فضائل القرآن

تتلمذ
شيخ الإسلام محمد بن عامر النحوي،
(1100-1227)

من:
الشيخ محمد بن الإمام الشافعي

وشهله

الشيخ أحمد بن الإمام الشافعي

لما كان خلفه

الشيخ علي بن الإمام الشافعي

علي شريف، بأمر من

الشهر رمضان لعام

1325هـ

المؤلف:
جراح الأختال رحمه الله

الخ:
إلى السيدة 

حائزة الأمة
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
الرياض
فضائل القرآن

تقرير
تنقیح
الإسلام
بتوجيه
مناجم
الوعظ
الموضوع

من
大地
أحمد
علي
فناء
إسحاق
القاسم
المحترف
المحتسب
المحتوم
المحترور

<p>| المقدمة المذكورة العامة على الجزئية | 7 |
| المقدمة المكتوبة بسلاسة المتاجر الثرثوانيّة | 11 |
| وصف النّسيج المقتضبة | 13 |
| نماذج من المخطوطة | 15 |
| رسم الصفحة الأولى من المخطوطة | 16 |
| رسم الصفحة الأخيرة من المخطوطة | 17 |
| المقدمة | 21 |
| ستة عشرةٌ تلوانٌ، وتعليمه | 22 |
| ستة ما جاء في تفسير أهل القرآن وفكرةه | 29 |
| ستة وخمسون كتاب القرآن وتفهيمه واستماعه وتعليمه على من ترك ذلك | 32 |
| ستة الخلف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المكتفيين | 35 |
| ستة فقرات متتالية: فهمنا أن الله لا يسبح وأن الله أن مثلى الآية | 37 |
| ستة أتم من سطر القرآن | 39 |
| ستة أتم من زاوية القرآن | 41 |
| ستة أتم من تأكيل القرآن | 43 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة الفقرة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
</tr>
</tbody>
</table>

_needed paragraphs separated by dots...
مقدمة المُشير العائد على الجارئة

الحمد لله الرحمن، علمنا القرآن، خلق الإنسان، علمنا البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وعلى الله وصفي، وعلى أهله وسلم، وعلى من تبعه أجمعين.

أما بعد:

إِنَّ الْجِنِّ وَالْجَحِيمَ مِنْ أَحْلَ الْأَعْمَالِ الْمُقْرَبَةِ إِلَى رَبِّ النَّاسِينَ، الْبُعْثِيَّةُ إِذَا لَفَتَّرَ بِغَيْرِ الْيَهِيَّةِ، فَاخْتُلِفَ النَّقَارُ حُسْنُهُ اللَّهُ وَخَاصِصَهُ، وَضَلَّ مَأْثُوِيْهِ، وَلَلَّهِ لَا يُضِيعُ أَجْرًا مِنْ أَحْسَنِ عَمَالِهِ.
وَأَنْوَاعَ الْعَلَمَةِ بِالْقُرْآنِ لُمْنَجِّبٌ بِالْإِيمَانِ بَيْنَ،٥٤ وَإِنَّهَا: ابْنَاعَةٌ
وَرَذَّ الْحَكِيمِ إِلَيْهِ، وَبِيْنِهَا ذَرِّيَّاتٌ كَثِيرَاتٌ،٥٥ وَلْوَلَّاءُ الْأَمْرِ - يَحْمِدُ اللَّهُ - فِي الْفَلَقِ الْمُكْتَبِ.
قَدْ يُقَدِّمَ وَقَدْ يُبَعِّدُ، حَتَّى وَافِرٌ، وَمَجْدُ دَاخِرٌ، فِي الْعَلَمَةِ بِالْقُرْآنِ
الكَرِيمِ، لَا يَنُبِّئُهَا إِلَّا خَذَّلَ مَخْدُوشٌ، وَقَدْ مَجْذُوعٌ، بَلْ مَنْ، وَمَنْ عِنْدَهُ،٥٦ بَابُ مَفْتَرِحٍ، وَظَرْفٌ مَخْمُوشٌ، فِي الْعَلَمَةِ بِالْقُرْآنِ اسْتَفْتَأَ عَلَيهِ،٥٧ وَمِنْ الْأَمْرِ الْعَلَمَةِ لِلْهَيْثُ الْمُلْكُ الْمَكْرِمُ الْأَمِيرُ الْقَدْرُ،الْمُلْكُ الْعَلَمَةِ
إِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَلْ مِشْهُور، وَلِبِّي الرَّفِيعُ، تَأَبَّرَ رَئِيْسُ مَجْلِسٍ
الْوَزْرَاءِ، وَتَمْيِزُ الْمُصْفَّاهُ وَالْمُضْرَّرُ، مُبَارِزُهَا إِلَى إِقَامَةٍ مُسَابِقَةٍ فِي
الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، تُكْرَمْ بِنَامِث: (حَجَازَةُ الْأَلْفِ الْأَلْفِ رَبِّ الْعَلَمِ،) ۶۸، قَتَمَّرْتُ تُمَسْأَبَةً
فِي حُكْمِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَضُعْتُ لِلْمَكْرِمِينَ فَقْطًا، وَفَتْرُ فُتْحِهَا
لِيُحْمِدَ الْعَالِمُ رَبُّهُ، فَهُوَ لَبَسْتُ مُخْلَةٌ وَلَا إِفْتِيَةٌ، فَقَطَّبُ الْقُرْآنِ
وَمُنْبِثٍ،٦٩ وَأَرْبَعُ النِّيَّاتُ مُسَابِقَةَ كَرِيمَةٌ مِنْ لَدُنْ شَمُوعٍ فِي إِسْتَادِ.
سُلِيْمَةٌ مِنَ المُسْتَبْعَدِ مَنْ يَخْلُصُ اسْمُ (الْعَلَمَةِ الْقُرْآنِ) ۷٠،
زِيَاءً فِي تِنْعِمَهَا، وَتَجْهِيماً فِي جَلُالِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَرُفْعَةً فِي
تَشْرُّ العَلِيمِ النَّافِعِ.
ومادة هذه المعلومات هي المعارف المتعلقة بالقرآن; كالشفعل، وأصوله، وقواعد، وعلم الحروف، والتنجيز، والقراءات، وتتمحّق بمشاركة مساعدة.

وسيتم إن شاء الله خلال هذه السلسلة طباعة جملة معتمدة من الكتب ذات النفع العام، والأهمية الموسعة في التفسير، وأصوله، وقواعد، وعلم الحروف، والتنجيز، والقراءات، بعد توثيقها توثيقًا علميًا، بمراجعة أصولها الخطية الصحفية، والشروح المقارنة لبعض العلماء.

وتصمم إلى هذا طباعة ما يستند من الرسائل والبحوث الأكاديمية، وما يقوم مقامها ما ينسل بالعلوم المذكورة.

ومن أهداف طباعتها:
- خدمة القرآن الكريم وعلومه.
- وتطوير الإمكانيات المتاحة للفتيا، بتلك الخدمة.
- وإضفاء قوة علمية و إعلامية للجائزة.
- وتحليت إنتاج علمي نيفس موثق.
- وتعزيز المكتبة الإسلامية.
فضيلة الفرائض

وَسَمِّيَتْ هَذِهِ المَطْبَوعَاتُ إِضَافةً عِلْمِيَةً جَدِيَّةً فِي الشِّكلِّ
والْمَضْمُونِ أو أَحْيَاهُمَا فِي التَّقْمِيرِ وأُصُولِهِ وَوَقُاعُهُ وَعِلْمِ
الْفَرَائِضِ والْتَجْوِيدِ والْقَرَائِاتِ وَذَلِكْ لِيْمَا تَخْتَصُّ بِهِ نَسُحُهَا
المَطْبَوعَةُ مِنْ خَصَائِصٍ تَقْطَعُهَا السَّاحَةُ العَلْمِيَةُ غَالِبًا.

