المسيرة في فضيال العرب

تَأليف
حَمَّامُ السَّلَامِيُّ، ابن عَبَّاسِ، حَمَّاد بن
مُحَمَّدٍ السَّلَامِيُّ، الإسْكِنْدِرِيُّ، المعروف
بِابِنِ الْمُسْتَهْلِي.
المستوحى سنة 683 هـ / 1284 م.

١٢٩٨
١٣٤٤

تَمْتَم
سَلَامُ مَلاٍ إِبْراهِيمٍ أوُعَالَوَانَ

دار النُّشر الإسلامي
جمعية الحقوق محفوظة
 الطبعة الأولى

1994

دار الفكر الإسلامي
ص. ب: 5787/113
بيروت، لبنان
مقدمة التحقيق

الحمد لله الذي جعل القرآن نوراً للحياة وشفاءً لما في الصدور وهدى ورحمة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لا شك أن القرآن الكريم ببحر كبير يحتوي على درر وآلآء، ويحتاج من يرغب في هذه الدروالآئ إلى أن يغوص في أعمق ويتفسر في معانيه، وهذا كتاب نزل بلسان عربي مبين، وهو أصل العلم، ومنبع الحكم، ففيه اللغة والإعراب والشريعة والأصول والقواعد والتوصيات إلى غير ذلك، لذا وجه العلماء أبناؤهم وبصائرهم إلى هذه العلوم لتنيل رضوان الله تعالى خاصة ولخدمة كتاب الله جليل وعلا والمسلمين عامة.

وكان أصحاب رسول الله ﷺ يعرفون أكثر مما يقوله النبي عليه السلام، وما جهلوه سأولوا عنه فيضً، واستمر عصره إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام، ووجه عصر الصحابة جارياً على هذا النمط إلى أن فتحت الأمصار وخلط العرب غير جنسهم فامتزجت الألسن ونشأت بينهم الأولاد فتعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطاب، وجاء التابعون فسلمو سبيلهم وهم انتهروا مال أهل العلم العربي قد استحال أعمجاً أو كاذب، فترا المستقل به والمحافظ عليه إلا الآحاد (1).

ومن أجل هذا دعت الحاجة إلى التأليف في شرح غريب القرآن، ونشنلت

(1) راجع النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/5.
الحركة العلمية في هذا المجال يوماً فيوماً، واستقل علم غريب القرآن، وألف كبار العلماء والمفسرون واللغويون لفهم ما غمض من كلام الله تعالى، وتطور التصنيف فيه بما يلائم كل عصر.
وفي فهم معايي القرآن الكريم نرى ملء كثيرة كما قال السيوطي (1505/9/11):
«أقرد بالتصنيف خلقه لا يحصون»(1)، ولكن هذه المصنفات مختلفة شرفة ومنها، فجاء بعضها على ترتيب سور القرآن كما في "مجاز القرآن" لأبي عبيدة (825/210)، وبعضها على حروف الهجاء كما فعل الإصفهاني (1108/502) في المفردات.
كذلك استلت المؤلفات المذكورة من حيث الإثارة من الشواهد اللغوية والشعرية كما فعل ابن قتيبة (889/376) في "غريب القرآن"، ومن حيث العرض للمنحو كما فعل الفراء (822/207) في "معاني القرآن".
ومن جهة أخرى تتنوع تسمية المؤلفات في هذا المجال، فأتى بعضها باسم "معاني القرآن"، وبعضها باسم "إعراب القرآن"، وبعضها باسم "غريب القرآن"، وكلها تسميات ترجع إلى مستوى واحد، هو شرح ألباظ القرآن الكريم والاستدلال لها من كلام العرب وأشعارهم.
أما المؤلّف الشهير المفسر ابن الحسن أحمد بن محمد بن يوسف بن قاسم بن مختار الفاسي، ناصر الدين المالكي الإسكندري (683/1284) (2) فهو ألف في هذا الميدان كتاباً منظوماً وسماه "التعليم الجميل في تفسير الغريب" وشرح فيه ألباظ القرآن العربية من سورة الفائدة إلى سورة الناس في 2482 بيتاً، وجمع في

---

(1) انظر الإبهام 2/3.
(2) راجع قوام الوفيات لأبي شاكر الكتبي 1/149، والوابي بالوقت للקצה 8/128، ومداح المنذر لابن فرحون، ص 71، وبصة المعرفة للسيوطي 1/384، ومفتاح السعادة للطليان زاده 1/442، وشعر في الذهب لأبي اليمام 5/281، ومقدمة المعرفة للبندادي 99/1.
التعريف بالمخطوطة:

لقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين، إحداهما موجودة في مكتبة السليمانية بمدينة إسطنبول، في قسم "لا له لي" تحت رقم 246، أما الأخرى فموجودة في نفس المكتبة بقسم "رشيد أفندي" تحت رقم 104.

إذا النسخة الموجودة بقسم "لا له لي" تحت رقم 246 تتكون من 78 ورقة، وتبدأ من 1 ونتهي بـ78، وفي كل صفحة يوجد 17 سطرًا، ومقاسها: 13.5 × 18 (9.5 × 14) سم، ومكتوبة بخط النسخ، وقد أُهل الناقد علي بن حسين بعض النقط، وقد فرغ من النسخ سنة (673/1274).

وقد قام محمد بن عبد الحميد القرشي بمقابلة هذه النسخة بأصل المؤلف حرفًا بحرف في سنة (674/1275)، وقررت على المؤلف ناصر الدين، كما قوبلت أيضا بالنسخة التي كتبها ذكي الدين أبو محمد عبد الرحمن سنة (669/1269)، وقرأها على المصري، وعلى خطه رحيمن الله، وعلى بعض صفحات النسخة المذكورة تعليقات وملاحظات.

ولقد اعتمدت شخصياً على هذه النسخة واعتبرتها هي الأصل للأسباب الآتية:

- لكونها منسوخة قبل وفاة المؤلف بعشر سنوات.
- ولكونها مقابلة بأصل المؤلف حرفًا بحرف.
- ولسنتها قليلة الأخطاء.

أما النسخة الموجودة في قسم "رشيد أفندي" تحت رقم 104 فهي أيضاً تتكون من 78 صفحة، من 1 إلى 78، وتحتوي كل صفحة على 17 سطراً،
ومقاسها: 14 × 21 (9 ÷ 15,5) سم، وخطها نسخ، ولكن الناقد صالح بن علي قد وقع في أخطاء لغوية وإملائية، وقد فرغ من النسخ في يوم 7 شعبان سنة (1153/1740).

منهج التحقيق:

- وقد حاولت في تحقيق هذا الكتاب أن أسلك الطريق التالي:
- أن اخترت نسخة "لا له لي" كأصل للأسباب التي بيعتها سابقاً.
- أشرت إلى الفروق الموجودة بين النسختين في الحواشي.
- قمت بتبثث أرقام لوحات الأصل في الهوامش، ووضعت أرقام لوحات نسخة "رشيد أفندي" في الحواشي تسهيلاً للمراجعة.
- التزمت بقواعد الإمالة السائدة في يومنا هذا بصرف النظر عما في الأصل، مدللاً على الفروق الإملائية وأخطائها في الحواشي.
- قمت بشرح الكلمات الغريبة اعتناداً على كتاب اللغة والغريب.
- ذكرت أرقام الآيات القرآنية في الهوامش وفي قسم الفهارس.
- استخرجت الأحاديث الشريفة التي أشار إليها المؤلف من كتاب السنة النبوية المعتمد بها.
- قمت ببيان مصدر الآراء ومنابع الروايات ونسبتها إلى أسبق قائليها على قدر الامكان.
- قمت بالتعريف بالأعلام الواردة في النص وفق مصادر تراجهم في المعاجم.
- قمت بالإشارة إلى الحروف المحدودة بسبب الوزن الشعرى بين الحواشي، أما الحروف المحدودة بسبب الفائدة الشعرية فقد وضعتها في آخر الكتاب.
- كما قمت في الحواشي بذكر التعليقات والملاحظات الموجودة في هواشم الصفحات التي في الأصل.
- قمت بوضع فهرس مختصرة في آخر الكتاب للأحاديث الشريفة والأخبار.
والأماكن والبلدان، والكتاب الواردة في النص، وللقروق والطوائف والجماعات،
والمراجع والموضوعات.

- كما أتأتي استعمالت الرموز التالية في حواشي الكتاب:
  الأصل: نسخة لا لي.
  ر: نسخة رشيد أفندي.
  ص: صفحة.
  و: إشارة للوصول.
  ظ: الوجه الأول للورقة.
  و: الوجه الثاني للورقة.
  و: الورقة.

وفي الختام فإني أسأل الله جلّ وعلا أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وينفع بهذا الكتاب كل من يقرأه أو ينظر فيه.

وما توقيفي إلا بالله، وهو ولي التوفيق...

د. سليمان ملا إبراهيم أوغلو

إسطنبول
البسير بالعيب في تقدير العرب

 بصورة الصفحة التي عليها عنوان الكتاب من نسخة لا له لي، تحت رقم 246
ابن المُنير

أ- حياته:

1- اسمه ونسبه ولقبه وكتبه:

اسميه ونسبه: هو الشيخ العلامـة الخطيب الفاضل أحمد بن محمد بن
منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر الجروي الجذامـي الإسكندراني
المالكي (1). لقبه: ناصر الدين، وكتبه: أبو العباس بن أبي علي (2).

2- مولده:

ولد رحمه الله في عائلة ذات نسب في يوم 3 ذي القعدة
عام 620هـ/1223م (3). ولم ترد في المصادر التي بين يدي أي معلومات
بخصوص مكان مولده.

3- نشأته وأسرته:

قضى ابن المثير حياته في مدينة الإسكندرية التي كانت تعد واحدة من أشهر
المراكز العلمية خلال العصر الذي عاش فيه ودرس فيها. وقد عاش ونشأ في محيط
علمي واسع ونال شهرة كعالم كبير. هذا إلى جانب أنه ينسب إلى سلالة العلماء
المشهورين في ذلك الوقت.

(1) الوفي بالوفيات للصقدي 8/128، وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 149/14، ومرأة
الجنان للباقيني 4/198، والديباج المذهب لابن فرحون، ص 71 ورغبة الوعاة للسيوطي
1/384، وحسن المحاضرة للسيوطي 1/361، وشدرات الذهب لابن العماد 5/381.
(2) الوفي بالوفيات للصقدي 8/128، ورغبة الوعاة للسيوطي 1/384.
(3) انظر بغية الوعاة للسيوطي 1/384.
وهو سبط الصاحب نجيب الدين أحمد بن فارس، فالشيخ كمال الدين
ابن فارس شيخ القراء خاله(1).

قال ابن قريش(2) وخرجت له مشيئته وقرأتها عليه. وفيه يقول:

لقد سمعت حياتي اليوم لولاً مباحته ساكن الإسكندرية
كأحمد سبط أحمد حين يأتي بكأس غيرية كالبعيرة
إ وإخواناً لقيتهم سرية
نذكرني مباحته زماناً زماناً كان لا يباري فيه
مدرسنا وتغتننا البرية
وأما صحة أضححت عليه(3)
أما والده محمد بن منصور (656 هـ/1258 م) فكان يعد واحداً من علماء
عصره(4).

وأخيه زين الدين علي (699 هـ/1299 م) كان قاضي الإسكندرية بعده. قرأ
على ابن عمرو ابن الحاجب (646 هـ/1248 م) وغيره، وكان بعض الفضلاء
يفضله على أخيه ابن المنير، وإن كان هو أشهر منه، وله شرح عظيم على
البخاري(5).

ويذكر أن عبد الواحد بن شرف الدين ابن أخي ابن المنير كان رجلاً فاضلاً
أديباً وألف تفسيراً في عشرة مجلدات، وكان قاضي القضاء في الإسكندرية(6).

- 4 - أسانذته:

قد نفخ ابن المثير بجماعة اختص منهم بالإمام العلامة جمال الدين

(1) انظر الوافي بالوفيات للصفدي 8/28.
(2) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخزؤومي المصري، تاج الدين أبو الطاهر، كان
ذا معرفة وفهم، مات سنة 694 هـ. (دليل تذكرة الحفاظ، ص 83).
(3) الدبيبح المذهب لابن فرحون، ص 72، وطبائع المفسرين للداودي 1/89.
(4) الوافي بالوفيات للصفدي 8/128.
(5) حسن المحاضرة للسيوطي 1/317.
(6) المصدر نفسه 1/459.
أبي عمرو بن الحاجب وتفننه(1).

وسمع الحديث من أبي محمد بن منصور ومن ابن رواج(2) ومن أبي بحر
عبد الوهاب بن رواج بن عيسى الطوسي(3) الذي لم يذكر تاريحا وفاته.

5 - منزله العلمي:

بعدما طلبه العلم وقلقه من كبار علماء مصر فقد كان إماماً بارعاً في: الفقه،
ورسخ فيه وله اليد الطويل في علم النظر، وعلم البلاغة والإنشاء. وكان متبجراً في
العلوم موقعاً فيها. له الباعة الطويل في علم التفسير والقراءات(4).

قال الشيخ الفقيه الإمام عز الدين بن عبد السلام (678 هـ/1279 م): «الديار
المصرية تتفنن براجين في طرفيها: ابن المنيا بالإسكندرية، وابن يني العيد
(702 هـ/1302 م) بقوص»(5).

6 - مناصبه الإدارية:

ولي القضاء نائبا عن القاضي ابن التنسي في سنة إحدى خمسين وستمائة ثم
ولي القضاء استقلالاً وخطابتها في سنة اثنتين وخمسين ثم عزل عن ذلك ثم ولي ثم
عزل(6).

7 - تلاميذه:

وذكر(7) أن ابن المنيا قد درس بعدة مدارس، وفي أثناء ذلك استفاد منه
أعداد كبيرة من التلامذة إلا أن المصادر لم تذكر سوى تلميذه من بين هؤلاء. وإن
ابن أخيه عبد الوهاب بن شرف الدين ابن المنيا (736 هـ/1335 م) كان واحداً

(1) الندياج المذهب لابن فرحون، ص 72.
(2) هو: المحدث رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن ظاهر بن علي الإسكندراني المالكي;
مات سنة 648 هـ. (حسن المحاضرة 1/378).
(3) الندياج المذهب لابن فرحون، ص 71.
(4) الدياية المذهب لابن فرحون، ص 71.
(5) نوات الرويات لابن شاكر الكبدي 1/149.
(6) الندياج المذهب لابن فرحون، ص 71.
(7) الوافي بالوفيات للصفدي 8/128.
منهما. أما الآخر فهو المفسر الشهير أبو حيان محمد بن يوسف (745 هـ/1344 م) صاحب التفسير المسمى «البحر المحيط» (1).

8 - أقوال وشعره:

وكتب إلى الوزير الفاتني:

إذا اعدّ الرومان فمنك يرجع
فانت اللطف في ذلك القضاء
وإن ينزل بسحاتهم قضاء
و قال في من نازع الحكم:

قل لمن يتخذه المناصب بالجهل
فعليك القضاء أمس محرّم
وكتب إلى قاضي القضاء شمس الدين ابن خلكان (681 هـ/1282 م) مؤلف

كتاب «وفيات الأعيان»:

ليس شمس الضحي كأوصاف شمس
وهذذا مهم ما علمت ثبت ظل
وفي ناصر الدين ابن المنير يقول أبو الحسين الجزرا:

قد اعتبارت البحريان
فمنههم من يساري
شيئاً و هم كالذراح فيها
فإن له عكّاوى (2)
من لم يكن ناصرين

9 - وفاته:

بعد حياة حافلة بالعلم والتدريس حتى كان واحداً من العلماء الثلاثة

---
(1) بنية الرواة للسيوطي 1/280، و هدية العارف بن البيغرادي 2/152.
(2) انظر الوافي بالوفيات للصفدي 8/128ـ 129، ووفيات الوفيات لابن شاكر الكتبي 1/149،
والنجم الزاهرة للأقبكي 361/7.
الفضلاء (1) لمصر في عصره. توفي رحمه الله بالثغر (2) ليلة الخميس مستهل شهر ربيع الأول (3) أو ربيع الآخر (4) سنة 683 هـ/1284 م ودفن عند تربة والده عند الجامع المغربي (5). وقيل: إنه قتل مسموماً (6).

ب- آثاره:

ألف ابن المنير العديد من الكتب، إلا أن القليل النادر من تلك الآثار هو الذي وصل إليها. أما الكتب الأخرى للمؤلف فقد ورد ذكرها أو ذكر أسمائها فقط في المصادر.

والآن أقوم بتقديم المعلومات التي تتعلق بأثار المؤلف على النحو التالي:

1- البحر الكبير في بحث التفسير:

كما يتضح من الاسم فهو تفسير كبير واعتبر عليه في هذه التسمية بأن البحر الكبير مالح، وأجاب على ذلك بأنه محل المجاهز والدل (7).

ويقول الصندي (764 هـ/1362 م) في كتابه المسمى المتوفى بال РФيات: أن هذا التفسير نفيس (8)، كما أن الزركشي (794 هـ/1391 م) قد لجأ إلى النقل من هذا التفسير في سياق إيضاحه للموضوعات المختلفة في كتابه المسمى

(1) أجمع المالكة والشافعية على أن أفضل عصرهم بالديار المصرية ثلاثة: القرافي العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن; 684 هـ/1285 م، وناصر الدين ابن المنير وابن دقيق العيد (حسن المحاضرة 1/316).
(2) الغفري: هو اسم مكان قريب من الإسكندرية (معجم البلدان لياقوت 16/3).
(3) النجوم الزاهرة للأثابي 361/7.
(4) الرافي بالرفيات للصفدي 128/8.
(5) ويذكر أن هذا الجامع لا يزال موجوداً، يعرف بجامع المنير وله قبره (النجوم الزاهرة للأثابي 361/7).
(6) يغية الوعى للسيوطي 1/384، وطبيعة المفسرين للداودي 1/91.
(7) الدبيبة المذهب لابن فرحون، ص 73.
(8) الرافي بالرفيات للصفدي 128/8.
البرهان(1). وقد وردت المعلومات التالية والمتعلقة بهذا الكتاب في فهرس المكتبة الخديوية بالقاهرة: «الموجود منه الجزء الثالث، أوله: (تلك الرسل فضلاً بعضهم على بعض) من سورة البقرة يتهي إلى آخر سورة آل عمران، مكتوب بقلم عادي، أوراقه: 158.(2).  

2 - تحرير التنزيه وتذهير التشبه:
إن هذا الكتاب غير واضح الموضوع الذي يدور حوله، سوى أنه قد ذكر من جانب بروكلمان(3). وإذا نظر إلى الاسم فإنه يمكن القول بأنه كتاب يدور حول «الكلام».

3 - مختصر التذهيب للبغوي:
وهو مختصر كتاب الإمام حسين بن مسعود المغوي (516 هـ/1122 م) والمتعلق بالنفقه(4). وله من الكتب التي فقدت.

4 - ديوان خطب:
من المعروف أن ابن المثير كان واحداً من خطباء الإسكندرية. من المؤكد أن ما كتبه في الخطابة قد جمعه في هذا الكتاب. وهو مشهور بديع ويعني «عقود الجوهر على أجياد المناجر»(5). وهذا الديوان لم يكن بالإمكان الحصول عليه.

5 - أسرار الأسرار:
مع أن ذكره قد ورد في بعض المصادر(6) إلا أنه لم تذكر أي معلومات متعلقة بهمه ووجوده.

6 - الضياء المتلافى في تعيث الإحياء للغزالي:

(1) البرهان للزركشي 1/86، 267، 268، 442، 444، 57، 58، 3، 6/16، 278، 279.
(2) فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتابات الخديوية 1/130.
(3) بروكلمان، Suppl. 738/1.
(4) كشف الظنون لكاتب جبلي 1/517.
(5) طبقات المفسرين للمؤذني 1/90.
(6) حسن المحاضرة للسيوطي 1/316، وهدية العارفين للبغدادي 1/99.
ذكره بروكلمان (1)، والإمام السيوطي يقول في تأليف هذا الكتاب: «أراد أن يصف في الرد على الإحياء، فخاصمته أمه، وقالت له: فرغت من مضاربة الأحياء، وشرعت في مضاربة الأموات! فتركه» (2).

وهو من آثار الكاتب التي لم يتمكن من الوصول إليها.

7 - تفسير حديث الإسراء:

وهو في مجلد واحد، وقام المؤلف بتأليفه على طريقة المتكلمين لا على طريق السلف (3)، ولم أقف عليه.

8 - الانتفاض في فضائل المصطفى (4):

وقد وردت المعلومات الآتية لهذا الكتاب في كشف الطنون «عارض به الشفاء للقاضي عياض (544 هـ/1149 م) ورتب على قسمين: الأول في فضائله، والثاني في سره وسبيسة قصة المراجع بسطاً في أربعة أبواب، وفيه فوائد كثيرة» (5).

ووهذا الكتاب أيضاً من الكتب التي لم أجدها.

9 - مناقب الشيخ أبي القاسم بن منصور القياري:

يذكره نبيه عن مناقب الشيخ أبي القاسم بن منصور بن يحيى المالكي الإسكندري (562 هـ/1166 م) المعروف بـ «القباري» أحد العباد المشهورين بكثير الورع والتحري (6)، وله من الكتب المفيدة.

10 - مناسبات تراجم البخاري:

وهو يتحدث عن المناسبة بين ترجمة السبب في الصحيح مع الأحاديث الواردة فيه، وقد طبع تحت عنوان: «الكواكب الدراره في مناسبات تراجم البخاري».

11 - الإنصاف من الكشاف:

(1) بروكلمان، Suppl. 1/381، 748، 738.
(2) بعدها النهاية للسيوطي 1/384.
(3) الواقع بالوفيات للصفدي 8/128.
(4) كشف الطنون لكتاب جلي 1/136.
(5) حسن المحاضرة للسيوطي 1/248.
إن هذا الكتاب هو عبارة عن نقد وردّ للآراء المعتزلية التي وردت في تفسير "الكشف"، وهو من المؤلفات الأولى للمؤلف، وألفه ابن المنير في عنوان الشبيبة وكتب له عليّ الشيخ عز الدين بن عبد السلام بالثناء عليه وكذا شيخ الشيخ شهاب الدين القرافي وغيره من العلماء(1). وهو مطبوع ومتمداول.

12 – التيسير المجيب في تفسير الغريب:

وهو الكتاب الذي نحن بصدّد تحقيقه.

(1) الديوان المذهب لابن فرحون، ص 73.
السِّيبِيري في تَصِيِّر الغَرب

تَأليف
ناصر الدُّيب أبي العَباس أحمد بن محمد بن الحسن الامام الأسكندرائي المعروف
بابر المدَّيّر
الموْتِوٍّ سنة 683 هـ/1284 م

تحقيق
سليمان ملا إبراهيم أُوغلو
بسم الله الرحمن الرحيم

قال سيدنا القاضي الثقيف الإمام العالم العامل الأوحد(1) الصدر الكبير
الفاضل الحبر العلامة الكامل المحقق المفيد علم(2) العلماء أوحد الفضلاء، تاج البلغاء، فخر الخطباء، ناصر الدين، مفتى المسلمين، لسان المتكلمين، سيف المناظرين، شمس الشريعة، محيي السنة، بقية السلف الصالح، أبو العباس أحمد بن(3) القاضي الأجل القاضي المحدث الثقة الأمين وجه الدين أبي المعالي محمد المالكي رضي الله تعالى(4) عنه وأرضاه وجعل الجزاء مثواه(5).

---

(1) [ر 1 ظ]، (2) في ر: ملك، (3) في ر: بإضافة المولى قبل القاضي، (4) تعالى، ساقطة من الأصل، (5) ما بين العلامتين ساقط من ر.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
تفسير غريب سورة البقرة

1. الأحرف التي تأتي أولاً في الآية
2. أو قسم أظهر فيها
3. أو الشرف
4. مأخوذة أخذًا بالله
5. وذي الصلاة
6. فهى إذا ضعفه المحرر
7. وله العطا
8. فهى إذا ضعفه المحرر
9. والمرض
10. النفاق في الضماير

رقم الآية [2 2]

في الأصل: قوله: "أظهر فيها: يريد الحروف، ويجوز "فيه" ويريد القسم، وأعلم.

(1) في هامش الأصل: قوله: "أظهر فيها: يريد الحروف، ويجوز "فيه" ويريد القسم، وأعلم.
(2) الشرف، بالله، وكذا وردت بعض الكلمات في الأوادير.
(3) ولمزيد من المعلومات في ذلك راجع تفسير الطبري 1/66–73، وغريب القرآن للسجستاني، ص 3، والكشف 1/8–12، ومفاتيح الغيب 1/461–164، والترقي 1/154–155. في هامش الأصل: إشارة إلى أن هذا البيت ليس من الرجز.
(4) الغطا: يسوطن الهجة من آخرا للفلسفية، وكذا ترد الكلمات في بعض الأيات، وسوف نته على ذلك في الأخير.
نسور الرشاد منهم صلالة
13 "وَالسَّتِّينَاءَ عَنْهُمْ الْجَهَّالَاتُ
14 مَعْنِى "سَيِّيْطِينَهُمْ" سُدُّنَّهُمْ
15 أو طلب النار بان تورق(1)
16 "إِسْتَوْقَعَ الْنَّارُ" بمعنى أوقدا
17 وصيّب صائب ماء الشبع
18 للشبع والبرق له مخراق
19 ومعنًى "رَفَعَهَا" إرادة
20 ووضع عستونها إرادة
21 وهو الذي يصنعه "بِالْبَيْنِاء"
22 "فَهَنَا" هُنَا مَهَادُ
23 وسقطت(4) بُقْبَةً السماء
24 وقيل(5) في "الحُجْرَةِ الكبيرة" تشابه في الشكل والألوان
25 "تَصَابَةٌ المَّسَارِف فِي الْجِنَانِ"
26 فهُنَى إذا نفي شكلها تنفسً،(6)
27 وقيل "بل تشبعت في البَيْلِ" وقيل(7) محمول على المماثلة
28 كَانَتْ تَحْيَيَةً إِذَا تَسْتَحْسَن
29 ليس مقصدًأ ولا مقتضى(8)
30 وَرَعَىَ أَسْأَلَ عَسْأَلَ بِمَسْنُور
31 (1) مَرَّ ٢ ظاء
32 (2) وهو قول ابن عباس، ومجاهد كما في تفسير الطبري 1/115، والقرطي 1/217
33 (3) في الأصل: ها هنا، وهكذا كلهما وردت في النص غيرنا شكلها دون التبше عليها
34 وسقطت: أي الأرض
35 (4) راجع تفسير الطبري 1/129، ومعاني القرآن للزجاج 11، ولكن الزمخشري ينكذ ذلك
36 والقول الصحيح عند هيثم، انظر التفسير 1/36
37 (5) راجع غريب القرآن لأبو أцыبى، ص 44.
38 (6) راجع تفسير الطبري 1/134.
39 (7) لآدم، بالتنوين لضرورة الوزن.
[سورة البقرة]

هيهات يُقدَّم كافر قد خُلِّد
وعلّه في الوضع يُطلَّبونكم
مِنّاءكم (2) بنائيكم يقونا
[عن كل حي يحمل الجنين]
(4)
بقت ما سبقوه ولا تُحَرَّل
بريتكم سقيكم لا يأتِ
قوم فألقتوا أنفسكم ليقتي
فِبَدَّلَوا القُول وفالوا بِحَجَة
جنس الفساد كلبه وأبشع
أدركهم منه (6) ملال السام
(5)
وقيل (8) فيه الحصر المعلوم
أو التي تهجده وله لواقع (9)
إذ أمنوا بك فقد حازوا الرضا
عن كل دين قبله قد سبقا

(1) مَنْ الصِّمْو صَبِرَّا لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح، وشهر الصبر: شهر الصوم. راجع لسان العرب - ص 439/4.

(2) في الأصل: نَمَاآم وأحيانا تأتي الهيرة بهذا الشكل، ولا تشبه ذلك في ما يأتي.

(3) راجع تفسير الطبري 1/209، والبحر المحيط لأبي حيان 1/194.

(4) في الأصل: كل حي يحمل الجنين، لعل الخطأ من الناسخ ولا يقتيم الوزن بهذا الشكل.

(5) في الأصل: لا يأتي. [3 و 5].

(6) معنا: أي من طعام واحد.

(7) إنظر معاني القرآن الكريم 1/41، وغريب القرآن للسجستاني، ص 191.

(8) وهي لغة شامية كما في القرطبي 1/426.

(9) انظر لاختلاف الآراء في مصر تفسير الطبري 1/238 - 239.
وقيل (1) للافلامك يعبدوونا
وأقبلكم بعدُ لم تد صغرها
أي وسط في سٰبها لا طرف
وقال على ونامس سواء
بالحرث والسقي ولم تستعمل
لكتها في السقي لا تددور
شمل جلدها مهما وعِمما
كَجَلَدها لم يخرج جا عن لونها
أَفْلَمَ من عَنْهُ تألّمها
وقيل (2) بل للشمس يسجدونا
وقال (3) بل من شأنها شهير
لاشيئاً لا لون فيها غير ما
فقال (4) حتى ظلهم وفرهنها
معنى (5) تدافعت وقا
وقيل (6) غيرة من الأركان
فإنما من خَبيْية الله سقط
حين يلاقى للمحق الصادق
ومن الصفات المصطفى يُحتجز
بأنهم كانوا على المكابرة
وعلّمنا الحق والإيمان[3] كأنه لأَمَّيٍ يَتَسّبب

(1) راجع مفاتيح الغيب 1/381.
(2) وهو قول قنادة كما في مفاتيح الغيب 1/381.
(3) كما في القرطبي 1/453.
(4) انظر معاني القرآن للفراء 1/48، وتفسير الطبري 1/267، وغريب القرآن للسجستاني، ص 147.
(5) راجع الكشف 1/53.
(6) راجع الكشف 1/53.
(7) لآر 3 ظال.
(8) انظر تفسير الطبري 1/276.
أو كذبٌ مُقَدَّمٌ يُزورُ (1)
وهُو المراد هُنا والمقصود
«أخلاق» أي منع عين نجاة
وحقها في كل ملة وجب
من غير تحرير ولا تبديل
لقوله «يُبَارَاهُم» (3) تَقَهَّمه
والقلب يُصلِّى كالانساق
أي جيل بينهم ويبن المصطفى
اِدْعُوا العلم بغير فهم
فحيمن جاء تكاسوا للعقب
وهُو المراد هُنا إجماعاً (7)
أي رجعوا بالسهو إذ أمسأوا
سبوا بها وحُبهم شديد
لأنهم في وضعهم مُدَقَّمة
يَنْوون راعياً بمعنى أَرْعَنَا (8)

81 سِيَّةٌ شُرّكًا إلى الممات
83 يرَد «بَالْقَرْنِي» قرابة النسب
85 «فَإِنْ يَأْتِكُمْ قَدْ مَسَّكُ» يُهْمِسه
88 «عَفْفُ» (5) على وجه جماع أغلقاً
90 وهم بشر مُبصرون بالبيّن
89 واستفتتحوا مسجرون بالبَيّن
90 وطرق باشْكِرُي بمعنى بُعْداً
104 (رَوَأَعِنَا) احتفظ لِكن اليهود
104 اغتُسوها فرصة في الكلمة
113 وأطلقوها لِعَظِيْمًا مُشْعَلًا

(1) راجع معاني القرآن للفراء 1/49، ومعاني القرآن للزجاج، و 23 و، والكشاف 1/55.
(2) كذا في تفسير الطبري 1/285، والقاموس المحيط للغريزابادي، ص 1566.
(3) في الأصل: دياركم.
(4) المبناي: هو الم ورد في قوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ...»، سورة البقرة: 84.
(5) نَأَوَوْا: الجمهور غلف، بإسكان اللام، وقرأ قوم منهم الحسن، وابن محيض بضمها. راجع تفسير الطبري 1/306، وزاد المصري لابن الجوزي 1/113.
(6) غلف: جمع غِلَفَ كما في غريب القرآن لابن فتية، ص 58، والمفرادات، ص 364.
(7) [ر 4 و].
(8) راعياً: مَنْ رايتِ إذا لم تُنْوَن، ومن نَوَن جعلها كلمة نُهوا عنها، (وهي بمعنى: أحجم).
[سورة البقرة]

106: "يُنسَحُ" بُعْلِدُ "سُنْسِها"(1) أي يَأْمُرُ بالإلتزام، فإن هَمَّزَ التَّفَعِيل فَاحْجَمَهُ عَلَى مَعْنَى "يُحِيِّرُ" أي أَبَوَّى أَجْرًا (2)

109: "فَاقْعَهَا" بَعْنِئَ أَذْهَبَوا الْذَّئَبُوا وَهَكذا "قَسَحَهَا" بَعْنِئَ أَعْرَضُوا (3)

114: "مَسَاجِدُ اللَّهِ" يُبْرِدَ إِلَيْهَا (4) وَقَيلَ (5) إِنِّمَا أَرَادَ الكَعْبَةُ وَ"خَرَّبُوهَا" مَنْعَهَا أَنْ تَعْمَرَ أَمْرًا (6)

115: "الْحَرِيْلَ" في الْجَزِيرَةِ (7) وَقَيلَ (8) إِنِّمَا السَّرَادُ الْقَمْلُ "وَجَسَمَةَ اللَّهِ" أي وَجَهَةُ وَنَزَّلَتْ (9) فِي الْمُخْتَيْءِ الْمُجْهِدٌ حَافَظَتُ رَأْيَتِهِ: رَاجِعُ مَجَازِ القَرْآنِ لَأَبِي عَبْدَاللهِ 49/1، وَنَحْوَهُ فِي تَنْسِيرِ الطُّبْرِيِّ 354/1 – 355، وَمَفاهِيمِ الْغِيْبِ 451/1 – 455.

(1) قُرِّأ أَنْ بَكَرِ كَبِيرٍ، وَأَبُو عُمَرِ: "عِنْسَهَا" بِالْهَمْزَةِ مَعِ فَتْحِ الْبُعْلِ، وَالسِّنِينَ، وَالبَلَوْقِ بِغِيرِ هَمُّ مَعَ ضَمَّ الْبُنِّ وَكَرْسِ الْسِينِ. رَاجِعُ الْتِسْبِيرِ لَلدِّينِ، ص. 76.

(2) أَيْ: نَسَحَا، أَرَادُ مَؤْخَرَهَا، وَالسِّيْنَ فِي الْبُنِّ: الْتَأْخِيرُ. رَاجِعُ مَعَانِي القَرْآنِ لِلنَّبِيِّ، وَ30، وَوَانْتَظِرُ أَيْضاً: تَنْسِيرُ الطُّبْرِيِّ 359/1 – 360، وَالْكَشْافِ 1/60.

(3) انْظُرُ تَنْسِيرُ الطُّبْرِيِّ 1/378.

(4) إِبْلِيْلَللهَاءُ وَإِبْلِيِّهَا: إِسْمُ مُدْنِيَةِ بِيتِ الْمَقْدِسِ، وَكَدْمَتِي بِيتِ الْمَقْدِسِ إِبْلِيِّهَا أَيْضاً. رَاجِعُ مَعْجِمِ الْبَلَدَنِ 392.

(5) رَاجِعُ تَنْسِيرُ الطُّبْرِيِّ 375/1، وَالْكَشْافِ 1/62.

(6) انْظُرُ تَنْسِيرُ الطُّبْرِيِّ 378/1، وَالْكَشْافِ 1/62.

(7) رَاجِعُ أَسَابِبِ النَّزَولِ لِلْوَاحِدِ، ص. 25 – 26، وَلَبَابُ النَّسِبِ لِلسَّبُوْيِ، ص. 10 – 11.

(8) [ر. 4 ط.]
ورَأَعٍ فِي الجَوَّاءِ وَفِي الْغَلَامِ
أَوْ سَأَكَّتَ أَوْ رَاغِبٌ أَوْ خَاصِعٌ
أَيْ شَنَّ عَشَرَ يِبْنَنِ قَدْ حَكَمَ
يَجِبُ مَهَابَنُ كَلِهِنَّ الْمُرَاسِ (1)
وَإِنَّكَ وَضَمِّمْتَ مَثْبَتٍ عَنْهُمَا
ثُمَّ اسْتَطَابَةَ بِمَاءٍ أَوْ حَجّرٍ
وَالطَّفْلِ بَارِدٍ وَأَغْنِمَتِ خَيْتَانِهَا (2)
أَنَّ لَا يَكُونُ عَظِيمًا بَيِّنًا
لِلْحَجَّةِ وَالْمُحْمَرَةِ كَلِّ عَامٍ
إِلَى الْقَلْبِ وَالْمَعْلُقَةُ (3)
إِذْ(4) هَوَيْتَ لِلشَّوَابِ مَوْجِبٌ
وَالْعَزَّازِيَّةِ أَهْلُهُ (5) وَالْقَطَانِ
وَأَصْلُهُ المَذْبُوحُ ثُمَّ نَقَلاً
دَعُوَّةٌ إِبْراهِيمِ خَيْرٌ مَّنْ وَقُلَى
بِالصَّدَقَاتِ طَهْرَةٌ الْمَائِمَ
طُهْرَاً لَهُمْ مِنْ وَضْرَ الأَصْنَامِ
حِينَ شَهَادَتِهِمْ لِلْرُسُلِ (6)

(1) الرأس، غير مهوم لضرورة الوزن.
(2) ذكره الطبري نقلًا عن ابن عباس كما في تفسير الطبري 1/394.
(3) في الأصل: من لا يراه، وعلى هذا لا يُسوَّم الوزن.
(4) في الأصل: أَوْ.
(5) أي: أهل البلدة الحرام كما في تفسير الطبري 1/404.
(6) راجع للفصل أيضاً الكشاف 1/65، وزاد المسير 1/146، والفرطي 2/131، [ر. 5 و].
وَهُوَ لَعْمَرَى أَحْسَنُ التَّوْجِيْهِ
وَأَوْضَمْ النَّفْع فَعَدَّى الأصْلَ (1)
لِيَس كَإِسْمَاعِيل ذَٰلِكَ الْعُرْور
وُصْيَة مَحْكَمَة الإِسْلَامِ
لَأَنَّ إِسْمَاعِيل عَمَّ يَعْقِوبُ (2) [50]
وَعَمَّدَ الحَقَّ عَلَى الإِسْلَامِ
مِثل القبائل بنو إسحاق
مُصْطَبَع بَسِمَة الصَّبِيبٍانِ
بُطَلَان قَوْلِهِم بَعْرَة المَمْصُودَ (5)
لَكِم تَعْدِيل الرَّسِّم (6) مُحَمَّد
تَحْوِيلهِا وَالحُذِّف مِسْتَجَاد
القبيلة التي أترضى النبي يُرْسَد (3)

(1) أي: إِلَّا مَنْ سَفَر نفسه، أو إِلَّا مِن سَفَر في نفسه، فحذف الجار، أو نقل الفعل عن النفس إلى ضمير من، ونصبت النفس على التشبيه بالقياس، كما يقال: ضاقت بالأمر ضرًاء، يريدون: ضاقت ضراً. راجع مفاهيم القرآن للفراء 1/79، والكشف 1/65، وزاد المسير 1/148، وإملاء ما من يه الرحمن في المكي، ص 63 - 64، والقروضي 1/132.
(2) راجع للفحص الكشف 1/66.
(3) راجع غريب القرآن للسجستاني، ص 5، والكشف 1/67.
(4) هي: الدين كما في تفسير ابن عباس 1/83، ومعاني القرآن للفراء 1/150، وتفسير القروضي 1/423 - 424، ولسان العرب - (صغير) 8/438، وهي: الحنان كما في معاني القرآن للفراء 1/83.
(5) قال الطبري: إن النصارى إذا أرادوا أن يضرّ أطفالهم جعلهم في ماء لهم، وlaşف أن ذلك تقديس بمنزلة الجناية لأهل الإسلام وأنه صبيحة لهم في النصرانية. راجع تفسير الطبري في الكشف 1/423، ونحوه في الكشف 1/67.
(6) في الأصل: الرضي، ولا ننه على ذلك في ما يلي.
أو المَرَاد القبَلَة الجَليلة
وكمية المسجد منه في الوسط
"اللَّهُ وَلَا إِلَهَ حَيَّ زَيْنَبْ"
وذكر أن مَرَاده
إِمَّا بِجَبَلٍ أو بِعَلَمٍ أَبْتِه
ذَٰلِكَ الْقَبَلَةٌ (1)
بمَا تَعَلَّقَ فِي
مَحْيِّات حِجَّةٍ مِّنْ تَرَكَتْه
فَيَقُولُ إِن شَأْنَهَا الْبَيْدَلَ
كَمَا بَدَأَتْ أَي بِأَصْلِ الْمَلَكُ
فِي هَمَّةٍ قَدْ أُسِيَّتْ دَعْوَتُهُ
وُذَكَّرُوهُ لَكُنْساً بَأْسُ يُبَيِّنُهَا
"الْفُقَرَة" بِالأَمِيْرِ وَالْمَوْتِ يُحَل
"الْجَوْنِ" أُيُنَ جُزُؤُهُ فِي زَمَنِ الصَّيامِ
وَتَقَلَّصَ «الْأَنْفِسِ» مِنْ الْعَلَاتِ
لَأَنْهُمْ مِنْ شَمَّاتِ الأَكْبَادِ
يُعَلَّمُ فِي هِئْلِهِ الْفَرْضِ وَالْبَلَوَاذِمِ
مِنْ صَنْدِينَ (2) فِي نَحَاءٍ يَعْهُدُ
إِذْ بِالْمَعَاصِي تَحْصِّسُ العَمَائِمِ

(1) راجع تفسير الطبري 2/17.
(2) انظر الکشف 1/70.
(3) راجع زاد المسير 1/162، والطرطبي 2/173-174.
(4) انظر تفسير الطبري 2/25، وغريب القرآن للسجستاني، ص 142.
(5) قال الطبري： "إن أُوْمِنَا كَانَوا يَطْفِفُون بِهِمَا فِي النَّجَاحِ. . ."، تفسير الطبري 2/26.
وقيل (1) «سن لعن غير مستحق، فإننا صرفنا مدعنا لله لكن حطب الله يهين وحجبنا لله حب اعتصال الله حين أشركوا بربرهم فخشوا لمما رأوه طالحة» (2)
كمثال الأنعام عند الزجر كمثال النزاعات بالأنوار كمثال النزاعات بالأنعام مثل الصدى من جبل قد يسمع (6) [و] لبعبيد استعملوا أعياداً (3) أو رفعوا الصوت لغير الرحمن وعاد» أي على عموم الأمة (7) وغير عاد فوق سد الركاب (8)

(1) وهو قول ابن مسعود كما في معالم التنزيل للبغوي 1/61.
(2) انظر معالم التنزيل للبغوي 1/62.
(3) البيت سالف من (2).
(4) الجبّة: كلما عبد من دون الله. راجع لسان العرب - (جبّة) 2/61.
(5) [و] 6.
(6) ذكر الطبري الآراء في ذلك فقال: أولى التأويل علّي بالآية التأويل الذي قاله ابن عباس ومن وافقه عليه، وهو منعى الآية: وجعل وعظ الكافر وواعظه كمثال الناقي بعنه وتعبيه. راجع تفسير الطبري 2/47.
(7) ولمزيد من المعلومات أيضاً انظر تفسير الطبري 2/48.
(8) راجع تفسير الطبري 2/49 - 50، والكشف 1/74.
وليس صبرهم بمعنى الجلد والمرض المُصرَّح بهما للمواطنين الذين وقعوا في الحرب والصلح بعد موته بين الخلق وقت المباشرة والسلامة.

(1) تدُّلُّوا بجورك على المقصود بينفه أكبر مما بذلوا بيدها لبَّعِداً يُدعى الهلال بالقمر وليس بعد شرهم من شر.

(2) تدُّلُّوا بالرُّسُل ما لبَّكُوا ويقال: وقيل: 189 واسم الجمالي، للثلاث الرمazon، 191 والتفسير: الموارد قول الكفيери، 196 معنى أنفسهم سنة الشماير أو أقردوا لكل نشك سفر.

(3) أُحِمِّرْتُمْ متعمد باسم مضر على المعرض لدى المناضك.

(4) حكمت: أن لا يجعله أحدًا أبداً آسيا الذي من العدو خصاً.

(5) يُحِيل عند يأسه لا ينتظَر.

(6) إن قُدر، بمعنى عدل. راجع لسان العرب، (درك) 2/10 512 80.

(7) إن، وفي هامش الأصل: الدم.

(8) وهذا تأويل من قال: بالأفراد كما في مفاتيح الغيب 2/163.

(9) وهو قول عظاء، ومفاهيد، وفتاية، وأي حنيفة. راجع أحكام القرآن بين لجعص 1/349، وزاد الميسر 1/304 والفرطي 2/373.

(10) وهذا قول الشافعي كما في أحكام القرآن بين لجعص 1/349، وراجع أيضًا زاد الميسر 1/304.
١٩٦ إذا مَنْشْهَمٌ بَيَّنُهُ كَلَّامٌ
١٩٧ الرَّقَبَةُ كَالْجُعُولَةِ أوّلُهُ كَلَّامٌ
١٩٨ أَقَيْضُوا قَبْلَهُا قِيلٌ كَلَّامٌ
١٩٩ مَنْ يَنْفُذُ الْيَتَآذَٰٓعِ
٢٠٠ مَنْ يَجَّلِّي الْيَتَآذَٰٓعِ يُنْفُذُهُ
٢٠١ مَنُّ يَجَّلِّي الْيَتَآذَٰٓعِ يُفْتَرِقُهُ
٢٠٢ أَيّْا مَشْكُورٍ مَعْمَدْوَةً عَنْهَا قَلِيلًا
٢٠٣ عَنْهَا بِكَلَّامٍ
٢٠٤ أَيّْا مَشْكُورٍ مَعْمَدْوَةً
٢٠٥ مَعْمَدْوَةً أَيّْا مَشْكُورٍ
٢٠٦ مَعْمَدْوَةً أَيّْا مَشْكُورٍ
٢٠٧ مَعْمَدْوَةً أَيّْا مَشْكُورٍ
٢٠٨ مَعْمَدْوَةً أَيّْا مَشْكُورٍ
٢٠٩ مَعْمَدْوَةً أَيّْا مَشْكُورٍ
٢١٠ أَيّْا مَشْكُورٍ مَعْمَدْوَةً
٢١١ مَعْمَدْوَةً أَيّْا مَشْكُورٍ
٢١٢ مَعْمَدْوَةً أَيّْا مَشْكُورٍ

(1) ابتدأ، بدون همزة، وهو لضرورة الوزن.
(2) راجع تفسير ذلك مجاز القرآن ٦٧، وتفسير القرطبي ٢٩/٨٤٩، والتكشاف ٢/٨٣٤، و
(3) راجع القرآن ٦٧، والتكشاف ٢/٨٣٤.
(4) راجع التفسير النبوي ٢/١٥٢.
(5) راجع التفسير النبوي ٢/١٥٣.
إذ أنتم أسفين دار المحبة
في فطرة الإسلام لا مبتذلة
رَمَّ إن إبراهيم حين أرسله
مجموعة بُلْغ للعثمانى
أو مَلَّة أو بَنَّة للمرسل
أو مَدِّة في بمعنى الحين
أو هُسَ الأَمَ لغة مُستعملة
(2)
وُلَكَرْحُهُ ما حُمِّلت اضطرارا
(3)
والفتح في أثمانها لَمْ كَبِر
ِّلْزُمْهُ السَّقٍّهُ والنهائي
(4)
أو هو خالِص خلال صاف
من غير تقطيب ولا عبيس
فَبَاعَدَها بعدهم للآثار
فقد أنَى على الرضا
(7) وأفلحا
ويُوعَض القيام بالالتزام[87]
وربّ شر في القلوب استحكَّم
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
لا قاصِداً خيراً ولا إصلاحاً
وَمِن هَنَّاء أَخْذ أَسمُ العَالِم (1)
أي بِنكَاح بِالشَرْوط مُحَفْظَ
مِن أَنيمة (2) إلى الزَنَى (3) تُصَيِّب
يقوم بالشَريْخين كَانَ الْتَأنِد
يَقْمَ بِالبيت بِحَقَّ وَاجِبًا
وَصَار فَضَلًا فَعْلَهَ مِنْدِب
أو جَمْلُ الْأَمان على عَشر مُددٍ
عَلَامة للْحَجَل الصحيح
مُؤَرْيَاً عَنْ فَضْدِ نفْس الْغَرَض
كَتاَبَها مَقَالَة صَحيحة (9)
وَكَلَّها مُتمْوَلَة مُحْرَرَة

232 «العَضْل» أن يَمْتَعَها النَّكَاحًا
وَأَصْلُهُ عَشَر مَخَاض الحَامل
إِذَا تُرَاضَأَ بِنَيْهٍ يَنْمَعُوفًا
أَذِكْرُى لَكُمُ مِن مَّاهِم وأَطْهُر
233 «النَّوار» السرَار منهَ الدَّولَ (4)
أو وَارِثُ الْطِفِيل يَريِد العَاصِبَا (5)
لَكِنَّهُ قد نَسَى الْمُوجِبُ (6)
وَزيَدَت العَشر لنَفْخ الْروح
243 «العَصْر» تَارِخ فَاتِنَت (7)
العنُورِ أَي أَتى بِهِ عَنْ عَرْضِ
«سرَ» ذُي أَو عِدة صَريحة
255 وَّقَيل (10) في الْوَسُط، جَوْه عَشَرَة

(1) راجع القرطبي 3/ 159، ولسان العرب - (عضل) 11/ 451 - 452.
(2) أيَّهُ، هذا مَخْفَى لَضرورة الوزن، والآصل: أيَّهُ.
(3) في الأصل: زناء، وهكذا ترد أحياناً، ولا تثبت على ذلك في ما بعد.
(4) وهذا قول مالك، والشافعي كما في مفاتيح الغيب 275.
(5) وهو قول قتادة، وابن أبي ليلى كما في مفاتيح الغيب 275.
(6) إذا في القرطبي 3/ 169، وفي هامش الأصل، قوله: «لكنه قد نسي الوجوب» يريد عن
العاصب في حق البيت لا عن الولد في حق الوالدين، فاعلم والله الموفق.
(7) في هامش الأصل: ويجوز «فاثن» بضم الهمزة، فاعلم.
(8) نقل الرازي عن الحسن البصري كما في مفاتيح الغيب 277، وهو قول أبي العالية أيضاً كما
في القرآن 3/ 186.
(9) [ر 8 و ]
(10) أنظر لهذه الوجه تفسير ابن عباس 181، وتفسير الطبري 2/ 350 - 305،
والقرطبي 3/ 211 - 212، والدر المنثور للسيوطي 1/ 301 - 305.

41
قالت بِالْوَقْتِ عِرْضُها مَحْسُوسةً
والْفَضْرُ أَرْكِى قُرْبَاتِ الْعَجْد
حَجّ المُسَاكِين لِغُلُوْدِ أُوْدُعَةٌ
وَقَالَ إِنَّهَا لِفَضْرِ الجَمِيعَة
وَقَالَ إِنَّهَا لِإِسْلَامِ النَّاسِ
وَقَالَ إِنَّهَا لِمَعْتَبِرِ النَّاسِ
وَقَالَ إِنَّهَا لِلْجَمَاعَةِ
وَذَلِكَ لِلْفَضْرِ الَّذِي قَدْ جَمَعَ
كَلِيَّةُ الْقَدَرِ خَلَالِ الْعَشْرِ
أَوْ لِلسَّكُوَةِ أَوْ قِيَامِ طَوْلَاً،
فَمَعَدَّةً وَقَالَ (١) جَمَعُ إِلَفَ
أَوْ لَوْ بَاءَ كَانَ فِي الْبَلَادِ (٢)
إِيَّاَّ عَجَّالٍ مِّنْ شَخْصِيَّمِ الْئِيَانِ
كَمْ يَطْلُبُ نَفْسُ مَنْ بِهِ يَسْتَنْصِرُ
وَنَحُوْهَا مَمَّاْ يُرْتَحَ.
(٣) فَمَعَدَّةً وَقَالَ (٢) جَمَعُ إِلَفَ
وَجَّهَرُ الْمَسْبُورَ أَيْ الجَهَادِ
٢٤٨ سَكَيْنَةٌ كَما يُقَالُ أَثْرَ
مِثل عَصَى مُوسى وَبَعْضِ الْأَلْوَصِ
٢٤٩ شَرْبٍ أَيْ كَرَعًا يَنْفِهُ فِيهِ
وَهُوَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْعَلَّةِ
٢٥٠ وَكَانَ مَنْ كَرَعَ يَزَادِ ذَلَّةٌ،
(٣) رَاجِعْ لِسانِ الْعَرَبِ (١٣١) ٢/٧٣.
(١) وَهُوَ أَخْبَارُ الْعُرَفِ كَمَا فِي تَقْسِيمِ الْطَّارِيِّٰٰٰ.
(٢) وَهُوَ أَخْبَارُ الْعُرَفِ كَمَا فِي تَقْسِيمِ الْطَّارِيِّٰٰ.
(٣) رَاجِعْ لِسانِ الْعَرَبِ (١٣١) ٢/٧٣.
(٤) رَاجِعْ لِسانِ الْعَرَبِ (١٣١) ٢/٧٣.
(٥) فِي هَامِشِ الْأَصْلِ: فَوْلِهُ: «وَهُوَ الْذِّي عِنْ نَفْسِهِ يَنْفِهِ فِيهِ».
[سورة البقرة]

[رقم الآية]

(1) أعطُهم أُمْرٍهم في الشَّياطِينِ

(2) وهُوَ لَعْمَرٌ مُّشَابِهٌ لِلَّدِنيَّةِ

(3) وَالْيَـلِيْـقُونَ أَيْضًا وَرَدًا

(4) 251 وَالْدَّفِيعُ قِبَلَ الدِّينِ، بالأتينة

(5) فَقِيلَ دُفِّعَ بُعْلٌ الطَّاعَةِ

(6) وَحَافَ مِنَ النَّظَمِ في مَعَانَةِ

(7) عَلَيْكَ عَلَى مَعَائِمَةِ رُضُعٍ

(8) وَحُيْشُ آبَا مِنَ الْهَالِمِينَ رُضُعٍ

في الأصل: السقي.

