب من أحد ولا عام بأيام من عام ولكن الله يصرف حيث يحب".

وأخبره ابن مربوع في تفسيره (كما في تخرج الزهليعي 2/144) من حديث حماد بن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعاً.

الصابور أنه موقف على ابن مسعود فقد قال العقيلي بعدما أخرجه مرفوعاً عن ابن مسعود وقال هذا أولي. وقال البهقي لا يتبع كذا روي مرفوعاً بهذا الإسناد والصحيح موقف ثم أخرجه مرفوعاً على ابن مسعود.
وقد صرنا يعنى المطر (1) ، بينهم (2) عاماً بعد عام وفي بلدة دون أخرى (3).

وقيل : صرنا بينهم وأيلاً (2) ، وطاشاً (3) ، ورهاماً (4) ، ورذاها (5).

وأخرجه الطبري 397/9 موفقاً على ابن مسعود.

وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم 270/8 ، والحاكم في المستدرك 2/473 ، رقم 3520.

وصاحب الطبري unlawful وأخرجه البهذلي في الكبير 3/365 ، جميعهم من طريق الحسن بن مسلم عن سعيد بن حجر عن ابن عباس قال : "ما من عام بأقل مطرًا من عام ولكون الله يصرفه حيث يشاء".

وذكره السيوطي في الدر 35/5 رزاز نسبه لعبد بن حميد وابن المذر.

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 270/8 عن جاهد وقال به مقاتل 3/4/4.

ونسبه السمعاني في تفسيره 25 لأكبر أهل التفسير.


(2) في (م) (ح) : بلدة.

(3) وهو قول أكثر المفسرين.

انظر : المرجع السابق.

(4) الوَلْدُ والوَلْدُ : المطر الشديد الضخم القطر.

انظر : لسان العرب 11/6 ويل ، المعجم الوسيط 2/1009.

الطَّالَبُ والطَّالِبُ : المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ.

انظر : لسان العرب 311/6 طاش ، المعجم الوسيط 2/557.

(5) الرَّهاَما بالكسر : المطر الضعيف الدائم الصغير القطر.

انظر : لسان العرب 257/12 ر هم ، المعجم الوسيط 2/378.
وقيل: التصريف راجع إلى الريح. لذكروا فأي أكثر الناس إلا كفرُوا (50) جحاوداً. وقيل هو قولهم:

مطرنا برث كذا وكذا (1).

ولو خنا بعثنا في كل قرية نذيراً (51) رسولاً ولقسمنا النذر بينهم كما قسمنا (2) المطر، فحيتنى يخف عليك أعباء النبوءة، ولكن حملناك تقل نذارة جميع القرى لنتستوجب بصرك عليه ما أعدنا (3) لك من الكرامة الهنية.

(1) الرِّئْدَةُ: المطر وقيل الساقين الدائم الصغر القطر كأنه غبار.
(2) انظر: لسان العرب 4/92، المعجم الوسيط 340/1.
(3) نسبه ابن حبيب 2/15 لأهل المعاني.
(4) قلت: وكلا القولين داخلي في معنى التصريف.
(5) أخرج الجربيري 38/2، وابن أبي حامد 770/2 عن عكرومة.

قلت: ولا تعارض بين القولين إذ جميعهما جحود نعمة الله بالملت ونسبيها لغيره ويبدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح بالحذبية في آخر مطر: "هل تدرون ماذا قال ركب؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بني وكافر فأما من قال مطرنا برث كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب " متفق عليه (البحاري، الآخاذ رقم 846) ومسلم (الإيمان رقم 81).

(1) في (ح): قسمت.
(2) في (ح): أعدنا.
القصص والبيان عن تفسير القرآن للفتيلي

والدرجة الوعيلة (1): فلا تطيع الكافرين فيما يدعونك من عبادة آلهتهم ومواقفهم (2)، ومداهنهم.

وجاهذه به بالقرآن (3): جهادًا كبيرًا [52].

قوله عز وجل: وهو الذي مرج البحرین أي خلطبهما وخلٍّي وأفض أحدهما في الآخر. وأصل المرج: الخلل والإرسال (4)، ومنه قوله تعالى:

قاله الذهبي 398/9.

(1) مقارنتهم.

(2) من طريق ابن جربك عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(3) أخرجه الطبري 398/9.

(4) وقال به مقاطع 46/1.

كالأنهر، وفي بحار كالمياه الجوفية، ورسل أيضاً المياه المثلثة كالبحر، والباطنة كالمياه الجوفية.

وأرسل أيضاً المياه المثلثة كالبحر، والباطنة كالمياه الجوفية.

وأرسل أيضاً المياه المثلثة كالبحر، والباطنة كالمياه الجوفية.

وأرسل أيضاً المياه المثلثة كالبحر، والباطنة كالمياه الجوفية.

وأرسل أيضاً المياه المثلثة كالبحر، والباطنة كالمياه الجوفية.

ومع هذه الإرسال جعل الله حاجزاً جسيمًا بحيث لا يستبخ أحدهما الآخر.

وأما المهنة الثاني، وهو الخليل فإن الله عز وجل من دليل قدرته جعل ماءين مالح وعذب بقلياب، وتماً ذلك جعل الله بينهما حاجزاً معنويًا بحيث لا يخلطان فلا يؤثر الملاح على العذب.

وضرب ابن الحوزي في تفسيره 96/6 مثالاً على ذلك بدجلة مع الخليف العربي، وضرب

الشتقجي مثالاً آخر في تفسيره أيضاً 39/6 وهو نهر السنجاب مع الخليف الأطلسي.

فكلا الحالين ذوي قدرة الله تعالى وإن كان الثاني أكثر دلالة فضحان الله العظيم.
هناك نص نموذجي للقرآن الكريم:

"كيف بك يا عبد الله إذا كنت في حثالة من الناس أردت عهودهم وأمانتهم وصاروا هكذا وشك بآصابعه".

ويقال: مرهجت دابيتي وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعي وحلتها تذهب حيث شاءت.

ومنه قيل للروضة: مرج.

قال العجاج (؟):

(1) سورة ق ، آية 5.

(2) أخرججه أحمد في مسنده 211/2.

وأبو داود في سننه ، كتاب الملاحيم ح 434/2.

وإن ماجه ، كتاب الفتن ح 395/7، والحاجم في مستدركه 1/4، رقم 4350.

جميعهم من طريق أبي حازم عن عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو به تامة: "قال فقالوا وكيف بناء رسول الله قال تأخدون ما تأتون وتدرون ما تتنمرون وتقبلوا عليه أمر خاصكم وتدرون أمر عامكم".

والحديث صحيح صاحبح الحاكم ووافقه الذهبي وقال الألباني صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود رقم 6342، وأخرججه ابن أبي شيبة 3/159، وأحمد في مسنده 212/2، وأبو داود في سننه (الملاحيم رقم 434/2)، والحاجم في مستدركه 1/4، رقم 4350.

جميعهم من طريق هلال بن حباب عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو به.

(3) أخرججه ابن حبان في صحيحه 279/12 رقم 550 من حديث أبي هريرة.

هو عبد الله بن رؤيته بن مالك بن سعد بن زيد مناة الشمي، يكنى أبا الشهباء، والعجاج لقب له، حي وعرف به، ولد في الجاهلية وأدرك الإسلام، وهو وابنه رؤية من أكبر رجائز العربية. انظر: الشعر والشعراء 5/91.
رعي بها مرَّ جَ رُبُعٌ مُّرَّجَ حَا. 

قال ابن عباس (6) وسمي الله عنهما والضحاك (4) ، ومقال (3) مرح البحرين
أي (1) خلأ أحدهما على الآخر .

هذا غذب طب فرات شديد / العذوبة . وهذا ملح أجلج (7)
شديد الملوحة / جعل بينهما برزحا حاجزا (2) بقدرته وحكمته لبلا
salt. وحرا مجدورا (5) 32 سر ما منوعا يمنعهما فلا يغبان ، ولا
يفسد الملح العذب (2) قوله عز وجل : وهو الذي خلق من الماء بشراً

(1) البيت في ديوانه (374) . ومنسوبا إليه في بحاج القرآن 2/ 77 .
(2) انظر ما قاله المؤلف عن " المرج " وعناها في اللغة في :
بحاج القرآن لأبي عبيدة 2/377 ، وتحسين غريب القرآن للزجاج
22/4 ، والملاح 5/376 ، وتحسين الطبري 9/379/8 ، وتحسين ابن حبيب 2/216 ،
ومعجم مقاييس اللغة 31/5/0 ، ونسان العرب 364/2 مرح ، والمفردات 764 ، وعمدة
الخفاظ 8/0 .
(3) آخرجه الطبري 9/399 من طريق العوقي عنه ، وذكره السيوطي في الدر
135/5 .
(4) آخرجه الطبري وابن أبي حام 8/263 عنده .
(6) ونسب ابن حبيب إليه 2/216/4 ، وكذا الخيرب 2/74/0/4 .
(7) زيادة على الأصل من ( م ) .
(8) آخرجه الطبري 9/400 ، وابن أبي حام 8/270 عن مجاهد . وانظر : بحاج القرآن لأبي
عبيدة 2/377 ، وتحسين غريب القرآن 314 ، ومعاني القرآن للزجاج 77/4 ، والملاح 4/385 ، وتحسين الطبري ، وتحسين ابن حبيب 2/216/4 ، والمفردات 118 .
(9) وسبق أن بينت أن هذا الحاج جمسي ومعنويف لراجع .
فجعله نسبة وصيراً. قال علي بن أبي طالب: "النسب: ما لا يحل نكاحه، والصهر: ما يحل نكاحه".  
وقال الضحاك (1)، وقناة (2)، ومقاتل (1): النسب سبعة والصهر خمسة 
وقرأ (3) هذه الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم (1)، ... إلـ آخر الآية (3).

(1) نسبه إليه ابن حبيب ٢١٦/٤٢، والخيري ٧٤/٤٢/ب.
وقال القراء: (معاني القرآن ٢/٧٠٠)، والرخاج (معاني القرآن ٤/٤٧٢)، والنهاس
(معاني القرآن ٥/٣٨).
(2) أخرجه البصري ٥٠٠،وجهظ (٢٧٥)، الطبري ٩/٤١٩٤، كلاهما من طريق عبيد عنه.
ونسبه إليه ابن فورك ٢/٥٢/ب، والنهاس في معاني القرآن ٥/٣٨.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم ٨٠/٥٠/ب عن الذهري السيوطي في الدر ٥/٤٢، وزاد نسبته لعبد بن حميد.
(4) انظر: تسنيري ٣/٢٧٤/ب، ونسبه إليه ابن حبيب ٢٦/٧٤/ب، والخيري ٧٣/٧٤/ب.
(5) في (م): وقرأوا.
(6) سورة النساء آية (٢٣) وقالوا: "وأخواتكم وعمائكم وناواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائكم الذين من أصلبكم وأن تجمعوا بين الأخوات إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيمًا."
(7) وجعل ابن عباس رضي الله عنهما الصهر سبعة.
فقد أخرج الحاكم في مستدركه ٨/٣١٩٨ (رقم ٢٣٣٣) بسند بن عبد عباس رضي الله
عنهم قال: حرم من النساء سبح ومن الصهر سبح. ثم قرأ هذه الآية: حرمت عليكم.
[114] أخبرنا أبو عبد الله القدائي قال أخبرنا أبو الحسين النصبي قال:
حدثنا أبو بكر السبيعي قال حدثنا علي بن العباس المقاتي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا حسن بن الأشقر قال:
 حدثنا أبو قتيبة التيمي قال: "سمعت ابن سيرين يقول في قوله تعالى: "وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهرا" قال نزلت في النبي ﷺ وفي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه زوج فاطمة وهو ابن عمه وزوج ابنته، فكان نسباً وكان صهراً". (1)

أماهاتكم الآية. وقال الجاحظ صحيح على شرط الشيعتين لم يخرجاه ووافقه الذهبي. والزيادة عليه هي قوله تعالى في آخر الآية و أن تجمعوا بين الأخرين، قوله: ولا تنكروا ما نكح أباؤكم من النساء. (1) رجال الإسناد:

1 - أبو عبد الله القدائي، لم أقف عليه.
2 - محمد بن عمرو، أبو الحسين النصبي، نزل ببغداد، روى عن أبيه المبهم بن راشد الباجلي، واسمهان الصفار، وعن أبي الطيب الطبري وغيره، ضعفه أحمد بن علي الباجلي، وقال حجة الدقاق: روى للشيعية ووضعهم ت سنة 406.
3 - ابناه: تاريخ بغداد 3/2، تاريخ الإسلام للذهبي، وفيات 406-407 ص 152.
4 - محمد بن الحسين بن صاحب بن إسماعيل، أبو بكر السبيعي الحافظ، روى عن زيد بن إبراهيم الحافظي، وعن أحمد بن الحسين الرازي، وكانت إليه الرحلة لجلب. ينظر: تاريخ بغداد 2/6، 189.
5 - علي بن العباس بن الوليد الباجلي المقاتلي الكوفي، وصفه الذهبي بالشيخ المحدث الصادوق، ت سنة 310.
وكان الكافر على ربه ظهراً [ 55 ] أي معيناً للشيطان على ربه (2).

(1) المفسر اليسري، المسير 14/420ـ، 5/527ـ، شذرات الذهب، 259/2.
(2) جعفر بن محمد بن الحسين، لم أقف عليه.
(3) محمد بن عمرو بن عتبة، أبو جعفر الكوفي عن حسين الأشقر قة أبو حام.
(4) قال الذهبي: قلت: بل هو مشهور صالح الأمر.
(6) ففي سنة 26، وقال ابن عدي عنده مناكر.
(7) الكامل 3/66، تقريب 1327.
(8) أبو قتيبة التيمي، لم أقف عليه.
(9) محمد بن سيرين الأنصاري، ثقة لית عابد كبير القدر تقدم.

الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف فيه حسين الأشقر صدق بهم ويغفر في تغريبه: لم أقف عليه عند غير المؤلف.

(1) ما بين القوسين ساقط من ( و، ح).
(2) زيادة على الأصل من ( و، ح).
(3) آخره التاسع 516، والطبري 9/401، وابن أبي حاتم 1/271 جميعهم عن مjahad.

وأخرجه عبدالرازق في تفسيره 76/2، والطبري عن الحسن.

وأخرجه الطبري عن ابن زيد وأخرجه ابن أبي حام عن سعيد بن حجر.

وبه قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 314، والزجاج في معمالي القرآن 83، وغيرهم. ويدل عليه قوله تعالى: "الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون" في سبيل الطاغوت [37] فمن قاتل في سبيل الطاغوت فهو عليه يظهر.

وهذا القول رجحه الطبري والشافعي 343/6 قال الطبري: "أن الله أحب عن عبادة هؤلاء الكفار من دونه، فأولى الكلام، أن يمنع ذلك ذمته إياهم، وذم فعالهم، دون الخسر عن هواهم على ربههم، ولم يجر لاستكبارهم عليه ذكر وفيع بالخبر عن هواهم عليه."(1) وهو قول أبي عبيدة كما في مجاز القرآن 78/1.

وبل نسبة في تفسير الطبري، وتفسير ابن فورك 81/6/ب.

(1) نظر: تفسير الطبري 9/204/1.
(2) ما بين القوسيين ساقط من (ك) (ح).
(3) نظر: مجاز القرآن 88/3، معلمي القرآن للأخفش 643/2، إعراب القرآن للحناس.

(4) نظر: مجاز القرآن 88/3، تفسير الطبري، تفسير ابن حبيب 216/10، تفسير الحرفي 175/6. 
إنه وصل له شكرًا منك له على نعمه (1)، وقيل: إحسمه من قلبه على عما لا
يجوز في وصفه (2)، وقيل: قال سبحانه: الله والحمد لله (3) الله (4).
(5) وكفى به بذنوب عباده خيراً (5) أي عالماً فيجازيه بها.
الذي (6) في محل الخفض على نعت الحي (7).
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام (8) فقال بينهما، وقد
جمع السماوات لأنه أراد الصفن والشيئين والنوعين كقول القطاعي (9):
ألف مخلوق أو حقاً قيس وغلم قد تباينت انقطاعاً (10).
أراد وحالف تغلب فتئ الحبال جمع لأنه أراد النوعين والشيئين (11).
وقال آخر:

(1) وهو قول الطبري وباينة في تفسير الخشري.
(2) قائل ابن فورك كما في تفسيره 26/19.
(3) في (ج): وحده.
(4) قائل الخشري كما في تفسيره.
(5) ويجوز فيها أن يكون مبدئاً والرحمن خبره، وأن يكون خبر مبتدأ مقدار أي هو الذي خلق
وأن يكون منصوباً بإضمار فعل.
انظر: البحر المحيط 6/5، النذر المصنون 260/5.
(6) عمير بن شهيم من بني تميم، كان حسن التشبيب رقيقه.
انظر: الشعر والشعراء 263/2.
(7) البيت في ديوانه (37)، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 27 و 79، وتفسير الطبري 403/9.
(8) مما بين القواسم قاله الطبري.
 إنَّ المنيَّة والخوف كلاهما بذوي المخاَم يرغبان سوادياً (1) ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خيرًا [ 55 ] أي فاسأل خيرًا بالرحمن (2).

وقيل: فاسأل عنه خيرًا، وهو الله تعالى، وقبل حسبر عليه السلام (3).

الباء "معنى "عن" (4) كقول الشاعر:

" فإن تسألوني بالناس فإني بصير بأدواء الناس طبعي" (5).

(1) البيت لأسعد بن يعفر في ديوانه، وإخوان الأدب، والصاحبي، 575، 576.

(2) ويجاز القرآن 3، 3636، والغزالي.

(3) وفي بعضها جاءت بلفظ... بذوي المخاَم وبعضها يوفي المخاَم... والشاهد فيه قوله كلاهما بذوي المخاَم يرغبان، حيث أعاد الشعري في.. بمعنى "مفرداً مذكرًا على لفظ كلا" وأعاده مثني مذكرة على معنى كلا في " يرغبان " وكلاهما جائز.

(4) والخارج: جمع خرم، وهو منقطع أنف الجمل.

(5) وذلك أن الضمير الها في قوله " بيرجع إلى أقرب مذكر وهو قوله " الرحمن " وهذا القول قاله الطاري، 3، 3، 75/75.

(6) انظر: تفسير ابن حكيم 6، 6، 6، و تفسير الجاحظ 2، 2، 2، و يرجح ابن كثير في تفسيره 355 أن الخبر محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى فاسأل عنه محمدًا واستذل بأن الله أمرنا عند التنازع بالرجوع إليه... لأنه لا ينطلق عن الموت.

(7) انظر: معاني القرآن للرحناج، 4، 4، وللحناس، 42/42، والداني، 41/41، والأزهبي، 144.

(8) البيت لعلمة بن عده كما في ديوانه، و آدب الكاتب، 5، وتأويل مشك القران، 58، والداني، 41/41، وآروره المؤلف في سورة المعارج منسوبًا لعلمه، والشاهد فيه قوله "بالناس" حيث جاءت الباء "معنى " عن ".
أي عن النساء.

قوله عز وجل: "وإذا قبلوا للرحمن، قالوا وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن إلا رحمٌّ يمامة" (1).

"أنسجد لما تأمرنا قرأ حمزة والكسي "بالباء " (2) يعينان الرحمن (3).

وقرأ غيرهما "بالتاء"، يعنى لما تأمر أنت يا محمد (4).


وكان النبي ﷺ رحمه الله إذا قرأ هذه الآية [رفع رأسه إلى (6) السماء و]

قال: "إلهي زادني إليك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوذاً" (7).


(2) وافقهما الأعمش.

(3) انظر: السبعة 4/264، التيسير 164، المبسوط 27، النشر 2/274، الإثبات 34.

(4) ويجوز أن يكون - بالياء - على لفظة الغيبة إختاراً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(5) انظر: حجة ابن خالويه 2/266، حجة ابن زجلة 512، شرح الهدية 445/2، ومعاني القرآن 2/217، والكشف 146/2، والوضوح 931، حجة الامام الفارسي 346/5.

(6) انظر: المراجع السابقة.

(7) زيادة على الأصل من (6).

(8) نسبه إليه ابن حبيب 2/75، الحبيشي 2/101.
قوله عبر وجل: "تبارك الذي جعل في السماء بروجاً يعين منازل الكواكب السبعة السابرة". وهي سبعة عشر بروجاً: الحامل والثور والجذوزاء والساطور والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. فالفأله والعقرب: بيتا الرخ، والثور والميزان بيتا الزهر، والجذوزاء والسنبلة: بيتا عطارد، والساطور بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوت بيتا المشتري، والجري والدلو: بيتا زحل.

وهذه البروج مقسمة على الطبعات الأربعة، فتكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات.

والثور والسنبلة والجدي: ممثلة أرضية.
والجذوزاء والميزان والدلو: مثلثة هواية.
والساطور والعقرب والحوت: مثلثة مائية.

واختلفت أقوال أهل التأويل في تفسير البروج:

[115] أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري قال حدثنا أحمد ابن محمد بن إسحاق السبتي قال حدثني محمد بن الحسين بن أبي شيخ قال حدثنا هارون بن إسحاق الهنداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني...

(1) في الأصل والحبل والتصويب من (م) ، (ح).
(2) نسبي البغوي في تفسيره 2/621، والواحدي في الوسيط 3/344، لطعاء عن ابن عباس.
(3) وأخرج بعضه الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس كما في الضر . ١٣٨/٥.
(4) وانظر: تفسير ابن فورك ٢٢/٣٢/١٢.
أبي عن عطية العوفي في قوله تعالى: ﴿تبارك الذي جعل في السماء بروجاً﴾ قال "قصوراً فيها الحرس "(1) . دليله قوله عز وجل ﴿ولو كنتم في بروح﴾.

(1)

رجال الإسناد:

1 - الحسين بن محمد بن م.help. ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير تقدم.
2 - أحمد بن محمد بن إسحاق السين تقدم.
3 - محمد بن الحسين بن أبي شيخ البرحلاني صاحب التواليف في الرواية . سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن شيء من أخبار الهدى فقال عليه محمد بن الحسين وقال الذهبي: أرجو أن يكون لا يأتـ ي. ما رأيت منه توثيقًا ولا تجرحاً لكن سمع عنه إبراهيم الحربي فقال ما علمت إلا حيرًا . ت سنة ٢٣٨.
الجرح والتعديل ٢٣٩/٧ ، تاريخ بغداد ٢٢٢/٢ ، الميزان ٣/٣ ، الموان ١٢/٢.
4 - هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهمداني بالسكون أبو القاسم الكوفي.
صدون . ت سنة ٢٥٨.
الجرح والتعديل ٢٧٧/٩ ، تهذيب الكمال ٢٧٧/٣ ، التقريب ٧٧٠.
5 - عبد الله بن إدريس بن زياد بن عبدالرحمن الأُثد أبو محمد الكوفِي ثقة فقهه . عابد ت سنة ١٩٢ . الجرح والتعديل ٥/٨ ، تهذيب الكمال ١٤/٣٣٣ ، التقريب ٣٢٢٤.
6 - إدريس بن زياد بن عبدالرحمن الأُثد ثقة.
الجرح والتعديل ٢٩٧/٦ ، تهذيب الكمال ٢٩٧/٦ ، التقريب ٢٩٨.
7 - عطية بن معد بن جنادة العوفي صدوق يخطي كثيرًا وكان شهِيًّا مدلسًا تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

الخريج: أخرجه الطبري ٤/٩ عن محمد بن العلاء و محمد بن المثنى وسلم بن جنادة .
وأخرجه ابن أبي حاتم ٨/٢٧١ من طريق أبي سعيد الأمشج جميعهم عن عبد الله بن إدريس به . وذلكه السيوطي في القدر ١٣٨/٥ وزاد نسبته لعبد بن محمد .
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للتمثيلي

مشيدة (1)

وقال الأحترم (2):

كأنها تُبُروج رومي مشيدة لْرَبّ بِصَّةٍ وَأَجْرٍ وَأَحْجَرٍ (3)


[111] أخبرني ابن فنحوه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شبه قال
 حدثنا علي بن محمد بن ماهما قال حدثنا علي بن محمد الطافسي قال حدثنا
خالد يعلى عن إسحاق بن عامر بن أبى صالح بِبَارِك الذي جعل في السماء بروحاً

(1) سورة النساء، آية 28

(2) هو غيث بن غوث الطغالي النصري شاعر زمانه، قبل للفرزدق من أشهر الناس؟ قال كثاف

(3) فأخبرت وجرير إذا هجا وابن النصريإذا امتدح، مت قبل الفرزدق بنستات.

(4) انظر: طبقات الشعراء للجهمي، 158، السير، 589/4.

(5) انظر ديوانه 163/1، و تفسير الطبري 9/4.

والشاهد منه قوله: "جرج" حيث جاءت سمعت القصر.

(1) وهذا قوله: يعني أن البروج: القصور - مروي عن ابن عباس و محمد بن كعب الفزقي و

(2) النجسي والأعجمي يعجل بن رافع، واختاره الطبري لأن ذلك في كلام العرب كما في

(3) آية النساء وقول الأحترم. و انظر: تفسير ابن أبي حاتم 8/2716، و تفسير ابن كثير 337/3.

(4) أخرج جاهلي الطبري وابن أبي حاتم عنه.

(5) وذكره السيوطي في الدور 138/5 وزاد نسبته لابن المنذر.

(1) أخرج جاهلي الطبري في تفسيره 76/2، والطبري كلاهما عنه.

(2) وذكره السيوطي في الدور وزاد نسبته لابن حميد.

(3) ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن فورك 226/2، وابن حبيب 216/2، والخبير.

(4) 95/2، والتحام في معارفي القرآن 3/43.
قال: "النجوم الكبار" (1).

(1) رجل الإسناد:

1 - الخسرين بن محمد بن فحويه تقدم.
2 - عبد الله بن محمد بن شبيه تقدم.
3 - علي بن محمد بن ماهأ ، لم أفق عليه.
4 - علي بن محمد بن إسحاق الطلاتي ، ثقة عايد. ت سنة 233 وقبل 325.
5 - علي بن يعبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطلاطي ثقة إلا في حديثه عن
النوري ففيه ابن. ت سنة 233 وقبل 325.
6 - إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاه البيهقي ثقة لبث. ت سنة 741.
7 - ذكوان أبو صالح السمك. تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده فيه علي بن محمد بن ماهأ لم أفق عليه ، وقبه رجاهه ثقات.

خريطة:

أخرجه البصيبي رقم 512 (680) من طريق هشيم بن إسماعيل بن أبي خالد به . ورجاهه
ثقة إلا أن هشيم لم يصرح بالسماع لكن تابعه يعلي بن يونس وأبو أسامة كما سبأني .

وأخرجه الطبري في 498 من طريق ابن المتنى عن يعلي بن عبد به .

وأخرجه ابن أبي حامض 716/8 من طريق أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد به.

وجده التوبطي في الدير 1385 وزاد سبتيه للعبيد بن محمد.

وقد هذا القول - النجوم الكبار - رجاه ابن كثير في تفسيره 323 و قال : وهو الأظهر
إلا أن تكون الكواكب العظيم هي قصور الحرس في جميع القولان كما قال تعالى : "ولقد
زينا السماء الدنيا بصاصيح".

1 ص 119
وقال عطاء: هَيْ السَّرْجَةُ وَهَيْ أَبْوَابِ السَّمَاوَاتِ الَّتِي تُسَمَّى المَجرَةُ. وَجِلْعَ فِي هَذَا سَرْجَةَ يُعِنِّي النَّشَمَةُ نُظُورَهُ وَجِلْعَ الشَّمَسِ سَرْجَةَ، وَقَرَأَ حَمَّرَةُ وَالْكَسَائِيَّ وَخَلْفَ "سُرْجَةَ" بِالجَمِيعِ. يُعِنِّي النَّجُومِ، وَهَيْ قِرَاءَةُ أُصْحَابِ عِبَادَ اللَّهِ وَقُرْءَاً مَنْيَاً، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْلِّبَلَ وَالْنَّهَارَ خَلْفَهُ، قَالَ ابْنُ عُبَيْسَ، وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ. يُعِنِّي عُوْضَاءً وَخَلْفَهَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامًا صَاحِبِهِ فَمَنْ فَاتَهُ عَمَلَهُ في.

(1) نسبي إليه ابن حبيب ٢١١٦/ب، والخيري ٢٧٥/ب.
(2) سورة نوح، آية ١٦.
(3) وافقهم الأعمش:
انظر: السبعة ٤٦٦، التيسير ١٦٤، النشر ١٣٤/٤، المبسوط ٢٧٢، الإشاعر ٣٣٠، معاني القرآن للفراء ٢٧١/٢، انظر: حجرة ابن خالويه ١٦٦، ابن زوجة ٦١٢، والفارسي ٥٦٧، والوضوح ٣٢٨/٢، والكشف ١٤٦/٢، وشرح هديا ٤٤٦/٢.
(4) يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وانظر: المراجع السابقة.
(5) أخرج الطبري ٤٠٤، وأبي حاتم ٢٠٨٩، كلاهما عن طريق علي بن أبي طالحة عنه. وأخرج البخاري في صحيحه تعليقاً (كتاب التفسير سورة الفرقان). وذكره السيوطي في الدر ١٣٩/٥ وردته لابن المذار. وانظر: تفسير ابن فورك ٢٧/ب.
(6) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ٢٦١/٢، والبيهقي ٥١٣ رقم (٨٤٦) والطبري وأبي حاتم كلهما عن الحسن، وذلك السيوطي في الدر ١٥٤/٥ ونبيه لعبد بن حميد.
(7) ونبيه إليه الزجاج (معاني القرآن ٤/٧٩)، والبحاس (معاني القرآن ٥/٤٤)، وأبى فورك ٢/ب، وأبي حبيب ٢١١٦/ب، والخيري ٢٧٥/ب.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم عنه، وذلك السيوطي في الدر وردته لعبد بن حميد.
(9) انظر تفسير السمعاني ٢٩/٤، والوسطي ٣٤٥/٣.
أحدهما قضاء في الآخر.
قال قنادة: "فأشاروا الله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار، فإنهما مطتين تفخمان الناس إلى آخاهما وتقربان كل بعيد، وتقبلان كل جديد، وتجدين بكل موعود إلى يوم القيامة" (1).
روى شير بن عطية عن شقيق (2) قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ﷺ وقال: فاتنيصلاة الليلة. قال (3): أدرك ما فاتك من ليلةك في نهارك، فإن الله تعالى جعل الليل والنهار خليفة للنارد أن يذكر "(4).
وقال معاذ: "يعني جعل كل واحد منهما مختلفاً لصاحبه، فجعل هذا أسود وهذا أبيض" (5).
وقال ابن زيد (6) وغيره: [يعني] (7) يخلف أحدهما صاحبه، إذا ذهب أحدهما جاء الآخر (8)، مما يتعاقبان في الضباب والظلام والزيادة و النقص.

(1) انظر: المراجع في القراءة السابقة.
(2) هو شقيق بن سلمة الأشادية تقدم.
(3) في (م، ح): قنادة.
(4) أخرجه الطبري 9/505 قال حدثنا ابن حميد ثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شر بن عطية به وإسناده ضعيف.
(5) أخرجه البصيري 513 رقم (186)، الطبري وآدم في تفسير معاذ 506 جميعهم عنه.
(6) ذكره السيوطي في الدار 1059، وزاد نسبته للفراهيدي وعبد بن حميد.
(7) أخرجه الطبري 9/64، وابن أبي حاتم 8/271 عنده.
(8) ونسب إليه ابن فورك 242/2.
(9) زيادة على الأصل من (م، ح).
(10) في (ح): صاحبه.
والنقضان (1) 

يدل على صحة هذا التأويل قول زهير: "يجب جعل النهار خلفاً من الليل لمن نام بالليل، والليل (2) خلفاً من النهار لمن كانت له حاجة أو كان مشغولاً "(2).

"لمن أراد أن يذكر« قراءة العامة بتشديد الذال (3) ، يجي يتذكّر ويتعبث / أو أراد شكرًا » (26) شكر (4) نعم الله عليه.

(1) وهذا القول أخرجه الطبري من طريق عمرو بن قيس عن مjahid.
(2) وقال به الفراء (معاني القرآن 271/2) وأبو عبيدة (مجاز القرآن 79/2) ، وابن قينيقة (تفسير غريب القرآن 41/4) ، والنحاس (معاني القرآن 45/5).
(3) وهو أرجح هذه الأقوال وكان المؤلف يرجحه.
(4) البيت من معلقته وهو البيت الثالث منه.

انظر : دوراهي ص 17 ، مجاز القرآن لأبي عبيدة 80/2 ، معاني القرآن للفراء 271/2 ، والزجاج 4/74/4، تفسير الطبري ونسان العرب 8/69. وقوله بها يجي دبار من تغزل بها. والعين : البقر الوحشية حيث ينالها لامعة عيونها. والآرام: الأشجار، وأطلاعها: الصغار، من البقر والظباء، واتخذي: ما ترضي فيه وترقد. والشاحس فيه قوله " يمشين خلفه " أي تذهب منها طائفه وتخلف مكانها أخرون أو أراد عنيفًا الألوان ويجمل أيضًا أنه أراد أنها تذهب في مشيها كذا وتجيء كذا ".

(2) في (م) ، ح: وجعل الليل.
(4) النظرة: السبعة 264، التفسير 164، الميسوتم 269، النشر 234/2، الإتحاف 283 و 330.
(1) في (م) : يشكر.
وعاد الرحمن يعني أفضل العباد (1).
وقال: هذه الإضافة على التخصص والتفصيل (2).
وقرأ الحسن: "وعبد الرحمن" (3).
الذين يسعون على الأرض هوناً أي بالسكنة والوقار والطاعة والتنوّع
غير أشرين ولا مرحين ولا متكررين ولا مفسدين (4).

[[۱۷۰۴]] أن خبرنا عبّاداً بعند حامد الوزان قال: أخبرنا العباس بن محمد بن
فُهيا: قال: حدثنا علي بن الحسن بن [ أبي ] (5) عيسى قال: حدثنا يحيى بن
يحيى قال: حدثنا هشيم عن عبّاد بن راشد عن الحسن رحمه الله في قوله
يمكن أن يسعون على الأرض هوناً قال: "حلماء علماء" (6).

(1) قاله ابن حبيب ۲/۱۱۶/ب، ونسبه لأهل المعاني وكذا الحكيري ۷۷/۱۸/أ، وذلك أن الخلق
كلهم عبّاد الله فيكون المراد هنا أفاصلهم.
ولو قبل أن المراد هنا بعباد الرحمن أي العبّاد الذين امتدّوا حقيقة العبودية وقاموا بها لكان
له وجوه.
(2) قاله النجاشي كما في معاني القرآن له ۵/۵۵، ونسبه ابن حبيب والحكيري لأهل الحقائق.
ويؤيد قوله تعالى: "بني عبّادي أي أنا الغفور الرحيم" [ الحجر : ۴۹ ] (3).
(3) وهي قرابة شاذة.
نسبها إليها ابن حبيب والحكيري.
(4) انظر الطبري ۴۰۰/۲۹.
(5) زيادة على الأصل من ( م )، ( ح ) ومصادر ترجحه.
(6) رجال الإسناد: ۱ - عبد الله بن حامد بن محمد بن عبد الله أبو محمد المهاّني الأصبّاني البوزار
والواعظ من أهل نيسابور جميع نيسابور أبو حامد بن الشرقي وروى عنه الحاكم وغيره...
الكشك والبيان عن تفسير القرآن للملبص

وجاز له بعضها كما في المقدمة.

وانظر: طبقات الشافعي للسيكسي 306/3.

2- العباس بن محمد بن معاذ – قويصر – النيسابوري أبو الفضل وصفه الذهبي
بالمسند الجليل، مجمع من محمد بن عبد الوهاب الفراء وغيره وروى عنه أبو الحسن العلوسي
بخلق، ت سنة 322.

انظر: تاريخ بغداد 157/12، السير 321/15.

3- علي بن الحسن بن موسى الهلالي وهو ابن أبي عيسى الداراوي بحردوئفة.
ت سنة 327.

الجرح والتعديل 18/16، تهذيب الكمال 374/20، التقرب 474.

4- يحيى بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي أبي زكريا النيسابوري رحانة
نمسابور ثقة ثبت إمام. ت سنة 226.

الجرح والتعديل 197/9، تهذيب الكمال 31/27، التقرب 8.

5- هشيم بن بشير بن القاسم السلمي، ثقة ثبت كبير التدليس تقدم.

6- عباد بن راشد التميمي مولاه البصري – البزار آخره راء – قريب دارود بن
أبي هند صدوق له أوهام.

الجرح والتعديل 31/4، تهذيب الكمال 116/14، التقرب 43.

7- الحسن بن أبي الحسن – يسار – البصري ثقة فقيه فاضل مشهور تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف فيه عباد بن راشد صدوق له أوهام، لكن له متابعة.

تخريجه:

آخرجه الطبري 400 عن الحسن عن هشيم به.

وفي إسناده عباد بن راشد صدوق له أوهام لكنه قد توعي ثاببه مبارك بن فضالة ومعصر
وأبو بكر الدلالي وزيد السكري وعفر بن حبان أبو الأشبة.
وقال محمد بن الحنفية: "[أصحاب] [1] وقار وعفة لا يسَفْوه وإن سُفه عليهم حلموا "[2].
وقال الضحاك: أثقياء أعفاء لا يجهلون، قال: وهو بالسريانية [3].
وقال الثمالي: بالبطية [4].
"هايلو" في اللغة الرفيق واللين [5]، ومنه قَصْو النَّبِيّ: "أحبب حبيبك".

فقد أخرجه وكبير في الزهد رقم 174، ونهاية في الزهد رقم 130، كلاهما من طريق
مبارك أو غيره. وأخرجه ابن أبي حاتم 2721/8، والخطيب في الفقيه والمتفقه 27/27.
كلاهما من طريق مبارك بن فضالة.
وأخرجه عبد الزقاق في تفسيره 71/2 وعنه الطبري من طريق معمر.
وأخرجه البصري في تفسيره 516 رقم (192) من طريق أبي بكر الهمذاني.
وأخرجه البيهقي في الشعب 6/5 رقم (845/2) من طريق يزيد النستري.
وأخرجه ابن المارد في الزهد 425، والإمام أحمد في الزهد 338.
وأوهمي ابن الدنيا في كتاب الحلم 26 رقم (10).
والطبري أربعتهم عن حضره بن جعفر بن جعفر، أبو الأشعي، جميعهم عن الحسن بن الحسن.
(1) زيادة على الأصل من (م) (ح).
(2) نسب إليه ابن حبيب 217/71، والحيبري 776/8، والبغوري 93/2.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2721/8.
(4) ذكره السبطاني في الدار 1400 ونهاية الحبيب بن حميد.
(5) وناظر: تفسير ابن حبيب والحيبري.
(6) ثابت بن أبي صفية الثمالي تقدم.
وله تفسير يرويه المؤلف بعينه وهو أحد مصادر المؤلف في كتابه.
(7) انظر: معجم مصاقيس اللغة 41/6، لسان العرب 1384، هون، المعجم الوسيط 276/4، المفردات 948، عمدة الحفاظ 101/2.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهونه قالوا سلاماً [١٣] سادداً من القول [عن ‏(١) ‏]، بmajahad (٠) ‏۔
وقال ابن حبان (٢) : قولاً يسلمون فيه من الإثم .
وقال الحسن : " سلموا عليهم دلهله قوله تعالى : { وإذا سمعوا اللعو أعرضوا عنه وقالوا لنا أغذلنا ونكل أعملكم سلام عليكم } الآية (٤) " (٣).
قال أبو العالية (١) والكليبي (٥) : هذا قبل أن يعوروا بالقتال ثم نسحتها آية ‏القتال (٦).

(١) أخرج هبه الدوري في تفسيره ٢٧٧ رقم (٧٣٧) ، وعبد رزاق في تفسيره ٢١٦ ، والبيهقي ٥١٥ رقم (١٨٩) ، والبيهقي في شعب الإيمان ٣٤٦ /٢، وهناد في الزهد رقم ١٢٠٩ . جميعهم من طريق عن مجاهد به . ونسبه إليه ابن نورك في تفسيره ٢ /٢٦٦ /٢٧ ، ابن حبيب ٢١٦ /٢، والنحاس في معاني القرآن ٥ /٤٦ .

(٢) هو مقاتل بن حبان تقدم .

ونسبه إليه ابن حبيب ٢٦٦ /٢، والخيري ٢ /٧٦ /١٠.

(٣) تمامه : { لا يبغي الجاهلين } [ القفص : ٥٥ ] .

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٦٦٢ /٧٢٨ عنه .

ونسبه إليه ابن حبيب والخيري .

وهذا القول ضعيف لأن المؤمنين لم يعوروا بالسلام على الكفرة .

(١) نسب إليه ابن حبيب والخيري والبغوي ٢٦ /١٣ /٦ .

(٢) نسب إليه السمرقندي في تفسيره يحز العلوم ٢ /٦٥ ، والبغوي في تفسيره ٩٣ /٢ ، ونسب إليه ابن حبان ٥ /٦ .

(٣) يعني قوله تعالى : { فاقتلاو المشركين حيث وجدتموه } [ النور : ٥ ] .

ومن قال بالنسخ المرب وسبوءه والنحاس وابن البارزي وابن حزم وغيرهم .
[١٨٨] أخبرنا ابن فضال الكبري قال حديثنا سلمة بن شبيب قال حديثنا الوثيد بن إسماعيل قال حديثنا شيبان بن مهران عن خالد بن المغيرة بن قيس عن أبي مهار لاحق بن حميد عن أبي برزة الأسلمي عن رسول الله ﷺ قال: "رأيت قومًا من أمي ما خلقوا بعد وسكونهم فيما بعد البسمة أحدهم يجيبون، ويناصحون، ويتبادلون، يمشون بدور الله في الناس روضاً في فخامة وتقية، يسلمون من الناس ويسلم الناس منهم، يصب لهم ولحمهم، يقلون بذكر الله يرحمون، ومساجدهم يصلواتهم يعمروها، يرحمون صغيرةهم، يجلون كبيرهم، ويتواضع بينهم، يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم يعندون مرضاهم، ويتبعون جنائضهم. فقال رجل من القوم: في ذلك يرفقون برفقهم. فانفت إليه رسول الله ﷺ فقال: كلا إنهم لا رفق لهم هم خدام أنفسهم. هم أكرم على الله تعالى من أن يروسع عليهم [طوان] (١) الدنيا على (٢) ربهم.

والصواب عند النسخ بل معنى الآية أن عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا السداد، والصواب في الرد عليهم، وحسن المعاودة في الخطاب لا ينافي الفلان فلا حاجة للنسخ. قال الشوكاني (فتح القدر ٤/٨٥): "لم يأمر المسلمون بالسلام على المشركين ولا نهر عنه، بل أروا بالصفتح والمحرم الجميل فلا حاجة إلى دعوى النسخ". ومن أنكر النسخ في الآية ابن العربي في نسخه ٣٢١، وأبو الجوزي في نسخه ٤١٤، وانظر: الكتاب ليسبيوي ٤/٢٤، والناسخ والمنسوخ للبحاشي ٥٦٩/٢، ولا ابن البارزي ٤/٣، الإيضاح لكني ٣٧١، (١) في الأصل هوان، والتصويب من (م، (٣) في (م): عند.
ثم تلا رسول الله ﷺ على هذه الآية: "وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا" (١).

وروي أن الحسن البصري: "كان إذا قرأ هاتين الآتيتين قال: هذا وصف نهارهم ثم قال عزر وجل: والذين يبيتون لرهم سجداً وقياماً" [٤٥]، هذا وصف ليلهم "(٢).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من صلى بالليل ركعتين أو أكثر من ذلك.

(١) رجل الإسناد:

١ - الحسين بن محمد بن فتحويه تقدم.
٢ - الحسين بن محمد بن حبش تقدم.
٣ - محمد بن صالح الكيلاني، لم أقف عليه.
٤ - سلمة بن شبيب المسمعي ثقة تقدم.
٥ - الوثيد بن إسماعيل الحراش، لم أقف عليه.
٦ - شهبان بن مهران لم أقف عليه.
٧ - خالد بن المغيرة، لم أقف عليه.
٨ - لاحق بن حزيد أبو عمرو السعدوي، ثقة تقدم.
٩ - الصحابي الجليل نضلة بن عبيد أبو بزة الأسلمي تقدم.

الحكم على الإسناد:
فيه من لم أقف عليه.

تحريج:
لم أقف عليه عند غير المؤلف.

(٢) أخرجه بيحور عنه الطبراني ٩٤٠، ابن أبي حاتم ٢٧٣/٨، وذكره السبوعي مطولاً في الدرر ١٤١/٥ ونسبه لعبد بن حميد.

ونسبه إليه ابن حبيب ٢١٦/٧، والحيبري ٢٧٦/٤.
فقد بات الله ساحداً وقائماً (1).

وقال الكلبي: ويلقى الرحمن بعد المغرب وأربع بعد العشاء الآخرة (2).

و الذين يقولون ربا اصرف عنا أذاء جهم إن عذابها كان غرامة (3)

[65] أي ملحاً دائماً لازماً غير مفارق من عذابه من الكفّار، ومنه سمي الغرم، لطيبه حظه وإلحاحه على صاحبه وملازمته إياه، وفلان مغرم فيما بفلان إذا كان مولعاً به لا يصير عنه ولا يفارقته (4). قال الأعشى:

إن يعاقب يكُن غرامة وإن يعذب ستم (1) جزيلًا فإنه لا يبالي (2).
قال الحسن: قد علموا أن كل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهمة (1).
وقال محمد بن كعب: "إن الله تعالى سأل الكفائر ثم نعمه (2) فلم يؤدويها (3) إليه فأعمرهم فأدخلهم النار " (4).
وقال ابن زيد: الغرام: الشر (5).
وقال أبو عبيدة: الخلاق (6).
قال بشر بن أبي خزيمة (7):
قُوِّمَ النَّسَارِ وَيَوُمُّ الجَفَّاءِ رَكَانَا عُدَااً وَكَانَا غَرَامًا (8)

(1) أخرجه الطبري 9/401، وابن أبي حاتم 2/8/2726 عنده. وذكره السيوطي في القدر
(2) في (م): نعمته.
(3) في (ح): يردها.
(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم 8/2724، وأبو نعيم في الحلية 3/126.
(5) أخرجه الطبري عنه.
(6) مجاز القرآن 42/4، ونسبه إليها النجاح في معياني القرآن 5/47، وابن حبيب 311/1.
(7) بشر بن أبي خزيمة من بني أمية، شاعر جاهلي قديم.
(8) انظر: الشعر والشعراء 1/270.
(9) البيت في ديوانه (190) ومنسوبًا إليه في مجاز القرآن 2/80، وتفسير الطبري 9/41/4.
والجمهيرة 8/1/2، وذكره ابن عباس في إجابات نافع الأزري. ونسبه في لسان العرب
12/436 غرم، للطراز، بن حكيم الخارجي.
(10) والمعنى: النصارى ماء أبي عامر، والخوارج: ماء أبي قيم بن هذك. يقول: إن يوم وقته النصار
ووقع الخوارج كانا عدباً على أهلهما وهلاكاً لازماً لهم وشرًا دائمًا.
والشاهد منه قوله: كان غرامًا. حيث جاءت معنى الهلاك والشر اللازم.
أي هلاكاً.
إنها يعني جهنم ساءت مستقراً ومقاماً [66] أي إقامة من أقام يقيم. قال سلامة بن حنيدل (1):
يومان يوم مقاتات وأناديه يوم سير إلى الأعداء كاويت (1).
فإذا فتحت الميم "فهو الخمس، من قام يقوم.
ومنه قول العباس بن مرداد (3):
[فأنيا] (4) أما وأليك كان شراً فقيد إلى المقامه لا يرها (5)
والذين إذا انفقوا لم يسرفو ولم يقيروا اختلف القراء فيه فقراً أهل

1. سلامة بن حنيدل من بني عامر بن عبد بن الحارث التمييمي، شاعر جاهلي قديم، و هو
من فرسان تيميم المعدودين. انظر : الشعر والشعراء 272/1.
2. البيت له في ديوانه (94) ومناسبًا إليه في مجاز القرآن 2/80، وفي الطبري 9/401.
3. والشاهد قوله "مقامات" جمع مقام بمثنى إقامة.
4. الصحابي الجليل العباس بن مرداد السلمي، شهد الفتح وحنينا، ألقى قصيدة بين يدي
النبي ﷺ حينما أعطاه يوم حنين أقل من أبي سفيان، فأتهم له.
5. انظر : الإصابة 3/41، الشعر والشعراء 1/200.
6. هكذا في الأصل و (م) ﷺ، ولعل الصواب "فأني" كما في ترجمته لأن الشاهد
فيه عند أهل اللغة قوله: فإني ما وأليك. حيث أفرد "أني" لكل واحد من الأسمين
توكيداً ومستعمل إضافتها إليه معاً فقال "فأنيا".
7. البيت في ديوانه (484) ومناسبًا إليه في مجاز القرآن 2/80، والكتاب 2/804، ولسن
العرب 1256/100، والطبري 9/410. ومنه البيت: يريد أنيا كان شراً، فأعماه
الله حتى يقاد إلى المقامه وهو لا يراها.
8. الشاهد قوله "المقامه" "بفتح الميم حيث جاءت مثنى المجلس.
السورة الفرقان

المدينة والشام: "يُقَرِّبُوا " بضم الياء وكسر الناء (1). وقرأ أهل الكوفة: بفتح الياء وضم الناء (2).

وقرأ غيرهم: بفتح الياء وكسر الناء (3).

وكلها/ لغات صحيحة: يقال أَفْتَرَ وَقَرَّ يَقُرُّ وَيَقُرُّ مثل يعشقون ويعكونون (4).

واختلف المفسرون في معنى الإسراف والإقتران:

قال بعضهم: "الإسراف" الناقة في معصية الله تعالى وإن قلت "الإقتران": عن حق الله تعالى، وهو قول ابن عباس (5) رضي الله عنهم ومجاهد (6)، وقناوة (7).

وبه قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر.

انظر: السبعة، ٤٦٨، ١٦٤، النشر ٢٣٤/٢، المبسوط ٢٧٢، الإتحاف ٣٣٠.

(1) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وخلف وافقهم الأعمش. انظر: المراجع السابقة.

(2) وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو ويعقوب وافقهم ابن محيصن والحسن والبريدي.

انظر: المراجع السابقة.

(3) أي أن "أفتَر" مقل "قَرَّ" وهو التضيض في الناقة.

و"قر" مضارعه "يَقُرُّ" و"يَقُرُّ" بضم الناء وكسرها ولم يضيفوا في الإفتراق.

انظر: معاني القرآن للفارسي ٢٧٢/٢، حجته ابن خالوبيه ٢٦٦، وابن زكية ٥١٣، والفارسي ٥/٤٤٦، وشرح الهداية ٣٣٢، ومعاني القراءات ٣٢٤/٢، والهداية ٣٢٤/٢، والكشف ٤٧٢/٢، وإعراب القرآن للحاس ٢٣٢/٢.

(4) أخرججه الطبري ٤١١/٨، وابن أبي حاتم ٢٧٥/٨ من طريق علي بن أبي طلحة عن حنبل.

وذكره السيوطي في القدر ١٤٢/٥ وزاد نسبيه لعبد بن حميم وابن المنذر. وانظر: تفسير ابن فورك ٢/٣٣، وتفسير ابن حبيب ٢/٣٣، وتفسير الحريري ٢/٣٣/٧.

(5) أخرججه الطبري عن حنبل. وانظر: تفسير ابن حبيب والحريري.

(6) أخرججه عبد بن حميم عنه كما في القدر ١٤٢/٥.

(7) ونسبه إليه الواحد في الواسط ٣٤٦/٣.
وأين جريج (1)، وأين زيد (2).

[119] أخبرنا ابن فنحوه قال حدثنا محمد بن عمر عن إسحاق الكلوادي قال حدثنا عبده الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقان الرملي قال حدثني أبي قال حدثنا سهيل بن أبي حزم عن كثير بن زيد أبي سهيل عن الحسن في هذه الآية [قال ] "ً لم ينقروا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض الله تعالى " (3).

(1) أخرجه الطبري عنه.
(2) أخرجه الطبري وأين أبي حاتم 2726/8/9 عنده.
(3) زيادة على الأصل من (4).
(4) رجال الإسناد:

1- الحسين بن محمد بن فنحوه. تقدم.
2- محمد بن عمر بن إسحاق الكلوادي لم أقف عليه.
3- عبده الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود. تقدم.
4- هارون بن زيد بن أبي الزرقان أبو موسى الموصلي نزل الرملة صدوق.
5- زيد بن أبي الزرقان يزيد السكالي الموصلي أبو محمد نزل الرملة ثقة. ت 194.
6- سهيل بالنصعير ابن أبي حزم مهراً، أو عبده الله القطعي، أبو بكر البصري ضعيف. انظر: تهذيب الكمال 217/12، التقرب 2687.
7- كثير بن زيد أبو سهل البرساني بصري نزل بلغ ثقة.
8- الحسن البصري. تقدم.
وقال بعضهم : "الأسراف أن تأكل مال غيرك بغير حق" (1).
وقال عون بن عبد الله بن عتبة (2) : "ليس المسرف من يأكل ماله إما المسرف من يأكل مال غيره" (3).
وقال قوم : "المسرف بتجاوز الحد في النفقة و" الإفتار " النقص عما ينبغي مما لا يبيحه، وهذا الاحتياج (4) نقوله : و وكان ذاك أي وكان إنفاقهم بين ذاك قواماً (5) عدلاً [ قصداً ] (6) وسطاً بين الإسراف والإفتار.
قال إبراهيم (7) رحمه الله : "لا يبيعهم ولا يزيحهم، ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف" (8).
وقال مقابل : "كموا طيباً، وأنفقوا قدساً، وقدموا

الحكم على الإسناد :

إسناده ضعيف، فيه سهل ضعيف.

 Burb: 

لم أعرف عليه عند غير المؤلف.

(1) ذكر في الترقي 412/9.

(2) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(3) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(4) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(5) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(6) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(7) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(8) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(9) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(10) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(11) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

(12) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الخذلي أبو عبد الله الكوفي الإمام القدوة ثقة عابد.

اختلف في المدينة عبد الله تقبل سنة 125 هـ.

انظر: حليا الأولية 420/4، السير 5/10، التقرير 525.

(13) أخرج الطبري 413/9 من طريق أبي معدان عنه.

(14) أخرج الطبري 413/9 من طريق أبي معدان عنه.

(15) أخرج الطبري 413/9 من طريق أبي معدان عنه.

(16) أخرج الطبري 413/9 من طريق أبي معدان عنه.

(17) زيادة على الأصل من (م) (ح).

(18) إبراهيم الباجي. تقدم.

(19) أخرجه الطبري 411/9، وابن أبي حاتم 276/8 عنده.
فضلًا، فرجعوا وأبحوا "(1). وقال يزيد بن أبي حبيب في هذه الآية: "أولئك أصحاب النبي كنائنا لا يأكلون طعاماً للنفع واللذة، ولا يلبسون ثوباً للجمال، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقوينهم على عبادة ربهم ومن الثواب ما يستوراتهم، ويكفونهم من الحر والقراء" (2). "(3). [120] أخبرنا ابن فنيحه قال حدثنا ابن حبيب المقرئ قال حدثنا ابن زوجيه قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عبيدة عن رجل عن الحسن في قوله تعالى: "لم يسرفا ولم يقترا" أن عمر بن الخطاب قال: "كفى سراً لا يشهي رجل شيئاً إلا اشترته فأكله" (4).

(1) لم أقف عليه في تفسيره عند هذه الآية.
(2) ونسب إليه ابن حبيب ٢/٦٧٧/٢٢/٩، والجري ٢/٧٧٧/٢٢/٩.
(3) في (ج): البرد، والقرآن، البرد عامة بالضم، والقرآن: اليوم البارد.
(4) انظر: لسان العرب ٨/٤٢، ٢٧٥، وذكره السيوطي في القدر ٨/٤٣، ٢٧٥/٦، وابن أبي حاتم ٦/٤٣، ٢٧٥/٦.
(5) أخرجه الطبري ١/٣، ٢٧٥/٦، وابن أبي حاتم ٦/٤٣، ٢٧٥/٦.
(6) رجال الإسناد:

١ - الحسن بن محمد بن حبيب
٢ - الحسن بن محمد بن حبيب تقدم
٣ - علي بن زوجيه تقدم
٤ - سلمة بن شبيب تقدم
٥ - عبد الرزاق بن همام الصنعاني تقدم
٦ - سفيان بن عبيدة تقدم
النحاس بين يسار البصري تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف بسبب الانقطاع ووجهاة الرجل.

التفسير:

أخبر عبد الرزاق في تفسيره 8/2 عن ابن عبيدة به مثلاً.

وستدبر منقطع الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب وفيه رجل لم يسم. وذكره العجلوني في كشف الحفائر رقم 367/26 فقال: وعبد الرؤف والعلابي يستد منقطع عن عمر بن الخطاب.

وأخره أحمد في الرده ص 151 نحو وفه قصة عن إسماعيل عن يونس عن الحسن كذلك.

وأخرج ابن ماجه في سننه (الأطباء ح 251) وأبو نعيم في الحليجة 1/10، واين الجوژي في الموضوعات 269، والبهقي في الشبه 2/65/5، وأبو يعلى في مستندو 181/3 رقم 7257، وابن حبان في المجرزتين 47/3.

جمعهم من طريق عن بقية بن الوليد نما يوسف بين أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن نفيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إبن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت".

وفي إسناده نوح بن ذكوان ضعيف (النفيق 255) ويوسف بين أبي كثير مجهول (النفيق 249) وفيه علامة ثابتة وهي عنونة الحسن البصري وهو مدلس. وعن ابن الجوژي هذا الحديث في الموضوع كما سباه وكذا السويطي في الآلهي 2/46/2 وابن عراق القانوني في تفسيره الشريعة 256/2، والشوكاني في الفوائد المجموعة 182.

وقال الألباني موضوع كما في الصغيرة رقم (124).

وقد أورد ابن حجر في تحريره للكشاف 284/2 الموافق أولاً ثم أورده مرفوعاً وقال الأول أصح.

يريد أنه أصح من المرفع إلا أنه فلم يف ضعيف لانقطاعه وجهاه الرجل.
قوله عز وجل: "والذين لا يذلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وولا يزرون".

[1/121] أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي بقراءتي عليه قال:
حدثنا المؤلِّف بن الحسن بن عيسى قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا عليه (1) بن مسلم عن سعيد بن جبير [سمعه] (2) يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناساً من أهل الشرك قد قتلوا فأثناوا ونزلوا فأثناوا ثم أثنا أبو محمد (3) فقالا: إن الذي تقول وتدعونا إليه حسن (4) ولم تخبرنا أن لما عملنا كفارة ننزل وذين لا يذلون مع الله إلّا آخر... أن آخرين يذلون، ونزل يأبادي الذين آتكوا على أنفسهم لا تقتتوا من رحمة الله (5)." (6)

(1) في (م) ، (ح) : يعلى يعني ابن مسلم.
(2) زيادة على الأصل من (م) ، (ح).
(3) في (م) ، (ح) : الحسن.
(4) سورة الزمر : 53.
(5) رجال الإسناد :
1 - الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن مخلد بن شبان أبو محمد المخلدي النسائري العدل شيخ العدالة وقبيلة أهل البيوتات وصفه النصفي بالإمام الصدوق
المسند ، حدث عنه الخاكم وقال عنه: "هو صحيح السماع والكتاب ، متقن في الرواية ، صاحب الإملاء في دار السنة محدث عصره". ، سنة 389. انظر: المسير 126/39/1231.
2 - المؤلِّف بن الحسن بن عيسى بن ماهر حسن البصلي، أبو الوفاء النسائري
النسائري وصفه النصفي بالإمام محدث المتقن ، قال أبو عبيده الحافظ: "نظرت
للمؤمل في ألف جزء من أصوله وخرجته له أجزاء فما رأيت أحسن أصولاً منه "ت سنة 319.

انظر : السير 15/1، شذرات الذهب 283/2.

3 - الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي، صاحب الشافعي.

وقد شارك في الطبقة الثانية من شيوخه ثقة ت سنة 270 أو قبلها بسنة.

الجرح والتعديل 3/3، تهذيب الكمال 6/31، التقرب 1291.

4 - حجاج بن محمد المحدثي الأغور ثقة ثبت لكن اختلف في آخر عصره لما قدم بغداد قبل موتته تقدم.

5 - عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقية فاضل وكان يدرس ويرسل تقدم.

6 - يعلى بن مسلم بن هُرُوم المكي أصله من البصرة ثقة.

الجرح والتعديل 9/3، تهذيب الكمال 23/3، التقرب 790.

7 - سعيد بن جبير الأشدي ثقة ثبت فقية تقدم.

8 - الصحابي الجليل عبد الله بن عباس تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

خريجه:

أخره الواحدري في أسباب النزول (345 رقم 158) عن المؤلف به مثلاً.

وأخره المانعي في صحيحه (كتاب التفسير ج 481).

ومسلم في صحيحه (كتاب الإمام ح 124).

وأبو داود في سنن (كتاب الفتيان والخلاصة ح 427).

والنسائي في سنن (كتاب تفصيل الهم ج 440) كلهم من طرق عن ابن جريج.

وإنظر: أسباب النزول للواحدري 345، وليباد التقول لمسلمي 148، والصحيح.

المسند من أسباب النزول للواهدي 176، وأسباب النزول للمهدي 425.
وقبل نزلت في وحشي (1) غلام مطعم (1). (1)

(1) الصحابي الجليل وحشي بن حرب الحسني مولى بني نواف قبل كان مولى طعيمة بن عدي.
وقبل سؤلي أحيي مطعم، وهو قاتل حمزة فتله يوم أحد، وشارك في قتال مسيلة، يكنى
أبا دمعة، شهد البرموق ثم سكن حمص ومات بها.

انظر: الاستيعاب ١٢٥/٤، أسد الغابة ٥٤٤٩، الإصابة ٢٣٥/٦.
(2)

(2) وهو مروي عن سعيد بن حير وابن عباس وأبي سعيد الخدري.
فقد أخرج الطبري ١٤٨/٩، وابن أبي حاتم ٢٧٣١، وأبو نعيم في الحلقة ٤٨٤/٤.
عن سعيد بن حير قال: "نزلت آية من تبارك "بالمدينة في شأن قاتل حمزة، وحشي
وصاحبه". وذكره السموطي في الدور ١٤٥/٥، وزاد نسبته لابن المنذر وابن مروية وإسحاده منقطع.
وأخرج الطبراني في الكبير ١٢٢٤/١١ رقم ١٤٨٠ من طريق أبين بين سفيان عن عطاء
عن ابن عباس ثم ذكر قصة مجيء وحشي للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل الآيتين فيه.
وفي سنده عطية بن أبي سفيان، والإقطاع بين عطاء وابن عباس.

وضعه الهيثمي في الجمع ٢٦٠/٢، والسموطي في الدور ٥/٢٥٠.
وأخرج الواضح في أسباب النزول ٣٤٦/٦، من طريق ابن حيرى عن عطاء عن
ابن عباس نحوي.

وأخرج ابن حيرى وهو مدلس وقد عننه وكذلك الإقطاع بين عطاء وابن عباس.
وأخرج ابن أبي حاتم ٢٧٣١٨ من طريق الحجاج عن عطية عن أبي سعيد قتال لما أسلم
وحشي أنزل الله عز وجل والذين لا يدعون....".

وفي سنده عطية بن سعد العوفي صدقه مخلصاً، وهو مدلس وقد عننه.
وأخرج الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الحضا والتدليس (التقريب ١٢٧) وقد عننه.
وأخرج قال أنها نزلت في وحشي مقاتل في تفسيره ٤٧/٣ - ٤٧/٤، وأبو حبيب ٢١٧/١.
وأبو حبيب ٢١٧/١.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للعثيمي

سورة الفرقان

[14] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثني عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن منصور والأعمش عن أبي وائل (1).

والقول، بأن الآية نزلت في وحشي ضعيف قال السمعاني في تفسيره 43/6: "قال أهل العلم وهذا مستبعد جداً لأن هذه الآية مكية ووحشي إذا أسلم بعد غزوة حنين والطائف في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: وحلل قول من قال أنه نزلت في وحشي على التفسير وأوئ وحشي داخل في الآية لا أنه سبب للنزول. قال الزركشي (البرهان 42/1): "وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا فإنه يرد بذلك أن هذه الآية تضمّن هذا الحكم، لأن هذا كان السبب في نزولها".

(1) رجال الإسناد:

1 - عبَّد الله بن حامد الوزان. تقدم.

2 - محمد بن الحسين بن الحسن بن الحلاب النيسابوري القطان حديث عنه أبو عبد الله ابن منه وابن طاهر بن محمّد وغيرهما وصفه الذهبي بالشيخ الخالد الصالح. سنة 326. انظر: الأنساب 10، السير 185/16، شهدات الذهب 2/332.

3 - أحمد بن يوسف بن خالد الأزلدي حافظ ثقة تقدم.

4 - عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير. تقدم.

5 - معمر بن راشد الأزلدي ثقة ثبت فاضل إلا أنه رواه عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النحود وهشام بن عروة شبياً. تقدم.

6 - سفيان بن سعيد الثوري ثقة حافظ تقدم.

7 - منصور بن المعتمر السلمي ثقة ثبت تقدم.

8 - سليمان بن مهيران أبو محمد الأعمش ثقة حافظ تقدم.

9 - شقيق بن سلمة الأوسي أبو وائل الكوفي ثقة تقدم.
[133] ح وأخبرنا ابن فنحويه قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان
وعبدا الله بن عبد الرحمن قالا: حدثنا يوسف بن عبد الله بن ماهان قال حدثنا
محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن الأعمش ومنصور وواصل الأحباب عن
أبي وائل (1).

(1) رجل الإساند:

1 - الحسين بن محمد بن فنحويه تقدم.

2 - أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله تقدم.

3 - عبد الله بن عبد الرحمن لم أقف عليه.

4 - يوسف بن عبد الله بن ماهان الديبوري بروى عن أبي حذيفة، ومحمد بن
كثير، وداود بن شبيب، روى عنه ابن فنحويه، وأبو الفضل عبدوس بن الحسين
المسمار، وعمر بن سهل الديبوري.

ينظر: تهذيب الكمال 8/8، السنن الكبرى 34/16، والكامل لابن عدي
2/2، شعب الإبعم 256/2.

5 - محمد بن كثير العبد البصري ثقة لم يصب من ضعفيه. ت سنة 223.

الجرح والتعديل 10/8، تهذيب الكمال 22/344، التقريب 2292.

6 - سفيان الثوري تقدم.

7 - سليمان بن مهراش الأعمش تقدم.

8 - منصور بن المعتمر تقدم.

9 - واصلاً بن حيان الأحباب الأسدي الكوفي يتابع السافيري ثقة ثابت. ت سنة
212.

الجرح والتعديل 99/9، تهذيب الكمال 32/404، التقريب 7432.

10 - نشيق بن سلمة أبو وائل تقدم.
[144] و أخبرنا عبد الله بن حامد النورز قال أخبرنا مكية بن عبدان قال حديثنا عبد الله بن هاشم قال حديثنا عبد بن مغيمر أخبرنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحбил عن عبد الله بن مسعود. قال قلت يا رسول الله أعلم? قال: إن تجعل الله نداً وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتلك ولدك خشية أن يأكل ملكك. قلت ثم أي؟ قال: أتنبي بحليئة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك فوالذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ... (الآية 1).)

(1) رجال الإسناد:

1 - عبد الله بن حامد تقدم.
2 - مكية بن عبدان بن محمد بن بكر بن مسلم أبو حاتم التميمي النيسابوري وصفه الذهبي بمحذوفالثقةالمتقن وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: "ثقة متأمن تقدم على أفزانه من المشايخ" سنة 325.