وَهُنَاكَ جِهَاتٌ عَدَدُهَا سَتَسَقِيفَانِ مِنْ نَيْكِ المَطْبَوعَاتِ مِنْ هَا:
- أَقْصَمُ الْدُّرَاسَاتُ الفَرَائِضِ فِي الْجَامِعَاتِ وَالْكُلِّيَّاتِ الأكَادِيمِيَّةِ
- الْعِلْمِيَّةُ لِتَحْفَظُ الْفَرَائِضِ الكَرِيمَ
- الْمَرَازِكِ الإِسْلَامِيَّةُ فِي الْبُلدَانِ التَّرْجِيَّةِ وَالْفُرْقَاءِتِ
- وَمَزَاكِبُ الْدُّرَاسَاتِ الإِسْلَامِيَّةٌ وَالْأَشْتَرَاقِيَّةُ فِي الْجَامِعَاتِ
الْعَالَمِيَّةِ
- وَمَسَاقِبُ حُجَّةِ الْفَرَائِضِ الكَرِيمَ وَتَجْوِيدِهِ وَقَرَائِهِ
- وَمَسَاقِبُ حُجَّةِ الْعِلْمِيَّةِ
- وَمَعَاهِدُ الْفَرَائِضِ الكَرِيمَ

فَكَّنَّكَ اللَّهُ لِغَلَابِ السُّمْوَ السَّمَوَّ الْبَلَاغِيِّ الأميَّةِ سِلْطَانًا بِنَبِيَّ النَّعْمَيْنِ آلُ سَعُود، سَّعِيَّةُ النَّجْيِيَّة، وَاهْيَمَّةُ الْكِبْرِيَّ إِلَى أَوْلَادِ
بالْفَرَائِضِ الكَرِيمِ، وَجَعَلَهُ مِنَ هُمْ سُهُمُ في تَعْلِيِّهِ وَتَعْلِيمِهِ وَصِيَّ
مَا قَدْهَا جَمَّةُ الْفَرَائِضِ فِي عَمْهُ أَنْ يُقَطْعُ الأَنْفَاغُهُ، وَاللَّهُ
المُؤَمِّنُ لِلْخَيَرَاتِ
مقدمة المعنى برسالة المعاني القرآنية

الله الذي أنزل على عبده محمد القرآن، وجعله خليفة المبينين، وقوله الحكمة المبينين، من قال به ضل، ومن عمل به أجز، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جهة قضامة الله، ومن بني الهدا في عبيده أهيل الله.

وشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

أما بعد:

كأنه لما أقصى التوفيق الأليم الهزيم على طباعة جملة من الكتاب، نشر في ظلال (الأخ(metadata/212131228445779760)) في حفظ القرآن الكريم، تختص بالمعارف القرآنية، والعلوم
فظاءات الفراق

الفرائدة، محفوفة بنية قافية، وجهدة علمية سامية، مُنظمة في سلسلة مُستدقة (لمفينفات الفراقنة).

أنت من خلقها كتابًا يُسمى "تفسير الفراقنة"، ليحقق الصلة بينها، وظهر الحاجة لتمثيله.

وهو الكتاب الأول من سلسلة (لمفينفات الفراقنة)، فتلقع الله به المسلمين، وكتب الأجر لكل من ساهم في إضافته.

(1) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الشيمي، ولد 1115، وتوفي 1206، صاحب الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر.

أفرد ترجمته جماعة منهم حسين خزعل في "حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب"، وسعود الندوسي في "محمد بن عبد الوهاب المصلح المفتي عليه"، وعبد الله العليمي في "الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره".
وصف النسخ المعتمدة

وقفت على نسختين للكتاب:
أولاهما: نسخة خلقيَّة محفوظة في مكتبة الملك، فهد
الوطنيَّة، في ضمن مجموع آن إلى المكتبة المذكورة من خزانة
المكتبة السعودية، التي كانت ملَّحة بدار الانتقاء، ورقم حفظ
المجموع المشار إليه: (460/86).

وكتب تلك النسخة بخط حسب إلى حد ما بالنسبة إلى
زمانه.

وعدد أوراقها: تسعة، فيها ستة عشرة صفحة.
ومقاس الصفحة: 24x17.
ومسقُرتها: واحد وعشرون سطرًا.
و ناسخها: هو عبد الله (1) بن مبارك أبو عقيل.

(1) في الأصل: (عبد)، دون إضافة، ويعتبر من اسمه المثبت في أواخر عقدة
كتَب نسخة في ضمن المجموع المذكور وغيره.
وتاريخ الفراق من نسختها: يوم الثلاثاء، السادس عشر من شهر الله المحرم رجب، سنة تسعمائة وخمسة وثمانون سنة، ولم تحلِّ أثر مقابلة أو غرض.
والثانية: نسخة مطبوعة في ضمن المجموع المشهور "الدرر السُّنيّة في الأجواء النجديّة" 10/3 - 14، من الطبعة الأولى، و13/5 - 22، الطبعة الثانية.
وقد جعلت النسخة الخطبة أصلًا، وأشرت إليها بالأصل، وتتخذت النسخة الأخرى المطبوعة فرعًا، وأشرت إليها بحرف الظاء (ط).
وجعلت النسخة الخطبة، وإن غدّت عنه بُنَت وجه ذلك في الحاشية.
واشرت إلى ما بينهما من الخلاف، وربما تركت الإشارة إلى ما لا يُعبَّأ به من اختلاف النسخ، وأوهام النسخ والتأشين، لقلة متفعه.
نماذج
من المخطوطة
رسم الصفحة الأولى من المخطوطة
رسم الصفحة الأخيرة من المخطوطة
فصل في القرآن

تفتح
شيخ الإسلام محمد علي بك الصيحي

عن
صلاح عبد الله محمد العصيمي
وَبِهِ نَسِّئُونَ، وَعَلَيْهِ نَوْكَلُونَ

وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآيَةٍ وَصَحِيَّةٍ وَسَلَّمُ(١)

(١) هذه المقدمة سافقة من (ط).
باب (1) فضائل تلاوتن القرآن وتعليمه وتعليمه

وَقَالُ اللَّهُ ﴿أَنْبِيَّ أَيْمَانَكُمْ وُلَّدُوا بِهِمْ أَوْلِيَاءُ﴾ (المحاولة: 111).

وَقَالُ اللَّهُ ﴿فَكَانَ اللَّهُ يَسْتَفْتِهِنَّ﴾ (مريم: 79).

ويرفع عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الجرزة، واللذي يقرأ القرآن"

(1) يجوز في كل ترجمة الزرع على الابتداء أو الخبيرة، والنصب بفعل محدث، والجر يحرف جر محدث مع متعلقه، في قول من يشبه من النحاة، والوقف، أي الإسكان - كالاعتداء السروة.

(2) يجوز إليه وجوهان الزرع على الابتداء أو الخبيرة، والجر بالإضافة، ويفرد هذا الحكم في نظائره المقيبة.

(3) يجوز فيه وجوهان الزرع على الابتداء أو الخبيرة، والجر بإعمال للفظ على المجرور المذكور، ويفرد هذا الحكم في نظائره المقيبة.
فاضل القرآن

وَبَلَّبِحَارِيَةَ عَنْ عَمَّانَةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"مُّتَّخِرُونَ مِنْ تَعْمُّلِ اللَّهِ وَعَلَّمَةٌ."(١)

ولِيَمْسِلَ عَنِ الْأَمِيَّةَ أُمَّةً قَالَ: "سِيَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِفَتْحٍ.

بُنْظُرٍ: "أَقُرِّرتُ الفَقَرَةَ وَأَنَّى بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفَيْهَا لِأَضْحَكُوهَا،
اِئْرَأْوَا الزَّهْرَةَٰٓ (١) الْبَقَرَةَ وَسُؤْرَةَ آيَةَ عُمَّارٍ; فَلَمْ يَكُونَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفَيْهَا لِأَضْحَكُوهَا، أَوْ كَأَنَّهَا عَبْيَانَةٌ (٢) أَوْ كَأَنَّهَا عَبْيَانَةٌ، أَوْ كَأَنَّهَا عَبْيَانَةٌ (٣)".

(١) أي يَرُدِّدُ في قُرْآنِهِ، وِيُتَّبِعُهُ بِفَتْحٍ.

(٢) أَخْرِجَهُ البَحَارِيُّ فِي (٢٥) كَ: النُّسْفِيِّ، (٨٠) سُورَةٌ عَبْسٌ، رَكَمٌ (١٩٣٧)، وَسُلْمِي في (٢٦) كَ: صَلَاةُ المُسَأْلِئِينَ، (٨٠) بَ: فِي مَهْمَ الْمَهْمَهِ بِالْفَقَرَةَ، رَكَمٌ (١٩٤١).

(٣) أَخْرِجَهُ البَحَارِيُّ فِي (٦٦) كَ: فَتْحَتِهِلِّيُّ، (٢٨) بَ: مَهْمَهُ مِنْ تَعْمُّلِ

الْفَقَرَةَ وَعَلَّمَةٌ، رَكَمٌ (٢٧٧٠).

(٤) فِي الأَصْلِ: (الْزَّهْرَةَٰٓ)، وَالْعَلَى مِنْ (طَ) وَصَحِيحُ مَسْلِمٌ.

(٥) هَكِيْنَ فِي الأَصْلِ وَ(طَ): (بَيْانُ) بِالْعَلَيْهَا، وَفِي صَحِيحِ مَسْلِمٍ بِالْعَلَيْهَا:

(بَيْانُ).

(٦) الأَعْمَامَةُ: الْشَّحَابَةٌ، أَوْ الْبَيْضَاءُ مِنْ النَّجَاحِ.