(1) راجع لسان العرب. (ظن) 13/272.

(2) راجع الكشاف 1/101.

(3) راجع الطبري 2/281، ومفاتيح الغيب 2/313.

(4) كذا في تفسير الطبري 2/281، ومفاتيح الغيب 2/313.

(5) يشير الناظم إلى عَمَل صواب اليقين التالين في تفسير الدفع.

(6) هذا البيت والأخير مقتبسان. وقد أوردتهمافرقاطي 3/260.

(7) وهو يشير إلى قوله تعالى: ۡوَلَا يَسْتَمِدُّهُمْ ۡوَلَا يَتَّجَلَّيۡهِمْ ۡوَلَا يَتِلُّهُمْ، البقرة: 251.

(8) في هاش الأصل: الضراعة.
فَتَأْخُذُ الجُزُرُ وَلا تَأْبَاهَا
(1)
أو بعد عقد العهد لا إكراهًا
(2)
أو كان هذا الحكم ثم نُصْحًا
(3)
بايزة السيف فقد تأرَّخًا.
(4)
وهي مقالة الإمام المدرّد.
(5)
وهي مقالة الإمام المدرّد.
(6)
وهي مقالة الإمام المدرّد.
(7)
وهي مقالة الإمام المدرّد.
(8)
وهي مقالة الإمام المدرّد.
(9)
وهي مقالة الإمام المدرّد.
(10)
وهي مقالة الإمام المدرّد
(11)
وهي مقالة الإمام المدرّد
(12)
ومعاني القرآن للرجاح، و 61 و، والكشاف 1/104.
(13)
ومعاني القرآن للرجاح، و 61 و، والكشاف 1/104.
(14)
ومعاني القرآن للرجاح، و 61 و، والكشاف 1/104.
(15)
ومعاني القرآن للرجاح، و 61 و، والكشاف 1/104.
لكن تكون الهواء هاء السكت وفهم مثبته في الوصل
«نثرها»(1) بالضم أي نَّثِرَها
نثرها بالجزء نثرتها(2) حتى على أوضاعها نرجمها
والأصول المائدة في عنيته
الأصل واحد بل تعدد(4)
وهكذا مع انكسار الصمد
إلا من الصفر فقل في الكسر
وقيل(6) بل أراد قطعه عليه
والصفر للشيء هو التجزئ
من المصرف(5) وصرف تدري
وقيل(7) بل مراده أجمعه(8)
كذا صوار من مها قطيع
مفرده(8) قوله السعدية(9)
264 صفوان اسم الجمع والصفوانة
تركه صلدا يريد أملسا
أزال ما كان به تلبسنا
265 تقنيتا أي تصديقا أو تومنا
بالمخلل الذي ينال المتقفا
وزيدها أكثر في المكيال
ولا ينال أهلها مخافاة
لا سبيل لا ينالها بآفة
ضيعيكسين مثل جنة الوداد
أو حملها في العام ذو تعداد(9)
(1) قرأ الكوفيون، وابن عامر فنشرها«نزلها» بالزاي، والباحثون بالراء. راجع التفسير، ص 82.
(2) راجع للتفصيل في ذلك تفسير الطربي 3/28 - 29، والصحاح للجوهرت، و 59 ظ.
(3) راجع حسنة: «نشرن» بكسر الصاد، والباحثون يضافيها. راجع التفسير، ص 82.
(4) المعروف أن صرر وصرر لفظان بمغنى واحد. راجع لسان العرب - (صور) 4/474.452.
(5) المصروف: المحسوب على تحويل التضعيف. راجع لسان العرب - (صور) 4/474.452.
(6) من جمل من صرر، فمثناه: تتمت وفزروت. راجع مانعي القرآن للقراءة 1/174، ومجاز
القرآن 1/80، ومعاني القرآن للأخصائيين 1/183، غريب القرآن للسجستاني، ص 157.
(7) فم جعله من صرر، فصار، ضم. انظر مجاز القرآن 1/80.
(8) كذا في مجاز القرآن 1/82.
(9) [ر 9 ظ].
[سورة البقرة]

[رقم الآية]

«وَالْمَوْالِدُ الْشَّهِيدُ وَالْكَثِيرُ
لِيْسَ لَهُمْ كَسْبٌ وَلَا احْتِيَالٌ
تَنَافُ بِالْجُرْبَ الْيَتِيفَا ظاهِرًا
وَهَذَا بَعْضُ الْرِّيَاحِ تُسَرُّهُ
وَالْمَسْنُ ْقَوْلُ بُسَسَدُ الْفِضْلِ
تُعْطُونَهُ للسَّاِئِلَ الْمَسْتَرْفِدٌ
إِلَّا مَعْفَضٌ عَلَى نَقْصَانِهِ
يَعْطِى بِهِ تَدْبِيرُ الْقَرَارَ
تَرَّدُّ للرَّفْحَادٍ كَالْزَّمَامُ
(1) إِنَّهُمْ لَعَمَّدُ الْآفَاتِ
فِيْهِ فَإِنْ أَقْحَفَ فَلا مَخَافَاهُ
(2) أَفْضَلُ فِي الْكُنْدِ وَأَرْقَى أَجْرًا
وَرَّبُّ نِهْيٍ جَهَّازٍ وَخَوَاطِبٌ
(3) فِيْهُ قَتَمُ وَلَجَّهُ الْكَرِيمُ
فُضُّتُ عَلَى الْأَسْبَابِ
رَمَتُهُ بِلَا سَغْيٍ وَلَا بَرَاحٍ
(4)

266 وَالْمُعْفَفُونَ هُنَا الأَطْفَالُ
يُرِيدُ بِالْمُمِّثِّلِ رَيْحاً طَأْرِإً
مَنْ هُمْ بِالْشَّيْبِ حِينَ تَعْصِرَةً
ضَرِّبٌ لِلْمُعْفَفٍ هَذَا مَثَلًا
267 تَمَّمُّوا الْجَهَّةَ تَقْصُّوا الرُّؤْدَى
وَلِيْسَ بِرَثِّيَةٍ مِنْ مَدِينَتِهِ
269 الْجَهَّةُ الْتَفْسِيرُ لِلْمُعْمَامُ
وَأَصْلُهُ حَاكِمَةُ الْلِّجْسَامٍ
270 مِنْهُمْ مَنْ أَسْتَحَبَّ فِي الْزَكَاةٍ
أَمَا سَواهُ فَالْرَّيَاءُ أَفْهَمُ
وَظَاهِرُ الْكِتَابِ أَنَّ الْمُمِّثِّلًا
272 مَا تَنْفِقُونَ الْنَّفْقَيْنِ فِيهِ تَنَبِّيٌ
وَقَيلَ (4) مَعَنَّاءَ فَلا تَسْتَنْفِئُونَ
273 وَأَحْصَرُوا عَادَاهُمْ (5) الْأَحْزَابُ
وَقَيلَ (6) بَل صَارَوا مَنْ الْجَرَاحِ

(1) في هامش الأصل: للشاردي
(2) انظر لزيد من المعلومات في «التفاسير الطبري 3/55 - 56، والمحرر الوجيز لآبن عطية 2/329 - 330، وزائد السبزوار 1/324.
(3) لز. ك. 1/10 و.
(4) راجع الكشاف 1/107.
(5) ذكر أئمة فقراء المهاجرين عامة دون غيرهم من الفقراء. راجع تفسير الطبري 3/59، وللتفصيل أيضاً انظر مفاتيح الغيب 2/366.
(6) راجع مفاتيح الغيب 2/370.
ولا أباح ستره وأبدى[10 و]

273 (ومات) أي كف مما تصدى
على وجه الطلب الملازم.

المتلحِفٍ[1] المشتظل العزائم
ليس له من عوض يقابل
لا في المقدار ولكن في الأجل
(2) أي بخلافكم لأمر الله

279 وفاقتنا» أي فاعلموا بالحرب.

(3) بل يقائل للمشرِب
وفى خذ السلاح يا أخا الرّبِاء[4]
وشهدت نالت ففي مقاله

282 معنى «الصُّفَّينُ» فالفُنُّوسيّ العُمِّر
أما «الضَّيِّفِينَ» فالغني الغنَّير.

286 فذكرت هكذا المعاني ربت
والفشّر[6] هكذا يقال لللرّبٍ ربت

الإضافة هو العهد النّهيل المُجَّهَّف
(إِسْرَآى) من كتبه أنفسهم إذ كلفوا

(1) في هامش الأصل قوله [تعالى]: «لا يَتأثَّرُونَ النَّاسُ إِلَّا مَنْ يَشَاءُ» يأخذ من مفهومه وجود سوا
 دون الألفاظ. فكيف يجمع مع قوله [تعالى]: «لَيْسَ هَمْساً منْ التَّعَفْقِ»
لا ينافي إطلاق التعقّف، ومن تأول قال: المعنى: أنهم لا يسألون الناس.

(2) راجع مناقحة الغلب 2/370.

(3) وهو قول ابن عباس كما في المحرَّر الوجيز 2/351 وزاد المسير 333/1.

(4) في هامش الأصل: «الرباه هكذا مهتز، لأنه المصدر، تقول: رابي مرابة وبرباء، وأما الاسم
فغير حمز، فأعطاه والله الموفق.

(5) في هامش الأصل: الغافل، ولهذا المعنى انتظار أيضا النهاية في غريب الحديث والأثر
لا لبن الأرض 3/389.

(6) في هامش الأصل: قال: يجوز الراة بعد الشين النصب والرفع وزيدت النهاة في الاتساق لشدة
الرغبة والحرص والخطب في الشّر، وفي متاع الدنيا غير المباح منه وشدة الاهتمام به والإقبال
عليه والإيقاف له، والله أعلم.

47
ورق الرأية
وقيل (1) فيما "لا يُطَالِعُ الوَسَواسُ اللَّهُ وَهُوَ الْقَصِدُ مِنَ الْمَوْلِكَانَ".
أو غَلُبَةُ (2) نُوقِعُه في الأدِنَاسِ (3).

(1) راجع: "رَدُّ الْمُسِيرِ" 1/348.
(2) الغلبة: هيِّجَان شَهْوَة النِّخَاعُ مِنِّ الْمَرَأةِ وَالرَّجُلِ وَغِيرُهُمَا. راجع: "سْلَامُ الْعَرَبِ" (غَلَم).
(3) [ر. 10 ط].
تفسير غريب سورة آل عمران

[رقم الآية]

الأصل في «النُّورَة» عمَّن يُرَتَّبُهُمُ، وهكذا النّجِيلُ أُصلَ الحِكْمَة

وسمعُ اللهُ القرآنَ بالغَرَفَانِ، ومَحَكَّمَاتُ بيْنَاتِ الكِتَابِ

وَالْمُتَعَلَّمُونَ أَحْرَفَ الْجَمِيلُ، إذا زعمُوا نجاسات الجمل

وذلك أُمِّيْرُ مُبِهِمَّ الذَّمَالِ، سَيَغِيبُونَ أي يبدوا فضًّا

لا يعلمهُنَّ بالاستدلال فيهم، وعَذَّبُ الحقَّ والوعيد حقًّا.

فَحَقِقوهَا الأمَّرَ بِهَا رَأَي الْعَيْنُ، وكان ذاك قبلهُ بعَشَيْمٍ

شَكَرُوهُمْ وَلَمْ يَبْقِيَهُمْ، وكانوا أَقْلَ كَيْ تَجْرِيء الْقَلَبُ

وأَكَّدَ الْقُطْسَارَ بَالْمُقْطَّرَ، وَقِيلُ (5) بِجَنْسَةٍ مُّظْهِمَةٍ

معنى المُسَمَّى أي مُعَلَّمٌ

(1) راجع للفنصِّل مفاتيح الغيب 2/410، والفرطي 4/5.
(2) ونحوهُ في الكشاف 113، ومفاتيح الغيب 2/410-411، والفرطي 2/5.
(3) وهو يقصد الآيات الثلاث من سورة الأنعام: 151، 152، 153، وهو منقول عن ابن عباس كما في الفرطي 2/10.
(4) في: سغابون، فَأَحْمَزُهُ، والكسائي: سغابون بالياء، واليابلون بالتأه. راجع التفسير، ص 86.
(5) نقله الطبري عن مجاهد. راجع تفسير الطبري 3/125، كذا في غريب القرآن لل僖ستاني، =
17. "الصَّابِرَة" النبيُّ ثم أربعة
18. "سَهْيَةُ الْدِّيْنِ" المراد علمَة
19. أيْهَا بُني إسْماعِيلَ وَأْتِنَا بأَنَّكَ وَأَبِكَ وَأَهْلِكَ أَنَّهُ إِلَّهَ وَاحِدٌ وَمَا أَئِنَا بِهِ مِنْ نَفْسٍ
20. "وَتَعْرِفُ الْعَرَبِ "بالْأَلْمِيْنِ"
21. "أَوْ قِسِّبَانَ "ليس فيهم جامع
22. "فَعَلَ" إلى حذ الرُّزُنِ فأَعْرَضَوا
23. وَفَقْرُونَ بِصِبْرِهَا، لا يَتَكَلَّفُونَ
24. وَفَقْرُونَ بِصِبْرِهَا، لا يَتَكَلَّفُونَ
25. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
26. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
27. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
28. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
29. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
30. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
31. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
32. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
33. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
34. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
35. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
36. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
37. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
38. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
39. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
40. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
41. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
42. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
43. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
44. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
45. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
46. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
47. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
48. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
49. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
50. "وَيَخْرُجُ الْحَيْبُ" يَصَوْرُ السُّلْدَ
[سورة آل عمران]

39 معنى «الخصور» لا يميل للْسْتَأْسِس
41 ذَرْرَةٌ إِشْاَرَةٌ بِغَمْرِ الزَّوْرِ
44 ۚ ۚ قَلَامُهُمُ مَسْهَامَهُمْ يَقَلُّونَ (1)
46 كَلاًّ مَا يَكُونُ في الْمَهِيدٍ كَانَ خَارِجٌ
49 ۚ وَخَالِقُهُمُ الَّذِي مَصْوُرٌ

ۚ الآَكْمَا المُولُودُ ليسْ يُصَرُّ
52 ۚ أَحْسِنَ عِيْسَىٰ عَلَمَ الْإِشْرَاقُ
55 معنى «الْخَوْقِيٰ» هُوَ الْإِسْتِفَاءٌ
ۚ أوْ قَضَدَ الْبُوَّاتِةَ بعد رفعه
61 ۚ الْحَشَّاءُ قَبْلٌ (4) يَنْتَي الْأَعْمُومَةِ
61 ۚ وَتَنْبِيِلُ نَضْرُعُ وَقَبْلٌ (5) يَنْتَعِينَ
ۚ أوْ قَضَدَ الْبُوَّاتِةَ بعد رفعه
64 معنى «سَأْؤُو» نَصَّفَ وَعَدُّل
65 ۚ أَدْعُوُّ عَلَيْهِ قَائِمَةً مَُلاْزِمًا
ۚ وَظَنَّتْ الْيَهَوْدُ أَمْوَاءَ الْعَرْبِ
77 ۚ وَلَا يُزْوِّرُوْهُمْ بِبِعْفٍ مَّا جَيِّسٌ

(1) في ر. يَقْتِرَعُوا.
(2) لِلٰلٰلِّ وَحَدُّهُ الَّذِي بِهِ يُخْرِبُ (2)
(3) وَرَبَّ ۗ لَفَظٌ حَائِلٌ عَنَّ لِفَظِهِ
(4) وَقَالُ إِنَّهُمْ وَجَوَّهُ لِسُوَّدَتَا
(5) مَعَنِى «الْخَوْقِيٰ» هُوَ الْإِسْتِفَاءٌ

51
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
[سورة آل عمران]

 وَهُم مُن النَّاس أو الأُمَان.
 فَحَسَبُهُمْ ذَلَا بِهَا وَجَزِيَةٌ 
 لَيْسَت لهم في الصالحات مَهْمَه.
 وَرَبِّ ضَدِ مَجْرَى عِن ضَدٍ
 وَغَداً من اللّه على الإنسَة
 والبَرَد قَد يَهْلِكْ إِذ يَشَّكُدُ 
 قَد أَظَهَرْوَا وَدَادَكْمُ تَعَمُّنُا
 لَا يَضْرُونَ فِيكُم إِضِلاءٌ 
 تَلْحَقُكُم ضَلَالَةً وَفَرْقَةٌ
 فَاعْتَرَفْوَاهُم بعد اكْتِتاب حَالِهِم
 وَرَبِّ قَلْنَا مَنْ سَأَلَ عَنْهُم؟
 [12 ء] 
 112 «حَسَبُ مِنَ اللّهِ» أي الإِيْمَانُ
 113 أَلْزَم بالإِيْمَان أو بالجَزِيَة
 114 أَوْلُوهُمْ قَبْلَهُم بَعْمَا
 115 «لَن تَحْزِمْوا ثَوَابَهُ» 
 116 «صِيَّرَ مَسْرِيرًا لَهَب أو بَرَكَةٌ 
 117 بِفَتَانَة يُعْنِي أَنِّاسًا ذَُخْلًا 
 118 «فَالْقُومِ اللّهُمَّ يَا لَيْتَوَلِّكُمْ حُبّالاً 
 119 وَذُوْدَا أَحْيَا النَّعْمَة النَّقِيَّة.
 120 قَدْ بَدَأَت النَّعْمَاء من أَقوالهم 
 121 أَوْ عَرَفَتْهُم بِلِحْنَ الأَقْوَان 
 122 نَاوَلأً إِشَارَة إِلَى مِنْ حَذَّرَا 
 123 كَلا كَلا هُمُ جَمِيعًا خَيْرُ 
 124 أَن تَفْشَّلَا أَن تَجِنْتا وَتَخَذَّلا
 125 مِنْ فُؤَرِهِمْ قِيلً مِن ابْتِدارهِم 
 126 واِخْتُلِفْوا في عَدَد النَّجَدات.

(1) أَوْلَأً بِهَا وَجَزِيَةٌ. 
(2) أَوْلُوهُمْ قَبْلَهُم بَعْمَا. 
(3) إِشَارَة إِلَى مِنْ حَذَّرَا. 
(4) كَلا كَلا هُمُ جَمِيعًا خَيْرُ. 
(5) وَذُوْدَا أَحْيَا النَّعْمَة النَّقِيَّة.

[المعجم]
[سورة آل عمران]
[رقم الآية]

إِنَّا ثَلَاثَةَ الآلَفَ الْوَافِيَةَ 127 "فَقَطُّهَا لِطَفْرِفٍ" أي مَهْدِمَة
لِلرَّكُونِ مِن أَرْكَانِهِمْ وَقَضَعَهُ لا عَرْضُهَا الَّذِي يُوَازِي الْطَّولَا
وَأَنفْقَوا فِي الْعُسْرِ فِي الْمَضْرَأَ 134 وَأَنفِقُوا فِي الْبَيْنِ فِي الْمَضْرَأَ
وَالكَبَّازِمُ الْحَلِيمُ لَيْسَ الْقَوْلُ 134 "الْكَبَّازِمُ" الْحَلِيمُ الْقَوْلُ
"الْفُرْجُ" بِالْقَوْلِ يَقَالُ الْأَلْلَهُ بِالْفَرْجِ إِن ذَكَرَتْهُ وَالفَتْحُ
ثُقُرَّهُمْ فَلْيَسْفَهْ ذَرَّةً 141 "يَسْفَهْ ذَرَّةً" فَلْيَسْفَهْ ذَرَّةً
ذَهَبُ عَنْهُ وَيَرُدُّ فَأُلَمْصَا (3)
وَبَعْدَ إِذْهَابِهِمْ عَذَّبُهُمْ (4)
وَتَمْحَقَّقَ الْكَفَّارُ أي يُذْهِبُهُمْ 146 المَفْسَرُ الْرَّيْتِي "وَلِرَيْتِينَ" جَمِيعَةَ جَمَاعَةَ تَعْنِيََّتُونَ
(5) وَالْمُنْفَرُ المَجَالُوْزُ الْحَدْدَ (13)
يَخَافُ مِنْ مَغْتَبِةِ الْمَولِعَ (147)
مِنْ غَيْرِ مَا بَيِّنَئَا وَلَا إِهْمَالٌ (152)
وَأَصِلُّ وَضَعْهُ ابْتِدَاءً فِي السَّفَرِ (6)

153 إِذْ تُصَيَّدُونَ تَأْخُذُونَ فِي الْمَفْسَرِ

(1) انظر لاختلاف الآراء في عدد التعبدات تفسير الطبري 4/47-48.
(2) الفتح: بالفتح بلغة الحجاز، وبالضم بلغة نعيم. راجع غريب القرآن لابن عباس، و103 و، و
غربي القرآن للسجستاني، ص 194. فرأ أبو بكر، وحمزة، والكعبي: "فرج" بضم القاف،
والواقف بفتحها. التيسير، ص 90. وأولى القراءتين بالصواب عند الطبري قراءة من قرأ بفتح
القاف، لإجماع أهل التأويل على أن معناه: القتل والجرح. راجع تفسير الطبري 4/63-64.
(3) راجع معاني القرآن للزجاج، و85 و، ولسان العرب - (مصص) 7/89-90.
(4) في هامش الأصل: لا يُقَسِّم التعبير عن المستقبل بلوظ الماضي: لأنهما في حق الله سواء، العراد
يقول: "وإذ إذ هم على همهم" أي: بعد إذ همهم في الدنيا عذبهم في الآخرة.
(5) في ر: معمون. [13 و].
(6) راجع للتفسير مجاز القرآن 7/105، ومعاني القرآن للقراء 1/239، ومعاني القرآن للزجاج،
و86 ذ.
153 بمعنى "ولَأَتْحَمْ لا نَتْحَمُّنَّ أَتَابَكُمْ جَازَكَمْ غَمَّا يَغْمُّ،" أو عَوْضاً عَن غَمَّهُ يُبَدِّرُ أو قد غَمَّمَنَا الْبَيْسُ المَصْطَفِيَّ "مَا قَاتَكُمْ تَعْنِيهِ بِالغَنِيَّةَ". 154 "مَضْجَعُ الْمَسْجِدِ" هُنا المَسْجِدُ "مَحْصَرُ الْقُلُوبِ" هُنا اتِّخَاذُهَا. كَأَنَّهَا أَذْهَبَ مَا يُحَجِّهَا. 156 "غَزِّي" بُوْنُ فَعْلٍ وَغَزَاي. 159 "شَأْوَرُوهُمْ" إِنَّا لِرِفَعِ الْأَقْدَارِ. 160 "شَوْكَّ اللَّهُ" عَلَى الْرَّحْمَنِ. 161 بمعنى "يَعْنِي" هَنَا يَخْبَسُونَ. 163 "هُمْ ذَرَّاتٌ" أي ذَوْوَ مَرَاتِبٍ ولَّا تَرَى مِنْكُمْ جَلَالَادَةٍ. 167 "أَوْ أَذْهَبَوْاهُمْ" كَأَنَّهُمْ قَبْلًا. 172 "مُسْتَحْبِبُ" هَنَا أَجَابَاء. 175 "خَوْفُ أَنْ يَلْبَسَهُ" أي عَظُمَّهُ. 179 "مَا أَتَنَّمَ عَلَيْهِ" مِنْ تَابِعِهِ. 

(1) كَذَا فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ لِلْقُرَاءِ 1/240، والْبَرْطَلِيِّ 4/240. (2) وَنَهْوَ فِي الْكَشَافِ 1/144، والْبَرْطَلِيِّ 4/241. (3) وَلَمْ يَزَدَنَ مِنْ الْمَعْلُومَاتِ رَاجِعُ مَجَازِ الْقُرَآنِ 1/106، وَتَفْسِيرِ الْبَرْطَلِيِّ 4/91. (4) [١٣ُ ظَآ]. (5) انْظُرَ لِلْتَفَصِّيلِ تَفْسِيرِ الْبَرْطَلِيِّ 4/١١٤. 55
180 "يطولون" الكثير مثل الأفعى
183 أوصي زعموا "والقرنتان" 184 والمرتبة الكثيب وكل مستوز
185 "مغارة" يعنى بهما متجأة
191 مراد امسا خلفت هذا بالطلا
192 "من تذكِّر الدار فقد أخبرتكم" 195 "وبعضكم من بغض" أي في الحكم
198 "والنور" الممدد للشرقي
199 "وخاصِيبين" منوابعين
200 يعني "اصبروا" أو اثبتوا لا تكنوا
200 "وساروا" أعداءكم تجلى
201 "ورابطوا" أي أربطوا الجيادا

[سورة آل عمران]

جزاء حسنٍ حسنٌ منعنا
ذبح تقرروا به للرحمان
مكتوب يقال فيه مزبور
وهما كمافر إذا نجاة
أي قد جعلته لنا دليلًا
إن كنت بالخلود قد جزيت
أنتم تمازون بغيير ظلّم
ويل رزق على الإطلاق
لله ذي العزة خاضعينا
فنين دينكم لشدة تنبغص
لا يكن العدو منكم أجلدا
مقاتلين للعبدو (3) استعدادا

(1) رر 14 و.
(2) في الأصل: للعداء، ولا نثبت على ذلك في ما يلي.
(3) كذا في غريب القرآن لابن تيمية، ص 117، والكشف 1/156.
تفسير غريب سورة النساء

1. "وَنَزِّلْتُمْ فِي فَرْقٍ مِّنَ الْأَزْهَابِ"، وعلى العقلاء مسبورًا.
2. "رَقِبٌ أَيْ يُتَأْقِلُ الأمور"، حال الفتح مصدر وشبه اسم (1).
3. "عَالِمًا" على المشهور فيه مالاً.
4. "وَنِخْلِةٌ" دينانًا أو موهبةً.
5. "أَمَّوَالَكُمْ قِيَامًا" أي قوامًا.
6. "مِنْهَا" إذا كانت مادهًا في سبيل المال، "وَالرُّضِيعُ" هنا Liqua إحساس.
7. "أَمْرُ الْوَكْبَةِ" يعني "الْمُنْتَمِرَةِ".
8. "وَلِلْفَتِيّـةِ" أجدرة مُضرِّرة.

(1) وفيه ثلاث نجات: حُجَّة وحِجّة وحَب، كما في غريب القرآن لأبي قتيبة، ص 118، ومعزِّد مس.*
(2) وهو قوله الشافعي كما في الكشاف 1/159، وانظر أيضاً أنوار التنزيل لقاضي بياضي، ص 128.
(3) راجع معاني القرآن للقراء 1/256، كذا في غريب القرآن للسجستاني، ص 254، والكشاف 1/159، وانظر في معاني القرآن للزجاج، و89.
(4) راجع غريب القرآن للسجستاني، ص 86، والكشاف 1/161، والمفردات، ص 117.
9 «قُوْلَا سَدِيداً، لا تَجَاهِزُوا الْثُُثُ» (1)
12 «كَالَّثَا» لا والد ولا ولد
15 فِيل (2) «السُّجُونُ بِالْبَيْنَيْنَ» يَعْتَقِرُ
معنِّيَ «سُبيِّلًا» هَذَا أي جَزَءٌ
21 «أَفَضْلِيَّة» كِنَابَةً عَنَّالجَمَاعٍ
22 نَكَاحٌ زُوجَةٌ الأَبِ المُعَاوَدٌ
لَمْ يَخْلَفْ مِنْ هَذَمَا في وقَتِ
24 «وَالمُصَلَّاتَ» المَنْزُوَرَ جَاتِحٌ
ويُطَالِق الإحِصان لَعَلِّقًا
وَإِلَانِحِلَالَةُ الْمُرْضِيَةِ
ولِإِلَانِحِلَالَةُ الْمُرْضِيَةِ
«وَمَصْحِيْنٌ» مِثْلُ نَاكِحِيْنَ
25 «أَجُرُورَهُمْ» أي مُهْضُورُهُمْ
وبعْدَ أن يَقْرَض ما يَعْبَدُ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَعْبَدُ
«وَمَا سُحَّبَاتٌ» هَذَا عَفَائِفٌ

(1) لأن الصحابة كانوا لا يُجَلِّبُونَ أن لا تُقَلِّبُ الْوَصْبَةُ الْثُُثُ، حِكَاءَ الزَّمْخِشِرِي فِي الْكَشَّاف
1/162، كَذَا فِي مَفَاتِحِ الغِبِّ 3/155.
(2) وَنَحَوُهُ فِي الْكَشَّافِ 1/165.
(3) أَرْبَعَ عِشْرٍ.
(4) وَهُوَ قُولُ ابن عَبْس وَعِيْرُهُ، كَمَا فِي مَفَاتِحِ الغِبِّ 3/181.
(5) يقول الزَّجَاج: إن ذلك في الجاهلية، كان يَقُالُ له: «مَقْتَ» وكان المولود عليه يَقُالُ له: «مَقْتَ»
(6) رَأَيْعٌ مَعَانِي الْقُرْآنِ لِلْزَّجَاجِ، وَ93 ظَنَّ وَنَحَوُهُ فِي مَجَازِ الْقُرْآنِ
1/121.
(6) رَأَيْعٌ مَفَاتِحِ الغِبِّ 3/194، وَلَسَانُ الْعَرَبِ (حَصَنٌ) 13/120.
هُمُيَّةُ أَهْلُ الْبَيْتِ هُمُيَّةُ أَهْلُ الْبَيْتِ، كِتَابُ عَالِمِ الطَّيْبَاتِ، 115

25 فَإِن قَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
26 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
27 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
28 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
29 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
30 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
31 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
32 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
33 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
34 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
35 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
36 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
37 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
38 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
39 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
40 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
41 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
42 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
43 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
44 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
45 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
46 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
47 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
48 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
49 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
50 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
51 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
52 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
53 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
54 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
55 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
56 وَقَالَ أَخ�َصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
57 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
58 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)
59 وَقَالَ أَخْصَصِنَّ أَي تَزُوَّجَنَّ(1)

(١) راجع لمزيد من المعلومات في (الإحسان) مفاتيح الغيب ٣/١٩٤، ولونُ النَّزَاعِ (١٣٤) 
(٢) انظر للغيل القرطبي ٣/١٩٤ – ١٤٦. 
(٣) (١٥) و (١٤) 
(٤) انظر الوسطي للمواجري، و٧٠ و. 
(٥) راجع الشافي ١/١٧١ 
(٦) سُيِّدُ الحكيم (٨) أخرى، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَوْلَىٰ الْأَرْجَاحَ نَفْسُهُمْ أَوَّلَيْنِيَنَّ ﹶ١٣٤﴾. 
(٧) سورة الأحزاب، (١٥) ٦. راجع النَّاسِحِ والمَنْصُوبِ لَبِي عَبَيْدُ القَانُوسِ، ص ٢٣٠ – ٣٢٤، و 
التَّالِيِّ والمصوَّرِ لَبِي القَانُوسِ، ص ١٣٣ – ١٣٤، والقرطبي ٥/١٦٥.
34 \(\text{وِحَافِظُوكَ فِي النِّفَاطِ} \) ﷺ
وكل ذي تَحْفَظُ فَإِنَّما
معنٍّي «مُحَايْثَةٌ الْمُحِيْضِ» العلَم
وضِبِّرُ في المُضَانِجِ المجَانِبَة
معني «فَلا تُبَعْغِوا فَلا تَتَّلَبَّوا
وثُمَّ أَنْ تَشْرَبُوا»

35 \(\text{تَبَتْمَهَا الْمُسْرِيِّلَ} \) ﷺ
وُجَّهٍ في المُضَانِجِ المَجَانِبَة
»وصَاحِبٌ بِالْجُنْبِ أي مُرَافِقٌ

36 \(\text{الْجَمَارَ ذِي الْجُنْبَ اْيُنْسِبُ} \) ﷺ
وُجَّهٍ في المُضَانِجِ المَجَانِبَة
»وصَاحِبٌ بِالْجُنْبِ أي مُرَافِقٌ

37 \(\text{يُؤْدِعُ مِنْ كَفِّرَ} \) أن لو كَانَا
وُجَّهٍ في المُضَانِجِ المَجَانِبَة
»وصَاحِبٌ بِالْجُنْبِ أي مُرَافِقٌ

38 \(\text{فَيَشَّرَكُنَّ فِي الْجُنْبِ} \) ﷺ
وُجَّهٍ في المُضَانِجِ المَجَانِبَة
»وصَاحِبٌ بِالْجُنْبِ أي مُرَافِقٌ
سورة النساء

(1) يعنى المسافرين في الرحيل وال만اء في القفر كثيراً يعذم.
(2) أولاً يخفى منهم التعبير.
(3) أي ؟عَصِيَّانَا؟ الأمر قولاً فظاً دعوة ظالم عليه ترجع.
(4) معنى كظولون سمعنا اللطفاً واسماع، لئن شاهرون غيرو مسمعة.
(5) 47 نضطهداً بصحوننا الأعضاء.
(6) تعلمهُم نمسخهم قرونًا.
(7) كم أصاب قبلهم يهوداً.
(8) وقيل إذا الجهر سحبر باطل وهكذا الطاغوت قيل الشيطان.
(9) ضرب مشال للمحقّرات.
(10) يؤمن فيها الخلف والمغافرة، والمغافرة في النواة.
(11) ظلمت الأدم، بمعنى الشجرة.
(12) تطيروا به وبالتنزيج.
(13) فقيلة ما أصابك إن أدم.
(14) فعلى النذير في العالم.
(15) وذلك الواجب ليس الأولى.

(16) لا أنساء عابري سبيل.

(17) 12 لأولم يخفى منهم التعبير.
(18) 46 موعن يغولون سمعنا اللطفاً واسماع، لئن شاهرون غيرو مسمعة.
(19) 47 نضطهداً بصحوننا الأعضاء.
(20) تعلمهُم نمسخهم قرونًا.

(21) 51 الجهر قيل (2) الجهل وهو الجاهل.
(22) 51 ما يعبد غير الرحمن.
(23) 53 نقيض في النواة.
(24) 53 أحسم تأويلًا يربى عاقبة.
(25) 59 اختلط الأمر بمعنى الشجرة.

(26) 78 من عندي الخطاب للرسول.
(27) 79 فقيل ما أصابكّ إن أدم.
(28) ثم أعاد الكافل للرسول.

(29) 83 إلا قليلاً عائدة لللؤلؤة.

(30) الأديان: لتجمع مثلم القردة والخنازير، وعبيد الطاغوت، سورة المائدة: 60.
(31) راجع مفاتيح الغيب 2/241، وعمدة الحفاظ لابن السمين، ص 86.
(32) اقترب لسان العرب جب 2/21.
(33) راجع مجاز القرآن 1/129، وغريب القرآن لابن تيمية، ص 128.
(34) راجع غريب القرآن لابن تيمية، ص 129.
(35) كالقزيل والقلمطبر، راجع الكشاف 1/177.
(36) لل 16.}

(37) في ر: الترتيل.
(38) راجع القرطبي 5/292.

61
أو رازق الأوقات كُنْتَ قد ذّكر
فِي جَوَابِ الْمُسْلِمِ
أو حَافِظًا عَلَيْهِمْ شِهْدَتٌ
بِهِمْ مَنْ طَلَّبَهُمَا
مَا كَانَتْ مِنْهَا إِلَّآ مَعَ الْكَافِرِ
قَالَ وَعَلَيْكَ لَا تَرَدْ وَحَدَّرَ
الْخَيْرَ وَشَيْرٌ جَزَا وَفِي الْأَجْهَرٍ
لَكَ مِجَالًا إِلَّآ بِبَيْنِ الْمَعَادِ
فَنَكُنَّ بَعْضَاهَا أُمِّيْهِمْ
يَنُصُرُونَ الَّذِينَ غَيْبُهُم
وَهُمْ يُقَدِّمُونَ نَيْضَاءً
أَيْ ضَافِئَ
وَلَعَلَّهُمْ الْمُسْلِمُ مَنْ يَنْبَدُ
وَفِي جُرَّةٍ فَحْرَّيْ أَعْطَقُهُمْ
۹۲ «مِنْ يَلِينِيِّ النَّاسِ أُوَبَّالْعَلِيمِ
۹۴ «مَنْ يَلِصُّونَ النَّاسَ» أُوَبَّالْعَلِيمِ
۹۵ وُؤْتُوهُمْ عَرْضًا غَنِيَّا
۹۶ وَكَلَّا عَلَاهُ خَالِدَةً بَصِيرًا
۹۷ وَيَشْكِّلُ الْمَجْهَدُ المَعْذِرًا
۹۸ وَرَسَالَةَ اللَّهِ الْعَجَّالَ
۹۹ وُقِيِّدَ النَّاسُ مِنْ لَبَاسِهِ
۱۰۰ وَعِبَادَ اللَّهِ نَحْنَ مُقَبِّلِيّ
(1) انظر تفسير ابن عباس 1/474، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 132، وغريب القرآن للسجستاني، ص 229، واختار الطبري، راجع تفسير الطبري 5/110.
(2) انظر لهذه المعاني مجاز القرآن 1/135، ومعاني القرآن للفراء 1/280، ومعاني القرآن لابن قتيبة، ص 132، ومعاني القرآن للزجاج، و 104 و 105.
(3) انظر ما ورد في الترتيب 59. ولكن الطبري اختار أن يكون «مثلا» في جواب المسلم، لا في جواب الكافر... الخ تفسير الطبري 5/111.
(4) [ر 16 ظ].
من غير عذر "ذَرَّة" لم تُخَصِّرْ
مستعماً ومُلمجاً ومُهمرة،
للفرض يُقصده بها إتمامه
تحسب مُبّررة لا أُنفِّس
"مُكَرَّبَان" أي عن خالق مخاصمًا
"يُؤْتُونَهُ الْحَيَاةَ" أي بالإيمان
تأتي أسماء لها مستفِعية
والآن اجتمع إناث بِنَٰساً
إِنَّكَ للمعاصد لا تجمعهم
وذلك تغيير لخلق الرب حمن
تغيير بعضهم لدين الحق
"قَبْلَهَا وَقَوْلَاً أي كلاماً نُرْزَلَا
في الأثر من حرص على الحطام
كِيْ بِرُهْنَهُ بِلَا مِن يَحْجَب
والجُوُرُ شَرٌّ مَّائِمٌ آنامًا[١٧٦]
مأثورة عندكم تَغْلَبَا
لا ذات عصمته ولا مُطلقة

100 مَراَّغَعَة مهاجرة ومذهباً
101، 102، 103، 104 بالقتل "والإقامة":
105 خَصْبًا أي عن خالق مخاصمًا
115 يُؤْتُونَهُ الْحَيَاةَ" بالعصيان
117 إلا إلا إِناثا وَعْصِمَهُ مُؤْتِمَةً
وأُشِيَ كَمَا تَقُولُ وَنُسْنَا
119 وَلَا يَكُونَ "أَتْعِمِهْمَ
119 "مُكَرَّبَان" يتطوعون آذان
4 وقيل تغييرهم للخلق
121، 133 عَنْهَا مَحْصَرًا مُلْجَاً ومُعَقِلاً
127 كانوا يَحْجَفون على الأيسام
وتعضُونهم (4) عَمَن يَخْطَبِ
فأُمِّروُوا بالقُبُول في اليناث
129 فَقَالَ "تَبَيَّنْوا المِلَّةَ" إِلَى
"فَتَحَرُّوا" الضَّرْرَةِ "كَالْمَعْلَقَةَ"

(1) أنظر للأحاديث في ذلك الترمذي، تفسير القرآن 5.
(2) قرى، إناها، وَنَا، إناها، إناها، أُأثِنَا، أُثِنَا، وَنَا، إناها، وأثنا، أنثا، وأثنا، وأثنا، والتفسير المشهورة "إناها" كما في زاد
المصير 2/202، ولمزيد من المعلومات في إناها راجع ماعاني القرآن للزراج، و108 و
تفسير الطبري 5/165، وعنى بذلك الألية التي كان مكنوكي العرب يعبدوها من دون الله.
راجح تفسير الطبري 5/166، والكشاف 1/191.
(3) وهو قول سعيد بن جبير، وميآدة، والضحاك، وغيرهم كما في مفاتيح الغيب 3/325.
(4) في ر: بعضُولنهم.
(5) [و 17 ر].
135 «قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ» أي أُعِلِمَ
أَذَلَّوْا بِمَعْنَايْ بِمُتَّلَعَاهَا الأَداَءَ
137 هـ- الْيَهُودُ أَمَنُوا بِالثُّورَةٍ
فَكَرُوا وَهُمْ فِي لَفَظِهَا وَمَعَانِهَا
138 هـ- اسْتَحْلَلُوا النَّبِيِّ
فَكَرُوا وَهُمْ اسْتَجَابُوا إِلَى إِخْلاَقِهِ وَعَنْدَهُ
نُفَرَّا فَكَرُّوهُمْ بِهِ فَتَعَبَّنُوا
140 هـ- الذُّرُّكِ الأَحْسَنُ (3) فِي التَّشْهِيدِ
مُهْمَةً يُعَبَّسُ بِغَيْرِ بَابٍ
141 هـ- وَفَتَنُّوا إِلَى ثَلَاثٍ أَنْصُرَتْهُمْ
142 هـ- وَلَقَلُوْا الْعَظُّمُ
143 هـ- وَسُلْيَتْ النَّبِيُّ
لَأَنْهُ قَطَعَ الْأَرْضِ سَائِحاً
144 هـ- أو وَلَدَتْهُ الْمَضَخُّ
وَقَيلَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ أَحْصُصْ
145 نُجَابَوْا الحُدُودُ مَعْنَى تَعَلُّوا
مُعْنَى وَزْوَجُ منهُ أي مِنْ عَنْدِهِ
146 هـ- وَالْثُّورَةُ لِلْقُرْآنِ وَصَفَ عُرْفًا
147 هـ، 174 «أَسْتَكْفَفْنَ» المَرْدِ منهُ أَنْفَقًا

(1) فَكَرُوا
(2) وَجَاءَهُمْ
(3) الْدُّرُّكُ الأَحْسَنُ
(4) تَوَابِعَ مِنْ الحَدِيدِ
(5) أَنْ لَمْ يُضِقَّ وَذَلِكَ حَقّ مَلْتَزِمٍ
أَوْ هَوَيْ مُشَتَّقٌ مِّنَ الْمَسَاحَةِ
(6) فَكِانَ بِعَتْبَةِ ذَلِكَ مَسَاحَةٌ
(7) مَتَّحَهْ بِهَا وَنَعَمَهَا المَمْنُوحَةُ
(8) مُزِيَّةً بِفَضْلِهَا تَخْصُصُ
(9) أوِ السَّيَاسُ رَيْفُ الخَليَّلا
(10) فَإِنْ مَنْ جَاوُهَا يُفْسِلُ
(11) مَخْلُوقُ وَخَصُّهُ بِمَجْدِهِ
175 هـ- تَعَلُّموا
تفسير غريب سورة المائدة

[رقم الآية]

1. لا تصيدوا فيه إلا حمى
2. 2 شعائر اللهم يريد الحرما
3. ولا تقالوا في الأشهر الحرم
4. ولا تجلوا الهدايذا القلائد
5. ويجرمكم يقال جرم.
6. "الشنان" البغيطة والبغيضة
7. وقيل بل كلها لمصدر
8. "البير" الفعل والركن "الثقا".
9. ومقام اسنتيه من بعد مانا
10. "إن الذي أدركهم الذكاتا".

(1) في الأصل: حما.
(2) راجع معاني القرآن الكريم 1/299، والكشاف 3/203.
(3) قرأ ابن عامر، وابن وردن، وأبو بكر "الشنان" بإسكان النون، والائقون بفتحها. راجع النشر في القرآن العصر 2/253.
(4) في هامش الأصل: "الشنان" مصدر وضع للاسماء كالعنود، وهو يفتح النون كالطيران والنسان.
(5) انظر مجاز القرآن 1147/147، وغريب القرآن لابن تيمية، ص 139، وغريب القرآن للجشناني، ص 142.
(6) يعني قوله تعالى: "والمحفقة ... إلا ما ذكثت..." وهو استناء متصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، كما في الفرقين 6/50.

65
صلحهم الذي أرسله لمشهدٍ 30 «ظلمت وزيتت»

(1) وهو قول ابن عباس، وقناة، والحسن. راجع القرطبي 50/6.
(2) وجعل الاستثناء في «إلا ما ذكَّرتم» استثناء، منفطاً، كأنه قبل: لكن ما ذكَّرتم من غير هذا فهو حلال. راجع مفاتيح الغيب 3/366.
(3) أر 18 وآ.
(4) اقترب من السطر تفسير الطبري 6/91.
(5) راجع لمزيد من المعلومات في الشام، معجم البلدان 218/5.
(6) كما ذكر في قوله تعالى: «فَلَوْمَا يَتَّبَعُونَ مِنَ الْآخَرَ»، سورة المؤمنة: 27.
33 «يُنفِّذُونَ مِنَ الأَرَضِ» يَرَيدُ الوُطْنُ.
35 وَمَنْ كَوَّسَلْ فَقَدْ كَوَّسَلَ.
36 «سَمَّاَعَ الآخِرُ» يُعَنِّي النَّابِئَ.
37 وَقَيلَ (2) فِي رِسُوْمِ الْحَكَامِ لِيُسْيِرَ الْهَيْدَوَةَ وَيُسْرِرَ الْخُلُقَ.
38 وَقَدْ كَرَّا «الْمِنْهَجُ» نَهْجًا ذُلِّلًا (3)
39 [18 ظل] وَقَيلَ (4) إِذْمَاعُ مُؤْمِنًا مَّأْتِيَلًا فَأَبَادَّلُوا وَسَلُوْلًا 
40 وَالْذَّلِيلُ بِالكَّسَرَةِ لِلْخَلَوْلِ،
41 وَمُفْرَدَ الأَذْلِيلَةِ الْخَلُوْلُ وَمُفْرَدَ الْأَذْلِيلَةِ الْخَلُوْلُ 
42 «آْخِرَةً» مِنْ عُمُرٍ يَعْنِي غَلِبَاتَا.
43 وَهُمْ إِذَا أَبْخَلَ أَصْنَافِ الْيَمِيلِ مُنْ اعْتَدَى في الْسَيْبِ مِنْ قَدْ خَلَأ.
44 «بَالْعَلِيْ» مِنْ كَفِّ شَكْرِ المُائِدَةِ

(1) النَّفْحُ مِنَ الْأَرَضِ: هُوَ الْحَبِيسُ، قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةُ، وَهُوَ اَعْتِيَارُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْلُّغَةِ. راِجعُ مِفاتِيحِ الْغِيبِ 4/803.
(2) راِجعُ غَرِيبِ الْقُرْآنِ لِلسَّجِّيْنَيْنِ، ص 137، والمُقْرَدَاتِ، ص 225، والكُشَّافِ 1/213.
(3) راِجعُ مِجَازِ الْقُرْآنِ 1/168، والكُشَّافِ 1/215. (ر. 18 ظل).
(4) انْظُرُ لِتَفْصِيلِ ذَلِكَ غَرِيبِ الْقُرْآنِ لَا حِيَبٌ عَبْسِ وَ16 و، وِمِجَازِ الْقُرْآنِ 1/168، وَغَرِيبِ الْقُرْآنِ لِلسَّجِّيْنَيْنِ، ص 203، ومِفاتِيحِ الْغِيبِ 2/423.
(5) فِي الْأَصْلِ: مَا أَمَنُ، وَهُوَ خَطَأٌ وَقَابِلُ مِنَ النَّاسِ.
(6) أَصْلُ المُهِمِّيِّنِ: مُؤْمِنٌ، لَبَيْنُ الْثَّانِيَةِ وَقَلْبَتِ بَأَءَ وَقَلْبَتِ الأَوْلِيَاءِ هَٰذَا نِمْ يَنْصَرُ الْعَرَبَ. (أَمَّن؟)
(7) كَذَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ 11/265 - 257، لَكِنِ الْزَّوْمِخْشِرِي يُنْكَرُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إِنَّ أَوْلِيَةَ جِمْعٍ ذُلِّلِ، أَمَّا ذُلِّلَ فِي مَعْمَعِ ذُلِّلِ، وَلَا يِجْمَعُ الْذُّلُولَ عَلَى أَذْلِةٍ. راِجعُ الكُشَّافِ 1/217.

67
87 "لا تَعْتَدُوا نَهَاهُم بِالْخَصَاٰصَةِ" (1)
103 "فَبِهَا آمَنُوا مُشْقَقٌ كَانَتْ إِذَا مَا تَجِبُتُ بِطُولٍ، فَهُمْ عَالِمُونَ بِالْكُلِّ مَثْعَبٌ، فَبِهَا خَلَقاً إِن كَانَ ذَكْرُ، وَإِن كَانَ أُخْرَى فَلَيْتَ نُحْرُ، مَا لَمْ تَمَثَّتْ فَالْقُومُ فِيهَا بِالسُّؤْلَ، فَقَيلَ (3) فِي "الْخَتَامِ" الْبَيْعُ، وَالشَّامِيَةُ عَنْهُمْ إِذَا مَا وَلَدُّ، فَإِنَّكَ نَكْنُ قَدْ سَبَعَتُ بِفَجْلٍ، وَإِنَّكَ نَكْنَ أَنْشَفْتُ فِي لِيْسَتْ تُذْبحُ، وَهَكَذَا تَسْأَأْلُهَا (6) يَسِعُفُ يْ، وَلَيسْ لِلنُّسَاءِ فِيهَا أَمْثَلٌ، أَيْ وُقُوفُ بِزَعْمِهِمْ أَخَاها، فَأُذُنَّ بهُمْ "الْحَامِي" إِذَا لَظَهَرَهُ، وَفَخْلُ يَلْقِفُ تَمَامُ عَشَرَةٍ

(1) في هامش الأصل: كان طاقة منهم عزموا على الخصا تشديداً على الفهم فنهوا عن ذلك.
(2) راجع مجاز القرآن 1/177، وتفسير الطبري 5/53، ومعاني القرآن للزجاج، و129 ذكر.
(3) انظر لمزيد من المعلومات في ذلك مجاز القرآن 1/178، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 147، ولسان العرب - (ص 1) 478/1.
(4) 19 و. و
(5) وأورد الناسخ هذا البيت في هامش الأصل، لعله بعد المقابلة بأصل المؤلف.
(6) في الأصل: خذوها.
(7) انظر لمزيد من المعلومات في "وصيلة"، غريب القرآن لابن قتيبة، ص 147، وتفسير الطبري 7/53، ولسان العرب - (وصول) 729/11.
في الماء والمَرْغَى فلن يُذادا (1)
مُحتشَّبٌ إلا من الأثواب إذا دعوته فلا يجيب.