الانظر: تاريخ بعمر 119/9/15 ، السير 70/6/2 ، شذرات الذهب 307.

3 - عبد الله بن هاشم بن حيّان العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي، سكن نيسابور ثقة صاحب حديث. ت سنة بيض وخميس ومتين.

الجرح والتعديل 5/1963، تهديب الكمال 16/237، التقرب 3699.

4 - عبد الله بن ميّز بنون مصغرة الهنداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث ممن أهل السنة. ت سنة 199.

الجرح والتعديل 5/1963، تهديب الكمال 16/225، التقرب 38692.

5 - سلمان بن مهران الأعمش تقدم.
6 - شقيق بن سلمة تقدم.
7 - عمرو بن شرحبيل الهنداني أبو مسيرة الكوفي ثقة تقدم.
8 - الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدم.

الحكم على الإسناد:
إسناد صحيح.

التمييز:
أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير ٤٦٧) وفي عدة مواضع، ومسلم في صحيحه (كتاب الإبانة ٨٦٠)، وابن داود في سنن (كتاب الطلاق ٢٣١٠)، والزومدي في سنن (كتاب التفسير ٣٩١٢)، والنسائي في سنن (كتاب تحرير الدم ٢٥٠٣).

جميعهم من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو بن شريح بن.

(١) هو لقمان بن عقية بن سدود، المشهور بلقبان الحكيم ورد ذكره في القرآن وكتاب عبداً بن أيوب. قد يُشجع أسد وهمه السفلي على أنه عبد صالح ليس ببني إلا ما روي عن عكرمة أنه قال:

(٢) رجل الإسناد:
١ - الحسين بن محمد بن فتحي تقدم.
٢ - الحسين بن عبد بن حبيش تقدم.
٣ - ابن زخيمه تقدم.
٤ - سلمة بن شبيب تقدم.
٥ - عبد الرزاق بن همام الصنعاني تقدم.
٦ - معمر بن راشد تقدم.
٧ - قنادة بن دعامة السدوي تقدم.
الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

تقريره:

أخبره ابن أبي حاتم/8 ۲۷۳/۳ من طريق سعيد بن قتادة بس، قال ابن كثير في تفسيره:

۳۳۹/۳: وقد ذكر لنا أن لقمان... فذكروه.

(1) نسبه إلى ابن حبيب ۲۱۷/۳، والحيوري ۷۶/۲۷.

(2) في ح والطبري بطبعهم، والطلاب بالكسر واللفظ بالمقطوع من عصير المنبر وهو الزُّرُع.

(3) انظر: النهاية في غريب الحديث ۱۳۷/۳، لسان العرب ۱۵/۱۱، طلا.

(4) جمع عشيرة: وهي الناقة التي أتي على حملها عشرة أشهر.

(5) انظر: النهاية ۲۴۰/۴، ونسن العرب ۶۷۳/۳.

(6) في (م): منهما.
تعالى في كتابه "فسوف يلكون غياً" (1) و "ديل آثاماً" (2).

(1) سورة مريم، آية 59.
(2) رجال الإسناد:

1 - الحسين بن محمد بن فنجويه تقدم.
2 - أحمد بن محمد بن حفصويه، لم أُقرأ عليه.
3 - محمد بن موسى، لم أُقرأ عليه.
4 - زهير بن محمد بن قمير بالتصغير، المروزي، تزيل بغداد، ثم رابط بطرسوس، ثقة، سنة 258.


5 - محمد بن زياد بن زائر أبو عبد الله الكحلاوي، بغدادي، بروي عن شرقي.

6 - شرقي عن قطامي، وحدث عنه زهير بن محمد بن قمير، قال ابن معين لا شيء. وقال أبو حامد:

روى عن أبي مودود المديني وقال رأى شرقي عن قطامي ولم أُسمع منه. وقال حجر:

أخباري ليس بذلك، وقال الذهبي كان شاعراً مشهوراً قلّما روى الحديث.


7 - لقمان بن عمار الوصبي أبو عمار الحمصي صدوقي.

الجرح والتعديل 7/1827/24/7، تهذيب الكمال 571/5.

8 - الصحابي الجليل صديق بن عجلان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف فيه شرقي بن قطامي ليس يقوي، الحديث له شواهد صحيحة.

তর্ক: এর ঘটনার তাজকাদ এবং তাপীরীর কোজ কেন্দ্র করে আত্মীয়তার ১৭৫/৮ এবং প্রথমের দিকের ১৬৭/৮ ও ১০/৫/৬।
مسجد الشاميين رقم 589 والمروزي في تطهير الصلاة 119/1 رقم 36 والمورث.

والدولي في الكتب 1/12 والبهقي في البس والنحو 267 رقم 522.

جميعهم من طريق عن محمد بن زياد الكليبي به مثلا وعبد الطرير حمسي خريفاً بدلاً من سبعين.

قال الهشمي في الجمع 389/10: وفيه ضعفاء وقد وثقهم ابن حبان وقال مخطوف.

وقال ابن كثير 135/3 بعد أن أورده من رواية الطرير: حديث غريب ورفعه منكر.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفحة النار 25 رقم 17 من طريق شابه بن سوار عن أبي الحصين.

- شرقي بن فطامي - به.

وقال المذنبي في الزغبي 2/231: رواه الطباري والبهقي مرفوعاً، ورواه وغيرهما موقوفاً.

عن أبي أمامة وهو أصح.

واخرجه الطبري 4/268، والعقيلي في الضعفاء 2/88، والبغوي في شرح السنة 249/15 رقم 4441، جمعهم من طريق هشيم ابن يشبر عن زكريبا بن أبي مريم الخزاعي عن أبي أمامة موقوفاً.

وفي إسناده زكريبا بن أبي مريم شيخ حديث عن هشيم قال النسائي ليس بالقوي (لسان الميزان 561/2).

والحديث لبعضه شواهد منها:

1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جماعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا: لله ورسوله أعلم قال: هذه حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فلأنه انتمى إلى قفر النار. أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجنة وصفة نعيمها ح2844).

2 - حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن أحزن بسبيع خلفات شجومهن وأولادهن ألقى في جهنم فوماً سبعين عاماً لا يبلغ تعبيراً." أخرجه هناد في الزهد رقم 245 من طريق الأعمش عن زيد الرقاشي عن أنس.

قال الهشمي في الجمع 389/10: رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف.

وقد وثق وبدهية رجاله رجال الصحيح.
147 - أخبرنا أبو عمرو سعيد بن عبادة الله بن سعيد بن إسماعيل الخيري قال حدثنا العباس بن محمد بن قوهرار قال حدثنا إسحاق بن عبادة الله ابن محمد بن رزق السلمي قال أخبرنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد عن قناعة عن أبي أيوب عن عبادة الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: "أن أئمًا وادي (2) في جهنم" (3).

3 - حديث معاذ بن جبل نحوه: رواه الطبراني وفيه رأى لم يسم وبيقة رجاله رجال الصحيح. (المجمع 289/3).

4 - حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: "ويل واد في جهنم بحوي فيه الكافر سبعين خريفًا قبل أن يبلغ قعرها". أخرجه الزمردي في سننه (التفسير ج 316/4) وأحمد في مسنه 75/3 عن ابن طهية عن دراج عن أبي المهمش عليه ب. قال الزمردي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن طهية.

وقال الألباني: "ضعف كما في ضعف سن الزمردي ج 617".

فالحديث صحيح لشواهده، ونظير: السبلة الصحيحة رقم 1612.

(1) زيادة على الأصل من (ح) ومصادر ترجمته.

(2) في (م) (ح) (وادي).

(3) رجال الإسناد:

1 - سعيد بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل أبو عمرو الخيري لم أئف عليه.

2 - العباس بن محمد بن قوهرار تقدم.

3 - إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزق السلمي النيسابوري امتحن سمع حفص ابن عبد الله عليه وعليه بعبيد وعده ابن خزيمة ومحمد بن عمر بن حفص وعدة سنة 366. انظر: الآنساب 125/5، السير 45/13.

4 - حفص بن عبد الرحمن بن عمر أبي عمر البلحبي الفقيه النيسابوري قاضيًا.
وهو قول مباح (1) .

وقال أبو عبيدة: الأئمة: العقوبة (2) قال [شافع] اللهي (3) :

صدوق عابد رمي بالإرجاء . ت سنة 199 .

الجرح والتعديل 176/3 ، تهذيب الكمال 7/24 ، التقرب 1419 .

5 - سعيد بن أبي عمرو البصري تقدم .

6 - قنادة بن دعامة السدوصي تقدم .

7 - أبو أيوب المرائي الأردي اسمح يحيى ونقال حبيب بن مالك ثقة . مات قبل 1000 .

الجرح والتعديل 19/6 ، تهذيب الكمال 61/33 ، التقرب 8008 .

8 - الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . تقدم .

الحكم على الإسناد :

في إسناده من لم أقف عليه .

الخريجة :

أخرجه الطبري 417/9 من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه ، وأخرجه ابن أبي حام.

270/8 من طريق سعيد بن بشر كلاهما عن قنادة به كثة .

(1) أخرجه البصري 522 رقم 198 من طريق ابن جرير عنه .

وأخرجه الطبري 417/9 ، وأدم في تفسير مباح (2) 507 ، والبيهقي في الليل 261 رقم 593 . جميعهم من طريق ابن أبي بيجج عنه .

وذكره السيوطي في المدر 144/5 ونزاد نسبته للجرافري وابن أبي شيبة وعبد بن جميل وابن المندز ، ونسبه إليه ابن أبي حام 823/6 ، ابن حبيب 212/7 ، والخسروي 76/7 . وهو قول مقابل كما في تفسيره 67/6 ، ومروي عن سعيد بن جبير .

وعكرمة كما في تفسير ابن كثير 393/2 .

(1) انظر : مجاز القرآن له 81 وقال به ابن قتيبة كما في تفسير غريب القرآن 315 .

والطبري كان في تفسيره 314/9 .

(2) في الأصل (م) مسافع والثبت من (ج) شافع اللهي .
الكشاف والبيان عن تفسير القرآن للعثيمي

[البيت في مجاز القرآن ٢/٨١، والطبري ٨/٤٤ مسندًّا للبلعاء بن قيس العاملي.

وفي لسان العرب ٢/٦ لشافعي البيش.

ووبلا نسبة في تفسير عروي القرآن ٣٥٣، وتفسير السمعاني ٣٣٢/٤.

وأبى حروف جمل من بين لب كان دل عليهم ملكاً من غسان فأغار عليهم جميعاً.

(١) انظر: السبعة ١٦٦، التفسير ١٦٤، المسوط ٢٧٢، النشر ٢/٣٢، الإخاء ٣٣٠.

(٢) انظر: حجة ابن خالويه ٣٢٧، وأبى زوجته ١٥٤، والفارسي ٥٠٥، ومعاني القرآن ٣٥٣، والشرح ٤٤٥/٣، والكشف ٦/٣٨، وإعراب القرآن للنحاس ١٦٨/٣، والموضوح ٣٥٣، والبيت في مجاز القرآن ٢/٨١، والطبري ٨/٤٤ مسندًّا للبلعاء بن قيس العاملي.

(٣) في الأصل: عبيد، والتصويب من من (ص)، (ج) ومصدر ترجمه.

٤٤٦/٢، وشرح الهدية ٢٣٧/٢، ومعاني القراءات ٤٤٦/٢، وشرح الأصل من (ص)، (ج).

٤٤٦/٢، وشرح الهدية ٢٣٧/٢، ومعاني القراءات ٤٤٦/٢، وشرح الأصل من (ص)، (ج).
إنه فتحنا لتك فتحاً مبيناً الآية (١) "(٢).

(١) سورة الفتح ، آية (١).

(٢) رجال الإمامة :

١ - الحسين بن محمد بن فتحوه تقدم .

٢ - موسى بن محمد بن علي تقدم .

٣ - موسى بن هارون الخلال بن عيسى الله بين مروان البغدادي أبو عمران البزار.

محدث العراق قال المخطوب كان ثقة حافظاً ووصفه الذهبي بالإمام الحافظ الكبير الحجة.

النافذ . سنة ٢٩٤ .

تاريخ بغداد ٧٣/١١/١٩٤٥ .

٤ - إبراهيم بن محمد بن العباس المطلبي المكي ابن عم الإمام الشافعي أبو إسحاق .

صدوق ت سنة ٢٣٧ .

الجرح والتعديل ١٢٩/٢ ، تهذيب الكمال ١٧٥/٢ ، التقرب ٢٣٧ .

٥ - عبد الله بن رحاء المكي أبو عمران البصري نزيل مكة ثقة تغير حفظه قليلاً .

مات في حدود ١٩٠ .

الجرح والتعديل ٥٤/٥ ، تهذيب الكمال ٢٠٠/١ ، التقرب ٣٢٣ .

٦ - عبيد الله بن عمر بن خصص ثقة تبت تقدم .

٧ - علي بن زيد بن جدعان ضعيف تقدم .

٨ - يوسف بن مهران البصري ، وليس هو يوسف بن منى ذلك ثقة ، وهذا لم

برو عنه إلا ابن جدعان ، وهو لين الحديث .

الجرح والتعديل ٢٣٨/٩ ، تهذيب الكمال ٢٤٦/٣ ، التقرب ٧٩٤٣ .

الحكم على الإمامة :

إسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن مهران ضعيفان.

تعرض:

أخرجه البغوي في تفسيره ٩٦/٦ عن الشريحي عن التعليمي باء .

واخرجه الطبراني في الكبير ١٧٣/١٣ رقم ١٩٣٥ , والواحدي في الوسط ٣٤٦/٣ .
قال حدثنا أحمد بن عبذا الله بن زيد العقلي قال حدثنا صموان بن صالح قال حدثنا الويلد بن مسلم قال حدثنا عبيدالعزيز بن الخضين عن ابن أبي بيجيم قال حدثني القاسم بن أبي بيجيم قال قلت لсыيد بن جبير: "أبا عبذا الله أرأيت قول الله تعالى: "لولا [يقتلون]"؟ الناس التي حرم الله إلا بالحق..! إلا من تاب؟"؟ قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: "هذة مكية نسختها آية المدنية" (1) التي في سورة النساء ومن يقتل مؤمنًا متعماً فجزاؤه جهنم" (2) كلاهما من طريق محمد بن عبد الله الحضري عن إبراهيم بن محمد الشافعي به.

وذكره ابن أبي عاصم في السنة 270/ 472 ق.م حديث الشافعي به.

وأذكره ابن عدي في الكامل 270/ 472 في ترجمة علي بن زيد بن جدعان، عن محمد بن عبدان عن إبراهيم بن محمد الشافعي به، ثم قال: لا يرويه فيما أعلم عن علي بن زيد غير عبذا الله بن عمر ولا عن عبد الله بن عمر غير عبذا الله بن رجاء.

و قال القيسي (الحاكم 24/87): "رواه الطبري من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران وقد وثقنا وفهما ضعيف وفقيه رجاء ثقة".

وذكره السيوطي في الدرر 146/ 458 وزاد نسبه لابن المذر والابن مردوخ.

قلت: وأما فرحه بـ "إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا" فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لقد أنزلت على اللببة سورة في أحب إليما طلعت عليه الشمس ثم قرأ" "إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا" خرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي رقم 177).

(1) في الأصر و (ح): ولا تقلوا وهو حظه والمثبت من (م).

(2) في (م)، (ح): الآية المدنية.

(3) تمامها: "خالداً فيها وغضب الله عليه وعزم له عذابًا عظيماً" ( النساء: 93).
ولا توبة له "(1)"

(1) رجال الإسناد:

1 - الحسين بن محمد بن فنجوية تقدم.
2 - محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن عيسى بن يقظان أبو جعفر البخاري البقيعي.
وقت الإسناد وأبو الحسن بن الفرات وقال الحطب: كان صدوقاً فهماً. ت سنة 327.
النظر : تاريخ بغداد 2/1114، الأنساب 3/570.
3 - أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي أبو عبد الله الجوبري مستور، مات سنة 305.
وفي الأنساب أحمد بن عبد الله وفي تهذيب الكمال والتقريب سمياء أحمد بن عبد الواحد.
النظر : الأنساب 3/8/2، تهذيب الكمال 395/1، التقريب 72.
4 - صفوان بن صالح بن صفوان الثقفي ثقة وكان يدلى بتدريس النسوية تقدم.
5 - الوليد بن مسلم القرشي ثقة لكنه كثير التدليس والنسوية تقدم.
6 - عبد العظيم بن حسان بن الزرجمان، أبو مسحور من أهل مرو وقع إلى الشام.
روى عن الزهري وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح، روى عنه الوليد بن مسلم، قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال ابن أبي حامد: ليس بقوي مكر الحديث، وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه، وقال البخاري ومسلم: ليس بالقوي عندهم، قال ابن حجر: وأعجب.
من كل ما قدم أن الحكم أخرج له في المستدرك وقال إنه ثقة.
النظر : الجرح والتعديل 538، تاريخ بغداد 399/1، لسان الميزان 4/3، مصادر.
7 - عبد الله بن أبي نجيح- يسار- المكي ثقة رمي بالقدر وربما دلس. تقدم.
8 - القاسم بن أبي بزة المكي ثقة تقدم.
9 - سعيد بن جحش ثقة ثبت تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جداً، فيه عبدالعزير بن حسن بن منكر الحديث، والحديث صحيح كما سيأتي.
وروي أبو الزناد (١) عن خارجه (٢) بن زيد بن ثابت أنه دخل على أبيه (٣)
وعنده رجل من أهل العراق، وهو يسأله عن هذه الآية في القرآن والبي في
النساء وعندما يقتل مؤمناً متعبداً (٤)؟
قال زيد بن ثابت (٥) : "قد عرفت النسخة من النسخة. نسختها البي في
النساء [ بعدها ] (٦) سنة أشهر " (٧).

توضيح:
أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير ح ٢٧٨)، ومسلم في صحيحه (كتاب
التفسير ح ٢٣٢)، والنسائي في سننه (كتاب تحرير الدم ح ٤٠٠).
(١) هو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد ثقة فقيه.
(٢) سنة ١٣٠ وقيل بعدها.
(٣) الخرج والتعديل ٩٤/٥، تقديم الكمال ١٤٧، التقدير ٣٢٢.
(٤) خارجه بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد المدني ثقة فقيه ت سنة ١٠٠ وقيل قبلها.
(٥) الخرج والتعديل ٣٧٤/٣، تقديم الكمال ٨/٨، التقدير ١٦٠٩.
(٦) الصحيح الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري البخاري أبو سعيد وأبو خارجة
من كتاب البخاري، وكان من الراسخين في العلم. ت سنة ٤٨.
(٧) الاستيعاب ١١١٣، أسد الغابة رقم ١٨٢٤، الإضاية ٣/٢٤.
(٨) سنة النساء، آية ٩٨.
(٩) في الأصل: بعد اله، والتصويب من (٩) (ح).
(١٠) آخرجه النسائي في سننه (كتاب تحرير الدم ح ٢٠٠)، والطبري ١٧٢/٩، واللفظ له.
(١١) أبو عبيدة في نسخة ٢٦٦ رقم (٤٨٨)، وفيه مسّعة أشهري.
(١٢) والنحاس في نسخه ٣٨٣ ولم يذكر المدة.
(١٣) الطبراني في الكبير ١٣٧/٥ رقم ٤٨٨، فيهم من طريق أبي الزناد به وهو حديث
صحيح و صحّحه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (٢٧٤).
وروي حجاج عن ابن جريج قال: قال الضحاك بن مراحم: "هذه السورة بينها وبين النساء ومن يقول مؤمنًا متعمدًا (7) ثماني حجج" (5).
والصحيح أنها محكمة (6).

(1) أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الهادي العسقلاني.
(2) ابن كثير.
(3) صحيح البخاري رقم (266).
(4) محمد بن عبد الرحمن بن علي النابوي.
(5) جامع الصحيح.
(6) صحيح البخاري.

وأخبره بنيه بن عبد العزيز بن جريج.

(1) صحيح البخاري.
(2) صحيح البخاري.

وأخبره بن عنيدة بن إسحاق في تفسيره.

(1) صحيح البخاري.
(2) صحيح البخاري.

وأخبره العثيم بن حمدان في تفسيره.

وأخيره في ابن السباع.

وعليه يكون للقاتل نوبة وهو قول جمهور العلماء وأعمال السنة والمسلمين سلفاً وخلفاً.

ودل عليه:

1- عَمَومَ الْآدَمَةِ بِقِبْولِ اللَّهِ تُوبَةٌ عَبْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: "فَوَهُوَ الَّذِي يُقِبِلُ الْتُوبةَ".

2- وَرُوِي أَحَادِيثٌ صَرِيحَةٌ صَحِيحَةٌ عِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في قِبْولِ تُوبَةِ القَاتِلِ مِنْهَا حَدِيثَ أَبي هِرْبَةٍ رضي الله عنه في الرجل من بني إسرائيل الذي قُتل تَسْعَةَ وَتَسْعِينَ نَفَناً.

3- أَنَّ القَولَ بِقِبْولَ تُوبَةِ هُوَ الَّذِي يَحْسَنُ فِي صَفَاتِ اللَّهِ الَّذِي يُعْفِرُ الذَّنُوبِ.

4- أَنَّ القَولَ بِقِبْولَ تُوبَةِ هُوَ نِفَاتٌ لِلْقَاتِلِ إِلَّا لَوْ قِبْلَهُ أَفْقَدْهَا لَمْ يُكِفِّنَ قِبْلَهُ لِلْكَرِيمِ الْمُلْكِيِّ بِغَفُورِ الذَّنُوبِ.
روى جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك (1) عن أبي الجوزاء (2) قال 
اختلفت إلى ابن عباس ثلاث عشر سنة، فما شيء من القرآن إلا سأله 
 عنه، ورسوله يختلف إلى عائشة رضي الله عنها، فما سمعته ولا أحداً من 
العلماء يقول أن الله تعالى يقول "لذنب لا أغفره" (3) (4).
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكون الله غفوراً رحيماً [70].

قال ابن عباس (1) وأبن جبير (2) والضحاك (3) وأبن زيد (4): يعني فأولئك يبدون الله بживة أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام فيدهم بالشرك إيماناً، وب điểnه المؤمنين قلل المشركين، وبالزنا عفة وإحساناً (5).

وقال الآخرُون: [ يعني ] (6) يبدون الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة يبدل على صحة هذا التأويل (7).

(1) آخرجه الطبري 4/688/8 كلاهما ممن طريق علي بن أبي طلحة عمه.

(2) آخرجه الطبري أيضا من طريق العوسي وأبن حريج عنه.

(3) وذكره السيوطي في الدر 1465/5 ورد نسبه لأبن المنذر.

(4) آخرجه الطبري وأبن أبي حامص عنه.

(5) آخرجه الطبري عنه.

(6) ونسب إليه النحاس في معايي القرآن 5/53.

(7) آخرجه الطبري عنه.

وهذا القول رجحه الطبري وقال: "لأن الأعمال السيئة قد كانت مضت على ما كانت عليه من الفقيح وغير جائز تحويل عين قد مضت بصفة إلى خلاف ما كانت عليه إلا بغيرها عما كانت عليه من صفتها في حال أخرى ...".

آخرجه الطبري عن سعيد بن المسبب وقال به قنادة والحسين ومكحول كما في الدر.

زيادة على الأصل من (م) (8)...

(8) وما رجحه المؤلف هو الراجح وإنما رجحه ابن كثير في تفسيره 3/369، والقرطي.

78/13 وغيرهم، وذلك لقوة دليله وقرائته أخرى.
اسورة الفرقان

[1300] ما أخبرنا أبو عبد الله بن فتحويه بقراءة عليه في داري قال حديثنا أبو حفص المستلمي قال حديثنا محمد بن عبد الرؤف زيناب،链链姑姑datapippling人我的字典
[القطبي] (1) . عن أبي العباس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه اقتباس
[رسول الله ﷺ] (2) : "ليتمين انهم أثروا عن السياسات " قيل من هم؟ قال :
"الذين يبدل الله سياتهم حسنات" (3) .

فأما الدليل فهو حدث أبي ذر الأترب وهو حديث صحيح صريح ونص في المسألة .
و فيه أحاديث وآثار تفيد ما أفاده هذا الحديث ذكر بعضهما ابن كثير في تفسيره صدرها 
بقوله : "ثبت السنة بذلك وصحح بها الآثار المرؤية عن السلف " .
وما القرآن فإن التبديل في الآية جاء لم بدل حائط فتاب وأقتب ضع فسائ على الشرك إلى 
محاسن الإسلام فكيف يكون جزاؤهم تبديل حائطه - كما في القول الأول - مع أن حائطه 
قد تبدل ونفيت .

2 - أن الله ختم الآية يقوله ﷺ وكان الله غفورا رحيما وهو مشعر بأن الله غفور 
ذينهم وأن ها حسنات - كما هو القول الثاني - لأن هذا التبديل مظهر من مما تظهره .
وأما قول الطبري فهو غير لازم لأنهم لم يقولوا أن الكفر يصير إثما وإنما قالوا الكفر كفر 
ولكن الذي يغير وينبئ هو جزاؤهم عليه .

(1) في الأصل (م) : القطبي، والتصويب من (ح) .
(2) زيادة على الأصل من (م) ، (ح) ،
(3) رجال الأسد :
ت سنة ۳۵۷.

انظر : السير ۱۶۵/۱۶ ، غاة النهاية ۱۷۶/۲ ؛ شذرات الذهب ۳۸/۳.

۳- أبو حفص المستملي ، لم أقف عليه.

۴- محمد بن عبد العزيز بن أبي روزه - غزوان - أبو عمورو المروزي ثقة ، ست.

سنة ۲۴۱.

انظر : الجرح والتعديل ۸/۸ ، تهذيب الكمال ۲۶/۸ ، التقریب ۵۴۵۴.

۵- الفضل بن موسی السنابي أبو عبدالله المروزي ثقة وربما أقرب . ت سنة ۱۹۲.

۶- وهو مولى بين قطعة .

الجرح والتعديل ۷/۸ ، تهذيب الكمال ۲۵۴/۲ ، التقریب ۲۳۹۴.

۷- سعيد بن كثير بن عبد التيمی الملایی أبو العباس الكوفي ثقة.

الجرح والتعديل ۵۵/۴ ، تهذيب الكمال ۳۵/۱۱ ، التقریب ۲۳۹۴.

۸- كثير بن عبد التيمی مولاهم رضی عاشیة نزل الكوفة مقبول ووثقه ابن حبان.

النقات ۵/۳۲۷ ، تهذيب الكمال ۱۴۳/۲۴ ، التقریب ۵۶۵۴.

۹- أصدر الحادیج عبد الرحمن بن صخر الدموسی أبو هريرة رضی الله عنه نقده.

۱۰- الحكم على الإسناد :

إسناده فيه من لم أقف عليه ، والحديث صحيح كما سبأني .

تخريج:

أخرجه الحاكم في المسند ۱۴/۲ رقم ۷۶۲/۴ من طريق عدنان عن الفضل بن موسی به .

وأيضاً في تفسیره ۸۷۰۳/۸ من طريق أبي داود عن أبي العباس به .

وذكره الديلمي في الفرض ۳/۲۲۴ رقم ۵۵۵۵ عن أبي هريرة ، وذكره السيوطي في القدر ۲۳۹۷/۵ و رأى نسبيته لابن مردوخ . قال الحاكم : " إسناده صحيح وواقيه الذهبی ".

وقال الألباني في السلوک النسیمی ( ح۷۲۷۲/۴ ) : " جهاد موفق عبیر والد أبي العباس

وأيضاً كثير بن عبد الله يوثقه غير ابن حبان لكنه روى عنه جميع من التقاط وصحته له

الحاكم حديثاً ... وواقيه الذهبی أيضاً فهو حسن الحديث إن شاء الله ولهه لذلك قال

المناوي في النسیمی : إسناده حسن" ورمز له السیوطي بالصحته كما فی فیض القدیر ۵۵۱/۵.
131] أخبرنا ابن فنجرة قال حدثنا أبو بكر بن مالك القطعي قال:

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيح قال رسول الله ﷺ:

"يأتي بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبيه. قال فتعرض عليه، ويعجب عنه كبارها، فقوله: عملت يوم كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفوق من الكبار، فيقول: أعطوه مكان كل سنة عملهما حسنة، فقال فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها ">Fالله ﷺ رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواحيه "(1).

(1) رجال الإسناد:
1 - الحسين بن محمد بن فنجرة تقدم.
2 - أحمد بن حفص بن حمдан أبو بكر القطعي تقدم.
3 - عبد الله بن أحمد بن حنبل تقدم.
4 - الإمام أحمد بن حنبل تقدم.
5 - وكيح بن الجراح تقدم.
6 - سليمان بن مهار بن الأعشم تقدم.
7 - المعور بن سويد الأصري أبو أمية الوفي ثقة عاش 120 سنة.
8 - الحجاج يحيى بن عبد الله الفراهيدي تقدم.

الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.

تقرير:
أخبره الإمام أحمد في مسنده 5/175 بعث تلميذه 
وأخبره مسلم في صحيحه (كتاب الإمام حج 190)، والمرتجى في سنده (صفحة جهند 4596) من طريق عثمان بن الحر في بعض طريقه: "إني لاعرف آخر أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل النار خروجاً من النار يؤتي برجل فقيل ... فذكره."
[132] أخبرنا ابن فنجره قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي سمرة البغوي (1) قال حدثنا محمد بن أحمد الطالقاني قال حدثنا محمد بن هارون [أبو نشيط] (2) قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثي عبد الرحمان بن جبير عن أبي الطويل شتيب الممدوح أنه أتي النبي ﷺ فقال:
"يا رسول الله أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها، ولم يترك منها شيئًا، وهو في ذلك لم يترك حاجًا ولا دائحة (3)، إلا اقطعها بعينه فهل لذلك من توبة؟"، قال: هل أسلمت؟
قال: أنا أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسوله.
قال: نعم تفعل الخيرات وتترك الشرات يجعلهن الله تعالى خيرات كمالهن.
قال: وغدراتي وفرحاتي؟
قال: نعم، قال الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى "(4).

(1) في (م) ، (ح) : بغداد.

(2) في الأصل : قال حدثنا أبو شتيج وهو خطاً والتصنيف من (م) ، (ح).

(3) قال الخطابي : "الحاجة القاصدون البيت، والداخ : الراعيون، والمشهور بالخفيف.
اوراد بالحاجة الحاجة الصغرى، وبالداخ الحاجة الكبيرة، وقيل غير ذلك ".
انظر : غريب الحديث لأبي عبيدة ٢٤٧/٤ ، والخطابي ٢٥٥/١ ، والنهجية لابن الأثير ١٠٢.

(4) رجال الإسناد :
1 - الحسين بن محمد بن فنجره تقدم.
2 - عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن أبي سمرة أبو محمد البغواري الأصل.
قال البرقاني عنه : ثقة أمين له معرفة وحفظ وقال ابن الفرات عنه ثقة مات سنة ٣٦٧.
وانظر : تاريخ بغداد ٨٥٨/١٠.
3 - محمد بن أحمد الطالقاني، لم أقف عليه.
4 - محمد بن هارون أبو نشيط المتري، صاحب قانون صدوقي.
الجرح والتعديل 17/8، تهذيب الكمال 160/5، التقريب 640.
5 - عبد القادوس بن الحاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي، ثقة مات سنة 122.
الجرح والتعديل 18/6، تهذيب الكمال 373/6، التقريب 541.
6 - صفيان بن معرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي، ثقة مات سنة 55.
الجرح والتعديل 13/4، تهذيب الكمال 1954، التقريب 201/13.
7 - عبدالله بن جبير بن نفير الحضرمي الحمصي، ثقة مات سنة 118.
الجرح والتعديل 5/12، تهذيب الكمال 3851، التقريب 17/6.
8 - الصحابي الجليل شطأب الممدوح أبو طولين الكندي، نزل الشام، وسكن بهما روى
 عنه عبد الرحمن بن حيبر، وقال البغوي كما نقله عنه ابن حجر في الإصابة أن هذه
صفات للرجل فظله الراوي اماً فقال فيه عن شطأب أبي طويل والشطب في اللغة الطويل
الممدوح.

انظر: الاستيعاب 245/2، أسد الغابة 2445/2، الإصابة 208/3.

الحكم على الإسناد:

إسناده فيه من لم أقف عليه، والحديث صحيح كما سيأتي.

تخريج:
أخره ابن أبي عاصم في الإحاديث المائي، رقم 2718، عن محمد بن هارون به
بتمامه.
وأخره ابن قانع في معجم الصحابة، 349/1، والبزار في مسنده رقم 344 (كشف
الأستار)، وابن عبد العزيز في الاستيعاب 245/2، والخطيب البغدادي في تاريخه 352/3،
جميعهم من طريق بن محمد بن هارون به.
وأخره الطبري في المعجم الكبير، رقم 7235، ومن طريقه الخطيب البغدادي.
[133] أخبرنا ابن فننيك في عقبه قال حدثنا أحمد بن علي بن الحسن
قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حامد قال حدثنا أبو نشيط قال حدثنا أبو المغيرة

في تأريخه 353/3 ، عن أحمد بن زيد الخزاعي حدثنا أبو المغيرة به .
وذكره ابن حجر في الإيضاح 3/802، ورواه البيهقي وابن السكن، وابن أبي عاصم، وابن
الزرق بالبغدادي. والطبراني من طريق عبد الرحمن بن جعفر عن أبي طول شطب المعدود
قال البهشمي في المعجم 37/1 و10/2002: "رواه الطبراني والبرز بنحوه، ورجال البرز
رجال الصحيح، غير محمد بن هارون أبي نشيط، وهو ثقة".

وقال المذاعري في الزغبي 4/802: "رواه البرز بالطبراني وإسناده جيد قوي".
وقال الحنفية البغدادي: "عن رواية للحديث: قال أبو القاسم البيهقي، روى هذا
الحديث غير محمد بن هارون عن أبي المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن بن جعفر: أن
رجال أبي النبي طول شطب المعدود وأحسب أن محمد بن هارون صحب فيه،
والصواب ما قال غيره". ثم أورد الحديث رواية الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن
لبادة الخزاعي عن أبي المغيرة كرواية أبو نشيط.

قيل: فدل هذا على أن أبا نشيط مع أنه ثقة، لم ينفرد بتسمية الراوتي شطب المعدود،
كما زعم ابن السكن وأبو القاسم البيهقي، بل شاركه أحمد بن عبد الوهاب الخزاعي.
كما عند الطبراني.

والحديث له شاهد من حديث عمرو بن عبيدة، رواه أحمد في المسند 4/385، وابن أبي
الدنك في كتاب حسن التقى بالله، رقم 145، قال البهشمي في المعجم عنه: 37/1: "رواه
أحمد والطبراني ورحله مؤثرون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبيدة فلا أدرى
أجمع منه أم لا".

وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك، رواه أبو يعلى في سنده 3/383، رقم 420،
والطبراني في المعجم الصغير 93/1: قال البهشمي في المعجم عنه: 83/10: "رواه أبو يعلى
والبرز والطبراني في الصغير والأوسط ورجاهم ثقات".
قال "سمعت ميَّز بن عبيد - وكان عارفاً بالتحو والعربية - قال: "الحجّة - التي تقطع على الحاج إذا توجهوا - والداجة - التي تقطع عليهم إذا قطعوا". (1)

ومن تاب وعمل صالحاً فإن ينور إلى الله مثاباً [71] رجوعاً حسناً. قوله عز وجل: "والذين لا يشهدون الزور".

cالضحاك: يعي الشرك وتعظيم الأنداد. (2)

1) زيادة على الأصل من ( م )، ( ح).
2) رجال الإسناد:

1 - الحسين بن محمد بن فنجوهب تقدم.
2 - محمد بن علي بن الحسين، لم أقف عليه.
3 - عبد الرحمن بن محمد بن حام بن إدريس الأرازي تقدم.
4 - محمد بن هارون أبو نشيط المزكي تقدم.
5 - عبد الملك بن الحجاج أبو المغيرة تقدم.
6 - مهشر بن عبد الحديث أبو حفص كوفي الأصل مزوك ورماه أحمد بالوضع.

انظر: تهذيب الكمال ١٩٤/١٥٠٩، التقوي١٠.

الحكم على الإسناد:

إسناده فيه من لم أقف عليه.

تخريجه:

انظر: تقرير الحديث السابق.

(3) أخرجه الثوري في تفسيره عنه ٢٢٨ رقم ٦٧٣٩، والطبري ٩٥/٠٩، واين أبي حاتم ٢٧٣٧/٨

2737/8

وذكره السيوطي في القدر ٥/١٤٨، وزاد سببه لعبد بن حميد وابن المنذر.

ونسبه إليه ابن حبيب ٢١٧/٣، والجيري ٧١٧/٢.

وقال مقاتل ٣/٤٧/٣، ونسبه الواحدي في الوسط ٣/٤٨/٣ لأكثر المفسرين.
وقال علي بن أبي طلحة: يعني شهادة الزور.
وكان عمر بن الخطاب بن الجاهلي، سيد شاهد الزور أربعين جلدة، ويسمح.
وجبه، ويتوعد به في السوق.
وقال يحيى بن السهيل: عن مجاهد: أعيان المشركون.

نسبه ابن حبيب والهربي والواحدٍ جميعهم إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(1) أي يسدد وجهه.
(2) إنظر: لسان العرب 283/16.
(3) يخرج(fl) في مصنفه 275/8، والبيهقي في الكبير 146/10 من طريقين عن عمر ثم قال: "هانا الروايتان ضعفتان ومنقطعتان".
(4) وهو معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحمل فوقي عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحجج (ح. 850).
(5) وهو مثلاً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثل (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النظام والغصب (ح. 274))، وروي أيضاً بطرق أصيح (كما قال البيهقي) عن عمر نفسه خلافه وأنه حسنه يوماً وخليل سره.
(6) وانظر: المغني 14/267.
(7) يحيى بن مان العجلة الكوفي، صدوق، عابد يخليط كثيرة، وقد تغير، مات سنة 189، روى عن سفيان الثوري عن مجاهد، قال السباني: روى من التفسير عن الثوري عيانه.
(8) انظر: الجرح والتعديل 195/9، تهذيب الكمال 53/32، التقريب 7729.
(9) نسبه إليه هكذا ابن حبيب 216/2، والهربي 776/2.
(10) وأخرج(A) في طريق عن ابن عباس كما في الدير، 148/5، وأخرج(A) ابن أبي حبان 873/8
عن الضحكات ثم قال وروى عن أبي العالية وطاعوس والربيع ابن آنس، والمنتب، بين الصحابة نحو ذلك.
وقال الليث عنه: الغناة(1) وهو قول محمد بن الحنفية (2).

(1) أخرجره الطبري 9/24 من طريق الليث عنه ونسبه إليه ابن أبي حاتم في تفسيره 2737/8.

(2) وذكره السيوطي في الدر 148/5 وزاد نسبته للقروياب وابن أبي شيبة وعبد ابن حمديد. ونسبه إليه ابن حبيب 217/2، والخزاعي 77/1، والنجاش في معاني القرآن 54.

(3) هو صاحب بن محمد الزؤمدي، منهم سابقًا. قال ابن حبان: لا يخلو كتابه حديثه، وكان مرجعًا جهيمًا داعية، يبيع الخمر، ويبيع شربه، لا يخلو كتابه حديثه، ولا الرواية عنه.

وقال السليماني: هو منكر الحديث يقول خلق القرآن. وكان ابن راهوى يبكي من تحرقه على الله. وكان الحميدي وقنت عليه مكة، انظر: الجرح والتعديل، 4/213، المجلدات 1/2، 73/9، 539/3، لسان الميزان، 2/70.

وقد روى المولف رحمه الله تفسير الصالحي (صالح بن محمد الزؤمدي) من عدة طرق، مما فيها مقدمة الكشف والبيان، حيث قال أثناء ذكره لأسانيد مصادره التي تبنى عليها كتابه: "تفسير الصالحي أخبرنا الشيخ أبو محمد عيسى بن محمد عبد الله بن حامد بن محمد الأصبهاني بقرائبتي عليه، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن شاذان البصري، قال حديثنا جبريل بن محمد. قال حديثنا صالح بن محمد الزؤمدي من أول القرآن إلى قوله تعالى "لم تر إلى الذين نهوا عن النحوى". ومنها إلى آخر القرآن، أخبرنا عبد الله بن حامد قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عاصم البلخي، قال حديثنا القاسم بن عبد الله، قال حديثنا صالح بن محمد الزؤمدي، عن محمد بن مروان، عن الكليبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنه، وأخبرنا علي بن محمد بن سعيد الخطيب كتابة، قال حديثنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسين السرخسي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. قال حديثنا أبو بكر محمد بن علي المفسر."
محمد (ع) ابن المتكدر (9) قال: "بلغني أن الله تعالى يقول بوم القيامة: "أبن الذين كانوا ينهرون أنفسهم وأحضارهم عن الله وراهب السياطين، أدخلوه رياض الملسك، ثم يقول للملائكة: أسمعوا عبادي تحميدي (وثاني) وتتوبهو وأحياهم أن لا حروف عليهم ولا هم يحزنون." (1)

[١٣٥] أخبرنا أبو بكر الجوزقي قال حديثنا عبدالله واحد بن محمد الرزغي: قال حدثنا صالح بن محمد الزرمذي وقلت: ولم يتبين في أي الطريق أراد منها، إلا أن مدارها جميعا على صالح بن محمد الرزمي وهو منهم ساقط كما سبق.

(1) هو إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الأسلمي، وقيل له إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء أيضا، أبو إسحاق المدني، متروك، مات سنة 184 وقيل 191، رواي عن محمد بن المتكدر، وعن صالح بن محمد الزرمذي.

النظر : الخرج والتعديل 145/2، تهذيب الكمال 184/2، الت قريب 243.

(1) ساقط من الأصل وزم، والثبت من (ح).

(2) هو محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهذبر، بائع البصادر، النبي المدني، ثقة فاضل، ت سنة 163.

(3) انظر: حليه الأولياء 147/3، تهذيب الكمال 193، الت قريب 267.

(4) إسناده ضعيف جدا، فيه صالح بن محمد الزرمذي ساقط، وفيه إبراهيم الأسلمي متروك.

وقد صح من طريق أخرى، فقد أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم 43 عن مالك بن أنس عن محمد بن المتكدر. وأخرجه ابن الجعد في مسنده 254/1 من طريق ابن المبارك وغيره عن مالك بن أنس عن ابن المتكدر. وأخرجه أبو نعيم في الخليلية 3/165 من طريق ابن وهب عن مالك عن محمد بن المتكدر. وأخرجه ابن الجعد أيضا من طريق مسلم بن خالد عن محمد بن المتكدر. وأخرجه ابن موسى كما عبد القسري 47/1 عن عبدالله بن أبي سلمة عن محمد بن المتكدر قال: بلغناه، فذكره. ثم قال الغرطبي: وروى ابن وهب عن مالك عن محمد بن المتكدر مثله.
الأرغباني قال: حدثنا الأحمسي قال: حدثنا عمرو العنقي قال: حدثنا مسلمة بن جعفر عن عمرو بن قيس في قوله تعالى: ﴿والذين لا يشهدون الزور﴾ قال:

١٩٧ - جمال الخناء (١)...

١ - محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر الجووزي إمام حافظ محمد تقدم.

٢ - عبد الواحد بن محمد الأرغباني، لم أقف عليه.

٣ - محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، أبو جعفر السراج، ثقة، ت سنة ٢٦٠، وقال قبلها: روى عن سفيان بن عيينة و وكيع بن الجراح وغيرهما، و عن هرذي و السلماني و ابن ماجه و ابن أبي حاتم.

٥٧٦٩ - انظر: الفقهاء ١٨٨/٣٤، تهذيب الكمال ٢٤/٤٧، التقرير ٥١٤٣.

٤ - عمرو بن محمد العنقي، أبو سعيد الكوفي، ثقة مات سنة ١٩٩.

٥٢٢/٢٢ - تهذيب الكمال ٢٢/٢٢، التقرير ٥١٤٣.

٣٤٨ - مسلمة بن جعفر الباجي الأحمسي الأعور كوفي، روى عن عمرو بن قيس، وعنًا عمرو العنقي، ذكره ابن حبان في الثقات، و سكت عنه البخاري، و ابن أبي حاتم، و يفتيذه الأردي، وقال: ذهب.

٤٨٠/٨، انظر: التأريخ الكبير ٥٣٤، الجرح والتعديل ٢٦٧، الفقهاء ١٨٠، بسان الميزان ٤/٤.

٢ - عمرو بن قيس الملاهي، أبو عبد الله، الكوفي، ثقة متقن عابد مات سنة بضع وأربعين و كان من أولياء الله.

الحملة ٥/٠٠، تهذيب الكمال ٢٢/٢٢، التقرير ٥١٣٥.

١ - الحكم على الإسناد:

١٩٧ - إسناده ضعيف فيه مسلمة بن جعفر.
وقال ابن حريج: الكذب (1).
وقال قتادة: مجلس الباطل (2).
" وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو، فهو ممتهن الباطل، لم يوح أنه حق" (3).
وإذا مروا باللغو مروا كراماً [47].
قال مقاتل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا (4).

تخريجه:
أخرجه ابن أبي حامّام 2737/8 عن محمد بن إسماعيل عن عمرو العقشري به.
وذكره السيوطي في الدر 148/5 411/9 عهده.
(1) أخرجه الطبري 2737/8 عهده.
(2) أخرجه ابن أبي حامّام 2736/8 في الدر 148/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد.
وبنسب إليه ابن حبيب 217/4، والحنبي 277/4، وأناشده الطبري 421/9.
(3) قال الطبري 421/9.
(4)
قلت: وهذه الأقوال دلالة في معنى الزور لأن الزور تمتهن الباطل بما يوهم أنه حق فكأنه حق ميل عن الحق بعد زوراً، قال الطبري: والذين لا يشهدون شيئًا من الباطل لا شروكاً ولا غنه ولا كذباً ولا غيره وكلما لزموه اسم الزور لأن الله عصمه بالصفه، إيهام أنهم لا يشهدون الزور فلا ينبغي أن يخض من ذلك شيء إلا بحجة يصح التسليه لها من خبر أو عقل.
وأما شهادة الزور فهي أول من يدخل في هذه الأية لقول السور صلى الله عليه وسلم:
" إن وأول الزور وشهدت الزور " أخرجه البخاري (كتاب الأدب ح 5976).
(1) انظر: تفسيره 47/47/4، ب.
رواية ابن أبي يحيى عن مjahid.

نظره وإذا سمعا اللغو أعرضوا عنه الآية (1).

قال السدي: وهي منسوخة بآية السيف (2).

وقال العوام بن حوشب عن مjahid: "إذا أنبأ على ذكر النكاح كانوا
عنده " (3).

وقال ابن زيد: "إذا مروا بما كان المشركون فيه من الباطل مروا منكرين له
معرضين عنه " (4).

(1) أخرجه الطبري 211/9 وأدم في تفسير مjahid 507 كلاهما من طريق ابن أبي يحيى عن
وأخرجه الطبري أيضا من طريق ابن حريج عنه.
(2) سورة القصص، آية 55.
(3) في (ح) الفتن.
(4) وهي قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه [ النثرة: 5] و
والقول أخرجه الطبري 212/9 عنه.

قلت: والنسخ في هذه الآية غير ظاهر لأن من صفات عباد الرحمن - على هذا النقل-
أنهم إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا ولا يعني ذلك عدم حبهم
فإن هذا قد يكون في حال ضعف أو في حال دعوتهم وترغيبهم في الإسلام أو غير ذلك
من الأسباب فلا وجه للنسخ هنا.

(5) في (م) أ م.
(6) أخرجه الطبري 211/9، وابن أبي حاتم 8749/8، كلاهما من طريق العوام عن
حوشن عنه.
(7) ذكره السيوطي في القدر 5/1485، وزاد نسبيه لمحمد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر.
(8) أخرجه الطبري عنه 212/9.
وقل الحسن (1) والكلابي (2) : اللغو المعاصي كلها يعني إذا رويا لمجالس الله ووالبطل مروا كراماً معرضين.

يدل عليه ما روى إبراهيم بن ميسرة (3) أن ابن مسعود ﷺ مر بلهوه مسرعاً، فقال رسول الله ﷺ: "إن أصح ابن مسعود لكرماً" (1).

وقال بعض أهل اللغة (4) "أصله من قول العرب: ناقة كريمة وبقرة كريمة وشاة كريمة إذا كانت تعرض عند الحبل تكرموا كأنها لا تبالي مما يحلب منها" (2).

قوله عزر وجل: "والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرعوا ولم يقلعوا ولم "

(1) أخرجه عبد الرؤف في تفسيره 72/2 عرفة نعمة عنه، وأخرجره الطبري 426/9 من طريق عبد الرؤف به.

(2) ذكره السيوطي في الدر 148/5.

وانظر : معاني القرآن للناحاس 54/5، تفسير السمعاني 35/4، تفسير الحسن 174.

(3) نسبه إليه الواحد في الوسيط 345/36، وكذا البيغوي في تفسيره 996.

(4) إبراهيم بن مسيرة الطالقاني نظر مكة لبث حافظ مات سنة 132.

(5) الجرح والتعديل 2/133/3، تهذيب الكمال 2/212/2، التقييب 266.

(6) أخرجه البصري في تفسيره 524 رقم (725)، والطبري وابن أبي حاتم 783/8 و783/9 جميعهم من طريق إبراهيم بن مسيرة به.

وفي سنه القطاع بين إبراهيم بن مسيرة وأبو مسعود رضي الله عنه.

وذكره السيوطي في الدر 5/148/5 وزاد عليه لابن عساكر.

(7) في (م) قال أهل اللغة.

(8) في الأصل حذره هكذا: إذا كانت تعرض إلا عند الحبل ... إلا لما يحلب منها. (بريادة) إلا في موضوعين والسواج حذفهما كما في (م) (ح).
يتقنون، عليهما صمًّا وعميانًا [۷۲] كأنهم صم وعميّ، بل يسمعون ما يذكرون به فهمه ويرون الحق فيبعونه.

قال الفراء: "ومعنى قوله: "لم يجزوا أي لم يقيموا ولم يصروا تقول العرب شتمت فلانًا فقام يبكي، ومعنى: فظل وأقبل يبكي ولا قيمه هناك ولعله يبكي قاعداً. وقدف فلان شتمي أي أقبل وجعل وصر يشتمي، وذلك جار على ألسن العرب" (۱).

فقوله عر وجل: "والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجها وذرائنا" فرأى يغير ألف أبو عمرو وأهل الكوفة (۲)، وقرأ: الواقفون ذرياتنا بالألف قرة أعين بأن نراه مؤمنين صلحين مطيعين لله (۳).

ووجد الفراء لأنها مصدر (۴)، وأصلها من البديد لأن العرب تتأذى بالحر وتسروح إلى البرد (۵).

(۱)انظر: معاني القرآن للفراء ۲۷۶/۹، والنحاة الطبري عنه ۹۴۳/۲.

(۲)هم حمرة والكمام، وأبو بك كعاصم وخلف وفقه البريدي والخسن والأعمش.

(۳)انظر: السبعة ۴۴۷، النجاحي ۱۶۴، التفسير ۳۳۵/۲، الميزاني ۲۷۲، الإدخاف ۳۳۰.

(۴)قاله الطبري: "۴۴۷ فهم أخرج خوته من طريق عربي باب طلحة عبن أبي عباس وكذا عن الحسن وابن حريج وابن زيد.

(۵)انظر: معاني القرآن للفراء ۲۷۶/۹، وإعراب القرآن للمحاسن ۱۶۹، والنحاة الطبري ۴۲۵/۹.

(۶)وقرأ في الشواذ قرائت بالجمع (مختصر ابن خالويه ۱۰)....
واجعلنا للمنقين إمامًا [٧٤] أي أئمة يُقِنِّذى بنا.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجعلنا أئمة هدایا كما قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا (1) ، ولا تجعلنا أئمة ضلالة كقوله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار (٢).
وقال قتادة: هـاء دعاة خير (٣).


(٢) تماماً: لما صبروا وكانوا يأتوننا [المحدثة: ٢٤].
(٣) تماماً يوم القيامة لا ينصرون [القصص: ٤١].
(٤) والقول أخرجه الطبري ٤٥٤/٤، وأبو حامد٨٤٢/٢٧ كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
(٥) وأخرجه الطبري أيضاً من طريق الضحاك عنه.
(٦) وذكره السيوطي في الدرس ١٤٩ وزاد نسيبته لا إن المنذر.
(٧) وقال به مقاتل في تفسيره ٣٦/٤٧، والحسن كما في تفسيره ١٧٩/٤، وأبو حنيفة في تأويل المشكك ٢٠٥، ونسبه للمفسرين.
(٨) ذكره السيوطي في الدرس ١٤٩ ونسبه لعبد بن حميد الطبري ولم أقف عليه عندن في مفهظم.
(٩) في الأصل: الحسين والتصوب من (٢٥) و (٢٥)، ومصدر ترجمته.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للتعليمي
المتقول (1).

(1) رجال الإسناد:

1 - أحمد بن أبي الفضل محمد بن يوسف أبو الحسن، الفقيه الفهادّري النيسابوري

المعدل، جمع أبا حامد بن محمد الشرقي، ومكي بن عثمان القرشي، وجمع منه أبو

عبد الله الحاكم الحافظ، قال السماعي: كان من أعيان المعتدلين، من أهل نيسابور،

وقهبنز، بلاد شتى في مرو، وفخاري، وسمرقند، وهراة، ونيسابور، وصاحب الترجمة

من هبنز نيسابور. قال الحاكم: توفي في رجب من سنة أنتين وتسعين وثالثماة، ودفن

بمقبرة الحيرة.

انظر: الأنساب للسماعي 568/4.

2 - محمد بن حمدون بن خالد أبو بكر النيسابوري حافظ لم يتقدم.

3 - أحمد بن عبد الله العاري الطبري أبو حيفر المعروف بابن فوروز، لم أقف عليه.

4 - الحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطي صدوق مات سنة

322.

الجرح والتعديل 126/7، تهذيب الكمال 1470، التقرب.

5 - يحيى بن حمزة بن واق الحضرمي أبو عبيد الرحمن الدمشقي ثقة تقدم.

6 - عبدالله بن زيد بن جابر الأزدي، أبو عبيبة الشامي الداراني ثقة مات سنة

156.

الجرح والتعديل 129/5، تهذيب الكمال 18/2، التقرب.

7 - مكحول الشامي تقدم.

الحكم على الإسناد:

فيه من لم أقف عليه.

تخرج:

أخرجه ابن أبي حاتم 744/8 من طريق الوليد بن جابر عن مكحول به.
وقال بعضهم: هذا من المقولم أي: اجعل الملتقين لنا إماماً، وأجعلنا مؤمنين
مقتدين بهم، وهو قول مجاهد (1).
ولم يقل "أئمة" لأن الإمام مصدر يقال "أم فلاناً [فلانانا]" إماماً مثل
الصبا والقيام، ومن جمعه "أئمة" فلأنه قد كثر حتى صار يعمى الصفة (2).
وقال بعضهم: أراد "أئمة" (3). كما يقول القائل "أمرنا هؤلاء" يعني
أمرأنا هؤلاء وقال الله تعالى: "فإنهم عدم لي" (4).
وقال الشاعر:

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٧٦٢، والطبري ٥٢٥ كلاهما من طريق ابن أبي يحيى.
(2) عن مجاهد قال: "اجعلنا مؤمنين بهم ومقتدين بهم".
(3) وذكره السيوطي في القدر ١٤٩/٥ وزاد نسبه لعبد بن حميد.
(4) وقال به ابن تيمية كما في تأويل مشكل القرآن ٢٠٠.
وهذان القولان لا تعارضان بينهما إذ يجمعهما ما أخرجه الطبري في رواية ثانية من طريق
ابن أبي يحيى عن مجاهد قال: "أئمة" نقدية من قبلنا، وكون أئمة لم يعدنا "فيكون معنى
الآية أجعلنا مقتديين بالملتقين لصُفِح فتكون قوته من بعدنا.
(5) زيادة على الأصل من (٦٥) (ح).
(6) قال به الطبري ونسبه لبعض خوبي أهل الكوفي. وقاله ابن فورك ٢٣١/١:أ.
(7) وانظر: الإمام للعكبري ١٦٥، والدر المسون ٥٦٦/٥، والدر المسون ٥٦٦/٥.
(8) وهو مذهب الأخفش والفاروق ونسبه الطبري لبعض أهل البصرة من أهل العربية.
(9) انظر: معاني القرآن للأخفش ٢٤٣، والفاروق ٢٧٤/٢، وتفسير الطبري ٤٥٩، والمرجع السابق.
(10) تمامها [١٠ رب العالمين] (الشعراء: ٧٧).
يا غافلاني لا تردن ملامين إن العواذل ليس لبني آدمين (1)
أي أمناً.
أولئك يجدون يداً بيداً في الجنة (2).
بما صروا على أمر ربهم [ (3) وطاعة نبيهم.
وقال البارق: على التقرر (4).
ويلقون فيها نجاة وسلاماً قرأ أهل الكوفة بفتح الباء وسكون اللام.
وتخفيض القاف (6).
واختاره القراء قال: "لأن العرب تقول فلا يلفق (3) بالسلام وبالخير بالباء,

(1) في (ح): بأمير.
والبيت في معاني القرآن للأخفش 643/2، وللفراء 274/2، وتفسير الطبري 425/9،
والخصائص 174/3 جميعهم بلا نسبة. وفي بعضها: لا تردن، وبعضها لسنن،
وبعضها بأمير.
والعواذل جمع عاذلة وهي المرأة كثيرة اللوم. لسان العرب 11 437/11.
(2) قاله الطبري 426/9.
(3) في الأصل دينهم والمنبت من (م) (ح) ووافق لما اخرججمه ابن أبي حاتم 8244/8.
عن سعيد بن جبير قال: "بما صروا على أمر ربهم.
(1) أخرجه ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الجلية 3/12 كلاهما من طريق أبي حمزة النحائي عن
أبي جعفر محمد بن علي البارق به وزاد أبو نعيم "ومصائب الدنيا".
(4) أي: "بلقون" وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف و أبو بكر عن عاصم وافقهم الأعمش.
�اظر: السبعة 463، التفسير 165، النشر 323/2، الميسر 277، الإيضاح 320.
(5) هكذا في النسخ "يلفق"، وفي معاني القرآن للقراء الطبري - كما يأتي - يلفق.
وقال ما يقولون يلقى السلام "(1)
وقرأ الآخرون يلقون بالتشديد، واعتبر أبو عبيد لقوله «ولقاهم نضرة وسورة» (2)
خلالهما حسن مستقراً ومقاماً (٧٦)
قوله عز وجل قل ما يعنوا بكم ربي أي ما يصنع ومايفعل عن مجاهد(3)
وأبان زيد (4)
وقال أبو عبيد قال ما عبأته به شيئاً أي لم أعده (5) فوجوده وعده سوءا
يجازه: "أي مقدار لكم" (6)

(1) انظر: معاني القرآن ؛ وقائع الطبري أيضاً ١٧٦/٩، ٢٦٥/٢، وقائمة الإنسان، آية ١١.
(2) وانظر: حجة ابن حكيمه ١٦٧، وابن زجينة ٥١٥، والفارسي ٥٤/٥، ومعاني القراءات ٣٥٤/٢، ٢٤/٢، وهذة البداية ٩٣/٢، وشرايط القراءات ٢١٨/٢.
(3) أخرجه الطبري ٣٦/٩، وألم في تفسير مجاهد ٥٠٨، وابن أبي حاتم ٢٧٤٥/٨.
(4) جمعهم من طريق ابن أبي نعيم عنه.
(5) وذكره السيوطي في الدر ١٥/٥ وزاد نسبته للغزالي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المذر.
(6) انظر: مجاز القرآن ٨٧/٢.
(7) أخرجه الطبري عنه.
وأصل هذه الكلمة تهيئة الشيء يقال: عبادات الشيء / عبادات الجيش وعبادات الطيب، عبباً وعبباً، إذا هويته وعملته. (1)

قال الشاعر:

كان بنحره وتنكيبه   عبيراً بات تعوّه عروس

(2)

ولولا دعاوكم إياه (3)، وقيل لولا عبدكم (4)، وقيل لولا يعانكم (5).

وختلف العلماء في معنى الآية:

قلما يعملوا بخلافكم ربي لولا دعاوكم عبادتم

وطالعلكم إياه يعني: أنه خلقكم لعبادته نظرها قوله عز وجل:

ما خلقته الجن والانسان إلا لعباده (6).

(1) انظر: تفسير الطبري وتفسير ابن فورك ولغة عرب وعجم مقاييس اللغة 26/15، والفرادات 544.

(2) البيت لأبي زيد الطائي في ديوانه (49) يصف أسدًا.

(3) والعرسو يقال للرجل والمرأة والشاهد فيه قوله: "تعوّه" حيث جاءت تعني التهيئة والإعداد.

(4) انظر: لسان العرب 731.

(5) ولا نسبة في تفسير الطبري ومعجم مقاييس اللغة.

(6) وآخره الطبري عن مجاهد قال: "لولا دعاوكم إياه لابد منه وزيبه".

(1) وهو قول مقاتل كما في تفسيره 3/47/4/ب.

(2) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه آخره البخاري في صحيحه عنه تعلقًا كما في نسخه النسفي وحده (فتح الباري 8/90)، ووصله الطبري 9/27، وأسند أبي حامد مولى الله 8/274 كيفما من طريق علي بن أبي طالحة عنه.

(3) سورة الذاريات، آية 56.
وهذا ممعنى قول ابن عباس ومجاهد (1). قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الوالي: "أخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم، إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة حسب إليهم الإيمان كما حسب (2) إلى المؤمنين". وقال الآخران: ما يعبدو (3) بعدما كرم ربي لولا دعاكم إياه في الشفائد (4). ببيانه "إذا ركبوا في الفلك دعا الله مخلصين له الدين" (5). ونحوها من الآيات.

(1) أخرجه الطبري والنبي عن أبي حاتم 274/5من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: "لولا دعاكم" ودعاؤه إياكم لنعبدوه وتطيعوه.

(2) ولبسه إليه ابن مورك 23/2، وابن حبيب 217/2، والحيري 277/2، والنحاس في معاني القرآن 23/5، وقال: "وهو أحسن ما في الآية".

(3) قال الشافعي في تفسيره 337/6: "والله أن يقول هو وحده الذي لا إشكال فيه فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة عليه وله أشهر الأقوال وأكثرها قائلًا.

(4) في (ج): حبيب.

(5) أخرجه الطبري 277/9، وابن أبي حاتم، والنحاس في معاني القرآن 5/85 جميعهم من طريق علي بن أبي طالحة عنه.

(6) ذكره البالغ 217/2، والحيري 277/2.

(7) قال الشافعي في تفسيره 337/6: "وأي هذا قول وإن دلت عليه آيات كثيرة فلا يظهر كونه هو مكنى آية القرآن هذه".

(8) تمامها "فليما نجاهم إلى الجنة إذا هم بشركون" [العنكبوت: 65].
قال بعضهم: ما يعبو مفعولهم كرب لولا دعواكم معه آفة وشركاء بانه. قوله تعالى: "ما يفعل الله يدعبكم إن شكرتم وآمنتم" (1).

وهذا معنى قول الضحاك (2).

[137] أخبرنا ابن فنحوه قال حدثنا أبو علي بن حبش المقرئ، قال:

حدثنا أبو القاسم بن الفضل قال حدثنا أبو حامد قال حدثنا [أبو الظاهر بن السرّح] قال حدثنا موسى بن ربيعة الجمحي قال سمعت الوليد بن (3) الوليد يقول: "بلى إن تفسير هذه الآية قل ما يعبو بكم كرب لولا دعواكم فيقول ما خلفكم، وإن خلقكم حاجة إلا أن تسألوني" (4) فأغرف لكم، وتسألوني فأعطيكم" (5).


(3) في الصلح بن الظاهر بن السراج وفي (ج) بن السراج والنصب من (م) ومصدر ترجمته.

(4) في (م) : ابن أبي الوليد وهو الصواب قال المزري في ترجمته وقال بعضهم الوليد ابن الوليد وهو وهم.

(5) في (ج) : تستغرقون.

(6) رجال الإسناد:

1. الحسين بن محمد بن فنحوه تقدم.
2. الحسين محمد بن حبش تقدم.
فقد كذبتهم يا أهل مكة.

138 وأخبرنا شعيب بن محمد قال أخبرنا مكية بن عيбан قال حدثنا
أحمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شببة عن عبدالحميد بن

3 - العباس بن الفضل بن شاذان أبو القاسم الرازي المقرئ إمام محقق مجدد آخر من
روى عنه الحسين بن حبش الديموري تقدم.

4 - محمد بن إبراهيم بن المتنز الحفصي، أبو حاتم الرازي، أحد الخلفاء، مات سنة 277.

الجرح والتعديل 349/1، تهديب الكمال 281/24، التقرب 5755.

5 - أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، عهملات أبو الطاهر المصري
ثقة مات سنة 550.

الجرح والتعديل 85، تهديب الكمال 416/1، التقرب 85.

6 - موسى بن ربيعة بن موسى بن سويد الجمحي المصري، روى عن ابن الهذاء،
وعنه يحيى بن بكير، وأبو الطاهر بن السرح، وأبي أبي حميم، ذكره ابن أبي حامم وقال:
ستهله أبو زرعة، فقال: كان يكون مصري وهو ثقة ليس به بأسن.

الجرح والتعديل 8/142.

7 - قول عبد الملك بن عثمان ومنه عمرو بن منير، مولى عمرو بن ابن عمر المدنى أبو
عموان لين الحديث.

الجرح والتعديل 19/9، تهديب الكمال 107/21، التقرب 514.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف فيه الولد بن أبي الولد، لين الحديث، ولم يتتابع.

نierz:

أخرجه ابن أبي حامم 8/745، قال حدثنا علي بن الحسين بن أبي الطاهر به.

وأخرجه أبو الشيخ في الوعظة 296/3، رقم 183 من طريق ابن أبي حامم.

وذكره السيوطي في الدر 151/5.
وأصل قال: سمعت مسلم بن عمار قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها "فَقَدْ كَذَّبَ الْكَاذِبُونَ" (١).

(١) رجال الإسناد:

١ - شعب بن محمد بن شعب بن محمد بن إبراهيم بن نجاشي، أبو صالح البيهقي، وكان أبوه أبو الحسن في عصر شعاعة بن بسیابور، سُمِّع من أبي نعيم عبدالله بن عدي، ومحمد بن حمدان، وابن الشرقي، ومكي بن عبان، وروى الكثير بن بسیابور، روى عنه الحاكم، وأبو عثمان بن سعيد البهيري، ولد سنة ١٠٣ وتوفي في سنة ٣٩٦.

الأسنب للسمعاني ٢/٣٨٢، تاريخ الإسلام للذهبي ص ٣٣٢، طبقات السبكي ٣/٢٠٣.

٢ - مكي بن عبان، تقدم.

٣ - أحمد بن الأزهر بن منيع أبو الأزهر العبدي بن سبتي بن صدوق، كان يحفظ ثم كتب فصار كتابه أثبت من حفظه، مات سنة ١٢٧٣.

الجرح والتعديل ٢/٤١، تهذيب الكمال ٢٥٥/١، التقرير ٥.

٤ - روح بن عبادة بن علاء بن حسان القينسي، أبو محمد البصري ثقة فاضل له.

تصانيف مات سنة ٢٣٤ أو سبع وثلاثين.

الجرح والتعديل ٣/٤٩٨، تهذيب الكمال ٣٢٨/٩، التقرير ١٩٧٣.

٥ - شعبة بن الحجاج، ثقة حافظ متقن تقدم.