(٧) أَخْرِجَهُ الْقَامِسُ الْمُحَيْطُ صِبْرٌ (١٤٧٢)، وَصَحِيحُ مَسْلِمٌ.

فِي الأَصْلِ: (بَيْانُ) بِالْعَلَيْهَا، وَالْعَلَيْهَا: كَلِّ شَيٍءٍ أَلْقَى الإِلَهُ فِي رَأْسِهَا، كَالْشَّحَابَةٍ وَخَرَّةٌ.

(٨) أَخْرِجَهُ الْبَحَارِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثْرِ (٧٧٠).
فقران (١) ١٨٣/٦٨٣-ثبات ضوار، بِحَجَاجِانِ إِلَى حِيْمَاهُمْ٣، أَفْرَأَوُا سُؤْرَةَ الْبَقَرَةَ؛ فَإِنَّهُمَا بِرَكَةٌ، وَتَرْكُبُكَا كَحُسْوَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعَكَا (٤) البَقَرَةَٕ.

٥ وَلَنْ عِنْ النَّوَاسِ بِنِسْمَانَ قَالَ: سُجِّعَتْ الْبَيْنِ ٥ يَقُولُ: أَلْقُوا فِي الْقَرَانِ تَأْمُّٰرَةَ الْيَمِينِ وَأَهْلِهِ الْيَمِينِ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ بِهِ، يَقُولُ: (٦) سُؤْرَةَ الْبَقَرَةَ وَأَلْقُوا صَبَّرَةَ، وَضَرِبُوا لَهُمَا رَسُولُ الْلَّهِ نَُّلَانَا أُمَامًا مَا نَسْتَبِيَّهُمْ بَعْدًا، قَالَ: أَكَلُُّهُمَا غَمَامُانَٕ، أَوْ طَلْنَانِ سُؤْرَاتٌ نَُّلَانَا بُثْحَامًا شَرَّٰقٌٕ، أَوْ أَكَلُُّهُمَا فِرْقَانٌ (٧) بِنِطْرِ ضوارٍ.
فُضَاءُ الْقُرْآن

يُحَاجِنُانِ (١) َعَنْ ضَاجِعِهِمَا١

وَعَنِ ابْنِ مُسَأَّدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "فَقْلُُوْا حَرَّمْنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷺ. (٢) حَسَّةٌ، وَالْحَسَّةُ يَعْشَرُ أَمْتَافُهَا، لَا أُقُولُ: اللَّهَ ﷺ (الْحَسَّةُ: ۳۱۷) حَرَّكًَ؛ وَلَكِنَّ أَيْتَ فَحْرُكَ، وَلَمْ حَرَّكَ، وَبِيْنَ حَفْرٍ وَحَفْرٍ. (٣) رُوَاهُ التَّرْمِذيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَبِيحٌ.

وَكَوْلُهُ وَصَحِيحُ - َعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو٥: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيِّنَّ إِصْلاَحِ الْقُرْآنِ: أَقْرَا، وَارْتَقِ، وَرَكُّ، كَمَا كُنتُ نَرُكُّ فِي الْمَيْكَانِ، فَإِنَّ لَا مَتَّىْكُ تُقَبِّلَ. (٤) ﴿فَأَقْرِئْ مَا نُزَّلَتْ إِلَيْكَ مِنْ آيَاتِنَا﴾ ﴿إِنَّهُ الذِّكْرِيَّ﴾ (٥) ﴿يَا أَهْلَ الْكُلْسَىٰ إِنَّ الْمَغْفُرَ حَتَّى النُّجُومُ﴾ 

(١) هَكَذَا فِي الْأُصُولِ (وَطَ): (يُحَاجِنُانِ) بِالْذِّكْرِ، وَفِي مَسْلِمٍ بِالثَّانِثِ.

(٢) أَخْرَجَهُ مَسْلِمٌ فِي (٦٤) كَ: صَلاةُ الْمُسَافِرِينَ، (٤٣٦) بَ: فَضْلُ قُراءَةِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ مَرَّ (٠٦).

(٣) مَا بِنِيَ الْمُعْتَفِقِينَ سَافِرٌ مِنْ الْأُصُولِ (وَطَ)، وَثَبَتْ فِي جَمِيعِ الْتَّرْمِذِيِّ.

(٤) أَخْرَجَهُ الْتَّرْمِذِيُّ (١٤) كَ: فَضْلِ الْقُرْآنِ (٢٦٥) بَ: مَا جَاءَ فِيْنَ فَرَا حَرَّكَ مِنْ الْقُرْآنِ، (٢٩١٠) وَفُكِّيَّةٌ فِي رَفْعِهِ رَفْعًا، وَالْوَقَفَ أَصْحَٰبُ، وَمِنْهُ لَا يَقْلِلُ مِنْ قِبْلَ الْوَقْفِ، فَهَكَّمَ الْوَقْفُ.

(٥) فِي الْأُصُولِ (وَطَ): (عُمْرٌ)، وَالْمِبْتِيْعُ هُوَ الْقُضَابُ.

(٦) مَا بِنِيَ الْمُعْتَفِقِينَ سَافِرٌ مِنْ الْأُصُولِ (وَطَ).

والحُدِيثُ أَخْرَجَهُ الْتَّرْمِذِيُّ (١٤٥) كَ: فَضْلِ الْقُرْآنِ (١٨٠) بَ: (وَلَمْ يُتَرِجْحِنُ لَهُ)، وَقَدْ مَرَّ (١٩١٤)، وَالحُدِيثُ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَشْهَرُ مِنْ هُوَ أَشْهَرُ مِنْ أَصْحَابِ السَّنَانِ، فَأَخْرَجَهُ ابْنِ داْوُدٍ (٨٣) كَ: الْدُّوْلَةِ (٢٠٠) بَ: كَيْفُ يَسْتَبِيحُ الْبَرْزِيلَ، وَقَدْ (١٤٦٥)، وَإِسْتَمَأَهُ حَسْنُ، وَلَعَلَّهُ أَقْضَرُ عَلَى عَرْشِهِ الْتَّرْمِذِيُّ لِتَنَزِّلُ صَيْحَتِهِ.
لا أحد يختبر من حدث أبي سعيد، (وفيهم: "قيقو،")

ولأحمد يختبر من حدث أبي سعيد، (وفيهم: "قيقو،")

فيما بين الفوسيين ساقط من (ط).

(2) أخرجه أحمد 3/409، وهو عهد ابن ماجة فالغزو إليه أولى؛ فهو أحد كتاب السحن الذي نُقلت الصحيحين إذا لم يوجد الحديث فيهما، فأخرج في

(33) ك: الأدب، (32) ب: شباب القرآن، رقم 3774، وفي إسناده، وهو ضعيف، وفي معاذ الحديث السباق.

(3) في الأصل و(ط): "قيقو له.

(4) ما بين المعنويين ساقط من الأصل و(ط)، وثابت في المسند.

(5) ما بين المعنويين ساقط من الأصل و(ط)، وثابت في (ط) والمسند.

(6) في الأصل و(رسول كهين)، وأثبت من (ط) والمسند.

(7) في الأصل و(نام)، وأثبت من (ط) والمسند.

(8) في الأصل و(ولي لك)، وأثبت من (ط) والمسند.
فالملك يجعل، والملك يجعل، وينوى على رأسه ناص قلبه، ويشبه على ناص قلبه، لا تستطيب، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ، أي لا تفضؤ.

وَعَنْ أَنَّهُ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمُ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصِتَةً.

(1) في الأصل: (حتانة)، والمنبت من المسند، وهو الطواب.

(2) في الأصل: (قوم)، بالتأثيث، وفي (ط) والمسند بالذكر.

(3) ما بين المعروفين ساقط من الأصل، وثبت في (ط) والمسند.

(4) في المسند: (هذه)، والمثبت من الأصل (ط)، وهو موافق لما في مجمع الزوائد 7/330.

(5) ما بين المعروفين ساقط من الأصل (ط)، وثبت في المسند.

(6) في المسند: (درجة)، والمثبت من الأصل (ط)، وهو موافق لما في مجمع الزوائد 7/330.

(7) أخرج أبو عبد الله عبد الرؤف بن السفاح في مختصر الصيغاء، ويضة عند ابن ماجة في (23) ك: الأدب (52) ب: ثواب القرآن، رقم (7463).

(8) قال العقيلي في الضفاء: 142/1: ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ حديثًا، أسابيعًا كثيرة مقاريًا، ولجمله منه شواهد: كما يثبت ابن كثير في تفسيره، 87/6.

(9) أخرج أحمد 3/172، والمسائي في السنن الكبرى 17/5، وهو عنده.
باب
ما جاء في تفسير (1) أهل القرآن، وإكرامهم

وكان (2) القرآن: أصحاب مجلس عُمرٍ؛ كهولًا - كانوا - أو شبابًا (3).