111 «وَّجَيْتَ» ألمت وما «الْخَوَارِي»
112 «هَلْ يَسْتَطِيعُ» قبل (2) هل يجيب؟

---

(1) راجع مجاز القرآن 1/179، وغرائب القرآن لابن قتيبة، ص 148، ومعاني القرآن للزجاج،
و 129 و، ولسان العرب - (حما) 202/14.
(2) قانه السدي كما في مفاتيح الغيب 3/483.
تفسير غريب سورة الأعام

13 «سَكَّنَ فِي الْيَتِّيلِ» أي استقر أبو
وحد الفررد الذي قد يَكَرَّةٌ

99 يَرَاد «بِالْفِينْوَانِ» جَمِيعٌ قَنْوَِ
وقيل (5) فَيَهِ الطَّلَعِ وَالجُمَّارَ

(2) في نسخة من نسخ أصلية
أو بعضها دانية من بعض
أو المراد بالدنوّ قصرها
وقوله عَرَّ اسمهٔ *وَيَعُوْهُْ特点是
(7) أي كذبوا وأفرووا

(3) راجع تفسير الطبري 188/7، والقرطي 48/7.
(4) وهو قول حسن كما ورد في الكشف 1/247.
(5) أي: اجتزي بذكر القرية عن ذكر البعيدة لأن في الكلام دليلًا عليها. راجع معاني القرآن

(6) لآ 19 ء.
(7) قرأ نافع: «وخرقوا» بتشديد الزاء، والباقيون بتحقيقها، راجع التفسير، ص 105.

(87) سورة النحل: 81.
(2) لأن في الكلام دليلًا على أنها تأتي البرد: لأن ما يَتَرَ من النحر يَتِرَ من البرد، قاله الزجاج في
ماعاني القرآن و 143 و.
تفسير غريب سورة الأعراف

(1) "العُرف" جمعه على أعجافٍ، وأحله قسم لهم إحسانٍ
(2) وسِئلَتَ فاَسِئَتَ الْمِيزَانَ
(3) تُحْيِيه ثَعَالِي تَخْرِيج النِّبَاتَا
(4) تَخْرِيج النِّبَاتَا
(5) وَقِيلَ: "يَا عُمْرُ النِّبَاتَا
(6) وَقِيلَ: "يَا عُمْرُ النِّبَاتَا
(7) إِسْحَابَةٌ فِي الْمَالِ وَالْحُجُّوبَاء
(8) وَقِيلَ: "مَتْل غَيْرِهِ للْمَاء
(9) وَقِيلَ: "مَتْل غَيْرِهِ للْمَاء
(10) 133 وَأَطْلِقَ "الْعُرْفَانَ" إِلَى الْمَاءِ
(11) وَأَطْلِقَ "الْعُرْفَانَ" إِلَى الْمَاءِ
(12) 143 وَصَيْقَةٌ، يَعْنِي بِهِ مَغْشُوَّةٍ
(13) وَفِي فَتْقَاتٍ أَوْضَحُ الْبُهْدَوُ

(1) راجع الكشاف 1/264، ومفاهيم الغيب 4/218.
(2) قال ابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وغيرهم كما في القرآن 7/211.
(3) فرأ عاصم: "بُشِّرة بِالْبَيْاء مَضْمُومَةٍ وَإِسْكَانَ الشَّيْنِ، وَابن عَارَمَ بِالْبَيْاء مَضْمُومَةٍ وَإِسْكَانَ الشَّيْنِ، وَحَمْزَةٍ، وَالْكَسْكَسِي بِالْبَيْاء مَضْمُومَةٍ وَإِسْكَانَ الشَّيْنِ، وَالْبَقَائِ بِالْبَيْاء مَضْمُومَةٍ وَضَمّ الشَّيْنِ، راجع التفسير، ص. 110.
(4) انظر لمزيد من المعلومات في ذلك معايي القرآن للزجاج، و158 ظ. وتفسير الطبري 8/138، والكشاف 1/266، والقرائي 7/229.
(5) الحيوان: هنا بمعنى الفَتْن. راجع النهاية في غريب الحديث والأثر 1/456.
(6) راجع غريب القرآن لأبي قرية، ص 171، وتفسير الطبري 9/19 - 20، والكشاف 1/277.
(7) كذا في مجاز القرآن 1/226، وتفسير الطبري 7/20.

71
سُحُقَّاً لأُمُّهُمَّ وَيُعْلَى (1) وَدَامُ فِي سَجِيْسَةِ النَّارِ (2) وَقَيلُ (3) بِلْ حُسْوَةَ الأَنْفَالِ إِسْتَحْكَمَ كَقُوْلُكَ إِسْتَمْرَتْ أَيْ إِسْتَخْفَفَتْ وَلَوْ شَاءَ عَدَتْ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ الطَّعْمِيْانِ 166 وَخَاسِسَينَ مُخْلَدِينَ طَرْدًا 176 أَخْلَصْنَّهُ يَغْتَصِبَ لْيُمَرْكَبَ السَّفَالَةُ 189 أَوِّلَهُ مَا فِي قَوْلِهِ فَمَرْتُهُ وَقَيلُ (3) بِلْ قَامَتْ بَهُوَ وَقَدْتُ 200 وَالْمَزْرَعُ إِزَاعَاجٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(1) [ر. 20 و]. (2) انظر غريب القرآن للحسيني، ص 87. (3) راجع غريب القرآن للحسيني، ص 88، والكشاف 1/292.
تفسير غريب سورة الأنفال

(1) مُرَدَّة في أمثالهم فهم إذا ألفت وهذا أرضي بالظاهر المتضمن البيان توشيعاً وحيذا التوسع وهْوَ مفتّل بنان أي أضرِبوا جلْتهم والسّلَة مزيّة في النصر لا تداني

(2) وقوله يُبِعْجَلُ لَكُمْ فَرَقَانًا

(3) إلى ماٍ معاني القرآن للفراء 1/404، ومجاز القرآن 1/241، واختاره الطبري بعد ذكره الروايات في ذلك. راجع تفسير الطبري 9/121. أرجع تفسير الطبري 9/124.

(4) قاله الضحاك كما في تفسير الطبري 9/125.

(5) أانظر معاني القرآن لزجاج، و170 و، والمحرر الوجيزة 8/28 - 29.

(6) في الأصل: تداني.

(7) أرجع المحرر الوجيزة 8/46 - 47، وزاد المسير 3/346.

(8) راجع مجاز القرآن 1/246، وتفسير الطبري 9/147، والكشاف 1/303.

(9) في الأصل: الصدى.
تفسير غريب سورة التوبة

(1) في هامش الأصل: ويجوز "أو عزًا" وهو لفظ واحدة وجمعه سواء، والمراد هنا الجمع، فأعلم.
(2) انظر تفسير ابن عباس 2/324، وغريب القرآن لابن تقية، ص 187، ولفظ اللين أيضًا راجع.
(3) انظر معاني القرآن للأخصائي 2/334، وهو اختيار الطبري كما هو في تفسير الطبري 10/127.
(4) كذا في معاني القرآن لفراء 1/447، ومعاني القرآن للزجاج، و183، والكشف 1/331.
(5) [21 و].
(6) وهو قول ابن عباس كما في تفسير الطبري 10/131، وكذا في القرطبي 8/224.
114 وفسّروا (2) "الأؤلة بالذَّّاعةِ".
112 والسائحُ الصائم في الإسلام (1)
111 والجَرْفُ (وهَارُ) هایرُ
109 والجرفُ الجرفُ، وَهَارُ هایرُ
101 ومردوا عَلَى النَّقَاقٍ جرْدُوا
99 والهایر الساقط، وهو ظاهر
83 خصيصة جيزةت عن الأثنام
أو الحزيزين الصائمين اليداء
أو الهایر الساقط ومنه الامْرَد
أو النَّقَاقٍ، عالى النَّقَاقٍ جرْدُوا

١٠١ يقول الزجاج: "السائحون" في قول أهل اللغة والتفسير جميعاً: الصائمون. راجع معاني القرآن، و185، وكدا في تفسير الطبري 11/24، والكشف 1/335، وليسان العرب - (سماح) 2/493.

(2) انظر معاني القرآن للزجاج، و185، وليسان العرب - (أوه) 13/473. ووصفه الطبري بأولى الأقوال في ذلك كما في تفسير الطبري 11/33.
تفسير غريب سورة يونس

[رقم الآية]

وقيل (1) بل هو النبي الأشرف، قد انتهى التصدى لآمالهم جميعاً، وحمدهم إذا قضوها وانتهى ذهب في غفلته وقفة هنا (2) يعني به آخر قد أحسه استبطاته (4) الفكر الصحاح إضافة الغيث إلى الأنوار، نظاهروا وما هاذا سير (3) وقيل (6) بل جاء على المعتاد لآيتاً رآوا عقربة القيامة في القول والفعل جميعاً هكذا (7)

2 ٍقَدَّمَ صِدَقٍ عَمَّل مُسْتَلْفٌ
3 ٍحِيَّة يُقَدِّمُ مُنْهَٰٓءَٓءَٓءَةَٓ
1٠ ٍذُوٌّ عَمِلٌْهُمْ اسْتَدْعَاهُمْ لِلْمُشْتَهَىٓ
1٢ وَقُولَهُ وَسَرَّكَ أَنَّمَ بَذَّعَتُهُ
وَذَلِكَ ٍالْضُّرُّ النَّمَيْلِيٓ قَدْ مَعَهُ
١٠٠ أُوْصِيَ وَجَاءَ الْوَضْعُ وَجَاءَ وَضَحُٓءَٓ
٢١ وَالْمُكْرَرُ فِي الْآيَةِ وَالْآلِاءِ
٥٤ وَقُولَهُ (٥) مَعْنَى قُولُهُ أُسْرُواً
٦٠ فَهُوَ إِذَا يُصَلِّحُ لِلْإِمْضَادِ
٦١ مَعْنَىٓ أَفْضَأٌٓ فِي الأَمْوَارِ أَخْدَا (٧)

(1) قال الحسن، وقادة كما في القرطبي ٨/٢٠٦.
(2) في هامش الأصل: يبتدئ بقوله: «إلى ضرره» على تقدير فعل مضر كأنه قال: ولم يزل في غفلته إلى أن مسه ضرب آخر، وانظر للتفصيل أيضاً المكتفي في الوقف والابتداء للداني، ص ٣٠٤.
(3) في ر: أوضح.
(4) في هامش الأصل: استبطته، يريد الوقف لقوله: «مر كان لم يدعنا»، فاعلم.
(5) انظر الكشاف ٣٤٨/١، ومناقش الغيب ٣/٥، والمسلم العرب - (سِر) ٤/٣٥٧.
(6) راجع تفسير الطبري ١١/٧٨، والكشاف ٣٤٨/١.
(7) [٢١ ذا].
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
تفسير غريب سورة هود

[رقم الآية]

إِشَارَةً إِلَى كُونِهِمْ يُخْفِفُونَا
تَجْعَرُوا وأصْلُهُ الأعْيُن
حَذَف ومعنى القضاء أَمَّهُ
في غالب الأمر بوعد الصدق
(1) وقيل: بالظاهرة لكون نَمْهُ
(2) 52 مِّسْرَارًا أي عند احتاج الخلق
(3) لكون بأسناف من الاحمام
(4) وقيل: بل ذلك على الدوام
(5) وإنما تنَبُّوَبُ الأقطار
(6) وقيل: بل جعللهم عُمُّارًا
على حجارة كَذَاك مَّروي
(7) وقيل في: الحَجِينِ لحم مَشْوِي

(1) أصل الآمة: الجماعة، قاله قتادة، ومجاهد، وجمهور المفسرين أُنا هنا: المَّدَّة كما في تفسير
القرطي 9/9. لهذا المعنى انظر أيضًا غريب القرآن لابن قتيبة، ص 205، وتفسير الطبري
12/46، ومعاني القرآن للزجاج، و197، و6، والمفرادات، ص 133.
(2) وإنما معنى الكلام: ولكن أنَّهُما عنهم الذاهب إلى مجيء أَمَّة وانتزاع أخرىقبلها كما في
تفسير الطبري 12/5، ونحوه في مفاتيح الغيب 5/42.
(3) ما بين العلامتين ساقط من ر.
(4) راجع مفاتيح الغيب 5/69، والقرطي 9/51.
(5) قال الزمخشري: فيه وجهان، أحدهما أن يكون «استمر» في معنى أَمَّة، والثاني: أن يكون
بمعنى جعللهم ممرين دياركم، راجع: الكشاف 1/366، 1/361، وفي مفاتيح الغيب 5/72.
(6) راجع: مجاز القرآن 1/291، وتفسير الطبري 12/36، والكشاف 1/366، و مفاتيح الغيب
5/72.
(7) راجع غريب القرآن لابن عباس، و104، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 205، والمفرادات،
ص 133.
70 «أَرْجَحُ» أي أَحْسَنَ فيما أَضَمَرَّا
71 وَضَحْكُتُ» يعني به تَعَجَّبَا
72 والَّذِينَ يُنَادِيْنَ يَقَالُ «عَصَبَـا»
وَقَيلَ (2) في تَفْسِيرِ، اضْعَاقَ، ذَرَعَـا
77 وَبِهِ يَكَىْـا أوَّلَة الأَنْعَال بِهِـمْ
78 وَيَرَعُونَ أَوَّلَهُم أَسْرُعُوا
81 وَقَطَعَةُ الْأَلِيِّـا وَقَطَعَهُ سَوْا
وَقَيلَ (3) كَانَهُ أَشْرَ بِقَدِيمِ السُّرَى
82 وَقَتَّلُوا الْسَيِّـيْـل بالشَّدَيْـدُ (5)
وَقَيلَ (6) مُشَقَّـَـا مِن الْأَسْجَالِ
وَبَعْضُهَا (7) أَرْسَلَ مَنْْـاً عَلَى
83 وَوَقَعَتَ بِكَوْنِهَا مُسْوَمَةُ
وَقَيلَ (8) مُوسَىٰ عَلَى كَلِهَا

(1) وهو قول عَكِرَـة، كما في غريب القرآن لابن قتيبة، ص 205، وقول مجاهد كما في تَفْسِير الطبري 12/42؛ ولكن الزَّاج يُقول: فَأَمَّا مِن قَالِ: ضَحْكَتُ: حَاضِتُ فَلِيُـسِ بَشَـيٰٓ. رَاجِع
معاني القرآن، و 197ى، و 136.
(2) كَذَا في زاد المفسر 4/136.
(3) في الأصل: قد ورد البيت بعد البيتين التالين، لعله من الناسخ.
(4) في هاشم الأصل: أي ليس لهم فيه إلا البيت، وأيضاً الإيجاد فيقدرة الله تعالى. [ر 22 و].
(5) رَاجِع مِجَازِ القرآن 1/296، وتَفْسِيرِ الطبري 12/54، وتفسير القرآن للسجستاني، ص 140،
وَعَنْ النَّزَاج بِعَمَنَ: سَيِّـيْـيْ. رَاجِع مِعاني القرآن للزَّاج، و 199 و، وأولى بالصواب عند
الطبري أنها حِجَارَة من طين. رَاجِع تَفْسِير الطبري 12/54.
(6) هو فَعْلُ من قول القائل: أسَأَلَهُ: أَرْسَلْهُ، انظر تَفْسِير الطبري 12/54، والكشف 1/369.
(7) يعني قوله تعالى: فِحِجَارَة مِن سِيِّيْـيْ. رَاجِع
(8) انظر تَفْسِير ابن عباس 2/477، وتَفْسِير الطبري 12/54، والكشف 1/369.
وفي إجماله، فإن الجملة "كُبْساً كَبَّاس" في الآية 99 تعني "الورق"، بمعنى معناه "ورق" في الأسلوب العام.

108 وأطلق "ال(rows)" والمقطع "(rows)" وكلها معلومة للساعات، وقد علنا بالجذر المُنْغَمْسا.

114 وعُلِّنَفُ اللَّيْلِ" بمعنى الساعات، وقد علنا بالجذر المُنْغَمْسا.

116 وأُعْلِنَفُوا أي تُركوا والليما.

في هامش الأصل: وفيه مفعول جداً أي: في الحلال كفاية نامة.

(1) راجع تفسير ابن عباس 2/648، ومعاجز القرآن 1/299، وتفسير الطبري 12/68، وغرم القرآن للسيستاني، ص 218.
تفسير غريب سورة يوسف

(رقم الآية)

6 وَعَلَمَنِ اسْتَأْوَىٰ الْأَخَامِسِ هُنَّا
7 الأَرْعَبِينَ هَكَذَا مَحَرَّرَهُ
8 وَعَصْبَةٌ شَرَّذِمَةٌ مِنْ عِشْرَةٌ
9 بَعْدُ وَهَكَذَا هَوَّا المَرْوِيٌّ
10 وَالْجُبُّ بَيْنَهُمَا هُوَ المَطْوِيٌّ
11 أَوَ هُوَ مِنْ رَغْبَتِهِمْ لِلْقُلْبِ
12 وَقُولُهُمْ "تَرْتَبَعَ" بِمَعْنَى بَعْضٍ
13 فِى كَسَرَتِ الْعِينِ قَلَتِ تَرْتَبَعَ (3)
14 وَالإِسْتِبْتِاقُ الرَّمَيْيِ هَكَذَا تُقَلَّلُ (5)
15 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
16 وَقَرَّرتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ (6)
17 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
18 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
19 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
(7) وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
20 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
21 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
22 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
23 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
24 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
25 وَقَرَّرْتُ إِنَا ذَهَبْنَا نُتَبْسِلُ
[سورة يوسف]

لا يَتَقَلَّبُ لِهُمْ فَلا يُزَدَّقُ (1) وَقَلَ لَهُمْ نَزِعَهَا ذَلِكَ (2) فَسَأَّرُوهُمْ وَسَأَرُوهُمْ وَكَانُوا يَتَقَلَّبُونَ عَنْهُمْ كَرَمُ الْأَبْسَؤَةَ (3) مِنْ عِينِ بَعْضٍ وَشَرْطٍ مَّلْتَقَطُ بَلوُجُّهِ النِّخَايَةِ فِي شِيَابِهِ (4) وَلَا لِلْتَأَكِيدِ أَيْ لَا تَأْتِيَ (5) وَهُمْ أَيْ كَانَ بِحَالٍ مِنْ يُهَمُّ لَهُمْ مَهْمًا مِثْلَهُ مُثْلَكَ (6) وَهُوَ الْبِعْلَفُ بِسَهَامِ الْحَبَّ (7) مَكَرًا لَّكَيْ تُرِيَّنَّ يَوْسُفًا وَلا تَقَلِّلْ بِفِيْهِ هَذَا أَصْلًا (8) بِمَنْطَقَةِ المُوْلُودِ فِي تَزْكِيَتِهِ (9) وَأَكْثَرُ الْأَعْمَادِ فِيهِ تَسْعَ (10)

19 وَرَأَى الْرَّكْبُ الَّذِي يَقُدَّمُ وَقَلَلْ لِلْمُقْتِيِّ فَذَلَّلَهُ أَدَلَّهُ (11) 20 وَالْوَلَاؤ لِلْإِخْوَةِ نُبَتَ بُلَأَهُمْ أَلا ثَلاَثًا قَادَرُوهُ مُلْتَقَطُ (12) 22 وَلَعَلَّ الْأَمْثَلُ قَدْ يُعْتَنِى بِهِ (13) 23 وَقَدْ أَتَى مَنْذَعاءٌ مِثْلَ أَبِي (14) 24 فَمَّا يَهِىْ يَوْمَ أَذِرَّتْ وَلَمْ تَرْيَ (15) فَلا تَرْهَبُ أَيْ يَسْتَحْضَرُ (16) 30 فَشَغَفْتُهَا رَمَى شَغَفَ القَلْبِ (17) وَإِنَّمَا قُلْنَ لَهُ قُدْ شَغَفتُ (18) 31 وَالْمَكَا (6) المَجْلِسُ لَسَّنَ لَأَنَّ (19) 35 وَأَرَأَى الْآيَاتِ أَيْ فِي عِصْمَةٍ (20) 42 مَثَاقِيْنَ تَسْعَ وَثَلَاثًا يَضْعُ (21)

(1) في هامش الأصل: أي: لا يكون منهم ازدحام عند ورودهم الماء، ويجوز فلا يزدحموا. في
(2) كذا في مفاتيح الغيب 5/115، ولفظ العرب - (دلاء) 14/265.1
(3) كذا في الكشاف 1/382، ومفاتيح الغيب 5/116.
(4) في الأصل: لا تأتي.
(5) أر 23 و[ (6) سقطت الهزة من «المكاك» لضرورة الوزن.
(7) راجع المحرر الوجيز 9/297.
(8) انظر لاختلاف الآراء في ذلك تفسير القرطبي 12/123، والكشاف 1/389، والقرطبي 9/197، ولفظ العرب - (بضع) 8/15. في الأصل: سبع.

83
45 وَيَتَّبِعُونَ اِثْمًا كَبِيرًا حَيٌّ
47 وَذَا بَلَاتٍ (1) جُدًا بَلَاتً
48 وَتُمْتِصُونَ مِثْلًا تَحْزُنُونَا
49 أو هَوَّا مَآوِحُ مِنْ الاِنْقَذٍ
51 وَخَضْصُ النَّجِیةُ بِمَعْنِيْ ظَهْرًا
52 أو حَسِبَتْ حَسَبًا التَّحْقِيقِ
53 وَخَضْصُ ما كان عَلَیهِ سُئِراً
54 مِنْ حَصْبَة الْبَاطِلِ وَالْتَفْقِيقِ
55 بِالجَعْلِ فِي رِحَالِهِمْ مَكْفَیةً
56 وَقَالُوا فِی الْقَصَّاعِ الْمَعْنَیةُ
57 هِی الدِّرَاءُمُ الی کَانَوا أَنُّوا
58 مُتَحِدٌ عِندَ ذِی الْبَرَاءِةِ
59 لَعَرْقَةً يَوْمَتَ فِی النَّبِیِّ
60 وَقِدْ بَرَادَ بِالْبَلَائِیِّ العَلَّادِ
61 وَقِلَّ (7) بَلْ قَافِلَةً مِنْ هُمْ (23 ظَائرًا)
62 وَقَالَ عِیْسَرُ قَیلَ (6) إِنَّ لِلِیْلِ
63 وَالآَسْفَ اِفْتَقَدْ يوْسَفًا
64 وَوِيْسٍ الْمُكْتَبِمِ أَوْجُهُ جِسْانٌ (9)

(1) قَرَأْ حَنْصَ: دَأْبَآءَ بِتَحْرِیک الْحَمْزَةِ وَالْبَلَآوَنِ بِإِسْکَانِهَا رَجَعْ التِّبْسِرَ صَ 129.
(2) قَرَأْ حَمْزَةَ وَالْكَسَائِی: «بُصْرُون» بِالتَّاءَ وَالْبَلَآوَنِ بِالْبَیَّةِ رَجَعْ التِّبْسِرَ صَ 129.
(3) قَرَأْ أَمَّا الْعَلَمِ الی بِمَعْنِی الْمَجْهَزَةِ فَالْعَلَامُ أَبُو عَبَیدَةُ فِی مَجْازِ الْقُرْآنِ 1/313
(4) رَجَعْ تِفْسِیرُ الْطَّرِیۢبَرِیِّ ۱/۶۳۶.
(5) كَذَا فِی تِفْسِیرِ الْطَّرِیۢبَرِیِّ ۱/۱۱۴ وَالْکَشْفِ ۱/۳۹۵.
(6) اَنْظِرْ تِفْسِیرَ الْقُرْآنِ الی الْمُجَبَّنِیِّ صَ ۱۷۸ وَالْمَفْرَدَاتِ ۳۵۳.
(7) رَجَعْ تِفْسِیرُ ابِنِ عَبَیسِ ۲/۵۴۴ وَتِفْسِیرُ الْطَّرِیۢبَرِیِّ ۱۳/۲۲ وَالْکَشْفِ ۱/۳۹۶.
(9) مِثَلُ سَاکِتَ وَغَلِیقُ الْبَابِ وَحَاسِبُ الْغَیْظِ وَالْعَلْطَشِ الْبَیْسِ الْجَوْفِ رَجَعْ لَسَانِ الْعَرَبِ ۱/۲۳۳.
86 «والِّبَّنَّ» مُزِّيَّنَ جَازَ حَذَّ الصرِّ،
وَقَالَ (1) بِلِ حَسَائِكَ (2) فِي الصَّدرِ.
87 «تَحْسَسُوا» تَعَزَّفُونَ فِي الخِيَرِ،
وِسَادَهُ تَحْسَسُوا فِي الشَّرِّ.
88 وَقَوْلُهُمْ «يَضَاعِةَ مُزِّيَّةٌ»
قَلِيلَةُ تُزِّيَّتْ بِهَا الأَوْقَاتِ.

= (كتام) 12/519 ـ 520.

(1) ونحوه في المحرر الوجي 9/361، وللتفصيل انظر لسان العرب - (ب) 194/2.
(2) الحُسَكِّك والخِسَّة والخِسِّيَّة: الجِنْد، على التشبیه. راجع لسان العرب - (حَسَك) 10/411.
تفسير غريب سورة الرعد

[رقم الآية]

1. والصينو والصينوان فَرَّدَ وَدُنِى
2. وَالْقَطْعُ الْمَرَادُ مِنْهُنَّ الْقُرْرَى
3. وَجَمَعَهُ الصَّنوان
4. وَهِيَ الْعَدُدُ
5. وَالْمُئَالَاتِ الْتَقْصِيمِ الممثَلِة
6. وقيل (3) كَلَّا بَل هِيَ المَستَأصِلَةُ
7. تَقْصُص مِن مَّدَة حَمَّل الإِنْتَمَام
8. وقيل (4) فِي مَعْنَى فَيْتَيْضُ الأَرْجَاحُ
9. كِذَاتِ حُمَّلَ وَضَعَت فِي السَّبَعِ
10. وسَارَبْيَ أي سَالِك فِي السَّرَبِ
11. وذِرِّ الإِرَابَةِ الَّذِيِّ يُشَتَّخُصَّهُ

بَيْنَا الْحَرْرِيْبِ حتَّى لَا يَرَى بَطَرَفٍ
لَكَمَا ذَكَرَتهُ عَلَى مَا أَهْدَى
وأَصِلَ مُشَتَّخِهِ عَلَى هَذَا خَفَا
صَعَاءَةٌ نَّازِلَةٌ مُّذَارِكَة.

(1) في الأصل: وثنا.
(2) راجع تفسير الطبري 13/57، ولسان العرب (صبو) 14/701.
(3) ونحوه بالتفصيل في تفسير الطبري 13/61–62.
(4) انظر غريب القرآن لابن قتيبة، ص 225، وتفسير الطبري 13/64، ورغب القرآن للسجستاني، ص 61.
(5) وهو قول الشافعي كما في مفاهيغ الغريب 5/190، وللفصيل انظر القرطبي 9/287.
(6) في الأصل: ذنب.
(7) راجع تفسير ابن عباس 2/571، وتفسير الطبري 13/66–67، وسان العرب (سررب) 462/1.
(8) في هامش الأصل: خفافًا، بمعنى ظهر هيناً.

86
[سورة الرعد]

(1) راجع تفسير الطربي 13/69، والكشاف 1/405.
(2) انظر غريب القرآن لابن تيمية، ص 226، والكشاف 1/406، ومفاتيح الغيب 5/197.
(3) آر 24 وآ.
(4) في الأصل: بلقاد.
(5) في الأصل: نحن. وفي هامش الأصل: أصل الفتنة معدود ومهموز، وإنما قصر للضرورة قال: قل نحن بتقديم النون على الفتنة فلا يحتاج إلى الاعتذار؛ لأنه غير مهموز، أعني الفتنة، فأعلم.
(6) كذا في زاد المصري 4/328.
(8) رواه الإمام أحمد في مسنده 3/71.
(9) ولمزيد من المعلومات في طوبي: انظر غريب القرآن للسجستاني، ص 165، وزاد المصري 4/327-328.
(10) راجع لغز الخلاف 1/409، والقرطيبي 9/319. وفي هامش الأصل: يريد من التحفيظ.
(11) في الظاهر النجف: قبيلة من الأردن، وقيل: النجف قبيلة من اليمن، رهط إبراهيم النجفي. راجع لسان العرب - (نجف) 8/349.
(12) راجع زاد المصري 4/331-332، ولسان العرب - (بيض) 6/260.
[سورة الرعد]

33 وظاهر القول يبرد اسماعنا

وهكذا التفسير عند الآثوات

(1) يمحو أمة وأخرى وقيل (2) في "وَمَا الْكِتَابُ" اللَّهُجُو وقيل (3) غير ليس فيه بَيْح

وغيره من المشايخ.

(4) راجع تفسير الطبري 13/101، وتفسير البغوي 3/23.

(1) راجع الكشاف 1/411.

(2) انظر الكشاف 1/411، والمفردات، ص 22.

(3) لم أجد.

(4) راجع تفسير الطبري 13/101، وتفسير البغوي 3/23.
تفسير غريب سورة إبراهيم

[رقم الآية]
7 معنى ١٠٨٠٠١ «وَأَذَّنَ» وأذن سوُءاً وأصله: من أذن الآذان
أي قال قولاً قلر الآذان
(1) مَحْلََتِهَا طَيَّةٌ في التميم
(2) نُشِئَ مَرَّةً كَلِّ عَامٍ
تُلفِظُهُ مَعَ قَذَّاعٍ حَتَّى تُنَمُّها
٣ وقيل: نخلة من الكرام
(3) وقيل: من سائر نخلات القرى
(4) وقيل: "كلمة خيبة" أي مبتلئة
(5) وقيل: "مينهدين" مسرعين في وجل
(6) وقيل: "منهدين" رافعه روعهم
(7) معنى: هذى هى أي فارغة
(8) أو قد قرأها خوفها فانحرقت
(9) وأ قد قرأها خوفها فانحرقت
(10) وقيل: "الصفاء" بالأخلاص

(1) راجع للتفصيل مفاتيح الغيب 5/226، والتفراني 9/343، ولسان العرب (أذن) 12/13 -
(2) (أذن) 12/13 -
(3) انظر تفسير ابن عباس 2/615، ومفاتيح الغيب 5/244.
(4) لم أجد.
(5) في الأصل: القراء.
(6) في هامش الأصل: البوس، سيكون الواو غير مهمز وإن كان الأصل.
(7) راجع تفسير الطبري 13/152، وغريب القرآن للسيستاني، ص 15.
[سورة إبراهيم]

50 وَفُصِّلَتُ (1) بَيْنَ الفُلُوجِ "السَّرَابِيل"، وَالتَّقَرُّرُ، ظَاهِرٌ لِلنَّاسِ.

أي مِن نُحَاسِ ذَابٌ فَهُوَ نُحَاسُ (2) وَفُرِّقَتْ بِالقَطْعِ مِنْ قَطْرٍ.

---

(1) انظر مجاز القرآن 1/345، وغريب القرآن للسجستاني، ص 130.
تفسير غريب سورة الحجر

سيدنا كما تقول سكتت الذكر
فلأ ترى من وضوح النبي
بنور فكر مع نور البصر
كأنها للمعاصر فساحة [25 و]
إذ الرياح تحمل الهراوان
(5) خلاف أسقاه إذا تسببا
فافهم أخي هديت للمراشد
يسمح إذ يطرق صوتنا جرسا
وقيل (8) ما الصلاة إلا المتن
قولة غنيباً عن الاستظهار

15 وقيل (1) في تفسير "تشكير البصر" وقيل (2) يغشاه خمار السكران
16 اللطبين نظر المعتبر
22 لواقحاً ملقحة لا لاقحة
وقيل (3) بل لواقها (4) حوائلًا
"سقاة" أي من بهد فشرينا
وقيل (7) بل مما بمعنى واحد
26 والطيبين صلصالاً إذا ما يسا
ووقعه صعل وهذا بيبن
وسمى المطبوخ بالفخار

(1) كذا في غريب القرآن لأبن قتيبة، ص 235، وهو قول مجاهد كما في تفسير الطبري 14/9.
(2) راجع مجاز القرآن 1/347، وتفسير الطبري 14/8، والكشف 1/434.
(3) وهو اختيار الطبري كما في تفسير الطبري 14/13، وانظر أيضاً الكشاف 1/435.
(4) في هامش الأصل: تَبَّ عليه لأنها على خلاف الأصل، إذ الأصل أن يكون لاقحة، لكن لم
يُسْمِع إلآ لاقحة، فاعلم والله الموقف.
(5) إلآ 25 و.
(6) كذا في المفردات، ص 235، والقاموس المحيط، ص 1671.
(7) راجع لسان العرب - (قم) 14/392، واج العروس 10/179 (المطبعة الخيرية، مصر،
1306 هـ).
(8) انظر تفسير الطبري 14/18.
كذلك "المسَّنَّون" فيما ذكره 
صدًاءً رفيقًا والجمع مكتوب 
وهكذا تضطرب السِّنَان 
وهو من الأضداد باتراضٍ 
كذا السّرّ في أمهات النّقل 
 ResultSet تبغي استحاقته 
إليه وهو خير ما فيننا 
(3) ومنعى "قضيناها" هنّا أوجيئا 
(4) و"المسنَّون" الذي توسّعا 
(5) لسالكي الطريق يظهر 
(6) ل فهي الصّلوات هكذا تقدِّن 
(7) لأنّها قد ضِمّنت مداينةً 
(8) في السّبع المُثَانِي الفائتة 
(9) في السّبع المُثَانِي الفائتة 
(10) في السّبع المُثَانِي الفائتة 
(11) في السّبع المُثَانِي الفائتة

(1) كذا في غرب القرآن لابن عباس، و 104 و، ومجاز القرآن 1/351، وتفسير الطبري 14/18.
(2) راجع تفسير ابن عباس 2/652، وتفسير الطبري 14/26، ومجاز القرآن للجستاني، ص 181.
(3) في هامش الأصل: يزيد: هو خير ما فيننا من التفسير في قوله: "قضيناها" فاعلم; ومنعى "السيّناء" أي: رجينا، والله عز وجلُ أعلم.
(4) راجع معاني القرآن للفراء 2/91، ومفاتيح الغيب 5/287.
(5) هو اسم دبّار ثمود بواقي القرى بين المدينة والشام. انظر معجم البلدان 3/221.
(6) في ر: وهي.
(7) في ر: تظهر.
(8) وهو مروي عن النبي ﷺ كما في البخاري، تفسير القرآن، سورة الحجر، 3، والتنمدي، تفسير القرآن 16. كذا في معاني القرآن للفراء 2/91، ومجاز القرآن 1/351. وأخذه الطبري كما في تفسير الطبري 14/38، وانظر أيضاً الكشاف 1/428.
(9) وهذا قول الحسن البصري كما في تفسير الطبري 14/38. ولتفصيل راجع الكشاف 1/429.
(10) ر 25 ظ.
[سورة الحجر]

90 واقسم بالله المُقْسُومَينَ حَلْفُهُما
91 يقول (2) بل هم الذين اقسموا
92 يُنفِّرون حيث قالوا شاعرُ
93 ولكلمة التعبئة التي عَنْتَى (3)
94 وآذروا التعبئة للسحيم اسمًا

في الأصل: الآذا، وهو خطأ من الناشر.
(2) هو أبو جهل، والوليد بن المغيرة، وغيرهما. راجع تفسير ابن عباس 2/660، والكشف
(3) في الأصل: عاناً.
(4) حكاه الزمخشري عن عكرمة. راجع الكشاف 1/429، في الأصل: تنمٌ.

93
تفسير غريب سورة النحل

[رقم الآية]

إلى المُسَرَّاحِ تَسْكَنُنَّي فِي الْيَلِمْ،
نَعْمَكَ تَرَعِي وَيُسْمَى السَّرُحاً
وِالْشَّانِئُ، أَيْ مُثْقَلَةً لاَ تُسْهِل
تَرَعَنُهَا فَيْتَمِمُّهَا مِنَ النَّعَم
بِصِدْرِهَا المَاءَ مَقَالًا حَقِيْقَاً،
وَذَلِكَ لا يَنفِعُ بعْدَ الْفَوْقَةَ
مُحْتَسِلْانَ فَتَحُرُّ الصَّدِقَا،
(2) تَنْقُلُانَ مِنْ أَيْبَنِينَ وَأَشْمِلَ
لِكَيَرَبَّاءِ الحَقِّ خَاضِعْعُونَا
(26) وَذَاكِبْرَوانَ مِثْلِ صَائِغِرُونَا
(3) لَازِمَةً لَّهُ عَلَى الجِمَاعَةِ
أَصْوَاتِهِمْ حَالَةً مِّنْ تَحْزِرَةً
(4) لِلْنَّارِ أَوْ أُوْادِي مُسْتَقْلِيْنَا,
(6) وَقَارِئُ قَرَأَ مُفَرَّطُوْناً
(5) مُفَرَّطُوْناً

(1) انظر مجاز القرآن 1/357، وغرب القرآن لابن قتيبة، ص 242، وتفسير الطبري 14/54.
(2) وحاق: بمعنى أفاضل. انظر مفاتيح الغيب 5/316، والترفيدي 10/103، ولسان العرب-
(حراق) 71/72، ولم أجد أنه بمعنى أحق. في الأصل: فتحرى الصدقا.
(3) [بر 26 و].
(4) راجع معايي القرآن للقراء 2/107، ومجاز القرآن 1/361، والكشف 1/437.
(5) قرأ بالหมذمة. بدون همزة لضرورة الوزن.
(6) قرأ نافع: مُفَرَّطُونَ بِكَسْرِ الْرَّاءِ، والباءان بفتحها. راجع التفسير، ص 138، وقرأ أبو جعفر.
سبحان رّبّي خلّص منه اللّبّا

وقيل (1) خمّراً قبل أن تحرّماً

وقيل (2) بل سحّرها وأنعم

وفي العريش تسكن الإسٍّ لا

وذاك أمير بالعريش يعّرف

نُعْمَّن عنده القوى والأعظم

وقيل (4) للأمّة والأخوان

هذا هو المعروف والمعتاد

والدّرع (6) قولاً ليس بالعويص

وقال بسأداً بطريق الأحمر

و chciał عليه الشمس ان تهونا

ومن شعر أوربي لا غزّل

شّبههم الأخوان بعد الجناة [26 ط]

كأنّا يبنون اليمين جيلاً (8)

66 «والقُرْبُ» للقَطَّة ولرَّبِّي نَعِمًا

67 «وَسَكَّرَآ» يعَبِّر طعاساً طعّاماً

68 أُوْلَى إِلَى النُّجَّلَ بِمَعْنِى أَلْهَّا

وقال الجيّال: تسكن الوحشية

وهي الخلافاً تنبّى وتنّقّف

70 «وَأَرُّذلَ الْعُمْرُ» (3) السرّاد الهّرم

72 «حَقَّدَةُ» الإنسان للعّمان

وقيل (5) في أساطّة الأحفاد

81 وطَلَّقَ السَّرِّبُّ الْقَمِيصِ

81 وكُلّ ميّوس وقاك الحرار

85 لا يُظْنُّرُونَ ليس يُهْمِدُونَا

وكل ما يحلّ بعد الفتّي

92 فكلّم «الأكاذيب» جمع تَكْتُب

وَدّحَلُوا كما تقول دعّالاً

- بكر الراي وتشيدها. انظر النشر في القراءات العشر 2/304.

(1) انظر معاني القرآن للقراءة 2/809، وتفسير الطبري 14/82، والكشف 1/438.

(2) راجع غريب القرآن لابن تيمية، ص 245.

(3) العُثمُّن، هنا بإسكان الميم لضرورة الوزن.

(4) راجع غريب القرآن لابن عباس، و104 ط، ومعاني القرآن للقراءة 2/110، ومعجم القرآن 1/364، ولأخلاص الآراء في ذلك انظر تفسير الطبري 14/88 - 90.

(5) كذا في الكشف 1/439، ولتفصيل راجع معاني القرآن للزجاج، و 203.

(6) انظر غريب القرآن لابن عباس، و104 ط، ومعجم القرآن 1/366، وغريب القرآن لابن تيمية، 248، 249.

(7) يقول الزجاج: لأن في الكلام دليلًا على أنها تقي البرد، لأن ما يستمر من الحَرّ يستمر من البرد.

(8) [ر 26 ط].
وفقًا إلى الرموز في المعنى، 
وقيّم (1) أربى عدّاً في المعنى 
ذى عُمّامة ليس يُقيم الوقولا 
والحق لا يقوى له البهتان 
إذ غيّره يومئذ ما آتى 
(2) مُمتنعلاً لأمره سمعت 

وفقًا إلى الله قال له: 
وقد قلّ على (3) بمعنى أُغْنَى 
103 ويلهِحون أي يميلون إليه 
فضحهم بالحجّة القرآن 
120 وسمشي الخليل أُمَّةً هنا 
(1) راجع تفسير الطبري 14/103، والكشف 1/439، ومفاتيح الغيب 5/459. 
(2) انظر الكشف 1/445 - 46، ومفاتيح الغيب 5/372. 

96
تفسير غريب سورة الإسراء (1)

[رقم الآية]

1 «المسيّد الأقصى» بمعنى الأعلى.
2 «لا تَهْـتَدُونَ مِن دُونِهِ وَكَيْلًا»
3 جَاهِسًا بمعنى قُلْتُوا وداّعوا
4 مَعنى <<خلاّل الدار>> أي أثناها.
5 وكَثِرَةُ النَّفْقِ يَعْنِي العدّدا
6 سَأَوَّل وَجَوَّهُمْ بِمَعْنَى أَخْزَنُوْا
7 وَرَفَّضُوْا جَاء بِمَعْنَى أَهْلَكُوْا
8 يَقُولُ للسَّجِنِ <<حَصِرْناً>> حَصِيرًا.
9 <<مُثْبِرَةً>> أي مُبِينَا <<ها البورى.
10 <<وَالطَّاقِمُ المُلْبَرِمُ في التَّمْلَكِي>>
11 وقيل (4) حُضُورهُ شَقَّوْا أو سَعِدوا
12 <<مَعْنِيّ>> <<هِنَا مُحَابِبًا>>
13 مَعْنِي <<أَمَرَنَا>> (6) <<هِنَا كُلُّمَا>>

(1) في الأصل: سورة سبحان.
(2) الدار، هنا لضرورة الوزن، وفي الآية: الدَّبَّار.
(3) في: جموع.
(4) كذا في مجاز القرآن 1/372، وغريب القرآن للسجستاني، ص. 162، والتبرعي 10/229.
(5) [ر 27 و].
(6) قرأ عقوق: <<أَمَرَنَا>> بعد الهمزة، والباقيون بقصورها. راجع النشر في القراءات العشر 2/306.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة. يرجى تقديم نص يمكن قراءته بشكل طبيعي.
وَصِيَّتُهُ جَنَسَ المَلاَكَيْيِنَ الْمَخْرَجِينَ
وَأَشِرَّكُهُمْ فِي مَالِهِمْ وَالْوَلَدِ
أَيْ مِثْلَهُ إِحَادَتَ الْمَعْادِ
سَبْحَانَ مَنْ بَلَغْتُهْ فِي سُعُورِ
وَقَابِلًا أَيْ تَقِيَّضَ الأشْجَرَا
حَافِظًا لَا تَجْدِدُ عَلَيْ غَالِبًا
وَهُوَ الْأَمْنِيَّةُ أَيْ ضَعُفَ عَذَابُ الْأَدِنَى
مِنْ حِينِ زَالَتْ إِلَى أَنْ غَرَبَتْ
وَالْفَجْرِ قَدْ تَمَّ تُطَأَّمَ (2)
وَمَخْرَجُ الصَّدِّيقِ كَذَا مَعْنَى
فَطِيْبٌ مِنْ طَيْبِ لَطِيْبٍ
كَأَنَّهُ مَا كَانَ قَطُّ أَصْلًا
وَاَنْئَى بِناْحِيَةِ أَنْ وَاهِبَ
يُعْمَل كِلّ مَقْتَضَى طَبْعِهِ
وَذَلِكَ يُعْلِمُهَا الرَّحْمنُ
الَّذِينَ سَمَوَّاهُمْ أَنْ تَقْعَعَ (28) تَقْعَعَ (28)

(1) انظر الكشف 1/458، ولسان العرب- (حُنَك) 10/416.
(2) لَرَ 27 ظٌٍٍ. ٤٤٠١.
(3) هامش الأصل: قد تم بها، يريد وصيلة الفجر قد تم بها عدد الصلاوات الخمس في قوله
تعالى: {إِذْ أَقِمَ الصَّلَاةَ لِلذُّلْوَىَ الْمَشْمُوسِ}. ويُجَزَّى قَدْ تَمَّ، وهو الظاهر.
(4) يُرْبُ: اسم المدينة المنوَّرة، مدينة رسول الله ﷺ، معجم البلدان 8/498.
(5) راجع ماجز القرآن 1/389، ورغب القرآن للسجستاني، ص 247.
وقيل (1) في معنى «القَبَّلِ» الضَّمَّنُ 93 وَالرُّخْفِ الَّذِي مَاهُمْ حَقَّقاً وصَارَ للْزَينَة زُرْعًا مَطْلَقاً يَخاف بالانتفاق أن يَنتقَرَّ (4) وقيل (6) مَطْرُودُ عَنِ السَّالِكِ 100 وقيل (5) في «الْمُثْبُورِ» مِثْلِ الْهَالِكِ 102 وقيل (3) بل مقابل مَعَايِنَ.
تفسير غريب سورة الكهف

(رقم الآية)
1 ـ 2 «الجَرَّةُ المُغْنِيّةُ» أي تعاشرُ، وَقَيِّمَةُ، أي ليس منه ناقض
8 ـ معنى (الصَّعِيدٍ) وجه الأرض البارز
مَدِيْنَةُ الجَرَّةِ القَاطِعَةُ الظَّبَّاتِ
4 ـ لا تَقْبُلُ النَّبَاتُ فَهُمُ عابِسَةَ
11 ـ أَوْ يَذْهَبُ الْقُوْمُ لِلْيَمِينِ
وَفَأْهُمُ هُدِيَتُ سُبُلَ الرَّشْدِ
14 ـ وَالْأَرْبَابُ هُنَا على القلوبِ
وَذَلِكَ إِذَ قَامُوا» بِحِيْثِ السُّلْطَانُ
17 ـ وَالشَّمْسُ تَزَوَّرُ» أي تَمِيِّلُ
وَهَكَذَا «تُقْرِسُهُمْ» تَجْوَزُ

[1) وانحوه في مجاز القرآن 1/293، والكساف 1/467.
2) قد يعني به لفظ، (الرَّقَمَ) الذي في الآية، وهو الأصح، لأن الرقم واد، وهذا قول ابن عباس، وقادة، كما في المحرر الوجيز 10/367، وقال الضحاك، كما في زاد السير 5/108، وكذا قال مجاهد، راجع القرطبي 10/357.
3) [ر 28 ت].]
[(سورة الكهف)

وَلَنُنْسِمَنَّ فِي الْفَضَاءِ مُهْيَعُ
لَمْ يَطْبِقُوا عِندَ الْكَرَّى أَعْيُنَهُمْ
أَوَ الْفَضَاءُ (2) كَلِّهِ سَيِّدَد
عَلَىٰهُمْ مُقْتَبٌ وَمَتَّعٌ
ذِي الْحُجْرَةِ مِنْ أَكْلِ ذِينَؤِ الْوَقِيِّي
كَانَتِهِ الأَرْجَبِ فِيما يَعْمَل
إِلَيْهِ فِي (4) لِلَّجَأْةِ
سِبْلَ اِبْنَ الْبَعْدِي بِهِ إِبْنَاءِهَا
بُضَبْرَ بِحِيْضِهِ وَهُوَ مُعَلُّوٌ
فِيَّ أَحْيَا بِالْبَرَانِ (6)
وَقَيلَ (7) ذِرَّيُّ الْزِّبْبِ قَبْلَ عَلَيْهِ
بُلَ مُتْكَا (10) وَقَيلَ (11) لَا بُلَ مَنْزِلًا

(1) وَهِي لَغَةٌ أَهْلَ تَهَآمَةٍ رَاجِعِ تَفسِيرُ الطَّبِيرِيٰ/132.
(2) وَهُذَا قُولُ ابِن عَبَّاسٍ وَسُعُدٍ بْن جُهَيرٍ وَغَيْبُهُما كَمَا فِي تَفسِيرُ الطَّبِيرِيٰ/131، وَانْظُرْ أَيْضاً
معاني القرآن للزجاج وَ216 وَ1، والكشاف 5/375.
(3) وَهُذَا قُولُ ابِن عَبَّاسٍ كَمَا فِي الطَّبِيرِيٰ/131، وَانْظُرْ أَيْضاً
(4) في: رَفِيعٍ.
(5) لِلَّجَأْةِ، لَصَرَوْرَةِ الْوَزْنِ، وَالأَصِلُ: لِلَّجَأْةِ.
(6) وَشَهِّبَ ما يُحْيَبَ يَبِهِمْ مِنْ النَّارِ بِالْشَّرَاذَقِ، وَهُوَ الْحَجَرَةُ الَّتِي تَكُونُ حَوْلَ الْفَضَاطِ، رَاجِعُ الْكَشَافِ
4/721.
(7) كَذَا فِي غَرِيبَ الْقُرْآنِ لَابْنِ فَيْتِي، ص 267، وَتَفْسِيرُ الطَّبِيرِيٰ/147/1، والمفردات، ص 476.
(8) في الأصل: بَغْلَا، وَهُوَ خَطَا مِنَ الْتَناَسْخِ.
(9) انْظُرْ مِنْجَازِ الْقُرْآنٍ 1/400، وَتَفْسِيرُ الطَّبِيرِيٰ/147/1، وَمعاني الْقُرْآنِ للزجاج، وَ218 وَ1.
(10) هَذَا كُتْبَةُ لِلَّجَأْةِ، لَصَرَوْرَةِ الْوَزْنِ، وَالأَصِلُ: مَنْزِلًا.
(11) رَاجِعْ تَفسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ/3، وَالْفَطَرِيٰ/10/595.

102
٣١ حَلُّي المعاصِم عليها قبائِسٌ
٣١ شَرْط السَّوْارَان أن يكون من ذهبٍ
ومن قرون يَصْنَون السَّبْكَة
«سُنْدُس» الدَّياج نوع رقَقٌ
وقيل (٢) في الأَرِيْكَة السَّريرُ
٤٠ يَرِسِلُ خَسْبَانًا مِنَ السَّمَاءٍ
وقيل (٤) في مفردها الصواب
٤٠ خَسْبَانَا وقيل (٥) بل حساب
٤٠ مَرْنا كان تبَهَّل بَيْلَاق
٤٠ مِن نَدَم عند الفُوات يَتَلَقَ
٤٠ سَلَقَة بعد السقوف الجُدُر
٤٠ فَنَصْرَة تَوْجَحُها العَيْناءَ
٤٠ يِجْدِي عليهم الوَلاة مُوُنَّلَا
٤٠ أو مَهْلَكًا يَقْضِي عليهم بالرَّدِيٍّ
٤٠ وَمَوْسِيَةٌ أي حاجزاً أو مَوْعِدًا

٩٠ (١) قُلْبُ فَضْة: سَوْارُ شَبَّة بقلب النَّخلة في بيضها. راجع أسس البلاغة للزمخشي، ص ٥١٩.
٩٠ مَنْتَكَة: سَوْار من عَجَّ أو غَرْه. انبثَأ أسس البلاغة للزمخشي، ص ٥٩٥.
٩٠ (٢) كَذَا في مجاز القرآن ١/٤٠١، وغرير القرآن لابن قتيبة، ص ٢٦٧.
٩٠ (٣) [٣٢٩ و.]
٩٠ (٤) هكذا في مجاز القرآن ١/٤٠٣، وغرير القرآن لابن قتيبة، ص ٢٦٧، وتفسير الطبري ١٥/١٥١.
٩٠ (٥) راجع غريب القرآن للسجستاني، ص ٩٤. يقول الزمخشري: والحسناء: مصدر كاللفظ، بمعنى الحساب. راجع الكشاف ١/٤٧٣.
٩٠ (٦) ونحوه في غريب القرآن لابن قتيبة، ص ٢٦٧، وتفسير اليعقوبي ٣/١٦٣.
٩٠ (٧) قرأ حمزة، والحساني: «الولاية» بكسر الواو، والباقي بفتحها. راجع التفسير، ص ١٤٣.
٩٠ (٨) راجع مجاز القرآن ١/٤٠٥، وتفسير الطبري ١٥/١٥٢، ومعاني القرآن للزجاج، ص ٢٦٩، و
الكشف ١/٤٧٤.
٩٠ (٩) أنظر معاني القرآن للفراء ٢/١٥٤، ومجاز القرآن ١/٤٠٦، وغرير القرآن لابن قتيبة،
104
"الصدفان" و"الشَّدُّ« بالضمة صنع الحقّ (2)
وقيل (3) بل هما بمعنى واحد
وقيل (5) بين جبلين كالمخلل
وجاء مَحْكَمَةٌ فَلِيّسٌ يَنْقَبُبُ
(1) قرأ نافع، وابن عامر، وأبو بكر: "سداد" بضم السين، والباقيون بفتحها، راجع التفسير، ص 146.
(2) كذا في مجاز القرآن 1/414.
(3) قال الكسائي كما في تفسير الطبري 16/11.
(4) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر: "الصدفان" بضمتين، وأبو بكر بضم الصاد وإسكان الдал، والباقيون بفتحتين، راجع التفسير، ص 146.
(5) كذا في غريب القرآن لابن عباس، و104 ظ، وتفسير الطبري 16/18، والفرطني 11/61.
تفسير غريب سورة مريم

(روض الآية)

وهي لعمري حالة الشيخ الزمن
أن لا يقوموا بعده بالواجب
ومع يُبرد مع المقادير يجد
ما شاء في الموعد بقيرة العين
يقول (1) فيه قد عُنَو وقد عُسا
فَذَّاراً بعدد مئاساً للأفضل
ولم يقار بالكلام لؤما
وكان كل من رأيه عابه
وكيف ما كان فكل نعمت (4)

وهكذا ثبت في التفسير
عن أهلها ناحية وانفصال
فضلها الله به تفضيلا
(6) دينها دينه

(1) راجع معاني القرآن للفراء 2/162، وغريب القرآن لابن فضية، ص 272، وغريب القرآن للسجستاني، ص 176.
(2) انظر معاني القرآن للزجاج، و 226، و غريب القرآن للسجستاني، ص 90.
(3) كذا في معاني القرآن للقراء 2/162، ومجاز القرآن 2/2، والكشف 4/2، و [30 و ].
(4) راجع تفسير الطبري 16/38، والكشف 2/4، ومفاتيح الغيب 5/540.