٦ - عبد الحميد بن واصلي الباهلي، أبو واصلي من أهل البصرة، روى عنه شعبة. ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر حرجا ولا تعيدلا وذكره ابن حيان في الثقات.

التاريخ الكبير ١/٢٢٥، الجرح والتعديل ١٦/٨، الثقات ١٣٦/٥.

٧ - مسلم بن عمار الحكمي روى عن ابن عباس وعنه عبد الحميد، بن واصلي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حرجا ولا تعيدلا وذكره ابن حيان في الثقات.

التاريخ الكبير ٢/١٩٠، الجرح والتعديل ٣٩٤/٥.
فسوف يكون لزاماً [77] قال (1) : [139] به عن شعبة عن أدهم بعين السدوسي عن سلمان [ أبي ] (2)

8- الصحيح النجلي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقدم :

الحكم على الإسناد :

إسناده ضعيف فيه عبد الحميد ومسلم لم أقف على من وثقهما سوى ابن حيان .

 نحوه :

أخرجه البصري في تفسيره 288 رقم ( 71 ) ، والطبري 927/9.
كلاهما من طريق محمد بن جعفر ( غندر ) عن شعبة به ، ووقع عبد الطبري ( عبدالمجيد )
بدلًا من عبدالمجيد ولهه تصحيف .
وفي إسناده مسلم بن عمرو وعبدالحميد بن واصلا لم أقف على من وثقهما غير ابن حيان .
وقال النجاشي في إعراب القرآن 170/3 إسناده صحيح عن ابن عباس .
وذكره السيوطي في المدر 151/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المذر وابن الأنصاري في
الصحاح .

والقراءة شاذة مختلفة ل ромس المصحف والكتاتب ، وذكرها ابن حانون في مختصره 107 ،
ابن حكيم في المسم 126/2 وأبو حيان في البحر المحيط 188/6 " وقال هو محمول
على أنه تفسير القرآن " .

وذكره النجاشي في إعراب 3/170 وقال : " وهذة القراءة مختلفة للمصحف ، وبدعي
أن تحلل على التفسير ، لأن معنى فقد كتبتم أنك تخاطب الكفار ، وهذه القراءة مع
مواحقها للسواج أولي بسياق الكلام لأن الله عز وجل قال : فلا يعوب بكم ربي لولا
دعاكم في هذه خاطئة وكذا فقد كتبتم فسوف يكون لزاماً أن هذا أولى من " فقد
كذب الكافرون .... ".

(1) قال : ليست في ( م ) ، ( ح ) .

(2) في النسخ " بن " وهو خطأ والتصويب من مصادر ترجمه وترجموه .
عبد الله أنه كان خلف (ابن ] الزبير فقاً تبارك الذي نزل القرآن على عبد الله فلما أتى على هذه الآية قرأها "فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاماً " (1).

(1) زيادة على الأصل من (م) ومصادر التحريج وهو عبد الله بن الزبير تقدم.
(2) رجال الإسناد:

1 - انظر الحديث السابق.
2 - أديهم السموع، أبو بشر مولى شقيق بن ثور، روى عن سلمان أبي عبد الله وعنه شعبة قال الإمام أحمد عنه ثقة وذكره ابن حبان في النقوش.
التاريخ الكبير 6/5، الجرح والتعديل 348/2, النقوش 88/6.
3 - سلمان أبو عبد الله مولى ابن الزبير روى عنه أديهم منقطع وذكره ابن حبان في النقوش.
التاريخ الكبير 4/37، النقوش 333/4.

الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف للانقطاع.

الترجمة:

أخرجه البصري في تفسيره 286 رقم (517) والطبري 279/9 كلاهما من طريق محمد ابن جعفر (غندور) عن شعبة به.
وأخرجه ابن أبي حاتم 8/4746 من طريق ابن قتيبة عن شعبة به وصحفت "شعبة عن " إلى "سعيد بن ".
وفي سدى النقطة كما بين ذلك البخاري في تاريخه 4/138.
وذكره المبسوطي في الدار 151/5 وزاد نسبه لعبد بن حميد وابن المنذر.
وانظر التعليق على القراءة في الأثر السابق.
ومعنى الآية: فسوف يكون تكذيبكم لزاماً. قال ابن عباس رضي الله عنهما: موتاً.(1) وقال ابن زيد: قتالاً.(2) وقال أبو عبيدة: هلاكاً.(3) وأنشد:
فإنما ينجزوا من حتف أرض فقد لقيا حتفهما لزاماً.(4)
وقال بعض أهل المعاني: فسوف يكون جراء يلمع كل عامل ما عمل من خير أو شر.(5)
وقال ابن جرير: "يعبى عذاباً دائماً لازماً وهلاكاً مغيناً يبحث بعضاكم.

(1) في (ح): تكذيبهم.
(2) آخرجه الطبري في 428/9 و النجاش في معاني القرآن 5/58 كلاهما من طريق علي بن أبي طالحة عنه.
(3) ذكره السبئي في القدر 5/15 وزاد نسبته ابن النذر وابن أبي حاتم.
(4) آخرجه ابن أبي حام 274/8 عين محمد بن كعب.
(5) آخرجه الطبري عنه 248/9.
(6) وهو أحد الوجهين اللذين ذكرهما انظر مجاز القرآن 2/82.
(7) البيت لصخر الغي الهذلي من قصة يهودي بها ابنه له يسمى "تليداً".
(8) انظر: مجاز القرآن 2/82، ولسان العرب 541/12، ديوان الهذليين 4/6، معاني القرآن للجامع 288/4، والطبري 86/13، وفي بعضها حتف يوم.
(9) المعنى: إن ينجحوا يعني حمارين وحشيين من الموت مرة فإنهم ل ينجحوا من الموت المرة الأخرى فلا يفت دم أن يأتيهما الموت.
(10) الشاهد: قوله لزاماً.
(11) وهو قول أبي عبيدة كما في مجاز القرآن ونسبه الطبري لبعض أهل العلم بكلام العرب.
ببعض (١) يقول أبي ذويث (١) :
فأخذه إثارة لزام
كما يُتْهَجَّرُ الحوضُ اللَّقيف (٢) يعي باللازم الكبير [الذي (١)] يتبع بعضاً. وباللقيف : المساكن الجحارة المتهدئة (٣).

وأختلفوا في اللازم هنا :

فقال قوم : هو يوم بدر قبل منهم سبعون، وأسر سبعون، وهو قول عبد الله ابن مسعود (١) وأبي بني كعب (٤) وأبي مالك (٥) ومجاهد (٦)

______________________________

(١) في (٥): بعضاً.
(٢) هو قويند بن خالد أبو ذويث الهذلي.
(٣) انظر : ديوان الهذلي ٢/١٠٢، ومدار القرآن لأبي عبيدة ٨٢/٢، ورسال العرب ٥٤١/١٢.
(٤) زيادة على الأصل من (٥)، اختصار (٦).
(٥) انظر : تفسير الطبري ٤٢٧/٩.
(٦) آخرجه الطبري ٤٨٨/٩ عنده.

وذكره السبطي في الدار ١٠١/٥ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويخه. ونسبه إليه ابن أبي حاتم ٣٧٤/٨، والنحاس في معاني القرآن ٧٥/٦، والسمعاني ٣٧/٤.

(٧) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢٢/٣، والطبري ٩/٢٨ من طريق قنادة عنه. وذكره السبطي في الدار ١٥١/٥ وزاد نسبته لعبد بن حميد. ونسبه إليه ابن أبي حاتم ٢٧٤/٧.

(٨) غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي مشهور بكتبه ثقة. الجرح والتعديل ٧/٥، وءديب المقال ٣٦٢/٤، والقول آخرجه عنه ابن أبي حاتم ٢٧٤/٧ من طريق السيد عنه. وذكره السبطي في الدار ١٥١/٥ وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٩) آخرجه الطبري ٤٨٨/٩، وآدم في تفسير محجوب (٨٠٥) كلاهما من طريق ابن أبي تحيب.
ومقاتل (١) 

روى الأعمش عن مسلم (١) عن مسروق قال: قال عبد الله (٣) حمس قد 
مضين: الدخان (١) والزام والبطشة (١) والقرم (١) والروم (٥) (٦) .

(١) انظر: تفسيره ٤٧/٧٣/٢٣/٣ ب .
(٢) مسلم بن صحيح أبو الضحى تقدم .
(٣) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدم .
(٤) قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم [ الدخان : ١٠ ١ ١ ] وهذا قد وقع فإن الرسول عليه السلام قد دعا على كفار قريش فأخذتهم سنة استأصلت كل شيء حتى أكملوا الجلود والمنبتة وينظر أحدهم إلى السماء في كهيئة الدخان من الجو .
(٦) والبطشة يوم بدر .

(١) قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر [ القمر : ١ ] فقد انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا
(٢) قال تعالى: الم غ startPosition الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين [ الروم : ١ ] .
(٣) أخرجه البيهقي في صحيحه ( كتاب التفسير ج ٨٢٧ و ٤٨٥ و ٤٨٦ ) ومسلم في صحيحه ( كتاب صفة القيادة ح ٢٧٩٨ ) كلاهما من طريق الأعمش بهبلغه .
وقال آخرون: هو عذاب الآخرة (١).

(١) وهو قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم ٢٧٤٦/٨ عنه.

و هذا القول لا ينافي القول الأول - يوم بدر - لأنما وقع فهم يوم بدر من قتل هـ هو بداية ما سبب بهم من الاعتداء الدائم في الزرخ والآخرة. أضواء البيان ٣٦٢/٦. وقال ابن كثير في تفسيره ٣٤٣/٣: "ولا منافاة بين القولين".
سورة الشعراء

مكية إلا قوله »والشعراء يبهم الغاون« إلى آخر السورة [فإنها] مدنية [1] وهي مائتان وسبع وعشرون آية (2) وآلف ومائتان وسبع وتسعم

(1) زيادة على الأصل من (م) ، (ح) ،

(2) والسورة مكية عند الجمهور فقد أخرج ابن الضريس في فئضائل القرآن (34) ، والبيهقي في المباني (44) ، وإن مردوخه كما في القدر 156 و5/15 جميعهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نزلت سورة طسم الشعراء مكية.

وأخرج ابن مردوخه عن عقبة بن الزبير نجومه. واستعين منها آيات فقد أخرج النجاح في ناسره 571/2 رقم (737) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نزلت سورة الشعراء مكية سوي سبعة آيات من آخرها نزلت بالمدينة (1) والشعراء يبهم الغاون...") قال ابن عطية (المحترر الوجيز 4/22) "هذه السورة مكية كلها فيما قال الجمهور الناس" وقال مقاتيل: "فيها مدني الآية التي ذكر فيها الشعراء وقوله تعالى: (3) أو لم يكن لهم آية أن يعلموه علماء بي إسرائيل". وقال أبو عمرو الداني (البيان 196) "مكية إلا أربع آيات ونحن قوله: (3) والشعراء يبهم الغاون إلى آخر السورة نزلت بالمدينة. هذا قول ابن عباس وعطاء".

وانتقد: بصائر ذوي التمييز 4/244/1 ، فتح القدير 46/2 و الإفتات 42/1.

(3) هكذا في عدة مدنية الأول والكوسي والشمالي، أما المدنية الأخير والركزي والبصرى وعطاء فهي متنان وسبع وعشرون آية اختلافها أربع آيات: (3) طسم و (3) فلسوف تعلمون (3) أو لم نكن تعلمون (3) فبلغهم الشياطين قال الناظم: أولى علمون كفر أطلل عليه ثم بعدون بصر خذلوه (3) الشياطين أصداد كلامهم لا المدنية الأخير مع مكيهم

انظر: البيان لأبي عمرو 196 ، مرشد الخالدين 123 ، القرائن الحسان 10 ، غيث النفع 99 ، فنون الألفان 296 ، بصائر ذوي التمييز 444/1.
كلمة وخمسة آلاف وثمانون وأربعون حرفًا (1).

[40] أخبرنا أبو الحسن الخبازى المقرى قال حدثنا أبو الشيخ الأصفهانى قال حدثنا أبو العباس الطهرانى قال حدثنا يحيى بن يعلى بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن أبي أوس قال حدثنا أبي بن أبي بكر بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "أعطيت السورة التي ذكر فيها البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين (2) من ألواح موسى، وأعطيت فوائد القرآن وجوامع السورة التي ذكر فيها البقرة من تحت العرش، وأعطيت [المقصّل] (3) نافلة " (4).]

(1) في (م) ، (ح) : عدد الحروف ثم الكلمات ثم الآيات.
(2) هي سورة الشعراء والقصص والمل.
(3) زيادة على الأصل من (م) ، (ح).
(4) رجال الإسناد:

1 - علي بن محمد بن الحسن أبو الحسن الخبازى مقرى، ثقة مؤلف محقق، تقدم.
2 - عبد الله بن محمد بن حفيف بن حبان أبو الشيخ، ثقة، تقدم.
3 - عبد الرحمن بن محمد بن حماد أبو العباس الطهرانى، من طهران الزري لا من طهران أصبهان، روى عن أبي وهيج بن الفضل وغيرهما وحدث عنه ابن حبان.
   ينظر : النافقات 139/9 ، تهذيب الكمال 69/25.
4 - يحيى بن يعلى بن منصور ، لم أقف عليه.
5 - إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أوس صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه.
   تقدم.
6 - عبد الله بن عبد الله بن أبي أوس، صدوق بهم، تقدم.
7 - أبو بكر الحذل، قبل اسم سلمى بضم المهملة ابن عبد الله وقيل روح، أخبرى.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للطهسي

سورة النصراء

بيحبي قال حدثنا خارجة عن عبد الله عن إسحاق بن أبي رافع عن الرقاشي

و عن (1) الحسن عن أنس ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إن الله تعالى أعتاني السبع (2) مكان النور، وأعتاني الطواسم (3) مكان الزبور، وفضلني بالحواميم (4) والفصل (5) ما قرأهن ني قبلي " (1).

(1) في (ح) : عن الحسن.

(2) أي السبع الطوام وهي البقرة والبقرة والبقرة والناس والمساندة والأنعام والأعشار وبونس.

(3) انظر : تفسير الطبري 170/20. تفسير ابن كثير 37/1.

(4) في (ح) : الطواميم وهي ثلاث سور : الشعراء، والنحل، والقصص.

(5) وهي السور التي تبدأ ب" حم" وهي سبع سور : غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والخانية والأحقاف.

(6) سمى الفصل بالفصل بين سورة بسم الله الرحمن الرحيم. وآخره الناس بالتفاق، وفي أوله أتى عشر قولًا، أصحها أن أوله الحجرات.

انظر : البرهان 244/1، الإتفاق 65/1، فتح الباري 249/2.

(7) رجال الإسناد :

1 - محمد بن القاسم بن أحمد الماردويدي النيسابوري تقدم.
2 - إبراهيم بن منصور أبو إسحاق الخيزراني، لم أقف عليه.
3 - محمد بن أحمد بن ختّب محدث فهم لا يأس به. تقدم.
4 - يعقوب بن يوسف لم أقف عليه.
5 - بحبي بن بكر أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام تقدم.
6 - خارجة بن منصب بن خارجة أبو الحجاج المرجيسي مسروق وكان يدخل عن الكذابين ويدع أبناء معين كذبه. تقدم.
7 - عبد الله لم أقف عليه.
المقري قال: أخبرنا محمد بن جعفر الشروطي قال حدثنا إبراهيم بن / شريك الكوفي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النابوسي قال حدثنا سلام بن سليم المذابي.

---

8 - إسماعيل بن أبي رافع لم آقب عليه.
9 - يزيد بن إبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاضي، زاهد ضعيف مات قبل 120.
10 - الحسن البصري تقدم.
11 - الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جداً، فيه خارجة بن مصعب متزوك وزيد الرقاشي ضعيف.

تحريجه:

أخرجه محمد بن نصر المرؤوي في كتاب الصلاة (كما في فيض الغدير للمتاناوي 212/2، ولم آقب عليه في كتاب تطهيره قدر الصلاة، المطبوع للمرؤوي) عن أنس بن حقو، وزاد في "أعطاني الرأي إلى الطوسيين مكان الإنجيل" قال المتاناوي: إسناده ضعيف لكن مايشهد له وضعه الأثابي في ضعيف الجامع الصغير رقم 1556 وأحواله على الضعيفة رقم 3051.

ذكر القرطبي في تفسيره 13/87 عن البراء بن عازب عن النبي محمد.

وأخرج أحمد في مسنده 4/17، وأبو حنيفة في الكبير والظف له 22/27 رقم 187 عن وئيلة بن الأسق، قال رسول الله " أعطيت السبع الطول مكان الشواطى، وأعطيت المذابي مكان الأنجل، وأعطيت المسلمين مكان الزيبور، وفضلت بالفصل". وفي إسناده "سعد بن بشير من ضعيف".

(1) في (م)، (ح) وأخبرني.
قال حدثنا هارون بن كثير عن [ زيد بن أسلم عن ] (1) أبيه عن أبيه: "안قىيرةااالله إن من قرأ سورة الشعراء
الباهلي عن أبيه ابن كعب قال: قال لي رسول الله ﷺ: "كان له من الأجر عشر حسنات بعدد مسن صدق بنوح وكذب به، وهود
وشيع وصالح وإبراهيم وبعدد من كذب بعيسي وصدق محمد ﷺ." (1)

(1) زيادة على الأصل من (م)، (ج).

(1) رواج الإسناد:

(1) - كامل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن عبد الرحمن أبو جعفر الهمائي
المستملي البصري مهشود حافظ، عارف بالتحو، حسن الخط، بارع في الرواية
حسن القراءة، وكان كثير الشيوخ كثير السماع، ثقة صحيح الرواية.
الم-lnب للصريفيين 426، تاريخ الإسلام المذهبي وفوات 400-428، بغية
الوعة 2/266.

2 - سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الحبري، المعدل الزعفراني، أبو عثمان
المقري ، أحد شيوخ النهضي، روي عنه عدد من الكتب.

3 - محمد بن حب بن علاء أبو جعفر الوراق الشرعوي، يعرف بالطوايعي، قال
الخطيب: كان شيخا مستورا من أهل القرآن، ضابطا خروف قرآت كانت تقرأ عليه.
حدث عنه أحمد بن يوسف بن خلاد، وخلد بن جعفر وغيرهما، كنت عنه وكان
صدوقا، مات في ذي القعدة سنة 421.

تاريخ بغداد 159/2.

4 - إبراهيم بن شريك أبو إسحاق الدمشقي الكوفي نسجنة نسجنة.

5 - أحمد بن عبده الله بن يونس الربوعي نسجنة نسجنة.

6 - سلام بن سليم الدمشقي نسجنة نسجنة.

7 - هارون بن كثير نسجنة نسجنة.
الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جداً، فيه سلام بن سليم متروك.

توضيح:
أندرج الواحد في الوسيط 3/35 من طريق إبراهيم بن شريك به، وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل سورة القرآن سورة سورة وقد تقديم توضيح الكلام عنه في أول سورة المؤمنون.
قوله عز وجل [طسم] (١) اختلاف القراء في طسم (١) وفي أحيثها (١) 
فكسر الطاء فيهن على الإمامية حمزة والكشتي وخلاف وعاصم في بعض الروايات (١) وقرأ أهل المدينة بين الكسر والفتح، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حام، وقرأ غيرهم بالفتح (١) على التفسير (٢) وأظهر (١) التوابل في السنين هذا 
وفي سورة الفصوص (٢) : أبو جعفر ومحمد للثبيبين والتمكين (٢) .

(١) في (١) : فيها .
(٢) يعني قوله تعالى : [طسم] في أول النمل و [طسم] في أول الفصوص .
(٣) وهي رواية حمذ وحمذ عن أبي بكر عن عاصم .

انظر : السبعة ٤٧٠ ، التيسير ١٦٥ ، المبسوط ٢٧٤ ، الإثنياعقوب ٣٢١ ٣٢١ ٣٢٢ .
(١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وعوف بن شهاب بن كثير أشد فتحًا 
وتنقيماً وكذلك عاصم ثم عقوب، والأخرون لا يفتحون فتحًا شديدًا فيه إفراغ .

انظر : المراجع السابقة .
(٤) انظر : الخجالة لابن خالويه ٢٦٧ ، وابن زجلة ٥١٦ ، والفارسي ٥/٥، وشرح الهدية ٣٥١/٢ ، ومعاني القراءات ٢٣٣/٢ ، والكشف ٢/٤٤٨، و 이야기 القراءات ٢/٣٣، والكشف ٢/١٥٠/٢ .
(٥) في (٥) : وإظهار .
(٦) يعني قوله تعالى [طسم] هنا في أول الفصوص وأما [طسم] في أول النمل فلعلم
بختلفنا فيها لأن التوابل غير مظهرة عند النازل .
(٧) وذلك أن السكوت مقدر على حروف النهجية التي في أول السور فإذا قلت : [طسم] فالسكون مقدر على الطاء وعلى السين وعلى الميم وللذنток لم تعرف هذه الحروف 
فأظهرت النون في السين ، ولا حاجة لذكر أبي جعفر هنا مع المظهر لأن مذهب السكوت
على حروف الفواتح . انظر : المراجع السابقة .

سوية الشعراء
وأخفها الآخرون باختصارا حروف الفم (1).
وأما تأويلها : فروي وعليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "قسم وهو اسم من جملة الله عز وجل" (2).
وعن عكرمة عنه : عجزت العلماء عن علم تفسيرها (3).
وقال ماجاهد : اسم السورة (4).
وقال قتادة (5) وأبو روض (5) : اسم من اسماء القرآن قسم الله به.
وقال القرطبي : قسم الله تعالى بطوله وسناته وملكه (6).

(1) أي محاورة النون الساكنة من هجة السين بالضم.
(3) أخرج جريري 9/430، وابن أبي حاتم 779/2، كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
(4) ونسبه إليه ابن حبيب 218/2، والخزاعي 1/78/2، والبغوي 6/65، وأخرج البصري 5/716، وابن عباس قال : "هو اسم الله الأعظم".
(5) نسبه إليه ابن حبيب 218/2، والبغوي 6/65.
(6) نسبه إليه ابن حبيب والخزاعي والواحدي في الوسط 6/65، والبغوي.
(7) نسبه إليه ابن حبيب والخزاعي والواحدي في الوسط 6/65، والبغوي.
(8) أخرج رفاعي في تفسيره 6/72، والطبري وابن أبي حاتم جميعهم عن قتادة.
(9) وذكره السيوطي في الذكر 5/156، وزاد نسبه عبد بن محمد والمنذر.
(10) ونسبه إليه النجاشي في معاني القرآن 5/62، والسيماني 28/64، والواحدي في الوسط.
(11) عطية بن الحارث، أبو زرعة، الفهمي الكوفي، صاحب التفسير صدوق روى عن عطية.
(12) العوفي وعكرمة مولى ابن عباس.
(13) تهذيب الكمال 143/20، طبقات الداوودي 386/1، الترقيم 648.
(14) نسبه إليه ابن حبيب 218/2، والخزاعي والواحدي في الوسط والبغوي.
144  أخبرنا ابن فنحويه قال حدثنا أبو علي بن حبيش المقرئ قال 
 حدثنا أحمد بن عبيد الله، بن يحيى الداري قال حدثنا محمد بن عيدة المصيصي 
 قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الغريباني قال حدثنا محمد بن بشير الرقي 
 قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن عبده الله بن محمد بن عقيل عن محمد 
 الحنفية عن علي بن أبي طالب ﷺ قال : " لما نزلت هذه الآية ﷺ طلسم ﷺ 
 قال رسول الله ﷺ : الطاء طاور سيناء والسين الإسفندية والميم مكة "(1). 

(1) رجال الإسناد : 

1 - الحسين بن محمد بن فنحويه ثقة صدوق كثير الرواية للمنكزر تقدم . 
2 - الحسين بن محمد بن حبيش ثقة مأمون تقدم . 
3 - أحمد بن عبد الله بن يحيى الداري، أبو الطabh الأنطاكي، قدم بغداد وحدث 
 عن عبده الله بن حبيش، محمد بن غالب الأنطاكيين، علي بن بكار المصيصي، وعن 
 محمد بن علي بن عاصم، محمد بن مقصود، وأبو عمر بن السمك . 

4 - محمد بن عبادة أبو بكر المصيصي، حدد عن محمد بن كثير الظهري، وأحمد 
 ابن يونس اليموي وأبي ثابت الريعي بن نافع، وجماعة، وعن أبو أحمد بن مناد، وأبي الأشرار، 
 وجماعة، قال ابن عدي : ألم في سنة 288 . 

انظر : تاريخ الإسلام ووفيات 381/290 ص 276 . 
5 - إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الغريباني نزل بيت المقدس صدوق تكلم 
 فيه الساجي، وذكره ابن حبان في الثقات . 

الثقات 77/8، تهذيب الكمال 191/2، التقريب 244 . 
6 - محمد بن بشير الرقي لم أفق عليه . 

7 - حفص بن ميسرة العقيلي بالضم أبو عمر الصنعاني نزل عسفان ثقة رميا وهم . 
مات سنة 181/1808 . 

الجرح والتعديل 3/187، تهذيب الكمال 73/7، التقريب 1442 . 
8 - عبده الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي صدوق في حديثه لن تقدم .
وقال جعفر الصادق: "الطاء شجرة طوبي، والسين سدرة المنتهى، والميم محمد.

(1)

9 - محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي ثقة عالم تقدم.
10 - الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

الحكم على إسناده:

إسناده ضعيف.

تفريجه:

أخرج الجلبي في الفردوس 2/366، رقم 81/2 عن علي بن أبي طالب.
وذكره القرطبي في تفسيره 81/12 وعدها لعبد الله بن محمد بن عقيل من قوله.

(2) نسبة إليه السمعاني 38/38.

ويبا نسبة في حقائق التفسير للسماو 48/26، وفي لطائف الإشارات للقشيري 5/5.

قلت: اختلاف العلماء في الحروف المقطعة التي في أوائل السور على قسمين:

قسم قالوا هي مما استأثر الله بعلمه فردوها على قسمين.
وقسم فسروا هذه الأحرف ورؤوا اختلافاً في تفسيره اختلافاً كبيرةً وهي احتجادات من بعض السلف قد لا تصح عن قالبية وفصول يعن باطلة احتجادات ليس لها مستند، والأسلام رد علمها إلى الله وهذا ما اختلف العلماء والبدون وابن مسعود والشافعي قال الشافعي رحمه الله: "إن سر هذا القرآن في وفاته السور" الدار (1/9).

مع الإمام أن هذه الأحرف حكمة وهي التحدي والإعجاز واستقراء القرآن بدل عليه.

ذلك فما ذكر الله الأحرف المقطعة إلا وأععها بذكر الانتصار للقرآن.

قال الشوكراني: "فأعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازماً بأن ذلك هو ما أراده الله فقد غلب أفقي الغلط وركب فيه ودعوا أعظم الشيطان ... والذي أراه لنفسي ولكن من أحب السلمانة واقتدى بسلف الأمة لا يتكلم بشيء من ذلك مع العزف بأن في إنزالها حكمة لا تبلغها عقولنا ولا تهنيدها إليها أهمنا.

وقال ابن كثير في تفسيره: 39/1: "لخص بعضهم في هذا المقام كلاماً فقال: لا شك أن
لا تؤمنوا فإني أخضعكم في عذاب عظيم (1)

(2) إلى لعنة ملك الملائكة (3) فلما خرجوا إلى الكفاح (4) وهم معذبون، فأنزل عليهم عذاب عظيم.

(4) إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعاقتهم لما خاضعين (5)

هذا الحروف لم ينذرها سبحانه وتعالى عينا ولا آمنا، ف финفعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا وقلنا أمتنا به كل من عرض رينا ولم يجعل العلماء على شيء معين وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فافرقوه حتى يتبين هذا المقام.

(1) وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وقتحامة والضحاك وعطية.

(5) يعني قوله تعالى: "فلعلك باختم نسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا" آية (6)

ف قد أخرج ابن مودويه عن ابن عباس قال اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل ابن هشام والنصر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأبو البحري في نفر من قريش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياهم وإنكارهم مما جاء به من الصيحة فأخذهم حزنًا شديدًا فأنزل الله.

(6) فلعلك باختم نسك على آثارهم.

(1) انظر: لباب القول 169، تفسير مقاتل 48/4، تفسير ابن حبيب 2/218، تفسير الخريتي 2/778.
ذلتين، قال قتادة: لَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَيْنَ آنَزلَ عَلَيْهِمَا أَيَةً يَذِلُونَ بِهَا فَلا يَبْلُوِّنَهَا أَحَدٌ مِنْهُمَا عَلِيِّهِنَّ إِلَى مَعَاصِيَ اللَّهِ تَعاَلَيْنَ (١). وقال ابن حذافة: لَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعاَلَيْنَ أَرَأَهُمَا أَمْرًا مِنْ أَمْرٍ لَّا يَعْمَلُ احْدُهُمَا عَلَى مَعَاصِيَ (٢).

[١٤٥] أُخْرَجَنَا (٣) ابن فنجوسة قال حذافنا ابن حيان قال حدثنا إسحاق ابن محمد قال (٤) حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن عيسى قال حدثنا علي ابن علي قال حدثنا أبو حمرزة النعمان في هذه الآية قال: "بلغنا -وَلَهُ أَعْلَمُ - أنها صوت يسمع من السماء في النصف من شهر رمضان تخرج له العواقب (٥) من البيت " (٦).

(١) أُخْرَجَهُ عِبَارَةُ الزَّقْاقُ بِتَفَسِّيرِهِ ٧٣/٢ ١٤١/٩ وَأُخْرَجَهُ الطَّلَبَي ٤٠/٩ وَبَسْنِهِ.

(٢) أُخْرَجَهُ الطَّلَبَي ٢٩٥/٨ كلاهما من طريق عبارة الزاق.

(٣) ذكره السبطي في المدر ٢٠٥/٥ وزاد نسبته عبد بن حميد وابن المتنز.

(٤) ونسبه إليه ابن فرج ٢٤/٤٢/١، والواحدي في الوسيط ٣٥٠/٣.

(٥) أُخْرَجَهُ الطَّلَبَي ٤٠٣/٣ ١٤١/٩.

(٦) في (٤) (٤) وَأُخْرَيْرِي.

(٧) زادته على الأصل (٦).

(٨) جمع عاقت وهو المرأة الشابة أول ما تذكر وقيل هي النيث لَمْ تَنْهَيْنَ مِنْ وَالِيَاهَا وَلَمْ تَنْزُرُ وَقَدْ أَذْكَرَتْ وَشَتْتَ. انظر: النهاية ١٨٧/٣، لسان العرب ١٠٣/٦٣٤ عتق.

(٩) رجال الإساند.

تقدم الإسناد بكماله في حديث رقم (٣٩) و (٩٦) (٩).

تخرج: ذكره القرطبي في تفسيره ٨٩/١٣ ونسبه لأبي حمرزة النعمان، ثم قال: وهذا فيه بعد لأن المراد قريش لا غيرهم.
[147] وهب عن أبي حمزة الثماني قال حدثني الكلبي عن أبي صالح
مولى أم هاني أن عبدا الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: "نزلت هذه
 الآية فيها وفي بين أمية قال ستكون لنا عليهم الدولة فيذل لنسألهم بعد
 صعوبة وهكذا بعد عزة" (1). وأما قوله " خاضعين " ولم يقل " خاضعة "
ويهي صفة الأعناق ففيه وجهة صحية من التأويل:
أحدها: فظل أصحاب الأعناق لها خاضعين.
فحذف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها
خاضعون.
فجعل الفعل أولًا للأعناق ثم جعل خاضعين للرجال كقول الشاعر:
على قيبضة موجوعة ظهر كف عما فلا المرء مستحي ولا هو طاعم (2)

(1) رجال الإسناد.
(2) انظر الحديث السابق.
والكلبي هو محمد بن السائب بن بشر تقدم.
وأبو صالح بأذام ضعيف مدلس تقدم.
المصباحي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقدم.
الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف فيه الكلبي وأبو صالح ضعيفان.
تاريخ:
نسبته إليه ابن حبيب 2/10، وأبو حبان في البحر المحيط 76، وذكره القرطبي في
تفسيره 13/90 وعزاه للمولف وللغزنوي.
(3) بل إن نسبة في معاني القرآن للفراء 277، وكذا الطبري 9/437. وفيه "مرجوة".
أيَّادٍ على الأصل من (م) 

(1) في (م) وهو شائع.

(2) احتفظوا في عزو هذه الرجز فنسبه إلى اللجاج أبو عبيدة في مجاز القرآن 99/1.

(3) وهو ملخص في ديوان اللجاج (81) ونسبه بعضهم إلى الأغلب العجمي.

(4) البيت له في ديوانه 341، وفي مجاز القرآن 98/1 و 97/2، تفسير الطبري 437/9.

(5) ولا نسبة في لسان العرب 73/8، ومعاني القرآن لللجاج 42/4 و في بعضها رآت سر و السرار: احتفاء الهلال آخر الشهر وأخذ السرار منه يعني تحوله كلما دنا لآخر الشهر والشاهد فيه قوله: "أخذ من" حيث أعاد الضمير على السرار وله أعاده على "مر" وهو مفرد لقال: أخذ من. 

فأنت فعل الظهر لأن الكفف يجمع الظهر وتكمز منه، كما أنك مكتسب بـ "نقول" "خضعت لك" "من أن تقول" "خضعت لك" "فقول العرب: كلذ ذي عين ناظر إليك [ وناظرة إليك ] (1) لأن قوله نظرت إليك عمى ونظرت إليك معي وحذا одну، وهذا سائر (2) في كلام العرب أن يترك الخبر عن الأول ويعدد إلى الآخر ف يجعل له الخبر كقول الراجح:

طويل الليالي أسرعت في نقضي طويين طويلين وطويين عرضي (3)

فأخبر عن الليالي وترك الطول.

وقال حبر:

أري مَرَّ الستينْ أخَذٌ مني كما أخَذ السرار من الهلال (4)
قال الفرزدق (1): 

ترى أرباقهم متقشدة وهم "كتابه القوم.
فلما يجعل الخبر للأرباق ورد إلى "الأرباق" من الكلام لم يفسد سقوطها عيني الكلام، لذا فدل الفعل إلى الكتابة في قوله "أعناقهم" لأنه لو سقط الأعناق لما فسد الكلام وأدى ما بقي من الكلام عنها وكان 
فظلاً / خاضعين لها .

واعتمد القراء (2) وأبو عبيدة (3) هذا القول (4).

(1) همام بن غالب بن صهباء بن ناجي النحائي البصري أبو فراس الفرزدق شاعر عصره
(2) انظر : السير 4/ 59، شذرات الذهب 1/ 141.
(3) البيت لم أقرأ عليه في ديوانه، وهو من مجاز القرآن، وتفسير الطبري، وعند نسبته في
معاني القرآن للقراء 2/ 777، والراجح 4/ 83، وليسان العرب 83/ 87.
(4) والأرباق: جمع الأربى وهو ألف باء عادة أقرب إليه صغار النشة لم ترضع،
والكماة: جمع كمي وهو شاكس السلاح الشجاع.
(5) انظر : معاني القرآن 2/ 777.
(6) انظر: مجاز القرآن 16/ 1.
(7) واختياره المبرد وعيسى بن عمر والراجح والكسائي ورجحه الطبري.
(8) انظر: معاني القرآن للراجح 4/ 87، وليسان العرب 83/ 6، وتفسير الطبري 433/ 9،
وتفسير ابن حبيب 2/ 244، وابن فورك 3/ 3، القدر المقصود 267/ 5، البحر
المحيط 7/ 9، الإبلاء للعكبري 167/ 2، لسان العرب 7/ 8.
وقال قول: ذكر الصفة مجاورتها الذكر وهو "هم" على عادة العرب في تذكير المؤنث إذا أضافوه إلى [ مذكر وتأنيث الذكر إذا أضافوه إلى ] مؤنث.

كقول الشعراء الأعشي:

وتشترق بالقول الذي [قد] أذعنه، كمَا شرفت صدر القناة من الدم.

وقال العجاج: لم رأى من السماء آقدات.

وقيل: لما كان الخضوع هو المتعارف من بين آدم أخرج الأعناق مخرج بني آدم.

(1) زيادة على الأصل و (ح) من (م).
(2) ذكره القراء في معاني القرآن بلا نسبة 2/444، وكذا الطبري 437/9، والأخفش في معاني القرآن 2/446.
(3) ويضطر النحاس: الخصائص لابن جني 2/411، الدر المصون 5/267، الإملاء للعكبري 2/166.
(4) البيت له في در حياته 183، والأزهبة 238، والكتاب 51/1، ولسان العرب 446.
(5) صدر، وتفسير الطبري 437/9، ويبلا نسبة في معاني القرآن للقراء 1/187، ولاحناس 424/5، والأخفش 2/444.
(6) البيت من قصيدة يهجوها فيها عمر بن عبد الله.
(7) ويلهده قوله "شرفت صدر القناة" حيث أنت الفعل "شرفت" مع أن فاعله وهو صدر مذكر بسبب إضافته إلى القناة وهي مئونة فحاز تأنيته وكان حقه أن يقول "كما شرف صدر القناة".
(8) انظر: ديوانه ص 432/9، وتفسير الطبري 2/444.
(9) ويبلا نسبة في معاني القرآن للأعشى 2/432.
(10) قال ابن عبيدة في ميدان القرآن 83، وذكره الأخفش في (معاني القرآن 2/444/6).
(11) وكذا الطبري في تفسيره 9/432، والسعيين في الدر المصون 5/268.
الكشف والبيان من تفسير القرآن للطبعي

سورة الشعراء

كقوله: "والشمس والقمر رأيتهم في ساحدين" (1)، وقوله: "يا أيها النمل ادخلوا مساكنككم" (2).

ومنه قوله الشاعر:

"تمعرزنها والذئاب يدعون صباحتها" إذا [ما](3) بنو نشع دَنَوَ فَقَصَوْبَا (4).

وقيل: إذا قال حاضعين لأجل رؤوس الآي ليكون على نسق واحد (5).

وقيل: أراد فظلوا حاضعين فغير بالأعناق عن جميع الأبدان، والعرب تعترَب بعض الشيء عن كله كقوله [بما] (6) قدمت يداك (7) وقوله: "الرمنا طائره في عنقه" (8) وعُهوهما (9).

(1) سورة يوسف، آية (8).
(2) فهمها: "لا يعطمنكم سليمان وحده وهم لا يشعرون" (النمل: 18).
(3) زيادة على الأصل من (م)، (ح).
(4) البيت للنابغة الجماعي في ديوانه (4)، وفي منح القرآن 276/1، والطبري 431/9، والكتاب 3/2، وليسان العرب 352/6، وفي بعضها شربت بها بدأ ثمزرتها، ومعنى تمررتها أي شربتها قليلًا قليلًا يعني الخمر، وينبت نعس سبعة كواكب، والبيت في وصف خسر باكرها بالشراب عند صبائح الدبك، والشاهد فيه تذكر تذكاراذ لقوله دُنوا فَقَصَوْبَا.
(5) قاله ابن حبيب 21/5، والخيري 288/2، وبلا نسبه عند البغوي 6/76.
(6) زيادة على الأصل (رح) من (م).
(7) فهمها: ذلك لما قدمت يداك وأن الله ليس بظلم للعباد [الحج: 10].
(8) فهمها: وتخرج له بِبول التقاء كتابًا بِلقاء متشورًا [الإسراء: 13].
(9) ذكره ابن حبيب بلا نسبة وكذا البغوي في تفسيره 6/176.
وقال مjahد: أراد بالأعناق هنيا الرؤساء والكبراء (1).
وقيل: أراد بالإعاقات الجماعات والطوايف من الناس (2).
يقال: جاء القوم غُنِفَناً غُنِفَناً أي طوائف وغُنِفَناً كقول الشاعر:
أن العراق وأهله عقُن١) إلى فهبت هِبَت١) (3)

(1) نسبه إليه الفراء في معايي القرآن 277/2، والنحاس في معايي القرآن 6/2.
(2) حبيب 241/9، والحيري 7/78/79 ب، وذكره بلا نسبة الطبري 9/431.
(3) وذكره المصور 5/116/2، والبحر المحيط 7/5، بإملاء للعكبري 166/2.
(4) أخرجه الطسفي (金华) في القرآن 1/53/3 من ابن عباس عن يحيى بن الأوزيد سأله عن الآية:
فقال العنق الجماعة من الناس، وذكر القبول الأخفش في معايي القرآن 2/244.
(5) قال: ويزعمون ثم ذكره.
(6) ولقبه النحاس (معائي القرآن 6/3) لأبي زيد والأخفش وكذا أبو حيان في البحر المحيط.
(7) وذكره الفراء 277/2، بولا نسبة وذكره ابن فوترك 244/2، والطبري 9/326، والسنين.
(8) في المصور 5/228/5، والعكبري في الإملاء 166/2، وهذى القبول قريب من قول
مjahد، إلا أن هذا القول أعم حيث يطلق الأعناق على جماعة الناس مطلقًا رؤساء كانوا
أو غير رؤساء.
(9) وأبلغ أمير المؤمنين
(10) والحشام بالمولى، وهو في مجاز القرآن 30/5، ومعائي القرآن للقراء 4/2، وتفسير الطبري 2/179/12،
والمصور 377/1، ولسان العرب 10/6، و273/10.
(11) ولم نسبه لقائل معين، ونسبه الفيروز آبادي في بصائر ذوي التميز 5/266 لزيد بن
علي بن أبي طالب،
(12) والشاهد قوله "عنك أئتمعوا إلينا". 
وقرأ ابن أبي عبيدة (1): "فظلت أعناقه لها خاضعة" (2).

ما يأتيهم من ذكر (3) أي وعظ وتذكير (من الرحمن محدث) (4) أي من الوجي والتنزيل (5) إلا كانوا عنه معرضين [6] فقد كذبوا فسيأتيهم نيباء (7)

أخبار وع漪اق وجزاء (ما كانوا يستهزؤون (6) وهذا وعيد هم.

قولة عر وجل: (أو لم يروا إلى الأرض كم أنت بها من كل زوج (7) لون وصنف من النبات؟ مما يأكل الناس والأنعام (كرم) (7) حسن بكرم على الناس، يقال "خيلة كرمة إذا طاب حملها، وناقة كرمة إذا كثر لنها (8)

[941] أخبرنا (9) أبو عبد الله بن فتحويه قال حدثنا عبده بن يوسف قال حدثنا الحسين بن محمد بن تغلبية قال حدثنا عمرو بن ثور وإبراهيم بن أبي سفيان قالا: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن رجل

(1) إبراهيم بن أبي غفالة - شمر- ابن يقطان الشام يكتب أبا إسماعيل ثقة مات سنة ٥٢ هـ.
(2) روي القراءة عن أم الدربان الصغرى وعن واثلة بن الأسقوع وعن موسي بن طارق وايبل
(3) أخيل بن عبد الرحمن، له حروف في القراءات وأختيار خالف فيه العامة في صحة
(4) إسنادها إليه نظر.
(5) تهذيب الكمال ٢/١٤، غاية النهاية ١/١٩، الت قريب ٢٠٥.
(6) وهي قراءة شاذة.
(7) انظر: مختصر ابن خالويه ١/٧، البحر المحيط ٧/١، تفسير الحيري ١٨/٨،/ب.
(8) انظر: معاني القرآن للفراء ٢/٢٧٨، تفسير غريب القرآن ٣١٦، وإعراب القرآن للنحاس ٣٧،/ب، وتفسير الطبري ٤٣٣/٩، وتفسير ابن جهيل ٢١٨/أ، والمفردات ٧٧٧، ونسن العربية ١/١٠،/ب، كرم.
(9) في (٢٠) (ص) أخبرني.
عن الشعبي في قوله تعالى: "أتينتنا فيها من كل زوج كريم" قال: الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو ليهم (1). " إن في ذلك الذكرى ذكرت لآية لدلالة على وجودي وتحيدي وكما قدري وحكمتي وما كان أكثرهم مؤمنين (8) لما سبق من علمي فيهم قال سيبويه: "كان هندي صلة ، مجازه: وما أكثرهم مؤمنين " (2)."

(1) رجال الإسناد:
1- الحسين بن محمد بن فنوجه ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير تقدم.
2- عبد الله بن يوسف بن أحمد بن محمد الأصبهاني ثقة تقدم.
3- الحسين بن محمد بن عليه تقدم.
4- عمر بن نور تقدم.
5- إبراهيم بن معاوية بن ذكوان بن أبي سفيان تقدم.
6- محمد بن يوسف الفريباي تقدم.
7- سفيان الثوري ثقة إمام حافظ تقدم.
8- رجل لم أقف عليه.
9- عامر بن شراحيل الشعبي ثقة مشهور تقدم.

الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف ، لهجة عين الراوي عن الشعبي.

تخرجه:
أخرجه ابن أبي حاتم 8/750 من طريق قيصة عن سفيان به:
وذكره السيوطي في القدر 153/5 ، وزاد نسبه للفريباي وعبد بن حميد وابن المنذر ، وهو في مسند القسمان 5/55 ، والبغوي 6/107 ، وأبو حيان في البحر المحيط 7/2 ، والقرطبي في تفسيره 12/91.

(2) نسبه إلى ابن حبيب 18/210، والبجري 8/78، والبغوي 3/108، والقرطبي 12/91.


قال رب إني أخف أن يكبدون [12] ويضيق صدري من تذذبيهم (5).

(1) كما في قوله: وهل أتاك حديث موسى إذ رأي نارا فقال لأهله امكتوا إني آنست ناراً لعلي أعظم منها نفس أو أحد على النار هدى [طه: 9-10].

(2) قال ابن كثير (قصص الأنباء 311): " وكأنه والله أعلم رآها دونهم ، لأن هذة النار هي نور في الحقيقة ، ولا يصلح رؤيتها لكل أحد ".

(3) كما قال تعالى: إن فروع علا في الأرض وجعل أهلها شبيعا يستضعف طائفته منهم يذبح أباههم ويستحي نساءهم إنه كان من الفسدين [القصص: 4].

(4) عبيد بن عمير بن قتادة أبو عامر الليثي المكسي ، ولد صلى الله عليه وسلم قايله مسلم ، وعده غياب في كبار التابعين وكان قاص أهل مكة جمع في ثقة وردت عنه الرواية في حروف القرآن . روي عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعنه مجاهد وعطاء وغيرهما.

(5) انظر: السير 4/156 ، غابة النهاية 497/1، التقرب 4416 .

(6) وهي قراءة شاذة .

(7) انظر: مختصر ابن خالده 108 ، البحر المحيط 2/7.
إياي ﷺ ولا ينطلق لساناني ١٠ ولا ينبعث لساناني بالكلام والتباين للعقدة اليه فيه. ١٠ قراءة العامة: برفع القافون ١٠ ردًا على قوله "أخاوه" ١٠ ونصهم يعقوب على معيى "وأن يضيق ولا ينطلق ١٠. فارسل إلى هازرون ١٠ [١٣] ليؤذي ويداهرى على تبليغ الرسالة. وهذا كما يقال: إذا نزلت بي نازلة أرسلته إليك، أي لتعيني ١٠.


وإنس: تفسير الطبري ٨/٤١٠.

أي في قوله "ويضيق" وقوله "ولا ينطلق".

انظر: النشر ٣٢٥، المسطوع ٢٤٤، غاية٤٤٤، الإحاف ٣٣١.

كأنه قال "إني أخاوه ويشير يضيق صدري".

انظر: معاني القرآن للفراء ٢٧٨/٢، وللتحاس ٦٦/٥، وللزجاج ٤/٤، وإعراب القرآن للتحاس ١٧٥/٣، والموضع ٥٣٩/٢، والإحاف ٣٣١، والبحر المحيط ٧/٧، والإملاء للعربي ١٧٦/٢، والدر المصون ٥/٥٠٠، والنشر ٢٧٠.

فيفى التكرار وما بعده يتعلق بالخوف. انظر: المراجع السابقة.

قاله الفراء: (معنى القرآن ٢/٢٧٨) وانظر معاني القرآن للتحاس ٤٣٠/٦، وتفسير الطبري ٢٣٥/٩.
وهم علي ذنب  أي دعوى ذنب يعني الفتيل الذي قتلهم منهم واسمهم "فاتعون " وكان خيام فرعون (1).
وقيل عليٍّ تعني " عند " أي وهم عندى ذنب "(2).
فأخفى أن يقلعون [41] به .
قال الله تعالى كلاً أي لن يقلوك فاذ peninsula بآياتنا إنا معكم مستمعون سامعون بما تقولون وما تجاببون (3).
وإذا أراد بذلك تقوية قلبهما وأخبرهما أنه يعينهما ويخففهما فأتى فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين [61] ولم يقل " رسول " لأنه أراد المصدر أي رسالة ومحازه : وإرسال رب العالمين .
كقول أكثر:
لقد كذبت الواشن ما بأحبت عينهم يسبر ولا أرسلهم برسولٍ (4)

(1) وأخرج الطبري 44/44، وابن أبي حاتم 925/29 كلهما من طريق عثمان بن علي عن الأعمش عن سعيد بن جبير قال : " الذي وكر موسى كان خياماً لفرعون ".
قلت : ومعرفة اسمه ومهنته مما لا يضر جهله ولا يرفع علمه بل نؤمن أنه عدو لموسى عليه السلام كما صرح به القرآن .
(2) قال عليه مقاتل 88/48/ب، وأبو عبيدة في ( مجاز القرآن 2/84 )، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 316 ، وفي تأويل المشكل 578.
(3) في ( ح ) : ما تقولون وما تجاببون .
(4) البيت لكثير عزة في ديوانه ص ( 111 ) والشطراني فيه/ بلبلو ولأرسلهم برسول .
وهو في معايي القرآن للزجاج 4/50، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 198/2، وتفسير الطبري 9/435، ولسان العرب 283/11 ورسيل 283/11 ورسيل .
والواشن جمع واش وهو من بحسن الكلام وموهه، يحرف الكلم عن مواضعه .
أي رسالة.

وقال العباس بن مرداس:

ألا من يبلغ عيني خاففاً رسولاً بيت أهللك متنهاها (1)

يعني رسالة، فلذلك أنها قاله الفراء (2).

وقال أبو عبيدة: يجوز أن يكون الرسول في معرفة الواحد والاثنين والجمع تقول العرب هذا رسولي ووكيلي، وهذا رسولي ووكيلي، وهؤلاء رسولي ووكيلي (3)، ومنه قوله تعالى: فإنهم عدو لي؟

(1) البيت في ديوانه ص(110) و في مجاز القرآن 4/283/5، ولسان العرب 2/45/13، وفسير القطني 94/13، والخريji 2/79/1/أ.

(2) نسبة إليه ابن حبيب 2/18/18/أ، والخريji 2/79/1/أ.

(3) ولم أقف عليه في معايي القرآن له بل الذي وقفت عليه في معايي القرآن 2/108 أنه يقول أن الرسول قد يكون للجميع وللاثنين والواحد وهو ما نسبه المؤلف إلى أبي عبيدة ففي نسبته للقراء هذا وهم وأيضًا نسبة القول الثاني لأبي عبيدة وهم فإني وقفت على كلم أبي عبيدة في مجاز القرآن 4/284/5 حيث قال مبصار إنه رسلنا رب العالمين واستشهد بالبيتين السابقين. فاظهار أن ابن حبيب وهم ونسب القول الأول للقراء مع أنه لأبي عبيدة ونسب القول الثاني لأبي عبيدة مع أنه للقراء فتبعد على وهبه المؤلف والخريji والله أعلم.

(4) وهو القول - أي أنه علم المصدر - قال به الزجاج في معايي القرآن 4/85، وأبو عبيدة (مجاز القرآن 4/84/9، والخريji 2/79/1/أ).

(5) نسبة إليه ابن حبيب 2/18/18/أ، والخريji 2/79/1/أ.

ومن نسبه لأبي عبيدة وهم والصواب أنه قول القراء كما في التعليق السابق وهم مذهب ابن قتيبة كما في تأويل المشكل 284، وفسير غريب القرآن 316 ومذهب الأحقاف كما في معايي القرآن له 2/245/1/أ.
وقيل معاً: كل واحد منا رسول رب العالمين (1) "أن أن أي بأن (أرسل معا بي إسرائيل) [17] إلى فلسطين ولا استغفروا وكان فرعون استغفروا أربعمئة سنة ولكنهم في ذلك الوقت ستمئة وثلاثين ألفا، فانطلق موسى عليه السلام إلى مصر وهارون عليه السلام بها. فأخبره بذلك، فانطلق جمعاً إلى فرعون فلم يؤمن لهما سنة في الدخول عليه، فدخل الباب فقال لفرعون ها هنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين. فقال فرعون: اذن له لنعلن نضحك منه، فدخلا عليه وأذننا إليه رسلالة الله تعالى، فعرف فرعون موسى عليه السلام لأنه نشأ في بيتنا (1)، فقال له المزرك فيها وليداً صبياً وليست فيها من عمرك سنين [18] وهي ثلاثون سنة (2) وفعلت فعلتك التي فعلت، يعيق قتل القبطي. "

[148] أخبرنا (1) أبو بكر بن عبد علي قال أخبرنا محمد بن يعقوب

(1) انظر: البحر المحيط 8/7، القدر المقصود 8/270، الإسماعلباحكري 8/43، واقتصاد عليه ابن كثير في تفسيره 8/434، و

(2) انظر: تفسير ابن حبيب 2/18، والأزهري 2/49، وتحبر الوعي 8/6، وقال ابن كثير: "قصص الأنباء 322": "وقد زعم بعضهم أنه لم يؤمن فهما عليه إلا بعد حين طويل وقال محمد بن إسحاق أذن فما بعد سنين لأنه لم بloyd بتحسس على الاستناد لفس الله أعلم".

قال ابن عباس (3) قاله مقابل كما في تفسيره 8/48/4، وفي الوسيط اللاري مسيح 1/53/2 "قال ابن عباس 18 سنة وقال مقابل 30 سنة وقال الكبب 40 سنة".

وقال ابن حبيب 218، والاحزري 2/176، و16 سنة.

وهذه الأقوال كما ترى لا مستند لها وهي متعارضة والأسلم عدم تعين المدة كما فعل الطبري في تفسيره 9/436، وابن كثير 344/2 وغيرهما.

في م: أخبرنا.
قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا الفراء قال حدثنا موسى الأنصاري عن السري بن إسماعيل عن الشعبي أنه قرأ وفَعَّلْتُ فَعَلْتُكَ فَسُرِّكِيَ اللَّهُ وَمَا يَقُرَّا بها غيره.

(1) رجال الإسناد:

1 - محمد بن أحمد بن عبدوس أبو بكر تقدم.

2 - محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سفيان أبو العباس الأصم، وصفه الذهبي: "بالإمام الهندس بن أبي الكعب بن الزبير ذكر يقر، وقال ابن خزيمة: "بلغنا أنه ثقة صدوق" وسمع معايي القرآن للفقراء من محمد بن الجهم وحدث به سنة تيف يوسف، ومائتين ومائتين وثلاث سنين 346.

3 - السير 452/1788/188، شذرات الذهب 2/373.

4 - محمد بن الجهم السمري، ثقة تقدم.

5 - موسى الأنصاري، لم أقف عليه.

6 - السري بن إسماعيل المحمدي الكوفي، ابن عم الشعبي، في القضاء، وهو متروك الحديث.

الفروخيين 355/10277/10473/4، تهذيب الكمال 2/274، التقرب 2/274.

7 - عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة مشهور تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جداً، فيه السري بن إسماعيل متروك.

تخريجه:

أخرجه الفراء في معايي القرآن 1/279 عن موسى الأنصاري به.

والقراءة شاذة يسماها ابن خزيمة في مختصره، والراجح في معايي القرآن 1/279/110، والراجح في معايي القرآن 1/267/4، والطبري 9/436، ابن حنبل في الجاحظ 127/122، وأبو حيان في تفسيره 1/10.
وقال الآخرون يعني وأنتم من الكافرين الجاهلين لعدم تعلم وتربة، ربناؤك فينا وليداً، فهذا الذي كافينا أن قتلنا منا نفساً وكرفت بنعمتنا (3).
وهذه رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال إن فرعون لم يعلم ما الكفر بالربوبية (4).

(1) نسبي إليه ابن فورك 2/251، والواحدي في الوسط 3/356، والبغوي 109/6، وابن الجوزي في زاد المفسر الحسن 119/6، وانظر تفسير الحسن 176/2.
(2) أخرجت الطبري 3/378 من طريق عمرو بن حماد عن أبي حاتم 2/175 من طريق عمرو بن حماد عن أسباط عليه.
(4) وذلك أن الكفر في اللغة: مقصي السور والتغطية والجحد.

لسان العرب 6/144 كفر.
وэтому القول أخرجه ابن أبي حاتم 8/324 من سعد بن حبيب ومحمد بن إسحاق.
وأخبره أيضاً وكذا الطبري 9/6 من عبد الرحمن بن زياد.
ونسبه اليماني في الوسط 3/352 لمقاتل وعطا.
ونسبه البغوي 1/6/9 لأكثر المفسرين.
وذلك أن ذلك هو الصواب وذلك لأن فرعون لم يكن مقرباً للربوبية حتى يصف موسى عليه السلام بالكفر به. وأيضًا أن موسى عليه السلام وبنو إسرائيل كانوا أعداء للأكرام.
فكيف يكونون على ذيهم.
ومن رجح هذا القول الطبري والشنقيطي في تفسيره 6/270.
وقال به الفراء في معاني القرآن 2/279، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 316، والباحتي في معاني القرآن 5/71.
(4) أخرجت الطبري 9/372 من طريق العوفي عنه. وذكره السيوطي في الدر 155/5.
قال تعالى: "ولا إنسان من الضلالين [20] أي الجاهليين، قبل أن يأتيهم الله [شيء]". 1

هذا قول أكثر المفسرين، وكذلك هو في حرف ابن مسعود: "ولأنا من الجاهليين". 2، وقيل من الضلالين عن العلم بأن ذلك يؤدي إلى قتله. 3

وقيل من الضلالين عن طريق الصواب من غير تعبد كالقائد إلى أن يرمي طائراً ويصيب إنساناً. 4

1 زيادة على الأصل من (م) (ج).
2 وهو مروي عن ابن عباس، وهكذا وقادة وابن زيد، والضحاك، ومقاتل، وسعد بن جبير.
3 وهو قول اعتماد الطبري وابن كثير ولم يذكرهما غير ورجله الشنقيطي، وهو الصواب.
4 انظر: تفسير الطبري 727/9، تفسير ابن أبي حاتم 875/4، تفسير عبدالرزاق 73/2، تفسير ابن كثير 344/3، تفسير الشافعي 370/6.
5 القدر المنتشر.
6 أخرج أبو عبيد في فصائل القرآن 180 رقم 50، والطبري كلاهما من طريق حجاج عن ابن حجر قال: في قراءة ابن مسعود، وآنا من الجاهليين، وذكره السيوطي في الدر 5/155 وزاد نسبه لابن المذر.
7 وأخرج البصري في تفسيره 331 رقم 723، الطبري كلاهما من طريق عبيد عن الضحاك قال: في حرف ابن مسعود، وآنا من الجاهليين، ونسبه مقاتل 348/4/17، لابن مسعود، وأخرج ابن أبي حاتم 875/4 عن قراءة قال وفي بعض القراءات، فقالوا إذاً: آنا من الجاهليين، والقراءة شاذة ذكرها ابن خالويه في مختصره 7/16.
8 والظاهر أنها تفسير للضلالين، لا قراءة في خلافة لرسم المنصف.
9 ذكره ابن فرك بلا نسبة 35/6، وكذا النحاس في إعراب القرآن 79/20، والبغوي 79/6.
10 ذكره بلا نسبة البغوي في تفسيره 6/10.
وقيل من المعتقلين (1) نظره إن كنف ضلالك القديم (2) وإن أبانا تفوق ضلال مبين (3).
وقيل من الناشئين (4) نظره أن تضل إحدهما (5) ففرت منكم لما خفتكم إلى مدين (6) فوهد في أبي حكماً فهماً.
وعلماً وجعلني من المرسلين (7) وتلك نعمة علينا أن عبدت بني إسرائيل (8) [22].

اختف العلماء في تأويلها:
ففسرها بعضهم على الإقرار، وبعضهم على الإنكار.

(1) أخرج الطبري 4/372 عن ابن زيد قال الضالة هما الخطأ.
(2) وأخرج ابن أبي حاتم 8/275 عن ابن إسحاق قال أي خطاً لا أريد ذلك.
(3) سورة يوسف ، آية 95.
(4) سورة يوسف ، آية 8.
(5) وهو قول أبو عبيدة نسبه إلى ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 316، والنحاس في معاني القرآن 5/21، وقال بين ابن قتيبة أيضاً في تأويل مشكل القرآن 47، ونسبه ابن حبيب 218/10، والخيري 7/29 لأجل المعاني.
(6) تمامها فاذكر إحداهما الأخرى ... [البقرة : 282].
(7) مدين بلد بالشام معلوم تلاقى غزوة، وهو المذكور في كتاب الله تعالى وبها اليرموك التي استقى منها موسى عليه السلام.
(8) انظر: معجم ما استعمل 4/120 مجمع البلدان 5/77.

وقد ذكر الله في كتابه سبب فراره إلى مدين قال تعالى: وإذا رجل من أصحاب المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأثرون بك ليقتلك فأخرج إني لملك من الناصحين فخرج منها حافظاً يترقب قال رب نحن من القوم الطالبين [القصص : 20/21].
فمن قال هو إقرار قال/عندها موسى عليه السلام نعمة منه عليه حيث ريثاً
لم يقله كما قل سائر الغلامان من بني إسرائيل ولم يستعيده كما استعيد بني إسرائيل.
وجاز الآية: وتلك نعمة منها على أن عبّدت بني إسرائيل وتركتني فلم تستعيدني وهذا قول الفراء (1).
ومن قال هو إنكار قال معاذ: أو تلك نعمة على طريق الاستفهام (2) كقوله
هذا ربى (3) وفهم الخالدون (4) وقول الشاعر:
هم هم (4) أي هم هم (1).
(1)
(2) وعليه تكون ألف الاستفهام في (أو تلك) مهدفة.
(3) سورة الأنعام، آية 76، 77، 78.
(4) سورة الأنبياء، آية 74.
(5) البيت لأبي خراش خويلد الهمداني تمهامه:
رفعي قلبي وقلت لا ترع فقلت وأنكروت الوهود هم هم
وعني البيت: أبي فرعتُ فطار قلبي فسكنوني.
والشاهد فيه قوله هم هم يريد أهمهم فحذف همزة الاستفهام.
(6) البكير في الخصائص لابن جيني 247/1، ولسان العرب 87/1، وضرورة
الأدب 4/5 وشرح أشعار الهمداني 337/2، ديوان الهمداني 144/2.
(7) هكذا بالنسخ ولعل الصواب "أهم هم" حتى يظهر الشاهد منه كما سبق.
قال عمر بن عبد الله بن أبي [أبي] ربيعة:
لم آنس يوم الرحيل وفقتها
ودمها في جفونها غرق
وقتها والركاب سائرة
تركننا هكذا وتطلق
وقد أذينا بجاهده.
ثم اختلفوا في وجهه.
فقال بعضهم: هذا رد من موسى عليه السلام على فرعون حين استنكر عليه
بالتربيا فقال: لو لم يقتل بني إسرائيل لرباني أيها فداي نعمة للك علي.
(1)

(1) زيادة على الأصل و (ع) من (م) ومصادر ترهته.
(2) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة أبو الخطب المخزومي، شاعر قريش في وقته وكان
مولده ليلة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه و كان ينزل بالثريا العيشية، وشعره
سائر مدون، غزا البحر، فأحرق العلم سيفه فاحترق في حدود سنة 692ه وما بينه و عه.
انظر: السير 379/4، التهذيب الأحاديث اللغات 16/5، شمس الفن 1/11، شبائر الذهب.
(3) نسبه إليه ابن حبيب 2/182، البغدادي 6/11.
(4) والشاهد فيه قوله "تركننا " أي أتركنا فخذ فدار الاستفهام.
(5) أخرج ابن أبي حاتم 8/275، وأدم في تفسير ماجد 10 عن محدث قال: يعني فجاتهم
استعداهم واستعملهم. يعني كيف تمكن علي وهو قهر واستعداد تركي إسرائيل.
(6) وأخرج عبد الزراق في تفسيره 74/2 عن م/UI عن قنادة: قال يقول موسى لفرعون أنه
عليهم أن يأخذ نبت بني إسرائيل عبادنا. وأخرج في الطبري 439/9 من طريق عبد الرزاق
به، وقيل به النحاة إلا الأخفش وأتكره النجاشي (معاني القرآن 72/5).
قال: "وهذا لا يجوز لأن الاستفهام إذا حذفت منه الألفف زال المعنى إلا أن يكون في
الكلام أم أو ما شبهها."  
(7) وانظر: إعراب القرآن للمحك 177/3، والدر الصون 1/116.
(8) في (م): عندي، وقول ذكره الزجاج في معاني القرآن 5/87، نسبه وكم البغوي 4/5،
ونسبه الهاوي في الوسيط 352/3 للأزهر، ونسبه ابن الجوزي (زاد
المسير 11/6) للبرمر والزجاج والأزهر.
وقيل: ذكر إسائه إلى بني إسرائيل فقال: فمنّ عليّ أن ربيتي وتبني جنتيتك.
على بني إسرائيل (1).
وقيل معناه: كيف تمنى عليّ بالنزبة وقد استعبدت قومي ونحن أهين قوميّ دل فتعبدك بني إسرائيل قد أحبط إحساكم إليّ (2).
ولق عليه: يقول أحدهم أباً وابن: أي أخذتهم عليه وعند نهر عبّدًا (3).
وقوله: وانشد الفراء: فيهم أباعر ما شاؤوا وعندًا (4).
وعلم يعبدن قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاؤوا وعندًا.
وله وجهان:
أحدهما: النصب بزعر الخلفش مجازه بتعبدك بني إسرائيل.
والثاني: الرفع على البديل من النعمت (5).

(1) أنظر: تفسير ابن فورك/25/3/100/6، وتفسير البغوي.
(2) ونسبه ابن الجوسي ( زاد المسير 6/131) لمقاتل.
(3) أنظر: تفسير ابن فورك/25/3/100/6، وتفسير البغوي.
(4) نسبه إلى ابن فورك/25/3/100/6، وابن الجوسي في زاد المسير 6/131، وأنظر تفسير الحسن.
(5) وله وجهان، وهذه الأقوال محمولة والله أعلم.
(6) أنشده الفراء عن بعض العرب ( معاني القرآن/6/2719).
(7) والبиеة للطرزدق، في ديوانه، ص184، ولسان العرب، 375/6، والقرآن، للزجاج في البلاط، تفسير القرآن، تفسير الطبري 438/9، وفسائر العرب 371/3، وفي بعضها، احتشم بدبيجي.
(8) والقول: بفرعه على البديل من "نعمت" قائل الأخفش/2/980.
وأجزاء الروهن الشراء والزجاج والنحاس والطبري وغيرهم، وفيها أوجه أخرى من الأعراب.

وقال: فرعون لن حوله من أ شرف قومه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كانوا خمسمائة رجل عليهم الأسوأ " (3).

هيوياً لقول موسى عليه السلام معجباً لقومه (4).

لا تستمعون [25] قال فرعون عليه السلام مفهماً هم وملزماً للحجة عليهم ربيكم ورب آباءكم الأولين [26] قال فرعون إن 1/100.}

انظر: معايى القرآن للفراء 279/2، وللزجاج 87/4، وإعراب القرآن للحساء 177/3، وتفسير الطبري 438/9، والبحر المحيط 12/7، والإملاء للعكبري 16/2، والدر المصور 271/5.

(1) القول بلا نسبة في تفسير البغوي 111/6، وزاد المسير 122/6.

(2) قاله الطبري 939/4، ونسبه لأهل المعاني البغوي 111/6 وبال نسبة في زاد المسير 122/6.