إبن ماجه أيضًا، فأخرج في (1) ك: السير، (16) ب: فضل من تعلم القرآن وعلمه، رقم (315)، وسباق الحديث أنَّهُما ذكره المصطفى، فأوله - واللَّهُ يَلْتَخِذُ لَهُم مَّسْلَىٰ - إنّهُ أهل من الناس، قالوا: يا رسول الله؛ من هم؟ فقال: هم أهل القرآن، أهل الله وحشتهم.

وجصحح الحاكم، والبصري، وحسن العراقي إسناده في تلاخيص الإباحة 2/222، وكان في اقتطاعًا، فبديل بن مسيرة رأوته عن أبي حذف عنه بإحدى قليّة، ولم أر في شيء منها التصريح بالسماعة، وفي كلام أبي نعم الأصبهاني في حلية الأولية 6/3 ما يُشتر بعد سماعه منه، فإنّه قال: أسند عن أنس، وسمع من أبي الجوزاء، وعبد الله بن شقيق وغيرهما، فثبت سماعه من الثابتين، ولم يذكره في روايته عن أنس، والله أعلم، وللتحدث طرق آخر ساقطة لا يُخرج بها.

(1) غير واضحة في الأصل، والمثبت من (ط).
(2) في (ط) بدون رأي في أوله.
(3) في الأصل: (شباباً)، وفي (ط): (أو شبابًا)، وبهما جميعًا جاءت الرواية في الصحيح، فالحديث عنه في (165) ك: التفسير، (7) سورة الأعراف، (5) ب: حد الحنفى وأمر بالعرف، رقم (4662).
عن (1) أبي سنعه: (2) أن رسول الله ﷺ قال: "ِليَبْدِعُ الْقُرْآنَ أَفْرَزْنِهُ لِكُتْبِ اللّهِ، فَإِنْ كَانُواْ فِي الْقُرْآنَ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بإِلَيْهِ، فَإِنْ كَانُواْ فِي الْقُرْآنَ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ حِبْرَةً فَإِنْ كَانُواْ فِي الْجَمْهُورِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ زَيْتَانًا - وَلَا زِعْمَ الْرَّجُلِ الرَّجُلُ فِي سَلَفَتِهِ (3)، وَلَا يَقُولُ فِي بِيْنِهِ عَلَى تَكْوِيمِهِ إِلَّا يَلِفْنِئُهُ رَوْاءٌ مُعْلِمٌ (4)."

وَلِلْبَخَارِيِّ عَنْ حَاجَرٍ، أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُجَّرِّدِينِ مِنْ قَتْلِ أَحَدٍ فِي (5) نَوْعٍ وَاحِدٍ (6)، فَمَّا يَقُولُ: "ِأَمْلِهِمْ (7) لا أَكْفَرُ أَحَدًا".

(1) في (ط): (عن)، بالتأويل.
(2) في الآصل و(ط): (ابن سعد)، والمشتبه من صحيح مسلم.
(3) في الآصل: (ولا يؤمن الرجل في سلفته)، والمشتبه من (ط)، وهو العواقب لنا في صحيح مسلم.
(4) الثغرنة هي الموضوع الخاص بجلسَة الرجل من فراغ أو سرير: مما يُعبَد، إكراماً، وهي نقلة من الكرامة.
(5) النظر: التبهية في غريب الحديث والأثر 4/300.
(6) آخرجه مسلم في (5) ك المساجد، (60) ب: من أحقٍ بالإمام، رقم (673).
(7) لما بين المعقوفين ساقط من الآصل و(ط)، وثابت عند البخاري في أكثر مواقف رواية الحديث.
(8) هكذا في الأصل و(ط)، وعند البخاري: (أَيْهَم) بالجمع.
لِقُرْآنِكَ ؟ إِذَا أُلْقِيَ (اللَّهُ‏)۱ إِلَى أُخْوِيْهَا قَدْدَهَا فِي الْمَخْطَأَ۷۲۲۲.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى١۶۲۲۹۹۸۳۸٥٥٨٣۸٣۸٤۸٣۸٤۸٢۸٣۸٤۸٢۸٤۸٢۸١۸٣۸٤۸٢۸٢۸٢۸١۸١۸٠۸١۸۰۸١۸۰۸٠۸١۸٠۸٠۸٠۸٠۸۰۸۰۸۰۸۰۸٠۸۰۸١۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸۰۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸٠۸..
باب

وجوب تعلم القرآن، وتفهمه، وإشتمائه، والتقييم على من ترك ذلك

وقول الله تعالى: »وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِكُمْ كَانَةً أَنْ يُفْقَهُوْنَهُمْ وَيُؤْمِنُواُّ« [الأنعام: 25]

وقول تعالى: »إِنَّ شَرَّ الْذِّوَاتِ عِندَ اللَّهِ أَلُوْمُ الْكُلُوبِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ« [الآية: 4]

وقوله: »وَفَرَادُوا فَمَنْ أَفْصَلَ عَنْ دَخْتِهِ فَإِنَّ لَهُ مَيْدَانًا ضَخَمًا [طه: 124]

(الآية: 3)

(1) في الأصل: (وتفهمه)، والمعتبر من (ط).
(2) ما بين الفوسيين مافظ من (ط)، وكان المصنف أراد ملاحظة الآية التي
بعدها، لاحظ هذه.
(3) ما بين الفوسيين مافظ من (ط).
1) الأرض القيثا هي الأرض البيضاء.

2) الأجزاء: مصايص الأرض الذي نسك السماء فلا تشيره سريعا، وقيل: هي الأرض الذي لا نبات بها، وزعم الخطابي قال علماً وتحقيق، وردبه ابن الابي بورود في الرواية.

3) في الأصل: (وصب)، والمشتت من (ط)، وهو الصوب.

4) النعاء: الأماكن السماوية الواسعة في وقائع من الأرض، ي تعالى ماء السماء فيسحق وينشى، إبان أن ماء النظر عسله تعالى، أو كثر عليه فينير كالغدير الواحد، ويشع وعلى فجر وبيعان.

5) في الأصل: (بما)، والمشتت من (ط) والباحري.

6) في الأصل: (تعلم ومعلم)، والمشتت من (ط) والباحري.

7) ما بين المعلومين سائر من الأصل، وثابت في (ط).

8) أخرجه البخاري في (23) قال: العلم، (200) ب: من فضل من علم وتعليم، رقم (79) ومسلم في (42) ك: انقضاء، (5) ب: بيان مثل ما يبعث الله به النبي، رقم (286).
وعين ابن عمرو(1); أن رسول الله ﷺ قال: "ارحُموا
نَزَّهَوا، وَأَغْفِروْا يَغْفُرُ اللَّهُ (2) لَكُمْ، وَبِلَاءً لأَفْقَامَ الْقُوْلِ، وَبِلَاءِ الْمُقْلِدِينَ، الْمَيْتَينَ يَضُرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمَلُونَ." رَوَاهُ
أَحْمَدُ(3).

(1) في الأصل و(ط): (عمر)، والمنبت هو الضواب.
(2) ما بين المعقوفين ساقيًّ من الأصل، وثبت في (ط) والمسند.
(3) أخرجه أحمد 165/2، وجاء إسناده المندري في الترغيب والترهيب 155/11، وتابعه العراقي - كما في قيب القدر 474/1 -، ويُنظر في سماع
جِبَانَ التَّرْغِيبِ عِنْدَ عبد الله بن عمرو، فأخشي أن يكون منقطعًا.
باب الآية 178.

من لا يفهم القرآن

أن يكون من المنافقين

وقوله تعالى: فَرَنَمَهُمْ مِنْ يَسَعِي إِلَّا امْعَتْنِي حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِينَهَا (178 الآية).

وقوله تعالى: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَّامَ سَحْيَةً تَسْهَى الْجِنَّ وَالْأَدْمَ فَلَوْلَا يَفْتَقِهُنَّ بِهَا [الإعراف: 166 الآية].

عَنْ أَشْمَاءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ أَنْتُمْ تَفْتَنُونَ فِي فِيَوْكَمْ [كِتَابُ النَّجْفَاءُ] (1) أَوَّلَى مِنْ فِيَتَكَيْنَاءَ الْجِنَّ» يَوْتِى أَنْحَهْكَمْ [أَنْفَقُواْ نَّهُيَّةُ] مَا عُلْمُكُمْ بِهَا الرَّجُلُ ؟ فَأَنَا السُّوُّورُ أوَّلَ المُؤْمِنِينَ فِيَوْكَمْ (3) هُوَ مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَهَا بِالبَيِّنَاتِ.