106
23 (أجاءها) قيل (1) بمعنى جاءت، كانت له كرامته مشهورة، فذلكل (النبي) الذي يحتقر
وقيل (2) بالأكل أما إنه.
24 وقيل (4) في الصادق أنه إنه، وإن
26 (وَذَنَّزَتْ صَمَوًا اٌّي الصُمَّامَا) هنالك العبج.
27 والقصص بالألف (النبي) هنالك العبج.
28 وألحق (نور) عن على أخت النبي.
29 وقيل (6) لم يعن سوفي أحدها.
30 وقيل (7) بل هو (نور) عبد أبي بكر.
31 (أَسْمَعْ بِهِمْ) عناء ما أسمعهم.
32 (وَوَلِيّتَهُمْ فَلْيَنفِعُهُمْ) بجهاز الأعيام، وسبب ما.
33 ولا هم المتبعين السلف،(8)
34 أن يستقبل هكذا شأن الفزع.(9)

(1) انظر تفسير الطبري 16/42، وغريب القرآن للسجستاني، ص 16.
(2) كذا في غريب القرآن لابن قتيبة، ص 273، ونقله الطبري عن مجاهد وغيره، راجع تفسير الطبري 16/43.
(3) في الأصل: وكل ماء
(4) كذا في معاني القرآن للفراء 2/165، ومجاز القرآن 2/5، والموضوع في التفسير للحدثي، ص 76، وهو قول الجمهور كما في الطبري 11/94.
(5) يعني عيسى، وقال الحسن: كان والله سريًّا من الرجال كما في الطبري 11/94.
(7) كان في بني إسرائيل جهل صالح يسخري هارون، فشفيه بها، راجع غريب القرآن لابن قتيبة، ص 274.
(8) قيل: في عقب الخال بمخف، وفي عقب السوء، بمخف، بالسكون. انظر الكشاف 2/10، ونحوه في مفاتيح الغيب 5/567.
(9) [ر 30 ت].
73. ومجلس القوم هوdic (النبي) واحد(1) نقال يقول الزي(2) وقالوا: «النبي» واحد، ولمجلس القوم هو dic. 

ويحيس لا يهمز يسقيهم 76 والباء يحذاء الصلاحيات يسقيهم. 

وقيل للتبقيح والتحمييد dic 83 تزعمهم تزعمهم إرجاعاً. 

وألؤد dic 85. والوند dic زبان فتغعم الوند. 

98 نجد معنى قوله dic.
تفسير غريب سورة طه

فيه الندى كما تراه كامٍ 
معنى (الشرى) أي الثراب الباطن (القبيس) أي عُمْلَة مان
وقيل (1) معناه أكاذب أظهر
كم تقول اكِشف لنا غطاه
وهل هناك من في هواء سلكا 
لتأكل الأغذام منها ما انتشر
منفردها مأربة وصاربة
منك إذا ضممت للجنب بدأ (3)
أنت في فضله من النغص
فقيل (6) حلها جميعاً بلته
تحبس من لسانه فهانت

(1) راجع تفسير ابن عباس 3/91، وغرائب القرآن للسجستاني، ص 33.
(2) انظر لمزيد من المعلومات في ذلك مجاز القرآن 16/2، والكشاف 2/20، ولسان العرب 14.
(3) كذا في مجاز القرآن 2/17.
(4) [ر 31 و].
(5) في ر: يعني.
(6) انظر للفصل الكشاف 2/22، ومفاتيح الغيب 6/36.
(7) راجع الكشاف 2/22، وجختار الرازي في مفاتيح الغيب 6/36.
وقيل: "قد أزر" يعدو ظهري
وهي إذا يكلا كل من أحب
وخلق في رضاهن أن يتثبتهم
وال tòa الأول فيهم أي يق
هم الذين اختارهم وقضلا
فال خالقون بعدهن في الوطن
ورهم فقطر بالمكثيث
من فهم فرعون غادة ساروا
"عقيل" يزيد أن يثبت إنكه
في جوفه يخيل المترابا
من أنهر الفرس حين أبصره
يوم النجاة لبني إسرائيل
حباً كما قدروه القديم
عن الجماد كتمام الجليل (313)
وفي جوفي تحسبه يخور

(1) كذا في غريب القرآن للسجستاني، ص. 17.
(2) أي: يشوق إلى كلامه. راجع الكشاف 2/29.
(3) وهو منسوب إلى قيلة من بني إسرائيل. راجع الكشاف 2/29، وراجع
القرطي 11/233.
(4) انظر لاختلاف الآراء في ذلك تفسير الطبري 16/133 - 134.
(5) وهذا قول مجاهد كما في القرطي 11/235.
(6) في الأصل: الهوى. وهلمز مسافة لضرورة الوزن.
(7) [ر 31 ظ]
66 وقيل: إنما عنى "بالقَبْضَة"، {بسَدَّها} مطرأً لها الكَثْوَة، {فَقَبض} بالكلف خلاف قبضًا، {فَ وُلا} لا {مَسَّمِي} أحداً.
97 وقيل: يعجل كذا نهارًا لِتَبْرُدُّنة، أما على التشديد فالتحريق، 102 للرقة، وأوجوههم مسودة.
103 قدر بين التفتيتين "عُصرًا"، 104 والآخرون "أشَلُ الأَقْوَام".
105 يُنصِبُها تقبلها وقيل: بل 106 قاعًا، سواء ألمساً وصفصفيًا.
107 والليفج، اعوجاجها "والآمث".
108 فهما، خفيفاً أي من الكلام.

(1) ونحوه في تفسير البحوري 3/229. وصححُوه رحمه الله.
(2) في: تلهم، في: نمارس.
(3) في الأصل: نمارا.
(4) قرأ: أبو جعفر: "القرقر"، وإسكان الحاء وتخنيف الراء، وقرأ ابن حيان بضم التاء وءاء.
(5) في الأصل:؛ فكانا، ونحوه، ونحوه في النص، ونحوه في القراءات العشر 2/322.
(6) وذكر الناشفين رأساً، والتابعين ينتشلون بهذا البيت، لعله بعد المقابلة أصل المؤلف.
(7) قال ابن عباس، وعكرمة، وغيرهما كما في تفسير الطبري 16/141، ومفاتيح الغيب 6/84.

111
حيث النفسُ ذُلِّلت وُهَّرت
dُضَمَّاً بِلَّغتُ بَينَ يَتَّقَصُّ مِن إِحسَانٍ[320]
وَعَمِداً وَكَانَ عَنْهُ مِن سِبْبِهِ
وَلَيْسَ ذا عَزْمٌ عَلَى مَا كَانَ
أَيْ أَنْتُ مِن حَرَّ الْهَجِير مُحْرَرُ
أَن كَانَ فِي الْحِيَاء مُظْلِمٍ الْفِكْرِ
وَهَكِمَا تُشْرَكُ أَيْ خُلَصُوْدَا
أَسْرَفَ فِي اقْتِحَامِهِ لِلْذَّرَّكِ
تَبْيِينًا يَهِيدُهُم مَّسْلِهْمْ
وَقِيلُ (5) أَهْلَ بَيْتِكَ الْأَفَاضِلاً
وَقِيلُ (2) بِلَّ أَكْلَهَا نِسِيَانَا
وَقِيلُ (3) لَأَكْلَهَا نِسِيَانَا
وَقِيلُ (4) لَقَرَيشْ شَالِمَاً
وَقِيلُ (5) أَمَلَكْ قَيلُ (4) لَقَرَيشْ شَالِمَاً

(1) ار 32 و
(2) راَجُعُ لِلمُتَفَصِّلِ نُسْيِرُ الْبِغْويِ 3/233، وَزَادَ المُسْرِيِ 5/328.
(3) فِي هَامِشِ الأَصِلِ: إِشَارَةٌ إِلَى أنَّ النَّاِسَخَ قَدْ أُوْردَ الْبِيْتُ بَعْدَ الْمَقَابِلَةِ بِأصِلِّ الْمَؤَلفِ.
(4) انْظُرُ نُسْيِرُ الْطَّبَرِيِ 16/154، وَنُسْيِرُ الْبِغْويِ 3/235.
(5) وَلَمْ أَجْدِهِ
تفسير غريب سورة الأنبياء

(رقم الآية)

2 «ومتخذه» أي محدث تنزيله
وليس من لها على ما رويًا(1)
2 «الأهيّة» ساهبة مِن لِهَا
معني «أتقنون» أنتمونا
«بالسخر» أي من حيث تُبيسونا
سخر وعَنَدنا تحالل الله
وقد أتاهمُ بِتَسْيِيحِ الحِصا
وزَكَرْهُمُ شَرَفْهُا وفَضْلِهَا
أَهْلَكَهُم» ثمَّ أمَّى بِأَخْرَى
وقيل(4) إِنّما عَدِينَا عُدَادَنا
على رجليه إِلَى شَأْنٍ يُبْدِرُهُ(32)لأنه لَوْ ضَعِهِمْ عَنَا(5)
يقولون تَهْكَمَا بِمِن هَكَل

13 (لا تَرْكَضْهُا بَيْنِ مِن قَوَلِ الْمَلِكَ)

(1) كَذَا في القرطبي 11/268، ولسان العرب - (له) 15/259، وتاج العروس 10/355.
(2) المطبعة الخيرية، مصر 1300.
(3) في الأصل: تركضون.
(4) راجع مجاز القرآن 2/35، وتفسير الطبري 17/6، ومعاني القرآن للزجاج، و 239، و
الكشف 2/37، وأبوأوائل التنزيل، ص 427.
(5) انظر غريب القرآن لابن تيمية، ص 284.
[32 ذ]
من شدة الهول العظيم الجهد
دُعَوابُهُ نهاركُهُم وليلًا
ولنحوي من موجبات الحبل
وربما كثرت مالن يوجدا
نبي لما أثبته مكن قد غروى
تقديره ترمي به يماعه
وهم لا يملكون
لا تنشِّر العرّى ولا تُحِي اللات
يوجبه تماثل يُقْتَرِض
فذلك المعني والمقصود
وهما يُقْتَرِض اللات
وهم يلبسون لما كفروا
ففتيقتة سبحة فكانت عادة
ففتيقتة أي صيغت مفترقة
وهذه رثى فليس فتكر
فتقنا بالغيث والنبات
سبحان مكن يتدع الآيات

(1) في ر: تقدي.
(2) الله بمعنى: الولد، وهو لغة حضرموت، وهو قول ابن عباس كما في معاني القرآن للفراء
2/200، وهكذا في غريب القرآن لأبي قتيبة، ص 285، والكشاف 2/38؛ ومعنى: المرأة في بعض لغة أهل اليمن، قاله قتادة كما في تفسير الطبري 17/7.
(3) راجع لتفصيل الكشاف 2/38، وتفصير أبي السعود 60.
(4) وبعد أن ذكر الطبري الآراء المختلفة في ذلك قال: كنتا رتقاً من الباطن والنبات ففتيتة، السماء بالغيث، والأرض بالنبات. راجع تفسير الطبري 17/13، ويقول الزجاج في معنى الآية: إن السماوات كانت سماً واحدة مربقة ليس فيها ماء فلقت الله عز وجل، فجعلها سبعاً وجعل الأرض سبع أرضين. انظر معاني القرآن للزجاج، و 240. و
32 "مُخْتَفِظًا" أي من استمر الأخير
33 "القُطِبُ" القطب الذي تدور
43 "وَصَحِّحُونَ" وَجَارُونَ سَوَاء
44 "نَفْسَهَا" نفتتح بالإسلام
46 "وَفَتَّى" أي دفعة مُنقللة
58 وَقَضَرَوا "الجَذَاذَ" البُقَتِ
60 "يَذَّكُّرُهُمْ" بيهم بما ذكر
61 "فَقَالُواْ" بيهم تعالىة
65 "وَيَكْسِبُواْ" إن نقشوا الأقسام
69 قال لها "كوَنْي" فطاعت جدًا
72 "قَافِلَةً" زيدًا وفَضْلُ
74 "وَمَّلِئَتْ" السَّبَاطِة اللَّطِيفًا
78 "وَعَفِنَتْ" ليلاً وبعد الصبح
82 "وَقَافَظَتْ" أي لا شاهداً يفِيدوا
85 "ذُوُ الكِفْلِ" (6) كافِل لبعض الأنبياء

(1) ر ٣٣ و (2) في ر ٣٣
(3) هو مصدر مثل الرفات والفجوات لا واحد له وأنا من كسر الجيم فإنه جمع للثواب. راجع تفسير
(4) قرأ الكسائي: "الجذاذة" بكسر الجيم، والباقون بضمها. راجع النشر في القراءات العشر
(5) انظر جزء القرآن ٢/٤٠، والكشاف ٢/٤٤.
(6) راجع لاختلاف الآراء في ذو الكفّل: الكشاف ٢/٤٦، والقرطي ١١/٣٢٧ - ٣٢٨.
فأحرز الذكر الجميل الجفيلة

1
علم على في تنفيذ حكّمسابقة
2
عليه بالنقاء حوت البحر (3)
3
من الأراضي هكذا قد سمعا
4
لكنه مع اقتراب الخطو
5
تمرنه لها بابه كأن تحصّبها
6
من الصدور عندما تأخّج
7
أبوابها على الذين خلّدوا
8
في الكتب تقتني حروفه
9
وهُو عبيد في أساسي العرب
10
يُحوّرها أهل الرضا والمِنكة
11
وكافر ترجمانه البهميكن

97
87
6
6
6
98
100
103
104
105
107

(1) البيت ساطع من ر.
(2) وهو قول قناة، ومجاهد كما في القرطي 11/331، وتهفصيل أيضاً في تفسير الطبري
(3) البيت ساطع من ر.
(4) [33 ظ]
(5) في ر: حيث.
(6) كذا في معاوية القرآن 213/2، ورغب القرآن لابن تفزي، ص 288، ونقله الطبري عن
ابن عباس، ومجاهد، وهو اختيار الطبري. وراجع تفسير الطبري 71/17، وكتاب الغربي
للبهري، و132 ظ.
(7) يقتني، بغير هوية للضرورة، والأصل: تقتني.
(8) راجع تفسير الطبري 17/171، ورغب القرآن للسجستاني، ص 141.
تفسير غريب سورة الحج

[نهر الآية]

1  "زُلْزلة السَّاعَة" محكوم بها
2  "الحمَّل" في البطن وفوق الظهر
3  "مكَّة" أي مسجدة من لحم
4  معنى "مَكَّة" أي مكة
5  وأرذل العصر قيل (2) الهرم
6  شناء عن صوَّب الهدى وجانب
7  تمكَّنُ مُنْبَدِبَاء مُؤلزل
8  وقوله "أَقَرَّبَ" للتمكَّن
9  لا يُستجيب صنم لراغب
10  "سيب" حبل إلى السماء
11  "ثَمَّ لَيَقَطَعْ" فعل من يختصَّ
12  "ضَحْر" بالفِئَة ولا تمسك
13  "قُلْب" في معنى قد تُطلق
14  "فَاطِر" في معنى قد تُطلق
15  "فَاطِر" في معنى قد تُطلق
16  "حَجَّ" في معنى قد تُطلق
17  "فَاطِر" في معنى قد تُطلق
18  "فَاطِر" في معنى قد تُطلق
19  "فَاطِر" في معنى قد تُطلق
20  "فَاطِر" في معنى قد تُطلق
21  "فَاطِر" في معنى قد تُطلق

(1) يقول الراغب الأصفهاني: الشيء المحمل على الظهر جمل، والأنقاض المحملة في الباطن حمل كالولد في البطن. راجع المفردات، ص 131.
(2) كذا في تفسير الطبري 82/17، والكشاف 1/51.
(3) [ر 34 و].
(4) الأصل: ما في بطونهم من المعاء، وحنا لضرورة الوزن.
سورة الحج

25 وَالْمَكْرِيْنَ الْعَلَّامِيْنَ الْبَرْدَاءِ طَرُّنَ
28 وَالْبَكُّرِينَ الْفُقَرَاءِ فُقَرَاً مُدْفَعَاءَا
29 وَالْمَسْتَنَبِينَ الْخَضَّاءِ بِهَا تَضَعْعَعِا
30 فِي الْحَلَاقِ وَاللِّبَاسِ يَتَلَوَّا
29 مَا ذُوّرُهُمُ مَا آتَدُوا مِنْ حَجِّ
31 وَالْمُهْتَدِينَ الْأَمْسِكٍ(3) أَيْ لَمْ يُمَلِّكُ
وَقَيلَ (5) بِلْ عَيْنِي الْمَتَّمَّعَةُ
وَقَيلَ (6) بِلْ لَعْتِهِ مَنْ يَمْحِمَه
29 يَقُرُّونَ فِيهَا الشَّمْكَا
34 لَكِنْ أَمَّا يَجُفُّونَ مَنْ تَعْقِلُ
36 وَالْبَلَّادِنَ(7) إِلَّا أَوْ بَقِيرٌ
36 وَالْمُخَّيْسِرِينَ(8) المَتَّمَدَّوْثينَ
31 لِلَّمِيْنَةِ خَضَّاءِنَا
36 قَائِمَةً مِعْقَوَلَةً عَنْ تَفْرِيقٍ
30 عَلَى الْثَلَاثِ نَاصِبَةٌ
31 صَوْفَافِيَّةٍ خَوْالِيَّةٌ مِنْ شَيْبَةٍ
31 مَصَدِّرُهَا كَذَلِكُ المَضْوَيْعُ

(1) يعني: مكة. راجع غريب القرآن للسجستاني، ص 34.
(2) انظر تفسير البغوي 3/284، وزاد التفسير 5/426 - 427.
(3) هو بيت الله الحرام. راجع معجم البلدان 6/118.
(5) راجع تفسير الطبري 17/111، ومفاتيح الغيب 181/6.
(6) ونحوه في مفاتيح الغيب 181/6.
(7) وللفصل انظر تفسير الطبري 17/107، والكشف 2/55.
(8) في الآية: صوافيف، نصب على الحال على وزن نواعل، وقد قرأاه الحسن وغيره صوافين؛ بياء مرفوعة، وهي قراءة شاذة، وبنصب على الحال، ومعناه: خالصة الله. راجع مشكل إعراب القرآن لمعي بن أبي طالب 2/493.
(9) ولمزيد من المعلومات في ذلك انظر مجاز القرآن 2/50، وتفسير الطبري 17/107 - 108، و الكشف 2/55.

118
لا قانون الراضي من القناعة

«واعترضه السائل أي ألم بـ؛
«صاحب» مناير الرحبان
والصَّلَواتُ والصلاة
والطبلة.

ويبني رئيس النصراني
تسبب ليهود كالمعبائد
بالخير حين أحسناوأجملا
ليس من التروق والتمييز
معناهما كليهما متجدد
وهذا الرسول عن نقل جرى
مع عصمة الرحمن من سبيل
ثم امتحى اليهود بالقرآن
لكافر ولا أتساع من حرج
وقيل (7) شرع عندهم عيد

(1) راجع تفسير الطبري 17/110، وفي لسان العرب القانع: السائل، وهو من قَنَع يُقَنَع فَوْعَاء،
ومعنى الراضي من قَنَع يُقَنَع قِنَاع. راجع لسان العرب - (قَنَع) 297-298.
(2) راقي، غير مهموز.
(3) [ر 34 ظ].
(4) في الأصل: والصلاة.
(5) انظر تفسير الطبري 17/116، وغريب القرآن للسجستاني، ص 220، والكشاف 2/57، و
مفاتيح الغيب 6/190.
(6) في الأصل: جرأ.
(7) راجع مفاتيح الغيب 6/203.
تفسير غريب سورة المؤمنون (1)

(1) في الأصل: المؤمنين.
(2) يعني قوله تعالى: "ثم جعلناه".
(3) أي: وليها ذهن، ومعها دهن. راجع معايني القرآن للزجاج، و252 ظ، ونحوه في الكشاف 2/63، ولكن عند أبي عبيدة البلاط من جروف الروائد. انظر مجاز القرآن 5/6.
(4) [ر 35 ر]...
(5) بوتدم، غير مهموز والصل: يؤتدم.
(7) راجع معجم البلدان 7/35، 112، والقرطبي 12/126.
[سورة المؤمنون]

35 53 وَرَّأَاهُ أَيْ فَرَّقَهُ مَخْلُوقًَا

67 ذَٰلِكَ فَلْهُ فُضْلُ الْعَمَّرِ وَتَحْجِرُونَ (1) مِنْ هَذَا الْهَادِيِّ هَجِرُونَ

91 وَفِيلٌ (2) تَحْجِرُونَ تَسْتَكِبْنَا وَقَالُوهُ مِنْ الْإِهْجَارِ يُضَمَّهُمُّ مِنْ التَّهْجِيرِ

89 وَبَشَّدُونَ (3) فُتْحًا وَتَحْجِرُونَ تَسْتَكِبْنَا مِنْ آثَرَةٍ قَالَوْا: (4) الْكَفَّارُ

104 وَكَالْحَنْوَاتُ قَالَوْا: (5) 110 وَالْهُزْرَةُ السَّرْحَيْنِ (5) بِكَسِيرِ السَّينِ

(1) قرأ نافع: تَحْجِرُونَ بضم التاء وكسر الجيم، والباقون بفتح التاء وضم الجيم. راجع التيسير، ص 159، والنشر في القراءات العشر 2/329. وقرأ أبو العالية، وعكرمة، وغيرهما بتشديد الجيم ورفع التاء، وهي قراءة شاذة. راجع زاد المسير 5/483.

(2) انتظر م، باء القرآن للنحو 2/239، وغريب القرآن الميسرة، ص 64.

(3) والتفصيل في ذلك انتظر الكشاف 2/67، ومفاتيح الغيب 6/233.

(4) في الأصل: قال الصوا، بزيادة ألف، وهو خطأ من النسخ.

(5) قرأ نافع، وحمزة، والكشاف: سَرْحَيْنِ بضم السين، والباقون بكسرها. راجع التيسير، ص 160.

(6) راجع للتلفظ المفردات، ص 226 - 227، والكشاف 2/71.
تفسير سورة النور

[رقم الآية

أي يُكرِّروا الحدودة أو يُخفِّفوا 

(1) "بِتَقْدِير" النَّكْوَل يَوْقَع 

(2) "وَالكِبْرُ" عَظَم سَائِر الأَصْنَاف 

(3) مِنْ "تَقْلِدُونَ" تَقْلِدُونَا 

(4) "فِي السِّنَّ يَضْمَن الكَايْف 

(5) مِنْ "الْخِيَابَاتِ" خَيَّةَاتُ الكَلِمَ 

(6) وَقِيل 3 إِثْمًا عَنِّي النَّفَسِ 

(7) "سَتَأْذِينَّ أَهْلِهَا " 

(8) "فَهَلْ يَمْتَعُكُمْ " كَاذْكَرِ " 

(9) 3 وَظَاهِرُ "الْزِينَةِ" كَالْبَيْبَ " 

(10) وَذَكَرُ الْزِينَةَ ذَكْرَا أَخْرَا " 

(11) وَالْإِتِّبَاحُ "الحاجَةُ وَالْمُعْتَقَرُ " 

(12) وَكِنْ يُضْرِبِنَّ بِرِجَالٍ رَجَالًا " 

(13) فَذِلَّكَ الَّذِي تُهَجِّنَ عَنْهُ 

---

(1) [ر 35 آية].
(2) راجع مجامع القرآن 2/64، وتفسير الطبري 18/62، والمفردات، ص 421.
(3) انظر الكشاف 2/78، ومفاتيح الغيب 6/290 - 291.
(4) الببت سابق من اثرباء.
(5) كذا في تفسير الطبري 18/83، ومفاتيح الغيب 6/298.
(6) في الأصل: محلاً.

122
32 «والآيات» التحفيز يغيير تغيير
33 «عبادةكم» أعبدكم للذكر
34 «خيرا» يزيد قوة اكتساب
35 «للهدى نور الكسر» أي مسرة وتلقت المشكاة تعني (2) الكسرة
36 (1) في أئتمهم أي اضطموا وقيل: وهى هنا واسطة الفندي
37 (2) أي متبين للقدر
38 (3) وقمن الشعراء والدراي كأن في انضاجها تدافع وظلم والهبة هنا ما اجتمع وليس منه قولهم دُعي
39 (4) وقد يكون مثبت الأشجار فذاك أحقى لزيادة الشجرة
40 (5) تصيب الشمس مدى (6) النهار لصفاء حالها من شمسة أي لا تصيبها ماع العيشة
41 (1) انظر تفسير البغوي 3، وزاد المسير 6/37-38. (2) في ر: يعني. (3) [و 36.] (4) قرأ أبو عمرو، والكسائي: (3) درى يكسر الدال والهمزة، وأبو بكير، وحمازة بضم الدال وبالهمزة، وإذا وقف حمزة سهل الهمزة على أصله، والفاوون بضم الدال وتشديد الباء من غير همز. راجع المسير، ص162. (5) راجع تفسير ماجاز القرآن 2/66، ومعاني القرآن للأخفش 2/24، وتنسير الطبري 23/97. (6) في الأصل: مدا، وهو خطأ من الناقد.
ولا النبي قيل لها غريبة
بئس أنوار الهدي والمعرفة
واستورد الذكر مع المصاح
لأنهم للمؤمنين يعهد.
ووزنها على القياس أعمال
تطلب من ضيق الحساب مخرج
تراقب اليمين واليسار
أو أئش النهار أو أواخره
والقائع والقيعة معنى بالسوا
فحكموا لما رأوها طائحة
سبقان ريز كل شيء ستجه
تشبيهة تبديد باقي العالم
 الزكامية المستكبة ارتكابا
ويفرح الضمير اللزكاما
والذين في الأخبار قد يستعمل
اللهاء فين اكتشاف العوارض

(1) الآل٥: هو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء. راجع لسان العرب - (ألل) 24/11.
(2) [26 ظل]...
(3) ولهذا من المعلومات في ذلك راجع تفسير الطربي 105/18, ومعاني القرآن للزجاج.
(4) السبل: المطر. راجع لسان العرب - (سبل) 321/11.
(5) أي: أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة. راجع الكشاف 38/2, ونحوه في معاني القرآن للزجاج, و 256.
(6) في الأصل: اللائى, وهذا لا يناسب هذا لضرورة الوزن.
وقفتم قُبْلَ أَوَّلِهِمْ في الْهَاجِرَةَ
عند تَوْلِي عَصِيِّ الظَّلَامِ
ويَخْلَعُونَ لْحَسَفَ المَنْسَمَ
وَمَا عَدَّاهُمَا لِيُسَمِّيهِ أوَّلِهِمْ
لَوَّاهَا أي تَعَابِدُونَا فِي البَعْيَة
وَكَثَّفَتْ أَسَارَهُمْ للمصطفى
وَلَا ذِبْهَم بِبَعْضٍ أَخْتَقَى
تفسير غريب سورة الفرقان

لا أنه قد شاء هما في الآخرة [37 و].

10 فإن شاءاً أي جعلها(1) في الدنيا
وقوّض الله إلى محمّد
فاختار أن يكون عبداً خاصّاً

12 «تُفْطَرُ» همهمة المغمساء
تدعّى في الحائط المهرّد

13 «لمّا كناماً دُعوا كما مرّت
«الفتى» والقرّين الشيطان
14 دعوا ثوراً صرحوا بالأنفواة
19 «صرّفاً» يريد حيلة وقيلاً(3)

20 وجعل الصحيح للسيّم
«جعله فتته» إذ قال الأل

21 «عاذوا» عذوا في كفرهم عذوا
22 «والقائمون حِجْرَةٌ الأمّاحاً
«حِجْرَة» حراماً وكذا «حِجْرِوراً»
23 معنى «قِيمتًا» أي قدنا «والله»

يريد أعمالاً تخال صالحة

(1) أي: الحَنَّاء.
(2) كذا في الكشف 93/2، وتفسير أبي السعود 2/206، [ر. 37 و].
(3) كذا في الكشف 93/2.
يقال إن الفصل بين القوم
24 فينشني كل إلى "النقيض"
27 عرضة على يَنْتَبِهِ أَكْلُهَا
28 وعَنْبُة (1) الطالبُ والمَعْتَنِي
29 حَمْلَةٌ على نكوس الْعَقِب
30 بصق فارثة بِصِفْاقِهِ إلَى
31 أثَر في صورته ونكَلًا
32 مِهْجُوراً أي متى وَاو مُقَولًا
33 تَسْلُكُ بِحِجَّةٍ وَجَسَدٍ
34 دَكْرُهُم مَهْكُهُم بِسِبْب
36 "يا مَلِيشِ" لِلْإِنْتُصِامِ
45 وْعَلَّمَهُ بِكُلِّ حِمَمْهُ
46 "يا سيءاً" أي سيءاً لا يُلْيَي
48 "يا سيءاً" أي سيءاً (5) ووجه آخر
54 "وَصَبَأ" ذا نسب وِصَبَأ-
62 "خلقته" يُخلِف كل صَابِحة
أي خُلُقَة يُخلِف ونوراً يُها أَهْراً
أو خُلُقَة مَخْلُقَين ظاهراً (6)

(1) هو عقيلة بن أبي معيط الذي لبس في وجه رسول الله ﷺ. راجع تفسير البغوي 3/367.
(2) هو أبي بن حلف. انظر تفسير البغوي 3/367، وزاد المحامي 6/86.
(3) ونحوه في تفسير البغوي 3/367 [و 37 ظ].
(4) راجع ماني القرآن للفقراء 2/267، وتفسير الطبري 19/6 - 7، ومعاني القرآن للزجاج،
و 259، وكشاف 95 - 96.
(5) في الأصل: سهل.
(6) يعني: يجيء الليل بعد النهار، ويجيء النهار بعد الليل... الخ. مجاز القرآن 2/79، راجع
أيضاً معاني القرآن للاخفش 2/423، وتفسير الطبري 19/19، والكشاف 2/901.
[سورة الفرقان]

63 فَيْ وَقُتُلُهُمْ سَكِينَةٌ وَلِينَةٌ
64 لَّيْسَمَا مِثْلَ هَذِيَّةٍ
65 أَيْ صَوَابًا صَابِبَا
66 قَالُوا سَلَامًا أَيِّا هُلااَكَ رَأَيْتَ
67 دَلّنِمْ يَنْفُقُوا لَمْ يَنْفُقُوا فِي فُسُقِ
68 وَذُلُّهُ الْكَفْرُاءَ مَعْنَى الْحِكَّ
69 وَهُذَا لَمْ يُبْصِرُوا (3) الكُفَّارَا
70 وَقَيلَ (2) لَمْ يَبْصِرُوا أَتْلَافَ
71 أَيْ قُلُّوا أَتْلَافَ (3) الكُفَّارَا
72 ذِي الْأَعْيُنِ تُسَمَّى قَرْءَةٌ
73 وَالْعُرْفَةُ الْجَنَّةَ أَوْ أَعْلَاهَا
74 كَلَهَا ما يَعْبَدُونَ عَنْدَهُ
75 وَقَالُ (4) مَا يَعْبَدُونَ عَنْدَهُ
76 لَوْلا دَعَاوُا كُمْ إِلَيْهِ وَحَدَّهُ
77 مَا يَعْبَدُونَ عَنْدَهُ
78 وَقَيلَ (7) ما يُصْنِعُ بالعَذَابِ

(1) كَلَا فِي تَفْسِيرِ الْطِّبْرِيِّ 19/21، وَغَرِيبُ الْقُرْآنِ لِلسَّجِّيْلِ، صِ 181، وَزَادُ المَسِيرِ 6/102.
(2) أَنْظِرُ تَفْسِيرِ الْطِّبْرِيِّ 19/22 – 23، وَالْكِشْافِ 2/102.
(3) فِي رَ: لَمْ يُبْصِرُوا.
(4) رَجُعُ تَفْسِيرٍ اِبْنِ عَيْسَى 3/406/3، وَهُوَ قُولٌ مَجاهِدٌ، وَعَكْرَمَةٌ، وَغَيْرُهُمَا كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْطِّبْرِيِّ 19/21.
(5) [رَ: 38 وَ].
(6) أَنْظِرُ تَفْسِيرِ الْطِّبْرِيِّ 19/32، وَمُفَاتِيحِ الْغِيْبِ 6/396.
(7) رَجُعُ مَعْانَى الْقُرْآنِ لِلفُرَاءِ 2/275، وَتَأوِيلُ مَشْكِلِ الْقُرْآنِ لَابِنِ تَقْيَةِ، صِ 438، وَمُفَاتِيحِ الْغِيْبِ 396/6.
تفسير غريب سورة الشعراء

14 «لهم علّي ذُنب» أي بالدعاء.
15 جاءه بكفر حق الترتبة.
16 وإنما وقعت استمرالا.
17 وردة منته وعليه النعمة.
18 هو الذي أوجب عند الأهل.
19 قبضته في المسرقة في شرارة.
20 والخبير لا المبتغاء.
21 وأزلت الأعداء أي قربهم.
22 ليسان صدقا» البَنَاء.(1) الحسن.
23 وكبئثوا ألقوا على الرؤوس.
24 واصفه الأردنوان واعتدوا في وصفهم.
25 يشل بروح للحمام بئاؤي.
26 يُصَانِعِمَا لسائر البناء.

(1) في ر: الدنيا.
(2) [ر 38 ظ].
(3) راجع تفسير الطبري 19/54، ومعاني القرآن للزجاج، و 363 و، والكشاف 2/113.
[سورة الشعراء]

والخلق العادة فيهم والداب
والقمر محفوف به لن ينفرز
يحضم بعض الشيء منه بعضا
وقيل (5) بل مذنب شهي
وراءين حذفوا (8) ما عمروا
وقيل (9) ذو سحر يزيدون الرئة
وهم لأصناف الدورا حقيقة
جاجتهم في ظلما السحاب
من عرب فرضت أو من عجم
لأحد إلى الفرد ينتمي
لوجهة معروفة المراشيد

137 وخلق الأرواح (1) معنا الكبد
148 وقيل (2) في الهضيم يعني المكتنر
149 وأركي ثمرا وأرضي
153 مسخر أي معل بالغذية
184 وقيل (10) في الجلالة الخليقة
187 والكسف (11) سفرة من العذاب
198 وأعجم دو لكونه في الكبد
ولنا تقولن فلان عجمي
225 وأهلان الذاهب غير قاصد

(1) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسافي: خليقة بفتح اللاء وإسكان اللام، والباقيون بضمها.

(2) انظر غريب القرآن لابن قتيبة، ص 319، والكساف 2/114.

(3) ونحوه في الكشف 2/114، وللفصيل في ذلك راجع زاد الميسري 6/138.

(4) قاله مجاهد كما في زاد الميسري 6/138.

(5) وهو قول سعد بن جبير. راجع زاد الميسري 6/138.

(6) قرأ الكوفيون، وأبو عمرو: خليقة بفتح اللام، والباقيون بغير ألف. راجع التفسير، ص 166.

(7) قاله ابن عباس، ومجاهد، وناهدة، والكليبي كما في القرطبي 130.

(8) في هامش الأصل: حذفناه، بلبناه مسورة غير مشددة من قوله: رجل حاذق، أي عارف

(9) ومنه الحداثي للمباني، فاعلم.

(10) راجع معاني القرآن للزجاج، 263، وزاد الميسري 6/139.

(11) تقرأ نافع، وعاصم، وأبو عمرو: كسفاً بفتح السين، والباقيون بإسكانها. راجع التفسير،

130
بُوْرِكَةُ مَنْ فِي الْبَارِ أَيِّ فِي قَصَدْهَا كَلَاهَا قُوُّلَ رَضِيٌّ مُّتَبَع (1) مِنْهُمْ لِكِيْ تَلْحَقُها الأُوْلَادُ (2) كَمَا يَقُولُ قَانِلٌ أَلِهِمَّيُ (3) وَالْحَبِّيْبُ فِي الأَرْضِ النَّائِمُ (4) حِيْثُ تُرُى عَن سَرْهِمْ مُنْعِزَةً وَالْتَصْحِبُ خَيْرٌ لَّجِيبٍ مَسْلُوكٌ مَا يَصْنِعُونَهُ بِحِيْثُ لاَ تُرَى شَمَّ تَوَلُّ بِعَدْهَا عَنْهُمْ وَهَكَذَا لِلْجَنِّ وَالْإِنسَانِ (5) أَجْفَانَهُهُ ذَلِكَ وَقَيْتُ ضَيْقٍ 8 10 17 19 25 28 29 39 40

(1) انظر "المفهوم" لـ "برجر" مجاز القرآن 2/92، و"غريب القرآن لابن قتيبة"، ص 322، وتفسير الطبري 19/75، ومعاني القرآن للزجاج، ص 658، وراجع ممعنى "بِلْفَت" معاني القرآن للقراء 2/287، والمفردات، ص 340. (2) [39 و]. (3) في هامش الأصل: اللاحب: الطريق البين، والله أعلم. (4) راجع تفسير الطبري 19/86، والكشاف 2/126. (5) انظر تفسير الطبري 8519، والفرطبي 13/191. (6) كذا في مجاز القرآن 2/94، ومعاني القرآن للزجاج، و 267 ذ.
من حيث ما انتهى إليه البصر
وصَلْحُهُ قَصَّرُ مَسْرِفِ الْبَناءٍ
ومنه قبلُ، للْقَبْدِ الْأَمْرُ
إذْ فَحَطُوا وَغِلْطُوا هُمْ ظَلَّمُوا
جميعَ ذلك بِقَضَاءٍ وَقَضَدٍ
مان بعد قوم تركوا الأوطان، [39] كلاً
عند الطيب، حيث لا تَخْيِلُ
أي قَدْ دنا بعض عذاب الظلمةُ
وَكَيْفُ مَا كَفَّرَهَا مَكْتَبَةً
وهكذا الصُّمُم وغَمُي الأَبْصَارُ.
(4)
(1) وقيل: تفسير الطبري 19/95، والكتيش 2/128.
(2) الأمرد: الذي لا شعر على وجهه. راجع: غريب القرآن لابن قتيبة، ص 325.
(3) يقول الزمخشري: اللام للتأكيد، أو ضمن معنى فعل يتّبعه باللام، ومعناه: تَبَعَكَم وَلْحَفْكُم.
(4) رد: 39 طاقة.
(5) قاله سعيد بن جبير، وعطاء عن ابن عباس، كما في تفسير البغوي 3/431، وانظر أيضاً زاهد
(6) المسير 3/195.
(7) في ر: يقول.
تفسير غريب سورة القصص

[رقم الآية]

4 «عَالِمًا فِي الْأَرْضِ» أي بِأَرْضٍ مَّضْرُ
طَائِفَةٍ يُعْنِي بِنَبِيٍّ إِسْرَائِيلٍ
10 وَقَوَّارِغًا أَصْحَبُ الفَوْزُ خَالِيَةً
أو فَارِّغًا مِن شَوْقٍ مُوسِي سَالِبًا
أو فَارِغًا أَي لَا يَخافُ العَرْقَةُ
معْنَى «رَبَّنَا» هَيْنَا شَدَدَتَنا
11 «عَنَّ جُنُبٍ» يَرِيدُ عنَّ مُجَانِبَةٍ
15 وَجَيْنَ غَفَّلْتِ» يَرِيدُ القَائِلَةُ
أَو بُوْمَ عِيدٍ لِلْجِمَيْهِ شَاغِلٌ
وَرَكَّزَهُ ضَمْرِهِ فِي صِدْرِهِ
فَقُضَىَّ المَوْتُ بِتَنَكِّ يَعْلَمُهُ
17 «ظَيَّهْرًا» أي مُظَاهِرًا ذَا عَمْرٍ

(1) قال أبو عبيدة: فارغًا من الحزن لعلَّهُ أن لم يغرق. راجع مجاز القرآن 2/98، ولكن
اِبْنَ قَتِبَةَ يَكُرَّ ذَلِكَ بِقَولِهِ: وَهَذَا مِن أَعْجَبِ الْتَفَاسِيرِ... الخ. وقد خالفه المفسرون فقالوا:
أَصْحَبُ فَارِغًا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن أَمَرٍ مُوسِي. راجع غريب القرآن لابن قتيبة، ص 328 - 329.
وأخذت الطربي في ذلك قول ابن قتيبة كما في تفسير البغوي 20/23.
(2) أي: نصف النهار. راجع تفسير الطربي 20/26، ومناني الغيب 6/466.
(3) وهو قول ابن عباس كما في مناني الغيب 6/466.
(5) انظر زاد المسير 6/308.
(6) أَر 40 و ..
في عداد الإبتهال بالقضيدة،
وقيل (1) معنى "أن أكون" اعصيمي
وهل يسمى بالعذو "ضيوف"؟
فأدرك الأولى منه دهشة
فتهى بالقضيدة الأمسيسة
وأدخل الليل في خفي (4) مذهب
"والذو" ردة تصب عن ماء
"لَوْ ظُلت" ما يكون عادة
"فأقول" ما استعمالا
فقال أخريجا لبثت عرماره
وكان يد في كنه
(7) [40 ء]
زبدة إذا أعسانسه وآجزة
وسمي النص كذا صريحا
يتعدونهم للكرر والفضلان
وأزرقت العيون فهش شوه

(1) كذا في الكشاف 2/139.
(2) في الأصل: لا يستن. 
(3) راجع تفسير الطبري 20/29، والكشاف 2/139.
(4) في الأصل: فخفا.
(5) قرأ حفص: "الرحب بفتح الراء وإسكان الهاء، والجرميان،... وأبوب عمو بفتحها، والباقون

(6) قال مقابل: "خرجت ألنس تفسير الرحب"، فلقيت أعرابية... فقالت: هينى في رجزي أي:
"كفي". راجع المفرادات، ص 204. وآما الزمخشي فهو بردة قول من قال: إنه الكم بلغة جمير.

(7) راجع لنفس الفصل غريب القرآن لأبن قتيبة، ص 333، وتفسير الطبري 20/44، ومعاني القرآن
للمجاج، و 272. و
لا يرون مِنْ مَضِيقٍ مَخْرِجًا يُبِينُهَا مِنْ كَثِيرَةٍ مَحْمُولَةٍ واللْفَظِ اللَّقِيب لِلْقَلْبِ إِذَا مَعْسَرُهُ وَلِيَسْ كَأَنَّ فَرْجًا يُسْتَنْكَرُ عَمَلُهُ الْشَّافِعُ فِي أُحْرَاءٍ وَقِيلُ (4) بِلْ مَعِينٍ شَدَّةٍ تَتَهْضُبُ "وَالْفَرْجُ" الْمُهْيِيٌّ عَنْهُ الْأَشْرُ "فِسْيَا أُمْهَةُ" يُعْتِنِي بِهِ أَجْلِهَا  "وَقِيلُ (5) وَيَلَكَ وَبِلْكَ عَلَى حَجَّةٍ سَوَاءٍ فَقُولُهُ "كَأَنَّ" لَفْظُ مَتَقَيَّلِ "وَقِيلُ (6) وَيَتَعَجَّبُ مَنْ آتَيْتِهِ بِخَيْرٍ مُتَقَيِّلٍ بِفَرْضِهِ وَحَقُّ أنْ يَمْسَحُ  "وَقِيلُ (7) إِنَّ الجنَّةَ السَّمَادَ لا ظاهِرَ الْفَظِّ تَعَالَى اللَّهُ (8) وَزُوْجُهُهُ "يُعْتَنِي بِهِ إِيَّاهُ  (1) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

(1) [إِر] 40 [ظَ].
(2) انظر لمزيد من المعلومات في ذلك القرآن 295/3.
(3) انظر سورة الرعد: 16، وسورة يس: 32، وسورة الصافات: 57، 127.
(4) راجع تفسير الطبري 20/64، وغريب القرآن للسجستاني، ص 65.
(6) راجع معاني القرآن للفراء 2/312، والطبري 13/318.
(7) وهو قول مجاهد كما في غريب القرآن لأبي نعيم، ص 336، وتفسير الطبري 20/73 - 74.
(8) قالي الحسن، والزهري كما في غريب القرآن لابن تيمية، ص 336، ونقله الطبري عن ابن عباس. راجع تفسير البغوي 20/72.
تفسير غريب سورة العنكبوت

إذ الرجال بالرجال شقلا فبأخذون للمناوت الرجال فعلهم على رؤوس الأشهام
فيّ عِنوم لم ينسوا وقيل 1 كانوا يقطعون السبلا
وقيل 2  «والمُكرّ الذي أغوّي في النذاذ»
لا يستحسن من فعالَّا دينس أطلالُهها الخراب والآبار
أو علموا وعُنِدَوا عن السوا إذ ليس في الشئان والصيف يُكَن
في غرَف يُقَضى بها أملُهم بِهِمْة لأنهمَا تَكُونُان ورُزقُها على الخفيف اللطف
تَبَث بالمسامع حين تَندي والنمل والفِئارة دون الهالم
ليس لهذه الحياة البانية

(1) راجع تفسير الطبري 20/86، ومفاتيح الغيب 6/522.
(2) التاء، بحذف الباء من آخره للفظ.
(3) [ر 41 و].
(4) انظر تفسير الطبري 20/86 - 87، والكشاف 2/157.
(5) كذا في الكشاف 2/161.
(6) راجع غريب القرآن لابن تَتَبِّي، ص 339، ومعاني القرآن للزجاج، و 277 ظ، والكشاف 2/161.
(7) انظر غريب القرآن لابن تَتَبِّي، ص 339، والكشاف 2/161.

136
تفسير غريب سورة الروم

(رقم الآية)

3 في أذن الأرضا الشام (1) من أرض العرب أي أذاعته (2) وبها كان الغلب وهن التي تلقي بالعمارة (41) ط.
وقيل (3) في الزراعه الإشارة فاسبندوا الشوأي يريد سقرا
سكته من سكته الإمام.
قيل (4) السماوات أو السيرور يقال منه كتب تحيير (5)
وهي تمام الخمس فافترا تجري.
30 أسماء من أسماء يعني كفر (12)
12 ويلينس المجرم والإبلاس.
15 ويجبر المؤمنين والخمار.
27 والنمل الأعلى (8) صفاته العلى.
وأصله الجبار وهو الأعلى.
18 وتنهرون لصلاة الظهر.
19 وآدم خلقته من توراب (7).
21 وزوج كله أحد من نفسه.
18 ونطرون لصلاة الظهر.

(1) أذاعات: هو بلاد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعثمان ينسب إليه الشر. راجع معجم البلدان 1/162.
(2) أذاعات: هو بلاد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعثمان ينسب إليه الشر. راجع معجم البلدان 1/162.
(4) راجع لمعنى السماوات تفسير الطبري 21/18، وممنى السيرور مجاز القرآن 2/120، وغراب القرآن لابن قينة، ص 340، والمفردات، ص 106، والكشف 2/164، ومنابع الغيب.
(5) 6/550، وناق العروض (جبار) 11/506.
(6) "كذا في لسان العرب - (جر) 4/159، وناق العروض 10/506 1/40 [342].
(7) يعني الآيتين: "كفر بكون الله حين نم عن..." سورة الروم: 17، 18.
(8) "توارث: هي ناقة في الثراب. راجع لسان العرب - (جر) 1/227. في ر: تراب.
(9) في الأصل: العلل.
الشريك لم ينزل به سلطان
وللله يبغيون الجزاء
أضعافاً
وفيهم قليل
الفساد ضهراً
يعني ذوات المدُن العوامير
ما كان منه عامراً وأهلاً
والبحر أيضاً بانقطاع الميْر
وكل حادث فين حسرائه
وقد البحر بغصب السَّفن
بِأَشْرَامٍ، وَبِأَشْرَامٍ
وَكَسَّافٍ حين يمرى مقطعاً
وهو علماء المُجْهول قطعاً

(1) اعتناء غير مهموز للنظم.
(2) الجزاء غير مهموز لضرورة الوزن.
(3) في الأصل: القراء.
(4) راجع تفسير الطبري 21/39.
(5) وهو قول الحسن كما في الكشاف /2 168.
(6) راجع تفسير الطبري 21/39.
(7) فاعله ابن عباس، ومحمد، ومjahad. راجع القرطي 14/40، ولمزيد من المعلومات في ذلك
(8) [ر 42 و ..]
(1) بل عقين السحاب الأصفرة وجرت العصادة أن لا يُعطِنَا 55 «وَيُؤْفِكُونَ مِشْلٍ يُصَرِّفُونَ» عن سَنَن الحق وُصَدِّفْنَا.

(2) كذا في الكشاف 2/169.
تفسير غريب سورة القمّان

[الآية]

لا يَكْبَرَانَ إِلاَّ مَنْ عَنَىٰ بِعَظْمِ وَهْجٍ (6)

وَأُهِّنُوا عَلَىٰ وَهْجٍ يَرِيدُ ضَعْفًا إِذْ كَلًّا مَا امْتَنَى شَهْوَةً الْجُبُلِ (14)

مَنْ عِسْرَّ الأمورِ وَاجِبَ الأمورِ (17)

وَلَا تَصَدِّرْ رَأْسًا تُصَدِّرُ (18)

وَأَنْقِصْ فَلَا تَسْرِعْ يَكُنْ تَهْوَأَ (19)

وَأَمْغَضْ، يَرِيدُ مَا سَوَى الأذَانِ (20)

وَفَصْحُ أَصْوَاتُ الحَمْرَاءِ يُلْطِقُ (5)

وَقَبِلْ مَا أَرَادُهُ إِنَّهَا (6)

أَرَاى صَوْتَ عَاطِسٍ مَا كَثْمَةٍ (42 ذا)

بَاطِنَةً كَالعَفُو فِي الْقِيَامَةِ (9)

140

(1) انظر لتفسير ذلك تفسير الطبري 21/21 36ـ 37، والكشاف 2/171، والقرطي 14/51.
(2) في الأصل: عنا.
(3) في الأصل: تخفى.
(4) في الأصل: ولا تَهْوَأَ.
(5) راجع تفسير البغوي 3/493.
(6) انظر لإختلاف الآراء في ذلك الكشاف 2/174، ومفتاح اللغب 3/493.
تفسير غريب سورة السجدة

[رقم الآية]

10 معنى "صلتنا" هنالك أي دُخِّلْوا وقُرْنُوا بالصّاد:) أي تَّغِيّرُوا

29 وقيل (2) "يَوْمَ الْقُيُودِ" يوم الحشر

استعجَّلْوهُ هُزَّؤًا بالأسير (3)

(1) قرأ الحسن، وقائدة: "صلتنا" بصاد غير معجمة مفتوحة، وهي قراءة شاذة. راجع زاد المسير 3/336.

(2) كذا في تفسير الطبري 21/66، والكشف 2/180.