(3) نسبه إليه ابن حين 218/2، والخيري 179/2، والبغوي 111/6.

وقال: مثال في تفسيره 2/48/4: "وكان حوله خمسين ومائة من أشرافهم أصحاب الأسرة".

(4) وذلك أن القرآنة كانوا يعتقدون أن آلهتم ملوكهم قال ابن عطية المتوفى عام 546 في تفسيره الخرير الوجيز 279/4: "وهذه الضلاالة منها في مصر ودبارها إلى اليوم بقية".

وانظر: تفسير البغوي 111/6.
رسولك الذي آرسل إليكم محمدًا (27) يتكلم بكلام لا نعلقه ولا نعرف صحته.

فقال موسى (28) قال فرعون حين لزمته الحجة، وانقطع عن الجواب، تكبراً عن الحق وتمادياً في الغي (29) فلن أتخذ إلهًا غري لأجعلك من المسجونين (30) المحبوبين.

قال الكليبي: "وكان سجنه أشد من القتل لأنه كان يأخذ الرجل إذا سجنه فيطرقه في مكان وحده فرداً لا يسمع ولا يبصر فيه شيئاً، يهوي به في الأرض "(31).

قال (32) فقال له موسى عليه السلام حين توعده بالسجح أو لو جنتك بشيء مبين (33) بيني صدق قولي. ومعنى الآية: أفعل ذلك إن أثبتت بمجة بينتي؟ وإنما قال ذلك له موسى عليه السلام: لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان (34). قال فرعون (35) قال له فرعون (36) ائة به (37) إذا لن نسجنه حينئذ إن كنت من الصادقين (38) فألقى عصا فذاها هي ثعبان مبين (39) بينه ظاهر أمره، فقال: وهل غير هذا؟ (40) فنزع موسى (41) يده فإذا هي ببضاء للنااظرين (42) قال (43) قال فرعون للملال من حوله إن هذا لساحر عليهم (44) يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون (45) قالوا أرجه وأخاه وابنث في المداين حاضرين (46) يأتيوك بكل سحار عليهم (47).

(1) نسبه إليه البغوي 111/6.
(2) ويلاء نسبة في تفسير السماعي 44/3.
(3) قاله الطبري 440/2.

(١) النوروز بالفارسية اليوم الجديد، وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية.

(٢) المعجم الوسيط ٢٢/٧٦٩، لبنان العرب ٤١٦/٥.

(٣) النشب إليه الغويو في تفسيره ١١/٣، وبلا نسبة في تفسير ابن حبيب ٢١٩/٣، وتفسير القرطبي ٢١٢١/١، وقال ابن كثير في تفسيره ١٦٤٤/٥: "قال ابن عباس وكان يوم الزينة يوم عاشوراء وقال السدي وقناة وأبان زيد كان يوم عيدهم وقال سعيد بن جبير كان يوم سوقهم ولا منافقون قلت في مثله أهل الله ففرعون وجندهم كما ثبت في الصحيح.

(٤) الإسكندرية مدينة عظيمة مروفة في مصر يقال أن الذي بناؤها الإسكندر. معجم البلدان ١٨٣/٩.

(٥) في (٢) وقال، وفي (٣) وقال.

(٦) أخرج الحذهب الطبري ٣٤٤/٨ عن ابن زيد. وذكره السبطي في الدر ٤٦/٥، وظهر أنها من الإسراءيات التي أخذها ابن زيد عن عاصروه منهم.

(٧) في (٢) للسحرة.

(٨) قاله الطبري ٤٤١/٧ وقال: "إِنما قالت ذلك معاها لأن فرعون فغير معقول أن يقول من كان على دين، انظر إلى حجة من هو على خلاف لعلي أنب عن دني، وإنما يقال أنظر إليها كي أزداد بصرة بديهي فأقيم عليه ".
كانوا هم الغالبين (40) موسى. وقيل: إمام قالوا ذلك على الأستهزاء، وأرادوا بالسحرة موسى وهارون عليهما السلام، فقاموا (1)

فلمما جاء السحرة قالوا لفرعون أن لنا لأجراً إن كنا نحن/ الغالبين (41)


قالوا آمنا برب العالمين [47] رب موسى وهارون [48] قال آمنته له قبل أن آذن لكم إنه كبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطان أبديكم

وارجكم من خلاف ولأصبكم أجمعين (49) قالوا لا ضرر إننا إلى رينا متقلون (50) إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطائنا أن [51] أي لأن

كتاب أول المومئين [(51) من أهل زماننا (6)]

(1) أخرج ابن أبي حاتم 8/2762 من طريق سعيد بن حبيب عن ابن عباس قال: " يعني بذلك موسي وهارون عليهما السلام استهتاراً بهما " وانظر: تفسير البيروي 116/6.

(2) انظر: معاني القرآن للنجاسة 77/5، وإعراب القرآن له 18/3، وتفسير الطبري 9/43، وتفسير ابن حبيب 299/6/2، وتفسير الجريري 73/1.

(3) قاله الإفرة وأتكر عليه الزجاج (معاني القرآن 91/4) قال: " ولا أحسبه عرف الزجاج في التفسير لأنه جاء في التفسير أن الذين كانوا مع موسي أثمة ألف وقيل أثمة ألف وسبعين ألفاً وإثما معنى أن كنا أول المؤمنين أي أول من آمن في هذه الحال عند ظهور آية موسى.

قوله عزر وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبدائي إنكم مبعونEye تبعكم فرعون وقومه.

[149] أخبرنا 1) ابن منجويه قال حدثنا ابن لؤلؤ قال حدثنا الهيثم بن خلف قال حدثنا الدورفي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج في هذه الآية قال: "أوحي الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن أجمع بني إسرائيل كل أربعة أهل أبيات في بيت ثم اذبحوا أولاد الضأن فاضربوا بهم أدمائها على أبواكم فإني سأحم سائر الملائكة فلا تدخل بيتاً على بابه دماً وسأصّمها فقتل أولئك 2) فرعون من أنفسهم وأموالهم، ثم اخترزوا خبرًا فطيروا، فإنه أسرع لكم، ثم أسرع بعبدائي حتى تنثني 3) إلى [ ] البحر فيأتيك أسرئيل، ففعل ذلك فلم يفتحوا فرعون هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وذهبوا بأموالنا فارسل في أثره ألف ألف وخمسان ألف ملك مسؤولين 4) مع كلملك ألف 5) وخرج فرعون في الكرسي العظيم 6).

______________________________

1) في (م) ، (ح) : وأخبرني.
2) أبكار جمع بكرا وهو أول ولد الرجل ويكون البكر في غير الناس.
3) انظر لسان العرب 4/78.
4) زيادة على الأصل من (م) ، (ح) .
5) في (م) ، (ح) : مسورة.
6) في (م) مع كل ألف ملك.

1) رجال الإسناد :}

- الحسين بن محمد بن منجويه ثقة صدوق كثير الرواية للمماكير تقدم.
- علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة بن لؤلؤ البغدادي النوري وصفه.
الفصل فرعون في المدافن حاشرين »[3] يعني الشرط (1) ليجمعوا السحرة

الذهبي بالإمام المحدث المسند قال البقاني وهو صدوق، غير أنه رد، الكتاب، وقال
عبيدا الله الأزهري ثقة مات سنة 377.

انظر: تاريخ بغداد 89/1261، السير 327/6، شذرات الذهب 3/3.
3 - الهيثم بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن مjahid أبو محمد الذهري البغدادي
قال الذهب عنه: "المتنقق الفقه... و كان من أوعية العلم، ومن أهل التحري والضيطن".
وقال الإسماعيلي: "كان أحد الأئمة "مات سنة 307.

تاريخ بغداد 14/1261، السير 121/4، شذرات الذهب 25/1.
4 - أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي، ثقة ححافظ مات
سنة 246.

انظر: الجرح والتعديل 39/1، تهذيب الكمال 249/1، التقرب 3.
5 - حاجاج بن محمد المصيبي الأغور ثقة ثبت لكنه احتل في آخر عمره لما قدم
بغداد قبل موته تقدم.

وقال الإمام أحمد: "الكتاب كله قرأها علي ابن حريج إلا التفسير فإنه سمعه إملاء من ابن
جريج ولم يكن مع ابن حريج كتاب التفسير فامل للعطية.
6 - عبد المطلب بن عبد العزيز بن حريج ثقة فقية فاضل وكان بكرس ويرسل تقدم.

الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.

تغريبه:
أخرجه الطبري 445/9 عن القاسم عن الحسنين حجاج.
و ذكره مقابل في تفسيره من قوله 3/50.

(1) أخرج ابن أبي حاتم 8/2761 من طريق مjahid عن ابن عباس قال الشرط شم قال وروي
عن مjahid أنهم الشرط.
وقال ﷺ: "إن هؤلاء لشرذمة قليلون" [54] عصبة. وشرذمة كل شيء بقيته القليلة (1). ومنه قول الراجز:

"جاء الشتاء وقوميصي أخلاق شراذمٍ يضحكون مَنْ (الْتَوَاقّ) (2) قال ابن مسعود ﷺ: "كان هؤلاء الشرذمة لستماثة ألف وسبعون ألفاً" (3).


(1) قاله أبو عبيد (بجاح القرآن 8/2) ، وفي لغة القرآن 6/ب شرذمة قليلون يعني عصبة

بلغة جرحهم.

(2) وانظر: تفسير الطبري 444/9 ، لسان العرب 12/2 شرذم ، المفردات 450.

(3) في (م) والطبري : منه.

(4) البيت أتُشهد ابني بري لراجز وهو في الطبري 444/9 ، وランス العرب 12/322/16.

والتدوّاق ابني والشامه قوله شرذم معنى قطع.

(1) أخرجه الطبري 444/9 ، وآدم في تفسير مجاهد 510 كلاهما من طريق إسرائيل عن أبي

إسحاق الجهمي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود به.

وذكره السيوطي في الدور 5/157 وزاد نسبيه للقريبي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن

أبي حامد ، ونسبه إليه ابن فرک 272/272 ، والغوي 14/6 111.

وأخرج الطبري أيضاً عن أبي عبيدة قال: "كانوا ستماثا وسبعين ألفاً".

(5) في الأصول و (ح) المخزومي والتصويب من (م) ومصدراً ترجمه.

(6) في النسخ جميع الأردية بالداي والتصويب من مصادر ترجمه والأودي نسبة إلى أود بن

صُعِب بن سعد العشيرة من مذهب".
في هذه الآية قال: "كان أصحاب موسى عليه السلام ستمائة ألف". (1)

(1) رجال الإسناد:
1 - يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن زكريا بن حرب، أبو زكريا الحربي النيسابوري، كان أدبياً أحياناً عالماً متتبعاً رئيساً محتماً، من أهل الصدق والأمانة على بدعته فيه، عمر دهرياً واحتفظ إليه مات سنة 394 هـ.
النظر: تاريخ بغداد 1438/1426، السير 46/543، شذرات الذهب 1/453.
2 - أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم النيسابوري الأعمشي لقب بغداد بالأعمشي لحفظه حدث الأعمش واشتهائه به قال الذهبي: إمام حافظ يبت متصف من كبار الحفاظ، وقال الحاكم: أحاديثه كثيرة مستقيمة وهو ظالم، مات سنة 371.
3 - محمد بن عبد الله بن المبارك المُحرّمي - معجمه وتقول - أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ مات سنة 384، وخمسين، والمخرجي نسبة إلى المُحرّمي: حملة بغداد.
4 - يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي أبو زكريا مولى بني أمية ثقة حافظ فاضل مات سنة 203.
النظر: الجرح والتعديل 168/2546، تهذيب التكمال 188/31.
5 - إسحاق لم أقف عليه.
6 - عمو بن عبد الله أبو إسحاق السبئي لثة مكرر عابد تقدير.
7 - عمو بن ميمون الأولي لثة عابد مكرر تقدير.
الحكم على الإسناد:
إسناد فمه لم أقف عليه وفقه رجاله ثقات.
الخريج:
لم أقف عليه.
وإنهم لنا غفانظون { 55 } أي أعداء مخالفتهم ديننا، وقتلهم أيا كرا، وهذبهم بأموالنا التي استعاروها { 56 }، وخرجهم من أرضنا بغير إذن

وأخبر الطبري 444/9 عن عبد الله بن شداد وقيس بن عبيد ومجاهد وابن جريج أنهم قالوا: "كانا ست مائة ألف ".

وأخبر ابن أبي حاتم 771/8 من طريق عكرمة عن ابن عباس، قال كانوا ست مائة ألف.

وقال به مقاتل في تفسيره 125/3، ونسبه الواحد في الوسيط 734/3 للمفسرين.

قلت: ولم لا يذكرون العدد دليل صحيح يعتمد عليه فلا يمكن الحجوم به والذي أخبر به القرآن هو النافع ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة نتخذه.

فألهذي يظهر أن هذا النافع من مجازات بني إسرائيل وذلك:

1- أن القرآن أخبر - وإن كان على لسان فرعون - أنهم شرذمة قليلون.

2- أن فرعون لما علم بظهور رجل من بني إسرائيل يزيل ملكه أمر بقتل أبناء بني إسرائيل واستحيا نساهم حتى شكى الأقباط قلة بني إسرائيل وخشوا أن يفروا فلا يجدوا من يخدمهم فأمر فرعون بقتل الأبناء عامًا وأن يتركوا عامًا، بل إن فرعون حتى بعد فتنة موسى توعده بقتل أبناء بني إسرائيل كما قال تعالى: " وقال الملا من قوم فرعون أندر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآتكم قال سنقتل أبناءه ونستحتي نسبهم وإنما فوقهم قاهرون { 126 } [ الأعراف : 126 ]، فهذا مشعر بقولة أعداء بني إسرائيل في ذلك الوقت. قال القرطبي 193/13 " والله أعلم بصحة العدد وإنما السلام من الآية الذي بقطع به أن موسى خرج يجمع عظيم من بني إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك."

1) يشير بذلك إلى ما ذكره أهل الكتاب أن موسى عليه السلام أمر أتباعه أن يستعبرا حليًا من حلي أعدائهم فاستعرا حليًا كثيرًا ولم يردوها إليههم.

انظر: قصص الأنياب لابن كثير 350.

قلت: وهذا لا يلبق بالصابحين فكيف بالأنياب إذ من صفاتهم الوفاء بالعهد وأداء الأمانات إلى أهله فأخذ الله أعلم بصحة ذلك.
منا (1)

وإنما جميع حذرون [65] وقرأ النححى (1) والأسود بن يزيد (7) وعبد ابن عمير (1) وسائر قراء الكوفة وأبى عامر والضحكاء (3) (حذرون) بالألف (1)

وهي قراءة ابن مسعود (3) وأبى عباس (8) ورضا الله عنهما واختيار أبي عبيد (1)

وقرأ الآخرون حذرون بغير ألف (3) وهما لغتان.

وقال قوم حذرون مهددون مقوون شاكرون في السلاح، ذو أداة وقوة

(1) وهذه أقوال ذكرها الطبري في تفسيره 449، فنظرها المؤلف بقول واحد.
(2) أخرج عبد بن حميد عنه كما في القدر 159/5.
(3) الأسود بن يزيد بن فسي النححى أبى عمرو أو أبى عبد الرحمن مخضم، نغمة مكرور قوته مات سنة 75. قرأ على ابن مسعود وعليه النححى وأبى إسحاق السبيعي.
(4) انظر: التقرب 514، غاية النهاية 171/1.
(5) وأخرجه النوري في تفسيره 129 رقم 764، وعبد الرزاق في تفسيره 876/2، وآدم في تفسير مjahid 510، والطبري 446/9.
(6) جميعهم عن الأسود بن يزيد.
(7) وذكره السيوطي في القدر 5 وزاد نسبته للغربي واللي في حجم.
(8) أخرج عبد بن حميد عنه كما في القدر 159/5.
(9) أخرج عبد بن حميد في التفسير 78/2، والطبري 446/9.
(10) قرأ بها أبى عامر وعاصم ومحمد والكسائي وخلف وافقهم الأعمش.
(11) انظر: السبعة 471، التفسير 165، ألسموت 274، النشر 235/2، الإخاء 327.
(12) أخرج عبد الرزاق في التفسير 276/2، والقراء في ماعني القرآن 280/2 عن ابن مسعود.
(13) نسبها إليه النحاس في إعراب القرآن 180/2.
(14) انظر المراجع السابقة.
ktorāt (1) و حذرون (2) فوقون متيقظون (1). وقال الفراء: "كان "الخادم" الذي يذرك [و الخذر المخلوق حذراً لا تلقاه إلا حذراً] (2). والخذر اجتناب الشيء خوفاً منه. وقرأ سفيان بن عجلان (2): "حذرون" بالدال غير المعجمة (3).

(1) الكراع: اسم يجمع الخيل والكراع: السلاح وقيل هو اسم يجمع الخيل والسلاح.
(2) اشترك: لسان العرب 37/8/37. 
(3) ذهب أبو عبيدة إلى أن "حذرون" و "حذرون" واحد وهو قول سبئيه فيما قال النحاس واختياره الترسي.
وفيهم الكسارى والفراء وعمرو بن يزيد ومن وافقهم وهو قول أكثر التحويين فيما قال النحاس والتفريق جاء التفسير عن ابن عباس والضحاك وابن جريج وابن مسعود وغيرهم ففسروا "حذرون" بأنها مودون في السلاح والكراع.
(4) انظر: معاني القرآن للزهراي 97/2، للفراء 96/2، وإعراب القرآن للنحاس 28/3، واللغة لابن خالد 267، ولالفراسي 585/3، وللملكية 488، والكشاف 151/2، ومشرح الهداية 488/2، وتفسير الطبري 941/2.
(5) زياد: على الأصل من (م) (3) ابتاع معاني القرآن له 280/2.
(6) حديث بن عهلان بصري yay دروو مذوين بين علي روي عنه الصدف بن حزن.
(7) التاريخ الكبير 4/272، النقوص 4/324، 
(8) وهي قراءة شاذة. نسبها إليه ابن حبيب 226/3، والخيري 280/5، والفرائي 131/261، ونسبها ابن خالد في مختصره 107 محمد بن السمعان وابن أبي عمار.
ونسبها النحاس في إعراب القرآن 3/180 وابن جني في المختصر 138/2 لابن أبي عمر.
وبالنسبة في إعراب القراءات الشوامي لمعكربي 214/2.
قال الفراء: "يعني عظاما من كنرة الأسلحة، ومنه قُبّل للعين حَدِّرة ولملُوم حاغر". قال امرؤ القيس: "وْعَطْنَهَا حَدَّرةٍ بَدرَةٍ وَشُتِّتْ مَايِبَا مِنْ أُحُورٍ". فأخرجناهم من جنت وعيون [57] وكونز قال ماجاهد: سُهِأَها كِنْوزًا. لأنها لم تنفق في طاعة الله [9].

وبقام كريم [58] مجلس حسن أُثّر ذلك كما وصفنا. وآورثنا بهلاكهم بني إسرائيل [59] فاتبعهم مشرفين [60]. فلحقهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها.[10]

(1) نسبي إليه ابن حبيب 4/208/2، والخيري 2/208/2، ولم أقف عليه في معاني القرآن له.

(2) وناظر: معاني القرآن للحسن 5/81، والمختصر 2/128/2، والبحر الغيريط 18/7، والنشر المصور 5/274.

(3) هو أمير القيس بن حجر بن عمرو بن الكندي من أهل تجرب ومن الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية، وأوّد أصحاب المعلاقات، أخرج الإمام أحمد في مسنده 2/128/2 من الحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "امرأ القيس صاحب لواء الشعر إلى النار" وهو حديث ضعيف.

(4) انظر: طبقات الشعراء للجمحي ص 4، الشعر والشعراء 105/1، البيت في ديوانه ص 316، لسان العرب 4/4/49/2، الحجري 2/80/8/1، ونسبة إليه ابن حبيب 270/1، والخيري 2/208/2.

(5) وقال به مقالة كما في تفسيره 3/5/0/1، وهو قول أُتْر أهل التفسير.

(6) انظر: تفسير الطبري 4/4/4، معاني القرآن للزجاج 4/9/4، تفسير غريب القرآن 317، معاني القرآن للحاس 83/5، تفسير ابن حبيب 270.
فلم نраة الجمعان أي تقيابل يرى كل فريق منهما صاحبه ومكن
يحني بن وثاب (5) والأعوش وحمزة وخلف "الراه" في "تراي" (5) بالإمامأل
الباقون بالفتح.

قال أصحاب موسى إنا لماذكرون (6) [26] للملحقون، وقرأ الأعرج وعبيد
ابن عمر "المذكرون" بتشديد الدال (5)، والاختيار قراءة العامة لقوله (6) حتى
إذا أدركه الغرق (6) قال (8) موسى عليه السلام ثقة بوعبد الله (6) كلاً.

(1) يحيى بن وثاب الأسدي مولاه الكوفي المقرى ثقة عابد، معا سنه1.3، قرأ القرآن
على عبيد بن نضلة وعنه الأعوش وطلحة بن مصر.
(2) انظر: معرفة القراءة/2/62، غاية النهاية/382، التنزير/7113.
(3) أملاح الراء في الموصول، وأملاح الراء وهمزة في حالة الوقوف.
(5) الإنماة أن ينحو بالفتح نحو الكسرة والبائية وأن ينحو نحو الباء وتسمى أيضاً البطح والاضحاء.
(6) انظر: النشر/230، الإقناع/1268.
(7) وهي قراءة شاذة.
(8) نسبها إليه ابن خالويه في مختصره 139/2، وابن جني في المختصب/139، والنحاس في
إعراب القرآن/182.
(9) وبري الغراء (معاني القرآن/180/2) أنهما معني واحده وتعقب النحاس في إعراب القرآن
قال دابة: "ليس كذا يقول التحويض الحذاق، إنما يقولون مذكركون للملحقون، ومذكرون
مفعولاً في مثبطهم... وهذا معنى قول سببهم.
(10) انظر: إعراب القراءات الشواذ/2116، وتفسير الطبري/1249.
(11) تمامها: "قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين"
[ يونس: 90].
لا يدركونكم (أ) إن معي ربي سيهدين ([١٦] طريق النجاة. فاوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر (أ).)


(١) وقع في الأصل و (ح): أحمد بن صوفان بن صالح وهو حظاً والتصويب من (م).

(٢) مصدر ترجمته.

(٣) في الأصل: كل ، والتصويب من (م) و (ح).

(٤) رجال الإسناد:

١ - الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحلبي ثقة صدوق كثير الرواية للمناكير تقدم.

٢ - محمد بن الحسن بن علي البيضي ثقة تقدم.

٣ - أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي مستور تقدم.

٤ - صوفان بن صالح الطقي ثقة وكان يدلعه تدليس النسوية تقدم.

٥ - الوليد بن مسلم القرشي ثقة لكنه كثير تدليس النسوية تقدم.

٦ - محمد بن حسنة بن يوسف بن عبد الله بن سلام صدوق وهمهم من زاد بين حسنة ويسوف محدداً، روى عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام وقيل عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام.

انظر: الجرح والتعديل ٢٣٦٧، وتهذيب الكمال ٩٥/٢٥، التقرب ٨٧٠.

الحكم على الإسناد:

إسناد ضعيف فيه العقيلي مستور.
قال ابن جريج وغيره: مما انتهى موسى إلى البحر هاجت الريح والبحر رمي موج مثل الجبال، فقال له يوشع (١): يا مكمل الله! أي أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا! قال موسى عليه السلام: ها هنا. فخاض يوشع عليه السلام الماء، وجاز البحر، ما يواري حواضر دابته الماء. وقال الذي يكتب إيمانه يا مكمل الله! أي أمرت? قال هاهنا، فكبح فرسه بلحاسه حتى طار الريح. من شدقيه ثم أقبحه البحر فارتسب (٢) في الماء. وذهب القوم يصنعون مثل ذلك [فلم يقدروا (٣)] فجعل موسى عليه السلام لا يدري كيف يصنع، فأوحى الله إليه أن أضرب ببعاك البحر، فضربه بعضاه فانفصل، فإذا الرجل

تخرج ج: أخرج ج ابن أبي حامم ٢٧٧١٨/١ عن أبي زرعة عن صفوان بن صالح به. وذكره السيوطي في القدر ١٦٥/٥، وابن كثير في تفسيره ٣٤٩/٣ ونسباه لابن أبي حامم (١) أخرجه الطبري ٤٤٤/٩، وابن أبي حامم ٢٧٧٣/٨ كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قال ابن أبي حامم: وروي عن ابن مسعود وحميد بن كعب والضحکاء وقناة وعبد الله بن عبد النؤ دقل (٢) يوشع بن نون عليه السلام كان يمتد من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار. فأوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى وهارون عليه السلام (قصص الأنباء لابن كثير ٣٥٢). (٣) الرسول IMSG في الماء سفبل. لسان العرب ١٧/١ رسب. (٤) زيادة على الأصل و(ح) من (م).
وافق على فرسه لم يبتل سره ولا يليده (1). قوله عز وجل: «أزلفنا ثم الآخرين» (142) يعني قوم فرعون، يقول قرناهم إلى طلاك، وقدمناهم إلى البحر. وأعجينا موسي ومنه آجعين (5) ثم أغرقنا الآخرين» (166) فرعون وقومه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين (7). قال مقاتل: "لم يؤمن من أهل مصر غير ابنته امرأة فرعون (7) وحزيبيل المؤمن ومريم بنت ناموسا التي دلت على عظاظ يوسف بن يعقوب عليه السلام" (6).

1. البهذ: ما يوضع تحت السرح.
2. انظر: لسان العرب 386/3، المعجم الوسيط 812/2، تفسير الطبري 9/448 ، وتفسير ابن أبي حاتم 2773/8، والدر المنثور 159/5.
3. قصص القرآن لا بن كثير 352.
4. وهي أدبية نبي ماراح امرأة فرعون ضربها الله مثالاً للذين آمنوا وعند نأسي بين سلك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "حسبك من نساء العالمين: مريم ابنة عمران، ودخيلة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وأسيرة امرأة فرعون" أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح ( صحيح الترمذي للألباني رقم 303).
5. حزيبيل القبطي ابن عم فرعون آمن موسي عليه السلام وكتب إيمانه ورد ذكره في القرآن قال تعالى: "و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه..." (64) غافر: 28 وفي اسمه أقوال أخرى فقيل حبيب وقيل سمعون بالهمة وقيل جبريل وقيل شمعان بالمعجمة ( زاد المفسر 1/710 ).
7. وأخرج ابن أبي حاتم ( كما في تفسير ابن كثير 4/84( عن ابن جريج عن ابن عباس نحواً
إن ربك هو العزيز الرحيم » {68}.
قوله عر وجل » وائل عليهم نبا إبراهيم [69] إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون
{70} قالوا نعبد أصناماً فض ili لما عاكفين » 71.
قال بعض العلماء إذا قالوا فنظل لأنهم كانوا يعابدونها بالنهاش دون الليل
{72} قال هل يسمعونكم » قراءة العامة بفتح الباء أي هل [ يسمعون ]
{73} دعاكم ».

وذكره بلا نسبة البغوي في تفسيره 6/116.
وماأ قصة العجز الذي دلت على عظام يوسف فقد رواها ابن حبان في صحيحه
{2} رقم 223، وأبو يعلى في مسنده 291/6 رقم 7218 والحاكم في مسنده
{2} رقم 239/2 وقال حديث صحيح على شرط الشيخين، ابن أبي حاتم (كما في تفسير
{2} ابن كثير 3/648).
جمعهم من طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا.
وصحيح الألباني في المسند الصحيح رقم (312).
وقوله عظام يوسف لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم على الأرض أن
{2} تأكل أحساء الأنباء" (أخرجه أبو داود في سنده رقم 47/401)، فإن المراد بالعظام بدننه
إلا الصحابة كانوا يطلقون العظام ويريدون به البذن كله من بباب إطلاق الجزء وإارادة
الكل. أفده الألباني.

(1) يقال غل يفعل كما إذا فعل بالنهاش. والقول بلا نسبة في تفسير البغوي 6/116، والبحر
المحيط 74/3، وتفسير القرطبي 13/9/10.
(2) في الأصل بسمعونكم وهو خطأ ونصاب من (م) ( ج).
(3) قاله الأخفاش (معاني القرآن 246/2)، وأبو عبيدة (محار القرآن 27/2).
(4) وانظر: إعراب القرآن للمحاسن 184/3، وتفسير الطبري 51/9.
وقرأ قنادة: بضم الباي "يَسْمَعُونَكَ" (1) إذ تدعون [72] أو يرفعونكم أو يضرون [73] قالوا بِول وجدنا أباءنا كذلك يفعلون [74] وفي هذه الآية بيان أن الدين إذا يثبت بالحجة، وبطلان للتقليد (2) فيه (3) قال أفرايم ما كنت تعبدون [75] أنتم وأباكم الأقدامون [76] فإنهم عدو لي إلا رب العالمين [77] وآنا بريء منهم وما وجد العدو لأن معنى الكلام: فإن كل معبد لكم عدو (4) وما الرجعه في معنى وصف الجماد بالعداوة فهو أن معنى الآية: إنهم (5) عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة كما قال تعالى: (6) سبكرون بعبادتهم وكونوناً عليهم ضداً (7). (8) قال الفراء: "هو من المقلوب أراد فإني عدو هم، لأن من عادت عاداك" (9).

(1) وهي قراءة شاذة ومعني هذ يسمعونكم دعاءهم أو إجابتهم.
(2) نسبها إليه ابن خالويه في مختصره 108، والمحاس في إعراب القرآن 183، وابن جني في المفسر 219/2، وابن أبيه في 82/82، وابن أبيه في 88/82.
(3) قاله ابن فورك 28/2، وابن أبيه 28/2، وابن أبيه في 82/82.
(4) أي أنه أخرج مخرج المصدر مثل القعود والجلوس.
(5) قاله الطبري في (6) فيهم.
(6) سورة مريم، آية 82.
(7) وقول الفراء (معاني القرآن 281/2)، والمحاس (معاني القرآن 87/87) وقوله.
(8) أصح ما قيل فيه، الطبري 452/9.
(9) نسبه إليه البغوي 117/2، والغربي 110/12.
ثم قال: "إلا رب العالمين" نصب بالاستثناء، يعني فإنهم سموه في غير معبود لي إلا رب العالمين فإني أعبده، قاله الفراء (1). وقيل هومعنى: لكن (1). وقال (7): الحسين بن الفضل: يعني إلا من عبد رب العالمين (1). ثم وصفه قال: "الذي خلقني فهو يهدين" (78) أخبر أن العائد على الحقيقة هو الخاقان لا حادي غيره. قال أم كلثوم: "الذي خلقني في الدنيا على فطرته، فهو يهدين في الآخرة إلى جنته" (2).

ولأقوف عليه في معياني القرآن له ولعل نسبة هذا القول إليه وهم والصابرة أنهو ابن قتيبة كما في تأويل مشكل القرآن بنصه (31) ونسبه لابن قتيبة ابن حبيب 2/20، والجبري 2/27/28 وبهذا القول كما قال أبو حبان (البحر المحيط 24/7): "ليس بشيء ولا ضرورة تدعو إلى ذلك" (1). انظر معياني القرآن 2/281.

(1) وهو الاستثناء المقطع والمعنى لكن رب العالمين ليس بعد فلي.
(2) وهذا القول ذكره الزجاج (معاني القرآن 4/93) عن التحويين، وهو يمعنى القول الذي قلته.
(3) وانظر: إعراب القرآن للمحاس (183/2). البحر المحيط 24/7. الدور المصون 5/276. (م.م.ح).
قلت: وصفه الذهبي (السير 30/123) بشيخ العارفين الصوفي الراهن وقال له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم راسخ في الطريق.
والأدي هو يطعمني ويسقيني» [٧٩] يحيى برقي وبري. قال أبو العباس بن عطاء (١) "يطعمني أي طعام شاء، ويسقيني أي شراب شاء" (٢).
قال محمد بن كثير العبدي: "صاحب سفيان الثوري رجاء الله بعدها وكان يستف (٣) من السبب إلى السبب كفاً من رمل" (٤).


(١) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أبو العباس البغدادي وصفه الذهبي بالرائد العابد المتلائم، كأن له كل يوم ختمه، وفي رمضان تسمع ختمة وبقية في ختمة مفردة بضع عشرة سنة يتفهم ويتدبر، راج عليه حال الحجاج وصححه، مات سنة ٣٠٩.

(٢) نسبه إليه ابن حبيب ٢٢٠/١، والخيري ٣٢٠/٨١.

(٣) أي يتناوله يابساً غير معجون.

(٤) نسبه إليه ابن حبيب ٢٢٠/١٦، والخيري ٣٢٠/٨١.

(٥) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان.

(٦) إبراهيم بن آدم بن منصور العجلي وقيل الشيمي أبو إسحاق البلخوي، نزيل الشام وسيد الزهاد، قدوة إمام عارف مات سنة ١٦٢.

حلية الأولياء ٣٦٧/٢، تهذيب الكمال ٢٧/٧، السير ٣٨٧/٦.
سورة الشعراء

442

بحمص (1) في أبيات (2) بسختها وقيل (3) يسختها. فسخمت عليه ، وسأله عن حالتهم فرد علي السلام وسألني عن حالي وحال أقرائي ، فكتب (4) به يومه ذلك فقال لي: تعل نفسك تنażعك إلى شيء من الطعام؟ فقلت: نعم ، فأخذ رمادًا وترابًا فنخلطهما وأكلهما ، ثم أقبل علي بوجهه وأنشأ يقول:

واخْلِطْ التّرابَ بالرّمّادَ فَكَلِهْ وَأَخْلِطْ النَّفْسَ عَنْ مَقَامِ السَّوْلَى

فإذا شئت أن تُذْهِبْ بِالذّلِّيْلِ فَوُمُّ ما حَوْلُهُ أَيْنَى الْرُّجْحُ

فخرجت من عنده ، فكمت يومًا لم أدخل عليه ، فاشتقت شوقاً إليه فدخلت عليه ، وكنت عنه فلم يكلم بشيء . فقلت له: لا تتكلم؟ فقال:

مُّبِعَ الخَيْبَةْ لَأَنَّهُ سَبِبُ الرّذِّى

والتّطِّقُ فِيْهِ مَعْادن الأَفْقَاتِ

فإذا انطُقَتْ فَكَنْ لَهُ ذَاكَرَا وَإِذَا سَكَتْ فَغَدَّتْ نَفْسَكَ (5) في الأَمْوَاتِ (6)

(1) حمص مدينة بالشام مشهورة.
(2) معجم ما استعجم 48/2، معجم البلدان 3/2.
(3) الأفواه: الموقد الكبير، كموقد الحمام والحمامات، وتتشدد الناية.
(4) لسان العرب 1/7 أتى، المعجم الوسيط 4/1.
(5) يسختها وقيل "ليست في (م)"، (ح).
(6) في (ح) فكمت.
(7) في (ح) جسملك، وفي (ح) جسملك مالت.
(8) رجال الإسناد:

1 - الحسن بن محمد بن الحسين بن حبيب القاسم تقدم.
2 - محمد بن علي الشهاب أبو الحسين المروزي، قال ابن حجر في لسان الميزان.
(9) ترجمة إبراهيم الخواص : "ورونا في كتاب الملايين لأبي عليان RESPONSE هذه مذكورة في الصواعي النسائي بأبو القاسم بن حبيب المفسر أخبرنا أبو الحسين.
وقال أبو بكر الوَرَّاق (1) : يطعمي بلا طعام، ويسقيني بلا شراب، ويجازه
يشبعي ويرويي من غير علاقة (2) كقول النبي ﷺ: " إنني أبست يطعمي ربى
ويسقيني" (3).

محمد بن عمرو بن علي بن الشام المرزوقي، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الخواص
. . . . قال أبو عثمان : رواته كلهم ثقات إلا الخواص .
١ - محمد بن علي بن حمدان أبو عبد الله ، لم أقف عليه .
٢ - أبو مطيع الجوزحاني ، لم أقف عليه .
٣ - الخواص بن عبد الكريم ، لم أقف عليه .

الحكم على الإسناد :
فيه من لم أقف عليه .

تخريج :
ذكره ابن حبيب ٢٢٠/ب، والحيري ٨٣/أ.
كلاهما دون قوله : " فخرجت من عده فعِنْت . . . "
(1) محمد بن إسحاق بن اليمام البغدادي أبو بكر المستملي الوَرَّاق سمع أبيه وأباه محمد بن محمد
البغدادي وحدث عنه الدارقطني وأبو محمد الخلاص وعده ، إمام محدثة سنة ٣٧٨ .
انظر : تاريخ بغداد ٢/٥٣، السير ٨٨/١٦ ، شرارات الذهب ٩٢/٣ ، شرارات الذهب ٩٢/٣ .
(2) نسبه إليه ابن حبيب ٢٢٠/ب، والحيري ٨٣/أ .
وهذا القول عدول عن ظاهر الآية وتوليل غامض لا يناسب الآية وذلك أن إبراهيم عليه
السلام قالها لقوم لا يعرفون الحق ليبين لهم قدرة الحق مستدلاً بهذا الأمر الظاهر فكيف
تمرز له الأمور الباطنة وتترك الأمور الظاهرة هذا مثال .
انظر : تفسير القرطبي ٣٩/١١١ /١٣.
(3) أخرجه البخاري (التاريخ ٢٤١) ، ومسلم (القيام ١٤٠) والترمذي (الصوم ٧٧٨)
من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوي .
يبدل عليه حديث السقاء في عهد النبي ﷺ حيث سمع النبي ﷺ / ثلاثة أيام يقرأ:

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (1) فرمي بقرته فأطاعه آت في منامه بقدح من شراب الجنة فقسقه.

قال أنس ﭼ عاش بعد ذلك نيفاً وعشرين سنة لم يأكل ولم يشرب على شهوة (3).

وقال علي بن قادم (2): كان عبد الرحمن بن أبي نعيم (1) لا يأكل في الشهر إلا مرة فيغج الحجاج (6) فدعاه وأدخله بيتاً وأعطاه عليه بابه ثم فتحه بعد خمسة

وأخيره البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر (1) وحديث أبي سعيد الخدري (1) وحديث عائشة (1) ﷺ ، وحديث أبي هريرة (2) ﷺ.

واختلف العلماء في معنى: "آية يطعمي ربي ويعطيي " هل هو على حققه أم لا؟

انظر: فتح الباري 4/207. (2)

(1) قامها: " ويعمل مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين " (هود: 6).
(2) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع إلا عند ابن حبيب 250/2، والخسيري 2/83، وهو معارض لقوله تعالى: " وما جعلناه حسناً لا يأكلن الطعام " ، ومعارض أيضاً للفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل أن تواصل قال: "أيكم يفهم " وفي بعض ألفاظه: " إني لست كهينكم ".
(3) علي بن سهل بن قادم الرملسي، نسائى الأصل، صدوق، مات سنة 276 ووصفه

الذهبي: بالإمام الحجة.

الجرح والتعديل 189/2، السير 241/12، التقريب 475.

(4) عبد الرحمن بن أبي نعيم بن البهلوية أبو الحكيم الكوبي الطالب صدوق مات قبل المائة.

حلية الأولاد 5/56، السير 26/5، التقريب 455.

(5) الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير المشهور النظام المبين، وقع ذكره وكلامه.
عشر يومًا ولم يشكو أنه مات فوجده قائماً يصلي فقال: يا فاضق تصلبي بغير وضوء فقال: إنما ينجح إلى الوضوء من يأكل ويشرب، وأنا على الظهارة النَّبِيّ أدخلتني عليها هذا البيت (١).

[١٥٣] سمعت أبياً القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري يقول: سمعت منصور بن عبد الله الأصفهاني يقول: سمعت أبياً سعيد الخراز ممكة في "الصحابين" وغيرهما وليس بألَّا يزهو عنه، وفي أسرة العراق عشرين سنة ومات سنة ٩٥ ق. المذهبي: "كان ظلهما جباراً صبباً خبيثاً سفاكاً للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومرك ودهاء وفصاحته وبلاغته وتعظيم القرآن ... نسبي ولا نجبه بل نعبده في الله، فإن ذلك من أوصى عرئ الإيمان، وله حسنات مغمورة في بحر ذهنيه وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة. (١) انظر: السير ٤/٣٤٣-٣٤٥، التقرب ١١٥٠، الحبري ٨٣/٢.

(١) نسبه إليه ابن حبيب ٢٣٠/٢، الحبري ٨٣/٢.

وأخير: الحبري لم أقف له على إسناد وعليه بن قادم لم بق عهد الرحمن بن أبي نعيم.

وأخير: الحبري في الخليفة ٩/٥ عن عطاء بن السائب قال: كان عبد الرحمن بن أبي نعيم بواصل خمسة عشر يومًا لا يأكل ولا يشرب، وأخرج أيضاً عن معمر أن عبد الرحمن بن أبي نعيم نصف الحجاج في القراءة، فأنه قرأه كلمة.

وهذا الخبر مخالف للنقل والعقل والظاهر أنه من شبهات وخلافات أهل التصوف، ولن ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصول رحمة بأمره ونكد من وصل فين أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصول في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل ي رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ فأنى أثبت بطمبه ربي وسبقيين، فلما أتينا أن ينتهي وصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الأهل فقالوا يا تأخر لزدتهم كالتلكمل هم حين أتينا أن ينتهي "أخريه البخاري (الصوم ح) ١٩٦٥".)
يقول: "كنت بطرسوس (1) جائعاً فاشتدي الجموع فجلسنت على شاطيء نهر ووضعتم رجلي في الماء فنديت أضجحت من جوع؟!، جاءك شبع الأتيد (2)." 

قال: فعاش بعده سنين لم يشته طعاماً ولا شراباً، وكان مع ذلك إذا أراد الأكل والشرب أمكنه " (3). 

(1) طرسوس: يفتح أوله وثانيه مدينة تغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم.
(2) في (ح) : الجرع.
(3) في (م) ، (ح) : هالك.
(4) رجال الإسناد:
1 - الحسن بن محمد بن حبيب تقدم.
2 - منصور بن عبد الله بن إبراهيم أبو نصر الأصبهاني الصوفي سمع أبا جعفر سعيد ابن تركان الصوفي وأبا الحسن الخوارزمي وغيرهم روى عنه أبو عبدالله الرحمن السلمي وغيره.
3 - أحمد بن عيسى البغدادي أبو سعيد الخازاز وصفه الذهبي بشيخ الصوفية الفذود
صاحب سريا السقطي وذا النون المصري ويقال أنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء.
ممات سنة 286.

انظر : حلية الأولياء 467/10، تاريخ بغداد 276/4، السير 13/19/19.

الحكم على الإسناد:

فه في لم أقف على حاله.

تخريج:
أورد ابن حبيب 260/ب، والخيري 2/3/83/1 عن أبي سعيد الخراز بلا سند.
وبلغني (1) أن امرأة أسرت من حلب إلى الروم (2) في أيام سيف الدولة على ابن خزيمة (3)، فنهرت منهم ومثست مالذي فرسخ لم تطمع شيئاً فقدمت إلى سيف الدولة، فقال لها كيف قويت على المشي وكيف عشت بلا طعام؟ فقالت: كنت كلاماً جمعت أو عييت أقرأ، فقل هو الله أحد، ثلاث مرات فأشعع وأروى وأقوى. (1)

موسمت أبا القاسم الحبيبي يقول: سمعت أبا القاسم النصرانيّ باباً يقول: "في الخيز لطيفته تشعث كلاً الحبر ولو شاء لأبقى فيك تلك اللطفية حتى لا تخرج إلى الخيز" (6).

(1) في (م) ويقول، وفي (ح) وحكي.
(2) زيادة على الأصل و (ح) من م.
(3) علي بن عبد الله بن حمزة سيف الدولة صاحب حلب، قال الذهبي: مقتضى الوقود وكعمة الجند، وفارس الإسلام، وحامل لواء الجهاد، كان أديباً ملحم النظم فيه تشيع، يضرب بشجاعته الليل، وله وقع في النفس، وله غزو ما اتفق ذلك غيره، سنة 356.
(4) الم أقف عليه.
(5) رجال الإسناد:
1 - الحسن بن محمد بن حبيب نقدم.
2 - إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمود الخراسانى النصرانيّ النبّي النيسابوري الزاهد.
ورنص آباؤه محملة من نسبه ووصفه الذهبي بالإمام المحدث القدوة الوعظ، شيخ الصوفية، وقد كان النصرانيّ آخر الصحبة، وكنى على خذوه فواغوراً بالله، ومن كلامه "نهائيات الأولى بديايات الأشياء". في سنة 367.
وقال إذا النون المصريي (1) رحمه الله: يطعمي طعام المعرفة، وسمي شراب
النوبة، ثم أنشأ يقول:
شراب النوبة خير الشراب
وكل شراب سواء سراب (2)

انظر: تاريخ بغداد 6/2، السير 262/3، شذرات الذهب 58/3.

3 - أبو بكر الشهابي البغدادي قبل اسمه ذُله بن جُفَّر وقيل جعفر بن بونس وقيل
جعفر بن ذو للفاء اسمه من الشبكي قريه، ومولده بسمراء شيخ الطائفة كان فقيهاً عارفاً
بمذهب مالك، وكتب الحديث عن طائفة، وقال الشعر، وله ألفاظ وحكم وحال وتمهُّن
لكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر، يقول أشباه يغتذر عنه، فيها ياو - فجراً - لا
تكون قدرة، مات بغداد سنة 334.


الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.

تخريجه:
لم أقف عليه، وأورد أبو نعيم في الحلية 197/10 عن سهل بن عبد الله التسري قال: الله
في الجزء سر، وقال عنه أكثر من عشرة آلاف عابع وعابده، فما أحد منهم أحدهم
بسر الجزء.

(1) نور بن إبراهيم وقيل فيض بن أحمد وقيل فيض بن إبراهيم ذو النون المصريي النوبي
وقدى أبا الفيض وقيل أبا الفيض وصفه الذهبي بالواهد شيخ الدبار المصرية عليه قال ابن
بونس: كان عالماً فصياً حكيمًا، مات سنة 245.

انظر: حلية الأولياء 9/331/9، تاريخ بغداد 393/8، السير 532/11.

(2) نسبه إليه ابن حبيب 260، والخريج 83/أ، وبلا نسبه في لطائف الإشارات 13/5.

وهذا القول أيضاً عدول عن ظاهر الآية وتأويل غامض لا يناسب سبب الآية بل الآية على
ظاهرها الطعام والشراب المعروفين.
[155] وسمعت أبا القاسم بن حبيب يقول سمحت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الحرجاني يقول سمحت الحسن بن علوية الدامغاني يقول سمحت عمتي يقول: "إن الله تعالى شراً يقال له شرب الخبز، ادخله لأفضل عباده، فإذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طاشوا، وإذا طاشوا طاروا، وإذا طاروا وصلوا، وإذا وصلوا أطلعوا فهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر".

[156] ح وسمعت ابن حبيب يقول سمحت أبي يقول سمحت علي بن محمد الوراق يقول سمحت عمتي يقول سمحت أبيزيد البستامي، رحمه الله يقول: "إن الله تعالى شراً يقال له شرب الخبز، ادخله لأفضل عباده، فإذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طاشوا، وإذا طاشوا طاروا، وإذا طاروا وصلوا، وإذا وصلوا أطلعوا فهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر".

(1) رجال الإسناد:
1 - الحسن بن عبد الله أبو عبد الله الحرجاني، لآلف عليه.
2 - الحسن بن علي بن علوية الدامغاني، نوفي في شهر ربيع الآخر سنة 331.
3 - تاريخ حرجان ص 190 رقم 266.
4 - موسى بن عيسى أبو عمران، المعروف بعمي البستامي.

(2) رجال الإسناد:
1 - الحسن بن عبد الله أبو عبد الله الحرجاني، لآلف عليه.
2 - محمد بن الحسن بن حبيب بن أيوب النيسابوري لآلف عليه.
3 - علي بن محمد الوراق، لآلف عليه.
4 - موسى بن عيسى، تقصد.
5 - طيفور بن عيسى بن شروسان أبو يزيد البستامي، وصفه الذهبي بسلطان العارفين وأحد الزهاد قال وقال ما روى، قوله كلام نافع وجاء عنه أشياء مشكلة لاسماع لها، كان ينشد في شيوتته عنده، أو أنه قالوا في حالة الدهشة والسخرية والغيبة والمخرق فيظوى ولا...
وقال الجينيد (2) : يحضر الناس كلههم عرآة إلا من ليس لباس النقوى، وغزاً (3).

لا من آكل طعام المعرفة، وعطااشاً إلا من شرب شرب المحبة (4).

وإذا مرضت (5) أضاف إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه وإن كان من الله تعالى لأن قومه كانوا يعدونه عيباً فاستعمل حسن الأدب، نظيرهما في قصة الخضر (1) عليه السلام حيث قال : فأردت أن أغيبها (6).

وقال : يبحث بها إذ ظاهرها إحدى مات سنة 261.

انظر : حلية الأولياء 32/6/13، السير 86/12، شدائد الذهب 143/2، شنارات الذهب.

الحكم على الإسناد : إسناده فيه لم أقف عليه.

أرجحه : لم أقف عليه.

(1) الجينيد بن محمد بن الجينيد النهاوني ثم البغدادي القواربري والده الخزاز هو شيخ الصوفية تنفه على أبي ثور وسمع من السريي السقطي وصحبه، وصحب الحثار المحاسبي وأتقن العلم ثم أقبل على شأنه، وتأهله وتعبده، ونطلق بالحكمية، وفلما رويت مات سنة 261.

انظر : حلية الأولياء 15/6/10، تأليف بعضفا 7/241/12، السير 14/86/26.

(2) أي جياعاً. انظر : لسان العرب 172/6 غوث.

(3) لم أقف عليه.

(4) الخضر يبحث الحنا، وكسر الضاد، ويجوز إسكند الضاد مع كسر الحنا، والخضر ليس لقب واسمه بل ي>Action<ين ملكان وهو صاحب موسى عليه السلام الذي أتى الله عليه في كتابه وابتعذروا في حياة الخضر ونبواته، والحق أنه ليس بني بل هو عبد صالح وأنه مبتِ فيدرك الإسلام.

انظر : مجموعة مقاتلة شيخ الإسلام ابن تيمية 27/100، وتفسير ابن كثير 10/3/150، تهذيب الأسئلة واللغات 176/1، المتن المنفي لابن قيم الجوزية 72، ولا يحفر رسالة سماها " الزهر النضر في نبل الخضر " وهي مشورة في مجموعة الرسائل المبهرة 195/2.

(5) سورة الكهف آية (79).
فأراد ربك أن يبغا أشدهم (1).

فهو يشفين (2) يبيرين ، ينكي أن أبا بكر الوراق (3) مر بطيب يعطي الناس الأدوية ، فوقع عليه فقال : أيفعل دواك أمير قال وما هما ? فقال :

"رد قضاء فاض وجر شفاء شاف" قال لا . قال : فليس بيدك شيء "(4).

وقال جعفر الصادق : " وإذا مرست بالذنوب شفاني بالنوبة " (5).

وقال بسام بن عبد الله (6) : " إذا أمرست مقاساة الخلق شفاني بذكره وأنس به " (7).

(1) سورة الكهف آية (81).

والشاهد من الآيات أن الحضور لما حرق السفينة وعابها نسب العب إلى نفسه ، وما أقام الجدار وهو إصلاح نسب الله تعالى ، وإن كان كل الفعلين بأمر الله وإلحانه كما قال :

"وأما فعلته عن أمري " ، ولكنه استخدم الأدب في الألفاظ . (8)

محمد بن إسحاق الخواردي ، تقدم .

(3) لم أقف عليه .

(4) نسب إليه ابن حبيب 2/212/111/13، والقرطي 2/83/111/13.

(5) بسام بن عبد الله الصغير في الكوفي أبو الحسن صدوق روى عن عكرمة وعطاء وعنه عبد الله بن المبارك وأبو نعم .

تهذيب الكمال 4/128، التقريب (69).

(6) نسب إليه ابن حبيب 2/212/111/13، والخليفة 2/83/111/13، وفيه تصحفت بسام إلى بشارة ، وبلا نسبة في القرطي 1/13.

وهذه التفسيرين عدول عن ظاهر الآية يرفضها ويمكرها الفقه السليم ، إذا إبراهيم عليه السلام يخاطب من لا يعرف الحق أصلاً كيف يفسر بهذه التأويلات الغامضة والأمور الباطنة . والله أن المراد والشفاء المعهودين . انظر : تفسير القرطي 1/13.
والذي يبعثين ثم نجحون ۸١٠] أدخل هاهنا " ثم " للقطع والتراعي (١).
قال أهل الإشارة : " يبعثين بالعدل ويحيبين بالفضل يبعثين بالمعصية ويحيين بالطاعة يبعثين بالفراق ويحيين بالالتقاء ، يبعثين بالخادلان ويحيين بالتوفيق ، يبعثين عني ويحيين به ، يبعثين بالجهل ويحيين بالعقل " (٢).
والذي أطمع أرجو أن يغفر لي خطأي يوم الدين ۸٢٠] قراءة العامة بالتوحيد .

١٥٧] أخبرنا (٢) أبو عبده الله بن فنجويع قال حدثنا أبو علي بن حبش المقرئ ، قال حدثنا أبو القاسم بن الفضل قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن يزيد قال حدثنا روح عن أبي البجتان قال حدثنا الحكم السالمي قال سمعت الحسن يقول ؛ والذي أطمع أن يغفر لي خطأي يوم الدين فقل إنها لم تكن خطيئة ولكن كانت خطايا " (٣).

(١) في (م) : والتراويح .
(٢) ذكره ابن حبيب ٢٥٠/٣، والجيري ٢/٣٨، والقرطبي ١٢/١١١/١، والقرطبي ١٣/١١١/١، وذكره وقال : " فإن هذه التأويلات الغامضة والأمور الباطنة إذا تكون لمن حذق وعرف الحق وأما من كان في عمي عن الحق ولا يعرف الحق فكيف ترمز له الأمور الباطنة وتترك الأمور الظاهرة ؟ هذا مثال ".
(٣) في (م) ، (ح) : وأخبرني ،
(٤) رجال الإساد : ١ - الحسين بن محمد بن فنجويع تقدم . ٢ - الحسين بن محمد بن حبش تقدم .
وقال محاذاه (1) ومقاتل (2) : "هي قوله (3) إن قبض (4) وقال (5) بل فعله

3 - العباس بن الفضل الرازي أبو القاسم المقرئ، إمام محقق محدود قدم.
4 - الفضل بن شاذان الرازي أبو العباس المقرئ تقدم.
5 - أحمد بن زيد الخولاني أبو الحسن المقرئ تقدم.
6 - روح بن عبدالله مولاه أبو الحسن البصري المقرئ، صدوق مات سنة 332، كان في القراءة متقنا مجددا وهو صاحب يعقوب الحضرمي وقرأ عليه أحد بن زيد الخولاني وغيره.
7 - التقريب 1974، معرفة القراء 1/41، غاية النهاية 285/5.
8 - عثمان بن عمرو ويقال ابن قيس والصواب أن قيسا جد أبيه، وهو عثمان بن أبي عبد الله الباجلي، أبو اليҚة مولاه أبو الحسن البصري المقرئ، ضعيف واحترم وكان يدنس وينغلب في التشريع، مات في حضرة 150. تهذيب الكمال 1969/19، التدريب (4539).
9 - الحكم السلمي لم أقف عليه.

الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف فيه عثمان بن عمرو ضعيف.

تخرج:

هذه القراءة شاذة نسبها إليه ابن خالوئه في مختصره 108، والنحاس في إعراب القرآن 184/3، وابن حبيب 230/2، والحميري 373/2 والقرطبي في تفسيره 177/2. وانظر: الأنحاف 333، وإعراب القرآن 373/2، تفسير الحسن 176/2.

(1) أخرج الطبري 453/9، وابن أبي حاتم 8/278، وآدم في تفسير مجازد 511.
(2) جميعهم من طريق ابن أبي مجمع عنه. وأخرج الطبري أيضا من طريق ابن جريج عنه.
(3) انظر: تفسير مقاتلا 513/3، ونسبه إليه ابن حبيب 220/2، والحميري 8/37/2.
(4) سورة الصافات آية (89).
كتبهما ۴۴۳ وقوله لسارة هي أخني ۴۴۴. زاد الحسن وقوله للكوكب هذا ربي ۴۴۵.

(۲) أخرج البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء ح ۳۳۵) ومسلم في صحيحه (كتاب الفضائل ح ۲۳۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يكتب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كتب: ثنتين في ذات الله قوله ﴿إني سقيم﴾، وقوله ﴿بل فعله كثيرهم هذا﴾ وواحدة في شأن سارة..." ثم ذكر قصصها مع الملك الجبار.
(۳) وإطلاق الكذب على الأموى الثالثة لكونه قال قولًا يعتقده السامع كذبًا لكنه إذا حقق لم يكن كذبًا لأنه من باب المعارض المحتملة للأميين فليس بكذب محض (فتح الباري ۳۳۱/۶).
(۴) نسبه إلى ابن حبيب ۲۲۰/۸، والخيري ۸۳/۵، والوادي في الوسيط ۳۵۵/۶.
(۵) وآخره: تفسير الحسن ۱۷۷/۶.
(۶) وآخره مسلم في صحيحه (الإمام ح ۱۹۴) عن طريق أبي حبان عن أبي زرعة عن أبي هريرة: "وذكر كتباته" ثم ساقه عن طريق عمارة بن الفضاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة من هذا الوجه وقال في آخره: "وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب ﴿هذا ربي﴾، وقوله لفظهم ﴿بل فعله كثيرهم﴾، وقوله ﴿إني سقيم﴾...".
(۷) قال ابن حجر (فتح الباري ۳۹۱/۶): "الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله سارة والذي انتهت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب ".
(۸) فالفصواب عدم ذكر الكوكب مع الكتب وذلك:
۱- أنه ورد في رواية ابن سيرين بصيغة الخصر بالثلاث الأولى.
۲- قبل أنه قالها في حال الطفولة وهي ليست بحال تكليف فلا تعتبر كذبًا.
[1] أخبرنا (1) الحسين بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: حدثنا عبيد الله بن ثابت الحربي قال: حدثنا أبو سعيد الأشع قال: حدثنا أبو خالد عن داود عن الشعيبي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إن عبدا الله بن زيد بن جدعان (2) كان يقرى / الضيف، ويصل الرحم، ويفك العاني، فهل ينفعه ذلك؟ قال: لا، فإنه لم يقل يوماً قط اغفر لي خطئي قوم الدين. (3)

3 - قبل أن قالوا بعد البلوغ لكنه قالوا على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ.
4 - وقبل قالوا على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على أن الذي يتعجر لا يصح للربوبية.
قال ابن حجر: "وقول الأكثر أنه قال توبيخاً لما هو وأهلكاً بهم وهو المعتمد وهذا لم يعد ذلك في الكتب.

(1) في (م) : أحورني.
(2) عبدا الله بن زيد بن جدعان الفقيهي القرشي، أحد الأحناف المشهورين في الجاهلية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الربوبية، وكانت له جفنة يأكل منها الطعام القائم والراكب، فوقع فيها صبي فغرق.
الإعلام للزركلي، ٧٦/٤.
(3) رجال الإسناد:
1 - الحسين بن محمد بن فنجويه تقدم.
2 - أحمد بن إبراهيم بن شاذان تقدم.
3 - عبدا الله بن ثابت بن أحمد الحربي تقدم.
4 - عبدا الله بن سعيد بن حصين الكندى أبو سعيد الأشع تقدم.
5 - سليمان بن حبان الأردي أبو خالد الأخر صدوق بخطيء تقدم.
والله هذا الكلام من إبراهيم عليه السلام احتجاجاً على قومه، وإخبار أنه لا يصح للإلهية إلا من فعل هذه الأفعال (1).
قوله عز وجل: » رب هب لي حكماً » وهو البيان عن الشيء على ما ترجيه الحكمة.
وقال مقاتل: فهماً وعقلًا وعلماً (2).

6 - داود بن أبي هذين الشعيري نثة منقن كان بهم بآخره نقد.
7 - عامر بن شراحيل الشعيري نثة مشهور نقد.
8 - الصحابية الجليلة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تقدمت.

الحكم على الإسناد: إسناد صحيح.

التفنيد:
الشعبي مختلف في سماعه عن عائشة قال ابن أبي حاتم (المراصد 159) مما ورد الشعبي عن عائشة مرسلاً.
وقال الحاكم في المستدرك 3/70، رقم (1907) : "وأما توهم من أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة وليس كذلك فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاً ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً.
وعلل كل فرمز الشعبي صحيح لا يرسل إلا صحيحاً قاله العجلي (اللفات 242).
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان ح 21) من طريق حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة به.

(1) قائل الطبري 452/9.
(2) انظر: تفسيره 51/05/01/ب.
و Oczywiście بالصالحين [83] من قبل من النبيين في الدرجة والمنزلة (1).

و قال ابن عباس رضي الله عنهما: بأهل الجنة (2).

واجعل لي لسان صدق في الآخرين [82] أي ذكره جميلاً وثناء حسنًا وقبولًا عامًا في الأمام النبي إبعدي فأعطاه الله ذلك، فكل أهل الأديان يтолونه ويثوبون عليه (3).

قال الفتى: "وضع اللسان موضع القول على الاستعارة، لأن القول يكون بها (4). والعرب يسمى اللغة لسانًا.

قال أشعى بأله: (5)

(1) أخرجنا ابن أبي حاتم عنه 2786/8.

(2) ونسبه إليه ابن كثير في تفسيره 35/2، والقرطبي 123/9، والبغوي 187/6، ونسبة إليه الفارابي. وهذا القول قال به الطبري واقتصر عليه 24/4. وأنكر الفخر الرازي هذا القول في تفسيره 247/24 وقال: لا يجوز تفسير الحكم بالنبوة لأن النبوة كانت حاضرة في طلب النبوة للكانت البشرة المطلوبة إما عندها أو غيرها والأول محل لأن تحصل الحاصل محال، والثاني محل لامتناع أن يكون الشخص الواحد نبياً مرتين.

(3) قاله الطبري 453/9، وابن حبيب 220/8.

(4) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنهما كما في الدرر 165/5. ونسبه إليه القرطبي 116/1.

(5) أخرج الطبري 453/9 عن ابن زيد وعكرمة نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم 2786/8 عن مjahid وابن زيد وعكرمة نحوه.

و قالت به مقاتل 3/1/9، والطبري ونقل ابن عطية في تفسيره 235/4.

وعنه القرطبي 116/3 إجماع المفسرين على ذلك. وانظر الإجماع في التفسير ص 356.

(6) في (م)، (ح) به.
الآية 27: لا يُؤثِّرُ علَيْهُ أَشْرَافُ سُوءِ هَذَا وَأَشْرَافُ جَنَّةِ النَّعْمَانِ (56) وَأَشْرَافُ لَوْبَيْتِ إِنَّهُ كَانَ مَنَافِقٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ (87) وَلَا أَمُّوَّلُ مَنَافِقِيَّةً مِنْهُ (88) إِلَّا مِنْ أَئِنَّا اللَّهُ بِلْقِلْبِ سَلِيمٍ (89) خَالِصَاً مِنِ الشِّرْكِ وَالشَّكَّ، وَأَمَا الْذِّنْبِ فَلَيسَ يُسْلِمُ مِنْهَا أَحَدُ هَذَا قُولٌ أَكْثَرِ المُفْسِرِينَ (1) وقال سعيد بن المسبح: القلب السليم هو الصحيح وهو قلب المؤمن (2) لأن قلب الكافر والمنافق مريض قال الله تعالى: في قلوبهم مرض (3) (4)

(1) البيت مطلع قصيدة لأبي شرئي بني المنذر بن وهب الابهلي.
(2) انتهى: حزوان الأدب 6/115، مطبخ الآلي 4/3، لسان العرب 4/32، سحر.
(3) والشاهد قوله: لسان "أي رسالة وخبر".
(4) انتهى: تأويل مشكل القرآن 146.
(5) سورة النبوة، آية 114.
(6) وذكر أن إبراهيم وعد أبي آدم أن يستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله ترى منه.
(7) أخرجه الطبري 4/94 عن جاهد وقدة وابن زيد والضحاك.
(8) وأخرجه ابن حبان 8/278/3 عن جاهد والحسن وابن زيد وابن عباس والضحاك وقال به مقاتل كما في تفسيره 51/1/13، واحترام الطبري 454/9.
(9) ونسبة السمعاني 4/55، والبغوي 6/199، والقرطبي 114/13 لأكثر المفسرين.
(10) في (م): المؤمنين.
(11) تمامها: فرادتهم الله مرضًا، وهم عذاب أليمًا بما كانوا يكذبون [البقرة: 10]
وقال أبو عثمان النسيبوري (1): هو القلب الخلافي من البعثة المطمن على السنة " (2).

وقال الحسين بن الفضل: سليم من آفة المال والبنين (3).


(1) ـ سعيد بن إسماعيل الحربي تقدير.
(2) ـ نسبه إليه ابن حبيب والخريتي والمغربي والقرطبي وابن كثير.
(3) ـ نسبه إليه ابن حبيب 221/1 والخريتي والقرطبي.
(4) ـ نسبه إليه ابن حبيب 221/1 والخريتي 84/1 والقرطبي 134/12، وابن الجوزي في زاد المسير 131/6.

وهذا القول بعيد وذلك أن السليم لا يأتي معي اللدنغ في اللغة إلاما يقال له سليمًا تفاولاً بسلاطين.

لسان العرب 292/12 سلم.

والراجح في معي السليم هنا هو القلب السالم من أمراض الشهادات والشهوات قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجمع الفتاوى 337/10): "هو سلامة القلب من الافتراضات الفاسدة والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك ".

وقال تلميذه ابن قيم الجوزية (إغاثة اللطفان 7/1): "السليم السالم … والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تغلب الله ونهيمه ومن كل شهبة تعارض خبره ".

وبهذا تعلم أن الأقوال السابقة - سوى الأخير - لا منافاة بينها.

(5) ـ أخرج ابن أبي حاتم 2784/8 عن الضحاك قال قربت من أهلها، ثم قال وروى عن السدي وقادة والريع بن خليفة نحو ذلك.
أينما كنتم تعبدون [٩٢] من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟[٩٣]
لأنفسهم ففكروا فيها قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمعوا (١)
وقال مجاهد: دهوروا (٢) وقال/مقاتل: قذفوا (٣).
وأصله كتبوا فكرت الكاف، مثل قوله نهني، وريح صرصر وغوهما (٤)
هيم والغوارون [٩٤] يعني الشياطين عن مقاتل (٥) وقادة (٦).
وقال الكلبي: كفرة الجن (٦).

١٠٢٤

٢٧٨٥٨ /٨

٢٠٥٩ /٨

٦٨٤ /٢

٣٤٢ /٢

٥٤ /٩

٣٤ /٦٨٠

١١٩ /٦

وقال الكلبي: أولئك الذين اقتدينا بهم (٢).
وقال أبو العالية (٣) وعكرمة (٤): "يعني إيليس وابن آدم القاتل، لأنه أول من سن القتال وأنواع المعاصي.

[١٥٩] أخبرنا الحسن بن محمد الفتحي قال حدثنا محمد بن الحسن ابن علي البقتي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد العقيلي قال حدثنا

١٥٩ ـ انظر تفسيره ٥٢/٣٥٧.
١٠٠ ـ نسيه إليه الواهدي في الوسيط ٣، والبغوي ٦، وناصر ٦، والهدي وناصر ٧، والبغوي ٦.
١٠١ ـ نسيه إليه ابن حبيب ٢٢١/٤، والبصري ٢٤/٨٢، والبغوي ٦.
٤٥٩ ـ أخرجه الطبري عنه.