(1) سَيَفَتِ الآيَةُ فِي (ط) فِي ذُكُرِ تَنْتَهُ: (أَلَا لَا يَصُرُّونَ بِهَا).

(2) ما بِبِنِيَةَ نَفْقَةِ فِي الأَصْلِ، وَنَحْبِي فِي (ط) فِي الطَّبِيعَ، وَهِوَ لَفَظٌ مَّسْلمٌ.

(3) ما بِبِنِيَةَ نَفْقَةِ سَائِقُ فِي الأَصْبَلِ، وَنَخْبَي فِي (ط) وَالْبَيْنِيَّ، وَالْفَظُّ للبَخَارِيِّ.
وَأَنَّهَوُا فَأَجْنَبُوا وَآتَيْنَاهُمۡ وَأَخَذُوۡنَاهُمۡ فَقُلُوهَا: نَمَّ صَالِيَاتُكُمۡ إِلَّا كَلِمَةً أَنَّهَا عَلِمُنا إِلَّا كُلُّ قُوۡلٍ وَأَطَأَ الْمَالِيِّّ وَالْمُرِيحُۡ قَضَىۡنَأۡ لَا أَذَرُوۡا صَبَّۡتُۡ إِلَّا حَيَّةٍ يُؤۡلَوۡنَۡ يُؤُومُونَۡ قَدۡ قَضَيۡنُهَا أَخۡرَيۡجَآهُۡۡ.

(1) في حديث البراء في الصحيح، قال: «أَذِرُ أَنۡ تَقۡلِبُوا كَلِمَتِ اللَّحَمِ، فَمَا عَلِمۡنَآۡ كَلِمَةًۡ إِلَّا قَضَيۡنَأۡ قَضَيۡنَأۡ فَقَامَتۡۡۡۡ».

(2) أخرجه البخاري في (34) ك: العلم، (24) ب: من أجاب الفتى بإشارة اليد والرأس، رقم (87) ومسلم في (10) ك: الكسوف، (5) ب: ما غضب على النبي ﷺ في صلاة الكسوف، رقم (950).

(3) أخرج أبو داود في (34) ك: السُنَّة، (23) ب: في المسألة في القدر وعذاب القبر، رقم (9753) وإسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من السنة، ويشبه أن يكون مصنف - رحمه الله - عن بقية: «في الصحيح: الحديث الصحيح لا كتاباً معيّناً، وهو اصطلاح واقع في كلام جماعة من العلماء.
باب
قول الله تعالى:

"ومنهم أتبعون لا يعمرون الكباث إلا أعينهم وإن فهم" (التكب: 87) الآية

"قيل": هم الذين خلوا البزاعة ثم لم يتحملوا كتم
المحمرة يحمل أسفاراً (الحنم: 5) الآية

عن أبي الوداع قال: كنت مع النبي ﷺ فقبضت بيض و
إلى السماء، ثم قال: "هذا أوان يختلس العلم من الناس، حتى
لا يقدرون على شيء بنية`: فقال زيد بن أبي سفيendojo (الأنصاري): كتب يختلس بنات وفد قومتي القريش! فقالوا: نفرتنا
نساءنا وأبناءنا، فقال: "كناك أملك يا زيدا! إن كنت لأعدك من

1) في الأصل (وط): (فسرها)، والمثبت من جامع الترمذي.
2) في الأصل (وط): (فسرها)، والمثبت من جامع الترمذي.
3) هكذا في الأصل، (وط)، وفي الترمذي: (حتى لا يقدروا منه على شيء).
4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (وط)، ونافذ في جامع الترمذي.
5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (وط)، ونافذ في جامع الترمذي.

وقع سباق الأصل هكذا: (فزول الله للفقراء نساءنا).
فُقهاء أهل المسأله: هذه النزوة والإنجيل عند النبي ﷺ والنصارى
فَمَا ذَا تَفْقِي غَنُومَهُمۡ؟ (رواةُ الترمذي، وقال: حسنٌ غريبٌ.)
وَعِينٌ عاشرةً رضي الله عنها؛ أن رسول الله ﷺ لم يأكل
عليه: إن في عِظْمَ التكرير والأنيق والخيلف الكيل والنهار، قال عمران:
190، إلى قولته: سامحناك فينا عذاب النار، قال عمران: 191، قال:
وَبَلٌ ليَسْتَمِرُّ فِيهَا الْآيَةَ، وَلَمْ يَتَفَكَّرُ فِيهَا، رواةٌ ابن جعفان في
صحيحه.(2)

(1) آخرجه الترمذي في (349) ك العلم، (5) ب: ما جاء في ذهاب العلم،
رقم (2672)، وإسناده جيد.
(2) آخرجه ابن جعفان 288/2، رقم (360)، وإسناده لا بأس به، يحتتم في
مثل هذا.
باب
إثم من هجر بالقرآن

وقوله تعالى: {وما يُصِيلُ به إلا الفسقين} [النفرة: 26].

وقولهم: {ومَن لَّدَيْنَا يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوتِيَ هُمُ الْكِتَابُ} [الصافية: 44].

وقولهم: {إِنَّ الْذِّبَّةَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْحَكِيمِ}

وَكِتَابُهُ وَهُمْ مَنْ كَفَرَ} [القصص: 174] الآية.

وَعِنَّ أَبِي سَعَيْدَ المُجَذَّرِيَّ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "يَخْرُجُ فِي هُذِهِ الْأَمْوَةَ - وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهَا - قَوْمٌ يَخْرُجُونَ صَلَايَٰهُمْ مَعَ صَلَايَٰهُمْ، يَخْرُجُونَ الْقُرْآنَ لَا يَبْخَرُونَ عَلَيْهِمْ - أَوْ خَاَجُّرُونَ - (1)، يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَدِينَ مُرْؤُقٌ السَّهِمَ مِنَ الْرُّبَّيْةِ، فَيَنْظُرُ [الرَّأَمَيْ] (2) إِلَى نَصْبِهِ (3) إِلَى}

(1) في الأصل (و)، (خاجرهم ولحقهم)، والمثبت من البخاري، فالناظر له.
(2) ما بين المعقوفين بيضان في الأصل، وساقط من (و)، وهو ثابت عند البخاري.
(3) النصل: جدية الشهيم.

النظر: القاموس المحيط ص1373.
رضي الله عنهم، فرساء يُفْلِحُونَ في الْفُلُوجِ، حَلَّ عَلَى قَبْلهَا (٣) مِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْرَجَهُ.

وفي رواية: "فَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَتَّقَىٰ فَلَا يَرْبَزُنَّ" (٤)

وكان ابن عمر يَتَّقَى شَرَّ الْقَلْبِ، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكُفَّارَ فَجَعَلَهُوَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٥).

وَلِلنَّبِيِّ - وَحَسَنَتَا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مُرْتُوقًا: «مَنْ سَيْلٌ عَنْ عِلْمِ فَكْرَتِهِ، أَلْجَمَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِبْلَةِ يَلِجِّمَهُ مِنْ نَارٍ» (٦).

١) الْرَّضَافِ: عَقْبَهُ يُلْبَى عَلَى مَدْخِلَ الْكَلَبِ فِي السَّهْمِ.

٢) فِي الأصل (وَطَ): (فَوْقًا)، والمشتت من صحيح البخاري، والفُؤُوقَة: موضوع الْوَتَرُ مِن السَّهْمِ، كما في الفاصل المحيط ص ١١٨٧.

٣) في الأصل (وَطَ): (بِهِ)، والمشتت من البخاري.

٤) أَخْرِجَ البخاري في (٦٦) ك: فضل الفلسطينيين، (٣٦) ب: إِنْمِ ردَا بْعَرَاةَ الْقُرْآنِ، رقم (٥٠٥٨) ومسلم في (١٦٤) ك: الرَّكَابَةِ، (٤٧) ب: غَلَبُ الْخَوَارِجِ وَصَفَاهُمْ، رقم (١٠٦٤)، والأَرْوَاهُ الْثَانِيَةِ هِيِّ النَّبِيِّ وَمُسْلِمٌ مَعَا، بَلْ تُؤْتِونَ كَتَابَ اللَّهِ رَبَّيْكَ، وَمُسْلِمُ وَحَدَّهُ: "نَبِيًا رَتِبَأ".

٥) في (طَ: (بَذَلَةِ)، وهي فَظُ البخاريَّ.

٦) عَلَقَ الْبخاري في (٨٨) ك: استنادًا للمرشد، (٧) ب: قَتِلُ الْخَوَارِجُ والمُلْمِدُونَ، وَوَصُلَ الْعَبَّاسُ في تَغْيِبَ الآثَارِ - كَمَا في فَنْحَ الْبَارِي ١٢٤٦ وَعَدْةُ الْفَارِيٰٰ ٢٤٨٤ - ٨٥ وَابْنُ عِبْدِ الْبَرِّ في التَّمْهِيدِ ٣٣٥٣، وْجَعَلَهُ اِبْنُ حَجَرِ سَدَنَهُ.