(3) [آر 42 ط].
تفسير غريب سورة الأحزاب

1. معنى "آتني اللّهُ أَدَمُ نَقْوَةٍ" والتمس الكفناء منه أن لا فنزل (2) النهي عن السوقي فقلا لا يكون قابلا للضيدين لكونه مَدَّعِيًا [لا ولدا] (3) ونافض عند ذوي القاءفل وينكم وبيتهم مَتَوالى ووجبت عندهم انهازائهم من ذلكين وذي إنجاد (4) شاخصة تختى حقول الدائرة أو رأس عاصمه المعصوم [5] فتم استواء المكان والزمان [43 و]

لِقَصْرٍ ونجموه مَن يسَكَن

(1) راجع الكشاف 2/160، وطوابع الغيب 6/603 - 604.
(2) انظر أسباب النزول للواحدي، ص 264، ولياب النقول، ص 104.
(3) في الأصل: مذعياً ووالداً.
(4) يعني من أعلى الوادي من قِبل الشرقي: بنو غطفان: ومن أسفل الوادي من قبل المغرب.
(5) كذا في الكشاف 2/184.
14  "عندى بذكر الالفتحة الإشراكى،
وإلا كن鱼 "أنتوها" (1) استعملوا الهيلانا،
2.  "معروفين" أي مسللون...
18  "قلهми" أقبلوا "اليثات" ودعوا...
والحبوب "يعني هنا الهيجاء...
19  "أَشْحَسْسَةٌ عَلَيْكُمْ" أي مخالفة...
23 وسلكوهما بالغوا في الحطب... وسلماً أن يبلغ فيما يتضمن...
ومنه قبل (3) للخطيب مسلق...
20 وحسبتوا الأحزاب ان لم يدهوا...
"وإن آتي الأحزاب" يعني ثانية...
22 وتحبّته أجلسه المحجذذا...
26 معنى "صحايفهم" أي الخصون...
31 "ينقش" يطبع وهكذا القسس...
32 وقيل في "الخصم" بين المتقول...
33 "قَرَن" بالكسر من الفتح من القرار...
3.  "الله خداً بالقصر، والباقون بالمد. راجع التفسير، ص 178.
(1) قرأ الحرمي: "النواهة" بالقصر، والباقون بالمد. راجع التفسير، ص 178.
(2) [و 43 و].
(3) كذا في القرطبي 14/153، وثناى الفرات (سلق) 10/160.
(4) راجع للفتح المجاز للقرآن 2/13، وغراب القرآن لابن تيمية، ص 349، وتفسير الطبري 84/85.
(5) انتظر لسان العرب - (قلم) 73/2، وثناى المروة 5/45.
(6) كذا في غريب القرآن لابن تيمية، ص 350، وتفسير الطبري 22/3.
(7) قرأ ناهض، وعاصم، وأبو جعفر: "قرن" بفتح القاف، والباقون بكسرها. راجع النشر في القراءات.
(8) راجع للفتح المجاز للقرآن 2/127، وتفسير الطبري 22/3.
143
وقيل (4) فيه إنه التكسير (3) [43 ظ]

وقيل (2) فيه إنه التكسير (3) [43 ظ]

33 وقيل (1) في «البَجْرِ» البَجْرِ 
أو لاهِمًا الرحمَنُ والبَجْرِ 
وهكذا الشَّانُ فاَلَامً سِمعًا 
والبَجْرِ والقَالُ مَنَ الأضلاَلُ 
حُكِم ولا عِتْبٌ في معناه (4) 
من خشية الحقَّ وتَنصُّح الخلق 
في حقهم وهو الذي يَصِح 
فإنها [صُفْيَة] (6) لا تَحْيَثَلا 
41 خَيْسٌ أن يَتَحْمِسَ فِي هِلكَنا 
وقولها (7) لو كان مَن يَكْتُمُ 
لا يَتَهَمَّم 
وسبَحَّة الأصْحَابي فَرَض الظهير 
أرَبَعَها يَجْمعها المَسَاء 
ما القَسَم في حَقَّك فَرَض مَتَرَم 
إِنِّيَه أي إنضاجه بالنَّار 
42 <سبَحَة بكَرمة> صلاة الفجر 
43 والعَصر والَغَيْر والَنَشَأ 
51 <تَرْجِيُهُ تُؤَخَّر ونؤْوَرَ> أي تَضَمُ 
53 <وَنَاظَرَينَ> مَن الانتظار

(1) راجع تفسير الطبري 22/33، وزاد العسوري 3/380.
(2) وهو قول مجاهد، وقائدة كما في تفسير البغوري 3/528.
(3) في ر. التكرير.
(4) [ر. 43 ظ] 
(5) هما رجلان من الأنصار كما في الحديث. راجع البخاري، اعثكاف 8 أدب 121.
(6) في الأصل: حنفة، ولكنها صُعِيَة كما في الحديث: ... على رشَّكَما إنّما هي صعية بنث 
خَيْسَه ... البخاري، اعثكاف 8 أدب 121.
(7) وهو قول عائشة كما روَى عنها أنها قالت: ل كان محمد رسول الله ﷺ كائناً شيئًا ... لَكُنْم

هذه الآية. راجع البخاري، توحيد 22، ومسلم، 288، والترمذي، تفسير سورة 33.
فوق الدياب في التّوّق بالبّيّغ
ويصّب النخّار فلّسّ ببيّتنا
من الأماء الّقنّ والذواهر
رُجّنف على الجيش بما يخاف
على جزائهم بهباتك الّفنّ
وجمع أسبابهم للحلاقة
كلّف مفسّروسّها الأنام
على إله الأّرض والسماء
مُعانيدا أو جاهلا بالشان

(1) الجلبّاب: القميص، وثوب أوسط من الخمار دون الرداء، أو الرداء والجزر، أو ما مثّل فيه
ثوابا من فوقّ، كالملحمة أو هو الخمار. راجع لسان العرب - (جلب) 1/272 - 273، و
القاموس المحيط، ص 88، وتفسير ابن كثير 6/470، ونتاج العروس - (جلب) 1/186/1.
(2) هذا قول ابن عباس، وأبو عبيدة كما في تفسير البغوي 3/544، وفي رواية أخرى لابن عباس،
ومجاهد: تُغْطى الرّأة إذا خرجت جيبيها ورأسها خلف حال الأمّاء. راجع أحكام القرآن
للمجصاص 5/245.
(3) قال ابن عباس كما في تفسير الطبري 22/34.
(4) راجع التراثي 14/255.
(5) [ر 44 و].
تفسير غريب سورة سبأ

٩ كَنْفَا (١) مِنَ السَّمَاوَاتِ أي عَذَابًا
١٠ وَاوْلَىَّهُ أي سَبِيحٌ مَّتَابٌةً
وأَصْلُهُ سَبِيرُ النَّهَارِ أَجِمَعًا (٢)
وُكَسِبَ «الخَفِيدَ» فَرْطُ اللَّيْنِ
١١ وَسَبِيرَاتٌ شَامِلاتُ ضَفَافِية
١٢ وَالشِّرْدُ نَجِحُ الْيَوْدُ مَصُدَّرُ سَرَدٌ
١٣ مَعْنِيُّ «المَحْمَارِيَّ» هُنا المَساجِدُ
١٥ مَكُلُّهُ كَشَخْصٌ الآبِيَّا
وُسُعُوا «الْقَفِينَةَ كَالْجُنُوْبِيَّةِ»
وُقَلُّهُ كَطَائِفَاتٍ ثَابِتَاتٌ قُطُولًا

(١) قُرِأَ نافعًا وعاصمًا وابن عامر: كَنْفَا، يفتح السين، والباقون بإسكانها. راجع التيسير، ص ١٤١.
(٢) كذا في الغزالي ١٤/٢٦٥، ولسان العرب - أرب: ٢٢٠، والقاموس المحيط، ص ٧٦.
(٣) راجع للفصل غريب القرآن لأبن قنيبة، ص ٣٥٤، وتفسير الطبري ٢٢/٤١، والمفردات، ص ٢٣٠.
(٤) انتظر مجاز القرآن ٢/١٤٤، والكشاف ٢/٢٠١.
(٥) أي: الحسن.
أكلتِ «المَنْسَبَة المُفْضَّة»
وكان قد جعلها مَكَّة.
وهم يُسْمَون الغصا بالنساء.
فعلم الجَن بِأنَّهُ فَرَط
مَكَّةَ وَظَنَّها الجَنَّ سَيْنَةً
وقَرَّحوا يومنذ بالعَبّ.
ورَبّ مَوْصُوف بِفَسَافِ للصَّفْهَة
وقيل (5) إنه اسم ذاك الوادي
وقيل (7) بل شَجِّرة الأَراَك
مُتَرِبَّ بِما بِئِبها للسبلَة
ليسَ آَسَأَوَ سَأَوَان مِن يَتَحَّن
وهي أعْتَبرُ أَعْتِمَانمَا أَمْرُوا
فَيَقْصِدُونَ «الْحَيْثَ» بعَدَ المَوت
وقيل (8) بل إذا قضى الجَبَار
ثَنْبُم إذا فَرَّعَ ذاك القَفِّرَٰ.

(1) في هامش الأصل: دابة، بهمية غير مدَّ وثباء مشددة، لَو هو لضرورة الوزن، والاصِّل: دابة، بالمد.
(2) لَو 44 ظل.
(3) انظر تفسير الطبري 22/41، والكشاف 2/202.
(4) راجع تفسير الطبري 22/48، والكشاف 2/203.
(5) والعرم: واد في اليمن، يقال له: وادي الشجر كما في تفسير ابن عباس 6/490، ولمزيد من المعلومات في عرِم، انظر ميّاز القرآن 2/146، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 355، وتفسير الطبري 22/48، ومعاني القرآن للزجاج، و 291، ومفاتيح الْعَبِّب 12.
(6) راجع ميّاز القرآن 2/147، والمعدة في غريب القرآن لابن أبي طالب، ص 246.
(7) وهو قول ماجاهد، وغيره كما في تفسير الطبري 22/49، وانظر أيضاً معاني القرآن للزجاج، و 291 ظ، والصحاح في اللغة، و 196 ظ.
(8) انظر للروايات المختلفة في ذلك تفسير الطبري 22/54 - 55.
33 إضافة "المَكْسِرِ" إلى الزمانِ
34 معنى "أُسْرَؤُوا" هَنَّاء أي أظهروا
35 وقيل (2) عن أتباعهم تكثَّموا
36 و"المُشْرَفُ" المَرسَفِ والمَنْعَمُ
37 "مُسَيَّنًا" جماعات على التضارب
38 "أَبْيَاتُِ" الشيطان ليس يخلص
39 "تَشَوَّشَ" (4) تناول التوضيح
40 وإن هَمَّرت فِي بُطُء الحركة
41 "وتِفَقَّدُونَ" يَرِجُمون بالغيث

(1) في هامش الأصل: والمعنى: وليس ذلك الحين حين ستر.
(2) قاله قتادة كما في الكشف 2/207.
(3) راجع مجاز القرآن 2/150، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 358، وتفسير الطبري 22/63.
(4) قرأ الحراميَّان: وابن عامر، وحفص: "التناغم" بضم الواء، والباقيون بهمزة، وإذا وقف حمزة جعلها بين بين. لأن ذلك النَّش، وهو الحركة في الإبطاء فأصله الهمزة، وجائز أن يكون من التنوُّش، وهو النَّناول، فيكون أصله الواء ثم يُطَعَ للزم ضمها، فعلى هذا يقف بضم الواء، ورد ذلك إلى أصله. راجع التفسير، ص 181.
(5) في ر: أبعد.
(6) [و 45 وآ.]
(7) ولمزيد من المعلومات في ذلك راجع مجاز القرآن 2/150 - 151، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 359.
تفسير غريب سورة فاطر

1 "الْفَاطِرَ" المبتدأ الإبداع

13 لفظة الْبُدْنَى هي "الْقَطْمِيرِ".

21 وغالب السَّمَّوَم في الهواجِر

27 وَجَدَّة طراشق مختلفة

الْجُدَّة الساحل فاحظن تَسْهُد

معنى "الْقَرْابِين" الحراص السُوْدُ

32 "الْقَرْابِين" المتخصّص الميزان

وكان للنَّاطِق باللِّغة الإحسان

35 "وَلَصَبِّ" التعب "والْغَوْبُ"

37 وفسروا روا (3) بالتَّذَرِّيّ بالرسول

45 ظرف قول الشيب بالمقصول

39 "المُقَبَّتُ" معناه أشْدُّ البغْض

(1) الجُدَّة: جاهزية النهر والجُدَّة أيضاً، وهب سميت المدينة التي عند مكة الجدة. راجع لسان

العرب - (جَدَّة) 3/108.

(2) في الأصل: سبَاه.

(3) راجع معاني القرآن للقراءة 2/370، وغريب القرآن لأبي قتيبة، ص 361، وتفسير الطبري

22/83، والكشف 2/218.

(4) في الأصل: طلول.
تفسير قريبي سورة يس

[رقم الآية]

8 "وممتمحون" رافعو (1) الربوز
14 معنى "فظرناه" شددنا
29 فهم خامددا أيا خمود الهالة
36 وخلق الأزواجه يعني الأصناف
37 "تسلخ" مثل ما تكون تخرج
39 ويعرف "العُرجون" عود الأعذاق
42 ومثلا في الهلال بالقصاصم
51 وونيلون مثل سفين نوح
52 ونيلون مثل سرين ونوح
55 ووقايكرون (6) مثل ناعمينا

---

1 في الأصل: رافعوا، بزيادة الألف.
2 [ر 45 ظ]
3 وهو عود العذق ما بين شماريحة إلى مائة من النحل. راجع الكشف 2/224.
4 راجع لتفسير مفاتيح الغيب 7/84.
5 الداع، بحذف اليا من آخره لضرورة الوزن.
6 قرأ أبو جعفر بهذمه الألف على أنه صفة مشابهة، والباقون باثبات الألف على أنه اسم فاعل.
7 راجع لتفسير مجاز القرآن 2/163 - 164؛ وتفسير الطبري 23/12.
انظر لاختلاف الآراء في ذلك تفسير الطبري 23/11-12 والبغدادي 7/99-100.

(1) قرأ نافع، وعاصم: فجأة بكسر الجيم والباء وتخفيف اللام، وأبو عمرو وابن عامر بضم الجيم.

(2) وتخفيف اللام، والباقون كذلك غير أنهم ضموا البناء، راجع التفسير ص 184.

(3) قرأ عاصم، وحمزة: تنكسر بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف وتنديدها، والباقون

(4) بفتح النون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مخففة، راجع التفسير ص 158.

(5) في ر ميدلا.

الممر والمخافر: هما شجرتان فيما نار ليس في غيرهما من الشجر، والعرب تضرب بما مثل

في الشفه العالي... انخ. لسان العرب - (عن) 4/586، وناج العروس 13/91/9.
تفسير غريب سورة الصافات

لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَقُوْفًا

1 - فَصَلَا عَنْيَ مَلَائِكَاهُ صَغْفَةً
2 - وَمِنْهُمْ مَّنْ يَزْجَرْهُ السَّحَابَةُ
3 - أو يُزْجِرُونَ سَائِرَ الْعُصُنَةَ
4 - كُلِّ شِكَّةٍ بَعْضُ الْآيَاتِ
5 - فَسَارَّقُ الْشَّمْسَ عَلَى الْفَوْدَاءِ
6 - دُحْوَرْاً أَيْ طَرَدُّا لَهُمْ وَبَيْضًا
7 - وَوَاصِبًا أَيْ دَائِمًا نَكْرُرَ أُوَافَاءَ
8 - فَأَسْتَقْطَبَهُمْ سَلَّهُم لَمَشَرِكِي الْعَرَبِ
9 - وَلَا زِبَّ أَيْ لَا يُؤَخِّرُونَ
10 - وَذَا أَخْزَرُونَ مِشْلِ صَاغِرٍ وَنَفِيْنِ
11 - أَأَرَأَيْتَمُّ أَيْ لَا أَرَأَيْنَ مِمَّا شَيْءٌ
12 - فَأَلْقَيْنِ (5) فَسَاءَتُ مَذْهِبًا وَمُنْزِلًا
13 - أَنْتَ بِهِمْ إِنَّهَا جَهَةُ أَهْلِ الْدِّينِ
14 - أَوْ خَذَلَتْنَا بِنَا عَنِ الْيَمِينِ

(1) آر 46 وآ.
(2) في الأصل: نَعُدَا.
(3) يعني قوله تعالى: (فُوَّلَّى الْذُّنُبُ وَاصِبًا) سورة النحل: 52.
(4) راجع لتفصيل غريب القرآن لابن فضية، ص 369، وتفسير الطبري 23/25 - 26، ومعاني القرآن للزجاج، و 300، والقوطي 15/68.
(5) في الأصل: لظا.
لا أتيّ تجيري لهم عيّونا [46 ظ]
1
بعقل مَن يشرّبه بقل تطرّب
2
قالوا نزيفاً وعُثّوا مخموراً
1
آمنا ولَمّا فافادوا التعريض
3
شتَهه بصورة تسبّب ذهّم
1
بما يديم في الراج شكره
4
وقيل بل اسقطه شركه
5
مُستفيضًا لهم عن انتصار
6
ولو عَلّى القوة كانت صالحة
7
في عَدّوه بحرّ يَسكي ملَء
8
فهو من الدخول في الأشياء
9
في الفاء مُستَق من الوُزيف
أنكرها الأخفش (1) والقراء (2)
97 «بنيتانا» أي حظيرة تحققه
102 وتبليغ المتعمي يربد الأعمال
103 ونلتهة ضرره للحسيين
125 تدغون بعلانا أي إلهاء زعموا
130 وقيل في الياسين جمع إلياس
130 وقيل تلك لغة في الياسين
47 وقيل في الرؤى رفعه من الناس
فهي له أيضا بلا إلياس
آل النبي المصطفى محمد
فطسرحوا دونهم باليطس
141 ومذ حس معلوب أي بالسهم
142 معنى بليم داخل في اللوم
145 وسالفترة بالضماه العامي
146 شجرة اليقطين كل نايب

(1) الأخفش، هو سعيد بن مسعد المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسط الموتى سنة 215 هـ،
نحوي، لغوي، وعروسي، أخذ من سبويه والخليل بن أحمد. من تصنيفه: معاني القرآن.
راجع معجم المؤلفين لكحالة 4/231.
(2) القراء: هو يحيى بن زيد بن عبد الله بن منظور الآسيوي المعروف بالقراء الديلمي (أبو زكرياء)
المتوفي سنة 207 هـ الدين، نحوي، لغوي. راجع معجم المؤلفين 198/13.
راجع معاني القرآن للقراء 2/389، ومجاز القرآن 2/172/3، ومعاني القرآن للزجاج،
و 302 ط.
(3) راجع تفسير الطبري 23/55، ومعاني القرآن للزجاج، و 302 ط، ومعمة في غريب القرآن,
ص 256، والكشف 2/240، وتفسير ابن كثير 22/4.
(4) راجع 47، ونحوه في مجاز القرآن 2/175.

154
تفسير غريب سورة ص

لا يجدون من قضية فرجا
3 قلّن منّا نصّاً أي قرار وتبّعاً
بعضٍ لبعض قولً من يخاف
6 انشدوا يقول الملا الأشرف
لا يستفيق الكافرون منها
15 وصيحة الحشر يقال عنها
لأنها تسوقهم للاهوية
معنى فوات راحة وعافية
16 والﻔتات واحد قطوط التحلي
19 كسل لله أواب أي رجاء
20 فصلة الخطاب قبل (1) أما بعد
أو طلب العين ممن يبحذ
23 وأطلقوا اللطام للناس...
كتابة لغرض الإمام

وغرنني فيما ذكر
من الخطاب في التقاشي وقهر[47]
(1) راجع معاني القرآن للقراء 2/ 401، وتفسير الطبري 23/79 - 80.
(2) وهو قول قناة، وغيره كما في تفسير الطبري 23/79، وانظر أيضًا غريب القرآن للسجنائي، ص 189.
(3) انظر تفسير الطبري 23/81، والكشف 2/249.
(4) لأن في الآية دليلًا يدل على الشمس، وهو قوله: إذ عرض عليه بالمشي الصافيات في =

155
٣٣ «مَسْحَ بِالشَّوْقِ وَبِالأَغْثَاقِ»
٣٤ «وجَسَدًا يُعنِي بِهِ شَطْرَ وَلَدٍ»
٣٥ «وَحَسَأَ» أي لَيْسَةِ لا إِعْصَارٌ
٣٦ «وَحَسَأَ» أي لَيْسَةِ لا إِعْصَارٌ
٣٧ وَحَصَأَ (٣) الأِبِصَارُ بالبَصائِرُ
٣٨ أو مَائِعُ يُحِرِّقُ بالثَّيْرِدٍ
٣٩ أَزْوَاجٌ أَصْنَافُ مِن الْمَتَالِيَفِ
٤٠ تَحَازَمْنَا إِذْ عَابِنَا الْهَلاكَا
٤١ وَلَكِنَّهُ قَدْ أَعَدْهُمُ أَبَرَاراً
٤٢ أَنْهَمْ سَارَوا لِخَيْرٍ مُسْتَقِمْ
٤٣ بِقُولِهِمْ أَمَّ رَأَعْتَ الأَيْضَارَ
٤٤ اِخْتَصَمْنَا فِي كَنِّهَا شَأْنَ أَدْمَا
٤٥ تَلْحَقَّنَّهُ الكُلْفَةُ إِذْ يُنْمِثُ

٤٦ «عَذَّبْهُمْ» لَفَقَرُهُمْ أَشَّارَآءَا
٤٧ وَلَعْمُوا إِذْ لَمْ يَرُوِهِمْ فِي سَقْرٍ
٤٨ لَكَتَهُمْ تَشَكُّكُوا وَحَارَوْا
٤٩ «وَالْمَلَأِ الأَلْطَى» مَلَائِكَةُ السَّمَا
٥٠ «وَالْمُكَلَّفُ» المَذِي يُخْتَلِقُ

يعني: إذ عرض عليه بعد زوال الشمس (حتى نُوَزَّرت بِالْهَجَابِ). راجع معاني القرآن للزيج، و٣٠٥ ذ. [٢٤ - ٤٧ ذ].
١) قال ابن عباس: إنه شيطان، وهو قول الجمهور، كما في زاد السير ٧/١٣٢.
٢) في الأصل: المأثُر.
٣) راجع معاني القرآن للزيج، و٣٠٦ ذ. ورغب القرآن للسجستاني، ص. ٢٢.
٤) كذا في غريب القرآن لابن قتيبة، ص ٣٨١، وهو قول قتادة، وغيره كما في تفسير الطبري ٣/٢٦. ٢/٣.
٥) راجع معاني القرآن للزيج، و٣٠٧ ذ. ورغب القرآن للسجستاني، ص. ١٨٢.
٦) في هامش الأصل: ويجوز في كنه شأن أدم، بهذتين، الثانية ساكنة، والأولى غير ممدودة. وأما اللغة الأخرى فهي بجميع واحدة مطولة ممدودة، وهي اللغة المستعملة المعهودة.
تفسير غريب سورة الزمر

[رقم الآية]

٦٥ «والظلمات» السفلى تستجنُ
٦٦ فالطلولُ السفلى لمن في الأسئف
٦٧ والنهاء (٣) في الإيضاح إحدى الأفكار
٦٨ أحسنها وحقّه الإحسان (٤)
٦٩ له وللفضّل إذا تأمرّعنا
٧٠ في الحق إن هو الكلام الكامل
٧١ في الأفكار ولهما، يُنعي
٧٢ والخُفُف بين الشركاء يكتُر
٧٣ يملكه مكتَّس لا ناقصا
٧٤ صدقة الصيدق صدر الخُلقة (٧)
٧٥ مقيّسة للملِك العَلَّام
٧٦ وأنفس البيّام طّرّارًا تشرّك

في الأصل: بسّيما، وهو خطأ من الناقد.
(١) راجع مجاز القرآن ٢/١٨٨، وتفسير الطبري ٢٣/١١٤.
(٢) يعني: التفسير في قوله تعالى: «أَن يُبْدِوَاهَا».
(٣) لآ ٤٨ وآ.
(٤) ولم أجد.
(٥) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: سالمًا. بألف بعد السين وكسر اللام، والباقيون يفتحون اللام من غير ألف. راجع التفسير ٢/١٨٩، والتصنيف في سالمًا وسالمًا. فنظر تفسير الطبري ٢٣/١٢٧، ومعاني القرآن للزجاج، ٣١٠ و، ولسان العرب - (سلم) ٢٩١/٢٩.
(٦) هو أبو بكر - رضي الله عنه - كما في تفسير الطبري ٢/٣، ومقاتئ الغيب ٢٥٧/٧.
حتى إذا ما بلغ المبقات أَمْسَكَهُمَا وَتَلَكَّمَ الْمُوفِّيَةُ
تَسْتَدْرِجُونَ الغَافِلَ فَهِي نَقْمَةُ
فَرَعُّوا إن أَسْلَمْوا لَا يَقْبَلُوا
تَحَضُّرُوا فِيهَا عِلْيَ الإِضْنَاعَةَ
والجُفُورُ سَاحِقُهُم إِلَى مُرَضَاتِهِم... (47)
فَاعْتِقَدُ الرَّسُولُ بِغِيْرِ صُورةٍ
وَقَيلَ (1) فِيهَا تَسْمَمُ أَبْرَزُهُ
يَحَاسِبُونَ المرءُ عَما اكْتَبَسَهُ
يُؤْتِي بِهِمْ طَبَقَةً فَطَبَقَةً... (3)
تَقَلِّبُوا بِهِمَا عَظِيمَةً الْيَتَّهَةُ
وَالْأَشْقَاءَ الْبِداخِرِينَ الْبَعْضَا

49 «بُلْ هَيَّةً أَن تَرْضِعُمُ» بَرِيدَ النَّعُمةُ
53 «وَالْمَسْرِفُونَ» كَافِرُونَ جَهَّلُوا
56 وَأَطْلِقُ الْجَنْبَ بَعْنِي الطَّعَةِ
61 «وَإِيَّمَانُهُمْ» مَنْجَسَهُمْ
67 قَبْسُهُمْ أي أنهَا مُقْهَرَةٌ
65 وهَكَذَا مَعْنِيُّ الرُّيَّمَيْنِ الْقُدْرَةُ
69 وَالْشَّهِيدَاءُ (2) الحَافِظُونَ الكُبَّةَ
71 رَزْمَرْأَهُ جَمَاعَةٌ فِي تَفْرَقَةٍ
74 «أَوْرَثْنَا الأَرْضَ» بَعْنِي الْجَنْبَةُ
75 وَقَبْسُهُمْ بَيْنَهُمْ يَرِيدُ السُّعْدَا

(1) بعد أن ذكر الزمخشري هذا التأويل قال: ومن اشتُم رائحة من علمنا هذا فليعرض عليه هذا التأويل. (اللكشاف 2/270، وقال الرازي: مفتيات بقسم؛ لأن أقسم أن يقبضها. راجع: مفاتيح الغيب 7/271)
(2) في الأصل: الْمَشَدا.
(3) [48 ظ.]

158
تفسير غريب سورة المؤمن

(1) في الأصل: يومين.
(2) في هامش الأصل: الذاتي.
(3) راجع معاني القرآن للقراءة 3/6، وتفسير الطبري 31/24، وغرب القرآن للسجستاني، ص 26.
(4) في هامش الأصل: قريبة الإقامة: أي قريبة الحضور والظهور.
(5) قرأ أبو بكر الصديق، وابن عباس، وسعيد بن المغيرة، وغيرهم "الكاكا" بتشديد الدال، وهي قراءة شاذة. راجع فائد المسير 7/219.
ومنهم القارئ (1) بتشديد الدال
نفوسكم فقي الجحيم تسكَّن
(2) على النبي وهم ما لا يقع
به وهم يباؤِ أو إليه لا يضيع
مِن حشر قوم للمعاهد أتکروا
(3) وأستجيب أعف لكم عمما مضى
بهم كما قد يسجِّر النضر

(1) القاري، غير مهموز لضرورة الوزن.
(2) ظن الدال، وندع الباء إذا هرب على وجهه. راجع معايير القرآن للزجاج، و 314، وتلخيص
في الندالة انظر غريب القرآن لابن فتية، ص 386، وتفسير الطبري 24/36 - 37، والكشف
278/2.
(3) [ر 49 و].
تفسير غريب سورة فصلت

فَيُدخِلُ الْيَوْمَانَ فِي مَا جَمَعَهُمُ الْمُلْكُ (1) 10 أصل الكلام في تمام "آَرَبَّتْهُمَا": "سَوَاءً" استوت بها الأقوال، "أَنْقُلْ" حتى صارت كالمخالب. كأنه لأرواهم مقطونة مجتمعا في معا لمجتمع الأشرار كنابة جميلة (2) السورود وهكذا "مَاتَلْفُهُمْ" للآن للآن وزتنوا الآجل أو أن ينكروا (3) فأول مئات لعجل، أي أن يعودوا كي تصرفوا السامع أو تفسروا (4) إبليس أصل "مَغُورِي وْقَابِل" وقيل (5) أصحاب الأذان الطيب

نَحْوُ (6) في الأصل: السجدة.


(2) في: حميده.

(3) تابع تفسير الطبري 24/65 - 66، والكشاف 2/288.

(4) وهو قول عائشة - رضي الله عنها - كما في الكشاف 2/289.
قلماً وصبراً واغتفار زلّة (1)
مايلةً لا نبت فيها ممعرة
كقولهم سحر وأمر مختلف
ممتين ومن نقضه خريرز
ولا كتاب بعده يعشره
وأما النبيّ خاتم ﷺ من أرسل
أن ليس متيما شاهد بالإشراك
فمن طلب لصحته ووُقّر
أي واجب بالحقّ لا الإفصال
فتحمه المُدان على الإطلاق
آيتُه الفرّاء «فِي أنفُسِهِمّ»

[رقم الآية]
35 دوّناً يلگاراً يرید الحَصلَة
39 «كماشَعَة» يَعني بها مُغْيَرَة
40 إِلَّهاً هُمُّ مَّيْلُهُمْ يَغيِّرُ حقَّ
41 مَعْنَى «الكتاب» أَنْهُ عَزِيزٌ
42 فَلا كتاب قبله بِنَاقِضَةٍ
43 لأنه أخْرُر وَحْيُهُ أَنْ زَوّاً
47 تَأویل «أَذْهَابَهُ» أي أَعلَمناك
49 لَا بَشَّارُ الإِنسَانٍ أَي ذُو الْكَفْرِ
50 وقوله بِرَعْمٍ »قَّدْ أَلِيّ
53 أَراهمَ «الآيات» فِي الأَفْقَاةِ
وفتح مكة على أنفسهمْ

(1) لر 49 ظ
تفسير غريب سورة الشورى

لا الكافرين ولاهم بأخذهم على اقتضاب وعلى ابتذال.[50و]

1. "بَلَّمَ في الأرض" المؤمنين وحدهم

2. "قَسِيمًا" لحكمه التكرير

3. "وَفِيهِ" يمنع البقاء أيضاً جاء

4. "هَقَّةً" صريحاً وقضاء فصلاً

5. "بِالعشر من أمثالها المستحثة".

6. "أَجْلِ في مضمنه مِن أَجْلٍ

7. "إِكرامه للرحم الموصوله"

8. "وَقِيل" في "السُّؤال" المسؤولة

9. "وَبِشَّرُ الرَّحْمَةُ وَهُوَ المُطْرَب"

10. "وَهُوَ أَعْلَى جَمْعِهِمْ للمحشر"

11. "وَمَّشَى السُّفْنُ بِالْأَعْلَامَ"

12. "وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَقْتَدِرَ

13. "بِفَضْلِهِ بَسِيرًا

14. "بِشَّرَ ذَنْبٍ اقتضى عَقَابًا

(1) أي جعلهم أمر الورى.

(2) "بَلَّمَ في الأرض" يمنع البقاء أيضاً جاء

(3) "وبِشَّرُ الرَّحْمَةُ وَهُوَ المُطْرَب"

(4) "وَهُوَ أَعْلَى جَمْعِهِمْ للمحشر"

(5) "وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَقْتَدِرَ"
37 «كَيْنَ لَكُمْ ﺃزْمَىٰ لِأَنْ يَأْسَسُوا ﺑِذَا ﻤُلْكِ ﻋَلَىٰ ﻤَأْسَسُوهُوْا
فَيُظْهَرُ الصَّبَأٰبَ إِذَا نُظَاهَرُوا
» 38 «شُورِيٓ» يَرَى أَنَّهُمْ تَشَاورُوا
لِلْنَّارِ مِنَ غَالِبٍ خَوْفٍ بِهِمَا
أَحْذُوهَا الْإِلْهَامٍ فِي النَّامٍ
وَقَصْدُهَا ﻤُعَبِّدُوا
جَرِيْلٌ عَنْ مَنْزِلِ ﺔُرْقَانٍ [50]
وَيَتَعَشُّ الْأَنْفُسُ وَيُؤْلِي الْقُرْبَىٰ
(2) ﻤُعَبِّدُوا ﻤَعْرَفُوا ﻤَعَارَفُوا

45 «طَرْفُ ﺔُوْرُحٍ» يُسَرِّقُونَ النَّظَرًا
51 «الْوُرُحٍ» ﻤِنْ ﺔُلْهُمْ زُرْوُحٍ
والْآخِرُ ﺔَلْهَمٍ مِنْ دونَ النَّظَرٍ
والسَّالِثُ الوُرُحٍ ﻤَعَبِّدُوا
52 «وَالْوُرُحٍ» ﻤُعَلِّمُوا ﺔَلْهَمٍ يُرِي ﺔُلْهُمْ
ٓوَمَا كَتَبْتَ ﺔُنِّيَٰ ﻤَعَلِّمُوا ﻤَا ﺔُلْهُمْ

(1) ﻤَعَلِّمُوا ﻤَا ﺔُلْهُمْ ّوَمَا ﻤَا ﺔُلْهُمْ ّوَمَا ﺔُلْهُمْ 
(2) ﻤَا ﺔُلْهُمْ ّوَمَا ﺔُلْهُمْ ّوَمَا ﺔُلْهُمْ 

164
تفسير غريب سورة الزخرف

؟[رقم الآية]

وأَوْلَمْ يَعْنِي الكِتَابِ المَذِكَّرُ؟

ووِسِعْهُ فِي الْخَوَاهِلِ أَنْهُ «الْعُلِيّ»

أَمْسَكَتْ عِنْ نِعْمَتِهِ وَذَكَرَهُهُ

فَضِيلُهُ عَنْ الذُّكَّرِ صُفُّحاً مَعْنَاً

أَنْكُرْ أَنْ يُمِيبَكَ عَنْ إِسْرَائِيلِ

وَالْمُلْكُ الَّذِي مَضَىَ أيِّ تَمْشِي

بِالْأَوْلَى لَسْنَ نُقْصِمُ وَتَنْكِيلْ

وَالْمَاءِ يَنْزِلُ بِكَيْلٍ مَقْسُومٍ

سَبْحانَ مَنْ بَلَدُ فِهِ ذُلُّهُ

يُعْنِي الْبَنَاتِ وَذَوَاتِ الْكِتَالِ

وَلا يَقْسِمُ حُجَّةَ الْحُكْمَةِ

وَهُمْ لَا لُزْبُنَّ فِي الْخُصُومَةِ

وَمِن هَذَا يُطْلِبُ رَشْدُ الْعُيْوُنِ

بَيْنَاهُ لَوْ شَاءَ مَنْعٌ قَصَدْ

فَقَالْ «يَخْرُصُونَ» يُعْنِي كَذَّبْوا

كِلَمَةَ الْتَوْحِيدِ فِي أَعْقَابِهِ

(1) [أر 50 ظاء]

(2) قرأ حفص وحمزة، والكسائي: «بُشَا» بضم الباء وفتح النون وتشديد الشين، والباقون بفتح الباء

(3) في الأصل: بهاء، وهو خطأ من الناقد.
[سورة الزخرف]

31. "الخزف" أي ذي ندل وطارق [51 و]
32. كانا ذوي تسول وشروة
في كل ما يكتونه تجملا
ويستعي فين فليس بصير
33. كالمفرطين حين تتوا غلبا
34. وكلاهما عن الثقاف قد أتينى
35. "الخزف" يعبى القرآن المكرلا
36. وسوف نمعنى أي عن شكره
37. أو تحت أعمال له وقصى
38. "ولا يكasia" لفظه يبيين
39. كانت خلوفهم خفافاً تفهم
40. وأصله من قبل هذا للحزن
41. أي عبارة بذكرها من خلفها
42. وأوعدوا في شركهم وهذدوا
43. وجعلوا "أسلوّة" للتصنم

(1) راجع تفسير الطبري 25/35.
(2) راجع تفسير الطبري 25/35.
(3) راجع تفسير الطبري 25/35.
(4) راجع تفسير الطبري 25/35.
(5) راجع تفسير الطبري 25/35.
(6) راجع تفسير الطبري 25/35.
(7) راجع تفسير الطبري 25/35.
(8) راجع تفسير الطبري 25/35.

(1) كما في الكشاف 2/304، ومفاتيح الغيب 7/424.
(2) هما الويلد بن المنيرة من أهل مكة، وأبى مسعود الثقفي من الطائف، اسمه عروة بن مسعود.
(3) راجع تفسير الطبري 25/35.
(4) راجع تفسير الطبري 25/35.
(5) راجع تفسير الطبري 25/35.
(6) راجع سيرة يوينف: 84، وتفسير الطبري 25/35.
(7) انظر أسباب الزوال للواحدي، ص 281-282، ولباب التقول، ص 115-116.
(8) أراد المشتركون أن يعبد المسلمون محمدًا كما عبد قوم عيسى عليه السلام، وهذا قول
57 فَصَدَّهُمْ مِنْ ذلِكَ مَنْ قَدْ أَسَلَمَ
58 فَسُلِي السَّرْسُولُ وَالإِسْلَامُ
61 وَإِنَّهُ لَهُذَا يَلِيمٌ ۖ (1) كَيْ عَلَيْهِ
62 وَمَنْ قَرَأَهُ ۖ (2) أَعْلَمَا فِيّنَ
63 وَالحَكْمَةُ الْمُعْقِدَةَ الإِنْجِيلُ
64 وَفَضْلُهَا (5) الصَّحَابَةَ بِالْقَصَاصِ
65 إِلَيْهِ خَيْرًا (6) أَكْبَارُ بَلْ غَرِي
66 وَوَلَدُهَا (7) أَيْ عَبْدٌ يَعْتَنِى أَنْفَا
67 وَقِيلَ (8) مِنْ عَبْدِي حَقَّي إِذَا
68 مَعْنِى (۹) الشَّفَاعَةَ الأَوَّلَانُ
69 وَإِنَّهَا فِي أُرْضِهِ يُؤْسَدُ
70 وَمُحِيَّاتُهُمْ وَمَانَوَا

(1) قُرْآنُ الْجَهَّازِ: "الْبَكْسَةَ" بَكِسَارُ الْعِينِ وَتَسْكِينُ الْلَّمْامِ، وَابِنِ عُبَيْسِ وَقَطَادَةَ، وَغَيْرُهُمَا بَنِيَّهُمَا. رَجِعَ
(2) زَادُ السَّبَتِ: ۷/۳۲۵.
(3) قُرْآنُ السَّعَاءَ، وَهُوَ لِضَرْوَةِ الْوَزْنِ.
(4) فِي هَاشِمِ الأُصْلِ: فِيْهَا مَعْنِيْ، يُرِيدُ فِي الآيَةِ عَلَى الْقَارَائِنِ.
(5) كَذَا فِي غَريبِ الْقُرْآنِ لَا يَسِيرُ عَابِسًا، وَ۵۰۰ تَيْسِيرُ الْقُرْآنِ.
(6) رَجِعَ مِجَازُ الْقُرْآنِ ۲/۲۰۶، وَتَيْسِيرُ الْقُرْآنِ ۲۵/۵۲، وَمَعْنَى الْقُرْآنِ لِلْزِّاجَةِ، وَ۳۲۳ وَ۳۲۴ وَ۳۲۵ وَ۳۲۶ وَ۳۲۷ وَ۳۲۸.
(7) وَهُوَ مِنْ عَبْدِي يَعْتَنِى أَنْفَا. رَجِعَ مِجَازُ الْقُرْآنِ ۲/۲۰۷، وَتَيْسِيرُ الْقُرْآنِ ۲۵/۵۵، وَ۵۰۰ تَيْسِيرُ الْقُرْآنِ.
(8) انْظِرُ تَيْسِيرُ الْقُرْآنِ ۲۵/۵۵، وَ۵۰۰ تَيْسِيرُ الْقُرْآنِ ۲۵/۵۵، وَ۵۰۰ تَيْسِيرُ الْقُرْآنِ.
(9) فِي رَبِّ لَا تَمَكِّنَ
تفسير غريب سورة الدخان

3. في ليلة القدر مفرد الذي
4. في ليلة القدر مفرد الذي
5. في ليلة القدر مفرد الذي
6. في ليلة القدر مفرد الذي
7. في ليلة القدر مفرد الذي
8. في ليلة القدر مفرد الذي
9. في ليلة القدر مفرد الذي

(1) قرأ حجزة، وعاصم: «وقبله» بخفض اللام وكسر الها، والباقون بنصب اللام وضم الها. راجع النشر في القراءات العشر 2/370.
(3) أنظر ما رواه مسوق عن عبد الله في ذلك البخاري، تفسير القرآن 44، ومسلم، كتاب صفات المتفقين 40.
(4) راجع تفسير الطبري 25/60، وغريب القرآن للسيستاني ص 108.
(5) كذا في مفاتيح الغيب 7/450.
(6) أنظر مجاز القرآن 2/208، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 402، ونقله الطبري عن مjahad، وأبي عالية، وغيرهما. راجع تفسير الطبري 25/64.
(7) [52 و].
والطربُ كانوا استعاَبوا الأحراراً
فلا أدّى إن لم تكن مكارمةً،
وقيل (1) إنّما هما الفنيرج
في زعمهم من دائر القبور
وهم ملوك في قديم العصر (2)
وهم الذين الأولياءٌ الحبيب
جهنمٌ بالعَنانف أي مسلَّلًا

تفسير غريب سورة الجانينة

(1) راجع تفسير الطبري 25/67، والكشاف 2/314.
(2) انظر للفصل ذلك تفسير الطبري 25/70، والكشاف 2/315.
(3) كذا في مفاتيح الغيب 7/456، والفرتاني 16/148.
(4) في ر: يظهر.
(5) في هامش الأصل: يرد الصباح من شدة الهول والزجع.
(6) راجع تفسير الطبري 86/25، والفرتاني 16/175 - 176، وأثوار التنزيل، ص 663، وبصائر ذوي التميز للفيروز أبادي 5/45.
تفسير غريب سورة الأحقاف

4. «آثاره» رواية قد تكون في أثارة بقية وقيل؟
5. والمذهبان قاريا السوية المتعج开放式 الأنواع مرسلاً
6. أيديك في جانب يفصلاً من نحو خسفه أو عذاب نازل
7. ولا الذي يسميك في العاجل ابن سلام (3) وهنيعم الأواب
8. وشَاهِدُهُ يعني به قبر عبد الله مسلم المصطفى محمَّد
9. مثله مشل القران يشهد
10. وفائم (3) أي عزني واصبح لي فلماً أمن والشيخان والبنوتاً
11. وما بعده من هذه الإجابة بما حرى من هذه الصحابة

21. «أحقافهم» كانت لهم منازلاً

(1) [أر 52 ظل]
(3) كان عبد الله ابن سلم من الأبواب من علماء بني إسرائيل. فأرسل رسول الله ﷺ إليه فجاه فسلم. راجع تفسير الطبري 26/7-8. وكذا في الكشاف 2/321.
(4) في هامل الأصل قوله: «الأوَّلُ» أي: الخانعم الحنين.
(5) إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- كما في تفسير الطبري 26/11، و

170
فيما يريد في الذي: "إِنَّ هَٰذَا (1) نافِيَةٌ مَقَامٍ مَا وَأَخَسَنا (2)
أَنْذَرْهُم بِمَآ أَصَفْرَا (3) وَبَلَغْنَا
أربعةٌ خَصِّصْوا بِذلِكَ السُّنَّة
ورابع القومُ المسيحُ عيسى [53و]

تفسير غريب سورة محمد (4)

(5) "ذَلِكَ" ذاك النصرُ والتظاهرُ
(6) مُسَكَّنَةُ الطِّغْمِ وَرِيحَةٌ ذَهِيلَا
(7) وَبِئْسَٰنٌ يَعْنِي بَهْ مُخَيْرَةٌ
(8) وَفَقَالَ "فَنَّصَبُوا أُرَادُوا الآتِ
إِذْ صَرَّحتُوا بِنَفْسِهِم لم يَسْمَعُوا
(9) "أَشْخَاصُهُمْ" أعْلَامُها التي تَذِلُ
(10) "فَرَضَ الفَتْحَ" فَرَضَ القَتَال
(11) وَبَعْضُهُمْ مَيْتَاءٌ جَدِيدٌ
(12) ولم يجد ذوو(7) الدفاع مَذْهِباً
(13) وَنَظَرُـ الْعَاقِلِ فِي أَوَّلِهِ

(1) أي في قوله تعالى: "وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيْهَا إِنْ مَكَّنَّا كُلٌّ فِيهِ.
(2) في هامش الأصل: لو كُرِرْا لقال: في ما [مكّنكم] وإن كانت الأولى يعني: الذي، والثانية:
(3) النافية.
(4) قرأ غير مهمز لضرورة الوزن.
(5) في الأصل: ظٌلٌ.
(6) راجع الكشاف 2/329.
(7) في ر: ذو.
(8) انظر لسان العرب - (دير) 4/273، والقاموس المحيط، ص 499ظ.
تفسير غريب سورة الفتح

[نص الأية]

وَدَعَّلُ فِي بَاطِنِ الْبَطَنَيْنِ وَضُعِّفْتَ هِيَامَ الْبَطَنِ
وَهَكَذَا لَحَنُّ الْحَمْسَالِ فَخَوَاهُ
لَن يَنْقُصَ الأَجْرُ الَّذِي قَضَى لِكَمْ
فَيَحْدِثُ الْقَهْدَ الَّذِي لَا يُكْتَسِبُ
وَالْقَوْمُ فَارَس وَذَلِكَ الأَقْرَبُ

29 (ضَغَّانَتِهِمْ) حُسَائِك الصدور
30 عَلَّالُهُمْ إِنَّهُمْ مِبَّانَةٌ
35 مَعْنِى «وَلَنْ يَبْرُكَ مَعْمَالُكُمْ»
37 مَعْنِى «قَالُوا لَا يَلْبِسُنَّكَ بِكَمْ يُبْرِمُ»
38 وَإِنَّ تُوْلُوَّا إِلَى الْمُرْدَدِ الْعَلَبِ

1 الفَتْحُ حُكْمُ اللَّهِ للرَّسُولِ
2 مَا كَانَ قَبْلِ الْبَعْثِ أُوْلَّي الْأَحْرَارِ
3 والْعَفْرُ لَا يَعْطِي وَقْوَةَ المَعْصِبَةَ
4 إِنَّمَا تَعْلِيْةٌ وَتَحْرِيقَةٌ
5 وَشَاهِدُ عَلَى الْبَلَاغِ يَشْهَدُ
6 لَقَدْ رَأَيْتُوهُ هَذَا الْبَلَاغُ
7 وَهُوَ أَهْلُ الْبَكْرِ
8 لَيْسَ كَيْ مَعْنِى «يَلْبِسُوْا» رَاجِعَةً
9 وَمَنْ أَنْبَأْهُ عَنِّي نَعْمَةٍ
10 مَعْنِى «يَدُ اللَّهِ» هَذَا أَيْ نَعْمَةٍ

كَيْلا يَسْتَقْرَبُ بِالْوُفَاءِ مَسْلِمُ

(1) تولوا: لضرورة الوزن، والأصل: تْنَوَّلوا.
(2) كاذا في تفسير الطبري 26/38، والكشاف 2/31، والفرطلي 16/2558.
(3) إثر 53 ظال.
(4) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: الْعُمْرُو. ويسألونوه بالباء في الأربعه، والباقيون بالناء. وراجع
(5) الليثي، ص 201.
(6) كذا في تفسير الطبري 6/243، والكشاف 2/333.
شَكَرْ فيها فَعَلُوهُم وَرَضِيَهُم
وَتَولَتْ(1) في بعِيَةِ الحُدُيَة
غَيْمَةً يُحَوَّلُونَا مَن حَضْرَا
خَصَصُوهُم بِنَحْوٍ خَيْبَارًا
وَهَيَّ النِّي قَالَ «الْمُكَلََّفُونَا»
وَلَا كَرَامَةً لَهُم مَّوْلَا وا لَوْ
كَانُوا ذَوِينِ عِقَائِدٍ ضَعِيفَة
وَبِانَ للصِّدِّيقِ فِيهَا مَكْرُهُمْ
فِي قُولِهِ لَهُمْ قَالَ بَعْدَ ما
فَإِنَّهُ المَطْطَعُ والمِسْلِمُ
أَوَلُ «مَعْكُوفِّ» وَمَسْلَمٌ كَسُوَّر
صَدَأْر عَن بِلَوْغِهِ لِشَعْرَهُ
وَقَيلُ(5) فِي هِيْ دِيَةُ تَقْتَضَر[950]
فُتَاهَا وَقَابِيَةُ الْمُوْعَد
عَامَاً بَعْيَنَهُ لَذَاكَ الْمُوْعَد
يَدْخُلَهِ الْعَامَّ فَحَالَتُ أُقْضُيَّة
(1) راجع أسباب النزول للواحد، ص 118، ولباب النقل للسيوطي، ص 285.
(2) بنو حنيفة: هم أهل اليهودية، أصحاب مسيلة كما في القروقي 16/272، ونجو في الكشاف 334/2.
(3) يعد أن ذكر الطبري نفوه قال: ولا عقل أن المعنى بذلك هوازن، ولا بنو حنيفة، ولا فارس، ولا الروم، ونجز أن يكون على ذلك بعض هذه الأجناس ونجز أن يكون على بعض غيرهم...
(4) راجع التفسير في الأخبر معجم البلدان 3/495 - 496.
(5) راجع تفسير الطبري 26/80، ورغب القرآن للسيواسي، ص 222، والكشاف 2/235.
(6) في هامش الأصل: التوحيد بالخفض، لأنها تفسير النقوس.
(7) [ار 95 و.]
(8) الحديبية: قرية متوسطة ليست بالكبيرة سوى بفر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ﷺ فيها، وبين الحديبية ومكة مرحلة. راجع معجم البلدان 4/234. وذلك في السنة السادسة من =
فأرتاب من تأخيره الضعيف وَرَزَّقت زيادةً في النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ. (1)  

٢٧ ـ قَتَّلَهُ قَصَّبًا اهتَّمَ بِالقَصَبِ "ضَأْرُكَ" ـ (٥) أَصْوَالُها فَاتَّسْتَتْ ـ (٣)  

٢٩ ـ "تَسَهَّلَهُمْ" يعني بِهِ الضِّيَاءَ "أُخْرِجَ شَطَاةً فِرَاخاً لِجَفَتْ" ـ (٣)  

٣٠ ـ "وَسَوْفُهُ جَمع وساق مفرد "يَعْنِي بِهِ أَصِلُ النبات الأَيْدِ.  

٣١ ـ "ذِخَاهُ بِالْزِّعَاعِ" تَشَبَّهَا حَسْنٌ ـ (٣)  

٣٢ ـ "وَالكَافِرُ" المَحِيطُ بالتوحيد ـ (٥).

تفسير غريب سورة الحجرات

من غير أن تَبْعَذُوا بَعَضاً لا تَرْجَعُوا "بِرَأْعَا" ـ (١)  

لا تَجَهَّرُوا أي لا تَنَادَوا بِاسمِ  

فَخَفَّسَ الشَّيْخُ(٤) في الجَوْرِ  

أما الأَلَّى (٦) نَادَوْهُ مِن خَلفَ الْحُجْرَ  

فَهُمْ جَفَاةَ مِن بَيْنِ تَمِيمٍ  

جهوداً على جهلهما القديم ـ (٥٤٦).

الهجرة كما في تاريخ الطبري ٢/١١٥.  

١) راجع تفسير الطبري ٢٦/٦٢، والتكشاف ٢/٢٣٦، والفرطني ١٦/٢١١.   

(٢) روا أبو زكريا: »أَذْهَبْهُ« بالقصر، والبقاء بالمد. راجع التفسير، ص ٢٠٢.  

(٣) في هامش الأصل: شَيْبَة المَدْعُوَو بِالزَّعَاعُ وشَيْبَة الدَّاعِي بِالزَّعَاعُ، وهو مفرد وجمعه: زَعَاعُ، والمرداد ـ (٤)  

(٤) هما أبو بكر، وعمر. انظر ما رواه البخاري في ذلك البخاري، تفسير القرآن ٤٩.  

(٥) في ر: خطاطب.  