وذكره السيوطي في الدر ١٥/٥ وزاد نسبيه لابن المنذر.
وهذا القول أضعف من سابقه وذلك أن الآية تتحدث عن المشركين وابن آدم القاتل لم يكن مشركا.
والراجح حمل الآية على العموم ولا وجه لتخصيصها بهؤلاء فيكون المراد بالخمرتين الأئمة الذين يدعون إلى النار.
صفوان بن صالح قال حدثنا الويلد بن مسلم قال حدثنا من سمع الزبير يقول
أشهد لسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: "سمعت رسول الله
يقول: إن الرجل ليقول في الجنة رب ما فعل صديقي فلان، وصدقته في
الجحيم فيقول الله تعالى أحرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول من بقي فما
لنا من شافعين ولا صديق حرم". (1)

[160] أخبرنا (2) الحسين بن محمد بن فرجييه قال حدثنا عبيد الله بن
محمد بن شمي قال حدثنا سمعان بن أبي مسعود قال [ حدثنا ] (3) المضاء ابن

(1) رجال الإسناد:
جميعهم تقدموا.

(2) الحكم على الإسناد:
إسناد ضعيف لجهالة الرجل.
والحديث أخرجه الواحد في الوسيط 357/3 عن المؤلف به.
والحديث البغوي في تفسيره 6/10 عن أبي سعيد الشريعي عن المؤلف به.
والثاني تلقى القروني في تفسيره عن 118/18.

قلت: وقد وردت أحاديث كثيرة في شفاعة الرجل من أهل الجنة للرجل من أهل النار
منها ما أخرجه الذهبي في سنده (صفحة القياسية 240) عن أبي سعيد أن رسول الله
صله عليه وسلم قال: "إن من أمين من يشفع للقابض من الناس، ومنهم من يشفع
للقبيلة، ومنهم من يشفع للعسكرة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة، " قال
الزبير: حديث حسن.

(3) واظن: مجموع الروائد 381/10.

(4) في (ج): أخبرني.

(5) زيادة على الأصل من (م) ، (ج).
الجراحون قال حدثنا صالح المري عن الحسن قال: "ما اجتمع مالاً على ذكر
الله تعالى فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه الله تعالى فيهم، وإن أهل الإيمان
شفعاء بعضهم في بعض وهم عند الله شاقون مُشْفَعُون " (1).

فلو أن لنا كة رجعة إلى الدنيا، فناح حين لا يفعهم فتكون من
المؤمنين [100] إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين [133] وإن ربك هو
العزيز الرحيم [410].

قوله عز وجل "كذبت قوم نوح" أدخل الناس للجماعة (2) كقوله تعالى:

(1) رجال الإسنا:
1 - الحسين بن محمد بن فتحويه تقدم.
2 - عبيد الله بن محمد بن شبب تقدم.
3 - سمعان بن أبي مسعود، لم أفق عليه.
4 - مضاء بن الجراحون الدينوري أبو الجراحون قال أبو حامع عنه: "شيخ دينوري
ليس بمجهور عمال الصدق" وقال ابن حجر: "رآيت له خبرًا منكر.
5 - صالح بن شهير بن وادع المرزأ أبو بشر البصري القاضي الواقف ضعيف، مات
6 - الحسن البصري تقدم.

الحكم على الإسنا:
إسناده ضعيف، فيه صالح بن نصير ضعيف.

تخريجه:
ذكره القرطبي في تفسيره عنه 18/118.

(2) انتهى: معاني القرآن للزنجاج 95/3، وإعراب القرآن للناحاس 185/3، وتفسير ابن
فورك 29/2/ب.
قالت الأعراب "(1)." المشرّن [105] يعني نحواً وحده كقوله "يا أباها الرسول" (2).


(1) سورة الحجرات، آية 14.
(2) سورة المؤمنون، آية 15.
(3) في (ج): وَأَحِبَّرِيْنِ.
(4) في الأصل أبو علي بن الحسن المقرئ وهو خطأ والتصوب من (م) ، (ج) ، إلا أن تكون الحسن تصحيح لـ "حِش".
(5) في الأصل "بن" وهو خطأ والتصوب من (م) ، (ج) .
(6) في (ج): فقد كذبنا الرسول أجمعين.
(7) رجال الإسناد:
1 - الحسن بن محمد بن فنجويه 핇جمه.
2 - الحسن بن محمد بن حبش أبو علي المقرئ تقدم.
3 - علي بن الحسن بن حرب بن عيسى البغدادي أبو عبيد ابن حربه، سمع الحسن بن محمد الصباح الزغفراني وطفقته وصفه، وصفه الذهبي، بالقاضي العلامة المحدث.

البنت، قضي القضاء " وقال أبو سعيد بن بونس " هو فاضي مصري، وكان نقي نبيا"

مات سنة 319.

انظر: تاريخ بغداد 395/1437، السن، 440/6، طبقات السبكي.

4 - الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي الزعفراني ثقة تقدم.

5 - عبد الوهاب بن عطاء الخلف أبو نصر العجلي مولاهم البصري نزيل بغداد صدوق، رواه أخطأ أنكرنا عليه حديثا في فضل العباس قال دلالة عن ثور مات سنة أربع.

وبلاغ سنة ست وثمانين، روى عن إسماعيل بن مسلم الكلي.

الجرح والتعديل 71/6، تهذيب الكمال 290/50، التقرير 18/9.

6 - إسماعيل بن مسلم الكلي أبو إسحاق، وكان من البصيرة ثم سكن مكة وكنية

فقيهًا، ضعيف الحديث، روى عن الحسن البصري وعن عبد الوهاب بن عطاء.

الجرح والتعديل 148/198، تهذيب الكمال 489.

7 - الحسن البصري تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم ضعيف.

تفرج: 

نسبته إليه ابن فورك 29/2، والبخاري 120/6.
العين (1).

"الأزربان" يعني [ السفلة ] (2) عن مقابل (3) وقائدة (4) والكلبي (5).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الغاغة (7).

[162] أخبرنا (6) ابن فحويه قال حدثنا محمد بن الحسين الكعبي قال حدثنا حسان بن الهيثم الديوسي أبو علي قال حدثنا محمد بن كثير بن مسروان الفهري قال حدثنا أبي عن أبيه عن الضحاك بن مراحم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى "واتبعك الأزربان" قال الحاكمة (8) "(9)."

وهذه قراءة عشرية ورييس أيضًا عن ابن عباس وسعيد بن جبير واستحسنها القراء.

والزجاج والناحاس، وهي على معنى جميع تابع وأما الباقون فجعلوه فعلاً ماضيًا. انظر: معاني القرآن للقراءة 281/2، والزجاج 95/4، والنحاس 90/5، والغامية 97/4، والبخاري 132، والANDING 275، والتنزكية 711/2، والنشر 320/2، والإجاح 323.

(1) في الأصل: السفه والتصويق من (م)، (ج).
(2) تفسيره 3/162، ونسبة إليه ابن حبيب 2/626، والبخاري 84/8.
(3) أخبره ابن أبي حبان عنه كما في الفهرس 1/168.
(4) لم أتفق عليه.
(5) نسبة إلى ابن حبيب 2/626، والبخاري 84/8.
(6) في (م)، (ح)، وأخرى.
(7) الحاكمة جميع حالات وهو من حرفه نسج النبأ.
(8) لسان العرب 18/10 418 حوك.
(9) رجال الإسناد:
1 - الحسين محمد بن فحويه تقدم.
2 - محمد بن الحسين بن كوثر بن علي أبو بكر البرهيمي حديث عن إسحاق بن
الكشوف والبيان عن تفسير القرآن للعلمي

سورة الشعراء

إسحاق والفاضلي وإبراهيم الحربي وغيرهم وعونه أبو نعيم الأصبهاني وأبو الحسن بن رزقوية قال الدارقطني: "كان له أصل صحيح وسمع صحيح وأصل رديء فحدث بذا وبارك فأفسده " وقال ابن أبي الفراس: "شيخ فيه نظر، وقال أبو بكر البرقاني كان كذا، وقال الذهبي معروف راه، مات سنة 362.


3 - حسن بن الحيتم أبو علي المقرئ الدويري - نسبه لموضع كان يسكنه يقال له الدويره - البغدادي سمع محمد بن كيفر الفهري وروى عنه أبو مقر بُني كيثر وعبد الرحمن ابن العباس مات سنة 290.


4 - محمد بن كيفر من مروان الفهري الشامي مترك مات سنة 230.

قال ابن عدي عنه: "كان ببغداد وهو منكر الحديث عن كل من يروى عنهم ويلوئ من بروى عنه، الكمال 263/676/1458، التهذيب 1458/9، التهذيب القريب.


6 - مروان بن محمد بن سويد الفهري، لم أقف عليه.

7 - الضعاف بن مزاحم تقدم.

8 - الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقدم.

الحكم على إسناده:

إسناده ضعيف جدا، فيه محمد بن كيفر مترك وكثير من مروان ضعيف.

خريجه:

أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 288/8 عن عبد الله بن عمر عن محمد بن الحسن بن كيثر الفهري.
وقال عكرمة الحاكمة والأساقفة (1). قال نوح (2) وما علمي بما كانوا يعملون [12] إنا لي منهم ظاهر أمرهم، وعلي أن أدعوهم وليس علي من خسارة أحوالهم، وذناعة مكاسبهم شيء، ولم أكلف ذلك، إنا كلفت أن أدعوهم (3)، إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون [13] 
وقال قنادة: المضروبين بالحجارة (7).

(1) نسبه إليه ابن حبيب 261/ب، والخيري 264/أ، والواحدي في الوسط 357/3، والبغوي 121/6، والأساقفة جمع إسكاف وهو الخراز وصانع الأحذية ومصلحها وققبل هو كل صانع، انظر لسان العرب 9/157 سكلف، المعجم الوسيط 349/1.
(2) قاله الطبري 457/9.
(3) قاله مقاتل 53/ب، وكذا ابن حبيب 226/ب، والخيري 244/أ، والأولى أولى.
(4) نسبه إليه ابن حبيب 262/ب، والخيري 264/ب، والواحدي في الوسط 358/3، والبغوي 121/6.
(5) وأخرجه ابن أبي حام 2789/8 عن السني.
(6) وقال به الطبري في تفسيره 457/9.
(7) أخرجه ابن أبي حام عمه 2789/8.
(8) وذكره السيوطي في الدر 168/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المتنز.
(9) ونسبه إليه ابن حبيب 261/ب، والخيري 244/ب، والواحدي في الوسط 358/3.
وقال ابن عباس (1) وقال مقاتل (1) : من المقتولين (2).

وقال التميمي : كل شيء في القرآن من ذكر الرحم (1) فإنه يعني بذلك (2) القتل.

إلا النبي في سورة مريم (3) لعن لم تنته لأرجمنك (4) فإنه لا يشتملك (5).


(١) نسبه إليه ابن حبيب ٢٦١/٢، والجيري ٨٤/٥٢/ب.
(٢) تفسيره ٣/٥٢، ونسبه إليه ابن حبيب والجيري والواهدي.
(٣) وأخرجه ابن أبي حاتم ٢٧٨٩/٨ عن الحسن وقال وروي عن زيد بن أسلم نحوه.
(٤) في (٣) : المرجعون.
(٥) في (٣) : فإنه يعني لا يشتملك.
(٦) آية (٤٦).
(٧) نسبه إليه القروطي ١٢١/١٣.

وقد ذكر الرحم في مواضع من القرآن في سورة هود، آية (٩١) ، وفي سورة الدخان آية (٢٠) ، وفي سورة بونس آية (١٨) ، وفي الكهف آية (٤٠)

قلت: و يذكر الرحم في اللغة يأتي قولًا باللسان وفعلاً باليد (لسان العرب ٢٧٧/١٢ رجـم) ،

فهذه الأقوال لا تعارض بينها.

(٨) ومنه قول للفلاسي الحاكم: الفتح. انظر: تفسير غريب القرآن ٣١٨، معاني القرآن للفراء/١، لسان العرب ٥٣٩، الفردات ٢٦١.

(٩) أخرجه الطبري ٤٥٨/٩، وابن أبي حاتم ٢٧٩/٨ كلاهما من طريق سعد بن حبيب عليه وذكره السيوطي في الدر/٥، وزاد نسيبه له لابن أبي شيبة وابن المنذر والطتري ونسبه إليه ابن حبيب ٢٧١/٢، قال مقاتل ٥/٣: "الموقر من الناس والطير والحيوان كلها من كل صنف ذكر وأثنا".
وقال مjahid: "المعلو المفروض منه".(1) وقال عطاء: "المتقل".(2) وقال قتادة: "المحل".(3)

ثم أغرقنا بعد الباقين [201] إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
[121] وإن ربك هو العزيز الرحمٌ.(1) قوله عزر وجل: "كذبت عاد المرسلين [331] إذ قال هم أخوهم هود ألا
تنفقون [124] إني للكي رسول أمين".(5) قال على الرسالة.
قال الكلبي: "أمين فيكم قبل الرسول فكيف تنهمون اليوم".(1)
فاتقوا الله وأطيعون [126] وما أسالمكم عليه من أجر إن أجري إلا على
رب العالمين".(6)

قال الوالي عن ابن عباس رضي الله عنهما: بكل شرف.(8)

(1) أخريجه الطبري، 599/9، وابن أبي حاتم 8/5، وآدم 512 جميعهم من طريق ابن
أبي نجيح عنه.

(2) وذكره السبوعي في الد设计理念 199/5 وزاد نسبته للغربي وابن أبي شيبة وعبد بن مجيد وابن
المتذر ونسبه إليه ابن حبيب.

(3) في الأصل المنزل وهو خطأ والتصوب من (م)، ح.

(4) والقول نسبه إليه ابن حبيب والخريبي 84/2/ب.

(5) أخريجه عبد الرزاق في تفسيره 74/2، والطبري 599/9 كلاهما عنه. وذكره السبوعي
في الد设计理念 199/5 وزاد نسبته لعبد بن مجيد. وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد.

(6) أخريجه الطبري وابن أبي حاتم 8/279، كلاهما من طريق علی بن أبي طلحة عنه.

وذكره السبوعي في الد處理及 170/5 وزاد نسبه لابن المتذر.

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 74/2، والطبري 92/4، والنسائي في معايي القرآن 56/5. وذكره السبوعي في السدر وزاد نسبه لعبد بن حميد.

(2) أخرجه البصري رقم 733، والطبري كلاهما من طريق عبيد عنه.

(3) أخرجه الطبري وابن أبي حام كلاهما من طريق الوصوف عنه.

(4) أخرجه البصري في الوصوف. ونسبه إليه 126/6.

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حام متاحاً من طريق الوصوف عنه.

وفي غلاة القرآن: "قال ابن عباس بكل ربع: بكل طريق بلغة قريش."

(6) أخرجه الطبري 279/3، والنسائي في معايي القرآن 56/5. وذكره السبوعي في السدر 4/2 وزاد نسبه للطبري. وسماه ابن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المذر.

(7) نسبه إليه 216/5، والنسائي 84/2، والطبري في معايي القرآن 56/5.

(8) أخرجه الطبري وابن أبي حام وكلاهما من طريق ابن أبي نجح عنه.

(9) نسبه إليه البصري 137/6.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للشعبي


قال أبو عبيدة: "هو المكان المرتفع وأنشد لذي الرُّمَةً (5)...

(1) أخرجه الطبري عن هـ.
(3) نسبه إلى ابن حبيب 2/361/8/22، والخبري 2/362/2، والغوجي 2.
(4) وهذا الدليل غير ملزم إذا رماهم أنهم بنوا تلك المواقع المرتفعة ليشرفوا على المارة والمسالمة فيبصروا منهم ويعتبثون بهم، أو أن يبنائهم لها عيناً لا فائدة منها بل للتفاخر والإسراف.
(5) هو غلاب بن عقبة ذو الرُّمَة - وهي الجبل - المضري، من فحول الشعراء قال أبو عمرو

(6) ابن العلاء افتح الشعراء بامري، الفيس وختموا بذي الرمة، مات سنة 117. انظر: السير 267/5.

(7) البيت في ديوانه 1/488، وتفسير الطبري 59/4، وتفسير ابن قتيبة 318، ولسان العرب 8/129، والخواصي: ما دون القوامين من جناح الطير.

(8) انظر: مجاز القرآن 2/88.

(9) في (م) (ج): لغتان.

(10) في الأصل و (م): وأرياح وهو خطأ والتصريف من (ح) ومعجم المقيس ولون.

العرب، انظر: معاني القرآن للفراء 281/2، وللوجاج 96/4، وتفسير الطبري 9/9، وiestis اين فورك 292/2، ولسان العرب 139/8، ربيع، ومعجم مقاسس اللغة 267/4.

وقال ابن كثير في تفسيره 354/3: "اختطف المفسرون في "الربع" فيما حاصله أنه المكان المرتفع عن جواد الطرق المشهورة، بدون هناك بنياناً ممكناً هائلاً باهراً". وقال الطبري: "الربع كل مكان مشرف من الأرض مرتفع أو طريق أو واد". (1) هكذا في الأصل و (ح)، وفي (م) ومصدر تخرجه الآتيه أبنة بدون للماء.

انظر: تفسير ابن حبيب 262/2، والحيري 124/8/2، والبغوي 123/6.

(2) أخرجه الطبري 9/641/2، وابن أبي حاتم 9/271، وآدم 512 جمعهم من طريق ابن أبي نجيح عنه.

وذكره السيوطي في الدار 170/5 وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المذر.

(3) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 75/2 عن معمر عنه وأخرجه الطبري من طريق عبدالرزاق به.

(4) أخرجه الطبري عن مسلم عن رجل عنه وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه.

وذكره السيوطي في الدار 170/5 وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد وابن المذر.

(5) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 74/2، والطبري وابن أبي حاتم 279/5/2 عنه.

وسنمه إليه ابن فورك 263/2، وابن حبيب 261/2، والحيري 84/8/2.

(6) بلا نسبة عند ابن فورك 263/2.
وقال عبد الرزاق: "المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية وواحدتها مُصْنَأة".  


وقال ابن زيد: "لعل "استفهام يعنى فهل تخلدون حين تبنون هذه الأشياء".  

وقال الفراء: "كيفا تخلدون" (4).  

قوله: "ورأى يقدم (5) سطوراً وأخذتهم (6) ببطشما/جبرين" [130] (7).  

(1) نسبه إليه ابن حجر في فتح الباري/8 498/8.  

قال الطبري: "الصواب من قول: إن المصانع جميع مصنعة والعرب تسمى كل بناة مصنعة، وحائزان أن يكون ذلك البناة كان قصوراً وحصوناً مشيدة، وحائزان أن يكون كان مأخذ للماء، ولا تخبر يقطع العنبر بأي ذلك كان ولا هو مما يدرك من جهة العقل فالصواب أن يقال فيه ما قال الله: "أنهم كانوا يتخذون مصانع".  

(2) أخرجه الطبري في 462/9، وابن أبي حاتم في 2795/9 كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة عنيه.  

(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 74/2، والطبري وابن أبي حاتم عنه.  

(4) وهذا القول نسبه الواحدي في الوسيط 3159/3 لأكبر المفسرين.  

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عنه.  

(6) وقد تفرد به من بين المفسرين والأظهر الأول.  

(7) معاني القرآن 281/2.
قتالين بغير حق.
قال مjahid: قولًا بالسيف، وضرباً بالسوط (1).
والجبار الذي يقتل وضرب على الغضب (2).
فلتقوا اللد وأطيعون (131) واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون (132) ثم ذكر عليه السلام ما أعطاهم الله تعالى فقال: أمدكم بأنعام وبنين (133) وجنات وعيون (134) إنك أخاف عليك عذاب يوم عظيم (135) قالوا سواء علينا أوعظت (3).
روى العباس (2) عن أبي عمرو، ونصير (3) عن الكسائي: بإدغام الظاء في

(1) أخرجته البصري 536 رقم 734 ، وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي جعفر عنه.
(2) وأخرجته الطبري من طريق ابن جريج عنه.
(3) وذكره السيوطي في الدرر 5/170 وزاد سبته لсыد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وذكر استعمالاته في اللغة وهو راجع إلى المعنى الأوس للجبار وهو التكر يقال تحبب الرجل تكره، وأما الجَبَّار اسمًا لله عز وجل فهو تعني العالي العلوي ومعني القهار ومعني الرؤوف الجابر للقولاب المكشرة. انظر لسان العرب 113/4 جبر، نونية ابن القيم مع شرحها للهاروس 95/2 ، التهج الإسمى للحمود 132/6 ، وصفات الله للمساق 78.
(4) العباس بن الفضل بن عمرو بن عبد أبو الفضل الوقافي قاضي الموجود استاذ حاذق ثقة وكان من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة روى القراءة عرضاً وسمياعاً عنه وضبط عنه الإدغام ، وله اختيار في القراءة روى عنه حربة بن القاسم وغيره ، مات سنة 186.
(5) معرفة القراء 1/29 ، غاية النهائية 353/1.
(6) نصير بن يوسف بن أبي نصر الرازي الفقيه النحوي أبو المنذر ، أخذ القراءة عرضاً عن الكسائي وهو من جلة أصحابه وعلمائهم وله عنه نسخة وروى عنه محمد بن عيسى الأنصاري وغيره ، مات في حدود 240.
(7) معرفة القراء 2/123/1 ، غاية النهائية 340/2.
النها (١) والبابون بالإظهار وهو الاختيار (٢).
أو لم تكن من الواعظين [١٣٦] إن هذا إلا خلق الأولين [١٣٧] قرأ: أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو يعقوب وأبو بفتح الحاء وحزم اللام وهي قراءة ابن مسعود (٣) وأصحابه، واستحب الكساي وأبي عبد وأبي حاتم (١).
كقوله: "وخلقون إفكنا" (٤) وقوله: "إن هذا إلا اختلاص" (٥).
ومعنى: إن هذا إلا كذب الأولين وأساطيرهم وأحاديثهم (٦).

(١) وهذه القراءة شاذة وهي مرورية من الطريق الشاذة عن أبي عمرو والكسائي.
انظر: المسوط ٩٣، والإقناع ٢١٨/١.
(٢) قال ابن الجوزي (النشر ١/٢٢): "والظاهرا - يعني الظافر - مما لا خلاف عن هؤلاء الأئمة فيه". وقال ابن الباجش في الإقناع: "وإدغام (أو عظت) فليس بما ورد به عند القراء وإن كان جائزا".
(٣) أخرج الطبري ٤٥٣/٩، والطبراني في الكبير ١٣٧/٩ رقم ٦٧٧ من طريق سعيد بن منصور كلاهما عن رضي الله عنه أنه كان يقرأ: "إن هذا إلا خلق الأولين"، شبهاء اختلاقه، قال في الجامع ٧٦/٧ رجله رجال الصريح.
وذكره السبطاوي في القدر ٤/٥ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وأبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٤) انظر: السبعة ٤٧٢، التفسير ١٦٦، النشر ٢/٣٣٥، المسوط ٢٧٧، الإتقان ٣٣٣.
(٥) سورة الطور، آية (١٧).
(٦) سورة ص، آية (٧).
(٧) وهو يعني قول مقاتل ٤/٥٠، وكذا ابن عباس وعلقمة ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي زيد، كما في تفسير الطبري وأبي حامد ٢٧٩٧/٩.
وقرأ الباقون بضم الخاء واللام: أي عادة الأولين من قبلنا 1 في تفسير القرآن للعقليي، يعني يعيشون ما عاشوا ثم موتون ولا بعث ولا حساب. وهذا تأويل قناعة 2 وما رحمن بعذابين 138 فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك أئية وما كان أكثرهم مؤمنين 139 وإن ربك هو العزيز الأفيف 140. 

وقوله عز وجل: كذبت قوم المرسلين 141 إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تنصركم 142 إن لمكم رسول أمن 143 فالتقوا الله وأطيعون 144 وما أسأتكم عليه من أمر إن أجري إلا على رب العالمين 145 أتؤكدون في ما هنا آمنين 146. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لطيف ما دام في كفرنا 2، ومنه قبل هضيم الكشح إذا كان لطيفًا وضياع الطعام، ذا لطف واستحالة إلى شكله 3.

ويعتم وجبته آخر وهو أن الكفّار تلقينا خلقهم أي مرّت كما ماتوا فلا نبعث. 

انظر: معاني القرآن للفراء 281، وللزجاج 97، وتفسير غريب القرآن 319، وإعراب القرآن للمحاس 318، وحجة ابن خالويه 268، وابن زهلمة 518، وأبي زرعة 536، والكشح 151/2، والوضوح 943/2، وشرح الهداية 449/2. 

(1) وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحماه وخلفهم الأعمش. انظر: المراجع السابقة. 

(2) أخرج جهود محمد في تفسيره 75 وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المتنى. 

ونسبه إلى ابن حبيب 26/2، والنحاس في معاني القرآن 95/5. 

(3) نسبه إلى ابن حبيب 22/2، والخريج 85/2، والبغوي 124/2. 

وكفّرهم: بالعذاب وتشديد الراية وفتح الغاء وضمها هو وعاء الطمع وقضه الأعلى. 

انظر: لسان العرب 149/5. 

(4) انظر: لسان العرب 864/7، القاموس المحيط 370/2، المعجم الوسيط 987/2.
قال عطية عنه: يانع نضيج (1). 
وقال قنادة (2): الرطب اللين.
الحسن: رحوا (3).

[143] أخبرنا أبو عيسى الله بن فتحويه قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه قال حدثنا ابن ماهان قال حدثنا الطنافسي قال حدثنا وكيع عن سلام عن أبي إسحاق عن أبي العلا: "طلعبها هضيم" قال: مذنب (4).

(1) أخرجه الطيبر من طريق عطية العوفي عنه.
(2) أخرجه عبيد بن حميد عنه كما في الدر 181/5 280.
(3) نسب إليه ابن أبي حاتم 9/1 13.
(4) أخرجه الطيبر 461/9 عنه. ونسب إليه ابن فورك 31/3 ب، والبغوي 6/1 144.
(5) أخرجه عبيد بن حميد عنه كما في الدر 181/5 124.
(6) نسب إليه ابن حبيب 222/2، والخويري 8/85، والبغوي 6/124، ونظر تفسير الحسن 178.
(7) رجال الإسناد:
1 - الحسين بن محمد بن فتحويه تقدم.
2 - عيسى الله بن محمد بن شنبه تقدم.
3 - علي بن محمد بن ماهان تقدم.
4 - علي بن محمد الطنافسي تقدم.
5 - وكيع بن الجراح تقدم.
6 - سلام بن سليم الحفصي مولاهما أبو الأحوش الكوفي ثقة متقن صاحب حديث مات سنة 179، روى عن أبي إسحاق السبيعي وعنه وكيع بن الجراح.
الجرح والتعديل 259/4، تهذيب الكمال 282/12، التقرب 2718.
وقال مجاهد: متهمش متفقش (1) [وجذل حين يطلع تقاض عليه فتهضمه فهو]
ما دام رطبًا فهو هضيم فإذا يبس فهو هشيم (2).
وقال أبو العالية: يتشهش في الفم (3).

7 - عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي تقدم.
8 - يزيد بن عبد الله بن الشخير العماري، أبو العلاء البصري، وقد ينسب إلى
جده، مئة سنة إحدى عشرة ومائة أو قبلها. وكان مولده في خلافة عمر، فوهم
من زعم أن له رؤية.

انظر: الجرح والمتماد 9/274، تهذيب الكمال 175/32، الترويس 7791.

الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.

خريجه:
أخره ابن أبي حام 280/19 من طريق أبي الأحوض عن سلام به.
وذكره ابن كثير في تفسيره 356/3 عن أبي إسحاق عن
(1) أخرجه البصري 465/9، وابن أبي حام 201/9 كلاهما من طريق ابن حجري عنه.
وأخرجه البصري أيضاً في أخرجهما من طريق ابن أبي حجري عنه.
وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً عليه (كتاب التفسير سورة الشعراء).
وذكره السيوطي في الدر 171/5 ويزاد نسبته للغزالي وعبد بن حميد.

(2) زيادة على الأصل من (م) (ح).
(3) نسبه إليه ابن حبيب 270، والحجري 2/85.
(4) أخرجه البصري 536، والطبري وابن أبي حام عنه.
ونسبه إليه النحاس في معاني القرآن 95/5.
(5) تفسيره 5/3، ونسبه إليه ابن حبيب والمحير.
بعضه بعضًا وأصله من الكسرة (1).

وتحتون من الجبال بيونًا فارحن (149). قرأ أهل الشام والكوفة
فارحن بالألف، وهي قراءة أصحاب عبد الله و_exchange (2) واحترام أبي عبيد (1).

أي حاذقين بنحتها (3). قال عطية (4) وعبد الله بن شداد (5): متخبرين لمواضع

(1) قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال الهضم هو التكسير من لينه ورطوبته
وذلك من قولهم: "هضم فلان حقه إذا انقضى وعنى به، فكذلك الهضم في الطلع إما هو
الانقضاض منه من رطوبته وليمه إما مس الأيدي، واما بركوب بعضه بعضًا وأصله مفعول
صرف إلى فعل ".

(2) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف واقفهم الأئمة.

انظر: السبعة 672، التفسير 166، المفسر 275، السعري 276/2، الإتحاف 333.

(3) وهو مراعي عم أبي طالحة عن ابن عباس وأبي صالح ومعاوية بن قرة والضحبحاء ومنصور
ابن المجتم و قال به مقاتل 3/51 وأهل الرأي 286.

و انظر: حجية ابن خالويه 268، والفارسي 368/5، وابن زجلة 519، وشرح الهداية
2/4، الجمالي 444، الكشاف 151/2، التفسير الطبري 273/6، وتفسير ابن
ابن حاتم 920، ومعاني القرآن للنجاس 95/5، ومعاني القرآن للحاس
172/5.

(4) أخرجه عبد بن حميد عنه كما في القدر 172/5 بلفظ متخبرين.

(5) عطية الله بن شداد بن الهادب الليث أبو الرؤيح المدني ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وكان معدودًا في الفقهاء، وذكره العجل من كبار التابعين النبلاء، مات بالكوفة مقرولاً
سنة 81 وقيل بعدها. الجرح والتعديل 80، تهذيب الكمال 81/10، التقريب
343، والنقول أخرجه البصري 536 رقم 236، وابن أبي حام 280/2/9 كلاهما من
طريق إسحاق بن أبي حاتم عنه. وأخرجه الثوري في تفسيره 272 رقم 275، والطبري
467/9 كلاهما من طريق السيد عبد بن عميد عنه.

وبهذا النطق ذكره السبوي في القدر 172/5 ونسبة للقريبية وعبد بن عيمد عنه.
وقرأ الواقف: رفرين، بغير ألف وهي(1) اختيار أبي حاتم(2) واختلفوا في معناه.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أشرين(3).
وقال الضحاك: كيسين(4).
وقال قادة: معجبين بصنعكم(5).
وقال مجاهد: شرهين(6).
وقال عكرمة: ناعمين(7).
وقال السدي: منتجرين(8).

(1) نسبه إلى ابن حبيب 222/1، ونقله: المراجع هامش (1، 2).
(2) آخرجه الطبري 466/9، وابن أبي حاتم 283/9 كلاهما من طريق العوفي عنه.
(3) ذكره السبئي في الدار 147/5 وزاد نسبيه لعبد بن حميد.
(4) آخرجه البصريي 237، والطبري 266/9، وابن أبي حاتم 237 جميعهم عنه.
(5) ونسبه إلى ابن فوكر 1/25/11، وابن حبيب 227/1/85/22.
(6) آخرجه عبد الرزاق في تقسيبه 25/26، والبصريي 237، والطبري وابن أبي حاتم عنه.
(7) وذكره السبئي في الدار 172/5 وزاد نسبيه لعبد بن حميد وابن المنذر.
(8) ونسبه إلى ابن حبيب والخيري.
(9) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم عنه.
(10) وذكره السبئي في الدار وزاد نسبيه للغريبي وعبد بن حميد وابن المنذر.
(11) نسبه إلى ابن حبيب 236/1/85/2، والخيري 25/6/85/2، والبغوي 6/85/2.
(12)
وقال ابن زيد: أقوية (1).
وقال الأنسائي: بطرин (2).
وقال أبو عبيدة: مرحين (3).
وقال الأخفش: فرحين، والعرب تعاقب بين أشهاء والخاء مثل مدحته ودهته (4).
ويجوز أن تكون فرحين وفارهين، بمعنى واحد مثل قوله "عظاماً جرة وناخره" (5) و"وجوها" (6).

(1) آخرجه الطبري عنه.
(2) نسبة إليه الخير.
(3) نسبة إليه البغوي.
(4) ۱۳۵/۶.
(5) والذي في مجاز القرآن ۸۸ قال أبو عبيدة: "فارهين حافدين وقال آخرون فارهين، أي مرحين".
(6) لم أقف عليه في معاني القرآن له.
ونسبه إليه ابن حبيب ۲/۴۲، والخيري ۲/۸۵/۸۵/۸۸/۸۵/۸۸، والبغوي ۲/۱۵۵.
وبالنسبة في تفسير غريب القرآن ۳۱۹، ونأمل المشكل ۴۹۱ Ini لابن قتيبة.
فتكون هنا اهآء مبتدئة من الخاء، والفرح يكون في السرور ويكون في الشر.
قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحبِّ الفَرْحَينِ" (القصص : ۷۶).
(۷) سورة النازعات، آية ۱۱، وهما قراءتان سبعتان فإنما أتى أبو بكير وهمزة والكسائي بألف.
بعد النون "ناحرة" والباتعون بقصيرة، وهما لغتان.
انظر: النشر ۲/۳۹۷.
(۸) وهذا مذهب أبي عبيدة وقطرب وقال به الطبري.
(۹) وانظر: مجاز القرآن ۲/۸۹، ومعاني القرآن للخزاز ۹۵/۵، وإعراب القرآن له ۸۳/۸، وинтерظر الطبري ۴/۶۸/۸، وتفسير ابن حبيب ۲/۴۲.
فاتقوا الله وأطيعون [50] ولا تطيعوا أمر المسرين [151] المشركون
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلبون [152] قالوا إما أنتم من
المسرين [153] المسحورين المخالدين عن مجازد (1) والسنة (2) 
روى (3) الكبیر عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : من المخلوقين
المحللين بالطعام والشراب (4).

(1) أخرجه الطبري 4/282/9 وابن أبي حاتم 280/4 وآدم 513.
جميعهم من طريق ابن أبي جعفر عنه. وأخرجه الطبري أيضاً من طريق ابن جريج
عنده. وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً عنه (كتاب التفسير سورة الشعراء).
وذكره السيوطي في القدر 172/5 وزاد نسبته للخرايبي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن
المذر.

(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 75/4 عن عمرو عنه ومن طريقه أخرجه الطبري 9/268/9.
وذكره السيوطي في القدر وزاد نسبته لعبد بن حميد.
ونسبه إليه ابن أبي حاتم 9/280/4 ولهذا القول رجحه ابن كسرى في تفسيره 3/356.
أي إذا أنت بقولك هذا مسحور لا اعتقل لك. قلت: وهو كما قال ولأنه متبادر من معي
السحر في اللغة، ولأن هذه الفرقة قبلت لعدد من الأنياب من آخرهم محمد صلى الله عليه
وسلم قالوا عنه مسحور.

(3) في (م): وقال.

(4) أخرج الطبري 9/368/9 من طريق موسى بن عمرو عن أبي صالح عن ابن عباس، ولم
أقوف على موسى بن عمرو، وله موسى بن عمرو الفرضي. فقد أخرجه ابن عساكر في
تاريخ دمشق 7/233 من طريق موسى بن عمرو عن أبي صالح عن ابن عباس بن موسي
بن عمرو الفرضي، قال ابن حجر: متروك وقد كتبه أبو حاتم التقيرب 46.
وذكره السيوطي في القدر وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المذر والخطيب من طريق عن ابن
عباس، ونسبه إليه ابن فوک 32/217، والبغوي 125/6.
وأنشد الكليّ قول لبيد:
"فَإِنَّ تَسَلَّطَنَا فِيْمْ خَنْ فَإِنَّا
عَصَافِرُ مِنْ هَذَا الْأَنَامِ المُسْتَحِرَّ")
وقال آخر:
"وَسُحْرُ بِالْعُطْعَامِ وَبِالشَّرَابِ"
"أَيْ تَعْلَهُ وَتُخْدِعُ وَهُوَ عَلَى هَذَا الْقُوْلِ مِنْ السُّحْرِ بِكِسْرِ الْسِّينِ")
وقال بعضهم هو من السُّحْرِ بفتح السين أي أصحاب الرئة ": ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بابثة على صحة ما تكون.
"فإن كنت من الصادقين [15] قال هذه ناقة ما شرب" حَظَّ

---

(1) الصاحب الجليل لبيد بن ربيعة العامري، الشاعر المشهور أبو عقيل وكان شريفًا في الجاهلية والإسلام يقال أنهما قالا في الإسلام إلا بيت واحدًا مات سنة 41.

(2) البيت في ديوانه ص 56، وفي مجاز القرآن 381، وتفسير الطبري 468/9، ولسان العرب 349/4. 

(3) البيت لامريء القيس في ديوانه ص (222) ، وصدره: أرانا موضوعين لأمر غيب

(4) وفي لسان العرب 349/4 سحر.

(5) ووقول الآخرين: قالت أبو عبيدة، وأنكر عليه: قال ابن قتيبة (تفسير غريب القرآن 255) "ولست أدرى ما اضطر إلى هذا التفسير المستكره وقد سبق التفسير من السلف مما لا استكراه فيه ".

(6) وانظر: معاني القرآن للزجاج 9/47، و jedeels 97/5، و تفسير الطبري 468/9، ولسان العرب 351/4.
ونصيب من الماء وكم شرب يوم معلوم [155] فلا تمسوها بسوء
بـعـرـق فيأخذكم عاب يوم عظيم [156] فعجوها فأصبهو نادمين
[157] على عقولها حين رأوا العذاب . فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية
وأما كان أكثرهم مؤمنين [158] وإن ربك هو العزيز الرحيم [159]
قاله غز وجل : كذبت قوم لوط المرسلين [160] إذ قال لهم أخوهم لوط
ألا تتقنون [161] إني لكم رسول أمين [162] فاتقوا الله وأطيعون [163]
وما أسملكم / عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين [164] أنأتون
الذكران من العالمين [165] وتدرون ما خلق لكم ربك من أزواجهكم بل أنتم
قوم عادون [166] مجاوزون الخلال إلى الحرام قالوا لنم لن تنهي يا لوط
لتكونين من المخرجين [167] من بلدنا قال إني لعمكم يعني
الوالة : من القانون [168] المبضعين (1) ثم دعا عليه السلام فقال:
رب نجي وأهلي مما يعملون [169] فجيءاه وأهله أجمعين [170] عند
نرول العذاب إلا عجوزاً في الغابرين [171] وهي امرأة لوط عليه
السلام بقيت في العذاب واهلاك ثم دمروا الآخرين [172] وأطرونا عليه
مطرًا فساء مطر المنذرين [173]
[164] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان قال أخبرنا مكيا بن عبد
قال حديثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا موسى قال سألت الحكم فقالت له:
(1) انظر : معاني القرآن للفراء 2/771، وإعراب القرآن للمناحس 3/238، وتفسير الطبري
9/4، 426.
(1) انظر : معاني القرآن للزجاج 4/399، والمناحس 5/99، تفسير غريب القرآن 320.
قال عليه وجل: (وأمرنا عليهم مطراً فساء مطر المذئبين) قال: "سمعت وهب بن منبه يقول: الكبريت والنبار "(1). إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين [174] وإن ربك هو العزيز الرحمن [175]. قوله عليه وجل: (كذب أصحاب الآية) الغيضة (2) رواها🏦

(1) رجال الإسناد:
1 - عبد الله بن حامد الوزان تقدم.
2 - مكبي بن عبد النور التميمي تقدم.
3 - عبد الرحمن بن يحمر بن الحكم العبدي، أبو محمد السيبوري ثقة مات سنة 386.
4 - موسى بن عبد العزيز العبدي، أبو شبيب الفقيه، والفقيه - حيال النبي.
5 - صدوق فسي الحفظ ، مات سنة 175.
6 - الجرح والتعديل 1/151، تهذيب 1/10729، التقريب 1/37.
7 - الحكم بن أبي العدامل أبو عيسى صدوق عادل وله أهتمام تقدم.
8 - وهب بن منبه بن كامل البصري ثقة تقدم.

الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف.

التاريخ:
أخرجه ابن أبي حاتم 9/281 عن أبيه عن أحمد بن عبد العزيز المروزي عن موسى بن عبد العزيز به. وذكره السيوطي في الدر المقدور 3/186 عن وهب بن منبه.

(1) أخرجه الطبري 9/471، وابن أبي حاتم 9/281 كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أصحاب الغيضة وروى عن سعيد بن جبير وقائدة مثل ذلك.

وانظر: تفسير غريب القرآن 320، معايين القرآن للنسائي 5/100، تفسير ابن فورك 2/226، تفسير ابن جبير 2/226، والغيضة: الشجر الملتئم (لسان العرب 7/2 غيظ).
وهم قوم شعيب، والابن، والعائشة، وبنو قريش جميعًا، وفي سورة "ص" فقط(1). 

المصادر (176) قال ابن زيد بعد الله تعالى شعيبًا إلى قومه أهل مدين 
وأهل البادية وهم أصحاب الأيكة (2).

ورد ذكر الأيكة في القرآن في أربعة مواضع في الحجر، آية (78) وهما في الشعراء وفي 
ص آية (13) وفي ق آية (14).

فأما النبي في الشعراء و "ص" فنافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وافقهم ابن حذافة 
بقرينة "ليكة" بذل مفتوحة بلا ألف قبلها ولا همز بعدها وفتح تاء الناثئ على وزن 
"فعلاء" وكذلك رسمًا في جميع المصاحف.

والابن، "الابن"، "بهمرة" وضمن الكلام وعدها هيئة مفتوحة ويكسر الناء فيها، 
وأما النبي في الحجر و "ف" فقد اتفقوا على قرآنيهما على "الابن"، بالله إن جميع 
المصاحف على ذلك.

النظر: السبعة 473، التيسير 166، الميسور 275، النشر 2/2، الإتحاف 333، 
الحجة لأبي خالد 208، والفارسي 367، ولا ابن زüğجاء 519، شرح القدبة 449/2، 
الموضوع 944/2.

(1) أخرجه الطبري 471/9 عنة.

وهذا القول مروي عن عكرمة وقائدة وروى مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد 
أخبر عمران ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن عساكر في تأريخه (كما في العلل لابن أبي حام 
7/2 وتفسير ابن كثير 358/2) عن عبد الله بن عمرو قال رسل الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أنتان بعث الله إليهما شعيبًا النبي عليه 
السلام".

ومعتمدة من قال بهذا القول:

1- أن الله قال هنا: "إذ قال لهم شعيب" ولم يقل أخوه كما في قوله: 
وإلى مدين أخاههم شعيبًا."
اذ قال لهم شعب آل آتيون \(\text{١٧٧}\) ولم يقل أخوهم شعب لأنهم لم يكن من أصحاب الآية في النسب، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعباً لأنه كان منهم. ١

إنى لكم رسول أمتكم [١٧٨] فاتقوا الله وأطيعون [١٧٩] وما أسألكم

٢ - أنه ذكر هنا عذابهم يوم الظلة وذكر في أهل مدين الرجفة والصيحة.

٣ - الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء، وهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكي والموزمان كما في قصة مدين سواء سواء قدل ذلك على أنهما أمة واحدة' (تفسير ابن كثير ٢٥٧/٣).

٤ - وأما من قال أن أصحاب الآية أمة أخرى غير أهل مدين فقد قول ضعيف والجواب عن أدلتهم:

١ - أنه لم يقل أخوهم شعباً هنا بسبب المعنى الذي نسبوا إليه وهو عبادة الآية.

٢ - إن نون الزعاب لا يلزم منه نون المعذبين وإن لم آلم أن يكونوا ثلاث أمي بسبب ذكر في قول شعب الصيحة والرجنفة والظلة، فالصحيح أنهم أمة واحدة أصحت عليهم هذه الأصناف من العذاب وذكر في كل موضوع ما يناسب السياق.

٣ - أما الحديث المرفوع فهو لا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم ففي إسناده ريعة بن سيف الحصري صدوق له مناكير (التقريب ۱١٦) وفيه معاوية بن هشام الفصل صدوق له أهله (التقريب ١٨٠) وعدوا هذه الرواية من أهله كما في العلل لابن أبي حام١٧٦٠/٤ وميزان الاعتدال ١٣٨/٤.

وقال ابن كثير بعد إبراده هذا الحديث: 'وهذا غريب وفي رفعه نظر والأشياء أن يكون موقف."

١ قاله مقاتل ١٢٠/٤ وهذا يؤدي أنهم أتمت.
عليه من أجر إن أجزي إلا على رب العالمين [180].

وإذ كانت دعوة الأنبياء عليهم السلام كلهم فيما أخبر الله تعالى عنهم صلى
صيحة واحدة للإيحاب بأن الحق الذي يدعون إليه واحد وأنهم متقدمون على
الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص والعبادة والامتناع من أخذ الأجر على
الدعوة وتتميص الرسالة.

أوافق الكيل ولا تكونوا من المخسرين [181] الناقصين للكيل والزن.
وزنوا بالقسطاس المستقيم [182] ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعنوا
في الأرض مفسدين [183] واتقوا الذي خلقكم والجيلة الخليقة (1)
الأولين [184].

والجيل: الخلق قال الشاعر:

فوله عر وجل: قالوا إما أنت من المسحيين [185] وما أنت إلا بشر ملئنا
وإن نظلك من الكاذبين [186] فاستقل علينا كسفنا من السماء إن كنت من
الصادقين [187] قال ربي أعلم بما تعملون [188] وهو مجازيكم به وما
علي إلآ الدعوة.

(1) آخرجه الطبري 9/736، وابن أبي حاتم 9/1312 كلاهما من طريق علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجاه أيضًا عن معاذ بن عبيد زيد.
وقال المؤلف في عرسات الجلالة 146: قال ابن عباس وغيره فذكر نوح.
(2) البيت بلا نسبة في تفسير غريب القرآن 32، وتفسير ابن حبيب 7/267، والحKHTML
(3) وقال: نسان العرب 98/11 جيل.
فأخذوا عذاب يوم الظُلمة وذذلك أن الله تعالى حسب عليهم الريح سبعة أيام، وسلط عليهم الحر، حتى أخذ بأنفسهم ولم يرفعهم ظل ولا ماء، وكانوا يدخلون الأسراب (1) ليتبعدوا فيها، فإذا دخلوها وجدوها أشد حراً من الظاهر فخرجوا هرباً إلى البرية، فأطلعتهم سحابة هي الظلمة فوجدوا لما بردًا ونسيمًا، فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أمطرت عليهم نارًا، فاحتموا (2) في (3).

قال قنادة: بعث الله تعالى شعبيًا عليه السلام إلى أنتين (1) أصحاب الأيكة وأهل مدين، فأما أصحاب الأيكة فأهلكو بالظلة، وأما أهل مدين فأخذتهم الصححة، صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعًا (4).

(1) جمع سَبِّب وهو الخفيث تحت الأرض، وقيل بيت تحت الأرض.
(2) من ظهرهم.
(3) أخرج الطبري 4/274/9 من طريق يزيد الباهلي عن ابن عباس نحوي.
(4) وأخرج ابن أبي حاتم 9/2812 تعود عمر بن الحسن وسعيد بن جبير، وقال به مفسر.
(5) ونسبه الواحد بالمراسفة 362/3 للمفسرين.
(6) في (ج) أمنين.
(7) أخرج الطبري 9/372 وابن أبي حاتم 9/2816 كلاهما ينحوي عنه.
(8) نسبه إلى ابن فورك في تفسيره 332/1، وانظر عو ما المجلال 146.
(9) وهذا القول مروي عن ابن زيد وعكرمة وهو قول ضعيف كما سبق والصواب أنهم أمة واحدة.
[165] أخبرنا (1) الحسن بن محمد بن فنجويه قال حدثنا موسى بن محمد قال حدثنا الحسن بن علوه قال حدثنا إسماعيل بن عيسى قال حدثنا المسبب عن برد الخريبي قال: "سلط الحر عليهم سبعة أيام وألاّ يلمسئن ثم رفع لهم جبل من بعيد فأنه رجل منهم فإذا تطهته أنهزهم وعيون وراء بارد، فتمكن تطهته وأخذ ما يكفيه ثم جاء إلى أهل بيته فاذنهم فتجأوا فأخذوا ما يكفيهم وتمكنوا، ثم آذن بقية الناس فاجتمعوا تطهته كلههم فلم يغادر منهم أحداً، فوقع ذلك الجبل عليهم، فذلك قوله تعالى: "فأخذهم عذاب يوم الظلة" (1).

(1) في (م) ، (ح) : وأخبرني .

(2) رجال الإسناد :
1 - الحسن بن محمد بن فنجويه تقدم .
2 - موسى بن محمد تقدم .
3 - الحسن بن علي بن علوه الفطان . ثقة تقدم .
4 - إسماعيل بن عيسى العطار تقدم .

5 - المسبب بن شريك أبو سعيد المعمري ، قال مسلم وجماعة مذكور وقُال:
أبو حاتم: ضعيف الحديث كأنه مذكور " وقال ابن معين: "لا شيء".
الجرح والتعديل 2/448، المجريحين 24/3، لسان الميزان 6/47.
6 - برد بن عيسى الخريبي كتب في مسألة "روي شروان عن برد، رأى أنس بن مثل ذلك فلا ندرى هو هذا أم غيره". وذكره ابن حبان في النافع .
الجرح والتعديل 4/244، التقليد 6/114/1.

الحكم على الإسناد :
إسناده ضعيف جداً ، فيه المسبب بن شريك مذكور .

تفسيره :
أوردته البغوي في تفسيره 3/258/3، ونسبه ليزيد الخريبي .
سورة الشعراء

إنّه كان عذاب يوم عظيم [١٨٩] إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
قلوه عز وجل : "إنّه يعني القرآن لنزيل ربك العالمين [١٩٢] نزل به الروح النعيم [١٩٣] . قرأ الحجاجيون وأبو عمرو بتخفيف الراي ، ورفع
الجاء والنون (١).

يعنون نزل / جبريل عليه السلام بالقرآن (٢).

وقرأ الآخرون (٣) بتشديد الراي وفتح الجاء والنون . أي نزل الله تعالى به
جبريل عليه السلام وهذا (٤) اعتبار أبي عبيد وأبي حام لقوله "إنّه لنزيل
رب العالمين " وهو مصدر نزل (٥).

على قلبك يا محمد حتى وعيه لتكون من المنذرین [١٩٤] بلسان
أي نزل بلسان عربي مبين [١٩٥] وإنّه يعني ذكر القرآن وحبره ، عن

(١) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وخفص عن عاصم وأبو حنفه وافقه ابن عيسى ، انظر : السبعة ٣٦٧ ، التفسير ١٦٨ ، النشر ٣٣٦ /٢ ، الإلهام ، الميسر ٣٦٧ ،
إعراب القرآن للناس ١٩١ ، تفسير ابن حبيب ٦٢٢ /٢ .

(٢) انظر حجة ابن خالدون ٢٦٨ ، والفارسي ٣٦٨ /٥ ، وابن زجلة ٥٢٠ ، والوضيح
٢ /٨٥ ، وشرح الهداية ١٥٠ /٣ ، والكشيف ١٥٢ /٢ ، ١٥٣ /٢ ، ١٥٤ /٢ ، ١٥٥ /٢ .

(٣) إلا حفصاً عن عاصم كما سبق.

(٤) في (م) ، (ح) : وهو ،

(٥) والقراءتان سبعتين وهما تعني واحد لأن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على النبي صلى
الله عليه وسلم ولا ينزل به إلا إذان الله تعالى .

النافذ : المراجع السابقة .
أكل المفسرين. وقال مقاتل يعني ذكر محمد ﷺ، وعندها (١) .

وفي زمر كتب الأولين [١٩٦] قرأ الأعمش زمر يحرم البياء، وعده بالرفع (١) أو لم يكن هم آية قرأ ابن عامر تكن بالباء آية، رفع (١) وعده بالباء آية بالنصب (١). ومعنى الآية أو لم يكن هؤلاء التكرير دلالة وعلاقة.

لاق عالمه يعني محمد ﷺ علماء بن إسرائيل عبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله عنهم (٢). قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألهم عن محمد ﷺ فقالوا إن هذا لزمانه، وإننا لنجد في النرواة تطعه وصفته وكان ذلك آية لهم على صدقه (٣).

١) تفسيره ٣/٥٤/ب، وقال ابن حبيب ٢٢٢/٧٦/ب، والخزير ٨٢/ب.

٢) في (٢)، (ح): رفع.

٣) في (٢)، (ح): بالرفع.

٤) في (٣)، (ح): بالرفع.

٥) التفسير ٣/٧٤٢/٦٥، الموسيط ٢٧٦، النشر ٢/٣٤٣، الإتحاف ٣٣٤، شرح الهدية ٢/٥٠، الحجة للفارسي ٥/٣٧٩، الموضع ٢/٣٧٨، التفسير ١٦٦، النشر ٢/٣٣٨، الإتحاف ٣٣٤.

٦) أخرج البسيس ١٣، رقم ٢٥٣، والطبري ٢٧٧، وأمم ١٨٤، وأبو حیام ٢٨١/٩.

٧) جميعهم من طريق ابن أبي حبيжен من مهجه، قال: "عبد الله بن سلام وعده من علمائهم.

٨) ونسبه ابن فرخزئ أيضاً ٣٣/٣، لابن عباس وقادة، وقال به مقاتل في تفسيره ٣٦٤/ب.

٩) وأخرج ابن أبي حمام عن عطية قال: "كانوا حمزة أنا وأبي وأبي وابن يامين وعليه وعبد الله.

١٠) ابن سلام.

١١) نسبه ابن أبي حبيب ٢٢٢/٧٢/ب، والخزير ٨٦/ب، والبغوي ٦/١٥، وأبي الخزير.

في زاد المسسر ١٤٥/٦.

وقال ابن تيمية (الجواب الصحيح ١/٣٤٠/١): "والأخبار بعرفة أهل الكتاب بصفة محمد صلى الله عليه وسلم عنهم في الكتاب المتقدمه متواراة عنهم ".
قوله عز وجل: "ولو زنلنا يعني القرآن على بعض الأعجمين" هو جمع الأعجم وهو الذي لا يفصل ولا يحسن العربية، وإن كان منسوبًا إلى العرب وتأييده وجمعه عجم، ومنه قيل للبهائم عجم لأنها لا تكلم. قال النبي ﷺ: "العجماء جرحها جبار" (1). فإذا أردت أنها منسوبة إلى العجم قلت: عجمي (1). [أخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه قال حدثنا أبو علي بن حبش المقرئ، قال [ حدثنا ] (2) أبو القاسم بن الفضل قال حدثنا سهل بن علي قال: حدثنا أبو عمر قال حدثنا شجاع بن أبي نصر عن عيسى بن عمر عن الحسن أنه قرأ: ولو زنلنا على بعض الأعجمين مشددة باءين جعله نسبه (3).]

(1) آخرجه البخاري في صحيحه (الزكاة ح 1499، ومسلم في صحيحه (الحدود ح 1171، وأبو داود في سنن (ال Byłات ح 493، والزمundi في سنن (الزكاة ح 262)، والمسلمي في سنن (الزكاة ح 2495، وابن ماجه في سنن (الذكرات ح 2673) جميعهم من طرق عن أبي هريرة به. 
والمج맥اء هي البهيمة والجبار المدرع.
(2) قال أبو عبيد. وظاهر كلام الفراء أنه يحيى أن يكون جمع أعجم وأعجمي وهو ما صرح به أبو حيان في البحر المحيط.
(4) زيادة على الأصل من (ج) ، (م).
(5) رجال الإسناد:
ومعنى الآية ولو نزلنا على رجل ليس بعربي اللسان.

"فقراء عليهم" بغير لغة العرب لـ ما كانوا به مؤمنين [199]. وقالوا ما نفقه قولوك نظره "ولو جعلنا قرآناً أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته" (1).

وقيل معناه: ولو نزلنا على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتباعه (2).

2 - الحسين بن محمد بن حبش تقدم.

3 - العباس بن الفضل بن شاذان أبو القاسم الرازي تقدم.

4 - سهل بن علي، لم أقف عليه.

5 - حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمر النوري المفري لا يأس به تقدم.

6 - شجاع بن أبي نصر البلخي، أبو نعيم المفري صدوق.

7 - تهذيب الكمال 381/12، غاية النهاية 324/4، الت قريب 1764.

7 - عيسى بن عمر النحوي أبو عمر التفقي صدوق، مات سنة 149.

8 - تهذيب الكمال 13/23، غاية النهاية 613/1، الت قريب 550.

8 - الحسن البصري تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده فيه لم أقف عليه.

تفرّج:


قال ابن جني: "هذه القراءة أثر في القراءة المجمع عليها وتفسير للغرض فيها .... "

(1) سورة فصلت، آية (44).

(2) وهذا قول قناعة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عنه 76/2، والطبري 487/89، وأبو حامد 780، وابن أبي حامد 9/3، كلاهما من طريق عبد الرزاق عليه. وقال به مقاتل 55/5.

 قال الطبري: "وهذا الذي ذكرناه عن قناعة قول لا وجه له لأنه وجه الكلام أن معناه
كذلك سلكناه — أي أدخلنا القرآن في قلوب المجربين (٢٠٠) لتقوم
الحججة عليهم، وقال: يعني سلكنا الكفر في قلوب المجربين (١).
لا يوجدون به ـ قال الفراء: "من شأن العرب إذا وضعتب (لا) موضع
(كتي) في مثل هذا ربما جزمت / ما بعده وربما رفعت فقال: ربطت الفرس
لا تنفلت جزمًا ورفعًا، وأوقفت العبد لا يأبى، ف znalaz على تأويل إن لم
أربطه: اقنعت، وإن لم أوقفه فتر، والرفع على أن الجزم غير ظاهر.
وأنشدني بعض بي عقيل:
وحتى رأينا أحصى الفعل بائنًا مساعدة لا يقرف الشر قارف
ينشد جزمًا ورفعًا. ومن الجزم قول الراجر:
لطالما حُلّماها لا تسر، فقبلها والسجال تبطر (٢).

ولا ازناها أعجميًا وإنما النزيل ـ ولو نزلنا على بعض الأعجمين ـ يعني ولد نزلنا هذا
القرآن العربي علىبه من العجم أو بعض مسن لا يفسح ولم يقل ولد نزناه أعجميًا
فكون تأويل الكلام ما قاله.
(١) آخرجه الطبري ١٨٤/٩، وأبي حاتم ١٨٢/٩ عين ابن حريج وابن زيد وابن الحسن
وأخيره جمو١٤ من طريق أبي نجاح عن مجاهد وقال بمقاتل ١٣/٥٥/٠.
وهو مروي أيضاً عن ابن عباس وأبي جعفر بن مالك وغيرهم.
وإنظر: الوافي الواحدي ٣٦٣/٣، تفسير ابن فورك ٣٣٢٥/٣، وما ذكره المؤلف أولًا
القرآن ـ هو الأظهر وهو ما رجحه الشافعي في تفسيره ٣٨٢/٦.
(٢) البيت في الطبري ٤٩٩/٩، ولسان العرب ٥٩/١ حلاً.
وحللاً الإبل عن الماء: طردها أو حبسها عن السورود ومنعها أن ترده. والمساح: جمع
سحل وهو الدلو. والحديث عن الإبل. وفي لسان العرب قال ابن الأعرابى قاله ـ "رُبِيَّة.
كان رجل عاشق لمراة فتزوجها فجاءها النساء فقال بعضهم بعض فذكره.
(٣) معاني القرآن له ٢٨٣/٢، ونسبه إليه النحاس في إعاب القرآن ١٣٣/٣.
لا حسن دون أمير، وحسن دون متميز.

فإنهم بالله عز وجل نعمة.

1 - الحسن بن محمد بن فنجويه تقدم.
2 - الحسن بن محمد بن حبش تقدم.
3 - عبد الرحمان بن محمد بن حفص أبو العباس الطهراوي، تقدم.
4 - حيى بن الفضل بن حيى بن كيسان السعدي البصري الجريفي صدوق مستثنى.
5 - وحيب بن عمر بن عثمان التميمي وقيل وهب أبو عثمان أو أبو عمر البصري.

المستدرك في الجرح والتعديل 34/9، تهذيب الكمال 16/8/31، التقرير 77727.

6 - هارون بن موسى الأدري العتكي مولاهم الأئمة التحوي البصري ثقة مقرية، إلا أنه رمي بالقدر، وكان أول من سمع بالبصري وروى القراءات وألفها وتتبع النشأة منها.

فبحث عن إستفاده مات قبل الماتين.

\[7395\]

7 - حسام بن بعض الآردي، أبو سهل البصري، ضعيف بكاد يترك.

8 - الحسن البصري تقدم.

الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف فيه حسام الآردي ضعيف.

تفريده:
والقراءة شاذة.

نسبيه إلهاء ابن خالوئه في مختصره (961)، وابن حبيب في المختصر 132/2، وابن حبيب 324/2، وصاحب التأكيد.

(1) تفسيره 55/1، ونسبه إلهاء ابن حبيب 223/2، والخبري 87/1.

(2) أي أنها منصوبة على المصدر المؤكد والعمل فيما لفظ "منذرون" لأنه من معاهامة كفتات جلوساً. وأما الرفع فهي أنها خير لمبدأ مذوَّف، وجوز فيها أيضاً وجه آخر. انظر: معاني القرآن للفراء 284/4، وزجاج 101/4، وإعراب القرآن للتحسس 193/3، وتفسير الطبري 980/44، والبحر المحيط 45/4، والدر المصون 291/5.


وقراءة العامة باليداء في جميع القرآن لأن نونه سينقيحه (1)

وهجاوته واحد كالدهاقين (2) والبساتين.

وقرأ الحسن البصري (3) ومحمد بن السعدي البيمني (4) الشياطين بالواو.

وقال الفراء: "غلفت الشيخ يعني الحسن رحمه الله" (5).

فقل ذلك للتضارع بين شيل فقال: إن حاز أن يتحب بقول العجاج ورؤبة ودونهما، فهلا حاز أن يتحب بقول الحسن وصاحبه مع العلم أنهما لم بقرا.

(1) في الأصل: نزلت والنصوب من (م) ، (ح) ،

(2) وردت كلمة الشياطين في القرآن في سبعة عشر موضعًا.

(3) أي أصلية والسنح الأصل من كل شيء، ومثل الكلمة أصل بنائها.

(4) لسان العرب 26 سناً.

(5) هم التجار فارسي معرب.

(6) لسان العرب 100 دهق.

وهي قراءة شاذة نسبيها إليه ابن خالاويه في مختصره (9:109)، ابن حنين في المحسن (2/133) والفراء (معاني القرآن 285/2) والنجاج (معاني القرآن 574) والنجاح (إعراب القرآن 94/3) والطبري 490/9، وصاحب الإخاف 334، وأبو حيان في البحر المحيط 46/7.

(7) نسبتها إليه ابن حبيب 232/278، والحيبري 47/1.

(8) وقال "ظن أنه يمتزج المسلمين والمسلمون" معاني القرآن 285/2.
ذلك إلا وقد سمعا فيه. (1)
وقال المؤرخ: "إن كان اشتباك الشياطين، من شاطع يشيط كتان لقراءتهما.
وجه / .

[١٦٨] أخبرنا الحسن بن محمد بن فنجوه قال حديثنا أحمد بن جعفر
ابن محمد بن حمدان بن عبد الله قال حديثنا أحمد بن الفرح المقرئ، قال حديثنا
عمر بن شهاب قال سمعت أبا عبيدة يقول: "لم يعب على الحسن في قراءته إلا
 قوله مما تزلت به الشياطين". (2). 

(1) نسبي إليه ابن حبيب ٢٦٣/٢، والجري ١٩٦/٠، وأبو حيان (البحر المحيط ٩٧/٣٤)،
والقرطبي ١٤٢/١٢.

(2) رجال الإسناد:

١ - الحسن بن محمد بن فنجوه تقدم.
٢ - أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله تقدم.
٣ - أحمد بن فرح بالمهمة بن حرب بن أبو جعفر البغدادي الضرير المقرئ، المفسر القصة
كبر قرأ على الدورى جميع ما عده من القراءات، وعلى عمر بن شهاب، وقرأ عليه ابن مجاهد
وأبو شبويز وغيرهما مات سنة ٣٠٣.
تاريخ بغداد ٣٤٥/٤، معرفة القراء ٢٣٨/٢، غاية النهاية ٩٥/١.
٤ - عمر بن شهاب بن عبيد بن زيد النمري بالون مصعب أبو زيد بن أبي معاذ
البصري نزيل بغداد، صدوق له تصنيف مات سنة ٢٦٢.
الجرح والتعديل ١١٦/٢١، تهذيب الكمال ٣٨٦/٢١، التقريب ٤٩٥/٢.
٥ - معمر بن المثنى أبو عبيدة صدوق إخباري تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناده حسن.
[129] وإسناده عن عمر بن شهاب قال حدثنا أبو حرب الباجي من ولد باب قال: جاء أعرابي إلى يونس بن حبيب فقال: أنا شاب من شبابكم هؤلاء فأتي بها هذا الغدير فأجلسنا في ذات جناحين من الخشب فأخذنا بسباتين من ورائها بساتون فقال يونس: ما أشبه هذا بقراءة الحسن؟

تفریج: 
لم أقف عليه في مجاز القرآن لأبي عبیدة في مفهومه.
قلت: ومن أكتر على الحسن هذه القراءة أبو حامد ومحمد بن يزيد والزجاج والنحاس وغيرهم من النحاة. قال الزجاج: "وهو غلط عند النحويين ومخالفية عند القراء للمصحف فليس يجوز في قراءة ولا عند النحويين".
وقال النحاس ( إعراب القرآن 3/194 ) : "سمعت على بن سليمان يقول سلمت محمد بن يزيد يقول هكذا يكون غلط العلماء، إنما يكون بدخول شبهه، لما رأى الحسن رحمه الله في آخره ونونا وهو في موضع اشتهبه عليه بالجمع المسلم غلط، وفي الحديث: " احذروا زلة العالم " وقد قرأ هو من الناس إذا خلوا إلى شياطينهم" ولو كان هذا بالوا في موضع الرفع لوجب حذف النون للإضافة.
(1) رجال الإسناد:
1 - انتظر الإسناد السابق.
2 - أبو حرب الباجي البصري من ولد الحاجج بن باب الحميري حدث عن يونس ابن حبيب النحوي روى عنه عمر بن شهاب.
الإكمال 1/574.
3 - يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن البصري النحوي. تقدم.
الحكم على الإسناد:
إسناده فيه من لم أقف عليه حاله.
تخريج: 
ذكره القرطبي في تفسيره عنه 142/13.