٧) أَخْرِجَ البخاري في (٣٥) ك: العلل، (٣) ب: ما جاء في كِتَابِ العَلَمِ، رقم (٢٧٤٩)، وهو عند أبي داود وأبنا ماجة أيضاً، فأخرج أبو داود =
باب
إِنَّمَنْ زَيَاً (١) بِالْفَزْرَانِ

عن أبيه مَرْحَبَة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (٢) "إِنّ السِّنَاتَ نَائِسَةٌ يُقْضِي يَوْمَ الْيَمَامَة عَلَيَّهَا" رَجَلٌ أَشْمِهْضُهُدَ، فَأَلَبَهُ يَدًا، فَمَا عَلَدتْ فِيهَا؟ قَالَ: كَانَتْ يَدُكَّ حَتَّى أَشْمِهْضُهُدَ، فَقَالَ: كَنِيْتِي، وَلَكِنَّكَ قَانِتُ لَنَّ أَيْقَالِ: جَيْرِيَّةٌ، قَفَّ، ثُمَّ أَلَبَهُ يَدًا عَلَى وَجْهِه حَتَّى أَلْقَيَ ضِيَارًا.

(١) في (٢٤٤) ك: السنة، (٢) ب: من سُنُن ابن علِيم فكنت عنه، وفِي أَسْبَابَهَا الحدِيث مقال، وكتبت مع نبئه مُعَارِجَةً يَقُولُ القول بِنَبِيِّهِ. (٢) في (٢٦٦) ك: السنة، (٣) ب: من سُنُن ابن علِيم فكنت عنه، وفِي أَسْبَابَهَا الحدِيث مقال، وكتبت مع نبئه مُعَارِجَةً يَقُولُ القول بِنَبِيِّهِ. (٣) في (٢٤٤) ك: السنة، (٤) ب: من سُنُن ابن علِيم فكنت عنه، وفِي أَسْبَابَهَا الحدِيث مقال، وكتبت مع نبئه مُعَارِجَةً يَقُولُ القول بِنَبِيِّهِ. (٤) في (٢٦٦) ك: السنة، (٥) ب: من سُنُن ابن علِيم فكنت عنه، وفِي أَسْبَابَهَا الحدِيث مقال، وكتبت مع نبئه مُعَارِجَةً يَقُولُ القول بِنَبِيِّهِ.
فنيذَ الفِنْكَةَ، قال: ۗ تَمَلَّكَتْ، وَلَكِنَّكَ تَمَلَّكَتُ
[السَّجَدَ] ۗ لِيَقَالُ: حَلَّمَمْ، وَقَرَأَتْ السَّجَدَ لِيَقَالُ: هَوَّ قَارِئٌ، فَقَدْ
قَبِلَ، فَمَا أَمَرَ يَوْسُبُّ عَلَى وَجُهُهُ حَتَّى أَلْقَيُهُ فِي النَّارِ.

وَرَجِلُ وَسَحَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَشْكِلَهُ يَنْعُضُ أَنَّ أَصْنَافَ الْسَّمَّالٍ
[كَلَّمُهُ]، فَايَكَوَّدَ بِهِ، وَقَرَأَهُ يَا مَعْمًى قَرَأَهُ، قَالَ: فَمَا غَبِلْتَ؟
قَالَ: مَا تَرْكَتْ مِنْ سَبْعٍ تَجْبُهُ أنْ يَنْفَقَ بِهَا، إِلاًّ أَلْقَتْ بِهَا
لك، قَالَ: كَبِيرَتِكَ، وَلَكِنَّكَ قَفْتَ لِيَقَالُ: [ثَمَّ] جَوَاذً، فَقَدْ
قَبِلَ، فَمَا أَمَرَ يَوْسُبُّ عَلَى وَجُهُهُ، فَمَا أَلْقَيُهُ فِي النَّارِ، رُوَا
مَسْلِمٍ.

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدرك في الناحية، وهو ثابت في
(ط) وصحيح مسلم.
(2) هكذا في الأصل و(ط)، وفي صحيح مسلم: (قال).
(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ثابت في (ط) وصحيح مسلم.
(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ثابت في (ط) وصحيح مسلم.
(5) في الأصل (علمت)، والبُنْتِ من (ط) وصحيح مسلم.
(6) هكذا في الأصل و(ط)، وفي صحيح مسلم: (فِيَهَا).
(7) هكذا في الأصل و(ط)، وفي صحيح مسلم: (فِيَهَا).
(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ثابت في (ط) وصحيح مسلم.
(9) في الأصل: (حَلَّمَمْ)، والبُنْتِ من (ط) وصحيح مسلم.
(10) أخرج همَّسْمَهُ في (33) لِك: الإمارة، (43) ب: من قاتل للرُّبَّاء والسُّمَة،
رقم (190).
باب
إثم من تأكل بالقرآن

عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: "اقرأوا القرآن، وابتعدوا بوجه الله، فكل أن يأتيك غوم يتعجلون إقامة القذح (1)

بتعجلون (2) ولا يتجلون (3). وراء أبو داود (4)

الفهد: أحد سهام الميجر.

النظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 198/1.

في الأصل: (يعجلونه)، وفي (ط): يستعجلونه، والمثبت من سنين أبي داود.

(2) أي يتعجلون لواحة في النذيرة، ولا يتأجلون بطلب الأجر في المقص، بل يبئرون العاجلة على الآجلة، ويتجلون وليغولون، فمن أراد بها الذناب فهو متعجل وإن ترسل في قراءته، ومن أراد به الآخرة فهو متأجل وإن أسرع في قراءته بعد إعطاء الحروف حرفها.

وهم ابن أبي أمية أن المراد يتعجلون العمل بالقرآن ولا يتأجلون، وتعجله المناوئ فقال - بعد كلام سبق: فكأنه لم يتأمل السوق إذ الخير سوق للذناب الآثين، وأما أرادوا متحدين بعيدة عن المقام، وهذه معجزة لوقوع ما أخر به.

النظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 142/1، وفيه القدير 36/3.

وعيون الميعود 42/1، ك: الضلالة، (134) ب: ما يجوزه الأمي.

(4) أخرجه أبو داود في (2) ك: الضلالة، (134) ب: ما يجوزه الأمي.
فضائل القرآن

ولله متناه من حديث سهل بن سعد.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: "يدفع عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: "أبو بكر رضي الله عنه راجعون، إلى سيّده رسول الله ﷺ يقول: "من قرأ القرآن فليس الله تبارك و تعالى (1) فإنه سبحانه قوم يقرأون القرآن يسألون الناس.

(1) ذكره أبو داود في (2) ك: المسالـ: (12) ب: ما يـبّر أئمة والأعجمي من القراء، رقم (483) وفي إسناده اضطرابات ذكره البخاري في التأريخ الكبير 1818، يصح به، وإذا شدد بالمرسل السابق، خمس الحديث، والله أعلم.

(2) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (ط)، وهو ثابت في المسند، والجهمي.

(3) هكذا في الأصل (ط)، وفي مسن أحمد وجامع الترمذي (سالم).

(4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (ط)، وهو ثابت في مسن أحمد وجامع الترمذي.

(5) في الأصل (ب: النسـ: وفي (ط: (به النسـ: وهي رواية الترمذي.

(6) أخرجه الترمذي في (42) ك: فضائل القرآن، (20) ب: (ولم يترجم له)، رقم (2176) وقال: "حديث حسن ليس إسناده بذلك"، وأحمد (426/2)، ورده أحمد، وإسناده ضعيف.
باب الجفاء عن القرآن

عن سمرة بن جندب - في الحديث الرؤيا الطويل - مرفوعاً، قال: "أثنياني الليلة أباناً (1)، وإنهمما هما خفياً، وإنهمما قلناً لي: انطلق (2)، وإنما انطلقت متهمنا، وإنما أبانا على رجل مصطفع، وإذا أخرج قايم عليه الصخرة، وإذا هُو يجهو بين الصخرة على رأسه (3)، فتبثغ (4) رَأَسِه، فأتيت عليه الحجر هنا، فنعَم الحجر قبأَخذ، فلا يرتجيل إليه حتى يت صح. (5) وأثنيا كما كان، ثم تعود عليه، فقبل به مثلاً ما فعل في المزَّة الأولى، قال: (6) فقلت: (7) إنهما: سبعان.