(٦) أَلَى: بمعنى الذين، وهو جمع لا واحد له من لفظه. راجع لسان العرب ـ (أولى) ١٥١/٤٣٧.
يَفَاَخَرُونَ بِالظَّلَامِ الْفَلَقَا

7 ـ فَعَلَّهُمْ يَسْنَ عَلَى مُشْتَكِمٍ
معاناه: لَوْ أَطَاعُوكُم وأطَلَقَاءن

8 ـ وَلَا تَتَأَبَّزْوَ تَتَأَبَّزْوا بِاللَّيْبٍ
أوَلاَ تَتَأَبَّزْوَ تَتَأَبَّزْوا بِاللَّيْبٍ

11 ـ وَإِلَّا ذَكَرْهُ في الْغَيْبَةِ
12 ـ وَالْإِلَهِ الْقُرْنُ الْشَّوْرَاءُ
13 ـ فِي الْغَيْبَةِ
14 ـ وَأَعْلِمْ بَنَاتِ لُوْشَاشَاتِ النَّسْبِ
15 ـ تَمَّ الْبِطَنُ بَعْدَ تَمَّ الْفَخْدُ
16 ـ تَمَّ وَرَاءَ ذَلِكَ الْعَشِيَّةُ
17 ـ لَيْسَ يُقِيَّتُ

7 ـ وَرَاءَ مَنْ كَلَّمَ يُشْكِمٍ
8 ـ وَلَا تَتَأَبَّزْوَ تَتَأَبَّزْوا بِاللَّيْبٍ
11 ـ وَلَا تَتَأَبَّزْوَ تَتَأَبَّزْوا بِاللَّيْبٍ
12 ـ وَالْإِلَهِ الْقُرْنُ الْشَّوْرَاءُ
13 ـ فِي الْغَيْبَةِ
14 ـ وَأَعْلِمْ بَنَاتِ لُوْشَاشَاتِ النَّسْبِ
15 ـ تَمَّ الْبِطَنُ بَعْدَ تَمَّ الْفَخْدُ
16 ـ تَمَّ وَرَاءَ ذَلِكَ الْعَشِيَّةُ
17 ـ لَيْسَ يُقِيَّتُ

(1) في هامش الأصل: الحضيض: المنخفض من الأرض.
(3) ر [54 ظل].
(4) في الأصل: أعطاه.
(5) في ر: عطاه...
(6) في ر: والقابلات.
(7) كنا في الكشاف 2/436، والقرطبي 16/345.
(8) رأى أبو عمرو: «يلكَم» بهمزة ساكنة بعد الياء، وإذا خلفت أبدلها ألفاً، والباحثون غير همزة ولا ألف. راجع التفسير، ص 202، وهو من لات بَلَّت أو منْ أَثَلت بِمدّ. راجع مجاز القرآن 221/2، وتمالك الضربي 26/80، ومعاني القرآن للزجاج، 2/339، والكشاف 2/337.
تفسير غريب سورة ق

[رقم الآية]

كقولهم ساحر وطُورأ شعر
إذا بنى الله ف massa ذ ذ يتفض
ورتب موصوف لوصف يستد
وقيل (1) يبر و هو عنادي أقرب (2)
عرق جبال السودجين يعلو
في الصلب يسيقي كل عرق في الجسد
لكل قلب وهي الينط (4)
إليه تصربحا بلا تلويح
الحافظ أمان حسن يكتب
بفائد الصور الأليم الممس
للمحافظ كاتبي شجاعه
وهو الذي يلي عذاب الهايك
وهذ الطريق ما من المره قريب
رد على اليهود شر سدف
فصبحها قبيل طولوع الممس
والليل قد خصص بالعشائيين

17  "يَتُّلِقُوْلُوْنَ اَلْمُتَّقِينُ")
19  "و سَكَرْتُ الْمَوْتَ" اشتغال الحسن
26  "و أَلَقَنَّا الخَطَابُ فِي إِلَيْهِ
وقيل (5) ب في طالبه لمالك
36  "و قبَّلْنَاهُ كَلْ نَقَبَ" 
38  "فَمَلَّ الْحُبُوبَ" هو مسئ الوعي
39  "فَعَبْحَ" أي بالصلاة الخمس
"و قبَل آن تَعَزَ" فرض العصرين

(1) قاله ماجد، والضحاك، وغيرهما كما في تفسير الطبري 26/88، كما في مفاتيح الغيب 600/7.
(2) في الأصل: يعلو، بالله.
(3) (ار. 55 و). النبات: هو العرق الذي القلب متعلق به، راجع لسان العرب - (نوط) 7/421.
(4) وهو بمثابة الواحد خطاب الاثنين. راجع الكشاف 2/350.

176
40 وَبَعْثَ الرَّسُولِ رَبِّكُمْ رَكِيْبًا ضَيْفُكَانِ
41 بِصَحِحَةٍ تَنْفَذُ فِي الصُّورِ
42 أَقْرَبُ الأَوْلَادِ مِنَ جَوَابِ الخُمُسِ

تفسير غريب سورة القدر

في السَّرْب مِثْلُ ما تقول السافقة
1 جِرَّابُятٌ للرَّيَاحِ الْمُذَارِيَّةِ
لِلسَّماَءِ وَقَبْلِ النَّقْلَاتِ الْهَائِلَةِ
2 فَالْحَامِلَاتِ لِلصَّحَابِ الْحَامِلَةِ
يُسَعِرُ الْحَافِظَاتِ أَوْ سَفِينَاتٍ تَمْحَرُ
3 فَالجَهَارِيَّاتِ أَوْ سَفِينَاتٍ تَمْحَرُ
4 فَهُمُ الْمُقَطَّعَاتُ فَالسَّلَاكَةِ
تَنْزِلُ بِالْإِقْلِامِ وَالْمُدَارِكَةِ
حَسَب اخْتِلاَفِ الْجِيْبِ فَوْنَا وَصِفَاءٌ
7 وَالْحُجَّاجُ الطَّرَائِقُ المُخْلَقَةِ
وَكُلُّهُمْ أَفْلَقَهُمْ عِنْهُ صَرِيفًا
8 وَخَلَفَتْ أَفْوَاهُمْ فِي الصَّفْقَةِ
وَالْقَصْلُ وَالْمَعْلُونَ هُمَا تَرَاذِقًا
9 فَقَفَّيْلُ الْخَرَافُ حِينَ جَارِفًا
10 وَلَسْتُ إِلَّا المَجَارِفُ المُكَاشِفُ
وَمَنْ سَلَا الصَّنَاعِ الْمُحَارِفُ
12 كَأَنَّهُ اتَّصَفَّرَ عِنْهُ رَزْقُهُ
فَيُصَرْرَةٍ أي صَوْتُهَا شَدِيدًا
29 شَدِيدًا (5)

(1) يعني الركبتين بعد المغرب كما ذكره الطبري وختصره. راجع تفسير الطبري 26/102، وكذا في الكشاف 2/352.
(2) المخاط: الكواكب كلها، أو السيارة، أو النجوم الخمسة: رحيل، والمشرفي، والبري، والزمردة، والطيار. راجع لسان العرب - (خمس) 6/72، والقاموس المحيط، ص 698.
(3) [ن 55 ط].
(4) راجع تفسير الطبري 26/106، والكشاف 2/354.
(5) أي: صوت امرأة إبراهيم - عليه السلام - راجع تفسير الطبري 26/114.
تفسير غريب سورة الطور

أكرم به من جبل كريم 
«الطور» (1) يعني جبل التكليم  
معنى «الكتاب» صحف الأعمال  
«القرآن» جلد للجميع جامع  
أي: يُنصح يوم تنشر الفظائع  
والفخر مشجوراً بمعنى مُستفيض  
سحان من يمنعه أن يعتلي (2) [56و]

قيل (3) بل تدور وهو أقرب  
«تمور» أي تجيء ثم تذهب  
والعقد محمول هنالك عن (4)  
يعني «بزوَّجتاهُم» قرنا  
وبعضهم ببعضهم ينادون  
«تازروا الكؤوس» أي تداولوا  
كمساءأروا عن حالهم عن الدنيا  
لم يركبوا فوق العقاب ذنبًا  
ويرى المسئون حايد الدُهور (5) 

(1) الطور: الجبل الذي كَلَّم الله موسى - عليه السلام - وهو بمدين. راجع مجاز القرآن 2/230، و  
غريب القرآن لابن قتيبة، ص 424، والكنز 2/357.  
(2) في ر: أن يعتلي.  
(3) في ر: أن يعتلي.  
(4) انظر غريب القرآن لابن قتيبة، ص 424، وتفسير الطبري 27/12، وغريب القرآن للسجستاني،  
ص 67.  
(5) وهو قول ابن عباس كما في تفسير الطبري 27/17، وكذا في الكشاف 2/359، ومفاتيح الغيب، 678/7.
[سورة الطور]

والصَّعَّاق منقوَل إلى الوفاة
وقيل (1) مِن كُل جَدْوَس عَارضٍ
45 «وَقَدْ قَضَى عَدَدٌ مِّنَ الْكُفَايَةِ»
48 «قُلْ يَقُومُ أَي إِلَى الْفَرَايَضٍ»
49 «وَرُفِّقُهُ إِذْ يُرَدُّ الْحَاوِئُ»

تفصيل غريب سورة النجَّام (2)

إِذْ حَوَاهَا الأَفْقٌ السَّمِيعُ
فِي إِذْ لَمْ يُبْصِرْ فِي أَحْيٍ
وَقَيلَ (3) فِيهَ أَنْجَمُ الْقُرْآنِ
وَأَلْسَنُ نَحْلٍ مَّقْطَعٍ مَّقْطَعَةٍ
1 «الْنَّجَّامُ» لَلَّكُوكَبِ الْبَحْرِيِّ
2 هَٰذَا حَوَاهَا الأَفْقُ السَّمِيعُ
3 وَقَيلَ فِيهَا أَنْجَمُ الْقُرْآنِ
4 أَسْقَى الْفَرَايَضٍ فِي الحَجَّةِ أَيْ طَائِقَةٌ
5 وَأَلْسَنُ نَحْلٍ مَّقْطَعٍ مَّقْطَعَةٍ
6 وَقَيلَ الْمَسْتَبِدُ فِي فَتْحِ الْمَسْتَبِدُ
7 فِي الصَّوْرَةِ الَّتِي عَلَيْهِ جُبْلًا
8 وَقَيلَ (4) فِي مَعْنَى «اِسْتَوْى» أَيْ مُثَلًا
9 وَقَيلَ (5) أَيْ بَعْدَ مَا تَنْبَثُ
10 وَقَيلَ (6) مِنْهَا «دِين» أَيْ بَعْدَ مَا تَنْبَثُ
11 وَقَيلَ (7) فِي الفَتْحِ: قَوْصُينٌ
12 وَقَيلَ (8) فِي الفَتْحِ: قَوْصُينٌ
13 وَقَيلَ (9) فِي الفَتْحِ: قَوْصُينٌ
14 وَقَيلَ (10) فِي الفَتْحِ: قَوْصُينٌ

(1) راجع الكشف 2/359، وانظر أيضاً مفاتيح الغيب 7/694.
(2) في الأصل: سورة والنجم.
(3) راجع معاني القرآن للفراء 3/94، وتفسير الطبري 27/22.
(4) اقتبس سماحة الطبري 27/23، ومعاني القرآن للنزاج، و339، والكشف 2/360.
(5) في الأصل: دين.
(6) في الأصل: تدخل.
(7) المبتعد، غير مهندس لضرورة الوزن.
(8) كما في معاني القرآن للفراء 3/95، وتفسير الطبري 27/25، ومعاني القرآن للنزاج، و339.
(9) في الأصل: ثائر.
(10) في الأصل: لجراب.

179
قال تعالى: "ولِيْسَ فِي الْكِلَّامِ كَسِيرٌ فَعَلَّىُ 12
كَأْنِهِمْ يَسْتَخْرُجُونَ الْعَقْبَانَ 22
وَأَصْلُهَا الْفَضْلُ بَلَا مَجَادِلَةٌ 32
فِي الْوَسْفِ وَزَنَاً لَا تُراِهِ أَضْلاً 4
بِالْحَسَنِينَاتِ بَعْدَهَا مَكْفَرَةٌ 5
كَلَاهَا قَالَ بِهِ مَنْ يَعْتِبِرُ 34
كَأْنِهِ الحَافِرِ إِذْ يَلَقِّى الْكَدِّ 6
وْقَيلٌ 7، 17ُ: بُلْغَ اللَّجْمَ سَمِئُ 37
وَأَقْصُولُ مِنْهُمَا قَلْبُ تُقَبُّ 8
يُعْرَفُ بِالْشَّهْرَىَّ بلَاءٌ 9
وَالْكَوْكَبُ السَّاعِقِ لِلْجُزَأَةِ 49
(1) وهو اختصار الطبري. راجع تفسير الطبري/27، وهذا قول قادة، والحسن، وابن زيد كما
في القراء/17/5، وللتفصيل في ذلك انظر أيضاً مفاتيح الغيب/704-705.
(2) في الأصل: العلاء.
(3) كذا في المفردات، ص 467، والكشف/2/361.
(4) أصل ميسي: ضُوُّى بالنقل من فعل يُفْلَى إلى فعل لَّثَّم السماح، وليس في النحو فَعَلَّى. ولزمي
من المعلومات في ميسي. اقترب معاني القرآن للقراء 3/98-99، ومجال القرآن 237-238، و
غريب القرآن لابن تيمية، ص 328، وتفسير الطبري 27/32-33، ومعاني القرآن للزجاج,
340 و 341، ولسان العرب - ضاظ - 3/368.
(5) وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، وغيرها كما في تفسير الطبري/27/35-36.
(6) ذكر الطبري عن مجاهد أنه الوليد بن المغيرة. راجع تفسير الطبري/27/38. انظر أيضاً الكشاف
2/362.
(7) قال أسعد بن جبير، وخبره كما في تفسير الطبري 27/38.
(8) كذا في تفسير ابن عباس 4/474، والكشف/2/363.
(9) الجزاء: نجم: يقال إنه يعترض في جوز السماء أي: وسطها، والجواز من بروج السماء.
راجع لسان العرب - جوز 2/329، وناجي الهموس/82.
(10) هو نجم، كان بعض أهل الجاهلية يبعدوه من دون الله، ويدعى الشعري. وقال مجاهد: هو
الكوكب الذي خلف الجواز. راجع تفسير الطبري 27/41، والكشف 2/363.
تفسير غريب سورة القمر

لمتصرفى على الخصوم مجازى: (1) [57]
أي في الليالي البيض في الشهور
وهو قريب من مقالية قوله (4)
أي دهيب ليس له مقر
وقولهم في "السُّحر مُثَبَّر" (6)
وقيل (5) محكم شديد المرة
أي كله وعهد ووعيد يقع
"ومثبّر" ثابت لا يدقع (7)
والوقوف عند "فتول عنهم" (6)
والشيء والشّيء يعني المئذّر
فاشتقاق الحق لمه من طلل
والأمر فيهما جميعاً واضح

1 [57] "إِنَّشَقَّـى" نصبين فكانت مجزية
2 وقيل (2) معناه املا باليور
3 وقيل (3) معناه استوى أي كمال
4 أي ذهيب ليس له مقر
5 وقيل لمتصرف في "السُّحر مُثِبَّر" (6)
6 وأي كله وعهد ووعيد يقع
7 "ومثبّر" ثابت لا يدقع (7)
8 والشيء والشيء يعني المئذّر
9 فاشتقاق الحق لمه من طلل
10 والأمر فيهما جميعاً واضح
11 [57] "إِنَّشَقَّـى" نصبين فكانت مجزية

(1) انظر الآحاديث في ذلك البخاري، تفسير القرآن، سورة النجم، الامام، تفسير القرآن 55.
(2) ولم أجد.
(3) ولم أجد.
(4) [57 و].
(5) انظر مجاز القرآن 2/240، وغريب القرآن ابن تربة، ص 429، وتفسير الطبري 27/47، و
(6) الكشاف 2/364.
(7) راجع سورة النجم: 6.
(8) في هامش الأصل: براهيم أي: خلقهم هو الله الخالق الباري المصروع له الأسمى [الصحيح:
الأسماء] الحسن.
فسير غريب سورة الرحمن

(2) انظر تفسير الطبري 27/50، والكشف 2/365.
(3) راجع لسان العرب - (م) 5/167.
(4) انظر سورة القمر: 24، كما في مجز القرآن 2/241.
(5) في الأصل: الرحمن عز وجل.
(6) [لن 57 نظر].
(7) في هامش الأصل: يريد كالنابلات الحضر، وانظر أيضاً العمدة في غريب القرآن لمكي بن
Amy Tahir, ص 291.
(1) كذا في معاني القرآن 3/112، والقرطبی 154/17.
(2) يعني قوله تعالى: فَبَوْيَ أَمْرَكَ وَرَحِمَ. . .
(3) راجع مجاز القرآن 2/243، والقرطبی 161/17.
(4) انظر مجاز القرآن 2/243، وغريب القرآن لابن منتبہ، ص 438، والكشاف 2/6/386.
(5) في الأصل: خلأ.
(6) في الأصل: محترد.
(7) في هامش الأصل: نماه: رفعه.
(8) انظر تفسير الطبري 74/27، والكشاف 2/370، ولون القرآن، دهش 162/13.
(9) [ر 58 و].
[سورة الرحمن]

46. "مُقَامَ رَبِّكَ الَّذِي قَامَ النَّافَارِ"، عَنْ غَيْرِ مَنْ زُوَّجَهُ مِنَ الْخَفَّرَ.

56. "وَقَالَ اِسْرَائِيلَ الْطَّرُفَ"، "ثَنَىَ النَّظَرَ... والطَّمَلَ"، غَيْبَانْ بِشَرَفِ الْقَدْهَمِ.

62. "وَأَوَّلَهُمْ اِلْجَنَّةَ"، يَعْنِي آسَدَتْ.

66. "عَن كَبْيَةٍ"، بِمَائَاهَا تَقْوُورُ، "كَبْيَةٌ"، مَفْسَرُهُ: "كِرَابِهَا" (2).

70. "خَيْبَةٌ مَفْسَرُهُ: "خَيْلَاتٍ".

76. "وَرَفْرَفْ"، هُوَ الْفِرَاشِ يَقْضُلُ، "وَهُوَ"، قُرْنُهُ مَلْوَسَة، "وَهُوَ"، قُرْنُهُ مَلْوَسَة، "وَهُوَ"، قُرْنُهُ مَلْوَسَة، "وَهُوَ"، قُرْنُهُ مَلْوَسَة، "وَهُوَ"، قُرْنُهُ مَلْوَسَة، "وَهُوَ"، قُرْنُهُ مَلْوَسَة، "وَهُوَ"، قُرْنُهُ مَلْوَسَة، "وَهُوَ"، قُرْنُهُ مَلْوَسَة.

تفسير غريب سورة الواقعة

2. "إِنَّ أَحَدَ الْكَافِرِينَ"، أي: "رَأَى"، مِنْ قَوْلِهِمْ وِهَوَ لَسَانِ الْعَرَبِ.

3. "خَافِضَةٌ"، تَخَافِضُ أَهْلِ الْبِحَنَةِ، "وَبَسِيَّةٌ الْجَبَالِ"، مِثْلُ فَقْسَتٍ (656).

(1) راجع للتفصيل مفاتيح الغرب 32 / 33، ونسأل الله من الغفران بسم الله وتعالى.

(2) يقال: إمرأة خُزِيَّة، وورسل خيرٍ، وجميع خيرات. راجع مجاز القرآن 2 / 246، وفترة "خيرات".

(3) كذا في مفاتيح الغرب 38 / 8، وتقول الزمخشري في ذلك: العبري منسب إلى عُبَيْر، وتعمّر العرب أن بلج الجين في بعض إليه كل شيء عجيب. راجع الكشف 2 / 371.


وانتظر أيضاً لسان العرب - (كتب) 1 / 700.

184
سورة التوبة

الآية 6

معنى "اللهاء" والعبار واحد:

السَبِيبُونُ الَّذُينَ غَدِّلْتُم لِلْجَنَّةِ

10 مثَّلُوا الْيَوْمَ للإِلَهِمَّ

13 وَالْخَيْرَةَ أَمَّا فَلَا تَحْقُوا(1)

أو رُضِعْتُ جَوْهَارًا مُنْسَقَّةً

وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الْغَلْطَةَ لَمَّا فَيْضَاءَ

28 مُحَضَّرٌ أي بَيْنِ شَوْكَ حَلْقَاء

29 والظَّلِّي للْمَوْزَ وَنُصْدِهُ يُرِى

30 ظَلَّ مَدَوْدً فَلا يَنْبِضُ

43 وَالَّذِينَ مِنْ يَقُومِهِمْ

55 وَالَّذِينَ مَنْ دَاوُنَ الْبَيْتِ

57 خَلَقْتَنَّكُمْ بَيْنَ أَوْلَادَ وَمَلَائِكَ

61 نَشْكُكُمْ خَاطِبًا جِيْلًا كَثِرَةً

65 ظَهِّرْتُنَّكُمْ أَيِّ مَعَذَّبُوْنَا

من الغُرَامِ وَالغُرَامُ مَهْلَك

71 تُورُونَ أي تَسْتَخْرِجُونَ النَّارَ

73 مَفْقَوَهُ بَلَا زَاد وَقَيْلٌ (4) مُكَرٰٰه
تفسير غريب سورة الحديد

3 "أوْلُوْ" أي "بِغَيْرِ مَأْسِرَةٍ" "وَآخِرُ" بيِّنَتْهَا هَذَهُ.

6 "وَبِتَانُ" أي "عَالِمَ مَخْيَرَ" فِي حَقٍّ وَوَجْهِه وَسُبُلِه.

7 "وَعَلِيمُ" أي "غَالِبٌ قَدِيرٌ" "وَمُشْتَخْلِصُ" فِيْهِ "أَيْ فِي بَذْلِهِ".

10 "وَكُلُّ مِنْ يَحْلِلَ وَهُوَ يَهْدِيكُ" "وَأَخْرُجُ" لأَوْلِيَاءِ الْفَنَاءِ،

13 "وَالْمَشْرِقَ" قَبْلَ (7) إِنَّهُ الأَعْرَافُ

(1) راجع تفسير ابن عباس 4/523، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 451.
(2) وهذا قول قنادة، وهو اختيار الطبري. راجع تفسير الطبري 27/105، وانظر أيضاً الكشاف 2/375، ومفاتيح الغيب 8/69.
(3) كذا في ميعاني القرآن للقراء 3/130، وتفسير الطبري 27/107، ومعاني القرآن للزجاج، 348 و (49 59).
(4) أنيو: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وظهور رقبه. راجع لسان العرب (ن.ب) 1/175.
(5) كان المشركون يبولون: فَطُورُنا بَيْنَوَا كَذَا وَكَذَا كَمَا في تفسير الطبري 27/107 - 108.
(6) انظر غريب القرآن لابن قتيبة، ص 453، والكشاف 2/387، ومفاتيح الغيب 8/92، والدر 186.
تفسير غريب سورة المجادلة

وفي المجادلة وكي المحاررة والمقالة
فزفعت عنها إصار البلوى
وعدّت صدقتها في الشكر
كنت عن الجمع بالعسااس
بلا خفاء وبلا تباسي
كلاهما قيل به في معاناه
كلا تهتان وكلا حسن
أو تقولوا اسماؤها إلى المهاجيج

المثير 6/174.

(1) يقال للزارع: كافر، لأنه إذا ألقى البذر في الأرض كفره، أي غطاه، انظر غريب القرآن، لا يحن قيده، ص 454.
(2) في هامش الأصل: غير مرتاع أي: غير خائف.
(3) رأسا، غير مهموم لضرورة الوزن.
(4) العلامة: الحنناد، والجمع: الحنان. راجع لسان العرب - (عرا) 15/91.
(5) هي خولة بنت عائبة بنت ملك الأنصارية. راجع تفسير ابن عباس 4/554.
(6) راجع أسباب النزول لواحمي، ص 304 - 310، ولباب النقول، ص 126.
(7) [850] ل 59.
(8) نظر تفسير الطبري 28/9، وغريب القرآن للسجستاني، ص 272، والكشاف 2/302.
(9) راجع للتفصيل البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأباري 2/427، ومشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب 2/722 - 723، ومنائع الغيب 8/114.
uaism، معريمة التجشر
تعمية كشفة العليم
باليهلك حين حرفوا واستهزوا
وهكذا أنشروا لمعنى ارتفعوا
إلى الجهاد والصلاة سرعاً
وعلى متناجاة الرسل دائماً
تفضي إلى مشورة النبي
قبل المناجاة لجهر المصير
وموضوع الغني كالفقير
وهو ما كانوا عليه أولى

تفسير غريب سورة الحشر

2 «الأولِ الحشر» أي الحلاء
هنم جلأ غمُرَ من بقائى

(1) انظر ما رواه أحمد في مسنده 3/140.
(2) كذا في مجاز القرآن 2/255، ومعاني القرآن للزجاج، 352 ظ، والكشاف 2/283
والفرطي 17/299.
(3) نسخت الآية وناشخها قوله تعالى: «البقرة أن تُقَدَّمُوا...» سورة المجادلة: 12. راجع
كتاب الناسخ والمنسوخ لقنادة، ص 47-48، والناسخ والمنسوخ لأبي عبد القاسم،
ص 371، والمصموي بأكمل أهل الروسخ في علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي، ص 55، و
نامش القرآن المزير ومنسوخه لابن البارزى، ص 52. وللتفصيل في ذلك انظر أيضاً تفسير
الطبري 18/15، والكشاف 2/384.
(5) هو آخر حشرهم إجلاء عمر - رضي الله عنه - من تباثي من بيتي التصير عن خيبر إلى الشام كما
في الكشاف 2/385. [ر 60 و]
شام بالإجماع أرض المحرش (1) وله، في بني التضير (2) وأصل هذا في بني التضير (3) وذهبوا فاصبح تلك الدّيّار عبرا يسمونه "ليث" (4) فافتمهم على صينف من السّيّر وبيبط الأصناف هذا الذي حرره من يتّفل "دولّة" بالفتح في الفتح (5) وتنزّم المضمومة الإسماية (6) حاشاهم أن يحصدوا موحدا

(1) قال عكرمة: من شك في أنّ المحرش هنّا (معنى: الشام) فليقرأ: "هَوَّاٰ الّذِي" ... لأول
(2) قال في لباب النقول: ص 310.
(3) في هامش الأصل: يجوز من نقصها بضمت اللّون ركّسها لا غبّرها، لأن الفتح مع إسكان عين الكلمة وهي التلف هي المصدر، لا يصوّر الحمل عليه هنّا لاختلاف المعنى معه.
(4) في الأصل: عفا.
(5) إذا في مجاز القرآن 2/256، ومعاني القرآن للزجاج، و 354، ونسان العرب - (ليه) 395/13
(7) الدولة بالضم اسم ما يتّداول، وبالفتح مصدر كما في زاد المسير 8/211، ومفاتيح الغيب 125/8
(8) وهو يذكر "يكون" ونصب "دولّة" على أن كان ناقصة وأسماها ضمير الفاء، دولة خربها، وللتفصيل في ذلك راجع النشر في القراءات العشر 2/386، والمُهدِّب في القراءات العشر لمحمد سالم محيّس 2/281.
الباب ذو الخصائص ذو الخلاف
حيث رضوا في الفسح والإشار
مال النضر عن تراضا منهم
من حظهما شيطنا ولا تعتنوا[660]
9 خصائصاً أي خلّل في الحال
ونزلت في ميدحة الأنصار
فأحرز المهاجرين عنهم
19 أنفسهم أنفسهم ما قدمو
21 لوزر الأحجار وصف العقل
لأنشوه من خشية للديناء
23 والسلام المراد بالسلام
23 والمؤمن الشاهد بالتوحيد
وقيل في المهيمن المؤمن
تفسير غريب سورة المضحكة

4 حكم أن يؤمن بالإسلام
5 على ذلك فمثلا قبله ثم اعتذر
أن يحيموا صواب دين الأصابع
6 وفتيتة إن ظفروا بالإسلام
(1) انظر أسباب النزول للواحد، ص 313 ـ 314، ولباب التقول، ص 128.
(2) الدينان: اسم من أسما الله عز وجل، معناه: الحكم الفاضي القاهر. راجع لسان العرب - (دين).
(3) في هامش الأصل: النام، بغير همز ولا مد [والصحيح بالمد] ولا شدة، وهو العيب والنقص.
(4) في أصل المهيمن قولان: هو من كهبن من أمن كما في مفتاح الغيب 3/429، 8/129.
(5) يعني قوله تعالى: "أضوئ حسننا في إبراهيم" سورة المضحكة: 4.
10 «أَوْ اِمْتَحَّنَّ الْمُسَنِّبَةَ» أي بالايمان لا فرِكَتْ بَعْلَهَا وَلَا تَبَيِّنَتْ، فَقُمْ أَنْتُ لِلَّهِ الْإِيمَانُ فَإِنْ تُزَوِّجُتْ فِي الصَّدَاقِ وَأَعْدِي الأَوْلِ الْبَرْنُ بِالْإِنْقَالِ» (1)
11 «وَإِنْ تَمَتْ مُسَلَّمَةٌ تُرْتَدْ فَخَيْرٌ» (2) إذا كان كل المسلمين بالوفا بوعدهم في هذا مهارة مقدسة، فكان يعتاقونا، يصيبوا مغنماً.
12 «يَكُونُ بَالْبَلَدَةِ» يعني بولد ينبي اليوسف مملوءين نواب أو من نواب أقفو القيلين.
13 «وَيَكُونُ» (3) من إياك ومن على الوجهاين ذائج وجهين (4)

تفسير غريب سورة الصف

10 11 12 13 (3) (2) (1) (4) (5) (6) (7)

(1) انظر التفصيل الكشاف 2/392، ومناقيح الغيب 8/135.
(2) في الأصل: أبأ.
(3) راجع مناقيح الغيب 8/136.
(4) وكانت المرأة ترتفع العلم، فقول للزوج: هذا وليد منك. راجع غريب القرآن لا ابنفتية.
(5) ص 463، وانظر التفصيل الكشاف 2/392، ومناقيح الغيب 8/126، والترصي 18/72.
(6) في هامش الأصل: يريد بالمرأة هنا مشركى العرب لأنهم يانسين [والأصحاب ياشون] من الآيات أي الرجوع أي البكث إذ لم يؤمنوا به، فأعلم.
(7) في هامش الأصل: وقوله: ذات وجهين، يريد: والله إعلم أنها تكون على أحد التأويلين لانتهاء الغيبة، والمراد من بهي أصحاب القبور، وقد تقدم على التأويل الآخر، تكون الياض كا ين أصحاب القبور الذين مانوا ... غير ظاهر في الهامش. ... ثواب أعمالهم، فأحد الرهب: الياس من الآيات والثاني: يايس من النون، والله الموفق للصواب. [86 و]
تفسير غريب سورة الجمعة

ليسوا على الأكبر يكتبونا والعرب الغرباء "أَتُبُّنَّا" 2
والتابعين بعدهم في الرتب وآتِّمْنِي أَي خلاف العرب 3
فقد في اليهود من أقامها وَحَمَّلْنَاهَا أي أحكامها 5
وليس إسراع الخطى 2 بحتمل 9
و ليس يعني عن فوات قضية 10
وليس يسبي الصلاة يعني أذيت
أو لهم 11
تسلمها أو مياسا في القطع
وتركوك قائما أو تخطب 3
كانوا على فخ في اجتهاد 4

تفسير غريب سورة المنافقون (5)

«أَكَبَّرْنَاكَ» أَبطَّنا الجَّوْهَرًا وأظهروا التصديق والتوجيه 1

(1) الآية: نفحة في الخصبة. راجع لسان العرب - (أدر) 4/15.
(2) في الأصل: الخطأ.
(4) نقل عن جابر أن النبي ﷺ كان يخطب فائضاً يوم الجمعة، فنجات عبير من الشام، فانقطع الناس إليها حتى لم يبق إلا أثنا عشر رجلاً. قال: نزلت هذه الآية. فاختياره الطبري بعد أن ذكر الروايات الأخرى. راجع تفسير الطبري 28/63، ونحوه في الكشف 9/397.
(5) في الأصل: المنافقين.
تفسير غريب سورة التغابن

"لا يหมอهم التّفاهم: الموارد يغبنُون، ويبهذَ قلبته" (4) يدٍ مصيره عن هجرة مرضً أن يكونا سمعاً وجاء جاهداً لا يأتي أهليه حين تطوىهُ أولاً (6) لا يحقق مهاجر على.

(1) ر 61 ظ.
(2) في الأصل: لم يأتي.
(3) عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من كان له مال يبّلبه حج بيت ربه أو تجب عليه في الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. انظر النجدي: تفسير القرآن 64.
(4) في هامش الأصل: هدياء الله العبد تسبق إيمان العبد حقيقة فإنه جاء سابقاً لها مظاها كما في هذه الآية: "لْيَبْشِكُ لَهُمُ اللّهُ الذُّينَ آمَنُوا بِالْقُوْلَ النُّبِيْتَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الآخِرَةِ!" [سورة إبراهيم: 72].
(5) في هامش الأصل: يريد مرض أهله أن يكون منه. ونتف صل في ذلك انظر تفسير الطبري 28/74، ونسب نزول الآية راجع أسباب النزول للواحدي، ص 131، وليب النقول، ص 322.
(6) راجع مفاتيح الغيب 8/156.
تفسير غريب سورة الطلاق

(1) أي لا تكون رجعة
(2) وخشية من أن يهدي المتقن
(3) وما أن تأتي فاجدًا
(4) في الكلام قضرا
(5) أو حرام لهلال طيب
(6) وخرجًا أي من عقلة لمذهب
(7) فذرأة يردد أبجلا مقدارًا
(8) في الياسينات فاعلمت عملا
(9) بحملها من غير جسن بطن
(10) بعد مضى تحمله هي الأمد
(11) حكم البطل شعبه في اليمين
(12) بالعرق كي على الهذى تظاهر
(13) في أجره الرضاع أو ما يفض
(14) بمثل في انتزاعه للممرض
(15) يوم ثلاثي كل نفس فعلها

(1) في هامش الأصل: قوله: «أي لا تكون رجعة» يرد لا تعقب معنبة شرعا.
(2) في هامش الأصل: قوله: «من أن يهد المتقن» يرد الإمام ونجوؤ، والله أعلم.
(3) في: يقول.
(4) [ار 62 و].
(5) راجع للاختلاف الآراء في ذلك تفسير الطبري 28/83، وانظر أيضاً الكشاف 2/404، والقرطبي 18/63.
(6) انظر القرطبي 18/163 - 164.
(7) في الأصل: تامروا.
(8) انظر لمزيد من المعلومات في ذلك مفاتيح الغيب 8/161، والقرطبي 18/169.
تفسير غريب سورة التحرير

(1) راجع مجاز القرآن 2/261، ورغب القرآن للسجستاني، ص 193، ومفاتيح الغيب 8/165.
(2) راجع تفسير الطبري 28/95، وانظر أيضاً مفاتيح الغيب 8/165.
(3) وهذه الشروط الثلاثة عند سعيد بن جبير وهي: خوف ألا تقبل ورجاء أن تقبل، وإمتدان الطاعات.
وقال الكلبي: النروية التصحيح ندم بالقلب، والاستغفار باللسان، والإقلاع عن الذنب، والاعتناء على أنه لا يعود. راجع القروطبي 18/197.
(4) انظر القروطبي 18/197 – 198.
(5) هي امرأة لوط، دلت على ضيفه كما في الكشاف 2/409.
(6) ونحوه في لسان العرب - (برك) 10/396، (وز 62 ظ)
تفسير غريب سورة القلم

1. نسون أي الحوت أو الدوّابة
2. الكلام المخلوق كي يُسطّر
3. جواب أهل الزبيد والضلالة
4. فالباء في الكلام ذات مكتبة

(1) انظر ماجز القرآن 2:262، وتفسير الطبري 29:8، ومعاني القرآن للزجاج، و363، وإثنا عشر 2:413.
(2) راجع غريب القرآن لأبن توبة، ص 477، وتفسير الطبري 29:9، وغريب القرآن للسنجاني، ص 253، ومفاتيح الغيب 8/183، ولهان العرب - (تون) 13/271.
(3) [63 و].
(4) وعند هذا التأويل، الباء بمعنى الفاء أي: في أي الفريقين المجتهد أو المبتون هنّا بمعنى...
فإن عنى المفعول وهو الأصل
فهم إذا أدنى إلى الموقت،
«تفهِمَ» أي تضعف بالتراجع
«مَهَّلَ» أي مستصعب حقيـر
لَمْ يُسَمَّدَ» حتى تُسمَّد بالفسوب
مُكابر معانيد في الوضـح
وِلاِسًـي لا من صميم الحـسب
علاـمة تشهب وضـع الزمنـة
لازمة لخلقُه كالسلعـة
بالنار والمقصود منه التشويـه
حَجَّدُ أنَقَـه بعـز القُـهر
والخمر معنى قوله «الخُرُطوم»
فَأَقْسَمُوا» أي حلفوا وَجَـدُوا
لتنصـذ البلييئة المقصودة

= الفنون وهو الجُنُون، كأنه قال: بأيكم الفنون، وهذا قوله ابن عباس، ومجدده، والضحاك: وهو اختيار الفراء، والطبري، والرُجُوج. راجع تفسير الطبري 29/12، ومعاني القرآن لِلْرُجُوج، و 364، ومفاتيح الغيب 8/168، وليسان العرب - (طنين) 318/13.
(1) وهو قول أبي عبيدة، والأخفيف، وابن قيتبة، والمعنى: أيكم الفنون. انظر مجاز القرآن 264/2، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 478، ومفاتيح الغيب 8/168.
(2) انظر تفسير الطبري 29/14، 16، والكشف 2/415، وليسان العرب - زينم) 12/277.
(3) حكاء الطبري عن ابن عباس. راجع تفسير الطبري 29/16، وكذا في الكشاف 2/415.
(4) راجع الكشاف 2/415.
(6) في هامش الأصل: اللام تعليق لقوله: وَجَـدُواً أَي: وَجَـدُوا لأنهم.
أي جد جدًا موعثًا ومحكمًا
كل علّى خدود الفقير قدّراً
أي أجرد كأنها قد حُقدت
أنهم عن الطريق مضلّوا
فجعلوا بابهم جرحًا
وهم الذين إلّى قابضًا
لمّا نبتله لهم الأذان
وكان منهم بالاشتياك
عن بعثت شاب بصحب
ومنعوا المسكونين من أن يبدنوا
في شدة الأمر المقهول المضيل
وكيف ظهور صارت طبقًا
ثالك منه درج لـглядو
عبده عليهم التممعاء
ناداء من تحت غياب اليَّم
وقيل بل معنى أن يعينون
يّستأصلون مثل بحلقونا

(1) أر 63 ظل
(2) في هامش الأصل: يعني حردت السنة. ويقول الزمخشري: الحرد، من حارد السنة. إذا
منعت خيرها... الخ الكشاف 415، ولسن العرب
(حرد) 3/144 ـ 145.
(3) راجع مجاز القرآن 2/266، وتفسير الطبري 21، والكشاف 417.
(4) معمّل: غير مهوم لضرورة الوزن، والأصل: مملوء.
(5) فقرأ نافع: يرحلون ففتح الباء، والباقون بضمها. راجع التفسير، ص 213.
(7) في هامش الأصل: يعينون، من إصابة العين.

[سورة القلم] [رقم الآية]
تفسير غريب سورة الحاقة

(رقم الآية)

ويتفق الباطل والغسرور[64و]
جمع في القيام الأمور
فصحت من فظ الحقيقة اسمه (1)
وتطوعت أبناؤه ورسمهما
وتقصر القلوب فهي "القارعة"
وصيحة جماعة تسمى "طاغية" (2)
وطغت على تلك القرن البغيضة
وتزعم على الحزن فإن هي عاتية
لأمره فيهم تلك المضيلة
على توالٍ مثل كَي الكاوي
كانت تحوساً لهم وسُوماً (4)
ولغة التأتيت فيها فاشية (5)
وجهازها كما تقول باليه
رأيتها على سواها عاليم
ليست على عادتها موجودة
و"ذئبة" مثبتة محسّنة (6)
"ظلت" أي أيقنت أن أجاسها
"داينة" قطوفها ه latina
أي النسي مابعدها حياءة
ومنكبه وسطع وقادرته (6)

(1) انظر لمزيد من المعلومات في ذلك مفاتيح الغريب 8/197، وليسان العرب - (حنب) 10/54/60.
(2) أر 64و.
(3) راجع الكشاف 2/419، ومفاتيح الغريب 8/198، والقربي 18/260.
(4) وذوهم، بالعد غير مهين.
(5) وهي على لغة زمان التحمل كما في مجاز القرآن 2/267.
(6) راجع لسان العرب - (سلط) 7/321.

199
نَفَسِيَ غَرْبِ سَوْرَةِ الْمَعَارِج

1. سَأَلَّ سَائِلٌ يُرِيدُ النَّضْرَةَ،
2. كَانَتَا فِي مَا يُرِيدُ المَدَارِجِ
3. مَصَاعِبُ الْمَلَائِكَةِ الْمَعَارِجِ;
4. وَالْذِّرَأَهُ هَوَاهَا الْمَرَادُ جَرِيْلٌ
5. هَذَا الَّذِي أَخْتَارَ خِيَارُ الْقُوَّمِ
6. وَوَاقِعٌ مَعْمُولُهُ فِي الْيَوْمِ
7. فَيَرْتُوْنَهُ بَعْيَدًا أَيْ مَحَالًا
8. لَأَنْهُمْ يَفْتَضُونُهُ ضَلَالًا
9. مَا بَيْنَهُمْ مَتْمَعُوا الأَهْوَالِ
10. عَلَى شَوْقٍ وَهُوَ قِيَامٌ مَّهْمَعٌ

(1) انظَرُ مَجَازِ الْقُرْآنِ 268، وَتَنْسِيرِ الْطَّرْيِ 29/36، وَالْمُكَاذِبِ 2/421.
(2) كَذَا فِي تَأَوْلِ مَشْكِلِ الْقُرْآنِ لَأَبِنِ قَدْرَةٍ، ص 154، وَتَنْسِيرِ الْطَّرْيِ 29/37. [ر 64 ذا].
(3) رَجُعُ سُوْرَةُ قُرْآنٍ.
(4) عَنْ أَبِنِ عَبْسٍ عِنْدَ الْمَذْرَأَةِ بِنِبَاطِ الْحَرْثِ كَمَا فِي الْمُكَاذِبِ 2/421، وَمَقْتَنِيحِ الْغَيْبِ 8/207.
(5) رَجُعُ مَقْتَنِيحِ الْغَيْبِ 8/208.
(6) رَجُعُ مَقْتَنِيحِ الْغَيْبِ 8/208.
(7) قَالَ الرَّجَاحُ: الْسُّؤُوْيَ جَمْعُ شَوَّةٍ، وَهِيَ جَلْدَةُ الرَّأسِ. رَجُعُ مَعَانَيَ الْقُرْآنِ لِلْزَّرَاجِ، وَ366 ذا وَ367 ذا، وَانظَرُ أَيْضًا الْمُكَاذِبِ 2/422، وَمَقْتَنِيحِ الْغَيْبِ 8/210، وَلَسَانِ الْأَرْبَبِ ـ (شْرِيَّ).
تفسير غريب سورة نوح

7 أنفسوا من أن يروهم فذرما
8 وأستكبروا فاستذالوا من آمنا
9 وقائنا أي جلالته وعظمته
10 وطَرَجْوُه بخاف لغة مسلمة
11 أو أطواراً أصنافاً كما ترى الورئ
12 أو علَّقْتَا فمَضْغَّطَتَا فَبُشَّرَا (5)

(1) في الأصل: للقيق.
(2) في هامش الأصل: الحزق: بحاء مهمة مكرورة وزاء معجمة مفتوحة وقاف، هي الجمع.
(3) قرأ ابن عامر، وحفظ: نصب، بضم التون والصاد، والباقون بفتح التون وإسكان الصاد. راجع
البيسير، ص 214.
(4) [ر 65 و].
(5) راجع للفضيل مجاز القرآن 2/270، وتفسير الطبري 29/48، وغريب القرآن للسجستاني،
ص 252.
(6) في الأصل: آمنا، وفي هامش الأصل: وهنوا [... غير واضح... آمنا، كما تقدم بفتح
الأولى بغير مد وإسكان الثانية، فأعلم.
(7) ولنزيد من المعلومات في ذلك انظر معاني القرآن للفراء 3/188، ومعاني القرآن للأخشى =
[سورة نوح]

(6564)

16 «فَهَيْنِ» أي في بعضهن التمر»
وقيل (1) تَمَرَّ الَّذِينَ كَانُوا استكمارًا مَا أَسَأْلَاهُم
17 والشمَّس للاقرأي ينكر
18 مِن أسفل لنا ومن علی لها
19 والفَجَّرَ بين الجبليين يُقَلَّ (2)
20 «فَجَاجَا» المراد منها الطريق
21 ٢٢ وَلُدِّهُم سَوْءَاءٌ
22 وكَانَت لهم قبل مجيء الطوفان
23 فَوَذَا إِلَى نَشِئٍ (3) جميّعاً أوْثًا
24 «وَبَقِئ فِي مَعْرِفَتِهِنَّ الَّذِي
25 وكَلْ واحِد لَهُنَا العَرْبُ
26 اِلَّذِينَ اخْتُصَّ بِعَفْضَةِ الجَحْدِ
27 لَا يُبَلِّدُونَ عَنْ عِلْمٍ وَحَنْ أَخْبَرًا
28 «وَالْمَيْتُ هَهُنَا يَرِيدُ الْمَسْجِدًا

تفسير غريب سورة الجن

1 وَيَقُولُونَ "ثَلَاثِةٌ مِنَ الْمَعْصِدٍ" (6)
2 وَيَهْنَى عَشْرَةٌ فَلا تَتَزْدِ (6)
3 "وَخَلَّدُ رَبَّيْنَا جَلَالَ رَبِّنَا" (7)
4 "سَيِّيَّهُنَا جَاهِلَتَا وَضُفَطَتَا" (4)

(1) راجع تفسير القرطبي 305/18.
(2) قرأ نافع، وعاصم، وابن عامر: "ولده" بفتح الواو واللامة، والباقون بضم الواو وإسكان اللام.
(3) كما في الآية: "لَا يُعَزِّزُونَ وَلَا يَنْفَعُونَ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ وَلَا يَثْقِلُونَ".
(4) راجع لتفسير غريب القرآن لابن ترابي، ص 487، وتفصیر الطبري 29/54، ومعاني القرآن
(5) في الأصل: أَنَّا.
(6) كذا في الكشف 2/426، وانظر أيضاً لسان العرب - (نفر) 5/226.
(7) (6564)
5 وكذبنا صاحبته وولدًا 
وهنا انقطع قسول الجنّ
كان الوحيد حين بخشى العادي
هُمّدُ بالسيرد من طعامةه

6 يعمدُ بالمسيد من طعامةه
و زادت الإنس الجندون فرحاً
أو زادت الجند الأناناسي دلاً

7 أناملَنا أي طلمنا السرفاً 
و الأحرس الملاك الإرصاد
و الصالحون منهم أي بعد أن

8 فقد سمعوا القرآن والذكر الحسن
كالناس في الحال على السواء
ف شهت بها طوائف الأمم
و الدؤادا تقدههم من الأدم
و والرقيّ المزید فيما قد جنى

9 وبخس أن ينص ممأحسنا
و المبسط العادل غير السائل
و المساتو السامع غير العادل

10 و القاسط الجائر غير العادل
معنى تحرى أي توثى وأعتمد
و حبذا النجات
على طريقة الهوى والحق
لكهنة شكرهم ويجبهم

11 ألم تجتذبوا بخير عيش وأيبر
(1) حكاى الطبري عن ابن عباس، وقاتة، وغيرهما، وكان ذلك في الجاهلية. راجع تفسير الطبري
29/59، وانظر الكشاف 2/427.
(2) وهو قول مجاهد كما في تفسير الطبري 29/60، وراجع لسان العرب - (رهى) 10/130.
(3) انظر تفسير الطبري 29/61، ومفاتيح الغرب 9/228، وليسان العرب - (فند) 3/344، و
القاموس المحيط، ص 394.
(4) في الأصل: جنأ.
(5) لهذه المعاني راجع تفسير الطبري 29/62، والفرطى 19/17، وليسان العرب - (حرى) 14/173-174.
(6) ر 66 و]
تفسير غريب سورة المزمل

1. 42: "يا أيها المُلَبُّسُ في ثوبه النَّفْسِ، مَّارَى نَفْسَكَ فَيَأْخُذُكَ الْفَرَقَانُ.
2. 3: "فَيُحَيِّرُهُ قُذُرَ فِرْضٌ عَبْيٍ التَّلَّخِي العُنْنِ، وَتَلِسْكَ سَيْتَةٌ بَلْ مَرَاءٍ.
3. 4: "وَرَّأَىهُ ؟ أي يَيْسِهِ فِي الأَدْاءِ غَيْرٌ مَّرَعَحٌ لِرَفْضِ الْرَّافضِ.
4. 5: "دَقْوَالَا رَقْبِيَّةٌ يَكُلُّ الفَرِيقَانِ".

(1) انظر معاني القرآن للفراء 3/194، ونحوه عن ابن عباس كما في تفسير الطبري 29/63.46
(2) وهي الجبهة، والأنف، واللبد، والركبتين، والقدمان. انظر معاني القرآن للفراء 3/194، و
(3) المساجد: السجود، هو جميع مسجد، يقال: سجدة سجوداً وسجداً.. الخ. راجع غريب القرآن لابن توریه، ص 491، وانظراً أيضاً الكشف 2/429، ومفاتيح الغيب 8/230، والقرطبي
(4) انظر للتفصيل الكشف 2/429، ولسان العرب - سجدة 3/387.
(6) ولبعض من المعلومات في ذلك راجع تفسير الطبري 29/68، والكشف 2/431.

204
وقيل (1) معناه الرصين والواقف.
"فأوَّلًا الْيَمِينِ" عَنْىُ سَاعَاتِهِ
وقيل (2) إنما عَنِىَ طَعَامَهُ
لَيْسَ وَزْنُهَا بِذَكَ اللَّهِ
فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ مُسَبَّانٌ
لِهَجْرِهِ المَنَامَ وَهُوَ طَيْبٌ
سَكِينَةٌ تَصَرِّفُ ما تَحْجِلُهَا،
فخْذُهُ مِنَ اللَّيْلِ نُضِيبًا نَافعاً
تَجْدَدُ مِنَ الخَيْرِ كِبْرًا زائداً
وَلا عَشَاغُ بِبَيْتِهِ الإِفْفَكَ
ضَرِيعُ أَوْ غُلَيْنُ أَوْ رَقَّوُمٌ
وَلا يُسْيِعُهُ ذُوُو العَمَّاذِ
فَتَقَتَّضُ مِنْ أَجْلٍ مَا تَأْسِرُلَّ
وأَصْلُهُ الطَّعَامَ لا يُسْتَمْرِ.

(1) انتظر معاني القرآن للفقراء 3/197، ومعاني القرآن للزجاج، و 373، ولسان العرب - (قليل) 11/86.
(2) قُرِّرت الناشئة بالقياس من المضعف أو العباءة، وهي مصدر من نشأ. راجع الكشاف 2/431، و
مفاهيم الغيب 8/237.
(3) قرأ أبو عمرو، وابن عامر: وَوَطَنَا بِكَسِيرُ الْوَأَوْ وَفَتَحُ الْطَّاْوَةَ، والبابون بفتح الْوَأَوْ وَإِسْكَانُ
الطَّاْوَةَ. انتظر التفسير، ص 216، في الأصل: وطَاْوَةَ.
(4) (ألف 666٪).
(5) انتظر لمزيد من المعلومات في "وطَنَا" معاني القرآن للفقراء 3/197، وتفسير الطبري 29/70 -
71، والمفردات، ص 526، والكشاف 2/431، والقرطي 19/40 - 41.
(6) في الأصل: النجا.
(7) راجع تفسير ابن عباس 4/444، وتفسير الطبري 74، والكشاف 2/432.
(8) يؤيَّب: أصله من "أَيِّبَتْ". راجع التفصيل ناج العروس - (أيا) 1/126.
(9) راجع مجاز القرآن 2/273، والكشاف 2/432، ولسان العرب - (ويل) 11/720.
تفسير غريب سورة المدثر

4: دُنِبَبَتْ أنَّهَا كُلَّ ظُهُرٍ رَبَّهَا، وَقَيَّلَ بِلِيَامْهُ أَيْ قَلْبَهُ أَيْ فَالْعَادُونَ دَنَّسُوا الأَطْوَاق
(3) المَنْسَوِحُ: ﴿فَكُلُّ آيَةٍ لَّهُ إِلَّا قَلِيلَةٍ...﴾ إلى: ﴿فَكُلُّ آيَةٍ لَّهُ إِلَّا قَلِيلَةٍ...﴾ الآية. راجع كتاب النسخ والمنسوم لأبي عبد الله المتنبي، ص 368، وناشئة القرآن العزيز ومنسوخه لابن الباري، ص 55.