[170] أخبرنا الحسين بن محمد بن فهرية قال حدثنا موسى بن محمد ابن علي بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا علي بن هاشم عن صباح بن يحيى المزني عن زكريا ابن ميسرة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله ﷺ بين عبدالمطلب، وهم يومهم أربعون رجلًا الرجل منهم يأكل الملئه (1) ويشرب العسل (2) فأمر عليه برجل شاة، فآدمها ثم قال اذكروا بسم الله، فذكروه ومضى عليهم عشرا فكانوا حتى اتقوه ثم دعا بكعبة (3) من لبيب فجرب منه جرعة، ثم قال هم أشروا بسم الله، فشرب القوم حتى رواوا، فهربهم أبو هضب فقال: هذا ما سحركم به الرجل، فسكنت النبي ﷺ يوما فلم يكلمهم، ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب، ثم أنذرهم رسول الله ﷺ فقال: يا بني (4) 

---

(1) العصى: القذح الضخم وقيل هو أكبر من الغمر وهو إلى الطول، بيروي الثلاثة والأربعة.
(2) العدة: لسان العرب 140/6، المعجم الوسيط 200/2.
(3) القعب: قدح ضخم غليظ قال ابن الأعرابي أول الأقدام الغمر وهو الذي لا يبلغ الرفيق وهو قد يري الرجل وقد يري الاثنين والثلاثة ثم العصى.
(4) لسان العرب 268/3، المعجم الوسيط 248/2.
عبدالمطلب إني أنا النذير إليكم من الله تعالى والبشير، لَم۪ا تُجَيِّرُوهُ بِهِ أَحَدٌ كَمَّ.
جِنُّكم بالدنيا والأخرة، فأسلموا وأطيعوا تهديداً، ومن بواحبي ونؤزرني
ویکون ولي ووصي بعدي بعدي في أهل وقضي ديني، فأسك القوم،
وأعاد ذلك ثلاثاً [كل ] (1) ذلك يسكت القوم، ويعقل علي، أنا، فقال
أنت، فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب/ أطع ابنك فقد أمر عليك twists //

(1) في الأصل كان والملفت من (م 406). (2) رجل الإسناد:

1 - الحسين بن محمد بن فتحيه تقدم.
2 - موسى بن محمد بن علي بن عبد الله تقدم.
3 - الحسن بن علي بن شبيب المُعْرَفِي أبو علي البغدادي محدث العراق واسع
الرحلة وصفه الذهبي بالإمام الحافظ المجدد البخاري، و قال الدارقطني صدوق حافظ وله
غرائب وموقفات يرفعها مات سنة ۲۹۵. 
تاريخ بغداد ۷۳۹/4 ، السير ۱۳۷۱/۱۱/۴، لسان الميزان ۲۶۳/۴.
4 - عباس بن يعقوب الرزغي أبي سعيد الكوفي صدوق رافضي حديثه في البخاري
مقرون، بالغ ابن حيان فقال يستحق الولك، مات سنة ۲۵۰.
المخرجون ۱۷۲/۱۴۵، تهديب الكمال ۱۷۵/۱۴۵، التقرب ۳۱۷۰.
5 - علي بن هاشم بن الزُّرِّيِّد الكوفي صدوق يتقيه، مات سنة ۱۸۰ وقيل في الس١
بعدها. الخرج والتعديل ۶۹/۲، تهديب الكمال ۲۱۲/۱۴۵، التقرب ۴۸۴۴.
6 - صباح بن يحيى المزني الكوفي من الشيعة قال ابن أبي حاتم هو شيخ، وقال
الذهبي مزروك من منهم.
الخرج والتعديل ۴، ۴۴۴/۲، الضعفاء للعقيل ۲۱۲/۱۲، الميزان ۲۰۶/۲.
7 - زكريا بن ميسلة، لم أقف عليه.
8 - عمرو بن عبد الله المهذبي أبو إسحاق السبيعي تقدم.
[١٧١] أخبرنا عبد الله بن حامد الوزان [١٧٢] و محمد بن عبد الله بن حمدون قالا حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسباب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام النبي ﷺ حين أنزل الله تعالى عليه و أنذر عشرية الأقران قال: يا مبشر قريش اشترى أفسكم من الله تعالى، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة ﷺ، بنت محمد ﷺ لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفيق ﷺ، عمامة رسول الله ﷺ لا أغني.

9 - الصحابي الجليل الراو في عزاب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابي ابن صاحبي، نزل الكوفة استقر يوم بدر، وكان هو وابن عمر بن عبد، متات سنة ٩٢، الاستعاب ٣٢٩/١، أسد الغابة رقم ٣٨٩، الإصابة ١٤٧/١.

الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدا، في صباح بن يحيى مستور ومي عبد الرواية صدوق رافضي.

تخرج في: أخبره ابن مروي به كما في الدار ١٨١.

(١) الصحابية الجليلة فاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم أم الحسنين، سيدة نساء هذه الأمهات، تزوجها على في السنة الثانية من الهجرة، ومتات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعده وأشهر وقد جاورت العشرين.

الاستعاب ٤٤٧/٤، أسد الغابة رقم ٧١٨، الإصابة ١٥٧/٨.

(٢) الصحابي الجليل الفاضل بن عبد المطلب بن هاشم، عم النبي صلى الله ﷺ عليه وسلم، متات سنة ٣٢ أو بعدها. الاستعاب ٣٥٨/٢، أسد الغابة رقم ٣٧٩٩، الإصابة ٣٠/٤.

(٣) الصحابية الجليلة صدقة بنت عبد المطلب بن هاشم المشهورة حمة رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم ووالدة الوزير ابن العوام. الاستعاب ٢٣٧/٧، الإصابة ١٢٨/٨.
عنك من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتُ "(1)".

(1) وجد الإسناد :

1 - عبد الله بن حامد بن محمد الأصفهاني الوزان تقدم.
2 - محمد بن عبد الله بن حامد تقدم.
3 - أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن الشرقي النيسابوري تقدم.
4 - محمد بن يحيى الذهلي، تقدم.
5 - الحكم بن نافع البهاري، أبو اليمان الحمصي مشهور بكينيته، ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب من تناوله، مات سنة 222.

الجراح والتعديل 3/129، تذهب الكمال 4/147، التقرب 1472.

6 - شعب بن أبي حرزة الأموي، مولاه واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي، ثقة عابد.

قال ابن مديع من أثيث الناس في الزهري مات سنة 162 أو بعدها.


7 - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تقدم.

8 - عبد بن المسبب تقدم.

9 - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قبل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل ثقة مكثر، مات سنة 194.

الجراح والتعديل 327/5، تذهب الكمال 327/30، التقرب 823.

10 - الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أبو هريرة، رضي الله عنه تقدم.

احتكام على الإسناد: إسناده صحيح.

تفسيره:

أخبره البخاري في صحيحه (الوصايا 171) في التفسير 271، عن أبي اليمان.

وأخبره مسلم في صحيحه (الإيمان 271) عن يونس عن ابن شهاب.

وأخبره الزؤادي في سننه (التفسير 314)، والمسائي في سننه (الوصايا 171).

كلاهما من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة.

(1) SOURCE: Al-Khafif and the Prophetic Order of the Quran, سورة الشعراء 805.
قال حديثنا عبادة بن حامد الوزان قال حديثنا مكي بن عبدان

(1) أخبرنا عبدا الله بن حامد الوزان قال حديثنا مكي بن عبдан

قال حديثنا عبادة بن حامد الوزان قال حديثنا عبادة الله عبدان

ابن مرة عن سعيد بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما أنزل

الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقرمين أني رسول الله هكذا صفا فصعد عليه

ثم نادى "يا صباحاه فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء، وبين رجل يبعث

رسولًا. فقال رسول الله : يا أبي فهر يا أبي عبدالمطلب لس أخبرتم أن

خليفة يسفح هذا الجيل تريد أن تغري عليكم صدقيكم، قالوا نعم، قال فإنه

نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو طيب: "نبأ لك سائر اليوم ما

دعوتنا إلا هذا. فأنزلت {تبت يدا أبي طيب وتبت } (4) .

(1) هكذا في جميع النسخ وأيضاً في سورة بيت "عبدا الله بن مرة " والذي في الصحيحين

وبه " عمرو بن مرة: وهو عمرو بن مرة بن عبدا الله الجملي نفثة ( تقديم) وهو الذي

يروي عن سعيد بن حبيب بن خلف الأول، فلم يذكر أن من شيوخه سعيد بن حبيب، ولم

أقف على من خرجه من طريق عبدا الله بن مرة عند وغيره للفيل فلله تصحيح أو وهم ولا الله أعلم.

(2) سورة المسد، آية (1) .

(3) رجال الإنصار :

1 - عبدا الله بن حامد بن محمد الوزان تقديم .

2 - مكي بن عبدان تقديم .

3 - عبدا الله بن حامد العبدي تقديم .

4 - عبدا الله بن عبد الهاملاني تقديم .

5 - سليمان بن مهراج الأعمامي تقديم .

6 - عبدا الله بن مرة الهاملاني الحارفي بمعجمة وراء وفاء الكوفي ثقة مات سنة 100;

وقيل فيهم .
وقرأ غيرهم بالواو (3).

الجرح والتعديل 165 / 14/16 ، التهذيب للكمال 11 ، التقييم 3632 .

وانظر: هامش (1) في الصفحة السابقة .
7 - سعيد بن حيبر الأسدي تقدم .
8 - الصاحبي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه تقدم .

الأحكام على الاستدا: عبد الله بن حامد لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا وبيئة رجاله نقدات والحديث صحيح كما يأتي في التخرج .

خريجه:

أخرجه المؤلف بهذا السند في سورة "تيت "، وأخرجه البخاري في صحيحه (التفسير ج1187) ، ومسلم في صحيحه (الإنسان ج720-50). والتومدي في سنده (التفسير 3323) من طريق عن الأعسوش عن عمرو بن مرة به خوهر .
(1) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبو جعفر .

انظر : السبعة 472 ، التفسير 167 ، المazoط 6276 ، النشر 72/2 ، الإتحاف 334 .
(2) أي في مصاحف المدينة والشام .

انظر : السبعة 472 ، النشر 72/3 ، حسنة ابن خالده 3095 ، والفارسي 5/370 .
(3) وابن زمحلا 523 ، والكسفي 3151 هجاء مصاحف الأتحمل 130 .
(4) وهي كذلك في مصاحف أهل العراق . انظر : المراجع السابقة .
على العزيز الرحيم [٢١٧] ليكتب كيد أعدائك الذي يراكون حين تقوم [٢١٨].

إلى صلائنك عن أكثر المفسرين (١).

وقال ماجاهد: الذي براك أيمنا كنت (٢).

وتقلبك في المساجدين [٢٨٢] أي يرى تقلبك في صلائنك في حال قيامك وقعودك وركوعك وسجودك قلبه عكرمه (٣). وعطفه على ابن عباس رضي الله عنهما (٤).

قال [مجاهد] (٥): يرى تقلبك في المصلين. أي إنصارك منهم من هو خلفك كما تبصر من هو أمامك، قال وكان يرى من خلفه كما كان يرى من بين يديه (٦).

(١) وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقال به مقائل ٣/٥٥/٦، والطبري ٤٨٥/٩، وانظر تفسير ابن أبي حامد ٢٨٢٧/٩، الدر ١٨٣/٥، ٢٨٢٨/٩، والطبري ٤٨٥/٩، ابن أبي حامد ٢٨٢٧/٩.

(٢) أخرجه البصري رقم ٥٤٤ و٥٥٧، والطبري ٤٨٥/٩، ابن أبي حامد ٣٠/٥٥/٩.

(٣) جمعهم من طريق ابن جريج عنه.

(٤) وهو مروي أيضاً عن قتادة والضحاك.

(٥) أخرجه الدوري ٣٣٠ رقم ٣٤٧، والطبري ٤٨٥/٩، ابن أبي حامد ٢٨٢٧/٩.

(٦) وذكره السيوطي في الدر ١٨٣/٥رزاد نسبته للقريبيي وعبد بن جميه وابن المنذر.

(٧) أخرجه البصري من طريق عطية العبدي عنه.

(٨) وذكره السيوطي في الدر وزاد نسبته لأبو مردوخ.

(٩) زيادة على الأصل من (٢٧/٤٧٣).

(١٠) أخرجه الدوري ٣٣٠ رقم ٤٥٩، والخمسي في مسنده ٢/٢٧٣، والبصري في
أتبعنا نادأ لله بن حامد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن
قال حدثنا السلمي و أحمد بن حفص و عيسى الله بن الفراء و قطن قالوا حدثنا
حفص قال حدثني إبراهيم بن طهبان عن سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن
أنس أن رسول الله قال: "أتقوا الركوع والسجود فوا الله إني لأراك من
بعد ظهري إذا ركعت و سجدت "(1)

تفسيره (444 رقم 758 و 759 و 876/9 و 867/9 و 514 و 514 و 198/1 و 216 رقم 216).

جميعهم عن معاوذا.

وذكره السيوطي في القدر 183 و زاد نسبه لسموين بن عبيد بن الفريابي و سعد بن
منصور و عبيد بن حمزة و ابن المنذر و ابن مردوخه.

ونسبه إليه النحاس في مصادر القرآن 5\7/1 و 876/2 و 263/2 و 263/2 و 263/2 و 263/2.

وهذا الأثر صحيح عن معاوذا ومعناه صحيح يدل عليه الحديث الصحيح الذي استشهد به
المؤلف لاحده لكن الاستدلال بالآية على رؤية الرسول للمصلين من خلفه غير مسلم به كما
قال الطبري (487/9 و 487/9 و 487/9 و 487/9 و 487/9)

(1) رجال الإسهام:

1- عبد بن حامد بن محمد الوزان تقدم.
2- أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد بن الشرقي تقدم.
3- أحمد بن يوسف بن خالد السلمي المعروف بحدان السلمي تقدم.
4- أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النسباوي أبو علي بن أبي
عمرو صدوق، مات سنة 258. 
5- عبد الله بن محمد بن الفراء، لم أقف عليه.

الجرح والتعديل 248/2 و 248/2 و 248/2 و 248/2 و 248/2 و 248/2 و 248/2 و 248/2
التقرير 27.

الخليفة والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي
قال قادة (1) وابن زيد (3) ومقاتل (3) والكابي (3) : يعي ويصرفك مع المسلمين في أركان الصلاة في الجماعة قائمًا وقاعدًا راكعًا وساجداً. وهي رواية عطاء

6 - قطع بن فتحين بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم الفشيري أبو سعيد النسيبوري

صدوق يحتفظ به مات سنة 261.

الجرح والتعديل ً3/71، التقريب ً588.

7 - حفص بن عبد الله بن راشد السلمي صدوق تقدم.

8 - إبراهيم بن طهانة الخراساني ثقة يغرب تقدم.

9 - سعد بن أبي عروبة بن مهران البشكري ثقة حافظ من أثاث الناس في قنادة تقدم.

10 - قنادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت تقدم.

11 - الصحابي الجليل أسس بن مالك رضي الله عنه تقدم.

الحكم على الإسناد:

إسناد فيه من لم أقف عليه، والحديث في الصحيح كما سباني.

تفرجت:

أخرج البخاري في صحيحه (الأذان ح 743)، ومسلم في صحيح (الصلاة 425).

والنسائي في سنن (التطبيق ح 117) جميعهم من طريق عن قنادة عنه.

(1) أخرج أبو عبد الرزاق في تفسيره 177، والطبري 9:486، وابن أبي حاتم 2829.

ذكره السيوطي في الدر 5/2 وزاد نسيبه لعبد بن حميد.

ونبيه إلى ابن فورك 34/2.

(2) أخرج الطبري عنه.

(3) تفسيره 55/1.

(4) نسيبه إلى البيوضي 134/6.
الخزاعي عن ابن عباس رضي الله عنهما (1).
وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: يعني وتصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء عليهم السلام من قبلك تفعله، والساجدون في هذا القول الأنبياء عليهم السلام.
وقال الحسن رضي الله عنه: يعني وتصرفك وذهبتك وجيتك في أصحاب المؤمنين (2).

[175] أخبرني أبو سهل عبد المالك بن محمد بن أحمد بن حبيب المقرئ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن موسى قال حدثنا زوجيه بن محمد قال حدثنا علي بن معبد النسوئي قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن عكرمة عن

(1) أخرجه الطبري من طريق عطاء الخزاعي عنه.
(2) ذكره السيوطي في القدر وزاد نسبته لأبان المذر.

ونسبه إليه ابن فورك 74/2/13.

وهذا القول هو الظاهر من معنى الآية وهو ما رجحه الطبري والشافطي في تفسيره (أضواء البيان 78/2).

وهذا القول أيضاً ضعيف وخصوصاً لا مشروط.

(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عنه.

وهو أيضاً بعيد عن معنى الآية وإن كان معناه صحيحأ، قال الطبري: "فأما قوله من وجهه إلى أن معناه وتعلق في الناس فإنه قول بعد عن المعنى لظاهر النزارة، وإن كان له وجه لأنه وإن كان لا شيء إلا وظهله يسجد الله، فإنه ليس المعنى من قول القائل: فلان مع الساجدين، أو في الساجدين أنه مع الناس أو فيهم بل المعنى بذلك أنه مع قوم سكعوا السكع المعروف، وتوجيه معاني كلام الله إلى الأغلب أولى من توجيهه إلى الأآخر."
ابن عباس رضي الله عنهما: قيل: "من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة".

(1) رجال الإسناد:

1 - عبدالمالك بن محمد بن أحمد بن حبيب أبو سهل، لم أقف عليه.
2 - أحمد بن موسى، أبو بكر، لم أقف عليه.
3 - زوجيه بن محمد بن الحسن النسايي الباب، أبو محمد، وصفه الذهبي بالشيخ.
4 - علي بن سعيد بن جرير النساي نزيل النساي صدوق صاحب حديث ممات

السيرة والتعديل 189/762، تهذيب الكمال 20، التقرب 467.

1 - الضحاك بن مخلد بن الحجاج بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري ثقة

ثبت مات سنة أربعة عشرة وتسعة أو بعدها.

السيرة والتعديل 189/762، تهذيب الكمال 20، التقرب 467.

6 - عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس ثقة ثبت تقدم.

7 - الصحابي الجليل عبده الله بن عباس رضي الله عنهما.

الحكم على الإسناد:

فيه لم أقف عليه.

تخرج:

أخبر Traffarin في الكبير 287/11 رقم (14121) عن أبي مسلم التيبي، وابن أبي حاتم 288/9 من طريق أبي عامر.
جميعهم عن أبي عاصم الضحاك بن محمد به.
قال الهيثمي في المجمع 87/7: أخرجه البزار والطيباني ورحهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة.

(1) في الأصل: أبو الحسن، والتصويب من (م)، (ح)، ومصدر ترجمته.

(2) رجال الإسناد:

1 - محمد بن علي بن سهل بن مصلح البصري أبو الحسن الشافعي الماسري، سمع من عائله موئل بن الحسن، وأبي حامد بن الشرقي، ومكي بن عبيد بن خلقت كثير وروى عنه الحاكم وأبو نعيم وصفه الجهبي باسم "العلامة شيخ الشافعية". وقال الحاكم: "كان أعرف الأصحاب بالمذهب وتربيته عند مجلس النظر وجلس الإملاء فأمله زماناً".

وتوفي سنة 384 هـ. انظر: السير 16/1446، شذرات الذهب 11/3.

2 - أحمد بن محمد بن زياد بن بشر أبو سعيد بين الأعرابي البصري الصوفي نزيبل. مكة وشيخ الحرم وصفه الجهبي بالإمام الحدث القدوة الصدوق الحافظ شيخ الإسلام. ووثقه الخليلي والمسلمي وقال ابن حجر الإمام الحافظ الثقة الصدوق الزاهد له أوهام ت سنة 340 هـ. انظر: الخليلي 10/375/6، السير 407/15، لسان الميزان 24/1.

3 - عباس بن محمد بن حامد الدورو أبي الفضل بغدادي خوارزمي الأصل ثقة.

حافظ مات سنة 271 وقد بلغ 88 سنة.
لا يمكنني قراءة النص من الصورة.
« يبلغون السمع يعيّن يستمعون من الملائكة مسترقين / فيلقون إلى الكهنة ، وأكثرهم كاذبون » [٢٣٣] لأنهم يخلطون به كذباً كثيراً ، وهما الآن معجوكون والحمد لله رب العالمين .

قوله عز وجل : « والشعراء يتبعهم الغاورون ».

[١٧٧] أحدهما أبو زكريا يحيى بن إسماعيل الحربي قال حديثاً أبو حامد أحمد بن حمدون بن عمارة الأعشمي قال حديثاً أبو عبدا الله محمد بن عبدا الله بن قهرذد المروزي قال حديثاً حامد بن العلاء قال حديثاً عبدالمون عن ابن ] (١) بريدة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية : « والشعراء يتبعهم الغاورون » قال : هم الشياطين .

(١) في الأصل و (ح) : أبي والتصويب من (م) ومصدر ترجمته .

(٢) رجال الإسناد :

١ - يحيى بن إسماعيل بن يحيى أبو زكريا الحربي من أهل الصدق والأمانة تقدم .

٢ - أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمر أبو حامد الأعشمي تقدم .

٣ - محمد بن حمدون بن عبد الله بن قهرذد المروزي تقدم .

الجرح والتعديل ٣/٢٠٦٠ ، التقدير ١٠٨١ .

٤ - حامد بن العلاء بن إبراهيم ويقال ابن العلاء بن حامد الجلاب أبو روح المروزي تقدم .

الجرح والتعديل ٣/٢٠٥٠ ، التقدير ١٠٦٤ .

١ - يحيى بن إسماعيل بن يحيى أبو زكريا الحربي من أهل الصدق والأمانة تقدم .

٥ - عبدالمون عن حامد الحنشي أبو حامد المروزي القاضي لا يسلي .

الجرح والتعديل ٣/٢٠٢٨ ، التقدير ١٠٤٤ .

٦ - عبد الله بن بريدة بن الحصب الأسلمي تقدم .

٧ - الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تقدم .
قال الضحاك: تهَاج رجلان على عهد رسول الله ﷺ، أحدهما من الأنصار، والآخر من قوم آخرين، ومع كل واحد غيابٍ ونجمٍ، وقومٌ وهما السفهاء، فنزلت هذه الآية (١).

وهي رواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما (٢).

وقال عكرمة عنه: الرواة (٣).

وروى علي بن أبي طالحة عن ابن عباس ﷺ: كفأ الرجل والنسى (٤).

الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

الخريجاء:

نسبه إليه ابن حبيب ٢٦٣/ب، والخيري ٨٨/١.

١) في (م)، (ح) : واحد منها غياب.

٢) أخرجه البيضي ٥٤٦ رقم ٧٦٣، والطبري ٤٨٩/١ عنه.

٣) وذكره السيوطي في القدر/٥، ونسبه إليه النحاس في معاني القرآن ١٠٨/٥، ونسبه إلى النبي في معاني القرآن ١٨٥/٥، ونسبه إليه النجاشي في معاني القرآن ١٠٨/٥.

٤) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم ٢٨٣٩/٣ كلاهما من طريق عطية عنه.

وذكره السيوطي في القدر وزاد نسبيه لابن مردوخه به والنظر: لاب التقول للسيوطي ١٤٩.

٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم ٢٨٣٩/٣ كلاهما من طريق عكرمة عنه.

وذكره السيوطي في القدر وزاد نسبيه لابن مردوخه به.

٢) وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم ٢٨٣٩/٣، والناجاشي في معاني القرآن ١٥٧٣/٢.

جمجمهم من طريق علي بن أبي طالحة عنه.

وذكره السيوطي في القدر وزاد نسبيه لابن منذر وابن مردوخه به.
[187] أخبرنا (1) الحسين بن محمد بن فتحية قال حدثنا طلحة بن محمد وعبد الله بن أحمد قالا حدثنا أبو بكر بن مجاهد قال أخبرني جعفر بن محمد قال حدثنا حسين بن محمد بن علي قال حدثنا أبي عن عبد الله بن سعيد ابن الحسن عن أبي عبد الله (2) ﷺ والشعراء يبحثهم الفاوان قال: "هم الذين يشعرون قلوب الناس بالباطل" (3).

(1) في (م) (ح) : أخبرني.
(2) رجال الأنسان :
(3) في (م) (ح) : أخبرني.

1 - الحسين بن محمد بن فتحية نتقدم.

2 - طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد أبو القاسم البغدادي المقرئ مشهور في زمن الدارقطني صحيح البخاري، حدد عن البغوري وهو من قدماء أصحاب ابن مجاهد وكان يذهب إلى الاعتزال، ضعفه الأزهري وقال ابن أبي الفوارس هو سيء الحال في الحديث، ووصفه الذهبي بالشيخ العالم الأحباري المؤرخ مات سنة 380.

تاريخ بغداد 351/932، السير 396/16، لسان الميزان 253/3.

3 - عبد الله بن أحمد بن يعقوب البغدادي أبو الحسين ابن السيوعي تلا على ابن مجاهد ويصدر الإقراء، ووصفه النزحي بالإمام المقرئ، البخاري، وفقه الأزهري توفي سنة 376. تاريخ بغداد 362/100، السير 369/16، غاية النهاية 486/1.

4 - أحمد بن موسى بن العباسي بن مجاهد أبو بكر البغدادي مصنف كتاب المبسوطة، وصفه النزحي بالإمام المقرئ، الحديث النصي شيخ الفرنك، وقال أبو عمر الشافعي: فقاه ابن مجاهد سائر نظائره مع إنساع علمه وبراعة فهمه وصدق لهجته وظهره نسبه، توفي سنة 324. تاريخ بغداد 144/5، السير 272/15، غاية النهاية 139/1.

5 - جعفر بن محمد ومن بعده لم أقف عليه.

الحكم على الأنسان : إسناده ضعيف.

تخرجه: لم أقف عليه عند غير المؤلف.
وأراد بهؤلاء شعراء الكفăr عبد الله بن الزيغرى المخزومي، وهبيرة بن أبي وهب (1) ومسافر بن عبد مناف وعمرو بن عبد الله أبا عزة الجمحي (2) وأمية بن [ أبي ] (3) الصلت كانوا يهجون رسول الله ﷺ فيتبعهم الناس " (4) أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسين فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن شние قال حدثنا محمد بن عمران بن هارون قال حدثنا علي بن سعيد النسوي قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق (5) بن عبد الله بن أبي فروة عن مكاحول عن أبي إدريس عن غضيف أو أبي غضيف [ من ] (6) أصحاب النبي ﷺ قال قال رسول الله ﷺ " من أحدث هجاج في الإسلام فاقطعوا لسانه " (7) 

(1) هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائشة من رجال قريش وشعرائها المعروفين وكان شديد العداء لله ﷺ ولرسوله ﷺ وآلهته. طبقات الشعراء للحمي ( ).
(2) عمرو بن عبد الله بن عثمان الجمحي شاعر جاهلي من أهل مكة أدرك الإسلام ولم يسلم وأمر رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم بقتله وذلك بعد أحد، وقد أمر فيها وكان شديد العداء للمسلمين. الأعلام 5/818 (2).
(3) زيادة على الأصل من ( م ) ( ح ).
(4) في الأصل أبي إسحاق وهو خطأ والتصويب من ( م ) ( ح ).
(5) في الأصل : عن، وهو خطأ والتصويب من ( م ) ( ح ).
(6) رجال الإسناد : 
1 - الحسين بن محمد بن الحسين بن فنحوه تقدم.
2 - عبد الله بن محمد بن شنيش تقدم.
3 - محمد بن عمران بن هارون شيخ لأبي شنيش، بروي عن أبي عبيدة الله المخزومي.
4 - علي بن سعيد النسائي.
5 - ينظر : السنن الكبرى للبهذيقي 2/493.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن الكريم

الحمد لله، وصلى الله عليه وسلم.

4- علي بن سعيد بن حبر السناوي صدوق تقدم.
5- عبد السلام بن مُهَرَب بن حبان الأزدي أبو ظفار البصري صدوق مات سنة۴۲۴، الجرح والتعديل۴۶/۲۱۷، تهذيب الكمال۴۱۰/۸، التقرب۴۱۰/۳.
6- إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاه المدني متروك مات سنة۱۴۴، الجرح والتعديل۴۶/۴۷۲، تهذيب الكمال۲۷۸/۵، التقرب۲۷۸/۵.
7- مكحول الشاممية ثقة فقهية كثير الإرسال تقدم وهو يروي عن أبي إدريس وعن غشيف.
8- عائشة بنت عبد الله أبو إدريس الخولاني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وجميع من كبار الصحابة ومات سنة۸۰، قال سعيد بن عبد العزيز كا عالم الشام بعد أبي الدرداء. الجرح والتعديل۷۰/۲۷۸، تهذيب الكمال۱۴۸/۸۸، التقرب۲۷۸/۵.
9- غشيف بن الحارث تقدم.

الحكم على الإسناد:
إسناده ضعيف فيه إسحاق بن أبي فروة متروك.

تخريجه:
أخرجه الطبراني في الكبير۱۸۸۴۴ رقم۶۶۱، والبغوي وابن منده وأبو نعيم كما في الإصابة۱۹۰/۸ جميعهم من طريق عبد السلام بن حرب به.
ووقع عند البغوي وأبو نعيم وابن منده غشيف أو أبي غشيف.
قال الهشيمي في المجمع۱۲۷/۸ في إسناده إسحاق بن أبي فروة متروك وكذا قال ابن حجر في الإصابة. وأخرجه الطبراني في الكبير۱۸۸۴۴ رقم۷۴۶۶ وابن عساكر في تاريخ دمشق۱۴۸/۱۴۱. كلاهما من طريق إسحاق بن أبي فروة عن مكحول عن حفص بن سعيد بن جابر عن أبي إدريس الخولاني عن أبي إمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من أحدث هجاء في الإسلام فاقتعوا لساه" زاد الطبراني قال عبد الله ابن أحمد بن حبل أي معاه "هذا الإسلام" وعند ابن عساكر: "فاضروا عنقه". قال الهشيمي في المجمع۱۴۸/۸: "فه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك".
[180] وأخبرنا (1) الحسين بن محمد قال حديثنا أحمد بن محمد بن
إسحاق السني قال حديثنا أبو يعلى قال حديثنا إبراهيم بن عرعرة قال حديثنا
عبد الرحمن بن مهدي قال حديثنا يعقوب القمي عن حجر عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما فتح النبي ﷺ مكة - يعنى مكة - رئى
إبليس رئة فاجتمع إليه ذريته فقال: أينسا أن ترد أمة محمد عليه السلام
بعد يومكم (2) هذا، ولكن أفسوا فيها يعنى مكة الشعر والنوح "(3).

(1) في (م) ، (ح) : وأخبرني.
(2) ح : يومهم.
(3) رجال الإسناد :
1 - الحسين بن محمد بن فتحوبه تقدم.
2 - أحمد بن محمد بن إسحاق السني تقدم.
3 - أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي صاحب المسند ومحدث الموصل مكثر
من الشيوخ، وثقة ابن حبان والدارقطني وعبدالغني الأردي وابن منه والحاكم وغيرهم
مات سنة 307 هـ.
السير 14/174، طبقات الحفاظ 306.
4 - إبراهيم بن محمد بن عرعرة المهملات، السامي مكميلة البصري نزيل بغداد
ثقة، حافظ، تكلم أحمد في بعض سماهه، مات سنة 331 هـ.
الجرح والتعديل 2/130، تهذيب الكمال 178/2، التقريب 240.
5 - عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاه أبو سعيد البصري ثقة ثبت
حافظ، عرف بالرجال والحديث قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، مات سنة 198.
الجرح والتعديل 5/288، تهذيب الكمال 430، التقريب 404.
6 - يعقوب بن عباد الله بن سعد الأشعري، أبو الحسن القمي صدوق بهم، مات
الله تعالى: "أُلْمَ نُتْ آمِنُمُّ هُمْ في كَلِّ وَادٍ مِنْ أُوْدَيَةِ الْكَلَامِ؟" (25)

فالله تعالى: "حييهمون" (26)

والتكلم عن طريق الحي والرشد حائمين. قال الكسائي: المائم الذهاب على وجهه (27).

وقال أبو عبيدة: المائم: المخالف للقصد (28).

الحكم على الإسناد:

طبيعة:

أخرجنا الباني العظمي في المختاره 10/10 من طريق أبي يعلى الموصلي به.

وأخرجنا أبو نعيم في الاحياء 10/10 في الكبيرة 11/10 و anthem في الكبير 1236 ، والقدير في المختاره 10/10.

جميعهم من طريق عمر بن العباس الرازي عن عبد الرحمن بن مهدي به خروه.

وذكره المنذر في الزغيب 4/17 وقال رواه أحمد بإسناد حسن.

وذكره القرطبي في تفسيره 152/17.

في الأصل: "أُلْمَ نُتْ آمِنُمُّ هُمْ في كَلِّ وَادٍ مِنْ أُوْدَيَةِ الْكَلَامِ حائمين، والمثبت من

(25) (27) بحاجز القرآن 2/17.

(26) نسبه إلى ابن حبيب 2/48/23.

(28) محقق القرآن 2/8/1.
قال ابن عباس رضا الله عنهما في هذه الآية: في كل لغو يخوضون (1).

وقال مjahid: في كل فن يفتنون (2).

وقال قنادق: يمدونون قوماً بباطل، ويضطرون قوماً بباطل (3).

وإنهم يقولون ما لا يفعلون (226) ثم استند شعراء المؤمنين حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة (4) وكعب بن مالك (5) وكعب بن زهير (6) رضي

(1) أخرجه الطبري 492/9، وابن أبي حاتم 832/9، والنسائي في ناسخة 572/2 رقم 739

جميعهم من طريق علي بن أبي طلحة عمه.

وذكره السيوطي في الدرر 185/5 وزاد نسبيه لابن المنذر وابن مردوخ.

ونسبه إلى ابن فورك 35/2.

(2) أخرجه الطبري 490/9، وآدم 516 كلاهما عنه.

ونسبه إليه ابن أبي حاتم 832/9، والنسائي في معايين القرآن 58/5.

وذكره السيوطي في الدرر 186/5 وزاد نسبيه للقرباني وعبد بن حميد وابن المنذر.

(3) أخرجه عبيد الرحمن في تفسيره 78/2، والطبري 490/9، وأبي حاتم 833/9.

جميعهم عن قنادق.

(4) الصحيح في الجليل عبد الله بن رواحة بن ث figura، بن أمير، القيس الخزرجي الأنصاري أحد السابقين، شهد بدر، وكان من الشعراء، استشهد خُمْسًة وكان ثانى الأمواء بثمن.

(5) الاستيعاب 33/4، أسد الغابة رقم 2943، الإصابة 26/4.

(6) الصحيح في الجليل كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري المسلمي المدني، أحد الثلاثة الذين خلفوا، شاعر مشهور شهد عقبة وبابع بها وتغلب عن بدر وشهد أحمد وما بعدها.

وختلف عن تبوك. الاستيعاب 381/3، أسد الغابة رقم 4484، الإصابة 308/5.

(7) الصحيح في الجليل كعب بن زهير بن أبي سلمى، ربيعة - المزنى الشاعر ابن الشاعر أحدر

النبي صلى الله عليه وسلم دمه ثم أسلم وحصنه إسلامه.

الاستيعاب 373/3، أسد الغابة رقم 4464، الإصابة 302/5.
الله عنهم (1) فقال عز من قال : "إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا
الله كثيراً وَانثِصَارُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلَّلُوا" يعني ردوا على المشركين الذين هجو
رسول الله ﷺ والمؤمنين.

[181] أخبرنا (1) ابن جنويه الدينوري قال حدثناعبد الله بن محمد
ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أحمد الكسائي قال حدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا يحيى بن واصح عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن
قسيط عن أبي الحسن البارد قال: "لم ننزل هذه الآية ﷺ والشعراء بتعهم
العاوون ﷺ جاء عبد الله ﷺ برواحة وكعب بن مالك وحسن بن ثابت رضي
الله عنهم إلى رسول الله ﷺ يكون فقالوا يا رسول الله انزل الله هذه الآية
وهو يعلم أنا شعراً. فقال: اقرأوا ما بعدها ﷺ إلا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وذكروا الله كثيراً أنتم ﷺ وانتصروا أنتم" (2).

(1) قال ابن كثير في تفسيره (3:267/3) "هكذا قال ابن عباس وعكرمة ومُجاهد وقَتَادَةَ وِزِيد
ابن أسلم وغير واحد أن هذا استثناء مما تقدم، ولكن هذه السورة مكية فكيف يكون
سبب نزول هذه الآيات شعراً الأنصار في ذلك نظر ولم يتقدم إلا مرسلاً لا يعتمد عليها
وَالله أعلم ولكن هذا الاستثناء يدخل في شعراً الأنصار وغيرهم.

(2) في (م) ، ح (أخيري).

(3) رجال الإسناد:

1 - الحسين بن محمد بن جنويه تقدم.
2 - عبد الله ﷺ بن محمد بن شهاب تقدم.
3 - عبد الله ﷺ بن أحمد بن منصور الكسائي أبو محمد مولي بني هاشم، من أهل
هذان قائد عنه صالح بن أحمد الحافظ محله الصدق.
تاريخ بغداد
439/10 - عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ تقدم.
5 - بحري بن واضح الأنصاري أبو نعمة ثقة تقدم.
6 - محمد بن إسحاق بن سوار أبو بكر المطيالي صدوق بديع تقدم.
7 - يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة الليثي أبو عبد الله المذني الأعرج ثقة مسات
سنة 122.

الجرح والتعديل 273/9 ، تهذيب الكمال 177/32 ، التقرب 7792.
8 - أبو الحسن مولى بني نوبل مقبول ، حكى أن عبد الله بن رواحة وحسن بن ثابت أبا النبي صلي الله عليه وسلم حين نزلت آية فعرضعوا روى عن
هـ يزيد عن عبد الله بن قسيط.

تهذيب الكمال 245/32 ، التقرب 818.

الحكم على الإسناد :
إسناده صحيح.

تريفه:
أخرجه ابن أبي شببه في المصنف (5/277، رقم 5130، طبعة الحوت) عن يحيى بن واضح
به.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2834/9، والحاكم في المسند 3/556، رقم 624.
كلاهما من طريق ابن أبي شببه به.
وأخرجه الطبري 946/9 من طريق عيسى بن يومنس، وأبي أبي حاتم في تفسيره
9/2835 من طريق جرير بن حازم، والطبري من طريق علي بن مجاهد، وأبيه به
المختار، جميعهم عن محمد بن إسحاق به.
وأخرجه ابن أبي حاتم 2835/9 من طريق الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي
الحسن المودي بني نوبل.
وأخرجه أبوداود في النسخ والمسموع (كما في تهذيب الكمال 32/450) عن أبي الحسن.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للفتولي

182 [أخبرنا] 1) الحسين بن محمد الفنوجي قال حدثنا ابن مالك القطيعي قال حدثنا ابن أحمد بن حبيب قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمن قال حدثنا شعبة عن الزهري.

183 [أخبرنا] 1) وأخبرنا ابن فنجويه الدينوري قال حدثنا ابن حمدون قال حدثنا ابن الشرقي حديثه محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي ﷺ حين أنزل الله ﷺ عز وجل في الشعراء ما أنزل "يا رسول الله ﷺ إن الله تعالى قد أنزل في الشعراء ما قد علمنا فكيف ترى فيه، فقال النبي ﷺ: "إن المؤمن يجاهد بسيفه ورسالتاه، والذي نفسي بيده لكافاه ترومنهم به نعمة." (1) النبل.

مولي بي نوفل.
وجاء في أحد طرق الطبري أبي الحسن سالم البراد مولى ميم الداري.
وعبد الحاكم أبي الحسن مولى بي نوفل، والبقية عن أبي الحسن البراد.
وذكره ابن كثير في تفسيره 327/3 عن محمد بن إسحاق، عن أبي الحسن سالم البراد بسن عبد الله مولى ميم الداري.

(1) في (م) ، (خ) ، وأخبرني .
(2) أي رمي ورشق النبل.
لسان العرب 2/320 نصح .
(3) رجال الإسناد :

1 - الحسين بن محمد بن فنجويه تقدم.
2 - أحمد بن جعفر بن حمدون بن مالك القطيعي تقدم.
3 - عبد الله بن أحمد بن حنبل تقدم.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للعليبي

سورة الشعراء

4- أحمد بن حنبل تقدم.
5- الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي فئة ثابت تقدم.
6- شبيب بن أبو حجة دينار-الأموي أبو بشر الحمصي فئة عابد تقدم.
7- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري منتقى على حلاته واتفاقه تقدم.
8- محمد بن عبد الله بن حمدون تقدم.
9- محمد بن يحيى الذهلي تقدم.
10- عبد الرزاق بن همام الصنعاني فئة حافظ تقدم.
11- معمر بن راشد الأرديي فئة ثابت تقدم.
12- عبد الرحمن بن مالك الأنصاري، أبو الخطاب المدني فئة من كبار التابعين، ويشترط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات في خلافة سليمان.
13- الصحابي الجليل كعب بن مالك الأنصاري تقدم.

الحكم على الإسناد:
-
إسناده صحيح.

اخترقه:

أخيره القضاعي في مسند الشهاب 135/12 رقم 1047، وابن حبان في صحيحه 11/127 رقم 4707.
والطبراني في الكبير 76/19 رقم 152، وابن عساكر في تاريخ دمشق 192/50.
والواحدي في الوسط 3667/3.
جميعهم من طريق بونس عن الزهري.

أخيره عبد الرزاق في مصنفه 263/11 رقم 200، ومن طريقه أخبره أحمد في مسنده 387/6، وابن حبان في صحيحه 102/13 رقم 5887، والطبراني في الكبير 75/19 رقم 151، والبغوي في شرح السنة 378/12 رقم 349، وفي التفسير 136/6، والبيهقي في الكبرى 239/10، وابن عساكر في تاريخ دمشق 193/50.
[184] أخبرنا ابن فنجويه قال حديثنا عمر بن الخطاب قال حديثنا
عبد الله بن الفضل قال حديثنا عمرو بن محمد الناقت قال حديثنا سفيان بن عيينة
عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يمشى وهو
ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه، وفيه من هو
خير منك، ثم انغفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال: "أنشدك الله أسمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أجب عني، اللهم أهده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم" (1).

وأخبرنا أحمد في المسند 3/453، والبيهقي في الكبرى 239/10، وابن عساكر في تاريخ
دمشق 192/50.

جميعهم من طريق أبي الزمان عن شعبة عن الزهري عن عبيد الرحمن بن عبد الله بن كعب
ابن مالك عن كعب بن مالك به.

وأخبرنا أحمد في المسند 3/463 من طريق ابن أخي ابن شهاب محمد بن عبد الله بن عيسى
شهاب عن عبيد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك به.

قال الذهبي في الجامع 3/126: رواه أحمد بأساني ووجهان أحدهما رجل الصحيح.
وقال الألباني في السيرة الصحبية 4/131 رقم 1231: "والزهري له فيهما شيخين
عيدالرحمن بن كعب بن مالك وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ".

وقلت وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثقة عام (التقريب 3/148).

(1) رجال الإسناد:

1. الحسين بن محمد بن فنجويه تقدم.
2. عمر بن الخطاب العمري، روى عنه عبد الله بن الفضل، وابن فنجويه.
3. روى عن ابن الفضل بن داود بن أبي هريرة.

٢٦٩/٦

نبظر: شعبة الإمام في ٢٦٩/٦.

3 - عبد الله بن الفضل بن داود بن أبي هريرة وعبد الرحمن بن محمد، وابن فنجويه.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للطبري

[ الفصل 185 ]

1617/6

6 - عمرو بن محمد بن كibir النافقد أبو عثمان البغدادي، نزيل الرقة، ثقة حافظ وهم

7 -经营活动 بن النافقد

6 - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تقدم.

8 - الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر السدوسي تقدم.

الحكم على الإسناد:

في إسناده من لم أقف عليه حالاً، والحديث في الصحيح كمسأري.

تخريجه:

أخيره مسلم في صحيحه (فضائل ج 485) عن عمرو النافقد به.

وأخيره البخاري في صحيحه (بداء الخلق ج 232) والنسابي في سننه (الماسحة ج 216) كلاهما من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد بن المصبوب قال مير عمر في المسجد فذكره.

وأخيره البخاري في صحيحه (صلاة ج 45) وفي الأدب 6152 و穆سلم في صحيحه (فضائل الصحابة ج 485) كلاهما من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن

أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه سمع حسن يستشهد أبو هريرة.... 

في (م) ، (ح) : أخبرني.
جبريل عليه السلام معلم "(١) ومسلعم الذين ظلمون أشركون أي منقلب يقلبون [٢٨٧] أي مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم.

(١) رجال الإسناد:

١ - الحسين بن محمد بن فتحيه تقدم.
٢ - عبد الله بن محمد بن شبيب تقدم.
٣ - محمد بن علي بن سالم المهاذاني، لم أقف عليه.
٤ - أحمد بن منيع بن عبيدالرحمن، أبو جعفر البغوي نزيز بغداد الأصمع تقا حافظ;
مات سنة ٢٤٤.

تهذيب الكمال ٤٩٥/١ النزيف ١١٥.

٥ - محمد بن حازم معجمنين، أبو معاوية الطرير الكوفي ليقبه (فافاه) عمسي وهو صغير تقا حافظات الناس الحديث الأعظم، وقد روي في حديث غيره، مات سنة ١٩٥.
وقد روي بالإرجاع.

الجرح والتعديل ٢٤٨/٧، تهذيب الكمال ١٣٢/٢، النزيف ٥٨٧.

٦ - سليمان بن أبي سليمان - فيروز - الشبياني تقا تقدم.
٧ - عدي بن ثابت الأنصاري تقا رمي بالتشريع تقدم.
٨ - الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه تقدم.

الحكم على الإسناد:

في إسناده لم أقف عليه، والحديث في الصحيح كما سبأني.

تذكير:

أخرجه البخاري في صحيحه (ياء الخلق ٣٦٣ والمجاز ح ١٤ والدرب ح ٦١٥) ومسلم في صحيحه (فئات الصحابة ح ٢٤٨) كلاهما من طريق تبعة عن عدي بن ثابت به.
وروي نوفل بن أبي عقرب (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: "أي منفلت بينفلتون" بالفاء والتأنث ومعناها واحد (2).


هكذا في الأصل وقية النسخ والصواب أبو نوفل وهو أبو نوفل بن أبي عكرم الكصامي
الغريجى اسمه مسلم وقيل عمر بن مسلم وقيل معاوية بن مسلم ثقة روى عن ابن عباس رضي الله عنهما.
النقاط 5/396 245، النهج الكمال 341 357/3، التقيب 8488.

(1) وهي قراءة شاذة.
(2) نسبيها إلى ابن خالويه في مختصره 109، ابن حبيب 263 ب، والخيبري 2/88، وأبو حيان في البحر المحيط 49/7.
(3) وبلا نسبة في إعراب القراءات الشوذة للعكبري 2/268. 
(4) في الأصل: حدثنا ابن أبي عون وهو خطا، والتصويب من (م).
(5) في (ح) ينتظر النصر والنواب.
(6) رجال الإسناد:
1 - الحسين بن محمد بن فنجرة تقدم.
2 - عبيد الله بن محمد بن شبة تقدم.
3 - جعفر بن محمد الفرعي ثقة تقدم.
4 - عبيد الله بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو عمرو البصري ثقة.
حافظ رجح ابن معين أخاه المثنى عليه، مات سنة 237.
الجرح والتعديل 5 - تعديل الكمال 158/19 ، التقريب 4372 .
5 - معاد معاذ بن نصر بن حسان العنبري ، أبي المثنى البصري القاضي ، ثقة.
معقنة ، مات سنة 196 .
الجرح والتعديل 5 - تعديل الكمال 132/26 ، التقريب 7877 .
6 - عبد الله بن عون بن أرطان ، أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن مات سنة 50 على الصحيح.
الجرح والتعديل 5 - تعديل الكمال 394/15 ، التقريب 3543 .
7 - إبراهيم بن يزيد النخعي تقدم.
8 - شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي وقيل له قاضي المصريين،
أبو أمية ، ماضر ثقة ، وقيل له صحيحة ، مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمانين سنة أو أكثر بقال حكم سبعين سنة.
الخليجية 4 - 12/36 ، تعديل الكمال 453/12 ، التقريب 7879 .
الحكم على الإسناد :
- إسناده صحيح.
- تزهيره :
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (42/4 تعليق) من طبعة الحوت (22976) عند وكيع عن ابن عون.
أخرجه أبو نعيم في الخليجية 132/4 في طريق إثنا عشر بن عليه عن ابن عون.
وجاء ابن سعد (طبقات ابن سعد 135/6) وأبو نعيم في الخليجية وابن عامر في تاريخ دمشق 29/29.
جميعهم من طريق حماد بن زيد عن شبيب بن الحجحاب عن إبراهيم النخعي.
وذكره المزري في تهذيب الكمال 440/13 من طريق شبيب بن الحجحاب عن النخعي.
الخاتمة
الخاتمة

الحمد لله الذي ينعمته تتم الصلاحات، والصلاة والسلام على خير الربيات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد:
فإنما انتهىтверждаً محمدًا الله، توفيته، من تحقيق ودراسة جزء من الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التلعي رحمه الله، من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة الشعراء، وأنه أشعر بفائدة كبيرة، جنبها من خلال تحقيق هذا الجزء، وقبل أن أستقر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الرسالة، أحب أن أشير أنني بذلت قصارى جهدتي في تحقيقه، وصرفت له أكثر وقتي، من إجل إخراجه إخراجاً علمياً حسب الأصول المتبعة في تحقيق كتب التراث، ومع ذلك كلها، فيبقى أنه عمل بشرى يعترف النقص والخطأ، وعذرني أن المطلوب التسديد والمقارنة، وبذل الوسع، وهذا ما حاولته إن شاء الله.
وهذه أهم نتائج هذا البحث:
1- أن عصر المؤلف، وخاصة بلاد خراسان، شهد نهضة علمية واسعة، في مختلف العلوم والفنون، فكثر العلماء، وانشترى المدارس، رغم ما كان عليه ذلك العصر من حالة سياسية واقتصادية سيئة.
2- ثبتت نسبة كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق التلعي.
3- ترجمت ترجمة شاملة لأبي إسحاق التلعي.
4- بنت منهج التلعي في تفسيره على ضوء الجزء المحقق.
5 - بينت القيمة العلمية لتفسير التعليق وذلك من خلال:

أ - أهمية الفن الذي يتناوله الكتاب.
ب - غزارة المصادر التي اعتمدها وندرتها وأهميتها.
ج - شهرة الكتاب، واهتمام العلماء به وكترة النقل عنه والتحريج عليه.
د - جمعه بين التفسير بالتأثر والتفسير بالرأي.
ه - أخرج التعليق في تفسيره تفسير نادرة مفقودة أو مخطوطة، يرويها عليهم بإسناده الخاص.

6 - يعتبر الكشف والبيان من المصادر الأساسية للفصيح، وذلك لاحتوائه على عدد كبير من أقوال المفسرين، يرويها عنهم بإسناده الخاص، لذا فقد استفاد منه المفسرون كالواحدي والبغوي والقرطي وغيرهم.

7 - يعتبر الكشف والبيان مصدرًا من مصادر الحديث، وذلك لاحتوائه على عدد كبير من الأحاديث المسندة.

8 - التزم التعليق بالمنهج الذي رسمه لنفسه.

9 - أورد التعليق في تفسيره بعض الأقوال الباطلة والقصص الغريبة، مما جعله عرضة للتقدّد، إلا أن مما يخضع من اللاحمة عليه إبراده لأغلب تلك الروايات المسندة، ومن أسبد ذلك فقد أجاب الكبير، وكذلك أنه غالبًا ما يوردها مع أقوال أخرى صحيحة، فكأنه أراد جمع جميع ما قيل في الآية. وهنا تأتي أهمية تحقيق الكتاب تحقيقيًا علميًّا به يتميز الصحيح من السقيم.

فهذته بعض وأهم نتائج البحث، والذي أوصى في خامته بالإهتمام بالجهود المبذولة في تحقيقه، وذلك بجمع التحقيقات وتفسيرها، ومن ثم
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للعلمي.

إنجح الكتاب كاملا، ليستفيد منه طلاب العلم ومحبوه، ولغطي شيئا من النقص في مصادر التفسير.

وأخيرا أسأل الله العلي القدير أن يتقبل ماي هذا العمل، وأن يجعله في موازين حسناتي يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.
الفهرس العامة

وتتضمن على:

١ - فهرس الآيات القرآنية.

٢ - فهرس القراءات.

٣ - فهرس الأحاديث.

٤ - فهرس الآثار.

٥ - فهرس الأشعار.

٦ - فهرس الأعلام.

٧ - فهرس البلدان.

٨ - فهرس المصادر والمراجع.

٩ - فهرس الموضوعات.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>اسم السورة</th>
<th>رقما</th>
<th>الآية</th>
<th>المحتوى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>758</td>
<td>البقرة</td>
<td>10</td>
<td>في قلبه مرض</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>410</td>
<td>البقرة</td>
<td>117</td>
<td>بديع السماوات والأرض</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>444</td>
<td>البقرة</td>
<td>127</td>
<td>واذ برع ابراهيم القواعدمن البيت</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>381</td>
<td>البقرة</td>
<td>180</td>
<td>وإن ترك خيرا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>557</td>
<td>البقرة</td>
<td>210</td>
<td>هل ينظرون إلا أن يأتهم الله في ..</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>403</td>
<td>البقرة</td>
<td>278</td>
<td>وذروا ما بقي من الربا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>718</td>
<td>البقرة</td>
<td>282</td>
<td>وإن تضل إحداهما فذكر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>آئ عمرو</td>
<td>39</td>
<td>وسيدة وحصروا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>آئ عمرو</td>
<td>97</td>
<td>ومن دخله كان آمنا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>404</td>
<td>آئ عمرو</td>
<td>139</td>
<td>وأتم الأعلون</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>387</td>
<td>النساء</td>
<td>11</td>
<td>فان كان له أخوة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>269</td>
<td>النساء</td>
<td>33</td>
<td>حرمت عليكم أمهاتكم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>956,499</td>
<td>النساء</td>
<td>29</td>
<td>ولا تقولوا أنفسكم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>النساء</td>
<td>40</td>
<td>إن الله لا يظلم مثقال ذرة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>618</td>
<td>النساء</td>
<td>78</td>
<td>ولولكم في بروح مشيدة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>855,627</td>
<td>النساء</td>
<td>93</td>
<td>ومن يقتل مؤمنا متعبدا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>680</td>
<td>النساء</td>
<td>147</td>
<td>ما يفعل الله بعداكم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>المائدة</td>
<td>90</td>
<td>إما الخمر واليبر والالصاب والأذلامة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>الأئام</td>
<td>28</td>
<td>ولردو اعدهوا لما نهوا عنه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>410</td>
<td>الأئام</td>
<td>101</td>
<td>بديع السماوات والأرض</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>اسم السورة</td>
<td>رقمها</td>
<td>الآية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الأعجم</td>
<td>8840</td>
<td>قاؤا هذا ربي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الأعراف</td>
<td>31</td>
<td>خذوا زيتكم عند كل مسجد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الأعراف</td>
<td>184</td>
<td>ما بصاحبهم من جنة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>التوبة</td>
<td>60</td>
<td>وفي الرقاب</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>هود</td>
<td>6</td>
<td>وما من دابة في الأرض إلا...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>هود</td>
<td>119.118</td>
<td>ولايزلون مختلفين إلا من رحم ربك</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>يوسف</td>
<td>4</td>
<td>والشمس والقمر رابيتهم في ساجدين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>يوسف</td>
<td>8</td>
<td>إن أنا لفي صلال مين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>يوسف</td>
<td>18</td>
<td>قصير جميل</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>يوسف</td>
<td>76</td>
<td>ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>يوسف</td>
<td>95</td>
<td>إنك لي ضلال القديم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>النحل</td>
<td>86</td>
<td>فألقوا الهم القول</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الإسراء</td>
<td>12</td>
<td>وجعلنا الليل والنهار آتين</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الإسراء</td>
<td>13</td>
<td>وكل إنسان آلهته طائره في عتقه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الإسراء</td>
<td>91.90</td>
<td>وقاطل لن تؤمن لك حتي تفجرا لنا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الكهف</td>
<td>32</td>
<td>كلنا الجنين آتى كلها</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الكهف</td>
<td>79</td>
<td>فاردت أن أعيها</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الكهف</td>
<td>81</td>
<td>فأراد ربك أن يبلغ أشدهما</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>الكهف</td>
<td>96</td>
<td>آتوني زبر الحديد</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>مريم</td>
<td>46</td>
<td>لن لم تنته لأرجحكم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>مريم</td>
<td>59</td>
<td>فسوف يلقون غيابا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4827</td>
<td>مريم</td>
<td>82</td>
<td>سيكونون بعائاتهم ويكونون عليهم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>اسم السورة</td>
<td>رقم الآية</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>619</td>
<td>الأنبياء</td>
<td>34</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>753</td>
<td>الأنبياء</td>
<td>23</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>726</td>
<td>الحج</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>578</td>
<td>الحج</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>764</td>
<td>المؤمنون</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>269</td>
<td>النور</td>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>القرآن</td>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>475</td>
<td>الشعراء</td>
<td>77</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>496</td>
<td>النمل</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>706</td>
<td>النمل</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>796</td>
<td>طس</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>إن فرعون علا في الأرض</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>القصص</td>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>637</td>
<td>القصص</td>
<td>41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>670.627</td>
<td>القصص</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>إن الذي فرض عليك القرآن</td>
<td>85</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>776</td>
<td>العنكبوت</td>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>العنكبوت</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>679</td>
<td>العنكبوت</td>
<td>65</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>673</td>
<td>المسجد</td>
<td>64</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>سبأ</td>
<td>19</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>الصافات</td>
<td>27</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الكشف والبيان عن تفسير القرآن الثلثاني.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>اسم السورة</th>
<th>رقمها</th>
<th>الآية</th>
<th>الآية الدقيقة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>753</td>
<td>الصفات</td>
<td>89</td>
<td>قال إنني سقيم</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>الصفات</td>
<td>158</td>
<td>وجعلوا بينه وبين الحنة نسبا</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>7</td>
<td>إن هذا إلا اخلاق</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>687</td>
<td></td>
<td>13</td>
<td>وأصحاب الأيبة أولئك الأحزاب</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td></td>
<td>23</td>
<td>أخذناهم سخريا</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>الزمر</td>
<td>30</td>
<td>إنك ميت وإنهم ميتون</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>638</td>
<td>الزمر</td>
<td>53</td>
<td>قلل يا إعضايدي الذين أمرتمواعلي أنفسهم</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>الزمر</td>
<td>68</td>
<td>ونفع في الصور فصفق في السموات</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>539</td>
<td>غافر</td>
<td>8</td>
<td>بربادخلهم جنات عدن التي وعدتهم</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>غافر</td>
<td>77</td>
<td>لم يخرجهم طلما</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>546</td>
<td>فصلت</td>
<td>43</td>
<td>ماياكل ذلك إلا مقات قبل للرسول من</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>795</td>
<td>فصلت</td>
<td>44</td>
<td>ولن جعلنا قرآنا أعجميا لقالوا</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>الخرفي</td>
<td>32</td>
<td>ليخذ بعضهم بعضنا سخريا</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>651</td>
<td>الفتح</td>
<td>1</td>
<td>إننا فتحنا لك فتحا مبينا</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>404</td>
<td>الفتح</td>
<td>27</td>
<td>لندخل المسجد الحرام إن شاء الله</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>الحجرات</td>
<td>9</td>
<td>وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>764</td>
<td>الحجرات</td>
<td>14</td>
<td>قالت الأعراب آمنا</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>607</td>
<td>ق</td>
<td>5</td>
<td>هم في أمر مريح</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>446</td>
<td>ق</td>
<td>44</td>
<td>يوم تشقق الأرض عنهم سراعا</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>268</td>
<td>الداريات</td>
<td>56</td>
<td>وخلفت الجن والإنس إلا ليعدون</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>الطور</td>
<td>35</td>
<td>وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الواقعية</td>
<td>30</td>
<td>وظل محدود</td>
<td>●</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>اسم السورة</td>
<td>رقمها</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>الحديد</td>
<td>27</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>المجادلة</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>450</td>
<td>الجمعة</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>444</td>
<td>الطلاق</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>الملك</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>المرج</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>444</td>
<td>نوح</td>
<td>16</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>نوح</td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>558</td>
<td>المذار</td>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>558</td>
<td>المذار</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>677</td>
<td>الإنسان</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>الباء</td>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>782</td>
<td>النازرات</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>الطففين</td>
<td>29</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>الأعلي</td>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>المهد</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>747</td>
<td>الإخلاص</td>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>الناس</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>صاحب القراءة</td>
<td>القراءة</td>
<td>الآية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>طلحة بن مصرف (شاذة)</td>
<td>قد أفلح</td>
<td>1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>ابن كثير لأمانهم</td>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>ابن عامر وأبو بكر بن عاصم</td>
<td>عظما</td>
<td>14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>أشهب العقيلي (شاذة)</td>
<td>لاتون</td>
<td>15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>أبو عمرو واهل الحجاز</td>
<td>سبيناء</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>ابن كثير وأبو عمرو</td>
<td>تنبث</td>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>عاصم برواية أبي بكر</td>
<td>منزلًا</td>
<td>29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>عبد الله بن مسعود (شاذة)</td>
<td>أبعدهم إذا كنت ترابًا وعظاماً أنكم محرجون</td>
<td>35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>أبو جعفر</td>
<td>هيهات هيهات</td>
<td>36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>نصر بن عاصم (شاذة)</td>
<td>هيهات هيهات</td>
<td>36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>أبو حبارة الشامي (شاذة)</td>
<td>هيهات هيهات</td>
<td>36</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو</td>
<td>توزا</td>
<td>44</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر</td>
<td>وعقوب</td>
<td>52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>وأن هذه أمتكم</td>
<td>وأن هذه أمتكم</td>
<td>52</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>عبد الرحمن بن أبي بكر (شاذة)</td>
<td>رُبوا</td>
<td>53</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>أهل الشام وهي رواية عبد الوارث عن أبي عمرو (شاذة)</td>
<td>يسارع لهم</td>
<td>56</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>سورة النور</td>
<td>الآية</td>
<td>القراءة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>طلحة بن مصرف (شاذة)</td>
<td>1</td>
<td>سورة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>الحسن ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو</td>
<td>1</td>
<td>وفرضاها</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>اهل مكة</td>
<td>2</td>
<td>راقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>اهل مكة</td>
<td>2</td>
<td>راقة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>القراء إلا حمزة والكسائي وعاصم وخلف</td>
<td>6</td>
<td>أربع شهادات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>أن لتعم الله نافع وأبو ويعقوب والمضفل عن عاصم</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>245</td>
<td>القراء إلا حفص عن عاصم</td>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>أن غضب الله أبو ويعقوب والمضفل عن عاصم</td>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>أن غضب الله نافع</td>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم</td>
<td>الآية</td>
<td>السطور</td>
<td>النص</td>
<td>الرقم</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>كيفر</td>
<td>11</td>
<td>جيد الأعرج وبعقوب الحضرمي</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>1</td>
<td>إذا تلقونه</td>
<td>أبي بن كعب (شاذة)</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>2</td>
<td>إذا تلقونه</td>
<td>أبي بن كعب (شاذة)</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>3</td>
<td>إذا تلقونه</td>
<td>محمد بن السمعع (شاذة)</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>4</td>
<td>إذا تلقونه</td>
<td>ابن محيي (شاذة)</td>
<td>279</td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>5</td>
<td>أبا رجاء العطاردي وأبو مجنز وأبو حذفر وزيد بن أسلم</td>
<td>280</td>
<td>النبي صلى الله عليه وسلم (شاذة)</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>6</td>
<td>ونعلقوا ولصفحوا</td>
<td>284</td>
<td>أيام الشهد</td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>7</td>
<td>أهل الكوفة إلا عاصما</td>
<td>285</td>
<td>يوفيهم الله دينهم</td>
</tr>
<tr>
<td>285</td>
<td>8</td>
<td>يوفيهم الله أحلى خلقهم</td>
<td>285</td>
<td>يوفيهم الله الحق دينهم</td>
</tr>
<tr>
<td>285</td>
<td>9</td>
<td>أبا بن كعب (شاذة)</td>
<td>294</td>
<td>حتي نستاء</td>
</tr>
<tr>
<td>294</td>
<td>10</td>
<td>أبا بن كعب وابن عباس والمأمون (شاذة)</td>
<td>295</td>
<td>حتي تسلمو على أهلها وتساء</td>
</tr>
<tr>
<td>295</td>
<td>11</td>
<td>ابن مسعود (شاذة)</td>
<td>327</td>
<td>غير أولي بكروا الفضل</td>
</tr>
<tr>
<td>327</td>
<td>12</td>
<td>أبو حذفر وابن عامر وعاصم برواية أبي من عبيد الله</td>
<td>329</td>
<td>الخمس (شاذة)</td>
</tr>
<tr>
<td>329</td>
<td>13</td>
<td>والله نور السموات</td>
<td>410</td>
<td>علي بن أبي طالب (شاذة)</td>
</tr>
<tr>
<td>410</td>
<td>14</td>
<td>مثل نور من آمن به</td>
<td>411</td>
<td>أبي بن كعب (شاذة)</td>
</tr>
<tr>
<td>411</td>
<td>15</td>
<td>في رجاحة</td>
<td>415</td>
<td>نصر بن عاصم (شاذة)</td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td>16</td>
<td>دريه</td>
<td>415</td>
<td>أبو عمرو والكسائي</td>
</tr>
<tr>
<td>الجزم والقاسى وعاصم برواية أبي بكر</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>----</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>زَرَاءُ</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سَعِيدُ بن المَسِيحُ وآبَو رِجَاءٍ العَطَاري (شَاذَةٍ)</td>
<td>417</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جَمْعَةُ والقاسى وعاصم برواية أبي بكر</td>
<td>419</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يُقَلِّدُ شَجرةً</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عيسى (شاذة)</td>
<td>420</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يُقَلِّدُ شَجرةً</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن كنْي وآبَو عمرو ويعقوب وآبَو جعفر</td>
<td>420</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قَنادَةَ وأَشْهَب المَعْقِيلي ونصَر بن عاصم وابن عامر وعاصم برواية أبي بكر</td>
<td>445</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يسَّلَحُ له فيها</td>
<td>36</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن كثير برواية النبال والفليحي</td>
<td>457</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>صحابُ ظلماتٍ</td>
<td>460</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>العَزِي عَن ابن كثير</td>
<td>458</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>صحابُ ظلماتٍ</td>
<td>460</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عباس والضحاك (شاذة)</td>
<td>464</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من خلقه</td>
<td>43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو جعفر</td>
<td>466</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يَذْهَبُ بالأصبَار</td>
<td>43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>كوفي غير عاصم</td>
<td>467</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وكَمَا عَسَّخَ الفَذَين</td>
<td>455</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر عن عاصم</td>
<td>473</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ولِبَدْنِ كَمْ</td>
<td>55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن كثير وعاصم برواية أبي بكر ويعقوب</td>
<td>474</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ولا يحسن الذين كفروا</td>
<td>480</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن عامر وحزة</td>
<td>480</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أهل الكوفة</td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ثلاث عورات لَكِمْ</td>
<td>484</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بن كعب (شاذة)</td>
<td>490</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أن يضعن من لبيهم</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أو ما مُكَتِّم مفَاتِحه</td>
<td>61</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>صاحب القراءة</td>
<td>القراءة</td>
<td>الآية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------------</td>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>525</td>
<td>حجة والكسانى</td>
<td>تأكل منها</td>
<td>8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>527</td>
<td>ابن عامر وابن كثیر وعاصم برواية أبي بكر</td>
<td>يجعل لك</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>537</td>
<td>القراء الألاب ح фир وابن كثیر ويعقوب وخفص</td>
<td></td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>541</td>
<td>ابن عامر</td>
<td></td>
<td>17</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>542</td>
<td>الحسن وأبو جعفر</td>
<td></td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>545</td>
<td>العامة إلا حفص</td>
<td></td>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>556</td>
<td>ابن عامر وابن كثیر ونعاف وأبو جعفر ويعقوب</td>
<td></td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>557</td>
<td>ابن كثیر</td>
<td></td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>563</td>
<td>أبو عمرو</td>
<td></td>
<td>28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>615</td>
<td>المفصل والبرجى عن عاصم وعمر بن الخطاب (شاذة)</td>
<td></td>
<td>49</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>لما أمرنا</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>620</td>
<td>حجة والكسانى وخفص وأصحاب عبد الله بن مسعود</td>
<td></td>
<td>61</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>623</td>
<td>الحسن (شاذة)</td>
<td></td>
<td>63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وعبد الرحمن الذي</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>623</td>
<td>أهل المدينة والشام</td>
<td>يُقَبِّرُوا</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ابن كثیر وابن عمرو ويعقوب</td>
<td>يُقَبِّرُوا</td>
<td>67</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>العامة يحرم ابها والد والد ورفعهما ابن عامر</td>
<td>يضاعف .. ويخلد</td>
<td>69</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>صاحب القراءة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>672</td>
<td>أبو عمرو وأهل الكوفة إلا ختصا</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>676</td>
<td>وذريتنا</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>675</td>
<td>أهل الكوفة إلا ختصا</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>682</td>
<td>ويلقون</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>فقد كذب الكافرون</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>ابن عباس وابن الزبير (شاذة)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**سورة الشعراء**