(1) في الأصل: (ثانان), وفي (ط): (ثانان)، والشبث من صحيح البخاري.
(2) في الأصل - محل هذين الجملتين - (ومنهما إلى قول: انطلق)، وفي (ط): (فذهما بي، قال: انطلق)، وال شبث من صحيح البخاري.
(3) هكذا في الأصل و(ط)، وفي صحيح البخاري: (رأسمه).
(4) في الأصل: (تبثغ)، والشبث من (ط)، وهو الصواب.
(5) في (ط): (بصيح)، وكلاهما من ألفاظ الحديث المروية في صحيح البخاري.
(6) ما بين المتوقفين ساقط من الأصل و(ط)، وهو ثابت في صحيح البخاري.
(7) هكذا في الأصل و(ط)، وفي البخاري: (قت).
الله! ما هذا؟" قال: هذا رجل علم الله القرآن، فقام عنة بالليل.
ولا يعمل فيه بالنهار، يفعل! به إلى يوم القيامة.
وهي روائة: "اللذي يأخذه القرآن فيرفعة، وي담 عن النقاشه المكرمة"
والمسلم عن أبي موسى: أنه قال لقراء البصرة: اऌوا، ولا يطؤون علىكم الأمد، فتسهو فلو بكم كما قست فلو بمن كان فبلكم.
وعن ابن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طال علىهم الأمد، فقست فلو بهم، فاختروا (1) كتابا من عند أنفسهم.

(1) هكذا في الأصل (وط)، وفي صحيح البخاري: (هذان).
(2) في الأصل: (بيفل)، والشتث من (ط) وصحيح البخاري.
(3) أخرجه البخاري في (91) ك: التعبير، (48) ب: تعبير الزوايا بعد صلاة الصبح، رقم (7046)، بهذا النهاة والروايين.
(4) في الأصل: (البقى)، والشتث من (ط) وهو الشتث.
(5) أخرجه مسلم في (12) ك: الزكاة، (39) ب: لو أن لا ابن آدم وادي، رقم (1050)، وأوله: أتمنى خيار أجل البصرة وفرأوه، فاتلهوا...

الحديث.
(6) في (ط): (اختروا).
استحلَّلَهُمُ ۝ وَكانَ السَّمْعُ يَحْحَلُ بِبُنيَّتِهِمْ وَبِبُنيَّتِ كُبْرٍ مِّن
شَهِوَاتِهِمْ ۝ حَتَّى نَبَذُوا كَتَابَ اللَّهِ وَزَوَّاهُمْ ظُهُورُهُمْ ۙ (۳) ۚ

۱) في الأصل: (استحلله)، والمببت من (ط)، وهو الضعوب.
۲) في (ط): (السننهم)، وأوردته الفرجطي في تفسيره ۲۱۳/۷، بهذا السياق.
۳) وعنه: (ألقهم).
۴) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره - كما في تفسير ابن كثير ۳۹۷/۴ -،
وأبو أنانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (۲۸۸)، بسياق
طويل قريب من النفق المذكور، وإسناده صحيح.
باب من ابتغى الهدى من غير القرآن

وقول الله ﷺ: "ومن يعمد عن ذكر الرحمن يقضي له شيطانك"
(الأنفر: 32) (1) الآتيين.

وقوله تعالى: "ووزن أينك الكتاب يضحك، لا يضحك"
(النحل: 89) الآية (3).

وعن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله ﷺ [يوما] خطيبًا بناءً يدعي خمًا (4) مبينًا مكة والمدينة (4)، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعيد، وذكر ثم قال: "أنا بعدٌ (آلا) أيها...

1. سيرت الآية في (ط) إلى: (فهو له فرتن).
2. ما بين الفسنين سافك من (ط).
3. وهم ناسخ الأصل في الآية فأثنتها: (وأنزلنا إلى الكتاب)، ووسع على المذبوب في (ط).
4. ما بين المعقوفين سافك من الأصل (و)، وثبت في صحيح مسلم.
5. في الأصل: (نعمًا)، والمعنى من (ط)، وهو المذبوب.
6. ما بين المعقوفين سافك من الأصل (و)، وثبت في صحيح مسلم.
النَّاسُ: فَأَيْنَ يَتَّقُونَ أن يَتَّقُونَ رَسُولَ رَبِّي فَأَجِيبَ (١)، وَأَيْنَ تَارِكُ نَفْحَمُ الْقَلْبِي (٢)? أُلْهِمْنَا: كَتَابُ اللَّهِ، يُحَذِّرُ الْمُهْدِيَّةُ وَالْمُنْتَكَبِيَّةُ، فَخَذُوا بِكَتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْعِنُوا بِهِ، فَخَذُوا بِكَتَابِ اللَّهِ، وَرَجِعُوا فِيهِ، [١٠٦] قال: "وَأَيْنَ يَتَّقُونَ، أَذْكُرُوهُمَا اللَّهُ، فَيَفْيِنُوهُمَا، [وَفِي] نُفُوذِى؟ أَلْهِمْنَا: كَتَابُ اللَّهِ، فُحُوّبُ اللَّهِ، مَّيْلَةُ اللَّهِ، [وَفِي] ُّثَجُّهُ. كُلُّ جَالِلٍ، وَمَنْ يَتَّقِهَا كَانَ عَلَى ضَلَالٌٍ، رَأَا مُسْلِمٍ.

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵ـ۹۶۱

۴۱۰۵~۹۶۱

۴۱۰۵~۹۶۱

۴۱۰۵~۹۶۱

۴۱۰۵~۹۶۱

۴۱۰۵~۹۶۱

۴۱۰۵~۹۶۱

۴۱۰۵~۹۶۱

۴۱۰۵~۹۶۱
فقه القرآن، وسن الأنوثاء محدثاتها، وكل بهجة سلامته (1)

وعن سعد بن مالك قال: أنزل [على (2) رسول الله (3) القرآن فتعالوا عليهم رمثا، فقالوا: يا رسول الله لك ظلقت عندكم العلماء للينين، قال: إنما يبت العين إلى اليمين

(4) يوسف (5) القرآن عليه رمثا، رواه ابن أبي حاتم (6) بإسناد حسن (7)

(1) أخرج مسلم في (7) كذا: الجمعه، (1/3) ب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (787).

(2) في الأصل: (سعيد)، والمثبت من (ط) ومصادر التحرير، وهو الجواب.

(3) في (ر)، (ن)، وهو الجواب.

(4) ما بين المفروضين ساقط من الأصل، واستدرك في الهاشم، وهو ثابت في

(5) في الأصل: (قصصته)، والمثبت من (ط)، وهو الجواب.

(6) سقطت كلمة (العيبين) من (ط)، وعن ابن أبي حاتم: إلى قوله: نحن نفض عليك أحسن الحديث.

(7) في (ط): (ابن أبي الدنيا)، ولم يعره إليه السبوعين في الثر المأخوذ 4/446، ووقع في سباق الأصل تقديمًا وتأخيرًا، سببه انتقاص النظر، والمثبت من (ط) وتمسير ابن أبي حاتم.

(8) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 7/999-1010، وابن جعفر 92، والحاكم 1376/7، وإسناده لا يحتمله هذا المسن، ففر به خلافة الشماش أحمد بن أينابي التميمي عن عمر بن قيس السلافي، والخلال من أفراد ما يستذكر، فضعه أشبه.
ولاَّنَّ عَن الْمُسَعَّدِيِّ، عَن الْقَاسِمِ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَلَّاَت مَلََّاتٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَا رَسُولِ اللهِ، قَالَ: ﴿بَلَّيْنَىَّ إِنَّ أَحْسَنَ الْفَضْلِينَ كَبِنْبُتٍ فِي نَارِيَّةٍ﴾ [المُوسَفَة: 3]، فَعَلَّمُوْا مَلََّاتٍ، فَقَالُوا: حَدَّثَنَا يَا رَسُولِ اللهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ ﴿أَتَمَّ بِثَلَاثٍٖ قُرُونٍ إِلَى الْيَوْمِ الْيَمِينِ﴾ [الحُجَّة: 16] [الآيَة: 1].

وَرَوَائُهُ [الآيَة: 20] عَيْبٌ عَنْ بَعْضِ الْعَامِرِينَ، وَبَعْضُهُ قَالُوْا: فَإِنَّ طَلَّبُوا

الْحَدِيثِ ذَلَّلُهُ عَلَى الْقُرْآنِ.