5: ﴿الرَّجْرَةُ لِلْمَعْذَابِ ثُمَّ الأَوَٰلُهُ﴾ (10) اختاره الطبري وقال: قول عليه أكثر السلف... الخ تفسير الطبري 29/80.

(1) حكى أبو عبيد عن عمرو بن أسامة منطرةً، ألقى النها لأن مجازها وسطي. راجع مجاز القرآن 2/274.
(2) في الأصل: ذُوو. (3) المنسوخ: ﴿فَكُلُّ آيَةٍ لَّهُ إِلَّا قَلِيلَةٍ...﴾ إلى: ﴿فَكُلُّ آيَةٍ لَّهُ إِلَّا قَلِيلَةٍ...﴾ الآية. راجع كتاب النسخ والمنسوم لأبي عبد الله المتنبي، ص 368، وناشئة القرآن العزيز ومنسوخه لابن الباري، ص 55.
(4) اختاره الطبري وقال: قول عليه أكثر السلف... الخ تفسير الطبري 29/80.
(5) [67].
(6) أنظر الكشاف 2/434.
(7) في الأصل: ذُوو. (8) وهو اختيار الزمخشري، راجع الكشاف 2/434.
(9) أنظر لنفسه غريب القرآن للسجستاني ص 77-78، ومفاتيح الغيب 8/67-247، والفرطي 19/62-63.
(10) نصبها الله أرجأ، لأنها تؤدي إلى العذاب، وأصل الرجز: العذاب. راجع غريب القرآن = 206
لا تنام إذا تعبت، يَصْبُحُ وَفَتَّرُ (١)
فَهْوَ إذا بالصطفى مَخْصُصِ
أو لا تنام يالذي تُطَعِ
أو لا تنام بالذي قد أُوْذِيتَ
معنى إذا تَقَرَّرَ في الكَلْتَاقْوِ.
"ويحِيداً" أي من مَالِه وَولِدَةً
ومَالِهُ فَمَا زَادَ مٌدْرَارٍ
وَقَيلَ: مَسَالُ لا يَزَالُ مِدْرَارٍ
عَشَرَةُ مَا كَانُوا فِيهِ مِن طَعْنِ
ضَبَعُوداً أي عَبْسَةً في النَّبِرَانَ
حتى يَعْمُودُ ثَانِيَةً مُتَبَكْسَا
وقَدْرَدَ الشَّرَّ الَّذِي أُعْدَدَ
عَجَبَ مِن حيَانِهِ كَلَّ الْوَرِى٨
[٦٧٠]

لا يَنْقِيَةٍ، ص٤٩٥، وَحَكَى الْطَّبَرِي نَحْوَهُ بِمَجاهِدِه، وَعِكْرَمَةٍ، وَراجِعِ تَفْسِيرِ النَّبِرِي١٠٨/٢٩.
(١) في الأصل تُرَاء.
(٢) كَذَا في الْكَشَافِ ٢/٤٣٤، وزَادُ المَسْبِر١٨/٤٠٢.
(٣) انظَرُ لَحَالَاتِ الآمِرَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْسِيرِ النَّبِرِي٠٨/٨١، وَمِفَاتِيحِ الْغَيْب١٨/٢٤٨، والْقَرْطَي١٩/٦٧٦، وَلَبَابِ النَّقْلِ، ص٣٣٠.
(٤) هُوَ الْوَلِيدُ بِنَ الحَمِيرَةِ المَخْزِمِي، وَراجِعِ تَفْسِيرِ ابن عَبَّاس١٤٥/٤٥٤٨، وَنَزَّلَتْ الآيَةُ فِيهِ كَمَا فِي أَسْبَابِ النَّزُولِ لِلَّوَاحِدِ، ص١٣٧، وَلَبَابِ النَّقْلِ، ص٣٣٠.
(٥) هُوَ وَقُولُ مَجاهِدِه، وَقَولُ الْقَرَاءِ: نُرِى أَنَّهُمَا فَعَلَّ غَيْبًا لِلَّمَعْدُودِ، لَعْنَ الأَلْفِ غَيْبًا غَيْبًا لِلَّمَعْدُودِ، انظَرُ معْنَى الْقُرْآنِ لِلْغَرْمَاءِ ٣/٢٠١.
(٦) رَاجِعُ تَفْسِيرِ النَّبِرِي١٤٣/٢٩، وَالْكَشَافِ ٢/٤٣٥، وَمِفَاتِيحِ الْغَيْبِ ٢٤٨/٨٣.
(٧) وَالْتَفْصِيلُ انظَرُ غَرْبِ الْقُرْآنِ لَائِنَ قَتِيبَة١، ص٤٩٤، وَتَفْسِيرِ النَّبِرِي١٤٣/٢٩، ٨٣/
(٨) في الأصل: الْوَرِى١٠٨/٢٩.
تفسير غريب سورة القيامة

2 يقال إن كنّا قبضًا
3 تلوم في الخير لما لم تؤذى
4 يدانيت يعني به أصابعها
5 أو أن يعدها(4) كما قد كانت

(1) [ر 67 ظ].
(2) وهو قول عمرو ابن دينار كما في تفسير البغوي 4/417. ريعة: هو ابن نزار بن متشد بن عدنان، أبو قيلة، وإنما قول له: ريعة الفرس، لأنه أعطي من ميراث أبي الخيل، وأعطى أخرى فمضرب الذهب، فسمى مضر الحمراء. راجع تاج العروس - (ريع) 40/14، (مضرب) 130/130.
(4) في الأصل: نعدها.
(5) راجع تأويل مشكل القرآن لأبي قتيبة، ص 346، والكشف 2/439، والقرطبي 94/19.

208
[سورة القيامة]

(1) ثَمَّ أُمَلِيْتُ وَلِلْمَهْمَّةَ رَاجِعًا 7
(2) وَالَّذِي أُمَثِّلْ شَخْصٌ حَينَ حُضِرَ 8
(3) وَأَوْلُهُ فِي الْوَقْعِ قَبْلَ 9
(4) لَعَنْ جَوَّارَةٍ 10
(5) كَّرِى بَقْصَةٍ 11
(6) وَالْمُسْتَبِرُ فَالْمَالِدَانِ 12
(7) دَائِمًةٍ 13
(8) يُمَكِّنُ وَمَعنى الْقَأْصَةَ 14
(9) وَفِي الْمَضْعَفَ كَثِيرًا بَيُّذَلُ 15

(1) نُقِرُّ نَافِعً: بِمِنْ أَرْبَعَةٍ 16
(2) لَمْ يُنفِّضْ إِلَّا وَقْيَةٍ 17
(3) سَوَّرَ 18
(4) مَعَانَا الْقَأْصَةَ 19
(5) وَهُوَ مِنْ قَدْ قَامَ الْحَرِّ 20
(6) أَوْ مَرَادُ ظَاهِرُ الْكِلَامِ 21
(7) مَعْنَى الْبَنِيَّةَ 22

209
وفيل(1) مُعَلِّل ومن تَخَرَّرَ مَتَّ مَطَاه وانشَى مستكِرا

تفسير غريب سورة الإنسان

ّهَنَّ» سنون كان طَينَا لازِما

1 ّأَنَّى علَى الإنسان» يعني آدمًا(2)

أو هو للعوم(3) إذ كل أحد

2 «أَمْشِج» أخلاط يرَيد المُعْطَان

أو نطفة بَدْهِها تَخَلَّقُ

والتَّلمَّى التي يقال العلق

3 تَخْرُجُاً لَّه مَأْجُلُه

وأطعمةوا الطعام مع حَب لَه

4 أو المَرَاد مع حَب لِلَّه

وأُمَّهَا مُسْتَمْسَحَ في معان

5 العبد أو مَحْبَس مقصور(5)

6 وسَوْءُ أَنيانَ» و**أَلْسِيرُ»

7 ثَلَثَة البَيْض والبَيْض

8 ففي الْقَبْض والثَّلَث والثَّلَث

9 تَجْمَع قُطْرَتِها لكي تَشْرَأ

10 وفِمّ أَلْسِيرَة أَطْولُ الْأَيام

11 واَصْلَهَا في الْتَّوْق عندما تُرِى

12 وقَدْ وُهّبا أي بِقَدْر الحَاجَة

13 وّالْزَّرْجِيَّة» ذو مَذاق طَينِب

14 = هذا كله: دال. راجع غريب القرآن لابن قتيبة، ص 501.

15 (1) راجع تفسير الطبري 29/108، وسلام العرب (ملهى) 15/284.

16 (2) في الأصل: آدمًا.

17 (3) نُذَا في الْكِشْهَاف 2/444، ومفاتيح الغيب 272.

18 (4) راجع تفسير الطبري 29/110، والكشاف 2/442 - 444، وانظر أيضاً لسان العرب (ملهى) 367.

19 (5) انظر اختلاف الآراء في ذلك تفسير الطبري 29/113، والكشاف 2/442.

20 (6) [ر 68 ظ].

21 (7) كذا في معاني القرآن للزجاج، و 373، و

22 (8) في هامش الأصل: الرضاب، هو الريق: والَّمَرْبُ من المحتويات، الممدوح من ريقهن يرده؛

210
تفسير غريب سورة المرسلات

1. وَالْمُرْسَلَاتُ ُغَرْفَنَا ُالمَلِائِكَةُ
أو الرُّيَاحُ أُرِسِّلَتْ تَكَابَعُ
كَالْمُرْكُبُ لِلْخَلِّيْلِ وَذَٰلِكَ شَائِعٌ
أَعْنَى عَنْ التَّقْسِيرِ بِالْتَّصْرِيب
فَكَأَلْفَةَ الْبَلاَّدُ وَالأَقْطَارِ
2. عَلَى إِصْدَادِ الْرِّيْحِ
٣. وَالْبَشَّارِيَّاتُ تُنْسِرُ الأَمْطَارَ
٤. وَالْقَرْقُورةَ لِلِّمَلِكِ وَصِفٌ صَادِقٌ
٥. وَهُمْ أَوْلَادُ الْإِلْقَاءِ لِلآذَكَارِ
٢٥. كَفْتِانًا أي جَامِعَةَ لِلْبَيْسِ

والنبي، حازن إذا أن يكون الشبيه لاشتراها في الجنة العامة وهي كون كل طيب عطر، إما
لأن كلًا قد يكون دعاء تهيج الشوق، فاعلم.
(1) روى عن ابن عمر: أن أُدُن أهل الجنة منزلة... الخ الترمذي، تفسير القرآن 77، ومسند أحمد
(2) يقول: إمرأة حسنة الأسر، أي حسنة الخلق، ويقال للفرس شديد الأسر شديد الخلق. راجع
مجاز القرآن 2/280، وغريب القرآن لابن تيمية، ص 504، ومعاني القرآن للزجاج، و 374 و
(3) وهذا قول الجمهور من المفسرين كما في القرطب 19/154.
(4) في الأصل: ومنزلوا بالف، وهو خطأ من الناشئ.
(5) [٦٩ و].
تفسير غريب سورة النبأ

"البيامة السائر للأعيان"
9، 10، "سباتاً" الراحة للأبدان.
إذ كل شيء للظلماء لا يسن
"ومصير" مصحوبة يكاد.
وهيذا المصير في الجواري
"سباتاً" المسرع للبهائم.
15 "خيًا" عنى به طعام الآدمي.

(1) أي في ظاهر الأرض。
(2) قرأت عائشة، وغيرهما: "القصر" يفتح القاف وكسر الصاد، وأين مسعود،
وأبو هريرة، والخفي برفع القاف والصاد جميعاً، وأبو الدرداء وسعيد بن جبير بكشف القاف.
(3) راجع تفسير الطبري 29/212، والكشاف 2/447، ولسان العرب - (قصر) 5/105.
(4) انظر غريب القرآن لابن قتيبة، ص 507، ومعاني القرآن للزجاج، 357، والكشاف 4/447.
(5) جمالات صغر: أي إبل سود، والبعير الأصفر هو الأسود. انظر مجاز القرآن 2/281، وغيره
القرآن لابن قتيبة، ص 507، وهو اختبار الطبري كما في تفسير الطبري 29/130.
(6) يقال: "شفت بمصاص الجواري، والمصير: الجارية التي دنت من المحيض. راجع غريب
القرآن لابن قتيبة، ص 508، وประชาชน 5/4، ولسان العرب - (عصر) 578/4.

212
فسير غريب سورة النازعات

1. «والنازعات» روح كل كافر
2. مجهود في نزمه يبلغ
3. بسرعة في فضها وإحسان
4. في مثل لمح الطرف هذا مثله
5. بالوحي لا تبني ولا تمهل

(1) انظر معاني القرآن للفراء 3/228، ومجلز القرآن 2/282، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 509.
(2) في هامش الأصل: كالقلي.
(3) راجع للتفسير نافع الطبري 30/8 - 9، ومفاهيم الغيب 308 - 309، وفسير غريب القرآن لابن الملك، ص 522.
(4) لر 69 ظا.
(5) حسابي: كافر. راجع مجلز القرآن 2/283، والكشف 2/450.
(6) انظر تفسير الطبري 30/13، ومفاهيم الغيب 313.
(7) راجع غريب القرآن لابن قتيبة، ص 512.
(8) كذلك في غريب القرآن لابن قتيبة، ص 512.
[سورة النازعات]
[رقم الآية]

أن يسوق السمع ويأتي الكُلُّ한
فَأَلْفَاقَتْ سَبْيَةً (1) لِلشَيْطَانِ
من حكمة الله الذي يُحَمِّس
وهي هذا المُدْتَبْرَاتُ تُقَيِّمُهُ (2)
والنفخة الأولى تُسمى [الرَّاجِفةُ]
من الوجيف دون من يُقَرِّبُ (2)
إلى مبادي أمههم قد عادوا
أي نفخة المُعْمَد وهُي المثانية
وقيل (3) بل يخص أرض الآخرة 
[الوَقَفَةُ] و أَخْرَى هِنَا
عقبة تَثَمَّم وأُخْرَى يَهِنَّ (4)
وأُغْطَشَ اللَّيْلَةُ المراد أَلَمْ (4)
كأنه في ضيمه قد مَّنْعُه
وقيل (6) بالعَمْوم وهُوَ ظاهِر
بوقها ولم يُبيِّن أمًّارها (7)
أي أنَّ من عَلَمَاء تَمْعَدَ
نسبَة بينهم مَّرَعْيَة
t والنصَف بين الطرفين مُصَفَّ
214

(1) في هامش الأصل: يزيد الملائكة حفظة الوحي تسبيق الشيطان فتحول بينه وبين الاستراق، والله أعلم.
(2) والوجيف: دون التقرب من السير كما في لسان العرب - (وقف) 9/352.
(3) راجع تفسير الطبري 30/21، وغريب القرآن للمجستاني، ص 135، والكشاف 2/452.
(4) لز 70،[doc:251624:2305]
(5) انظر مفاتيح الغيب 8/329.
(6) راجع تفسير الطبري 30/27، والكشاف 2/453.
(7) في هامش الأصل: يزيد، ولم يبين الله لك أمرها، فاعلم.
(8) وتبنّي، غير ممّول لضرورة الوزن. أي: تبندّي الآية.
(9) راجع تفسير الطبري 30/27 - 28، ومعاني القرآن للزجاج، و 377 و، والكشاف 2/453.
تفسير غريب سورة عبس

أَجَلَّهُ عَن صِيَاغَةِ الخَطَابِ
فَلَا تَسَلَّ فِي وَجْهِهِ كَأَبَةً
حتى انتهى الوديِّ الكَلَّا إِنَّهُا(1)
15  "مُقَرَّرَةً قَبْلَ" (2) السراد كتبهُ
كِلَاهَا مِن نَّوعِ إِسْفَارِ الْقُلُومِ
17  "وُقِّعَ الإِنسَانُ" يَعْني الكَافِرُ
كْداً عَلَى دُوَّةٍ أَجِيْبَت
وَنفَّضَهُ بِشُوُمُهُ(3) أُصِيبَ [70 ظا]
افْتَرَسَ الأَسْدُ مِنْهَا الْجَذَّةُ
6  وَحَسْبِهِ بِقَوَلِهِ "مَا أَكْفَرْهَا"
أَيْ أَنّا عَانَاهَا وَقَدْرِهِ(7)
8  "ذَمَّ السَّيِّبَل" أي سُبَيْلُ الْوَلِيد
4  "إِلَى طَعَامِهِ" إذا مَا تَخْفَوْتُهَا
وَأَصْلَهُ مِنْ شَعْرَ الأَبْسَانِ
30  "الْغُلْبَسِ" للملتَمَّةِ الأَغْصَانِ

(1) نزلت الآيات الأوائل في ابن أَمُ مَكْتُوم كَما في أسباب النزول للواحدي، ص 138، والباب.
(2) اللقول، ص 332.
(3) هو عبد الله بن أَم مَكْتُوم، وهو عبد الله بن شريج، وأَم مَكْتُوم كانت أَم أبيه. راجع تفسير ابن عباس 4/657.
(4) راجع مجاز القرآن 2/286، وعرَّف القرآن لابن تيمية، ص 514، والكشف 2/454.
(5) هو عَبْدُ بن أَبِي لَهِبَ كَمَا في تَفْسِير ابن عباس 4/657.
(6) بشوه، بالمد وبدون هزة.
(7) [70 ظا].
(8) راجع تفسير ابن عباس 4/657، وتفسير الطبري 30/31، والكشف 2/454.
فذهب الضياءٌ منها وعَفَتْ
أو كُدِّرت أَلوانَهَا وَغَيَّرت
في أَشْهرِ عَشرةٌ كَأَوْلِمٍ
وقيلٌ (5) مَا يَن كُلُّها وَذكّرت
أو وقعت حَبَشةٌ فَسَتَعَرَت
وَكَافِرُ بِقَزِّنِه الْعَرْورِ
أو وقعت حَبَشةٌ فَسَتَعَرَت١ (6)
وَرَوْجَبَتْ أي مُؤْنِنٌ بِالحَوْر١ (7)
أو قرَنت بِخَيْرَهَا وَشَرُّهَا
بَنَّى غَزْعَةٌ سَعَاء جَاهِلِيّة١ (8)

(1) انظر الكشف 2/455، والترقيب 19/224 - 225.
(2) الخرن: ما غلظ من الأرض. راجع لسان العرب - (حزن) 112/13.
(3) العيان: من الإبل: الحوامل، وأحدنها: عُشراء وهي التي أُتي عليها في الحلم عشرة أشهر.
(4) الحضر: الجمع عند الحسن، وقنادة، والسيدي، وغيرهم كما في زاد المسير 39، والترقيب 19/229.
(5) قاله ابن عباس كذا في الغزية 19/236.
(6) كذا في غريب القرآن لابن تيمية، ص 516.
(7) راجع تفسير الطبري 30/38، والكشف 2/456.
(8) [ر 71 و].
فليس بل تدبره على أن يكون على أي حال كل شيء في كل شيء من هذا الناحية. إن بشرنا حقيقي وخطر به أو هب على نفسه من هذا الناحية.

**تفسير غريب سورة الالتفاف**

1. إنَّفَظَّرَتْ أي سقطت سوداء
2. وانتَشَرَتْ أي سقطت أحجاراً
3. فمَا قَدَّرْتَ وأخَرَتْ مَعَ أُمَّيِّلَتْ
4. وقيل: ما تصدَّفت وأسفنت

(1) انظر تفسير ابن عباس 4/659، وتفسير الطبري 30/40، وغريب القرآن للسجستاني، ص 206، والفرظي 19/236.
(2) كذا في القاموس المحيط، ص 698، وهو قول الحسن، وقادة كما في زاد المسير 9/42.
(3) راجع معاني القرآن للقراء 3/242، وغريب القرآن لابن قهية، ص 417، وتفسير الطبري 30/41، والكشف 2/457، والفرظي 19/236.
(4) وهو قول ابن عباس كما في الفرظي 19/236.
(5) راجع تفسير الطبري 30/43، وکذا في الكشف 2/457، ومفاتيح الغيب 8/341.
(6) في الأصل: إن يعني.
(7) راجع مفاتيح الغيب 8/341، والفرظي 19/240.
(8) راجع زاد المسير 8/420، ومفاتيح الغيب 8/344.
تفسير غريب سورة المطففين

1. "وَرَأَّ لَفَلَاتِنَ أَصْلَ وَبِلَّ فَأُخْتُصِرَ" 
2. "وَالطَّفَّ" دُونَ الْبَلَاءِ فِي الصَّوَايَعِ 
3. "إِنَّهُ لَأَخْلَدَ زَائِدَ" 
4. "مَّهَالُ قَفْةً بِدُفْعِ نَاقِصِ بِمَعْتَى وَاحِدَ" 
5. "وُهُوَ دِعَاءُ بِهِلاَكَ مِنْ خَيْرٍ" 
6. "فَمَثَّلَهُ النَّاسُ طَفْقَ الصَّاعِ" 
7. "إِرَّبَ مَّالِعَةْ مِنْ ثَانِ" 
8. "فَمَثَّلَهُ النَّاسُ طَفْقَ الصَّاعِ" 
9. "فَمَثَّلَهُ النَّاسُ طَفْقَ الصَّاعِ" 
10. "فَمَثَّلَهُ النَّاسُ طَفْقَ الصَّاعِ" 

(1) في هامش الأصل: يريد أهل كل عضو لما أهله الله له سواء، لأن الأعضاء متساوية الأجزاء.
(2) تقرأ الكوفيون: فلم، بختيف الدال، والباقون بشددها. راجع التيسير، ص 220.
(3) راجع لمزيد من المعلومات في ذلك غريب القرآن لابن تيمية، ص 158، والكشف 2/458، ومفاتيح الغيب 8/344، والقرافي 19/246.
(4) في الأصل: التخفيف.
(5) آر 71 طل.
(6) وهو مروي عن النبي - ﷺ - كما في مسنده أحمد 4/145، 158.
(7) في الأصل: بخلاء، وهو خطأ من الناظر.
(8) راجع مفاتيح الغيب 8/350، والقرافي 19/252 - 253.
(9) أي: حتى طبع على قلوب الفجأر.
(10) كذا في القرافي 19/264، وللفتيل في ذلك انظر مجاز القرآن 2/289، والكشف 2/461، ومفاتيح الغيب 8/356 - 357

218
تفسير غريب سورة الانشقاق

(6) في هامش الأصل: ويجوز تسمية أيضاً، فاعلم.
(1) راجع الكشاف 461/2، ولسان العرب - (اسم) 12/306-307.
(2) أثيني الناصح: صرقاق، بعد المقابلة.
(3) راجع الكشاف، 219/291، والكشاف 462/2، ومفاتيح الغيب 8/362.
**تفسير غريب سورة البروج**

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الفصل</th>
<th>المسمى</th>
<th>المشركين</th>
<th>المشركون</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20</td>
<td>1</td>
<td>واللهم مِنْ وَرَأْئِهِمْ مُحِيطٌ</td>
<td>لا اجتسر عنه ولا تفسيره</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>مَا نْقُصْوساَ ما أنكروا</td>
<td>وفاتنوا</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>4</td>
<td>في الأرض حتى ملؤه وفسدا</td>
<td>أي أحشرقوا والأمر فيه بينن</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>وقيل في النجوم يوم المحرش</td>
<td>يشهد السقيم أيضا وابري</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>وقيل في الامامود سكن حدا</td>
<td>في النجوم يوم المحرش</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>1</td>
<td>20 يُوقَعُون يَعْيِنُونَ الجَمَاعَ لِلأسِواَء</td>
<td>وأصله الإبعاد في الإناية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>1</td>
<td>﴿وَطْلَبْنَاهُ عِنْ طَبِينِ أَيْ أَحْوَانَ﴾</td>
<td>شداً لذلك تعرروهم وأهوا لهم</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**تفسير غريب سورة الطارق**

1. وكَلُّ قَاصِدٌ بِليلٍ (طَارِقٍ) فَالوصف للأنجب وضف صادق (6)

---

(1) كما في المنقولات، ص 527، ومفتي الغيب 8/364، ولسان العرب - (وعي) 15/397.
(2) راجع مجاز القرآن 2/293، وتفسير الطربي 30/70، والكشف 2/463.
(3) انظر تفسير الطربي 51/27، والكشف 2/463، والقرطبي 19/284 825.
(4) أثبت الناسخ البيت، لعله بعد المقابلة.
(5) كان رجل من الملك خد لقوم في الأرض أخاذين، وأوقد فيها ناراً، ثم آلف قوما من المؤمنين في تلك الأحاديث. راجع غريب القرآن لابن تيتم، ص 522، ويقال: هم ناس من بني إسرائيل، وهو قول ابن عباس، وغيره كما في تفسير الطربي 60/73، والمزيد من المعلومات في ذلك راجع معايي القرآن للفقراء 3/253، ومعاني القرآن للزجاج، و 380، والكشف 2/463، و المفردات، ص 143.
(6) الطارق: النجم، سمي بذلك، لأنه يتطرق أي يطلع ليلاً، وكل من أنات ليلة فقد طرق. راجع غريب القرآن لابن تيتم، ص 523، ومعاني القرآن للزجاج، و 381.
تفسير غريب سورة الأعلى

(1) وهو قول ابن عباس، ورواية، والصحابة، وقائدة كما في تفسير الطبري 30/71.
(2) قال ابن عباس، وهو اختيار الطبري كما في تفسير الطبري 30/79، 70. وانظر أيضاً معاني القرآن للزنجاج، و 381 و، يقول الزمخشري: هي عظام الصدر، حيث تكون القلادة. راجع الكشف 2/465.
(3) ونظر لاختلاف الآراء، في ذلك تفسير الطبري 30/80، ومفاتيح الغيب 8/375، والغرطي 7/20.
(4) أي: شق الأرض.
(5) ولم أجد.
(6) قال الزنجاج: قال بعض التحويين: فهذي وافصل، ولكن حذف واؤصل، لأن في الكلام ذيلاً عليه. راجع معاني القرآن للزنجاج، و 381 و.
(7) يعني: وقال النحويون: راجع زاد المسير 9/191.
تفسير غريب سورة الفاتحة

(1) في ر: عبادتهم.
(2) وهو قول تامة، وغيره كم في تفسير الطبري 30/87 - 88.
(3) انظر غريب القرآن لابن عباس، و106، ومجز القرآن 2/296، ومعاني القرآن للزجاج، 382، وهذا قول عدوة، ومفاهيد كما في القرائي 20/29.
(4) [ر 73 و].
(5) راجع غريب القرآن لابن كتبه، ص 525، ومفتيج الغيب 8/389، ونسابة العرب - (لغة).
(6) هي لباق العلوي الأول من ذي الحجة، كما قال ابن عباس كما في تفسير الطبري 30/92، وكذا في الكشاف 2/469.
(7) انظر لاعتلاء الآراء في "بالشاعر والوتر" تفسير الطبري 30/92 - 93، والكتاب 2/469،
كل من [القَمِّس] نال شرَفُه
[وَالْحِجْرَ] عقل المرء وهو حاجر
[وَالْحِجْرَ] بُنَيَتْ
[ذَاتُ العَمْسِ] أي مَّهَّان عُلِّيَت
أو تحتوا البسات (2) وهو أمَّل
يُتَعَبَّرُ الخَلْقُ به يَا بَلَغْتُه
[فَكَيْفَ بِالْعَذَابِ] في جهَّم
كرامة له وئيسى الأخُرى
والهَيَا لِبَيْتٍ أي مِّرَاقِه
فأَكَلَّوا الجَمِيعَ يا وَبَلَّاهُم
(3)
وَحَدَّثَهُ مِنْ أَحْبَاهُ غَرْورٌ
[وَحَدَّثَهُ] بِمَا تَقَادِمَ بِالْأَزْمَةٍ
مُظْلِمَةُ الإِدْرَاَكَ مُسْتَلْوَقَةٌ (4)
بحيَّن لا يُثْبِتُهُ إِعْتِابُه
أو المرادُ في الحياة الماضية
إذ أنقُلَهُ على مُرَّ الأَيْد
تَدَعُّ نفوس المؤمنين كي تَّبَّر
أو ادْخُلِي فِي بَالَاتِ الجَنَّة
يَعْني المُشْرِقِينَ بالإِسْناد
(3)

= ومناينغ الغيب 8/393 - 394.
(1) راجع: للفحص مِعْمِمُ البلدان 1/166، وانظر أيضاً تفسير الطبري 30/96.
(2) كذا في غريب القرآن لابن منية، ص 526، وتفسير الطبري 30/97.
(3) وانظر ذلك في تفسير الطبري 30/102، والكشف 2/471.
(4) أَرْ 73 ء.
تفسير غريب سورة البلد

(1) نقله الطبري عن عكرمة كما في تفسير الطبري 30/107.
(2) في الأصل: يتحوا بالف، وهو خطا من الناسخ.
(3) [ر. 74 و].
تفسير غريب سورة الليل

الشمس جلّاءها النهار ظهرت
فلا تكن في حفظها مفرطًا
أو جعلهم على السوا(2) في الحقّ لله أو لمن وسعتهم
وزرّب تضعيف تجرّ الأفعال
والله سموه بمعنى الإحسان
منها وحين طغضى فقد تجبرًا
وقوله سموى بمعنى عّمّا
قال به القرآن(6) حين استدرك(7)
أو نحوهم شاهت وجهة الظلامه
منه إلى الله أو النذير

هذه فَرْع عامل قد أوقعها وزرب عاملٍ في سواء أعتقا

(1) وهو قول الجمهور كما في مقاتن الغريب 8/409.
(2) السوا غير مهموم لضرورة الوزن.
(3) كذا في تفسير الطبري 30/116، ولكن الزمخشي أذكر أن يكون الوضير له تعالى. راجع
الكشف 474/2.
(4) أصل دعاها: دعّسها ولكن الحروف إذا اجتمعت من لفظ واحد، أبدل من أندهما ياء. راجع
معاني القرآن للزجاج، و 383 ظ. وانظر أيضاً الكشف 2/474.
(5) قاله عطاء، ومقاتل، كما في تفسير اليعقوبي 4/12.
(6) هو مؤلف "معاني القرآن".
(7) أثبت الناسخ الأيتاء السابقة، لعله بعد المقابلة بأصل المؤلف.
(8) أي: سواها بينهم لم يقت مثلكما صغيرهم ولا كبيرهم. راجع الكشف 2/474، ونحوه في
التفسير الغزوي 4/494.
(9) في الأصل: والليل.
فسير غريب سورة الضحى

1. صدر النهار وحده هو «الضحى». وقيل، <4> كلبه يوجه رجحاً.
2. فنفّر من سجى ذو اوجه كل هوى. وقيل، <5> فتسرءا ما أضعا.
3. وقال النبي أيا ما رفعا، جشداً وعندما يرقباً.
4. أهى أعجباً فلما شفياً.
5. ضلوا فضاعاً فبئسهم لم يعلموا، ثم هبهم بعد أن أضلاً.
6. أو كان لا يدري طريق الوعلى.

(1) {ار 74 ظ}.
(2) راجع للفصل تفسير الطبري 30/121 - 122، والكشف 2/475، ومفاتيح الغيب 8/414 - 415، والفرصي 20/83.
(3) راجع تفسير الطبري 30/124، والكشف 2/475، ومفاتيح الغيب 8/416.
(5) في حاسمة الأصل: يعني مقابلته بالليل في الآية. يدل على أن المراد بالضحى كل النهار، والله أعلم.
(6) أنظر معاني القرآن للقراء 3/273، وغريب القرآن لابن قتيبة، ص 313، والمفرادات، ص 225، والكشف 2/475، وسياك العرب - (سبي) 14/371.
(7) كفوله تعالى: {فما كنت تذري ما الكتيب ولا الإيمان...} سورة الزخرف: 52. وانظر للفصل =
تفسير غريب سورة الانشراح

1، 2، وَسُمِّرَ صَدْرُهُ بِشَقَّ قُلُوبِهِ وَوَضَعَ عِزْرَهُ مَعِ ذَنْبِهِ
أو لم يكن وزر لأجل الحيمة
3، وَأَنْضَضَ الْظَّهْرَ بِمَعْنَى أَنْقَلاً
وَرَفِّتَ ذَكْرَهُ افترى الذكر
4، بِالذِّكْرِ لِلَّهِ لَأَقْصَى الْدُّهْرِ
ولَبِّنَّا "الْيَسَّرُ" فَكَانَ زَاكِداً (5)
5، وَعَرَفَ الْعَمْرَ فَكَانَ وَاحِدًا (4)
6، 8، "فَرَغَتْ" أي من الصلاة لأنسى (6)
7، 8، 424/375، وفتيات الغيب (8)

في ذلك الكشف 2/476، وفتيات الغيب 8/424.

(1) [ر 75 و].
(2) في الأصل: سورة اليسر.
(3) راجع للفصل في فتيات الغيب 8/429.
(5) المعني: إن مع العصر يسربن كما في معاني القرآن للزجاج، و843، ووري عن ابن عباس، وابن مسعود: لن يغلب عصر يسربن انظر البخاري، تفسير القرآن، سورة أن نشرح.
تفسير غريب سورة التنين

1 «والبَنِينَ والرَّبَّينَ» أي دُمِّثُنَّ
وَالقُدْسِ نَقِلاً ثابتًا بِحَقٍّ
كَلِّ لَهُ مِن الْقِطَان أَثْرٌ
وَمَكَّةُ سَمَيْسُتُ «الْأَرْمَيْتِيَّة»
2 وَظُعْفُرُ سَيِّيْنَ بِمَعْنِى سَيِّى
حسَنَةُ جَمِيلَةٌ أَلْبَارَةٌ
أَوَّلَ الْمُحْتَلَّ، بَعْدَ صَحَةَ الْقُطُّرٍ
3 وَالْمَرْدُوْقُ، هَهُنَا لأَرْذُ الْعُمُّرٍ
4 «أَحْسِنْ تَقْرُيرِهِ» أَجَلٌ صَوْرَةٌ
5 أَوَّلَ خَالِقٍ، يَمْعَلُّ، يَبْعَثُ

تفسير غريب سورة العلق

4 عَلَّمْ بِالْقَالِبِ بِالْكِتَابَةِ
إِلَى الْجَهَيْمِ وَعَلَى أُقْسَمِ السَّمَاءِ(6)
15 لَتَقْبِلَ يَدَهُ بَشَدَةً
أَصَفَّاهُ عَلَى أَذِى الْمِسَادِ(7)
17 فَلَيْدَعُ» أي فَلَاتَسْتَغْنِيُّ بِالنَّادِي(7)
14 عَلَى أَبَا جَهَلِ شَقِّيُّ الأَبِدِ

(1) في الأصل: سورة والتنين.
(2) اقترب أن يكون الأراء في ذلك تفسير ابن عباس 4/672 و المعاني للقرآن للفراء 3/276، و غريب القرآن لابن تيارة، ص 532، ومعاني القرآن للزجاج، و 384، والكشف 2/478، وبعد أن ذكر الطبري النظري المختلفة في ذلك قال: والصواب من قول في ذلك قول من قال: النين، هو النين الذي يقول، والزبون، هو الزبون الذي يصبر منه الزين... الخ. تفسير الطبري 30/131-132، وهذا القول الذي اختاره الطبري هو قول مجاهد كما في الخخاري، تفسير القرآن، سورة النين.
(3) وهو قول ابن عباس، و عكرمة، وغيرهما، وهو اختيار الطبري. راجع تفسير الطبري 30/134-135.
(4) انظر القرطبي 20/115.
(5) في ر: لسنغًا.
(6) ه (ور) 75 طل.
(7) النادي: المجلس، يريد قوله. راجع غريب القرآن لابن تيارة، ص 533.
تفسير غريب سورة المقدار

الهاءُ في الإِنْزَال لِلْتَنْزِيلِ وَقَدْرًا تَقْدِيرٌ بَعْنِي الحُكْمِ (2) إِنَّهَا لِلْجِرَاثِيَّ.
سُبُحَانَ صَاحِبِ الْقَضَاءِ الْجَمِّرِ وَتَنْزِلُ الْفِرْقَانُ لِلْسَمَاءِ (3) بِلَا مَرَاءٍ مِنْهَا لَأَمَرَ شَاءَ وَأَحْكَمَ هُمَّ إِلَى الأَرْضِ نَجُومًا نُجُمًا (4) وَإِنَّهَا لِلْيَلِيْدَةَ مِبْسَارَةَةُ "تَنَزِّلُ فِي أَشْهَاءِ "الْعَلَّاَنَةَ" (5) وَهِيْ "سَلَامٌ" يَسَلَّمَ التَّنْزِيلُ بِحَسَرَتِهِ الْأَمِينَ جِرَاثِيَّ.

تفسير غريب سورة البينة

وَأَنتَظِرُ الْكِفْرَانَ بِالإِيمَانِ ۖ أَنْ يُعْرِضَ المَسِيعُ وَبَالْقُرآنِ (1) فَمَا تَشَقَّى وُقُوْمُ هُمُّ إِلَّا أَسْتَفْتَرُوا فَكَفَرُوا وَمَا لَهُمْ مِنْ عُذْرٍ إِلَّا أُسْتَفْتَرُوا بِالْقُرآنِ (4) وَأَنتَظِرُ الْكِفْرَانَ بِالإِيمَانِ ۖ أَنْ يُعْرِضَ المَسِيعُ وَبَالْقُرآنِ (5)

تفسير غريب سورة الززلة

وَقَالِ مَا لَهُمَا يُرِيدُ الْكَافِرُوا (6) (3) كَذَا فِي غَرِيبِ الْقُرآنِ لَنْ أَنْتَ نَفْسِهِ "وَقَالُ مَا لَهُمَا يُرِيدُ الْكَافِرُوا (7)

(1) ذَكَرَ أَنَّهَا نُزِّلَتْ فِي أَبِي جَهِلٍ فَالَّذِي رَأَى مَعْمَدًا يُصُلِّي لَأَطَلَّعْ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ "كَلَّاَ... وَافْتُرِبْ". رَجُلٌ صَدَقَ عَنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ لِلْوَاحِدِيِّ، صُ 314، وَلِبَابِ النُّقُولِ، صُ 339 ـ 340.
(2) رَجُلٌ تَفَصِّلِ بِعَابِ عَبَّاسٍ 4/674، وَتَفَصِّلِ الْبَطِرِيِّ 30/143، وَمَفَاتِحِ الْغَيْبِ 8/442 ـ 444.
(3) كَذَا فِي غَرِيبِ الْقُرآنِ لَنْ أَنْتَ نَفْسِهِ "وَقَالُ مَا لَهُمَا يُرِيدُ الْكَافِرُوا (7)
(4) فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْبَيَانَ الْحَيِّ بَعْدَ الْمَعَافِرَةِ بِأَصِلٍّ مَّالِكِ. (5) فِي الأُصِلِّ: سُورَةُ الْقِيَامَةِ.

229
تفسير غريب سورة الأعراف

1. «_branch_1» يريد صوتها(4) إذ تسح
2. أُثرّن نَّقُوَّةً أي غبارةٌ يُطفِّق
3. 4، «أُغَرَّنَ» في العداو، وَمَنْ نُصِبْح
4. عليه وَالله لهما نَصِبُر
5. وَهُوَ لَحْبُ مَا لِهِ شَدِيد

تفسير غريب سورة البقرة

4. معنى «الفُرَّاش» أي صيغار البقر(6)
5. وَشَبَّهُ «الجَبَال» في أشكالهُا
6. للعدم المحسّن، وَمَنْ يُجِرب
7. حين تنصير الأرض، قاعًا صَغْصَغًا
8. دائمة اللهم بغير وانيمة

---

(1) [ر. 76 و.]
(2) أي: يغرق بهم طريق الجنة والنهار. رَجُلُ الكَثَاف 2/482.
(3) في الأصل: وَالعذابات.
(4) أي: صوت الخيل المغيرة.
(5) قاله مjahad كما في البخاري، تفسير القرآن، سورة العذابات.
(6) فرش: ما تراها كصغار البقر تهافت في النهار. راجع معاني القرآن للزجاج، و 386، ولمزید من المعلومات في ذلك انظر الفرق 20/165، ولسان العرب - فرش 6/330، وتأليف العروش 17/302.
(7) في الأصل: بعدة لعل الخطأ من الناسخ.
تفسير غريب سورة النكãئر

[رقم الآية]

حتى أتى الموت وواروا الأجداث
فانتخروا بالأنفس والخلايا (1)
وقيل: لا سؤال في الكفاف

تفسير غريب سورة العصر

1. "والفصح" للذين وللعشي
كلاهما قد صرح في المروي (2)
2. وکلُّ الإنسان فقي خمسار

تفسير غريب سورة الهزيمة

1. فهمه: لَمَّا نَمَزۡتَّ عَيۡبًا
لكنَّ مَن يَذکِّر مَتَّعۡتَ
أو عِندَهُ مَا خَرَّا مِن فُرخه (3)
2. "عَمَّدُدهَا" أَعَلَّدَا إِذًا ذَخَرَهَا
وقد مضى تفسيراً "المؤَصَّدَا" (4)
7. وطلعت فاطلت للأنفسا... لفظ

(1) راجع زاد المسير 289. 229.
(2) وهم أجدوا.
(3) هو بمعنى: الدهر كما في معتن الطبري للقرآن 289/3.
(4) راجع زاد المسير 9/30160. [ر 76].
(5) انظر غريب سورة البلد.
تفسير غريب سورة النُّمل

(رقم الآية)

1. "ضَلَّلَ كَيِّدَتْهُمْ" بمعنى ضَيْعَة
2. جماعةً جماعةً في تفريقة
3. عَيْنَاءَ أَبِيٍّ إِبْلٍ لِلَّهِ رَحْمَةً
4. تَحْمِيل أحجاراً عليهم مُرَسَلَة
5. فأَصْبَحْوا كَرَوْثٌ تَنْمَتْ مِنْ أَكْوَل

تفسير غريب سورة قريش

1. وأَلْكُوا بَلْغًا عَلَى قُرْنِيْشٍ نِسَاً فِي رَغْدِ مِنْ يَد
2. ولا تَنْزِل رَحْلَةً كَالِإِيْلَانَيْلَا
3. كَانُوا يَبْنِيَانِ رَيْهًا وَالرَّهْمَةٍ
4. قَفْتُلَان لِيْلَيْنِانِ الشُّفَامْ
5. وَيَعْمَّرُونَ الْبَلَدَ الحَرَامَات
6. يَجْتَبِيُونَ الْبَلَدَ الْبَشِّرَةُ
7. وَيُسَأَّلُونَ شَهِرًا كَلْ يَقَاهُ

تفسير غريب سورة الماعون

1. "كَذَّبَ الْبَلَدِينِ" هنا أي الَّذِينَ كانَتْهُمْ وَاسْتَغْجَرَهُمْ [75 و]

(1) كما في مجاز القرآن 2/312، والموضّع في التفسير، ص 133.
(2) كما في الكشف 2/486، وهو قول مقاتل كما في مفاتيح الغيب 8/484.
(3) في الأصل: سورة الصدف.
(4) في الأصل: الشديد الحر، وحيم الصيف. راجع لسان العرب - (فيف) 7/564، والرَّهْمَة: الأَمْطار
(5) أي: رحلة في الشام إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام. راجع تفسير الطبري 30/171،
(6) والكشاف 2/488.
(7) في الأصل: سورة الدين.
تفسير غريب سورة الكوثر

1) «الكَوْثَرُ» الخير الذي يستكمل وجه في التفسير ذاك الأثر (4)

تفسير غريب سورة الكافرون (5)

1) «وَالطَّارِقُون» قيل (6) في التكرير لمقصد التأكيد والتقرير، ويأتيهم أن يؤمنوا بالرسل

تفسير غريب سورة النصر

1) «وَالفَتَحُ» فتتح مكة العظيمة، نعم إلى نفقته الكريمة

3) أمَّسِره بكتَبَة النصر، عند اقتراح الأجل المحدّد

ملاحظات:
1) الماعون عند الفراء: هو الماء، راجع معاني القرآن للفراء 3/295.
2) انظر مجاز القرآن 2/313، وغريب القرآن لابن فتية، ص 540، وغريب القرآن للسجستاني، ص 225، والكشاف 2/489.
3) راجع معاني القرآن للزجاج، و387، والكشاف 2/489، ولسان العرب - (معن) 13/410 و1489.
4) وهو قول ابن عباس كما في معاني القرآن للفراء 3/295، وتفسير الطبري 30/180، وانظر أيضاً معاني القرآن للزجاج، و388، وتفسير أبي الله السمرقندي، و348.
5) في الأصل: سورة قل يا أبا الكافرون.
6) انظر مفاتيح الغيب 8/512.
7) كذا في الكشاف 2/489، ومفاتيح الغيب 8/511.
تفسير غريب سورة تبَتْ

[رقم الآية]

1. (بَتَتْ) بمعنى خَسَرْت وَخَابْت
2. (وَكَسَبَ) المراد كَسَبَهُهُ اللَّحَدَد
3. (وَالْحَصْبَ) الشوك وكانت (تُلْقَىَة)
4. (وَقَالَ) نَزَّلَهُم بالأخبار
5. (وَجَبَّهُمَا) عُقِيقًا وَالْحَجَّة
6. (يَقَالُ) للحلب من المعْلِم (الْمَسْدُود)
7. (فِي حُلْقَهَا وَغِلْلُ)
8. (يُبْهِهَا بِهِ عَلَى مَا قَدْ عُيِّد)

تفسير غريب سورة الإخلاص

2. (الْعَلَمَ) المراد منه السبْدُ
3. (وَقَيلَ) مَنْ يَعْتَسِلُ لَهُ وَيَقَصِّد
4. (وَقَيلَ) لَهُ الذِي لا جَوفُ لَهُ وَيَعْرِف الخَالِقَ خَلَقَ مَنْهُ

(1) في الأصل: سورة تبَتَت يدا أبي لبَه.
(2) (از 77 ن)
(3) (هي الصّامد) مَجاهد كَمَا في البخاري، تفسير القرآن، سورة تبَت، وانظر أيضًا معاني القرآن للفراء
(4) (399/3، وغريب القرآن لا يُنفِّق، ص 542)
(5) (كذا في معاني القرآن للزجاج، و 388 ذ، والتفصيل انظر لسان العرب - (مسد) 3/402- 403)
(6) (هو نюр النِّدَمَ كَمَا في أساس البلاغة للزمخشري ص 600)
(7) (راجع الكشاف 2/492، ومتاز الغيب 8/535)
(8) (وهو قول ابن عباس، ومجاهد والضحاك، وغيرهم كَا في تفسير الطبري 30/196، وانظر
أيضا غريب القرآن للسجستاني، ص 156)
تفسير غريب سورة الفلق

[رقم الآية]

1. "اللَّهُ الصَّمَّمَ وَقَيلَ (1) الخُلُقُ جميعه وَكُلُّ هَذَا حَقَّ
لَبِرده فَقَاطِسِ الحقائق
2. "الْمَعَاسِقُ الليلَ وَمُسْتَفَى غَاصِقَا وَقَبَّ (2) الغَاصِقُ يَعْني دَخَلَا
وَذَاكَ وَقَتْ لِلسَّيَّاتِينَ خَلا يَقْعَلُهُ السَّاَجِرُ لِلتَّفَرْيِق
4. "وَالْفَتْحُ كَالنَّفِخَ بِغَيْرِ رِيْسِ

تفسير غريب سورة الناس (3)

4. "وَقَيلَ (4) لِلْجَهَنَّ رَأِسُ أَفْقَى يُضِعُّهَا عَلَى الْقُلُوبِ وَضَعَ
أي قابضًاٍ لِرَأِسِه وَحَابِسًا وَعِندَ ذِكْرِ اللَّهِ يَتَّغَدُّ خَانِسَاٍ(5)
قِيلَ (6) يُغَمَّ الكَلَّ في الْوُسَوْاسِ لِلْجَهَنَّ وَلِفَظَ "الْنَّاسِ" كَلَّةُ الْوُسَوْاسِ فِي مَا نَقْصَالُ[867]
6. وَقِيلَ (8) لِفَظِ النَّاسِ مَعَوَفٌ عَلَّى فَالْعَوْدُ إِذْ ذَاَكِ مِن الْوُسَوْاسِ
ثُمَّ يُخُوضُ مِن شَرَّارِ النَّاسِ أَعْذَا لِلَّهِ وَمَنْ قَدْ سَبَّعَ

(1) راجع تفسير ابن عباس 4/683، ومعاني القرآن للزجاج، و 389، و، والكنافة 2/493.
(2) في الأصل: ذكر هذا البيت مؤخراً، لعله من الناس.
(3) في الأصل: سورة ف قل أعوذ برب الناس.
(4) راجع تفسير الطبري 30/202 - 203، وفتح المعزز - خنس 16/34.
(5) وهو قول ابن عباس كما في زاد المعصر 9/279.
(6) كذا في مفاتيح الغيب 8/546، والقرطبي 20/264.
(7) [ر 78 و].
(8) كذا في القرطبي 20/264. (المعنى: قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي هو من الجنة.