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>القراءة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>طسم (على الإمالة)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>طسم (بين الكسر والفتح)</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>طسم (باظهار النون)</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>فظلت أعنافهم لها خاضعة</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>قرم فرعون ألا تتقون</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>وبضيق صدري وليانطق</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>وفعلت فعلمك (شاذة)</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>وأنا من الجاهلين (شاذة)</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>وإننا جميع حذرون</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>ويعقوب</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>فلما تراكم (إمالة)</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>إننا مذكركون</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>يسيعونكم</td>
</tr>
<tr>
<td>734</td>
<td>الأعرج وعبد بن عمر (شاذة)</td>
</tr>
<tr>
<td>734</td>
<td>يحيى بن وثاب والأعمش وخزارة وخليفة</td>
</tr>
<tr>
<td>722</td>
<td>سيت بن عجلان (شاذة)</td>
</tr>
<tr>
<td>732</td>
<td>وإننا جميع حادرون</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم</td>
<td>الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>765</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>775</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>776</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>781</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>787</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>792</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>793</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>793</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>794</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>797</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>799</td>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td>807</td>
<td>317</td>
</tr>
<tr>
<td>830</td>
<td>272</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### فهرس الأحاديث

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>طرف الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>809</td>
<td>أتموا الركوع والسجود</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>أتى ثمامة بن أثاث النبي فأسلم</td>
</tr>
<tr>
<td>235</td>
<td>أحبيب حبيبي هونا ما</td>
</tr>
<tr>
<td>345</td>
<td>أربع لعنهم الله</td>
</tr>
<tr>
<td>304</td>
<td>أطع رجل في حجرة النبي</td>
</tr>
<tr>
<td>690</td>
<td>أعطيت السورة التي</td>
</tr>
<tr>
<td>358</td>
<td>أعظم نساء أمري بركة</td>
</tr>
<tr>
<td>360</td>
<td>أعلنا النكاح</td>
</tr>
<tr>
<td>326</td>
<td>ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا</td>
</tr>
<tr>
<td>643</td>
<td>أن تجعل الله ندا</td>
</tr>
<tr>
<td>537</td>
<td>أول من يكسر حلة</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>إما رجل شهد عضد عمري</td>
</tr>
<tr>
<td>301</td>
<td>إذا أتي على أمري</td>
</tr>
<tr>
<td>307</td>
<td>إذا أراد أحدكم أن يتزوج</td>
</tr>
<tr>
<td>342</td>
<td>إذا تزوج أحدكم عج شيطانه</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>إذا عانى المؤمن الملائكة</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>إذا قام أحدكم إلى الصلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>504</td>
<td>إذا وقف أحدكم على</td>
</tr>
<tr>
<td>301</td>
<td>الاستذنا ثلاثية</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>إن أعمال أمري تعرض عليّ</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم</td>
<td>الآية في القرآن الكريم</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
<td>إن أهل الجنة ليغزواون</td>
</tr>
<tr>
<td>580</td>
<td>إن أول الناس يدخل الجنة</td>
</tr>
<tr>
<td>762</td>
<td>إن الرجل يقفول في الجنة</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>إن العبد إذا قام إلى الصلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>292</td>
<td>إن الله أعطاني السبع</td>
</tr>
<tr>
<td>461</td>
<td>إن الله خلقني من نوره</td>
</tr>
<tr>
<td>373</td>
<td>إن النبي آله رجل فشكاه</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
<td>إن للمساجد أوتادا</td>
</tr>
<tr>
<td>593</td>
<td>إن من أشراف الساعة</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>إنه كان يقرأ (والذين يأتون ما أتوا)</td>
</tr>
<tr>
<td>558</td>
<td>إنه ليهون يوم القيامة</td>
</tr>
<tr>
<td>743</td>
<td>إن أبيت بيطعمي رمي</td>
</tr>
<tr>
<td>321</td>
<td>اضمنوا لي سنا أضمن لكم</td>
</tr>
<tr>
<td>676</td>
<td>إن أصيح ابن مسعود لكرما</td>
</tr>
<tr>
<td>315</td>
<td>بينما رجل يصلي</td>
</tr>
<tr>
<td>356</td>
<td>تزوجوا أبكاوا</td>
</tr>
<tr>
<td>357</td>
<td>تزوجوا الزرق</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>تشوه النازق قفقاص</td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td>التمسوا المرز بالكافح</td>
</tr>
<tr>
<td>331</td>
<td>تناكحوا تكروا</td>
</tr>
<tr>
<td>384</td>
<td>ثلاثة حق على الله عزونهم</td>
</tr>
<tr>
<td>507</td>
<td>خدمت رسول الله</td>
</tr>
<tr>
<td>479</td>
<td>الخلافة في أمي في أربع</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم</td>
<td>الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>477</td>
<td>الخلافة من بعدي ثلاثون</td>
</tr>
<tr>
<td>628</td>
<td>رأيت أقوما من أمتي</td>
</tr>
<tr>
<td>391</td>
<td>ربع المكتابة</td>
</tr>
<tr>
<td>387</td>
<td>رفع الجمل</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>السلام اسم من أسماء</td>
</tr>
<tr>
<td>340</td>
<td>شراركم عزريم</td>
</tr>
<tr>
<td>362</td>
<td>شهدت ملوك رجل من الأنصار</td>
</tr>
<tr>
<td>794</td>
<td>العجماء جرحها جبار</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
<td>عليكم بالباءة</td>
</tr>
<tr>
<td>429</td>
<td>عليكم بهذ الشجرة</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>عن النبي &quot;ولعنوا وتصفحوا &quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>466</td>
<td>قال الله عز وجل يؤذيني</td>
</tr>
<tr>
<td>302</td>
<td>قال رجل استذن على أمي</td>
</tr>
<tr>
<td>828</td>
<td>قال رسول الله الحسن أحج المشركون</td>
</tr>
<tr>
<td>441</td>
<td>قرأ رسول الله هذه الآية في بيوت</td>
</tr>
<tr>
<td>295</td>
<td>قومي إلى هذا فعمله</td>
</tr>
<tr>
<td>258</td>
<td>كان النبي إذا أراد سفرا</td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>كان رسول الله إذا أراد سفرا &quot;الأقل&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>كيف نعسو شا</td>
</tr>
<tr>
<td>425</td>
<td>كيف نعسو شا</td>
</tr>
<tr>
<td>607</td>
<td>كيف نعسو شا</td>
</tr>
<tr>
<td>475</td>
<td>لا تغترون إلا يسرأ</td>
</tr>
<tr>
<td>482</td>
<td>لا تغترون إلا يسرأ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

لا تغترون إلا يسرأ، اسم صلاتكم.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الفقرة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>174</td>
<td>لا تنزلوا النساء الغرف</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>لا يا ابن الصديق</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>لا يا بنت الصديق</td>
</tr>
<tr>
<td>320</td>
<td>لا يجعل لأمّة تؤمن بي الله</td>
</tr>
<tr>
<td>806</td>
<td>لما أنزل الله ( وأنذر عشيرتك)</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>لما خلق الله تعالى جدة عدن</td>
</tr>
<tr>
<td>820</td>
<td>لما فتح النبي يعني مكة</td>
</tr>
<tr>
<td>802</td>
<td>لما نزلت ( وأنذر عشيرتك)</td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>لما نزلت (والذين يرصمون الخصانات) قرأاه</td>
</tr>
<tr>
<td>823</td>
<td>لما نزلت هذه الآية &quot;و الشعراء يسعهم الغاون&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>698</td>
<td>لما نزلت هذه الآية ( طسم)</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>اللهم اشدد وطالت على مضر</td>
</tr>
<tr>
<td>424</td>
<td>اللهم بارك في الزين والزيتون</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>اللهم زدنا ولا تنقصنا</td>
</tr>
<tr>
<td>645</td>
<td>لو أنت صخرة زنة</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>لو خشع قلب هذا</td>
</tr>
<tr>
<td>368</td>
<td>لو كان مع هذا هو</td>
</tr>
<tr>
<td>658</td>
<td>ليتمم مأتمهم أنهم</td>
</tr>
<tr>
<td>602</td>
<td>ليس من سنة بأمطر من</td>
</tr>
<tr>
<td>447</td>
<td>ما من أحد بعد أرواح إلي المسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>ما منكم من أحد إلا وله منزلان</td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>ماذا قرأ في آذه</td>
</tr>
<tr>
<td>565</td>
<td>مثل الجليس الصالح</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم</td>
<td>موضوع</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>324</td>
<td>مسكون مسكون</td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td>مسوا بالأملاك</td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
<td>المكاتب عبد</td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td>من أحب فطرتي</td>
</tr>
<tr>
<td>818</td>
<td>من أحدث هجاء</td>
</tr>
<tr>
<td>338</td>
<td>من أدرك له ولد</td>
</tr>
<tr>
<td>397</td>
<td>من أعان مكتابا</td>
</tr>
<tr>
<td>303</td>
<td>من اطلع في بيت</td>
</tr>
<tr>
<td>569</td>
<td>من تعلم القرآن وعلمه</td>
</tr>
<tr>
<td>448</td>
<td>من ظلما إلى المسجد وراح</td>
</tr>
<tr>
<td>694</td>
<td>من قرأ سورة الشعراء</td>
</tr>
<tr>
<td>518</td>
<td>من قرأ سورة الفرقان</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>من قرأ سورة المؤمنين</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>من قرأ سورة النور</td>
</tr>
<tr>
<td>326</td>
<td>من كان له ما يتزوج</td>
</tr>
<tr>
<td>532</td>
<td>من كذب على محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>313</td>
<td>النظر إلى محاسن المرأة</td>
</tr>
<tr>
<td>324</td>
<td>نهى عن النثل</td>
</tr>
<tr>
<td>535</td>
<td>والذي نبني بهد اهتم ليستكونون</td>
</tr>
<tr>
<td>481</td>
<td>وجه رسول الله غلابا من الأنصار</td>
</tr>
<tr>
<td>264</td>
<td>الولاء الكبيرة</td>
</tr>
<tr>
<td>547</td>
<td>ويل للعالم من الجاهل</td>
</tr>
<tr>
<td>660</td>
<td>يؤدي بالرجل يوم القيامة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة. يرجى تقديم نص يمكن قراءته بشكل طبيعي يمكننا قراءته وتحويله إلى نمط نصي مرن.
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>طرف الأثر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>652</td>
<td>أبا عبدا الله أثابت قوله تعالى</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>أثبت أبا برزة الأسلمي في حاجة</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له</td>
</tr>
<tr>
<td>301</td>
<td>أن أبا موسى أتى منزل عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>648</td>
<td>أن آتاما واد في جهنم</td>
</tr>
<tr>
<td>747</td>
<td>أن امرأة استمر من حلب</td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>أن سبيـن سأل أنس بن مالك</td>
</tr>
<tr>
<td>403</td>
<td>أن عـبدا الله بن أبي أيوب رجلا</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>أن عـبدا الله بن عمر جلد خارجة فقال</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>أن عمر بن الخطاب جلد الذين شهدوا</td>
</tr>
<tr>
<td>827</td>
<td>أن عمر بن الخطاب مر يحسان</td>
</tr>
<tr>
<td>725</td>
<td>أن موسى لما مات أنه إلى البحر</td>
</tr>
<tr>
<td>638</td>
<td>أن ناسا من أهل الشرك</td>
</tr>
<tr>
<td>485</td>
<td>أن نفرا من أهل العراق</td>
</tr>
<tr>
<td>715</td>
<td>أنه قرأ وفعلت فعلتك</td>
</tr>
<tr>
<td>390</td>
<td>أنه كتب غلاها له على ألف</td>
</tr>
<tr>
<td>394</td>
<td>أنه كتبه على ثلثي عشرة مائة</td>
</tr>
<tr>
<td>684</td>
<td>أنه كان خلف ابن الزبير فقرأ</td>
</tr>
<tr>
<td>452</td>
<td>أنه كان في السوق ففايحت الصلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>آوحي الله إلى عيسى يا عيسى</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>آوحي الله تعالى إلى موسى</td>
<td>726</td>
</tr>
<tr>
<td>إذا دخلت المسجد</td>
<td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>إقامة حد برض خبر لأهلها</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>إن لله تعالى شرايا يقال له</td>
<td>749</td>
</tr>
<tr>
<td>إنك إن تنقل الحجارة</td>
<td>567</td>
</tr>
<tr>
<td>إنها هي أربع مساجد</td>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>إنها هي حتى تستأنفوا</td>
<td>292</td>
</tr>
<tr>
<td>بلغنا أنها نزلت في مشركي مكة</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>بلغنا والله أعلم أنها</td>
<td>701</td>
</tr>
<tr>
<td>بلغني أن الله تعالى يقول</td>
<td>667</td>
</tr>
<tr>
<td>بلغني أن تفسير هذه الآية</td>
<td>680</td>
</tr>
<tr>
<td>بلغني أن في السماء ملكا ينادي</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>بنيا عبد الرحمن بن قرط يعس</td>
<td>369</td>
</tr>
<tr>
<td>جاء أعراي إلى يونس بن حبيب</td>
<td>801</td>
</tr>
<tr>
<td>جاء خصمان إلى شريح</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>جاء رجل إلى عمر بن الخطاب</td>
<td>621</td>
</tr>
<tr>
<td>جاءت امرأة من الأنصار</td>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td>الخشوع في القلب وأن تلتين</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>دخلت على ابن مسعود</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>دعا بنيه ودعوا بزيت</td>
<td>427</td>
</tr>
<tr>
<td>ذكر لنا أن قمان</td>
<td>644</td>
</tr>
<tr>
<td>سأل جعفر بن محمد لم خلق الله الخلق</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>856</td>
<td>سلط الله عليهم سبعة</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>791</td>
<td>سجعت آبآ عبيدة يقول</td>
</tr>
<tr>
<td>800</td>
<td>سجعت ابن عباس يقرأها</td>
</tr>
<tr>
<td>681</td>
<td>سجعت الحسن يقرأ</td>
</tr>
<tr>
<td>752</td>
<td>شهدت عمر بن عبد العزيز أجاز</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>عن الحسن أنه قرأ</td>
</tr>
<tr>
<td>794</td>
<td>عن الحسن أنه قرأ</td>
</tr>
<tr>
<td>797</td>
<td>فسر ابن عباس سورة النور</td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>في الخيز لطيفة تشبعك</td>
</tr>
<tr>
<td>747</td>
<td>في قوله ( فلا أنساب بينهم )</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>في قوله وأصحاب الرس قال</td>
</tr>
<tr>
<td>591</td>
<td>في قوله وهمشون على الأرض هونا</td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>في قوله تعال تبارك الذي جعل</td>
</tr>
<tr>
<td>617</td>
<td>في قوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ) قال يعني</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>في قوله تعالى ( إن أقاموا الصلاة )</td>
</tr>
<tr>
<td>386</td>
<td>في قوله تعالى ( وأتباعك الأردن )</td>
</tr>
<tr>
<td>766</td>
<td>في قوله تعالى ( والذين لا يشهدون )</td>
</tr>
<tr>
<td>688</td>
<td>في قوله تعالى ( واجعلنا للمتقين اماما )</td>
</tr>
<tr>
<td>773</td>
<td>في قوله عزوجل ( وأويناهما إلى ربوة )</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>قال النجوم الكبار</td>
</tr>
<tr>
<td>619</td>
<td>قال في عبد كاتبي</td>
</tr>
<tr>
<td>382</td>
<td>قرآنا على عهد رسول الله</td>
</tr>
<tr>
<td>650</td>
<td>قلت لأمي م大きい في هذه الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم</td>
<td>الفقرة</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>830</td>
<td>كنا شريف يقول</td>
</tr>
<tr>
<td>395</td>
<td>كاتب عبدا الله بن عمر غلاما</td>
</tr>
<tr>
<td>393</td>
<td>كاتبي زينب بنت قيس</td>
</tr>
<tr>
<td>728</td>
<td>كان أصحاب موسى</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>كان عبدا الله إذا جاء من حاجة</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>كان عبد الله بن أبي سرح يكتب</td>
</tr>
<tr>
<td>323</td>
<td>كتب عمر بن الخطاب إلى</td>
</tr>
<tr>
<td>626</td>
<td>كفتي بالمرء سرفا</td>
</tr>
<tr>
<td>746</td>
<td>كنت بطرس</td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
<td>كنت عند عائشة فدخل حسان</td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
<td>لقد أعطت تسا ما أعطيت</td>
</tr>
<tr>
<td>624</td>
<td>لم ينقوا في معاصر الله</td>
</tr>
<tr>
<td>528</td>
<td>لما غير المشركون رسول الله بالفاقة</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>لما نزلت له الآية إلى آرها</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع</td>
</tr>
<tr>
<td>763</td>
<td>ما اجتمع ملأ على ذكر الله</td>
</tr>
<tr>
<td>813</td>
<td>ما زال رسول الله يقلب</td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>ما سمعت بشيء أحسن من شعر</td>
</tr>
<tr>
<td>439</td>
<td>المساجد بيوت الله تعالى</td>
</tr>
<tr>
<td>431</td>
<td>المشكاة حروف محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>مكتوب في التوراة</td>
</tr>
<tr>
<td>475</td>
<td>مكتم النبي يمكّة عشر سنين</td>
</tr>
<tr>
<td>539</td>
<td>الملائكة تسألهم</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم</td>
<td>الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>471</td>
<td>من أمر السنة على نفسه</td>
</tr>
<tr>
<td>812</td>
<td>من نبي إلى نبي</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>الناس مختلفون على أديان شتى</td>
</tr>
<tr>
<td>702</td>
<td>نزلت هذه الآية فينا</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>نظر الحسن رحمه الله إلى رجل يبعث</td>
</tr>
<tr>
<td>209</td>
<td>هذا عدني إن جامعها وهو مستحل</td>
</tr>
<tr>
<td>435</td>
<td>هذا مثل المؤمن</td>
</tr>
<tr>
<td>512</td>
<td>هو يوم الجمعة وكان رسول الله</td>
</tr>
<tr>
<td>378</td>
<td>هي عزيمة من عزمات الله</td>
</tr>
<tr>
<td>481</td>
<td>وجه رسول الله غلامًا</td>
</tr>
<tr>
<td>395</td>
<td>وكان ابن عمر إذا كاتب</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>وكان النبي وأصحابه يرفعون</td>
</tr>
<tr>
<td>764</td>
<td>يا آبا سعيد أرأيت قوله تعالى</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>يا أبيها الناس اتقوا الله فما خلق</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>يحتاج المصلِّي إلى أربع</td>
</tr>
<tr>
<td>321</td>
<td>يرحم الله المهاجرين الأول</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>يزعمون أن تلك الآية (الرذابي لا ينكح)</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>القائل</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٦</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٦</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٦</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٦</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٨٤</td>
<td>وبالشراب</td>
</tr>
<tr>
<td>٤٠٩</td>
<td>كوكب</td>
</tr>
<tr>
<td>٦١٤</td>
<td>طبيب</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٢</td>
<td>عدي بن زيد</td>
</tr>
<tr>
<td>٦٣٢</td>
<td>سلامة بن جندل</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٠٦</td>
<td>النابية الجعدي</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٤٨</td>
<td>ذو النون المصرى</td>
</tr>
<tr>
<td>٨٠</td>
<td>هيبان</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩</td>
<td>الرزكوات</td>
</tr>
<tr>
<td>٤٢٢</td>
<td>سلت</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٠٥</td>
<td>العجاج</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٠٧</td>
<td>هيتا</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٤٢</td>
<td>إبراهيم بن أدهم</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٤٢</td>
<td>إبراهيم بن أدهم</td>
</tr>
<tr>
<td>٦٦</td>
<td>بالفرج</td>
</tr>
<tr>
<td>٦٦</td>
<td>النابية الجعدي</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>القائل</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>608</td>
<td>العجاج</td>
</tr>
<tr>
<td>479</td>
<td>جرير</td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>261</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>261</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>كلح الأعشى</td>
</tr>
<tr>
<td>532</td>
<td>عسايا بن الزبير</td>
</tr>
<tr>
<td>796</td>
<td>تيبرد</td>
</tr>
<tr>
<td>614</td>
<td>سوادي</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>المشردا</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>451</td>
<td>وعدوا</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>خالد</td>
</tr>
<tr>
<td>758</td>
<td>سحر</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>فطاف ثلاثين</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>618</td>
<td>وأحجار</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>الأعشى</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>408</td>
<td>حوار</td>
</tr>
<tr>
<td>359</td>
<td>بشاعر</td>
</tr>
<tr>
<td>359</td>
<td>صفوان بن العطيل</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>ابن امر</td>
</tr>
<tr>
<td>544</td>
<td>بور</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>وزير</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>القائل</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>يسیر</td>
</tr>
<tr>
<td>414</td>
<td>ابو زید</td>
</tr>
<tr>
<td>733</td>
<td>امریاء الیس</td>
</tr>
<tr>
<td>784</td>
<td>لیبد بن رییة</td>
</tr>
<tr>
<td>594</td>
<td>الرسالا</td>
</tr>
<tr>
<td>278</td>
<td>عروس</td>
</tr>
<tr>
<td>703</td>
<td>عرضی</td>
</tr>
<tr>
<td>613</td>
<td>انقطاعا</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>طمعا</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>مقتطا</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>وادرکت جمیا</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>صنعا</td>
</tr>
<tr>
<td>260</td>
<td>تبنا</td>
</tr>
<tr>
<td>796</td>
<td>غارف</td>
</tr>
<tr>
<td>565</td>
<td>عقیفا</td>
</tr>
<tr>
<td>565</td>
<td>وزیفا</td>
</tr>
<tr>
<td>886</td>
<td>اللقیف</td>
</tr>
<tr>
<td>728</td>
<td>التواق</td>
</tr>
<tr>
<td>720</td>
<td>غرق</td>
</tr>
<tr>
<td>720</td>
<td>تنطلق</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>القاتل</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٧٢</td>
<td>ذو الرمة</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٤٢</td>
<td>إبراهيم بن أدهم</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٤٢</td>
<td>إبراهيم بن أدهم</td>
</tr>
<tr>
<td>٧١٢</td>
<td>كثيرو</td>
</tr>
<tr>
<td>٧٠٣</td>
<td>الجربى</td>
</tr>
<tr>
<td>٦٣٠</td>
<td>العشى</td>
</tr>
<tr>
<td>٤٧</td>
<td>هند بنت النعمان</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٠</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٠</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٠</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٠</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٠</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٠</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٠</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٠</td>
<td>حسان بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧</td>
<td>زهير</td>
</tr>
<tr>
<td>٦٥٠</td>
<td>مساعف الليلي</td>
</tr>
<tr>
<td>٦٣١</td>
<td>أبو خازم</td>
</tr>
<tr>
<td>٦٨٥</td>
<td>صخر الغي الهذلي</td>
</tr>
<tr>
<td>٦٢٢</td>
<td>زهير</td>
</tr>
<tr>
<td>٣٩٩</td>
<td>رجل من يجلة</td>
</tr>
<tr>
<td>٣٣٠</td>
<td>رجل من يجلة</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>القائل</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>أتایم</td>
</tr>
<tr>
<td>712</td>
<td>طاعم</td>
</tr>
<tr>
<td>705</td>
<td>الآشى</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أبقوص خويلدالنال</td>
</tr>
<tr>
<td>719</td>
<td>هم</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>حسین بن ثابت</td>
</tr>
<tr>
<td>676</td>
<td>بآمن</td>
</tr>
<tr>
<td>741</td>
<td>عبدالله</td>
</tr>
<tr>
<td>632</td>
<td>البابس بن مرداس</td>
</tr>
<tr>
<td>594</td>
<td>فداره</td>
</tr>
<tr>
<td>594</td>
<td>تماره</td>
</tr>
<tr>
<td>594</td>
<td>عد़اره</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>الأخورى</td>
</tr>
<tr>
<td>409</td>
<td>جمالها</td>
</tr>
<tr>
<td>704</td>
<td>الترزق</td>
</tr>
<tr>
<td>713</td>
<td>العبسا بن مرداس</td>
</tr>
<tr>
<td>789</td>
<td>الجلبة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
فهرس الأعلام

أبان بن يزيد العطار : 395
أبان بن تغلب : 441
أبي بن خلف : 396
أبي بن كعب : 117
أبي بن شاذان : 294
أحمد بن أبي الفراتي : 17
أحمد بن إبراهيم الجرجاني أبو بكر الإسماعيلي : 517
أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان : 750
أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي : 726
أحمد بن الأزهر بن مبع : 681
أحمد بن الحسين الفريزاني : 9
أحمد بن الحسين بن علي أبو زرعة الرازي الصغير : 441
أحمد بن الفرح المقرئ : 801
أحمد بن جعفر بن حمダン الديوري : 142
أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيهي أبو بكر : 826
أحمد بن حفص بن عباد الله السلمي : 809
أحمد بن جعفر اليساوري الأغمسي : 815
أحمد بن سعيد أبو العباس الهلماني : 441
أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي : 347
أحمد بن سلمه : 431
أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق بن أبي عوف : 137
الكخف والبيان عن تفسير القرآن للتعلمي.

أحمد بن عبداللّه الطبري (ابن فروز) : ٥٧٣
أحمد بن عبد الله بن يزيد القطيلي : ٧٦١-٩٥٢
أحمد بن عبد الله بن يونس البروخي : ٢٩٣-٥١٨
أحمد بن عبدالملك الحرازي : ٤٤٥
أحمد بن عبد الله بن يحيى الداري : ٧٩٨
أحمد بن علي الموصلي أبو يعلى : ٨٥٠
أحمد بن عمر بن حبيب الرازي : ٤٥٣
أحمد بن عمر بن السرح : ٦٨٠
أحمد بن عيسى البغدادي : ٧٤٥
أحمد بن عيسى بن السكنين البلدي : ٤٤٤
أحمد بن محمد بن خلودة : ٤٤٥
أحمد بن محمد بن إسحاق المشهور بن أبي السني : ٢٠٤٦-٩٢٠٧
أحمد بن محمد بن الحسن المروف بن أبي الشرقي : ١٨٩٤-٤٠٤٢
أحمد بن محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم : ٨٦
أحمد بن محمد بن العباسي البغوي أبو حامد البزري : ٥٠٤
أحمد بن محمد بن حليل : ٨٥٦٦-٨٦٢٠،٨٥٦٨
أحمد بن محمد بن خالد البرقي : ١٦١
أحمد بن محمد بن زياد بن بشير (أبو سعيد بن الأغرابي) : ٨١٣
أحمد بن محمد بن سهيل بن عطاء أبو العباس : ٧٤١
أحمد بن محمد بن عبدالعزيز بن الجهد : ٣٥٤
أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البزري : ٤٥٨
أحمد بن محمد بن علقمه النبال : ٤٥٧
أحمد بن محمد بن علي أبو حديثة الطنوري : ٣٤٧
أحمد بن محمد بن يوسف القمي أبو الحسن : ٦٧٢
أحمد بن منيع بن عبدالرحمن: 828
أحمد بن موسى أبو بكر: 811
أحمد بن موسى أبو بكر بن ماجاهد: 817
أحمد بن ناصح الصيامي: 733
أحمد بن نصر: 191
أحمد بن يحيى الشبياني (غلاب): 422
أحمد بن يحيى بن مالك السوسي: 593
أحمد بن يزيد الخولياني: 752
أحمد بن يعقوب البغدادي: 338
أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي (حمدان): 870
أدهم السدوسي: 683
أسامة بن زيد: 291
أسطاط بن نصر الأندلسي: 393
أسلم أبو زيد محمود: 694
الأسود بن يزيد النحوي: 731
أسيد بن الحضير: 293
أشعث بن سوار الكتاني: 290
أشعث بن عبد الملك الحمراني: 334
أشهب العقيل: 440
أصغ بن زيد الوراق: 532
أعشي باهله: 758
أمية بن أبي الصلات: 818
أمية بن خلف: 562
أنس بن مالك: 195
809
أوس بن أبي أوس: 574
أوس بن عيدان الله الريعي (أبو جوزاء): 656
أبو بني أبي تميمة السختياني: 382
أبو بني المطوق: 540, 419, 226
إبراهيم المداني: 448
إبراهيم بن أبي عيلة: 708
إبراهيم بن أدهم: 741
إبراهيم بن الزربوان: 101
إبراهيم بن سهلوه: 452, 448, 447
إبراهيم بن شريك الأدعي: 693, 518
إبراهيم بن طهمان: 809, 387
إبراهيم بن عيسى: 701, 512, 428, 273
إبراهيم بن محمد النصرآبادي: 747
إبراهيم بن محمد بن الباسب المطليبي: 650
إبراهيم بن محمد بن عرجة: 820
إبراهيم بن محمد بن يوسف القرانبي: 798
إبراهيم بن معاوية القيساني: 709, 290
إبراهيم بن منصور الحزناني أبو إسحاق: 691
إبراهيم بن محمد بن أبي بخي الأسلمي: 626
إبراهيم بن موسي الفراء: 371
إبراهيم بن ميسرة: 671
إبراهيم بن نصر: 189
إبراهيم بن هديه: 569
إبراهيم بن يزيد الدلوني : 197
إبراهيم بن يزيد الخوزي : 17
إبراهيم بن يزيد النخعي : 182, 186, 187, 234, 275, 351, 383, 397, 437, 459, 682, 872, 910, 930, 1238, 1351, 1478, 1685, 1876, 1951, 2003, 2231, 2423, 2461, 2509, 2535, 2574, 2576, 2647, 2673, 2741, 2763, 2875, 2913, 2975, 3012, 3087, 3139, 3162, 3190, 3216, 3234, 3265, 3301, 3339, 3365, 3403, 3431, 3469, 3507, 3545, 3583, 3621, 3659, 3707, 3745, 3783, 3821, 3859, 3897, 3935, 3973, 4011, 4049, 4087, 4125, 4163, 4201, 4239, 4277, 4315, 4353, 4391, 4429, 4467, 4505, 4543, 4581, 4619, 4657, 4695, 4733, 4771, 4809, 4847, 4885, 4923, 4961, 5000, 5038, 5076, 5114, 5152, 5190, 5228, 5266, 5304, 5342, 5380, 5418, 5456, 5494, 5532, 5570, 5608, 5646, 5684, 5722, 5760, 5808, 5846, 5884, 5922, 5960, 6008, 6046, 6084, 6122, 6160, 6198, 6236, 6274, 6312, 6350, 6388, 6426, 6464, 6502, 6540, 6578, 6616, 6654, 6692, 6730, 6768, 6806, 6844, 6882, 6920, 6958, 6996, 7034, 7072, 7110, 7148, 7186, 7224, 7262, 7300, 7338, 7376, 7414, 7452, 7490, 7528, 7566, 7604, 7642, 7680, 7718, 7756, 7794, 7832, 7870, 7908, 7946, 7984, 8022, 8060, 8098, 8136, 8174, 8212, 8250, 8288, 8326, 8364, 8402, 8440, 8478, 8516, 8554, 8592, 8630, 8668, 8706, 8744, 8782, 8820, 8858, 8896, 8934, 8972, 9010, 9048, 9086, 9124, 9162, 9200, 9238, 9276, 9314, 9352, 9390, 9428, 9466, 9504, 9542, 9580, 9618, 9656, 9694, 9732, 9770, 9808, 9846, 9884, 9922, 9960, 9998.

إدريس بن يزيد الأودي : 617
إسحاق : 178
إسحاق بن إبراهيم أبي النضر الدمشقي : 284
إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الحنفي : 448
إسحاق بن إبراهيم بن عبيد الصنعاني : 244
إسحاق بن بيض البخاري : 328
إسحاق بن بيض الكاهلي : 202, 357, 359
إسحاق بن سليمان الرمازي : 17
إسحاق بن سهل بن أبي حفص : 367
إسحاق بن عبدا الله بن أبي فروة الأموي : 818
إسحاق بن عبدا الله بن محمد بن رزين السلمي : 648
إسحاق بن محمد النخعي : 201, 512, 528, 544, 560, 576, 592, 608, 624, 640, 656, 672, 688, 704, 720, 736, 752, 768, 784, 800, 816, 832, 848, 864, 880, 896, 912, 928, 944, 960, 976, 992.
إسحاق بن منصور السلاوي : 399
إسحاق بن ماجح المطلي : 9
إسحاق بن يسار : 269
إسحاق البغدادي : 479
إسحاق بن أبي خالد الأحصي : 218
إسحاق بن بإراهم المعروف بابن علية : 189, 259
إسحاق بن جعفر بن أبي كثير : 311
إسحاق بن أبي رافع : 292.
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدسي : 771,781,835,842,854

إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أوسى : 690,479,425

إسماعيل بن عبد بن أبي كريمة الحراني : 127

إسماعيل بن عمرو البصلي : 171

إسماعيل بن عيسى البغدادي العطار : 791,620

إسماعيل بن مسلم المكي : 764

إسماعيل بن نجيب بن آخر السلمي : 472,100

إليسع بن زيد بن سهل الزنبي : 507

امرأة الفقيس : 732

بادام أبو صالح مولى أم هانيه : 702,499

البراء بن عازب الأنصاري : 828,820

برد الخزير : 791

بريدة بن الحضيب : 442,329

بسام بن عبد الله : 751

بشر بن أبي حازم شاعر : 631

بشر بن إبراهيم البصري : 362

بشر بن الفصل الرقاشي : 573

بشر بن الوليد الكندي : 288

بقية بن الوليد الكلاعي : 347,195

بلاغ بن رياح : 550

بكر بن شهاب الكوفي : 439

ثابت بن أبي صفية أبو حمزه الفحلي : 769,770,772

ثابت بن أسلم الباني : 431
قائمة بأعمال الآباء والمفسرين

- ثمانية بن أئل الحنفي: 131
- ثوبيان بن إبراهيم المصري (ذو النون): 748
- جابر بن عبدا الله الأنصاري: 762
- جابر بن زيد بن الحارث الجعفي: 417
- جدارة بن المغس: 348
- جبر: 500
- جبر بن نفيض الحضرمي: 354
- جحادة الأودي: 101
- جرير بن عطية الشاعر: 703
- جرير بن يزيد بن جرير: 189
- جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي: 820
- جعفر بن أحمد الصندي أبي الفضل: 29
- جعفر بن سليمان الطعب: 656
- جعفر بن إياض أبو بشر البيشفي: 489
- جعفر بن محمد: 817
- جعفر بن محمد الفريبي: 830
- جعفر بن محمد بن النسيم: 910
- جعفر بن محمد بن علي المروي: 515
- جعفر بن مسافر النسيمي: 539
- جندب بن جنادة (أبو ذر الغفاري): 662
- جرير بن عبد الحميد بن قرط: 303
- جندل بن واق: 134
- الجندل بن محمد: 759

الكتف والبيان عن تفسير القرآن للتعليم (870)
جوير بن سعيد الأزدي : ٥٢٨
حام بن يوسف بن العلاء : ٨١٥
حاجب بن أحمد بن برخم : ٤٢١١
الحارث بن عمر : ٤٩٦
الحارث بن وحش : ٥٦٧
حارثة بن سراقة : ٣٧
الحكم بن أبيان : ٣٣٥
حبيب بن أبي عمرة القصاب : ٢٠٧
الحجاج بن عبد الكريم : ٧٤١
الحجاج بن محمد المصيسي : ٧٧٦,٦٥٥,٦٣٨,٣٩١
الحجاج بن يوسف الفقي : ٧٤٤
حذيفة بن اليمان : ١٩٢
حسام بن مسك الأزدي : ٧٩٧
حسان بن ثابت : ٢٥٩,٢٦٠,٢٦١,٢٦٥,٢٦٧,٢٦٨,٢٧٦,٢٧٧,٢٧٨,٢٧٩,٢٨٥,٢٨٧,٨٢٣,٨٢٧,٨٣٢
الحسن بن أبي الحسن البصري : ١٣٣,١٣٤,١٣٥,١٣٦,١٣٧,١٣٨,١٣٩,١٤٠,١٤١,١٤٢,١٤٣,١٤٤,١٤٥
الحسن بن أحمد بن محمد المخليدي : ٦٣٨
الحسن بن إسماعيل الدبيروي : ٥٩٣
الحسن بن الحسن الهندناني : ٣٦٩
الحسن بن بشر : ٨١٣
الحسين بن دينار:
167، 159
الحسين بن سفيان الشيباني:
791، 602
الحسين بن علي بن علوين البغدادي:
749
الحسين بن علي بن شبيب المعمري:
311، 209
الحسين بن علي بن زكريا (الذئب):
209
الحسين بن محمد بن جعفر أبو القاسم:
565
الحسين بن محمد بن حبيب النيسابوري:
541
الحسين بن منصور:
431
حسون بن المهم الدويري:
766
حسين بن الحسين الأشقر:
610
الحسين بن سعيد بن بشير الأردي:
441
الحسين بن الفضل البحيلي:
759، 640، 405
الحسين بن علي بن أبي طالب:
582
الحسين بن محمد بن أبي مبشر - نجيح -:
357، 391، 189، 187، 186، 184، 182، 180
الحسين بن محمد بن حيثم الفرخاء أبو علي:
797، 794، 792، 790، 788، 786، 784، 782، 780، 778، 776، 774، 772
الحسين بن علي:
817
الحسين بن محمد بن هارون:
137، 135، 133، 131، 129، 127، 125، 123، 121، 119، 117، 115، 113، 111، 109، 107، 105، 103، 101
الحسين بن معمر:
378، 376، 374، 372، 370، 368، 366، 364، 362، 360، 358، 356، 354، 352، 350، 348، 346، 344، 342، 340، 338
الحكيم والبيان عن تفسير القرآن للتعلمي.

السماح بن محمد بن عفوان: 290
السماح بن واقف الأندلسي: 450
حصن بن جند أبو ظبيان: 441
حصن بن سليمان الأندلسي: 220, 540, 545
حصن بن عبد الرحمن: 948
حصن بن عبد الله النيسابوري: 367
حصن بن عمر بن عبد الوهاب: 794
حصن بن غياث: 809, 188
حصن بن مسيرة: 998
الحكم السماح: 752
الحكم بن أبي عبد الله الدرازي: 785
الحكم بن موسى بن المغتادي: 773
الحكم بن نافع: 829, 804
الحكم بن علي: 591
حماد بن أبي سليمان السني: 185
حماد بن أسامة القرشي: 441, 104
حماد بن سلمة البصري: 574, 461
حماد بن زيد بن درهم الأزدي: 386
جحيد بن أبي حماد الطويل: 507
جحيد بن أبي جعفر المقرئ: 734
حسن بن أسحاق: 390
حسين بن عبد الله: 167
حويطب بن عبد العزيز: 523, 578
خازجة بن زيد بن ثابت: 654
خازجة بن مصعب: 922, 444
خازجة بن هلال: 399
خالد بن إسماعيل المخزومي: 342, 340
خالد بن أبي يزيد أبو عبد الرحمن الحراني: 137
خالد بن الزبرقان: 920
خالد بن زيد: 497
خالد بن المغرزه: 628
خالد بن جميل: 775
خالد بن دريك: 532
خالد بن يزيد أبو بوب الاصصاري: 298, 269, 727, 269
خالد بن كثير الهمداني: 532
الخضر بن أيوب القرشي: 599
الخضر صاحب موسى: 710
الكوفان والبيان عن تفسير القرآن للثنائي

خالد بن خالد الشيباني : 101
خلف بن هشام النزار : 19
خليد بن دجللع السيدمي : 25
الخليل بن أحمد الفراهيدي : 150
خوليد بن خالد أبو ذوب : 286
داود بن أبي هند القشيري : 266
داود بن علي : 277
داود بن رشيد الهاغمي : 167
دراج بن سمعان أبو السمح : 453
ذكوان أبو صالح السمان : 397
رافع بن خديج : 349
الربع بن أنس البقري : 451
الربع بن محمد أبو الطيب الحاتمي : 579
رشدين بن سعد : 539
رفيع بن مهراز بن أبو العالية : 459
774,762
روح بن الفرح أبو الزنباع : 366
روح بن عبادة القيسي : 681
روح بن عبيد المالك : 275
رويس (محمد بن المتوكل) : 129
زافان أبو عمر الكندني : 140
زبان بن العلاء = أبو عمرو البصري
الزبير : 764
زر بن حبش : 3
802: زكريا بن مساره
811: زغيوه بن محمد بن الحسن النيسابوري
672: زهير بن أبي سلمى الشاعر
645: زهير بن محمد
397: زهير بن محمد النخعي
425: زهير بن معاوية الجعفي
137: زيد بن أبي أنيسة
164: زيد بن أبي الزرقاء بزيد الرضي
694: زيد بن أسلم
177: زيد بن أسلم العدوي
339: زيد بن ثابت الأنصاري
501: زيد بن وهب الجهني
431: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
715: السري بن إسماعيل الكوفي
278: سعد بن عبادة
394: سعد بن مالك = أبو سعد الحذري
253: سعد بن معاذ
813: سعدان بن الوليد
504: سعيد بن أبي سعيد - كيسان - المقبر: 384
371: سعيد بن أبي صالح
816: سعيد بن أبي عروبة مهران البشري: 488
471: سعيد بن إسماعيل الحذري
394: سعيد بن إيسا الجريري
سعيد بن بشير الأزدي : ٤٤١
سعيد بن السيب : ٤٨٨، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٣، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٧، ٤٨٧، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩٠، ٤٩١
سعيد بن جبير : ٤٣٩، ٤٣٩، ٤٣٩
سعيد بن غهان : ٤٧٧
سعيد بن سيف النسيمي : ٢٧٥
سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد الله : ٢٠٧
سعيد بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل أبو عمرو الحربي : ٦٤٨
سعيد بن كثير أبو العباس : ٦٥٨
سعيد بن محمد القرى : ٦٩٣
سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم العدل : ٤٦١
سعيد بن مسادة (الأخفش) : ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩
سعيد بن منصور : ٣٨٩
سعيد بن يزيد الحميري : ١٤٥
سفيان بن سعيد النوري : ٦٧٣، ٦٧٤، ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٢
سفيان بن عامر : ٣٦٥
سفيان بن عبيدة : ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١
سفيان بن سليم الحفي أبو الأحوص : ٧٧٨
سليمان بن سليم المداني : ٦٩٣، ٦٩٤، ٦٩٥
سليمان بن جندل شاعر : ٦٣٢
سليمان أبو عبد الله مولى الزبير : ٦٨٣
قائمة الأسماء:
سلمان الفارسي: 382
سلمان بن توبة: 173
سلمان بن دياب أبو حازم: 448
سلمان بن شبيب: 453
سلمان الشيباني: 288
سلمان بن حبيب المخاربي: 345
سلمان بن حبان أبو خالد الأخر: 382
سلمان بن داوود الطياشلي: 315
سلمان بن داوود العتكي أبو الربيع الزهراي: 311
سلمان بن عبد الرحمن الدمشقي: 591
سلمان بن علي: 87
سلمان بن عمرو المصري (أبو الفينم): 145
سلمان بن عيسى بن تحيج الخراساني: 351
سلمان بن مهران الأعمش: 2941962973834342662602376717806
سلمان بن موسى الأموي: 347
سلمان بن يسار المذي: 215183
سلمان بن محمد أبو حام حسانساني: 7927766364380417
سلمان بن محمد أبو حام حسانساني: 7927766364380417
سلمان بن أحمد بن أحمد بن أحمد: 324
سلمان بن أبي مسعود: 722
سيط بن عجلان: 722
سيوط بن أبي حكيم الأنصاري: 367
سيوط بن سعد الساعدي: 448304
سيوط بن صالح بن حكيم: 315
فهرس الآخرين

سهيل بن علي : ٧٩٤
سهيل بن أبي حزم : ٦٣٤
سهيل بن أبي صالح - ذكوان - السمان : ٣٠٣
سوار الكندي : ١٨٨
سيويه = عمرو بن عنان
سيرين موسى أنس بن مالك : ٣٧٧
شافع بن محمد : ٤٧٩
شافع الليثي شاعر : ٤٤٩
شبهان بن سوار المدائني : ٢٤٤٠٣
شبه بن معبد الأحسوي : ٢٢٠
شيرب بن بشر : ٨١١
شجاع بن أبي نصر : ٧٩٤
شرقي بن قطامي : ٦٤٥
شريح بن الحارث بن قيس القاضي : ٢٢٣٣٢٢١٤٠٣٠٨٣
شريح بن يزيد أبو حوة الشامي : ٧٨٩
شريك بن السمحاء : ٢٣٧٢٣٦٩٢
شطب المندوب : ١٢٦٣٠٢
شعرية بن عباس أبو بكر : ٤٨٤٦، ٧٧٣، ٤٤٥، ٤١٩، ٤١، ٤١٥، ٥٤٨، ٤٢٧، ٥٢٧، ٢٦٠، ٧٥٠
شعرية بن الحجاج : ٧٨٣٦٨١٣٩٠
شعيب بن أبي حمزه الحمصي : ٨٢٥٨٠٤
شعيب بن إسحاق الأموي : ١٧٣
شعيب بن محمد : ٧٨٢
شقيق بن سلمة ( أبو وائل ) : ١٩٢
٧٤٢٦٤١٢٤٧١٢٨٢٥٤٦٢٥٤٦٢٦٤١٢٨٢٥٤٦٢
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للعلمي.

القائمة الأولية:

- شر بن عطية: 621
- شيان بن مهرا: 628
- شيه زين نضال: 419
- صلاح بن أبي مريم أبو الخليل الصربي: 54
- صلاح بن بشير المري: 763
- صلاح بن حيان القراضي: 440
- صلاح بن محمد الزهدي: 666
- صلاح بن نهان مولى النواة: 342
- صباح بن بقيق المزي: 802
- صبيح مولى حويطب: 378
- صبر بن حرب أبو سفيان: 226, 192
- صدي بن عجلان (أبوأابا): 135
- صفوان بن المطلب السلمي: 448
- صفوان بن صالح النقي: 772, 735
- صفوان بن عمرو السكسي: 261
- صهيب الرومي: 500
- صفايف مولاه: 365

الضحاك بن خليل الشبياني: 811

الضحاك بن مزاحم: 352

طاسوس بن كيسان: 416

طلحة بن محمد الأغنازي: 817
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للعلمي

طليعة بن مصرف: 177
طيبور بن عيسى أبو زيد البسطامي: 749
ظرفل بن الحسن الدنيوري: 3662
عائشة الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني: 818
العاص بن وائل السهمي: 550
عاص بن سليمان الأحول: 590
عاص بن عبد الأمني: 234
عاص بن عبد الأنصاري: 235
عاص بن شراحيل العمري: 69
عامر بن شراحيل العمري: 755, 715, 709
عامر بن عبد الله بن الجراح (أبو عبيدة): 323
عامر بن فهيرة: 550
عامر بن وائلة الليثي أبو الطفيل: 447
عباد بن راشد: 223
عباد بن كثير: 195
عباد بن يعقوب الرواجي: 802
عبادة بن الصامت: 311
عبادة بن نسي: 323
العباس بن الفضل الواقفي: 775
العباس بن الفضل بن شاذان المقرئ: 794
العباس بن عبد المطلب: 804
عباس بن محمد بن حاتم الدوري: 813
العباس بن محمد بن قوهيار: 648, 623
العباس بن هرمس شاعر : 715.732
عبد بن أحمد بن ميسان : 789
عبد الرؤف بن عامر : 730
عبد الحليم بن حبيب الدمشقي : 787
عبد الحليم بن صالح البكري : 701
عبد الحليم بن واصف اليهلي : 781
عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو الحسن النيسابوري : 793.738
عبد الحليم بن علي بن عبد الواحد المزند : 754.701
عبد الرحمن بن أبي بكر تغيرة بن الحارث : 799
عبد الرحمن بن أبي كريم : 732
عبد الرحمن بن أبي نعم البجي : 744
عبد الرحمن بن أحمد بن حمود بن حسنا : 755
عبد الرحمن بن الحسين أبو واثلة : 754
عبد الرحمن بن بشر العدوي : 785
عبد الرحمن بن جابر : 767
عبد الرحمن بن حجرة : 735
عبد الرحمن بن زيد بن أسامة العدوي : 730.732.735.739.797.801.760.788
106.105.104.103.102.101.100
عبد الرحمن بن سعيد المحمدي : 106.105.104.103.102.101.100
عبد الرحمن بن تامر الدوسي (أبو هريرة) : 17.16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.0
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتاب الحكيم: 358
عبد الرحمن بن عبد القادر: 47
عبد الرحمن بن عمر الأزاعي: 157
عبد الرحمن بن عوف القرشي: 482
عبد الرحمن بن قرط: 399
عبد الرحمن بن كعب بن مالك: 250
عبد الرحمن بن بيه الأنصاري: 338
عبد الرحمن بن محمد (أبو حاتم): 320
عبد الرحمن بن همدي: 820
عبد الرحمن بن نعيم بن جابر الأزاعي: 673
عبد الرحمن بن حبيب بن عمر: 9
عبد الرحمن بن سليمان الكتاني: 299
عبد الرحمن بن سهيب المروزي: 21
عبد الرزاق بن همام الصنعاني: 240, 444, 57, 550, 12, 37, 474, 370, 651, 346, 34
عبد السلام بن حرب: 399
عبد السلام بن مظهر الأزاعي: 818
عبد الصمد بن عبد الوارث: 313
عبد العزيز بن الحسين: 252
عبد العزيز بن محمد بن عبد المواردي: 483, 373
عبد القادوس بن الحجاج الخولاني: 466, 661
عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: 525
عبد الله بن أبي بكر بن محمد الأنصاري المدني: 258
عبد الله بن أبي بن سول: 249, 473, 249, 268, 374, 420, 404, 403.
عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي: 773/771، 670/671
عبد الله بن أحمد الرومي: 164
عبد الله بن أحمد بن الصديق أبو محمد: 594
عبد الله بن الزبير: 684
عبد الله: 694
عبد الله بن أحمد بن حشيش البغدادي: 395
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حليل: 265، 660، 466
عبد الله بن أحمد بن موسى (عبدان): 340
عبد الله بن إبراهيم: 365
عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي: 137
عبد الله بن إدريس الأزدي: 216
عبد الله بن إدريس المدني: 357، 356
عبد الله بن إسحاق الجرجاني: 334
عبد الله بن الحسن أبو شعب: 475، 157
عبد الله بن الزبيري: 818، 544
عبد الله بن المقر: 537
عبد الله بن البارك المروزي: 145، 21
عبد الله بن الحلي بن همدون العداني: 207
عبد الله بن بريدة بن الحصي: 815، 440
عبد الله بن جامع: 592
عبد الله بن جدعان: 755
عبد الله بن حرب: 442
عبد الله بن حامد الأصبهاني الوزان: 272، 162، 634، 458، 685، 540، 64، 880، 980، 890
عبد الله بن حبيب أبو عبدالرحمن السلمي: 390، 391
عبد الله بن ذكوان : ٦٥٤
عبد الله بن رجاء : ٦٥٠
عبد الله بن رواحة : ٦٣٣،٦٣٢
عبد الله بن روح المدائني : ٤٤٤،٢
عبد الله بن زيد بن سفيان : ٥٠٤
عبد الله بن سعد بن أبي السرح : ٥٠
عبد الله بن سعيد الكندي أبو سعيد الأشج : ٧٥٥،٤٤٠
عبد الله بن سعيد بن الحسن : ٨١٧
عبد الله بن سلام : ٧٩٣،٨٨
عبد الله بن سليمان السجستاني (أبو يكير بن أبي داود) : ٦٣٢،٣٦٦،٢٢
عبد الله بن شداد الليثي : ٧٨٠
عبد الله بن صالح الجهني كاتب البيت : ٣٥١
عبد الله بن عامر البصري المقرئ : ٨٤،٢٢،٤٥،٤٤٠،٤١٩،٩٥،٣٧،٤٨٠
عبد الله بن عباس : ١٢،٣٩،٤٩،٨٧،٦٧،٣٧،٣٣،٢٤،١٤٤،١٣٧،١٣٩،١٣٠
عبد الله بن عباس : ١١١،١١،١٠،٩٨،٧٧،٨٨،٦٧،٦٥،٦٤،٤٢،٤٦،٢٢،٣٧،٤٥،٤٤٠
عبد الله بن عباس : ٣٥٠،٣٤،٩٧،٦٤،٤٦،٢٢،٣٧،٤٥،٤٤٠
عبد الله بن عباس : ١١١،١١،١٠،٩٨،٧٧،٨٨،٦٧،٦٥،٦٤،٤٢،٤٦،٢٢،٣٧،٤٥،٤٤٠
عبد الله بن عباس : ٣٥٠،٣٤،٩٧،٦٤،٤٦،٢٢،٣٧،٤٥،٤٤٠
عبد الله بن عبدالرحمن : ۶۴۷
عبد الله بن عبدالرحمن الدقاق : ۶۴۷
عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر : ۶۴۷
عبد الله بن عبد الله بن أوس : ۷۳۸
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة : ۷۴۸
عبد الله بن عتبة بن مسعود : ۷۱۶
عبد الله بن عمر بن أبان الأموي : ۷۹۸
عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۷۵۱
عبد الله بن عمرو بن العاص : ۷۴۸
عبد الله بن عمرو (راو): ۱۷۶
عبد الله بن عون بن أرطان : ۸۲۰
عبد الله بن عسي بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: ۴۲۵
عبد الله بن فيس (أبو موسى الأشعري): ۵۷۵
عبد الله بن كثير المذاري القاري : ۸۳۸
عبد الله بن كثير المذاري القاري : ۸۵۷,۴۷۴,۵۷۶,۱۸۸,۱۲۸,۸۳۶,۵۱۶,۵۴۰
۷۷۵,۵۴۰
۸۲۷
عبد الله بن الفضل بن داجرة: ۸۲۷
عبد الله بن شعبة: ۸۲۷
عبد الله بن محمد أبو بكرو بن أبي شيبة: ۱۵۹
عبد الله بن محمد بن الفراء: ۸۰۹
عبد الله بن محمد بن جعفر (أبو الشيخ الأصبهاني): ۱۷۱
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (أبو القاسم): ۱۷۱
عبد الله بن محمد بن عبد الله الرازي: ۸۷
عبد الله بن محمد بن عبدا الله بن الرومي النيسابوري الحجري: ۴۸۵
عبد الله بن محمد بن عقيل: ۷۹۷,۹۶۸
عبد الله بن محمد بن مسلم: 195
عبد الله بن محمد بن موسى النسائي: 577
عبد الله بن محمد بن وهب الديبوري: 371.358.371
عبد الله بن محمد بن يعقوب الكلازي: 58
عبد الله بن مرة الهندي: 809
عبد الله بن مسعود: 777
عبد الله بن مسلم بن قبة الذيو: 772
عبد الله بن ثمير الهندي: 793
عبد الله بن هاشم بن حبان العبد: 836.642
عبد الله بن هبرة: 177
عبد الله بن وهب المصري القرشي: 556.535.500
عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بامي: 176
عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك: 711.216.472
عبد الملك بن الحسن بن محمد الأزهري: 572
عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج: 571.167.473
عبد الملك بن قريب الأصمبي: 545
عبد المؤمن بن خالد الحنفي: 815
عبد الملك بن محمد بن أحمد بن حبيب أبو سهل المفتي: 711
عبد الملك بن محمد بن عبدالله البغوي: 750
عبد الملك بن محمد بن عدي: 192
عبد الواحد بن زياد العبد: 565
عبد الواحد بن محمد: 727
عبدالوارث بن سعيد الدنوري: 97
عبدالوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث: 316
عبدالوهراب بن عطاء الخفاف: 764
عبدالوهراب بن فليح: 457
عبدان بن محمد الروزي: 21
عبد الله بن أحمد البغدادي: 817
عبد الله بن أحمد الكسامي: 423
عبد الله بن عبد الكريم الرازي (أبو ززعة): 371
عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 245
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 184
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: 650
عبد الله بن محمد بن شنل: 384, 369, 336, 211, 296, 478, 788, 772, 399, 683
عبد الله بن معاذ العبري: 35
عبد بن عمر المليث: 734, 713, 181
عبد الله بن ثابت بن أحمد الحريري: 750
عبد الله بن عبد الله بن أبي سمره: 671
عبد الله بن عمر القراري: 354
عبد الله بن محمد بن عائشه: 432
عبدة بن عمرو السلماني: 386, 383
عبتة بن ربيعة: 460
عثمان بن صالح السهمي: 429
عثمان بن عبد الله بن خزيمة: 591
عثمان بن عمر: 752
عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة: 537
عثمان بن معبد: 536
الجعفر (عبد الله بن رؤية): 799
عداس: 523
عدي بن ثابت الأنصاري: 296
عروح بن الزبير بن العوام: 317
عروح بن رويم: 369
عطاء الشامي: 245
عطاء بن أبي ميمونة: 2
عطاء بن السائب: 391
عطاء بن مينار الاغلي: 39
عطاء بن مسلم الخراساني: 449
عطاء بن يسار الاغلي المذبي: 244
عطبة بن الحارث أبو روك الحمداني: 197
عطبة بن يسر المازني: 347
عطبة بن بقين بن الوليد: 195
عطبة بن مسعد العوفي: 242.241.240.239.238.237.236.235.234.233.232.231.230.229.228.227.226.225.224.223.222.221.220.219.218.217.216.215.214.213.212.211.210.209.208.207.206.205.204.203.202.201.200.199.198.197.196.195.194.193.192.191.190.189.188.187.186.185.184.183.182.181.180.179.178.177.176.175.174.173.172.171.170.169.168.167.166.165.164.163.162.161.160.159.158.157.156.155.154.153.152.151.150.149.148.147.146.145.144.143.142.141.140.139.138.137.136.135.134.133.132.131.130.129.128.127.126.125.124.123.122.121.120.119.118.117.116.115.114.113.112.111.110.109.108.107.106.105.104.103.102.101.100.99.98.97.96.95.94.93.92.91.90.89.88.87.86.85.84.83.82.81.80.79.78.77.76.75.74.73.72.71.70.69.68.67.66.65.64.63.62.61.60.59.58.57.56.55.54.53.52.51.50.49.48.47.46.45.44.43.42.41.40.39.38.37.36.35.34.33.32.31.30.29.28.27.26.25.24.23.22.21.20.19.18.17.16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن الشافعي.

علي بن أبي طالب الرافعي: 277
علي بن أحمد الواضطي: 379
علي بن أحمد بن موسى الفارسي: 104
علي بن أحمد بن نصروه: 371
علي بن الحسن الهللاني: 232
علي بن الحسن بن شقيق: 277
علي بن الحسن: 540
علي بن الحسين البغدادي: 764
علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب العامري: 439
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (زين العابدين): 582
علي بن الباز الكناني: 610
علي بن حمدان: 747
علي بن عبد العزيز بن المزبان البحوي: ٢٣٢
علي بن علي: ١٠٠٨١
علي بن محمد الطافسي: ٧٧٨٦
علي بن محمد الوراق: ٧٤٩
علي بن محمد بن عقبة الشيباني: ٥٧٩
علي بن محمد بن ماهأ: ٧٧٨٦
علي بن هاشم بن البريد: ٨٠٢
علي بن محمد بن الحسن (أبو الحسين الخيازي): ١٩٠٠٥١٧١١٧١٢٩٠٠
علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ: ٢٣٦
عمر بن بشر: ٥٥٠
عمر بن عبدالله fullName: ٢٨٨
عمر بن الخطاب (أحد الرواة): ٧٢٧
عمر بن شيبة: ٨٠٠٨٠٠٠
عمر بن عبد الرحمن: ٥٩٣
عمر بن عبدالرحمن بن محيصن: ٢٧٥، ٤٢٥
عمر بن عبد العزيز: ٢٢١
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة شاعر: ٢٧٠
عمران بن حدير السدوسي: ١٨١
عمران بن مسلم المنقري أبو بكر القشيري: ١٩٥
عمران بن ملحن أبو رجاة العطاردي: ٢٧٩، ٤١٧
عمران بن موسي بن عمر: ٢٢١
عمر بن أبي عمرو ميسرة المدني: ٤٨٥، ٣١٦
عمر بن أسanse: ١٦٤
عمر بن الحارث الأنصاري: ٥٣٩، ٥٥٦
الكفس والبيان عن تفسير القرآن للطلاب

فهم الأسعار

عمرو بن الوليد : ٣٥٤

عمرو بن ثور الجذامي : ٢٩٠

عمرو بن دينار الجمعي : ١٥، ٣٧٧، ٢٤٨، ٥١٠، ٥٠٦

عمرو بن دينار مولى للزبير : ٤٥٢

عمرو بن سعيد الفقي : ٢٩٥

عمرو بن شرحبيل الفضياني : ٤٤٣، ٦٤٢

عمرو بن شعيب بن محمد : ٢٠٣

عمرو بن عبد الله (أبو إسحاق السبيعي) : ٣٨٢، ٣٧٨، ٧٢٨، ٧٧٩، ٨٠٢

عمرو بن عبد الله أبو عزة الجمعي : ٨١٨

عمرو بن عثمان سبيرو : ١٥٠، ١٥٦، ٧٠٩، ١٥٦

عمرو بن قيس الملاحي : ٦٦٨

عمرو بن مالك النخري : ٦٥٦

عمرو بن محمد العتقي : ٦٦٨

عمرو بن محمد الكناني : ٨٣٧

عمرو بن مرة الجمعي : ٢٩٧

عمرو بن ميمون الأودي : ١٨٤، ٥٤٤

عمرو بن هشام أبو جهل : ٥٩٦، ٥٤٩

عمير بن مرداس : ٤٤٧

عبيدة بن عبد الرحمن بن عبيدة : ٣١٣

العوام بن حوشب الشيباني : ٢٨١، ٢٨٠

عون بن عبد الله بن عتبة : ٢٣٥

عونر بن الحارث بن عجلان : ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٦

عونر بن زيد الأنصاري (أبو الامرأة) : ٥٤٧، ٥٤٧، ٥٤٧

عياب بن زكيم الأشاعري : ٣٥٤
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقددة.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للعلمي

قطن بن إبراهيم : 809
القناد أبو الحسن : 166
قيس بن الربع الأدبي : 290
كامل بن أحمد بن محمد العقائي : 693
 كثير بن زيد : 634
 كثير بن عبيد التميمي : 658
 كثير بن مروان الفهري : 766
 كثير عزة : 712
 كعب بن الأشرف : 869
 كعب بن زهير : 822
 كعب بن مالك : 525:823:828:5
 كيسان أبو سعيد المقر : 504
 لاحق بن حميد (أبو مجلز) : 628:799:1681
 لبيبة الأنصاري : 336
 لبيد بن ربيعة العامري : 674
 لقمان الحكيم : 645
 لقمان بن عامر : 638
 لبيت بن أبي سليم : 368
 الليث بن سعد المصري : 622:711
 المؤرج بن عمرو السدوسي : 595
 المؤهل بن الحسن : 638
 مالك بن أماش : 379:380:388
 مالك بن دينار البصري : 567
ماكين بن ربيعة أبو أسيد الساعدي : 3
ماكين بن مغول : 106.04
مبقش بن عبد : 664
مجاهد بن حار : 350.14
مجاهد بن حجر : 418.178
مجاهد بن حجر : 412.792
مجاهد بن حجر : 412.393
مجاهد بن حجر : 187.678
محمد بن أبي علي الخلادي : 567
محمد بن أبي يعقوب أبو بكر الديبوري : 197
محمد بن أحمد الطالقاني : 661
محمد بن أحمد بن إبراهيم الجوهرى : 439
محمد بن أحمد بن إبراهيم الكرباسي : 173
محمد بن أحمد بن خنبو أبو بكر : 491.45
محمد بن أحمد بن سفيان الزودى أبو بكر : 288
محمد بن أحمد بن عبدوس النيسابوري : 741.232
محمد بن أحمد بن أبان : 701.512
محمد بن أحمد بن عثمان : 189
محمد بن أحمد بن عقيل القطان : 471.271
محمد بن أحمد بن محمد النقداني : 345
محمد بن أحمد بن موسى : 391
محمد بن أحمد بن هارون : 197
محمد بن إبراهيم بن الحارث البصمي : 497
محمد بن إبراهيم بن العلاء الكملي : 173
محمد بن إدريس أبو حاتم الرزاز : ٦٨٠
محمد بن إدريس الشافعي : ٦١٧
محمد بن إسحاق المسوري : ١٤٥
محمد بن إسحاق بن إبراهيم النفقي (أبو العباس السراج) : ٤٨٥٤٨١٨
محمد بن إسحاق بن بساد : ٢٢٦٦٠٢٠٥٨٠٣٦٧٢٦٩٢١٩
محمد بن إسحاق الصانع : ٢٥٧
محمد بن إسحاق بن العباس أبو بكر المستملي الوراق : ٧٥١٦٤٣
محمد بن الجهم السمرى : ٧١٥٥٠
محمد بن الحسن بن بهرام الفارسي : ١٦٦
محمد بن الحسن بن بشر بن صفقلاب : ٣٧٣
محمد بن الحسن بن علي البقطيني : ٧٦١٦٣٥٥٢
محمد بن الحسن بن فوكل الأصباهي
محمد بن الحسن السبيعي : ٦١٠
محمد بن الحسن بن أبي شيخ الوج량ي : ٦١٦
محمد بن الحسن بن الحسن القطان : ٦٤١
محمد بن السائب الكليمي : ٥٧٨٠٦٧٢٧٢٧٦٢٧٠٥٧٣٣٥٧٧٦٥١٧٠٥٨٠٧٥٧
محمد بن السميع اليماني : ٧٩٩٢٧٣
محمد بن إسحاق الأحمي : ٦٦٨
محمد بن الحسن الكبهي : ٧٦٦
محمد بن الصباح الدوالي : ٤٧٩
محمد بن الصباح الجرجرائي : ١٨
محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة : ١٩٥
محمد بن الفضل البلخي : ١٠٤
محمد بن القاسم بن أحمد الفارسي الموردي : ۶۷۷,۶۷۴,۶۷۳,۶۷۲,۶۷۱,۶۷۰
محمد بن المثنى أبو موسى الزهري : ۶۷۸
محمد بن المستيزر (قطرب) : ۵۳۲,۵۳۱,۵۳۰
محمد بن المظفر البارز : ۵۳۱
محمد بن ثابت العدي : ۳۴۳
محمد بن جحادة : ۱۰۱
محمد بن جعبر الطيري : ۶۸۵,۶۸۳,۶۸۱
محمد بن جعفر أبو جعفر المدائني : ۵۰۱
محمد بن جعفر الشروطي : ۶۹۳
محمد بن جعفر المختار : ۵۴۷
محمد بن حامد البغدادي : ۱۰۶
محمد بن حبان أبو حاطم البحتري : ۵۶۷
محمد بن حبيب : ۷۴۹
محمد بن حرب المغريني : ۲۵۷
محمد بن حسون الأثودي : ۴۴
محمد بن هشام بن خالد : ۶۷۳,۶۷۲,۶۷۱,۶۷۰
محمد بن حزيمة بن يوسف : ۷۲۵
محمد بن حيدر الرأزي : ۳۰۳
محمد بن حيدر بن فروة البخاري : ۵۲۸
محمد بن خازم : ۸۲۸
محمد بن خالد البرقي : ۱۶۱
محمد بن خلف بن حبان : ۷۰۱,۷۱۲,۷۸۳
محمد بن بشر الرقي : ۲۹۸
محمد بن رافع : ۳۶۰
محمد بن ريعبة الكلابي : ٤٤٣ م ٤٣٥
محمد بن زياد الكلابي : ١٥٩
محمد بن زيد : ٣٧٣
محمد بن سفيان الصفار : ١٣٧
محمد بن سليمان بن أبي كرمة : ٣٥٨
محمد بن سيرين : ٧١٠،٣٨٢،١٥
محمد بن شبيب بن شبلور : ١٩٤
محمد بن صالح الطبري : ٥٠٠
محمد بن صالح الكليبي : ٢٨٧
محمد بن صالح بن ذريح : ٣٣٥
محمد بن ظهير بن ثيامة أبو بكر البزار : ٣٦٨
محمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني : ٢
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المقرئ : ١٥٢
محمد بن عبد العزيز : ٢٨١،٢٨٢،٤٢،٢٥٥،٣٤٥،٣٥٧،٣٨٦،٣٥٧
محمد بن عبد العزيز أبو بكر العثماني : ٣٨٤
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة : ٦٥٨
محمد بن عبد الكريم البناني : ٢٨٧
محمد بن عبد الله الجوهری أبي عبد الله : ٧٤٩
محمد بن عبد الله الجوهری (أبو بكر) : ٦٦٧،٤٣١
محمد بن عبد الله الحامدي : ٥٦٥
محمد بن عبد الله بن المبارك المحرمي : ٧٢٨
محمد بن عبد الله بن المنفي الأنصاري : ٣٣٤
محمد بن عبد الله بن المهل الصنعاني : ٥١٠
محمد بن عيسى بن علي بن الحسين بن شقيق المروزي: ٤٢٠،٣٥٧،٣٦٣،٤٥٨،٦٥٩.
محمد بن علي بن الحسين القطباني: ٩٥٢.
محمد بن علي بن علي بن الحسين: ٦٦٣.
محمد بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أبو جعفر الباقر): ٣٦٣،٣٦٥،٣٥٧،٣٩٦.
محمد بن علي بن علي بن سالم المهمدان: ١٤١.
محمد بن علي بن الفضل أبو نصر الحزاعي: 569
محمد بن علي بن حمدان أبو عبد الله: 741
محمد بن علي بن سالم الهذاني: 828
محمد بن علي بن سهل الناصرجي: 813
محمد بن علي بن محمد بن فرقد: 171
محمد بن عمر بن عطية: 101
محمد بن عمر بن إسحاق الكلوذي: 634
محمد بن عمر بن الخطاب: 429
محمد بن عمر بن خزيمة
محمد بن عمر بن هارون: 818
محمد بن عمر بن عبة: 610
محمد بن كثير العبدي: 741
محمد بن كثير بن مروان الفهري: 766
محمد بن كعب القرظي: 767
محمد بن محمد بن الحسن: 232
محمد بن محمد بن نصر: 157
محمد بن محمد بن أبي الورد: 25
محمد مسلم أبو الزهراب المكي: 479
محمد بن مسلم الزهري: 187, 185, 374, 610, 179, 374, 44, 245
محمد بن منصور أبو الحسن الواقظ: 461
محمد بن موسى: 567
محمد بن موسى الدقاق أبو العباس الرازي: 2
محمد بن موسى أبو جعفر الفقيه
محمد بن موسى الواسطي (أبو بكر) : 25
محمد بن ميمون المروية أبو حمرة السكري : 276
محمد بن منكر : 277
محمد بن موسى بن النعمان : 351
محمد بن هارون أبو نشيط المفري : 808661
محمد بن هارون الحضرمي : 34
محمد بن بعين بن شريك : 164
محمد بن بعيبد بن عبد الكريم الأزدي : 234
محمد بن بعيبد بن عباد الله الذهلي : 5324082
محمد بن بزيد الكلاعي الواسطي : 530
محمد بن بزيد المورد (أبو العباس) : 660
محمد بن يعقوب (أبو العباس الأصم) : 714
محمد بن يوسف بن حامن بن نصر : 547
محمد بن يوسف بن واقف الضبي الفريابي : 5077900211
محمد بن يوسف بن يوسف الكذبي : 426
محمد بن يوسف بن إبراهيم بن النصر المقرئي : 38
محمد بن جعفر البارقجي : 6203238
محمد بن عبد الواحد البصري : 6
محمد بن عمو : 481
مردك بن أبي مرثد الغدري : 2041003
مردك بن عباد الله البزني : 830
مردك بن أحمد البريوعي : 5758355
مروان بن محمد بن سويد : 866
مسافر الليبي : 818
مسدد بن مرشد الأسابي : 189
مسرور بن الأجدب بن مالك : 267, 214
مستح بن أقاثة : 687, 237, 260, 205
مسكين بن ميسون : 329
مسلم بن خالد المخرومي : 371
مسلم بن صحيح احمداني (أبو الضحى) : 269
مسلم بن عمر الجرشي : 982
مسلم بن جعفر : 968
المسيب بن شريك : 791
المضار بن الجارود : 762
المطلب بن عبد الله بن حطيب : 311
معاذ بن جبل : 323
معاذ بن معاذ العبري : 830
معاوية بن أبي سفيان : 259
معاوية بن عمر : 591
معاوية بن يحيى الصديق : 354, 347, 192
معن بن محمد بن الفضل القاضي : 9
معتمر بن سليمان النجمي : 181
المعروز بن سويد : 660
معمر بن المتنى (أبو عريبة النجمي) : 156, 599, 594, 631, 677, 649, 678, 267, 880, 722, 713
معمر بن راشد الأزدي : 211, 232, 244, 464, 4, 464, 641, 601, 494, 4, 464, 641, 601, 494, 4, 464
المعيرة بن مشااب الحراشي : 198
المعيرة بن شعبة النقي : 219
ال الفضل بن محمد المضيقي القرء: 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
مقاتل بن حيان: 276
مقاتل بن سليمان الأزدي: 277, 278, 279, 280, 281, 282
مقاتل بن سليمان المباني: 283, 284
مقاتل بن عبد الله الأصفهاني: 285

قسم بن بركة: 493
مكحول الشامي: 447
مكي بن عبان التيمي: 448
منصور بن أحمد الراشد: 449
منصور بن عبد الله الأصفهاني: 450

مجد بن علي العنزي: 338
المذر بن مالك بن قطعة (أبو النصر): 394
المذر بن محمد القايبوسي: 441
منصور بن أحمد المشطي: 442
منصور بن عبد الرحمن الغفاري: 159
منصور بن الحضور: 444
منصور بن المصطفى: 642
 المنهاج بن عمرو الأزدي: 137
مهمج مولى عمر: 550
موسى بن عقبة المدني: 275
موسى والد محمد بن موسى الفقيه: 161
موسى بن أبي عاصمة الحمداني: 488
موسى بن ربيعة الجمحي: 680
موسى بن عبد الرحمن العدلي: 785
موسي بن يحيى البسطوفي (عجي): 749
موسى بن محمد بن علي بن عبد الله: 802, 791, 765, 358, 354, 303
موسى بن هارون بن عباد الله البراز : ۶۵۱
موسى الأنصاري : ۷۱۵
ميمون بن المغسل : ۳۳۶
ميمون بن قيس (الأخشي) : ۷۱۶
نافع بن الحارث بن كئدة : ۲۲۱
نافع بن عبد الرحمن المدني القاري : ۱۱۲، ۲۳۲، ۲۲۷، ۴۱۹
نافع بن يزيد الكلاعي : ۵۳۵
نافع مولى ابن عمر : ۳۹۵
نصر بن حماد : ۵۹۳
نصر بن عاصم الليثي : ۴۴۵، ۴۱۵، ۷۸۸
نصر بن يوسف الراضي : ۷۷۵
النضر بن الحارث : ۵۵۰، ۵۲۲
النضر بن شميل المازني : ۷۹۹، ۹۱۹
النضر بن عربي الباهلي : ۱۹۸
فضلة بن عبيد (أبو برزة الأسلمي) : ۲۸۸، ۱۸۸
العمان بن ثابت أبو حديثه : ۲۳۳، ۲۴۱، ۲۹۷، ۳۸۸، ۳۷۹
العمان بن راشد الجزري : ۴۳۲
العمان بن محمد الجرجاني : ۲۸۷
نفيح بن الحارث (أبو بكرة) : ۴۴۱، ۲۲۰، ۲۳۰
هارون بن إسحاق الهمداني : ۶۱۶
هارون بن العباس الهشامي : ۱۶۴
هارون بن زيد النمسي : ۳۴۳
هارون بن زيد بن أبي الزروقاء : ۶۳۴
هارون بن عبدوه : ۱۴۰۰
هارون بن كثير : 694.618،6172
هارون بن محمد بن هارون الضبي : 386،382،283،81
هارون بن موسى الأزدي : 797
هاشم بن القاسم الحراني : 244
هيئه بن أبي وهب المخزومي : 818
هشام بن الغاز : 323
هشام بن عروة بن الزبير : 358،258،1763
هشام بن عماد السلمي : 350،167،87
هشيم بن بشير السلمي : 322،281،287،479
هلال بن أمية : 230،239
هام بن غالب (الفوزدق) : 764
الهجم بن خلف الدوري : 726
الوازع بن نافع العقيلي : 432
واصل بن السائب الرقاشي : 299
واصل بن حيان الأحذب : 242
وحشي بن حرب : 240
ورقاء البشكري : 501
وصحب بن عبد الله البشكري أبو عوانة : 489
وكم بن الجراح : 778،670،610،602
الوليد بن إسماعيل الحراني : 628
الوليد بن مزيد البيروتي : 192
الوليد بن مسلم القرشي : 767،762،763،756،397،167
الوليدين الغيرة : 549
الوليد بن أبي الوليد عثمان : 680
وهب بن محمد الباني: 567
وهب بن مهيب: 786,577,198
وهب بن عمرو: 797
يحيى بن آدم: 728
يحيى بن أبي أسد المصري: 535
يحيى بن أبي كندر الطائي: 315
يحيى بن إسماعيل بن زكريا الحربي: 815,728
يحيى بن الأجزار: 797
يحيى بن الفضل بن يحيى: 797
يحيى بن المغيرة المخزومي: 448
يحيى بن اليمان: 625
يحيى بن حسان النبسي: 539
يحيى بن جمرة الحضرمي: 674,385
يحيى بن زيد الأقراء: 713,872,376,769,481,267,484,746,727,764,408,739,477,821,768,769,799,794
يحيى بن سعيد الأنصاري: 211,872
يحيى بن عبدالمجيد الحمامي: 386,382,145
يحيى بن عبد الرحمن بن ليث الأنصاري: 338
يحيى بن عبد الله الحضاح الباهلي: 157
يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي: 39
يحيى بن عثمان السهمي: 429
يحيى بن علي بن خلف القطان: 343
يحيى بن واضح الأنصاري: 823
يحيى بن واثب الأسدي: 734
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للشملاني.

بصري بن بكر: 76
بصري بن يعلي بن منصور: 79
زيد بن أبي الرقاش: 76
زيد بن أبي حبيب المصري: 95
زيد بن القعقاع (أبو جعفر الفارابي): 277, 278, 279, 540, 541, 549.

زيد بن جابر: 354
زيد بن عبد الرحمن الدالاني: 399
زيد بن عبد الله بن فسيط: 823
زيد بن عبد الله بن الشخير أبو العلاء: 278
زيد بن موهب الرمي: 168
زيد بن هارون السلمي: 260
بشار أبو فتيبة: 523
بشار المكي أبو نعيم: 243:336
يعقوب بن إسحاق (أبو عوانة اليسابوري): 243, 244, 245, 277
يعقوب بن إسحاق الحضرمي: 277, 278, 279, 540, 541, 549.
يعقوب بن عبد الله الأشعري: 240
يعقوب بن يوسف: 391
يعلي بن الأشدق العقيل: 244
يعلي بن مسلم بن هرمز: 798
يعلي بن بكر: 618
يوسف بن أحمد بن كركان القرماني: 362
يوسف بن سعيد النصيري: 391
يوسف بن عبد الله بن ماهان: 242
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للعلمي.

يوسف بن عطية الباهلي: ١٧٢
يوسف بن مهران البصري: ٦٥٠
يوسف بن حبيب: ٨٠١٨٤٥
يوسف بن سليم: ٤٢
يوسف بن عبدالاشعثي: ٥٣٥١٨٩٤٠
يوسف بن عبيد العبدي: ٢٩٢٢٣١٩٠
يوسف بن يزيد الأولي: ٤٢

الكني والألقاب

أبو أسيد الأنصاري: ٤٨٢٣٤٦٥
أبو أمامة بن سهل: ٣٩٧
أبو أيوب المواري: ٦٤٨
أبو طريف السحيمي = عمرو بن عبد اللطيف
أبو الأحوص مولى بني ليث: ٢١
أبو الحسن: ٣١٣
أبو الحسن مولى بني نوفل: ٨٣٦
أبو الطيب بن حفصوبه: ٥٩٢
أبو العالية = رفيق بن مهران
أبو بكر الشبلي: ٧٤٧
أبو بكر الهذلي: ٦٩٠
أبو بكر بن عباس الأصدي = شعبة
أبو جعفر المقرئ = يزيد بن الفقعاء
أبو جندل: ٣٧٠
أبو جهل = عمرو بن هشام
الكتف والبيان عن تفسير القرآن للشافعي

أبو حاتم = سهل بن محمد
أبو حرب الباقي : 801
أبو خفيس المستلمي : 658
أبو روح الكلي : 275
أبو زرعة بن عمرو بن جرير : 189
أبو سعيد الخدري : 399, 145
أبو سعيد مولى أبي أسيد : 394
أبو سفيان = صخر بن حرب
أبو سلمة بن عبد الرحمن : 804
أبو سورة الأنصاري : 298
أبو صالح السمان = ذكوان
أبو عبد الله : 817
أبو عبد الله القابني : 610
أبو عبيد = القاسم بن سلام
أبو عبيدة = معمر بن المنى
أبو عثمان البصري : 431
أبو عمرو البصري زبان بن العلاء المقرئ : 62, 98, 128, 119, 98, 178
أبو قبية النيمي : 610
أبو كيشة السيداوي : 565
أبو ليلى البكري : 382
أبو مجلز = لاحق بن حمد
أبو مطيع الجوزجاني : 741
أبو موسى : 370
 أبو نوفيل بن أبي عقرب : 830
أبو هريرة = عبدالله بن سخر الدوسي
أبو الأحوجة مولى بني ليث : 31
أبو كرك بن خوجه : 299
أبو قتادة الأنصاري : 55
أبو منصور الأشعري = عبدا الله بن قيس بن فيس
الأعشى = ميمون بن قيس
الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو
ابن الوشا : 479
ابن حيش = الحسين بن محمد
الشعبي = عامر بن شراحيل
القراء = يحيى بن زباد
الكعبي = محمد بن السائب
أمانة بنت مزاحم : 737
أسماء بنت يزيد الأنصارية : 279
بريرة : 258,252
جدة علي بن جدعان : 288
حملة بنت جحش : 268,257
خولة بنت قيس : 236,235,234
الربع بنت النضر : 327
روضة مولاة النبي : 296
زينب بنت جحش : 256
زينب بنت قيس : 293
زينب بنت معاوية الثقيلة : 297
صفية بنت عبداللطبل : 804
عانيشة بنت أبي بكر الصديق : 101,100,106,134,174,185,246,264,272
279,277,278,277,276,276,272,276,276,276,276,276
276,276,276,276,276,276,276,276,276,276,276
عمرة بنت عبد الرحمن : 258
فاطمة الزهراء : 804,610,442
مسية : 402,401
معاذ : 403,401
أم أيوب بنت قيس : 270
أم مسطح عائشة : 250,249
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفهرس الأماكن والبلدان</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أذربيجان</td>
<td>587</td>
</tr>
<tr>
<td>أرمينيا</td>
<td>587</td>
</tr>
<tr>
<td>أسفراین</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>أنطاكية</td>
<td>579</td>
</tr>
<tr>
<td>أيلة</td>
<td>63-42</td>
</tr>
<tr>
<td>إيليا</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>استنبادي</td>
<td>583</td>
</tr>
<tr>
<td>الاسكندرية</td>
<td>724-698</td>
</tr>
<tr>
<td>بدر</td>
<td>111-437</td>
</tr>
<tr>
<td>البصرة</td>
<td>127-126</td>
</tr>
<tr>
<td>بعلبك</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>بلغ</td>
<td>741</td>
</tr>
<tr>
<td>بيت المقدس</td>
<td>440-240</td>
</tr>
<tr>
<td>الخيابية</td>
<td>476</td>
</tr>
<tr>
<td>حلب</td>
<td>747</td>
</tr>
<tr>
<td>حمص</td>
<td>742-339</td>
</tr>
<tr>
<td>الحيرة</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>خير</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>دمشق</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>المروس</td>
<td>581-579-577</td>
</tr>
<tr>
<td>الرملة</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>المكان أو البلد</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>الرها</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>زم</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>سرم رآى</td>
</tr>
<tr>
<td>807.780.633.421.306</td>
<td>الشام</td>
</tr>
<tr>
<td>596</td>
<td>صفر</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>الطائف</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>طبران</td>
</tr>
<tr>
<td>746</td>
<td>طرسوس</td>
</tr>
<tr>
<td>485</td>
<td>العراق</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>غوطه دمشق</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>الفسطاط</td>
</tr>
<tr>
<td>577</td>
<td>فلخ يامه</td>
</tr>
<tr>
<td>714</td>
<td>فلسطين</td>
</tr>
<tr>
<td>780.731.676.833</td>
<td>الكوفة</td>
</tr>
<tr>
<td>790.788.787.718</td>
<td>مدين</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2883.249.446.242.121.921</td>
<td>المدينة</td>
</tr>
<tr>
<td>78992.673.493.433.043.047</td>
<td>807.93</td>
</tr>
<tr>
<td>8473.919.63</td>
<td>مصر</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2883.207.440.230.121.05</td>
<td>مكة</td>
</tr>
<tr>
<td>6.607.063.476.470.434.048</td>
<td>820.793.750.741.700.98</td>
</tr>
<tr>
<td>913</td>
<td>البجامة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
فهوس المصادر والمراجع

(1) سرت في ترتيب المصادر والمراجع على الطريقة التالية:
أ) لمعتبر في الترتيب (أل) التعرف.
ب) الفهوس مرتب على حروف المعجم، وبذات بأجل الكتب القرآن الكريم.
ج) العلامة (س) معنى أنظر، والحرف (ت) معنى تحقيق.

- القرآن الكريم.
- تأليف أحمد بن أبي بكر البصيري، تحقيق عادل بن سعد والسيد بن محمود، ط الأول، 1419 هـ، مكتبة الرشد.
- أحرف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأول، 1419 هـ.
- أحرف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد البخاري، تحقيق علي الصباح، دار الندوة الجديدة.
- أحكام القرآن، ابن العربي محمد بن عبد الله، علق عليه محمد عبدالقادر غطاء، ط الأول، دار الكتب العلمية، بيروت.
- أحكام القرآن، للفقهية عماد الدين الطبري، المعروف بالكيهاراسي، ط الثانية، 1405، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- أحكام القرآن، محمد بن إبراهيم الشافعي، جمعه أبو بكر البهيجي، ط 1412، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، محمد عبدالقادر عطا، ط الأول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- أحكام القرآن، محمد بن ناصر الدين الآلباني، المكتب الإسلامي، بيروت.

(1)
- إداب الكاتب، لأبي محمد ابن قتيبة الدينوري، ت محمد عمي الدين عبد الحميد، ط الرابعة، 1382، دار الفكر، بيروت.
- أرواء الغليل في تهريج أحاديث مزار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
- إسباب النزول، للواعدي علي بن أحمد، تحقيق ودراسة كمال بسيوني زغلول، ط 1411، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- إسباب النزول وأثرها في التفسير، للحمدان عصام بن عبدالمحسن، رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود للعلوم الدراسية، 1406/1 مرموقة على الألفاتكثية.
- أصد الغابة في معرفة الصحابة، ن ابن الأثير علي بن محمود الجوزي، ط دار الفكر.
- أضاء الہان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد الأحتار الشنقيطي، ط 1408، ابن تيمية، القاهرة.
- عراب القرآن، للنحاس أحمد بن علي، تحقيق د. زهير غامري زاهد، ط الثالثة، ط 1409، عالم الكتب، بيروت.
- عراب القراءات السبع وعلها، تأليف الحسن بن أحمد بن خالويه الهمداني، تحقيق د. عبد الرحمن العيسي، ط الأول، 1413 هـ، مكتبة الحاجي، القاهرة.
- أعلام المؤمنين عن رض العالمين، ناب، أعلام الجوزي، ت محمد عمي الدين عبد الحميد، دار البنا، مكة المكرمة.
- أغاثة اللهدوان من مصائد الشيطان، تأليف محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- الابناء عن شريعة الفرق الناجية ومجاهدة الفرق المدومة، لأبي عبد الله عيسى ولد بن محمد بن بطا العكيري، ت. د. يوسف الوابل، ود. عثمان آدم، ود. رضا معطي، دار الراية.
- الاتفاق في علوم القرآن، للسويطي عبد الرحمن، تحقيق محمد أمير الفضل إبراهيم، ط الثالثة، 1405 هـ، القاهرة، مصر.
- الاستدكار الجامع ل扫نه الخديوي، تأليف أبي إسحاق، تحقيق عبدالمعطي أمين
  تعلمي، ط الأولى، 1414، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- الاستعيب في معرفة الأصحاب، تأليف يوسف بن عبد الله الفرائي، تحقيق علي معوض
  وعادل عبدالمعصوم، ط الأولى، 1415، دار الكتب العلمية، بيروت.

- الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، لـ د. رمزي نعيم، ط الأولى، 1390، دار
  القلم، دمشق.

- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، لـ د. محمد أبو شهيبة، ط الرابعة،
  1408، مطبعة السنة، القاهرة.

- الاستماع والصفات، البهيجي أحمد بن الحسين، حققه عبد الله الحاشدي، ط الأولى،
  1413، مكتبة السوادي، جدة.
- الإصحاح في تمييز الصحابية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة طبق النسخة المطبوعة سنة 1853 م في بلدة كلكنا.

- الإعلام، خبر الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة العاشرة، 1992 م.

- الإغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، شرحه وكتبه هوامشه الأستاذ عبد على مهل، دار الكتب العلمية، بيروت.

- الإقناع في القرآن السبع، لأبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري (ابن الباز)، ت عبد المجيد قطاش، ط الأولي، 1403 ه، دار الفكر، دمشق.

- الإسراء، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، ت محمود مطرجي، دار الكتب العلمية، ط الأول.

- الإنسان، للسُـمَـعاني عبدالكريم بن محمد، تعليقة عبد الله البارودي، ط الأولي.

- الإيضاح لنسج القرآن ومنسوخه، مكتي بن أبي طالب القيسي، ت أحمد حسن فرخوات، ط الأولي، 1406 ه، دار المناخ، جدة.

- البحر الغيظ، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، دار إحياء النصات العربي.

-بداية والنهائية، تأليف إسماعيل بن كثير القرشي، تحقيق عبد من الساقيين، ط الثالثة، 1407 ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

- البرهان في علوم القرآن، للمركشي محمد بن عبد الله، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، ط الثالثة، 1408 ه، دار الفكر.

- البص وأهله، لأحمد بن الحسين البيهقي، ت عامر أحمد حبدر، ط الأولي، 1406 ه، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت، لبنان.

- البيان في نهج القرآن، تأليف أبي عمرو الداني الأندلسي، تحقيق د. غسان قدوري، الحمد، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت.

- التاريخ الكبير، للخزاعي محمد بن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت.
الفهرس المراجع

- التدويين في أخبار قروين ، عبد الكريم بن محمد الرافعي ، ت : عزيز الله العطاردي ، 1408 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .
- النذكورة في القراءات النسائية ، لأبي الحسن طاهر بن عبدالمهذم الحنفي ، ت : يمين رشدي سويد ، ط الأولى 1412 ، الجمعية الجبرية لتحفيظ القرآن بجدة .
- الرغبة والتمهيد ، للمتهمي عبد العظيم بن عبداللهمي ، دار القرآن ، القاهرة ، مصر .
- التفسير الكبير ، لإمام الفخر الرازي ، ط الثالثة ، 1405 ، دار الفكر ، بيروت .
- التفسير الكبير ، مقالين بن سليمان ، نسخة مصورة عن جامعة الإمام محمد بن سعود رقم 485 .
- الفسق والمفسرون ، محمد حسن النفيبي ، ط الثالثة ، 1396 ، دار الكتب الحديثة ، مصر .
- التفيد والإيضاح لما أطلق وأغلب من مقدمة ابن الصلاح ، تأليف عبدالرحيم بن الحسين العراقي ، تصحيح محمد راغب الطباطس ، ط الثانية ، 1405 ، دار الحديث ، بيروت ، لبنان .
- التفيد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ، محمد بن عبدالغني المعروف بابن نقطة ، تحقيق كمال الحوت ، ط الأولى ، 1408 ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- المطيخ في القراءات النسائية ، لأبي عيسى عبدالكريم الطبري ، ت : محمد حسن موسى ، ط الأولى 1412 ، الجمعية الجبرية لتحفيظ القرآن بجدة .
- الشماعيد لما في الوطء من المعاي والأسانيد ، لأبي عمر يوسف بن عبدالمهذم ، ت : عبيد من الباحثين ، مطبعة قرطبة .
- التنزيل وترتيبه ، لنبي حبيب أبي القاسم الحسن بن محمد توفي سنة (606) النيسابوري ، مخطوط في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى (136/18) .
- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ، محمد بن إسحاق بن خيره ، ت : عبدالعزيز الشهوان ، ط الأولى ، 1408 ، مؤسسة الرشد ، الرياض .
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للقعيبي

- التيسير في القراءات السبع، تأليف أبي عمر عثمان بن يزيد الداني، تصحيح
  أنتوير بلزارد، ط. الثالثة، 1406 هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.
- التعليل ودراسة كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تأليف محمد أشرف الميباري،
  رساله مقدمه إلى الجامعة الإسلامية، شعبة التفسير، ليلي درجة الدكتوراه، 1405.
- اللغات، تأليف محمد بن حيان البصري، ط. الأولي، 1393، مطبعة مجلس دائرة المعارف
  العثمانية، حيدر أباد، ا الهند.
- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تأليف عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ت. أحمد
  شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- الجامع الصغير في أحاديث البشير البذير، للسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي
  بكر، المطبع، ط. مليشيا مقر، دار الفكر، بيروت.
- الجامع لشعب الإمام، لأحمد بن الحسين البهذيفي، ت. محمد السعيد بسبوني زغلول، ط
  الأولي، 1410، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- الجرح والتعديل وتقديمه، تأليف عبدالرحمن بن أبي حاتم السرازي، ط. الأولي، 1371،
  مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، ا الهند.
- الخواي للقطعي، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الخصائص، تأليف عثمان بن جني، تحقيق محمد المحارب، دار الكتاب العربي.
- النذر المصن في علوم الكتب المكون، تأليف أحمد بن يوسف السمين الحربي، تحقيق:
  عدد من الباحثين، ط. الأولي، 1414، دار الكتاب العلمية، بيروت.
- النذر المنثور في التفسير بالمعنى، للسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، ط. الأولي، 1411،
  دار الكتاب العلمية، بيروت.
- الدعاء، للطواوي سليمان بن أحمد، ت. محمد سعيد، ط. الأولي، دار الشؤر، بيروت.
- الرسالة المستمرة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، تأليف محمد بن جعفر الكشتي،
  تحقيق محمد المنتصر، ط. الخامس، 1414، دار الشؤر الإسلامية، بيروت.
الزهد ، لأحمد بن حنبيل الشيباني ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- الزهد ، لعبد الله بن المبارك ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- الزهد ، لوكيم بن الجراح ، تحقيق عبد الرحمن الفريولي ، ط الثانية ، 1415 هـ ، دار الصميمى ، الرياض.
- الزهد الكبير ، للمبهقي ، تحقيق أحمد حسن بنحسن ، ط الأولى ، 1408 هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، دار الجنان ، بيروت.
- السياق واللاحق في تباب ما بين راوية عن شيخ واحد ، للخطيب البغدادي ، ت محمد مطر الزهراني ، ط الأولى ، 1402 هـ ، دار طيبة ، الرياض.
- السبعة في القرآنات ، لابن مجاهد ، ت شوقي ضيف ، ط الثاني ، 1400 هـ ، دار المعارف ، القاهرة.
- السنة ، لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو الشيباني ، وتاريخه طلال السنة ، محمد ناصر الدين الألباني ، ط الأولى ، 1410 هـ ، دار المكتبة الإسلامية ، بيروت.
- السنن الكبرى ، لأحمد بن الحسين البيهقي ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان.
- السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق جمعية من الباحثين ، المكتبة العالمية ، بيروت.
- السيرة والمؤرخين (سيرة ابن إسحاق) ، محمد بن إسحاق المطلق ، تحقيق محمد حميدة الله ، نشر معهد الدراسات والأبحاث للتعريب.
- الشريعة ، للأحري أحمد بكر محمد بن الحسين ، تحقيق د. عبد الله الدبيبي ، ط الأولى ، 1416 هـ ، دار الوطن.
- الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، بيروت.
- الصباح لإسحاق بن حمزة الجوهرى ، ت أحمد عبدالغفور عطضا ، ط الثانية ، 1402 هـ ، طبيعة شريعتي.
- الصمت وآداب السنان ، لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبد ، ت محمد عبدالقادر عطاء ، ط الأولى ، 1409 هـ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت.
· الضعفاء الكبير ، للعقيلي ، محمد بن عمرو ، تحقيق د . عبدالمعطي أمين قلعيجي ، دار الكتب العلمية ، د . الأولي ، ١٤٠٤ هـ .
· الضعفاء والمؤكد ، ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ، تحقيق عبده الله القاسمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
· العبق في خبر من غير ، محمد بن أحمد الذهبي ، ت محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
· الجواب في بيان الأسباب ، لأحمد بن حجر العسقلاني ، ت عبد الحكيم أنيس ، ط الأولي ، ١٤١٨ ، دار ابن الجوزي ، الدمام .
· العظمة ، لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن حجر بن جعفر بن حيان الأصبهاني ، تحقيق رضاء الله .
· ابن محمد إدريس المباركفوري ، ط الأثنية ، ١٤٢١ هـ ، دار العاصمة ، الرياض .
· العلما المناهية في الأحاديث الواهبة ، تأليف عبد الرحمن بن علي الجوزي ، تحقيق خليل الميس ، ط الأولي ، ١٤٣٣ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
· العلما الواردة في الأحاديث النبوية ، للدارقطني علي بن عمر ، تحقيق وتحرير د . محفوظ الرحمن السلفي ، ط الأولي ، ١٤٤٥ هـ ، دار طبيبة ، الرياض .
· الفتح السماوي بخريج أحاديث تفسير القاضي البضاوي ، تأليف عبد الرؤوف المناوي ، تحقيق أحمد السل ffi١١ ، النشرة الأولى ، ١٤٠٧ هـ ، دار العاصمة ، الرياض .
· الفهرست ، تأليف محمد بن إسحاق الندسي ، علق عليه إبراهيم رمضان ، ط الأولي ، ١٤٢٥ هـ ، دار المعرفة ، بيروت .
· الفهرست الشامل للقواعد ، مخطوطات التفسير وعهده ، مؤسسة آل البيت ، الأردان .
· الوقفات المجمع في الأحاديث المروعة ، للشوكاني محمد بن علي ، تحقيق عبد الرحمن ابن بحى المعمول اليمني ، ط الثالثة ، المكتبة الإسلامية ، بيروت .
· القرآنية الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ، لعبدالفتاح القاضي ، يلي البدور الزاهري في القرآنية العشر المتواترة ، ط الأولي ، ١٤٠١ هـ ، دار الكتاب العربي .
الكشف والبيان من تفسير القرآن للتعلمي:

- يقول الوزير في فواصل الكتاب العزيز، لرضوان بن محمد المعروف بالمخلصي، تعداداً الأبيات بن إبراهيم الموسى، ط الأول، 1412.

- الكافي الشاف في معرفة من له رواية في الكتاب المقدس، تأليف عبد بن أحمد الذهبي، تقليد عليه محمد عوامة، ط الأول، 1413، دور القبلية للثقافة الإسلامية، مؤسسات علوم القرآن.

- الكافي الشاف في تحرير أحاديث الكشاف، ابن حجر أحمد بن علي (حاشية الكشاف).

- الكامل في القراءات الخمسين، للهذلي (مخطوط)، مصور في مركز الملك فهد للبحوث والدراسات الإسلامية تحت رقم (549).

- الكامل في ضياء الرجال، تأليف عبد الله بن عدي الحججاني، تحقيق، مختار غزراوي، ط الثالث، 1409، دار الفكر، بيروت.

- الكشكش، لعبوبي عمرو بن عثمان، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، ط الأول، دار الجيل، بيروت.

- الكشاف عن حقائق غواصات المنزل، للزهنجري محمود بن عمر، تصحيح محمد عبد السلام، ط الأول، 1415، دار الكتب العلمية، بيروت.

- الكشاف عن وجه القرآن السبع وعجلها وحجبها، لأبي عمرو مكي بن أبي طالب القيسي، ت، صاحب الدين رمضان، ط الرابعة، 1407، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- الكفاح في التفسير، للحريزي إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن النيسابوري، توفي سنة 430، مخطوط في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

- الآئل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للمستوي، جلال الدين عبد الرحمن، دار المعرفة، بيروت.

- المؤلف والمختلف، محمد بن طاهر القيسائي، ت كمال يوسف الحوت، 1411، دار الكتاب العلمي، بيروت.

- المسوط في القراءات العشر، تأليف أحمد بن الحسن الأصباهي (ابن مهراز)، تحقيق، سبيع حمزة، ط الثانية، 1408، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة.
الكتاب والبيان عن تفسير القرآن للعلمي.

- المفسرون، بن حبان السميسي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعارف، بيروت.
- الجمع المؤسس للمعجم المفسر، لابن حجر العسقلاني، ت. د. يوسف المرعشلي، ط. الأولي، 1415هـ، دار المعارف، بيروت.
- المختصب في تفسير شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جنين، تحقيق علي ناصر، وزملائه، وأعهده لطباعة محمد بشير الأدبي، ط. الثاني، 1406هـ، دار سرکین للطباعة والنشر.
- الخضر الوحيج في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية عبدالله بن غالب الأندلسي، تحقيق عابدين محمد، ط. الأولي، 1413هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- المدخلي، لعلي بن حزم، ت. عبدالله بن البداري، دار الكتب العلمية، بيروت.
- المدخل إلى الصحيح، لأبي عبد الله الحاكم، ت. د. ربيع المدخلي، ط. الأولي، 1404هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد الله الحاكم، ت. د. فؤاد عبدالممع أحمد، 1983، دار الدعوة، الإسكندرية.
- المواصل، لأبي حاتم، عبد الرحمن الرازي، بعناية شكر الله، بن نعمة الله فوجاني، ط. الأولي، 1397هـ، مؤسسة الرسالة.
- المشرد الوحيج إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لأبي شامه عبد الرحمن بن إسماعيل، ت. وليد الطبتياني، مكتبة الإمام الذهبي، الكويت.
- المستدرك على الصحيحين، للحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، تحقيق مصطفى عطا، ط. الأولي، 1411هـ، دار الكتب العلمية.
- المسند للإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر العربي.
- المصاحب، لأبي دارج السجستاني، ط. الأولي، 1405، دار الكتب العلمية، بيروت.
- المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، ت. حبيب الرحمن الأعظمي، ط. الثاني، 1403، المكتبة الإسلامية، بيروت.
- المصنف في الأحاديث والأثار ، لأبي بكر بن أبي شبيب ، تقديم وضبط كمال يوسف
  الحوت ، ط الأولى 1409 ، مكتبة الرشد ، الرياض .
- المصنف في الأحاديث والأثار ، لأبي بكر بن أبي شبيب ،
  المطالب العليه برواند المسانيد الشاميه ، لأحمد بن حجر العسقلاني ، ت حبيب الرحمن
  الأغلمي ، دار المعرفة .
- المعجم الأوست للطبراني ، سليمان بن أحمد ، ت طارق عوض الله وعبدالمحسن الحسينين
  1415 ، دار الخرمن ، القاهرة .
- المعجم الصغير ، للطبراني سليمان بن أحمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- المعجم الكبير للطبراني سليمان بن أحمد ، ت حميدي السلفي ، دار إحياء التراث العربي .
  المغني ، لأبي قادم أحمد بن يحيى الله المقدسي ، ت عبد الله التركي وعبد الباقي الخلو ، ط
  الأولي 1406 ، هجر للطباعة والنشر ، القاهرة .
- المقصود الحسن في بيان كثير من الأحاديث المشهورة ، للسحاوي محمد بن عبدالرحمن ،
  صححه عبد الله الصدوق ، ط الأولى 1407 ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- المقع في رسم مصاحف الأمصار ، لأبي عمرو الداني ، ت محمد الصادق صحاوي ،
  نشر مكتبة الكليات الأزهرية .
- المقابل في الصحيح والضييف ، لأبي قيم الجوزي ، ت محمود محيي الدين البغدادي .
  المختصب من السياق لتاريخ جيسبور ، نيلدا الفارسي ، انتخبه إبراهيم الصريفيني ،
  ط الأولى 1409 ، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- الموضوعات ، لأبي الجوزي عبدالرحمن بن علي ، ت توفيق محمد بن ط الأولى 1415 ،
  دار الكتب العلمية ، بيروت .
- المواط ، للإمام مالك بن أنس ، دار إحياء الكتب العربية .
- النسخ والنسخ ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، ت محمد بن صالح المدير ، ط الثانية ،
  1418 ، الرشد ، الرياض .
- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله، لأحمد بن محمد البخاري، ت. 2. سليمان اللاحم، ط. الأولى 1410، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، تأليف هبة الله بن سلاما المقرئ، ت. زهير الشاوش ومحمد كنعان، ط. الأولى 1404، المكتب الإسلامي، بيروت.

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لأبي بكر محمد بن العربي، ت. د. عبد الكبير العلوي، ط. الأولى 1413، مكتبة الثقافة الدينية، المغرب.

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، ط. الأولى 1418، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة.

- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله، ت. جهاذ الضاوي، ط. الثانية 1406، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، محمد بن حزم الأندلسي، ت. عبد الغفار البنداري، ط. الأولى 1406، دار الكتاب العلمي، بيروت.

- البشرين في القراءات العشر، محمد بن محمد الدمشقي، ت. صحيح علي بن محمد الضبعائي، دار الكتاب العربي.

- الكت وتعون (تفسير الماوردي)، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، ت. السيد ابن عبد اللطيف، ط. الأولى 1412، دار الكتاب العلمي، بيروت.

- النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير المبارك، ت. طاهر الراوي ومحمد الطنابي، دار الفكر، بيروت.

- الوصي في تفسير القرآن المجيد، للاحادي علي بن أحمد، ت. عدد من الباحثين، ط. الأولى 1415، دار الكتاب العلمي، بيروت.

- إملاه ما من هده الرحمن من وجه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، للحكيم الجديدة للبعري، عبد الله بن أبي عبد الله، ط. الأولى 1399، دار الكتاب العلمي، بيروت.

- ابناه الرواة على أئمة النجاة، عبد الله بن يوسف القظمي، ت. محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. الأولى 1408، دار الفكر العربي.
- بحث العالم، لأبي الليث السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- بحث العالم، محمد بن أبي بكر بن قيس الجزوزي، دار الكتب العربي، بيروت، لبنان.
- بعض الذوي التمييز في لطائف الكتاب العربي، للعريزابادي محمد بن يعقوب، تعمد الحنار، دار الكتب العلمية.
- بحث الباحث عن زوائد مسند الحنار، تعمد بن سليمان الهشمي، تحيين الباهري، ط الأول، 1403.
- بحث الوقائع في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي، تعمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة المصرية، بيروت.
- تاريخ الأدب العربي، د. فؤاد سركين، نقله للعريزابادي فهمي أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة، 1971.
- تاريخ واسط، لأحمد بن سهل السيوطي المعروف ببحشل، ت كوركيس عواد، ط الأول، 1406، علم الكتب، بيروت، لبنان.
- تأويل مشكل القرآن، لأحمد بن عبد الله بن مسلم، تحقيق السيد أحمد صقر، ط الثالثة، 1401، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
- تاريخ الأدب العربي، كارل بروكمان، نقله إلى العربية د. السيد يعقوب بكر، الطبعات الثانية، دار المعارف.
- تاريخ بغداد، للمحلولب البغدادي أحمد بن علي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- تاريخ حزنان، تأليف يوسف بين حمزة السهيمي، الطبعة الرابعة، 1907، عالم الكتب، بيروت، لبنان.
- تاريخ دمشق، لأحمد بن علي، تأليف علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، تحقيق عمر، دار غرامية العمروي، الطبعة الأولى، 1417، لبنان.
- تصور المنتبه بتحرير المشتبه، لأحمد المدالي، تحقيق علي محمد البيجاوي، المكتبة العلمية، بيروت.
- تخفيض الأشراف بعرفة الأطراف، لأبي الحجاج بوسف المزري، ت عبد الصمد شرف الدين، ط الأولي، 1386 هـ، الدار القيامة، بيروت، لبنان.

- تخريج الأحاديث والإثار الواقعة في تفسير الكشاف للمشخشي، تأليف عبد الله بن يوسف الزيلعي، اعتنى به سلطان الطبشي، ط الأولي، 1414 هـ، دار ابن خزيمة، الرياض.

- تدريب الراوي: شرح تقرير السنوي، للسيوطي، تحقيق محمد الفارابي، ط مكتبة الكوثر، الرياض، ط الأولي، 1414 هـ.

- تذكرة الحفاظ، للذهبي محمد بن أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت.

- تذكرة الموضوعات، محمد بن طاهر الفضي، ط الثانيه، 1399 هـ، دار إحياء النزوات العربي، بيروت.

- تعجيل المنعة بزوالد رجال أئمة الأربعة، تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الكتب العربي، بيروت.

- تعظيم فقر الصلاة، محمد بن نصر المروزي، ت عبد الرحمن الفريولي، ط الأولي، 1406 هـ، مطبعة الدار، المدينة المنورة.

- تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير، من كتب السنة، د. عبد العزيز الحميدي، مركز البحث العلمي وإحياء النزوات الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، تأليف إسماعيل بن كثير القرشي، تقديم يوسف المرعشلي، ط الأولي، 1407 هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

- تفسير الحسن البصري، جمع محمد عبد الرحيم، دار الحديث، القاهرة.

- تفسير السمعاني (تفسير القرآن)، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، تحقيق ياسر ابن إبراهيم وغazi بن عباس، دار الوطن، ط الأولي، 1418 هـ.

- تفسير الحريري - الكلام في التفسير.

- تفسير مقاتل - التفسير الكبير.

- تفسير الطبري = جامع البيان.
الكحف والبيان عن تفسير القرآن للعلمي.

- تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حامع عبدالرحمن بن محمد، ت أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار البازار، مكتبة المقرمة.
- تفسير القرطبي = الجمع لأحكام القرآن.
- تفسير القرطبي (المجاميع لأحكام القرآن)، تأليف محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، صحة أحمد الودوني، ط الثانية، 1372، دار الكتب المصرية، مصر.
- تفسير الماردعي (الكتب والعيون)، علي بن محمد بن حبيب، راجعه وعلق عليه السيد أشرف عبدالمقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
- تفسير المشكل من غير القرآن، تأليف مكي القيسي، تحقيق هدى المرعشلي، ط الأولى، 1408، دار الشام، بيروت، لبنان.
- تفسير السناسي، للإمام السناسي أحمد بن شعبان، ت صبري عبدالحلاقل وسيد الحليمي، ط الأول، 1410، مكتبة السنة، القاهرة.
- تفسير سفيان بن عيينه، جمع أحمد صاحب معايير، ط الأول، 1398، بيروت، لبنان.
- تفسير عبد الرزاق بن همام الطيحي، تحقيق د. مصطفى مسلم، ط الأول، 1410، مكتبة الرشيد، الرياض.
- تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، ت السيد أحمد صقر، ط 1398، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- تفسير ابن حبيب = التنزيل وترتيبه.
- تقرير التهذيب، تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاوي، تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد البكستاني، ط الأول، 1416، دار العاصمة، الرياض.
- تكلملا الإكمال، تأليف محمد عبدالغني البغدادي المعروف بابن نقطة، تحقيق د. عبدالقيوم عبد رب النبي، الناشر جامعة أم القرى.
- تلخيص الخبر في تحرير أحاديث الرافع الكبير، لابن حجر أحمد بن علي، تحقيق عبد الله هاشم يماني، 1384، المدينة المنورة.
- تنويه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشيعية الموضوعة ، تأليف أبي الحسن علي بن محمد ابن عراقي الكنائي ، تحقيق عبدالوهاب عبد اللطيف ، عبده الله الصديق ، الثانية ، 1401 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- تهذيب الأمام واللغات ، للنحوي محيي الدين بن شرف ، إدارة الطباعة الماسية ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- تهذيب التهذيب ، تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ط الأولى ، 1454 هـ ، دار الفلكر ، بيروت.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، تأليف أبي الحجاج يوسف المزري ، تحقيق د. بشار معروف ، ط السادسة ، 1415 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
- توضح المشتبه في ضبط أسماء الرواية وأتباعهم وألقابهم وكناهم ، لأبي ناصر الدين محمد بن عبده الله البغدادي ، تحقيق محمد العراقي ، ط الأولى ، 1414 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
- تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المكان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعيدي ، ط الثانية ، 1417 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للطريفي محمد بن جرير ، ط الأولى ، 1412 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- جزء فيه قرآءات النبي ﷺ ، لأبي عمر حفص بن عمر البدري ، تحقيق بشير ياسين ، ط الأولي ، 1408 هـ ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة.
- جمهور أئمة العرب ، لأبي حزم علي بن أحمد الأندلسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- حقائق القراءات ، لأبي زرعه عبد الرحمن بن محمد بن زغلولة ، تحقيق سعيد الأفغاني ، ط الرابعة ، 1404 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
- حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي ، (خطط) مصور من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم (9920).

الكتف والبيان عن تفسير القرآن للطريفي.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للعلي بن أبى طالب

- حليه الأولياء وطيات الأصبار، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبغاني، ط النائمة، 1980

- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقطي، مطبوع بأيدي أطباء البيان للمؤلف، د1406هـ

- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، تحقيق د. محمد السيد، ط الثالثة، 1406هـ

- مؤسسة علوم القرآن، دمشق، بيروت

- دلالات البوة، لأبي بكر حفوف بن محمد الفريابي، إشراف محمود الحداد، دار طيبة للنشر والنشر، الرياض

- دلالات البوة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبغاني، ط الأول، 1409، عام الكتب، بيروت

- دلالات البوة، للبيهقي أحمد بن الحسن، تحقيق د. عبدالمطلب فلعيحي، ط الأول، 1405هـ

- ديوان الأسود بن يعفر، صنعه نوري حمدي الفيسي، وزارة الثقافة والإعلام

- ديوان الأعشى، د. صادق، بيروت

- ديوان الشماخ بن ضرار المازني، ت صلاح الدين الهادي، دار المعارف، مصر

- ديوان العباس بن مرباس، حمد، د. حسيب الجعفري، 1388، وزارة الثقافة والإعلام، مديري الثقافة العامة ببغداد

- ديوان العجاج رواية وشرح الأصمعي، تحقيق د. عزة حسن، دار الشرق، بيروت

- ديوان الفردقي، طبعة الصاوي

- ديوان النابغة الجامع، ط الأول، 1384، المكتب الإسلامي، بيروت

- ديوان النابغة الذبياني، صنعه ابن السكيني، تحقيق شكري فصيل، دار الفكر، بيروت

- ديوان المذليين، دار الكتب المصريه

- ديوان امتدى القيس، لأبي الحجاج الأعلم الشهابي، اعتمد عليه ابن أبي شبب، 1394، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر
- ديوان خير بن أبي خازم الأسدي، ت عزه حسن، ط الثاني، 1392، منشورات وزارة الثقافة، دمشق.
- ديوان جرير، 1379، دار صادر، بيروت.
- ديوان حاطم الطائي، دار صادر، بيروت، 1401.
- ديوان حسان بن ثابت، تحقيق وليد عرفات، دار صادر، بيروت.
- ديوان ذي الرمة، شرح أبي نصر الباهلي، رواية تعلب، ت عبدالقدوس أبو صالح، 1322، مطبوعات جمعية اللغة العربية، دمشق.
- ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعه تعلب، ت فخر الدين قباو ي، ط الأول، 1402، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- ديوان سلامة بن جندل، صنعه محمد بن الحسن الأحول، ت فخر الدين قباو ي، ط الأول، 1387، نشر وتوزيع المكتبة العربية بلجيك.
- ديوان عقلمة بن عبده بشرح الشنطوري، ت لطفي التمالي، ومراجعة فخر الدين قباو ي، ط الأول، 1389، دار الكتب العربي، حلب.
- ديوان كثیر عزة، جمعه وشرحه إحسان عباس، 1391، نشر دار الثقافة، بيروت.
- ديوان ليبد بن ربيعة العامري، ت. إحسان عباس، الكويت، 1962.
- روح العلي في تفسير القرآن، محمد الألوسي، دار إحياء التواريخ العربي بيروت، لبنان.
- زاد المسرور في علم التفسير، تأليف عبد الرحمن بن علي الجوزي، ط الرابعة، 1407، المكتبة الإسلامية، بيروت.
- سلسلة الأخاديث الصحيحة، للألبانى محمد ناصر الدين، ط الرابعة، 1408، مكتبة المعارف، الرياض.
- سلسلة الأخاديث الضعيفة، للألبانى محمد ناصر الدين، ط الخامسة، 1405، المكتبة الإسلامية، بيروت.
- خط الآله وتحلي اللائي في شرح أمالي القاني، للمؤرخ أبي عبيد البكري، ت عبدالعزير الميمنى، دار الكتب العلمية، بيروت.
الكشف والبيان من تفسير القرآن للشافعي

- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث، تحقيق محمد محمس الدين عبد الحميد، دار الفكر.
- سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد، علق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء النزات العربي.
- سنن المؤذن، محمد بن عيسى، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.
- سنن المدارقي، علي بن عمر، تحقيق السيد عبد الله المدني، ط الثانية، 1403هـ، عالم الكتب، بيروت.
- سنن المدارمي، عبده بن عبد الرحمن، تحقيق فواز زمالي وخالد العلمي، ط الأول، بيروت.
- سنن النسائي الصغير، لأحمد بن شهيب النسائي، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، ط الثانية، 1409هـ، دار الشارئ الإسلامي، بيروت.
- سنن النسائي الكبرى، لأحمد بن شهيب النسائي، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسيري حسن، ط الأول، 1411هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- سنن سعيد بن منصور، ت. حبيب الرحمن الأعظمي، ط الأول، 1405هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- سنن سعيد بن منصور، ت. د. سعد آل حيدر، ط الأول، 1414هـ، دار الصميم، الرياض.
- سنن أعلام البلاط، للدهلي محمد بن أحمد، ط الرابعة، 1406هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف عبد الله بن العض대 الحنابل، دار إحياء النزات العربي، بيروت.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للإلكاني هيبة الله بن عبد الحق بن منصور، ط. د. أحمد سعد حمدا، ط الخامس، 1418هـ، دار طيبة، الرياض.
- شرح السنة للبغوي، الحسن بن مسعود، تحقيق شبيب الأناوون، المكتبة الإسلامية، ط. د. الثانية، 1403هـ.
- شرح معاني الآثار، للطحاوي أحمد بن سلامي، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1399هـ.
- شعر أبي زيد الطائي، جمعه د. نوري حمدي الفيسي، ١٩٦٧، مطبعة المعارف، بغداد.
- شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث، صنعه السكري، ت، فخر الدين قياس، منشورات دار الآفاق الجديد، بيروت.
- شعر عبد الله بن الزبيري، للدكتور يحيى الجبوري، ط الناثي، ١٤٠١، مؤسسة الرسالة.
- صحيح الأعشى في صناعة الإنشا، لأحمد بن علي القلقشندي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، مصر.
- صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق النيسابوري، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.
- صحيح الابن المرد، للأ-scalable محمد ناصر الديني، ط الثالثة، ١٤١٧ هـ، مكتبة الفيل.
- صحيح البخاري، محمد بن إسحاق، مطبوع مع فتح البخاري لابن حجر العسقلاني.
- صحيح الجامع الصغير، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، ط. الثانية، ١٤١٠ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
- صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف.
- صحيح سنن الزهدي، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
- صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
- صحيح مسلم بشرح النووي، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي.
- ضيوف الجامع الصغير، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. الثالثة، ١٤١٠ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ضيوف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ضيوف سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، ط. الأولى، ١٤٠٨ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للعلمي.

- ضعيف سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف.
- ضعيف سنن الزهري، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، ط الأول، 1411 هـ.
- المكتب الإسلامي، بيروت.
- ضعيف سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت.
- طبقات الحفاظ، تأليف جلال الدين السيوطي، ط الأول، 1403 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- طبقات الشافعية، تأليف جمال الدين عبدالرحمن الأنصاري، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط الأول، 1407 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- طبقات الشافعية الكبرى، للسعديي عبد الوهاب بن علي، تحقيق د. محمود الطنaji، د. عبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية، بيروت.
- طبقات الشعر والشعراء لعباد الله بن مسلم بن قتيبة، 1404 هـ، عالم الكتب، بيروت.
- طبقات الصوفية، لأبي عبد الرحمن السيوطي، تحقيق، نور الدين شريف، الناشر: مكتبة الخانجي للطباع والتوزيع، ط الثالثة، 1406 هـ.
- طبقات الفقهاء الشافعية، لأبي الصلاح عثمان بن عبدالرحمن، تحقيق محيي الدين علي، نجيب، ط الأول، 1413 هـ، دار الشمائر الإسلامية.
- طبقات المحدثين بأصهان والواردين عليها، لعبد الله بن محمد بن حبان الأنصاري، تعداد الغفور البلوشي، 1412 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- طبقات المفسرين، للداوودي محمد بن علي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- طبقات المفسرين، للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ظلال الجنه في تخريج السنة، محمد بن ناصر الدين الألباني، مطبوع مع كتاب السنن، لاين أبي عاصم.
- عوائش المجامع، لأبي إسحاق الشافعي، المكتبة الثقافية، بيروت.
- علم الحديث، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي حامد، 1405 هـ، دار المعرفة، بيروت.
فهرس المراجع

- علل القراءات (القراءات وعلل التحويلين فيها) ، تأليف محمد بن أحمد الأرهي ، تحقيق محمد بن الأزهر الرحمي ، نبيل الخالد ، دار الفكر ، القاهرة ، 1997.
- علوم الحديث ، ابن الصلاح عنبرة بن عبد الرحمن الشهراوسي ، تحقيق نور الدين عمر ، دار الفكر ، دمشق.
- عدالة الخلافة في تفسير أشراف الألفاظ ، للسيستین الجلبي أحمد بن يوسف ، تحقيق محمد باسل ط. الأول ، 1417 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- غاية القرآن في تفسير أحاديث الحلال والحرام ، محمد بن ناصر الدين الألباني ، ط الثالث.
- غاية النهائية في طبقات القراء ، محمد بن محمد الجزري ، عيسى بن شريرج، ج 1، دار الجعفر، بيروت.
- غرائب التفسير وعجبات التأويل ، محمود حمزة الكرماني ، ت شهوان يونس العجل ، ط الأولى ، 1408 هـ ، دار القلم ، جدة ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت.
- غريب القرآن ، ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الوفاء ، بيروت.
- فتح القدر (الجامع بين فني الرواية والدرائية من علم التفسير) ، تأليف محمد الشوكاني ، دار الكتب.
- فتح المعيب شرح ألفية الحديث ، للإمام شمس الدين السحاوی ، ت صلاح عوضة ، ط الأولى ، 1414 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- فردوس الأخبار (الفردوس يتأثر الخطاب) ، للدليمي ، تحقيق السيد بن بسيوني زغلول ط. الأول ، 1406 هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- فضائل الصحابة ، للإمام أحمد بن حنبل ، ت وصيف الله عباس ، ط الأول ، 1403 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي.

- فضائل القرآن ، لأبي عبد الحرمي ، تحقيق مسوان الطهية وحمص خرابية ، ط الأولي ، 1415 هـ ، دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت.

- فضائل القرآن ، جعفر بن محمد الفريابي ، ت يوسف عمثمان حسون ، ط الأولي ، 1409 هـ ، الرشد ، الرياض.

- فضائل القرآن لابن الطريس ، تأليف محمد بن أبي بكر الطريس البهلبي ، تحقيق غزوة.

- فضائل القرآن لابن الطريس ، تأليف محمد بن أبي بكر الطريس البهلبي ، تحقيق غزوة.

- قواعد التفسير جمعا ودرايسا ، للخالد عمثمان السبتي ، ط 1417 هـ ، دار ابن عفان للنشر.

- قواعد التفسير جمعا ودرايسا ، للخالد عمثمان السبتي ، ط 1417 هـ ، دار ابن عفان للنشر.

- قواعد التفسير جمعا ودرايسا ، للخالد عمثمان السبتي ، ط 1417 هـ ، دار ابن عفان للنشر.

- قواعد التفسير جمعا ودرايسا ، للخالد عمثمان السبتي ، ط 1417 هـ ، دار ابن عفان للنشر.

- كشف الأجرار عن زوايا البراز ، لعلي بن بكر الهذاني ، ت حبيب الرحمن الأعظمي ، ط الثانية ، 1404 هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.

- كشف المذاهب والاقتراحات ، تعلم من أشهر العلماء ، للساجد الناشئي ، ط 1408 هـ ، دار الكتاب العلمي ، بيروت.

- كشف الخلاف ورغم الأبواب ، عما أشتهى من الأحاديث على آلة الناس ، للخالد عمثمان السبتي ، ط 1417 هـ ، دار ابن عفان للنشر.

- كشف الخلاف ورغم الأبواب ، عما أشتهى من الأحاديث على آلة الناس ، للخالد عمثمان السبتي ، ط 1417 هـ ، دار ابن عفان للنشر.

- كشف الخلاف ورغم الأبواب ، عما أشتهى من الأحاديث على آلة الناس ، للخالد عمثمان السبتي ، ط 1417 هـ ، دار ابن عفان للنشر.

- كشف المنقوش ، للفنون ، لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، ط الأولي ، 1411 هـ.

- كشف المنقوش ، للفنون ، لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، ط الأولي ، 1411 هـ.

- كشف المنقوش ، للفنون ، لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ، ط الأولي ، 1411 هـ.

- لباب في تجوهر الأنساب ، للسخاوي ، دار الكتاب العلمي ، بيروت، ط الأولي.

- لباب في تجوهر الأنساب ، للسخاوي ، دار الكتاب العلمي ، بيروت، ط الأولي.

- لباب في تجوهر الأنساب ، للسخاوي ، دار الكتاب العلمي ، بيروت، ط الأولي.

- لباب في تجوهر الأنساب ، للسخاوي ، دار الكتاب العلمي ، بيروت، ط الأولي.
- لسان العرب ، لابن منظور محمد بن مركجم الأفريقي ، ط الثالثة ، ١٤١٤ هـ ، دار الفكر ، بيروت.
- لسان الميزان ، لابن حجر العسقلاني ، ت عادل عبدالموجد وعلي معوض ، ط الأولى ١٤١٦ هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- لغات القرآن ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، محمد بن علي الموزن الحفني ، نسخة مصورة عن جامع الإمام محمد بن سعود بالرياض ، رقم ٢٦٦٤ ف.
- مباحث في أعلام القرآن ، لابن القطان ، مؤسسة الرسالة ، ط السابعة ، ١٤٠٠ هـ.
- جامع اللفظ ، لأبي عبيد محمد بن المثنى ، تعلق د محمد فواد ، مكتبة الكتابي ، مصر.
- جمع الأمثال ، لأحمد بن محمد الميداني ، ت محمد أبو الفضل إبراهيم ، ١٤١٦ هـ ، دار الجيل ، بيروت.
- جمع البيان في تفسير القرآن (من تفاشير الشيعة) ، تأليف الفضل بن الحسين الطبري ، ط الثانية ، دار الفكر ، بيروت.
- جمع الرواية ومنيع الفوائد ، تأليف علي بن أبي بكرا، هميمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- جمع فتاوى ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحسن بن محمد بن قاسم ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة.
- مختصر الشواذ ، لابن خالد الإحسيني ، أحمد بن غنيم بن أبي جعفر السامرائي ، المطبعة الرحمانية ، مصر.
- مختصر المستدرك للذهبي ، بهاء المستدرك على الصحيحين للحاكم.
- مراج السلوكين ، تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- مسنود أبي داود الطيالسي ، سليمان بن داود ، دار المعرفة ، بيروت.
- مسنود أبي عاصم ، أحمد بن علي الموصلي ، تحقيق إرشاد الحق الأثري ، ط الأولى ، ١٤٠٨ هـ ، دار القيفة للثقافة الإسلامية ، جمه ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت.
- مسنده الإمام الشافعي، لأبي عبدالله الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- مسنده الحميدي، عبد الله بن الزبير، ت. حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- مسنده الشاميين، للطريفي سليمان بن أحمد، ت. حميدي السلفي، ط الرسالة، 1405.
- مؤسسة الرسالة، بيروت.
- مسنده الشهاب، للقضاعي محمد بن سلامة، ت. حميدي السلفي، ط الثانية، 1407.
- مؤسسة الرسالة، بيروت.
- مسألة إعراب القرآن، للكي الفيسي، ت. د. حاسم الضمان، ط الرابعة، 1408.
- مؤسسة الرسالة، بيروت.
- مسألة الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، دار صادر، بيروت.
- معالم التنزيل، للكي الفيسي، ت. د. حاسم الضمان، ط الرابعة، 1412، دار طيبه، الرياض.
- معالم التنزيل، للخطافي محمد بن محمد، دار الكتب العلمية.
- معاني القرآن الكريم، للأعجازي محمد بن معدة، ت. د. عبد الأمير محمد أمين السورد، ط الأولى، 1405، عام الكتب، بيروت.
- معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس، ت. محمد علي الصصابي، مطبوعات مركز إحياء التراث، جامعة أم القرى، ط الأولى، 1410.
- معاني القرآن كريم، لإبراهيم بن السري، ت. عبد الجليل عبد الله شلبي، ط الأولى، 1408، عام الكتب، بيروت.
- معجم الأدبيات ليناقوت الحموي، ت. إحسان عباس، ط الأولى، 1493، دار الغرب الإسلامي.
- معجم البلدان، لياقوت الحموي، ودار صادر بيروت.
- معجم القبائل العربية القديمة والحديثة، لعمر رضا كحلاة، ط الخامسة، 1405، مؤسسة الرسالة، بيروت.
معجم العالم الجغرافي في السيرة النبوية، لعائشة بنت غيث البلاذجي، دار مكة للنشر والتوزيع.

- معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، ت. زيد بن محمد منصور، ط. الأول، 1410.
  ف. مكتبة العلماء والحكام، المدينة المنورة.

- معجم ما استهدج، لعبد الله بن عبدالعزيز البوكمري، ت. مصطفى السقا، ط. الثالث، 1403.
  ع. دار الانتشار، بيروت.

- معجم مقاييس اللغة، لابن فارس أحمد بن فارس، ت. عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.

- معرفة النجاح، للعليم أحمد بن عبد الله، بزيتيب الصميم والسيكسي، ت. عبد الكريم البستوي، ط. الأول، 1405.
  دار الانتشار، ط. الأول، سوريا.

- معرفة السنة والسيرة، للببائي أحمد بن الحسين، ت. عبد المجيد الفعلجي، ط. الأول، 1411.

- معرفة النجاح، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، ت. محمد راضي بن حاج عنبر، ط. الأول، 1408.
  ف. مكتبة الدار، المدينة.

- معرفة القراء الكبار، للذهبي محمد بن أحمد، ت. بشير عواد وشعب الأرنوبوط، ط. الأول، 1404.
  ف. مؤسسة الرسائل، بيروت.

- مفردات ألفاظ القرآن، للزهري الأصبهاني، ت. صفوان داوودي، ط. الثاني، 1418.
  د. دار القلم، بيروت.

- مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية أحمد بن عبد السلام، ت. عدنان زرور، ط. الثالث، 1399.
  د. دار القرآن الكريم، بيروت.

- مكارم الأخلاق، للخراطي محمد بن جعفر، ت. سعاد سليمان الحسنلي، ط. الأول، مطبعة البلدية، مصر.

- مناهج القرآن في علوم القرآن، للزقاق، محمد عبد العظيم، دار إحياء الكتب العربية.
- موضوح أهام الجمع والتفريق ، للخطيب البغدادي ، ت. د. عبد المعطي قلعيحي ، ط الأولى 1407 ، دار المعرفة.
- ميزان الإعدل في نقد الرجال ، للذهبي محمد بن أحمد ، ت علي البجاوي ، ط الأولى 1415 ، دار المعرفة بيروت.
- نزهة الأعيان النواظر في علم الوحو والنظائر ، لابن الجوزي عبدالرحمن بن علي ، ت محمد عبدالكريم الراضي ، مؤسسة الرسالة ، ط الأولى 1404.
- نصب الراية في تجريح أحاديث الهداية ، للزليبي رضي الله عن يوسف ، ت محمد يوسف ، ط 1357 ، دار الحديث ، مصر.
- نواحى الأصول في معرفة أحاديث الرسول ، للحكيم الترمذي ، ت مصطفى عبدالقادر عطاء ، ط الأولى 1413 ، دار الكتب العلمية.
- نواحي القرآن ، لابن الجوزي عبدالرحمن بن علي ، ط الأولى 1405 ، دار الكتب العلمية ، بيروت.
- هدي الساري مقدمة فتح الباري ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار المعرفة بيروت ، لبنان.
- وفيات الأعيان وأخبار الرجال ، لابن هلكان أحمد بن محمد ، ت د. إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت.
<table>
<thead>
<tr>
<th>المهمة</th>
<th>فهرس الموضوعات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3</td>
<td>المقدمة</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>أسباب اختيار الموضوع</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>خطة البحث</td>
</tr>
<tr>
<td>65-11</td>
<td>الباب الأول: الدراسة</td>
</tr>
<tr>
<td>32-12</td>
<td>الفصل الأول: ترجمة المؤلف</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>المبحث الأول: اسمه ونسبه وقبله وكتبه</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>المبحث الثاني: ولادته ونشأته وطلبه للعلم وتأثره بالخالدة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>السياسة والاجتماعية والعلمية</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>المبحث الثالث: شيوخه</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>المبحث الرابع: تلاميذه</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>المبحث الخامس: مؤلفاته</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>المبحث السادس: مكاناته العلمية وثناء العلماء عليه</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>المبحث السابع: وفاته</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>الفصل الثاني: التعرف بكتاب الكشف والبيان</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته لمؤلفه</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>المبحث الثاني: أهمية الكتاب وذكر مصادره فيه</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>أهمية الكتاب</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>مصادر التفسير في تفسيره</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>المبحث الثالث: منهج العلمي في كتاب الكشف والبيان</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>المنهج العام</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>المنهج الفصل</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الباب الثاني: التحقيق

67
منهجي في البحث والتحقيق.

70
نسخ الكتب الخطية المعمدة في التحقيق وأوصافها.

72
الصورات

82
النص المحقق.

170-1
سورة المؤمنون.

171-176
سورة النور.

178-517
سورة الفرقان.

831-839
سورة الشعراء.

832
الخاتمة.

الفهرس العامي:

836
فهرس الآيات القرآنية.

841
فهرس القراءات.

848
فهرس الأحاديث.

854
فهرس الآثار.

859
فهرس الأشعار.

864
فهرس الأعلام.

912
فهرس الأماكن والبلدان.

914
فهرس المصادر والراجع.

941
فهرس الموضوعات.