235
فهارس الكتاب

1. فهرس الكلمات
2. فهرس أرقام الآيات.
3. الكلمات الغريبة.
4. فهرس الأحاديث.
5. فهرس الأعلام.
6. فهرس الأماكن والبلدان.
7. فهرس الكتب الواردة.
8. فهرس الفرق والطوائف.
9. فهرس المراجع.
10. فهرس الموضوعات.
1- فهرس الكلمات التي حذفت أواخرها بسبب اللفظة

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>أصلها</th>
<th>الكلمة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>180</td>
<td>ابتدأ</td>
<td>ابتدأ</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>أضاء</td>
<td>أضاء</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>أسما</td>
<td>أسما</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>أوما</td>
<td>أوما</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>الأغيا</td>
<td>الأغيا</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>الإغضا</td>
<td>الإغضا</td>
</tr>
<tr>
<td>66, 115, 146</td>
<td>الأنبياء</td>
<td>الأنبياء</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>بخلا</td>
<td>بخلا</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>البعداء</td>
<td>البعداء</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>الثنا</td>
<td>الثنا</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>جزاء</td>
<td>جزاء</td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>الجزاء</td>
<td>الجزاء</td>
</tr>
<tr>
<td>86, 230</td>
<td>خفاء</td>
<td>خفاء</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>خلفاء</td>
<td>خلفاء</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>دخلا</td>
<td>دخلا</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>الدعا</td>
<td>الدعا</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>الردي</td>
<td>الردي</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>السعداء</td>
<td>السعداء</td>
</tr>
<tr>
<td>60, 156, 159, 214</td>
<td>السماء</td>
<td>السماء</td>
</tr>
<tr>
<td>68, 80, 89, 114, 115, 124</td>
<td>سواء</td>
<td>سواء</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>الشتاء</td>
<td>الشتاء</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>الغطاء</td>
<td>الغطاء</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>الغنا</td>
<td>الغنا</td>
</tr>
</tbody>
</table>

239
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>الكلمة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>30</td>
<td>فذا</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>قرنا</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>قرأ</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>المبتداً</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>ملاقكة</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>نجاة</td>
</tr>
<tr>
<td>51, 59</td>
<td>لنساء</td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>الناد</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>بوفاء</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>بالوفاء</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>الولا</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>الهباء</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>الهجا</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>يهنا</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2- فهرس أرقام الآيات القرآنية المشروحة

- سورة الفاتحة: 2، 3، 7
- سورة البقرة: 1، 3، 7، 9، 10، 13، 14، 17، 19، 22، 24، 25، 34، 35، 45، 48، 49، 54، 58، 59، 60
- سورة البقرة: 61، 62، 68، 69، 71، 72، 73، 74، 76، 78، 81، 83، 88، 89، 90، 104، 105، 109، 110، 114، 115، 124، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 135، 136، 143، 150، 152، 154، 149، 144، 165، 171، 172، 174، 175
- سورة النساء: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 15، 17، 21، 22، 24، 25، 32، 33، 34، 45، 46، 47، 48، 50، 51، 55، 59، 65، 66، 78، 79، 83، 84
- سورة النساء: 85، 87، 88، 90، 92، 93، 94، 95
- سورة المائدة: 2، 3، 4، 12، 13، 14، 16، 25، 29، 30، 33، 35، 41
- سورة آل عمران: 3، 4، 7، 12، 13
- سورة الصافات: 1، 2، 3، 5، 9، 11، 18، 22، 23، 28، 45، 47، 53، 65، 68، 74، 75، 77.
- سورة الشراء: 14، 20، 22، 23، 54، 56، 64، 66، 84، 94، 96، 111، 128، 129.
- سورة النحل: 8، 10، 17، 19، 25، 28، 39، 40، 44، 47، 62، 66، 69.
- سورة الزمر: 6، 16، 17، 21، 23، 29، 33، 42، 49، 53، 56، 61، 67، 69، 71، 74، 75.
- سورة المؤمن: 3، 10، 11، 15، 18، 19، 32، 34، 36، 38، 46، 57، 60، 67، 72.
- سورة فصلت: 10، 12، 16، 19، 21، 25، 26، 29، 33، 35، 39، 40، 41، 42، 47، 50، 53.
- سورة الشورى: 5، 7، 11، 17، 20، 21، 23، 28، 29، 32، 33، 34، 37، 38، 45، 51، 52.
- سورة الزخرف: 4، 5، 8، 13، 18، 20، 28، 31، 35، 36، 57، 58، 61، 63، 66، 84، 88.
- سورة الدخان: 3، 4، 10، 16، 21، 24، 35، 37، 41، 47.
- سورة سبأ: 9، 10، 11، 13، 14، 16، 19، 23، 26، 33، 46، 49، 52، 53.
- سورة فاطر: 1، 13، 21، 27، 32، 35، 37، 39.
- سورة يس: 8، 14، 17، 18، 20، 29، 36، 37، 39.
- سورة محمد: 11، 15، 17، 18، 20.
- سورة النحل: 8، 10، 11، 15، 17، 19، 25، 28، 39، 40، 44، 47، 62، 66، 69.
- سورة النسم: 4، 10، 11، 15، 17، 18، 19، 21، 23، 28، 32، 33، 41، 42، 51، 59، 61، 66، 77، 77.
- سورة الم不停地: 29، 35، 38، 41، 58، 60.
- سورة الروم: 3، 12، 15، 18، 20، 21، 27، 30، 39، 41، 43، 48، 51، 55.
- سورة أليم: 6، 14، 17، 19، 20.
- سورة السجدة: 10، 29.
- سورة الأحزاب: 1، 4، 5، 9، 10، 13، 14، 18، 20، 23، 26، 33، 37، 46، 49، 52، 53.
- سورة الأنفال: 4، 9، 10، 15، 21، 22، 29، 35، 37، 39.
- سورة محمد: 11، 15، 17، 18، 20.
- 243
<table>
<thead>
<tr>
<th>سورة اسم</th>
<th>ا�始اء</th>
<th>نهاية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سورة الجماعة</td>
<td>2، 3، 5، 7، 9، 10، 11، 21، 24، 29، 30، 35، 37، 38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سورة النمل</td>
<td>1، 2، 4، 5، 7، 9، 10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سورة التغابن</td>
<td>9، 11، 14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سورة سفر الأعلام</td>
<td>4، 5، 11، 12، 13، 14</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سورة البقرة</td>
<td>1، 2، 4، 6، 11، 13، 15</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
- سورة الشمس: 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15.
- سورة الليل: 4, 6, 11, 19.
- سورة الضحى: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10.
- سورة الإشراحت: 1, 3, 4, 5, 6, 7.
- سورة التين: 1, 2, 3, 4, 5.
- سورة العلق: 4, 15, 17, 19.
- سورة القدر: 1, 4, 5.
- سورة البينة: 1, 4.
- سورة الزراعة: 2, 3, 4, 6.
- سورة العاديات: 1, 3, 4, 5, 6, 8.
- سورة الفجار: 2, 3, 4, 5.
- سورة فرحت: 1, 2, 3.
- سورة الماعون: 1, 2, 5, 7.
- سورة الكوثر: 1.
- سورة الكافرون: 1, 2, 3.
- سورة النصر: 1, 3.
- سورة الطه: 1, 2, 3, 4.
- سورة البقرة: 4, 5, 6, 7, 10.
- سورة الناس: 4, 6.
- سورة سفر الرسائل: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 30, 32, 33.
- سورة الرمث: 9, 10, 14, 15, 16, 19, 23.
- سورة فصوص: 25, 26, 30, 32, 33.
- سورة النازعات: 1, 2, 3, 4, 5.
- سورة الهوى: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- سورة الذي: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- سورة سبق: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- سورة عيسى: 8, 9, 15, 17, 20, 24, 30.
- سورة التكوين: 1, 2, 4, 5, 6, 7.
- سورة المدن: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- سورة المطففين: 1, 2, 3, 7, 9, 14.
- سورة الإشراق: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.
- سورة الكافرون: 1, 2, 3.
- سورة النصر: 1, 3, 4.
- سورة البقرة: 2, 3, 4, 5.
- سورة فصوص: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- سورة البقرة: 4, 5, 6, 7, 8.
- سورة سفر الرسائل: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- سورة الناس: 4, 6.
- بقية سور القرآن الكريم.
3 - فهرس الكلمات الغريبة التي قام المؤلف بشرحها

- أَرْضٌ: الأرض بالسواء 60 لم في الأرض.
- أَرْكَ: الأركية 103.
- أَرْمَ: إرم 223.
- أَرْزَ: زأررت 174.
- أَرْزَ: زؤوهم 108.
- أَرْزَ: أرزة 159.
- إِسْبِرْقَ: الإسرق 103.
- أَسْفَ: الأسف 84 أسفاً 110 أَسْفُونا 166.
- أَسْمَ: أاسم 171.
- أُنْ: أن 113.
- أُنُ: أزيز مصيدة 224 للموضوعة 231.
- أُنْ: إصراً 47.
- أَنْ: أن 124.
- أَنْ: ومن أنت فاحشة 194 أن على الإنسان 210 كل مؤقّتة ...
- أَنْ: الأن 40.
- أَلْفَ: الألف 42 للإبلاغ 232.
- أَلْلَهُ: الإله 21.
- أَلْلَهُ: إله في السماء 167.
- أَلْلَهُ: لا يلومكم خبالاً 53.
- أَلْلَهُ: أولاً 53.
- إِلَیْسِ: اليسين 154.
- أَمْ: أمة 111.
- أَمْ: بآمره 33 أَمْرا 97 استروا بينكم 194.
- إِمْ: الإمر 104.
- أَمْ: أمة 31 أمة واحدة 40 بالأَلام 50 الأَلام.
- المعورد 79 آم الكتاب 88 آم 96 لكلّ آمة جعلنا 118 آمناً 120 آمة 134 آمة.

- أَبِ: أبو 146 كلَّ له أواب 155.
- أَخَرُ: الآخرون 185 آخرون 192.
- أَدْ: لا يوده 43.
- أَدْ: الأدوا 76.
- آيَة: پایة 113 آية 129 الآية البيّنة 136.
- الآيات في الآفاق 162 أيّة 169.
- أَبِ: الأب 216.
- أَنِّي: إنّي أتوبكم 32 أنا نصيّاً 50 أَتَّن 113 فأتوا به 115 أَتْوُهم 123 أَنثوا 143.
- إنّي الأحزاب 143 يأتي بالهتائ 191.
- ومن أنت فاحشة 194 أنّي على الإنسان 210 كل مؤقّتة ...
- أَنِّي: الإنسان 142.
- أَثِرْ: أثير 58.
- أَخَ: إخوانكم 142.
- أَخْ: إخوته 107.
- أَخِذَ: أخذت إصري 52 لا تتخذوا ...
- أَحَا: أخذت إصري 52 لا تتخذوا ...
- أَحَا: أخذت 207 تأخّر 207.
- أَخُ: أخاً 208.
- أَدَا: أدنى 169.
- أَخَ: أخاً 207.
- أَذِى: إلا أذى 52 تؤذون 192.
- أَرْبَ: أرب 109 الإربة 122.
134 في أنها 135 الأم 165 أميّون 192 فأمة 230.  
- أمام: أمامها 209.  
- أمين: إن الذين آمنوا 90 إن أميتهم 39 الأمانة 145 وما الإيمان 164 المؤمن 190 يوم 193 أمين 228.  
- أنتم: ما أنتم عليه 55.  
- أنتم: إلا إنا شاءنا 63.  
- أس: الإنسان 57 إلا أنا ناساً... 61 آسيب 189 ناراً 108 تسبّبنا 122 بالإنسان 182.  
- أنف: آفاه 171.  
- إن: إنه 165 وإنه 166 وإنه يعلم 167.  
- أنى: إنها 144 أمر بأن 187.  
- أول: تأويل الحديث 82 أول 186.  
- أوي: تؤوي 144 أول 226.  
- أم: الأيام 123.  

- يضع: يضع 83 البناء 84 البناء مزجة 85.  
- يطاح: 134 البناء الكبري 168.  
- يظلم: بالباطل 38 بالباطل 148 بالخطأ 155.  
- يظلم: بطيئة 53 بطيئة 140 بطيئة 186.  
- بعد: بعد آفة 84.  
- بعض: بعضها 31 بعضهم 43 بعضكم من بعض 56.  

- بغي: بغي 32، 50 فلا تبغوا 50 تبغون 100 عرضاً 62 ابتغوا الوصلية 67 لا 106 من ابتغى 120.  
- بغي: 81 البناء الابنات الباقات 108.  
- بغي: بغي الله 31 البكر.  
- بغي: بغي الله 31 البكر 52.  
- بغي: بغي الله 224 البدر.  
- بلبس: يلبس المجرم 137.  
- بلغ: بلغ الأذن 83 بلغ السعي 154.  

247
بلا: ابلوا 57.

بنان: بنان 73 بنانة 208.

ابن: الإبن والدعي 142.

بنى: البنياء 29 بنيانًا 154.

بهل: تهله 51.

باء: باء 32 أن بهو 66 لنبؤههم 136.


بيض: البض 153.

بض: بض 119.

باغ: غرب باغ 37.

بان: بين الهدى 63.

يين: بينهم 60 ما بين أيديهم 161.

ج -

جار: تجارون 94.

جب: الجُبَب 82.

جبت: الجبت 61.

جبل: في الجبال 95 جيل 151 جبل 190.

الجبال 230.

جلب: الجبالة 130.

جيب: للجبين 154.

جنا: جنا 107 جناية 169.


جذب: المذابح 81 الجذاب 115.

جذع: الجذع 107.

جرح: من الجراح 66.

جز: جزرا 101.

جرف: الجرف 76.

جرم: بجرمهم 65 برم الشيء 81.

جري: فالجريات 177.

جزى: تجزي 226.

جسد: جسدا 156.

جعل: ما جعلنا القبلي 35 يجعل لكم فرقانًا 74.
73 جملة فتنه 126 جمله للكافرين سلناً.

- حبل: الحُبَك 177.
- حبل: حبل من الله 57 حبل الوريد 176.
- حبل: أُمِّي 31.
- حبل: أن يحمبحوا 92 القائلون 233.
- حبل: الحِجَر 29 الحِجَر 126 الحِجَر 161 الحِجَر 117 بالجَلِود 161.
- حبل: الجَلِود 75.
- حبل: عصام 132.
- جمع: ليجهمون 60 وهو على جمعهم 163.
- جمع: عصام 169.
- جمل: الجديد 212.
- جمل: الجبال 60 عن جنب 133 اجتبوا.

- ملائكة: بالممراب 106 الممتعي 146.
- حرب: على حرب 198.
- جَمَهَر: على حرب 203.
- جُمَهَرة: على حرب 117.
- جَمَهَر: على حرب 117.
- حرب: على حرب 203.
- حرب: على حرب 203.
- حرب: على حرب 203.
- حرب: على حرب 203.
- حرب: على حرب 203.

- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.
- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.

- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.
- حرس: حرس 117.

- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.
- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.

- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.
- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.

- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.
- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.

- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.
- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.

- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.
- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.

- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.
- حسب: حسباً 57، 62، 97 حسبوا في القلعة 102 حسب الاحزاب 143 في حسباً 182 فحاصنا 194 حساباً 213 حساباً 198.
من أحسن نقول: 

هَجْرُ: حَدِيثٌ 68.
- حُجر: حَدِيثٌ 142.
- حَجَّر: 140.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 79.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 35.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 98.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 106.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 57.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 84.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 188.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 69.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 220.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 94.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 215.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 155.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 215.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 70.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 215.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 30.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 95.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 214.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 87.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 115.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 215.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 172.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 215.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 170.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 147.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 46.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 167.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 165.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 197.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 224.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 87.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 92.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 27.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 136.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 155.
- حَجَّر: حَدِيثٌ 197.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
بعلاً 154 ادعوني 160 تذعون 196 تدعوه
201 فلده 228
- دفع: الذئب 43
- دفع: الدافئ 221
- دفع: دمهم 83
- دفع: دمهم 127
- دفع: ينعمه 114
- دفع: دمهم للجنة 184
- دفع: كالهبان 183 مذعون 186 تذهن
- دفع: دارهم 32 ذياراً 202
- دفع: دارهم 189
- دفع: دام عمه قائماً 51 دامون 201
- تكلم: والدهن 75 الذين واصفاً 94
- رحم: الرحمن 27 الأرحام 57 رحمة
- للعالمين 116
- رحمة: رحمة 156
- رد: الرحم 134
- رحمة: طرف المرأة 134 الرحم 228
- ركفا: مودعين 73 الركفا 81 ورغمكم
- الركفا 214
- رحيق: رحيق 119
- رحيق: رحيق 218
- رفيق: رفيق 163
- ذرية: ذرية 78
- ذرية: الذريات 177
- ذكر: ذكروا له 36 ذكره لنا 36 ذكرنا لله 39
- ذكرهم 113 يذكروا 115 ذكر فيها 171
- ذكره 280 يذكرون الإنسان 223
- ذكر: 31 ذوئف 53 الذئب 67
- ذلك: ذلك 59 171
- ذم: الذم 75
- ذمل: لهم على ذنب 129 ذنوبا 178
- ذاهب: الذهاب 134
رخص الركبان 186 رخصة 210 ألزهتم 106 رخصة 142
الريح 99، 159 رخصة 106 رخصة 94
رحين 59، 94 ورخصه 64 ترخصهم 94
- رضيف: إذا تراضا ... 41 لترضى 110 من
ارتفى 114 رضى 199، 222
- رفع: الرشد 57
- رصد: رصد 204
- رمس: رمس 191
- رفع: الريح 102
- رفع: الريح 29
- رفع: وارغب 227
- رفع: رغب 29
- رفع: رغب 63
- رفع: الركبان 98
- رفع: الريح 39
- رفع: رذف 184
- رفع: رذف 184
رفع: رذف 184 رفع سماكة 214
رفع: رذف 227
رفع: رذف 102
رفع: رذف 134
رفع: رذف 218
رفع: رذف 209
رفع: ليس يرتكب 105 الركبان 189
رفع: رواكدا 163
رفع: أركسهم 62
رفع: يركضون 113 لا تركنوا 113
رفع: للركبان 124
رفع: يركبن 178
رفع: رفوا 51
رفع: الرحب 134
رفع: الرحب 203 رفوا 203
رفع: رفوا 169
رفع: رفوا 169
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفت 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفاع 194
رارب: يزف الممن 178 أن ارتفاع 194
سأ: تسألون 114 للسائلين 161، وسوف تسألون 166 للسائل 177، 227 تسألون
178 سأل سائل 200 وفيهم يسألون.
214 سائل 217.

- سمن: لا يسام الإنسان 162.
- سم: سبأ 104.
- سبات: سبأ 212.
- سبع: تسبج 124 سبحة بكرة 144 سبحة.
- سب: 176 السبج 198 سبحة 205.

- السبج: بركة 173.
- سب: الأساطير 35.
- سب: السبب المائي 146.
- سب: السابات 146.
- سب: الاستفهام 82 السباق 149 فالسابق.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
- سب: السباق 185 فالسابقات بسياقاً 214.
سُلَم: سلطانه 199.
سَلَف: سلوقم 143.
سُلَك: سلوكه 200 سلوكه 204.
سُلَكُ: سلوكه 125.
سُلما: سلما 128 سلما لرجل 157.
سَلَم: أسلمت 35 في السلم 39 السلم 62.
سُلَمُ: سلما سلما 128 سلما لرجل 157.
السلام 190 سلام 229.
سَمَّى: سامع 181.
سَمَعِ: سامبا 121.
سَمَح: سماح 61.
سماح: والسماح 61 السماح 67.
سُمَّى: سحيم 107 لا نسمع الموتى 132.
سُمَّع: سمع 168.
سَمِّيَ: سُمِّي 103.
سَمِّيَ: سُمِّي 219.
سَمِّيَ: لم يسمع 44 السمع 92.
سُفِ: السفاه 29 السفاه 47.
سَهُرِ: السهرة 214.
سَهَّا: ساهون 233.
سَهَّاب: سهيب 32 سأوا ووجههم 97 من غير.
سُؤَبَ: سؤوب 109 السؤوب 137 أسوا من أسوا.
سُؤِب: سواب 195.
سَأَرَ: السوار 103.
سَأَرِ: ساطع عذاب 223.
سَأَرُ: سؤوبه 174 الساق بالساق 209.
سَأَرُ: يسوبونكم 30 المبسوتة 49 المبسوتة 68.
سُؤُ: سلوم 80 سلوم 94.
سُؤُ: ساوئ 82.
سُؤَ: سواه 51، 161.
سُورُ: سورة 186.
سُورُ: سورة 186.
سُيَ: سوية 179 سوية 221 تسوية.
الأعضاء 218 سوية النفس 225.
سُيِّما: سيماء 174 سماه 174، 183.

شَرْبِ: شرب 219.
شُرَبِ: شرب 42.
شُرُبِ: شرب 156.
شُرُبِ: شرب 129.
شُرُبِ: شرب 171.
شُرُبِ: شرب 67.
شَرِ: شر 166.
شَرِّ: شر 166.
شُرِّ: شرب 175.
شُرِّ: شرب 65.
شُرُفُ: شرف 180.
شُرِّ: شرب 83.
شُرُفُ: شرف 151.
شُرِّ: شرب 222.
شُرِّ: شرب 178.
شُرِّ: شرب 94.
شُرِّ: شرب 181.
شُرِّ: شرب 221.
شُرِّ: شرب 157.
شُرِّ: شرب 156.
شُرِّ: شرب 209.
شَرَبُ: شرب 171.
شُرِّ: شرب 222.
شُرِّ: شرب 178.
شُرِّ: شرب 94.
شُرِّ: شرب 181.
- صبّاء: الصابئين 30.
- صبّاء: الصابر 30 الصابر 50 صابروا 56.
- النصر 59.
- صبّاء: صبّاء الصبّاء 120 الصبّاء 35.
- صبّاء: صبّاء بالصبّاء 60 يصبحون 115.
- صبّاء: الصبّاء 167.
- صبّاء: صبّاء 167.
- صبّاء: صبّاء 221.
- صبّاء: صبّاء 105.
- صبّاء: صبّاء 129 157 صبّاء 226.
- صبّاء: صبّاء 73.
- صبّاء: صبّاء 132, 134.
- صبّاء: صبّاء 53 في صبّاء 177.
طيق: طبقة عن طبق 220.
طقيق: طفحها 225.
طرف: طرف خفيف 164.
طريق: سبع طرائق 203 طرق.
طريق: المفترض 203 طرائق 210 إلى طعامه.
طغي: طغية 198 طاغية 199 وطغاتها 225.
طقف: الطقف 218.
طقف: الطقف 218.
طقف: طقف 185.
طقف: طقف 185.
طقف: طقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
طقف: الطقف 185.
يعز: عزم الأمر 140 أن أولى العزم 171
- عزم الأمر 171.
- عزم الأمر 140.
- عزم الأمر 169.
- عزم الأمر 201.
- عزم الأمر 194.
- عزم الأمر 227.
- عزم الأمر 217.
- عزم الأمر 217.
- عزم الأمر 217.
- عزم الأمر 116.
- عزم الأمر 166.
- عزم الأمر 166.
- عزم الأمر 80.
- عزم الأمر 82.
- عزم الأمر 212.
- عزم الأمر 231.
- عزم الأمر 211.
- عزم الأمر 52.
- عزم الأمر 52.
- عزم الأمر 62.
- عزم الأمر 127.
- عزم الأمر 41.
- عزم الأمر 127.
- عزم الأمر 208.
- عزم الأمر 131.
- عزم الأمر 47.
- عزم الأمر 47.
- عزم الأمر 40.
- عزم الأمر 40.
- عزم الأمر 131.
- عزم الأمر 191.
- عزم الأمر 109.
- عزم الأمر 106.
- عزم الأمر 34.
- عزم الأمر 118.
- عزم الأمر 173.
- عزم الأمر 63.
- عزم الأمر 31.
- عزم الأمر 228.
- عزم الأمر 228.
- عزم الأمر 155.
- عزم الأمر 162.
- عزم الأمر 172.
- عزم الأمر 128.
- عزم الأمر 167.
- عزم الأمر 208.
- عزم الأمر 184.
- عزم الأمر 118.
- عزم الأمر 197.
- عزم الأمر 126.
- عزم الأمر 30.
- عزم الأمر 101.
- عزم الأمر 187.
- عزم الأمر 110.
- عزم الأمر 130.
- عزم الأمر 231.
- عزم الأمر 218.
- عزم الأمر 134.
- عزم الأمر 193.
- عزم الأمر 223.
- عزم الأمر 75.
- عزم الأمر 200.
- عزم الأمر 150.
- عزم الأمر 173.
- عزم الأمر 187.
- عزم الأمر 187.
- عزم الأمر 160.
- عزم الأمر 195.
- عزم الأمر 147.
- عزم الأمر 44.
- عزم الأمر 154.
- عزم الأمر 155.
- عزم الأمر 162.
- عزم الأمر 172.
- على: معاً 169
- عماد: ذات العمام 322
- عمر: استعرض 79
- عمل: أعاملهم 327
- عنة: النحات 173
- عهد: ضرب 207
- عاج: النجوم المتقابلاً 101
- عاد: يوم المعاد 62
- عاز: البكر 84
- عاد: يستمد 160
- عاق: معاً 211
- عالم: عدل 57
- عوان: عوان 31
- عيان: المعبأ 153

- غر: الغار 216
- غط: غطاء 120
- غريب: غريب 176
- غريب: الغريب 149
- غرف: الدير 282
- غرم: غراماً 128
- غرم: عماد 185

- غر: غر 216
- غط: غطاء 120
- غريب: غريب 176
- غريب: الغريب 149
- غرف: الدير 282
- غرم: غراماً 128
- غرم: عماد 185
فأء: تنبأ الطلال 94.
فأء: ما فائكم 55 إن تمس 197 تفاوت 195.
فأء: النحاء 222.
فأء: النبوءة 120.
فأء: فحص: فاحشات الفتحات 164.
فأء: فأخ: الفجوة 95.
فأء: فتح: الفجوة 135.
فأء: فتح: الفجوة 120.
فأء: فتح: الفجوة 135.
فأء: فتح: الفجوة 94.
فأء: فتح: الفجوة 102.
فأء: فتح: الفجوة 135.
فأء: فتح: الفجوة 135.
فأء: فتح: الفجوة 94.
فأء: فتح: الفجوة 102.
فأء: فتح: الفجوة 183.
فأء: فتح: الفجوة 66.
فأء: فتح: الفجوة 168.
فأء: فتح: الفجوة 211.
فأء: فتح: الفجوة 229.
فأء: فتح: الفجوة 130.
فأء: فتح: الفجوة 147.
فأء: فتح: الفجوة 188.
فأء: فتح: الفجوة 53.
فأء: فتح: الفجوة 155.
فأء: فتح: الفجوة 62.
فأء: فتح: الفجوة 58.
فأء: فتح: الله 206.
فأء: فتح: الله 149.
فأء: فتح: الله 217.
فأء: فتح: الله 209.
فأء: فتح: الله 207.
فأء: فتح: الله 235.
فأء: فتح: الله 115.
فأء: فتح: الله 185.
فأء: فتح: الله 207.
فأء: فتح: الله 207.
فأء: فتح: الله 207.
فأء: فتح: الله 207.
فأء: فتح: الله 207.
فأء: فتح: الله 207.
قمر: مقاتم 117.
- فعل: الفعل 71.
- قبض: قبض 224.
- قدر: قدر 207 قبضاً.
- قسم: قسم 77 فدما 126 الفدما.
- فلما: فلما 150.
- قسم: قسم 174 ما قسم ومن تأخر 172.
- قسم: قسم 208 ما قسم.
- وأثرت 217 قمتم 223.
- قسم: قسم 174.
- قسم: قسم 203.
- قسم: قسم 177.
- قسم: قسم 197.
- قسم: قسم 208.
- قسم: قسم 140 قسم.
- قسم: قسم 149.
- قسم: قسم 212.
- قسم: قسم 99.
- قسم: قسم 113.
- قسم: قسم 104.
- قسم: قسم 133 وقتم 171.
- قسم: قسم 158 وقتم 161.
- قسم: قسم 192.
- قسم: قسم 205.
- قسم: قسم 185.
- قسم: قسم 190.
- قسم: قسم 155.
- قسم: قسم 80 قسم.
- قسم: قسم 136.
- قسم: قسم 149.
- قسم: قسم 75.
- قسم: قسم 124.
- قسم: قسم 124.
- قسم: قسم 142.
- قسم: قسم 145.
- قسم: قسم 196.
- قسم: قسم 226.
- قسم: قسم 150.
- قسم: قسم 213.
- قسم: قسم 197.
لها: لاحية 113 لهواً 114 لهو الحديث 140
أوهوا! 192 لا تغيم 193.
لاح: لواحة 208.
لاذ: لواذا 125.
لام: مليم 154.
لان: لليلة 189.
ليل: في ليلة 168 والليل 223 في ليلة القدر.
229.
لوي: يلورون 52 لا تلورون 55 تلوروا 64 أقواء.
رؤوسهم.
-
مع: المثال 87 فيها مثالاً لكم 122.
مثل: مثل الكفار 37 أو مثلهم 62 المثل.
86 أمثل الأقوام 111 من مثله 150 يمثل
127 المثل الأعلى 137 المثل الذي مضى
165 ومثله 170.
محص: يمحص الذين... 54 محص.
القلوب 55 عنها محصاً 63.
محق: يمحق الكفار 54.
 محل: الملاح 73.
محم: امتنح النساء 191 امتنحوا 203.
محا: المحم 88.
مخر: مخر الفلك 94.
مما: مثال المحدد 207 متمت الأرض 219.
مدر: مدراء 79.
مرج: مرج 176 من مارج 183 مرج.
البحرين 183.
مرح: المرح 98.
مرزو: مردو على التفوق 76 ممرز 132.
مرز: همّ 72 مزّ كان لم يدعنا 77 اليمامة.
179 أمرّ 182.
مرض: الممرض 28، 145.
-
مرى: البراء 180.
مسح: المسح 64 مسح بالسوق 156.
مسح: المسح 151.
مسد: المسد 234.
مس: لا لمس 111 مس اللحوم 176 لا
يمتى 186 المسدس 187.
مسك: مسك 219.
مشج: مشج 210.
مشي: يمشون هوناً 128 امشوا 155 يمشي
196.
مصير: مصير 30.
مضغ: مضغ 117.
مط: المط 209.
مع: معهم 188.
ماعون: الماعون 233.
مقت: المقت 58 مقتاً 62 المقت 149.
مقتهم 159 مقتاً 191.
مكر: المكر 77، 148.
مك: مكة 52.
مكن: على مكانهم 151.
مكا: إلا مكانه 73.
ملأ: الملا 42 الملا الأعلى 156.
ملك: لا يملك الشفاعة 167 ملكاً كبيراً
الملاكية 229.
من: المين 196 لا تمن 207.
من: أمية تمنوا 69 ولاستمتعهم 63 تمتع
119 تمّي 180.
مهد: المهد 51.
مهل: المهل 102.
ما: لما لها 176.
مات: ماتنا التنين 159 نموت 169 القيت
212.
مار: ممار 170.
- ماز: النمر 196.
- مال: أمواكيم قيامة 57 فلا تميلوا المثل 63.
- صم: 197.
- نساء: 30.
- نسي: التنس 107 نسي 112 نسيتها 112.
- نسائكم: أنساك أنفسكم 190.
- نشأ: ينشأ في الحلية 165 نشتكم 185 ناشئة
- الليل 205.
- نشر: تُنشر 45 فُشرا 71 هم يُنشرون 114
- ينشر الرحمه 163 يُنشر 178 المشرفة 208
- والناشئات 211.
- نشر: تُنشر 45 انْشروا 188.
- نصير: ناصرنا 48 فانصر 181.
- نصبه: نصبه 135 النصب 149 تصب 201
- ناصة: 222 ناصب 227.
- نصب: نصبه 195.
- نصب: تَصْبَ 184.
- نصبة: منصوب 80.
- نصر: للناضرين 91 لا يظرون 95 فانظر
- نصر: النصر 144.
- نصير: النصر 155.
- نعم: علىهم 27 النعمان 144 النعمة
- نعم: 196 نعمة 227 النعم 231.
- نےض: يُغْضون 98.
- نَفْت: التعش 235.
- نفحة: ونفحة 115.
- نفخ: نفخ 132 نفخنا فيه 195.
- نفخ: نفخ 229.
- نزغ: نزغ 72.
- نزغ: الزغ 153.
- نصبه: النصبه 147.
- نسب: نسبا 127.
- نسب: نسب 35 الألف 96 ألف 39 ألفا
- نسب: نسب 157 نسب 208 تنسب 217
- نشأ: نشأ 219.
- نشأ: نشأ 115.
- نشأ: نشأ 40.
- نشأ: نشأ 196.
- نفق: ما تنفقون 46 لا تنفقوا 193 أنفقوا.
  193.
- نفل: نافلة 115.
- نفى: يُنفَى من الأرض 67.
- نقب: النقب 66 ونقبوا 176.
- نقر: نقر 61 إذا نقر في النافورة 207.
- نقص: النقص 36 نقصها 115.
- نقص: أنقض الظهر 227.
  227.
- نقم: ما نقموا 220.
- نكَب: مُنَاكِب الأرض 196.
- نكَت: الأناكَث 95.
  95.
- نكد: نكدَ 71.
  71.
- نكر: النكر 104، 181 المَنْكِر 136 تكبير 196.
  196.
- نكس: ونكسوا 115 نكسه 151.
- نكف: استنكاف 64.
- نكل: أكتَلَ 205 نكل الآخرة والأولى 214.
  214.
- نكر: نمارق 222.
  222.
- نم: يَنَمُّ 197.
- نهج: المنهاج 67.
- نهاء: نهاء بالنصابة 135.
- ناز: ناز السجن 92.
- نور: الله نور الكل 123.
- ناش: ناشا 148.
- نال: لا يَنال عهدي 34.
  34.
- نون: نون 196.

- هو:
- وُلَد: الولد 216.
- وَلَد: الولد 104.
- وَلَد: الولد 163.
- ولق: مواقع 103 بوقع 163.
لا يمكنني قراءة النص العربي بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الحديث</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليكم...</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>على رسولنا إنما هي صفية بنت حبيش</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>كان اليهودي يقول السلام</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>أو كان محمد رسول الله ﷺ، كما جاءه شيءًا</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>من كان له مال يبلغه جمع ستينه... سأل الرجعة...</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>الناس طلبه الصلاة</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>الآدم عليه السلام: 29، 124، 156، 187، 210، 224، 226، 356، 404، 51، 52، 60، 85، 86، 206، 240، 288، 344، 406، 529، 630، 631، 636، 638، 648، 656، 657، 662، 663، 666، 670، 671، 672، 673، 680، 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691، 692، 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700، 701، 702، 703، 704، 705، 706، 707، 708، 709، 710، 711، 712، 713، 714، 715، 716، 717، 718، 719، 720، 721، 722، 723، 724، 725، 726، 727، 728، 729، 730، 731، 732، 733، 734، 735، 736، 737، 738، 739، 740، 741، 742، 743، 744، 745، 746، 747، 748، 749، 750، 751، 752، 753، 754، 755، 756، 757، 758، 759، 760، 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770، 771، 772، 773، 774، 775، 776، 777، 778، 779، 780، 781، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 788، 789، 790، 791، 792، 793، 794، 795، 796، 797، 798، 799، 800، 801، 802، 803، 804، 805، 806، 807، 808، 809، 810، 811، 812، 813، 814، 815، 816، 817، 818، 819، 820، 821، 822، 823، 824، 825، 826، 827، 828، 829، 830، 831، 832، 833، 834، 835، 836، 837، 838، 839، 840، 841، 842، 843، 844، 845، 846، 847، 848، 849، 850، 851، 852، 853، 854، 855، 856، 857، 858، 859، 860، 861، 862، 863، 864، 865، 866، 867، 868، 869، 870، 871، 872، 873، 874، 875، 876، 877، 878، 879، 880، 881، 882، 883، 884، 885، 886، 887، 888، 889، 890، 891، 892، 893، 894، 895، 896، 897، 898، 899، 900، 901، 902، 903، 904، 905، 906، 907، 908، 909، 910، 911، 912، 913، 914، 915، 916، 917، 918، 919، 920، 921، 922، 923، 924، 925، 926، 927، 928، 929، 930، 931، 932، 933، 934، 935، 936، 937، 938، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 945، 946، 947، 948، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955، 956، 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 965، 966، 967، 968، 969، 970، 971، 972، 973، 974، 975، 976، 977، 978، 979، 980، 981، 982، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989، 990، 991، 992، 993، 994، 995، 996، 997، 998، 999، 1000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
- الفراء (بخيي بن زيد): 154، 225.
- فرعون: 78، 222.
- قابيل: 161.
- محمد: 35، 43، 126، 143، 170، 172، 216، 224، 228.
- المسيح عليه السلام: 64، 68، 167، 170.
- مسيرنة (الكدّاب): 173.
- المصطفى: 32، 34، 35، 55، 148، 157، 161، 167، 170، 177، 180، 206، 227، 228، 234.
- هارون عليه السلام: 107.
- هود عليه السلام: 181.
- يعقوب عليه السلام: 35.
- نوح عليه السلام: 150، 170، 181.
- انتضر (بن الحرم): 200.
- الوليد (بن المغيرة): 165، 207.
- حارون عليه السلام: 107.
- يوسف عليه السلام: 85.
- مضر (بن زرار بن معد): 168، 207.
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم المكان أو الموقع</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أحد</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>أدرعات</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>إدم</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>أم القرى (مكة المكرمة)</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>إيليا (بيت المقدس)</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>بدر</td>
<td>49, 55, 58, 168, 197</td>
</tr>
<tr>
<td>بكة</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>البيت العتيق (الكعبة المشرفة)</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>بيت المقدس</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>جدة</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>جنّ</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>الجنة</td>
<td>40, 45, 87, 116, 128, 135, 152</td>
</tr>
<tr>
<td>جهنم</td>
<td>211, 168</td>
</tr>
<tr>
<td>الحديبية</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>خير</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>دمشق</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>الدنيا</td>
<td>228, 222, 215, 210, 213, 33</td>
</tr>
<tr>
<td>سقر (جهنم)</td>
<td>156, 181, 203, 207</td>
</tr>
<tr>
<td>الشام</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>الصور</td>
<td>137, 188, 232</td>
</tr>
<tr>
<td>طور سينين</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>الطائف</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>القدس</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>228, 120</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم المكان أو الموضوع</td>
<td>رقم الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>الكعبة</td>
<td>33، 35</td>
</tr>
<tr>
<td>المسجد الأقصى</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>مصر</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>مكة</td>
<td>39، 52، 99، 135، 162</td>
</tr>
<tr>
<td>يثرب</td>
<td>165، 224، 228، 233</td>
</tr>
<tr>
<td>اليمن</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>232</td>
</tr>
</tbody>
</table>
7 - فهرس الكتب الواردة في النص

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>اسم الكتاب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>49، 64، 167</td>
<td>الإنجيل</td>
</tr>
<tr>
<td>229</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36، 49، 64، 192</td>
<td>التزييل (القرآن)</td>
</tr>
<tr>
<td>49، 119، 164، 229</td>
<td>التوراة</td>
</tr>
<tr>
<td>164، 113، 135، 157، 166</td>
<td>القرآن (القرآن)</td>
</tr>
<tr>
<td>169، 170، 179، 182، 186، 190، 196</td>
<td>القرآن</td>
</tr>
<tr>
<td>229، 207، 229</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
8 - فهرس الفرق والطوائف

<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
<th>رقم الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>آلل النبي</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>الشياطين</td>
<td>28، 235</td>
</tr>
<tr>
<td>آلل ياسين</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>أهل البيت</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>أهل الجنة</td>
<td>159، 184</td>
</tr>
<tr>
<td>أهل مكة</td>
<td>92، 152</td>
</tr>
<tr>
<td>عاد</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>أهل النار</td>
<td>152، 199</td>
</tr>
<tr>
<td>بني آدم</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>بني إسرائيل</td>
<td>35، 50، 110، 133</td>
</tr>
<tr>
<td>بني إسماعيل</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>قوم نوح</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>بني تميم</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>قوم شعشع</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>بني أبيه</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>مملكة إسلام</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>النصراني</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>الجن</td>
<td>147، 183، 184، 202، 203</td>
</tr>
<tr>
<td>اليهود</td>
<td>27، 32، 37، 49، 51، 61، 64، 67، 119، 176، 192</td>
</tr>
<tr>
<td>الروم</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

274
9  المراجع

- الإتقان في علوم القرآن: تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911/1505).
  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1405 هـ - 1985 م.

- أحكام القرآن: تأليف أحمد بن علي الرازي الجصاص (370/980)، تحقيق محمد صادق قمحاوي، بيروت - لبنان، 1405 هـ - 1985 م.


- أسباب النزول: تأليف أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (468/1075)، مصر، 1315 هـ.

- إثبات ما من بحمد الرحمن من وجه الإرهاب والقراءات في جميع القرآن: تأليف أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (616/1219)، بيروت، بدون تاريخ.

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تأليف ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر (685/1286)، الطبعات العثمانية، 1329 هـ.

- البحر المحيط: تأليف آثار الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف الشهر بابي حنان الأندلسي (744/1344)، مصر، 1328 هـ.

- البرهان في علوم القرآن: تأليف بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (794/1391)، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.


- بنية الوعيقة في طبقات اللغويين والنحاة: تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (911/1505)، مصر، 1326 هـ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، 1399 هـ - 1979 م.

- بصائر ذوي التميز في لفظ الكتاب العزيز: تأليف محمد الدين يعقوب الفيروزآبادي (817/1414)، تحقيق عبد العلي المطاوي، بيروت - لبنان، بدون تاريخ.

- البيان في غريب إعراب القرآن: تأليف أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن
الأثرياء (577/1181)، تحقيق د. طه عبد الحليم طه، 1400 هـ - 1980 م، بدون ذكر مكان الطبع.

- تأليف شكل القرآن: تأليف أبا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (276/889)، القاهرة، 1393 هـ - 1973 م.

- تاج العروض من جواهر الغاموس: تأليف محمد مرتضى الحسين الزبيدي (1205/1790)، تحقيق إبراهيم الترزوي، الكويت، 1392 هـ - 1972 م.


- تفتيحة الأرث بما في القرآن من الغريب: تأليف أثير الدين أبي حيان الأندلسي (745/1344)، تحقيق سمير المجدوب، 1403 هـ - 1983 م، بدون ذكر مكان الطبع.

- تفسير ابن عباس (تنوير المباض: في تفسير ابن عباس): تصنيف أبي طاهر محمد بن يعقوب الفروز آبادي (814/1414)، مصر، بدون تاريخ.

- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (774/1372)، بيروت - لبنان، 1407 هـ - 1987 م.

- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزاي الكتب الكريم): تأليف أبي السعود محمد بن محمد (982/1574)، بيروت، بدون تاريخ.

- تفسير أبي الليث السمرقندي: تأليف نصر بن محمد السمرقندي (375/985) نسخة مخطوطة بمكتبة السليمانية، فسن شهيد علي باشا، تحت رقم 1.

- تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن): تأليف محمد بن جریر الطبري (310/922)، مصر، بدون تاريخ.

- تفسير غريب القرآن: تأليف أبا محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة (276/889)، تحقيق أحمد صدر، 1378 هـ - 1958 م، بدون ذكر مكان الطبع.

- تفسير غريب القرآن: تأليف سراج الدين أبي حفص عمر بن أبي الحسن علي بن أحمد، ابن الملقين (803/1400)، تحقيق سمير طه المجدوب، بيروت 1408 هـ - 1987 م.


- التفسير في القراءات السبع: تأليف أبا عمر عثمان بن سعيد الداني (420/1048)، إسطنبول، 1930 م.

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي.
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى 1387 هـ - 1968 م.
- الدر المنثور في التفسير بالتأثر: تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (1505/911)، مصر، 1314 هـ.
- الدباغ المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: تأليف برحان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون (899/1396)، بيروت - لبنان، بدون تاريخ.
- ذيل تذكرة الحفاظ: تأليف الحافظ شمس الدين أبي الحسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي (1764/765)، دمشق 1347 هـ.
- زاد المسير في علم التفسير: تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (1200/597)، 1364 هـ - 1946 م، بدون ذكر مكان الطبع.
- سنن الترمذي: تأليف محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (279/829)، القاهرة، 1352 هـ - 1934 م.
- شذرات الذهب: تأليف أبي الفلاح عبد الحفي بن عماد (1089/1678)، مصر 1351 هـ.
- الصحيح في اللغة: تأليف أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى (393/1002).
- نسخة مخطوطة بمكتبة السليمانية، قسم حضني باشا، تحت رقم 1100.
- صحيح البخارى: تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسمايل بن إبراهيم البخارى (256 /870)، إسطنبول، 1315 هـ.
- صحيح مسلم: تأليف أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم التشيري النيسابوري (261/874)، إسطنبول، 1333 هـ.
- طبقات النمسرين: تأليف الحفاظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي (845/1538)، تحقيق علي محمد عمر، القاهرة 1392 هـ - 1972 م.
- جمعة الحفاظ في تفسير أشر الالفاظ: تأليف أبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن محمد بن سعيد بن إبراهيم المعروف بأبي السمين (1355/756)، تحقيق محمود السيد الدغيم، إسطنبول، (1407 هـ - 1987 م).
- غريب القرآن: رواية عن ابن عباس (66/687) بهذيب عطاء بن رباح التانبى (114/732)، نسخة مخطوطة في مكتبة عاطف أفندي، تحت رقم 815/8.
- غريب القرآن (نزهة القلوب): تأليف أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني (330 /941)، صحيح محمد بندر الدين النخسي، مصر، 1325 هـ.
- فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتubahة الخديوية، مصر، 1310 هـ.
- متحف الورقات: تأليف محمد بن شاكر الكبي (764/1362)، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، بدون تاريخ.
- القاموس المحيط: تصنيف محمد بن عقوق الفيروزابادي (817/1414)، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، 1406 هـ - 1986 م.
- كتاب الغربيين (غريب القرآن والحديث): تأليف أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي (1014/401)، نسخة مخطوطة في مكتبة السليمانية، قسم شهد علي باشا، تحت رقم 314.
- كتاب الكشف عن وجه القراءات السبع وعدها وحججها: تأليف أبي محمد مكي بن أبي طالب الكبيسي (437/1045)، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، بيروت، 1407 هـ - 1987 م.
- كتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى: عن قنادة بن دعامة السدوسي (735)، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، بيروت، 1406 هـ - 1985 م.
- الكشف عن حقائق غواصات التنزيل وعيون الأنوايل في جوهر التأويل: تأليف محمود بن عمر الزمخشري (538/1143)، بدون ذكر تاريخ ومكان الطبعة.
- كشف الظنون عن أساليب الكتب والفنون: تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ويكاتب جلبي (1067/1656)، إستانبول، 1362 هـ - 1943 م.
- لباب اللفظ في أسباب النزول: تأليف جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (911/1505)، مصر، 1290 هـ.
- لسان العرب: تأليف جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصري (711/1311)، بيروت، 1375 هـ - 1956 م.
- مجاز القرآن: تأليف أبي عبيد نعمة بن العجمي التميمي (726/210)، تحقيق محمد فؤاد سركين، بيروت، 1401 هـ - 1981 م.
- المحترف الوجيز في تفسير الكتب المعزز: تأليف أبي محمد بن عبد الحق بن عطية (546/1151)، تحقيق المجلس العلمي بفاس، 1395 هـ - 1975 م.
- مسند أحمد بن حنبل: تأليف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (1415/219/855)، إستانبول، 1982 م.
- مشكل إعراب القرآن: تأليف أبي محمد مكي بن أبي طالب الكبيسي (437/1045)، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، بيروت، 1407 هـ - 1987 م.
- مراة الجنان وعبرة الياضان: في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، تأليف أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان الباقعي (768/1357)، حيدر آباد، 1339 هـ.
- المصنف بأكمل أهل الرسوم من علم الناسخ والمسنوق: تأليف جمال الدين أبو الفرج
  عبد الرحمن بن الجوزي (597/1200)، تحقيق د. حانم صالح ضامن بيروت،
  1405 هـ – 1984 م.
- معجم البلدان: تأليف شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (626/
  1229)، مصر، بدون تاريخ.
- معجم المؤولفين: تأليف عمر رضا كحالة، بيروت، بدون تاريخ.
- معالم التنزيل: تأليف أبي محمد الحسين بن مسعود القراء البغوي الشافعي (516/
  1122)، إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، بيروت، 1407 هـ –
  1987 م.
- معاني القرآن: تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (207/822)، بيروت,
  1980 م.
- معاني القرآن: تأليف أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسط (215/
  820)، تحقيق د. فائز فارس، الكويت، 1401 هـ – 1981 م.
- مفاتيح الغبر (التفسير الكبير): تأليف محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء
  الدين عمر (606/1209)، المطبعة العامة التومية الشافعية.
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: تأليف أحمد بن مصطفى المعروف بتشاش كبرى زاده
  (962/1554)، حيدر أباد، بدون تاريخ.
- المفردات في غريب القرآن: تأليف أبي القاسم الحسين محمد المعروف الراغب
  الأصفهاني (502/1105)، تحقيق محمد سيد كيلاني، بيروت، بدون تاريخ.
- المكتفي في الوقوف والابتداء في كتب الله عز وجل: تأليف أبي عمرو عثمان بن سعيد
  الداني الأندلسي (442/1050)، دراسة وتحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي,
  بيروت، 1404 هـ – 1984 م.
- الموضوع في التفسير: تأليف الحداد أحمد بن محمد أحمد السمرقندى (بعد
  الأربعة الهجرية)، تحقيق صفوان عدنان داوودي، بيروت، 1408 هـ – 1988 م.
- المذهب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طبقة النشر: تأليف د. محمد سالم
  محسين، 1389 هـ – 1978 م.
- ناسخ القرآن العزيز ومسنوه: تأليف عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف
  بابن البازر (738/1337)، تحقيق د. حانم صالح ضامن، بيروت، 1405 هـ –
  1985 م.
- الناسخ والمسنوث في القرآن: تأليف أبي عبد القاسم بن سلام (224/838).
  منشورات معهد العلوم العربية والإسلامية، يصدرها فؤاد سركين.
الناشخ والمنسوخ: تأليف أبي القاسم هبة الله ابن السلامة أبي النصر (410/1019).

- بهامش أسباب النزول للواحدي، مصر، 1315 هـ.
- النجم الزاهرة في ملوک مصر والقاهرة: تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغيري بردى الآثابي، دار الكتب المصرية، 1953 م.
- النشر في القراءات العشر: تأليف أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (833/1429)، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.
- النهاية في غريب الحديث والإثر: تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (606/1209)، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطاهري، بيروت، بدون تاريخ.
- الموالي بالوفيات: تأليف صلاح الدين خليل بن أبيك الصنفدي (764/1362)، بيروت، 1402 هـ - 1982 م.
- الوسط (تفسير الوسیط): تأليف أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدی اليساوري (468/1075)، نسخة مخطوطة بمكتبة السليمانية، فقسم شهيد علي باشا، تحت رقم 153.
- هدية العارفين أسماء المؤلفین وآثار المصنفين: تأليف إسماعيل باشا البغدادي (1340/1921)، إسطنبول، 1951 م.
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>مقدمة التحقيق</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>ابن المنير وحياته وآثاره</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>مقدمة الكتاب</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>تفسير غريب سورة الفاتحة</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>تفسير غريب سورة البقرة</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>تفسير غريب سورة آل عمران</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>تفسير غريب سورة النساء</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>تفسير غريب سورة المائدة</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>تفسير غريب سورة الأنعام</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>تفسير غريب سورة الأعراف</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>تفسير غريب سورة الأنفال</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>تفسير غريب سورة النبوة</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>تفسير غريب سورة يونس</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>تفسير غريب سورة هود</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>تفسير غريب سورة يوسف</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>تفسير غريب سورة الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>تفسير غريب سورة إبراهيم</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>تفسير غريب سورة الحجر</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>تفسير غريب سورة النحل</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>تفسير غريب سورة الأسراء</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الصفحة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الموضوع

- تفسير غريب سورة الكهف
- تفسير غريب سورة مريم
- تفسير غريب سورة طه
- تفسير غريب سورة الأنبياء
- تفسير غريب سورة الحج
- تفسير غريب سورة المؤمنون
- تفسير غريب سورة النور
- تفسير غريب سورة الفرقان
- تفسير غريب سورة الشعراء
- تفسير غريب سورة النمل
- تفسير غريب سورة القصص
- تفسير غريب سورة العنكبوت
- تفسير غريب سورة الروم
- تفسير غريب سورة لقمان
- تفسير غريب سورة السجدة
- تفسير غريب سورة الأحزاب
- تفسير غريب سورة سبأ
- تفسير غريب سورة فاطر
- تفسير غريب سورة بس
- تفسير غريب سورة الصفات
- تفسير غريب سورة صن
- تفسير غريب سورة الزمر
- تفسير غريب سورة المؤمن
- تفسير غريب سورة فصلت
- تفسير غريب سورة الشعرى
- تفسير غريب سورة الزخرف
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الصفحة</th>
<th>الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>168</td>
<td>تفسير غريب سورة الدخان</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>تفسير غريب سورة الجاثية</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>تفسير غريب سورة الأحقاف</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>تفسير غريب سورة محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>تفسير غريب سورة الفتح</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>تفسير غريب سورة الحجرات</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>تفسير غريب سورة ق</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>تفسير غريب سورة الذاريات</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>تفسير غريب سورة الصور</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>تفسير غريب سورة النجم</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>تفسير غريب سورة القمر</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>تفسير غريب سورة الرحمن</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>تفسير غريب سورة الواقعة</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>تفسير غريب سورة الحديد</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>تفسير غريب سورة المجادلة</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>تفسير غريب سورة الحشر</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>تفسير غريب سورة المنبحة</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>تفسير غريب سورة الصف</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>تفسير غريب سورة الجمعة</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>تفسير غريب سورة المنافقون</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>تفسير غريب سورة التغاب</td>
</tr>
<tr>
<td>194</td>
<td>تفسير غريب سورة الطلاق</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>تفسير غريب سورة التحريم</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>تفسير غريب سورة الملك</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>تفسير غريب سورة القلم</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>تفسير غريب سورة الحاقة</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الصفحة</td>
<td>الموضوع</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>200</td>
<td>تفسير غريب سورة المعارج</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>تفسير غريب سورة نوح</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>تفسير غريب سورة الجن</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>تفسير غريب سورة المزمل</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>تفسير غريب سورة المدثر</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>تفسير غريب سورة القيامة</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>تفسير غريب سورة الإنسان</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>تفسير غريب سورة المرسلات</td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>تفسير غريب سورة النبأ</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>تفسير غريب سورة النازعات</td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
<td>تفسير غريب سورة عيس</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>تفسير غريب سورة التوكيير</td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>تفسير غريب سورة الانتظار</td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>تفسير غريب سورة المطففين</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>تفسير غريب سورة الانشقاق</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>تفسير غريب سورة البروج</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>تفسير غريب سورة الطارق</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>تفسير غريب سورة الأعلى</td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>تفسير غريب سورة الغاشية</td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>تفسير غريب سورة الفجر</td>
</tr>
<tr>
<td>224</td>
<td>تفسير غريب سورة البلد</td>
</tr>
<tr>
<td>224</td>
<td>تفسير غريب سورة الشمس</td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>تفسير غريب سورة الليل</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>تفسير غريب سورة الضحى</td>
</tr>
<tr>
<td>227</td>
<td>تفسير غريب سورة الانشراح</td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>تفسير غريب سورة التين</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الموضوع

- تفسير غريب سورة العلق
- تفسير غريب سورة القدر
- تفسير غريب سورة البينة
- تفسير غريب سورة الزوراء
- تفسير غريب سورة العادات
- تفسير غريب سورة الشرعة
- تفسير غريب سورة التكوين
- تفسير غريب سورة العصر
- تفسير غريب سورة الهجزة
- تفسير غريب سورة الفيل
- تفسير غريب سورة قريش
- تفسير غريب سورة الماعون
- تفسير غريب سورة الكوثر
- تفسير غريب سورة الكافرون
- تفسير غريب سورة النصر
- تفسير غريب سورة بتت
- تفسير غريب سورة الإخلاص
- تفسير غريب سورة الفلق
- تفسير غريب سورة الناس
- فهارس الكتاب

228-237