وَكَانَ مَعَاهُ بَنُ جَبْطَلِ يَقُولُ فِي مَجَالِهِ كُلُّ يَوْمٍ - قَلْ مَا

يَصَادِقُهُ أَنْ يَقُولُ ذلِكَ - اللَّهُ ﷺ ﺖَصَدَّقَ فَضْطَ، هَذَا الْمَرْتَابُ، إِنَّ

(1) سَيَقَتُ الآية فِي (ط) لَيِّنُرْتُ تَنْشِمَا: ﴿وَمَا لَزَلْتَ مِنَ الْعُمَّى﴾ [الحُجَّة: 16]، وسبط

مِنْهَا فُوْلُهُ: (الآية)، وَالْحَدِيثُ المذكورُ أَخْرِجْهُ إِبْنُ أَبِي حَامِدٍ/7600،

بِلْغَةِ مَلََّاتٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَلََّاتٍ، فَقَالُوا: حَدَّثَنَا يَا رَسُولِ اللهِ، فَأَنْزَلَ

اللَّهُ ﷺ ﴿بَلَّيْنَىَّ إِنَّ أَحْسَنَ الْفَضْلِينَ كَبِنْبُتٍ فِي نَارِيَّةٍ﴾ [الْمُوسَفَة: 3]، فَعَلَّمُوْا مَلََّاتٍ، فَقَالُوا: ﴿أَتَمَّ بِثَلَاثٍٖ قُرُونٍ إِلَى الْيَوْمِ الْيَمِينِ﴾ [الحُجَّة: 16] [الآيَة: 1]، وَهو مَرْسَلُهُ.

(2) مَا بَيْنَ الْمَعْظُمِينَ سَافِقُ مِنَ الأَلْصَلِّ (ط) وَهَيْوَنَ زِيَادَةً لَّا يَصَادِقُهَا

المُتَّخِرِينَ الآتِي.

(3) أَخْرِجَهُ إِبْنُ عَبْدِ الْعَزَّازِ بَنِ سَلاَمٍ فِي فَضْائِلِ الْقُرْآنِ رَقْمٍ (119)، عِن

المَسْعَدِيِّ عِنْ عَنْ بَنِي عَبْدِ الْلَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزَّازِ حَوْرَةٍ، وَفِيهُ: ﴿فَأُوْدِنُّوا الْحَدِيثُ

فِي الْفَيْضَةِ عَلَى أَحْسَنِ الْحَدِيثِ، وَإِنَّ أُوْدِنُّوا الْحَدِيثُ فِي الْفَيْضَةِ عَلَى أَحْسَنِ الْحَدِيثِ

الْقُرْآنِ، وَهُوَ مَرْسَلٌ أَيْضاً، وَهَذَا الْحَرَائِيْنِ غَلَظُ، وَالْعَيْبُ عَنْ المَسْعَدِيِّ

عَنْ الْقَاسِمِ، وَهُوَ الْحَدِيثُ السَّاهِل.*
وزراءكم فتنَا يُكْتَبُونَ وفيها النَّاسُ، وَيَفْتَحُونَ فيهما الفَرْزَانَ، حَتَّى يَقُولُ:
قد فُرَّتُ الفَرْزَانُ، فَقَمَّا أَطْلَقَ أن يَتَبَيِّنُونَ حَتَّى أَتِينُوا لِهِمْ غَيْرُهُ،
إِبْنَاهُمْ وَمَا ابتدَعُوا، فَكَلَّما يَبْدِعُوا ضَلَالَةً، إِبْنَاهُمْ وَزِيَاعَةُ الحَكِيمَ (١)،
وَإِنَّ الْمَنَافِقِينَ قَدْ يَقُولُونَ كَلِمَةً أَلْهَيْنِ جَاءَ بِهِ، فَإِنَّ
عَلَى الْحَقِّ نُورًا . . . التَّحَلِّيقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدٍ (٢).

وَرَأَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ غَرْوَةَ بْنِ الزَّبَرْ: أَنْ غَمَرَ أَزَا أَن يَتَبَيِّنُ
الْسَّنَّةَ، فَأَسْتَعْنَارَ الْمَدَخِلَةَ، فَأَشَاءَ رَبُّهُ يَذْكُرَهُ، ثُمَّ اسْتَفْنَأَ اللَّهُ
شَهِرًا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي ذُكِّرُتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَهُمْ كَبِيْرُوهُمْ كَبِيْرًا فَأَكَبِرُوا
عَلَيْهِمَا، وَرَكَبُوا كَتَابَ اللَّهِ (٣)، وَإِنَّ اللَّهَ لَا أَلْيَسُ كَتَابُ اللَّهِ
بَيْنِيَّ أَبَا (٤).

١٩١١ (١) فِي الأصل: (الحكم)، والمثبت من (ط)، وهو الضباب.
٢٩٤ (٢) أُخَرِجَ أَبُو دَاوُدِ فِي (٣٩) كَ: الْسَّنَّةَ، (٢) بِ: مِن دِعَا الْسَّنَّةَ، رَمْمٍ
١٥٣ (٣) فِي الأصل: (فَأَكِبِرُوا)، والمثبت من المدخل للبهقى.
١٥٥ (٤) ما بين الفوْسِين ساَقِطُ من (ط).
٥٨٧ (٥) أُخَرِجَ البَيْهَقِيُّ فِي المدخل إلى الْسَّنَّةَ، رَمْمٍ، وَفِيهَا انتِفَاطُ.
باب الخلق في القرآن

فيه خليات الخوارج المتقدمة (1)


(1) تقدم تخريجه ص 40.
(2) في الأصل (عمر)، والضبط من (ط) وصحيح مسلم.
(3) (4) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (و)، وثابت في صحيح مسلم.
(5) (6) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (و)، وثابت في صحيح مسلم.
قال: «فاقرأ يا في كل سبعة، ولا تزور على دلوك».
ولم يسلم عن ابن مسعود (6)؛ أن رسول الله ﷺ قال: "ملك الملتزمين".
والأخيف عند عبد الرحمن بن شبل مزعم: «فاقرأ القرآن، ولا نغلو (فمغفو)، ولا نتجهم عنة، ولا نأكلوا يه، ولا نستجريها أبدًا».
وعن (1) أبي بكر رافع، أن رسول الله ﷺ قال: "لا أليم أخذكم مكتبا على أركيكم، فأتي به الأمر من أمري معاً أمرت به أو أ".

(2) ما بين الفوقيين سائرهم من (ط).
(3) أخرجه مسلم في (47) ك: العلم، (6) ب: هلك المنتظمون، رقم (2670)، وزاد: "قالها ثلاثًا".
(4) ما بين المعقوفين سائرهم من الأصل، وثبت في (ط) ومسند أحمد.
(5) أخرجه أحمد 3/ 248، 444، وفي إسناده اختلاف.
قال الدارقطني في الخليل (272 - 273): "والحُفاظ من أصحاب يحيى يرون عن عامر العقيلي، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقال ابن حجر في فتح الباري (72): «ويسند قوي».
وبالوجه الذي ذكره الدارقطني في تقوين نظر، والله أعلم.
(6) في الأصل: (عن)، بإسناد الوار.
نَهَيْتُ عَنْهُ (١) قَالَ: لا اذري، ما وَجَدَتَا في كِتَابِ اللَّهِ إِنْ تَأْتِيَكُنَا.
روأه أبو داود، والترمذي (٢).

(١) في الأصل: (نُهْيَتِهِ)، بالواو، والمثبت من (ط)، وسنن أبي داود والترمذي.
(٢) أخرج أبو داود في (٣٩) ك: السنة، (٥) ب: في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٥)، والترمذي في (٣٩) ك: العلم، (١٠) ب: ما نُهِي عنه أن يُقال عند حديث النبي ﷺ، رقم (٢٧٦٣)، وفي إسناده اختلاف بينه الدارفوني في العلل ٢٠٦١، والرواي في هذا الباب ثابت من حديث جماعة من الصحابة.
باب ما جاء في اتباع المتشابهين

في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قرأ: "هو اللهم أتى على الكتاب ونادى: ملكوت هم أم الكتاب وأثر ملكوتهم" [قل عمساران: 7]. فقال: "إذا رأيت الذين يبغون ما تشابه منه فأولئك الذين سمي الله فأخذتهم" [التهي: 2].

وقال عمس: "تهديم الإسلام زلة عالم، وجدال مخالفين بالمؤمنين، وحكم الأمة المتمسرين" [5].

(1) سبقت الآية في الصحيحين إلى آخرها.
(2) ما بين الفوسيين ساقط من (ط).
(3) الحديث أخرجه البخاري في (55) ك: التفسير، (3) سورة آل عمران، (4) ب: من آيات محكمات، رقم (4547)، ومسلم في (47) ك: العلم، (5) ب: النهي عن أتباع المتشابهين، رقم (2665).
(6) آخرجه الدارمي في (62) وسناده صحيح.
 основе سأل صبيغ [عمر] عن (الدرية) [الدارين]:
(1) وأشباهها (2) صبيغ عمر، والقصة مشهورة (4).

1. ما بين المعقوفين ساقطة من الأصل، ريثة في (ط).
2. في الأصل: (أو أشباهها)، والمثبت من (ط).
3. في الأصل: (فعل به) بدل (ضربه عمر)، والمثبت من (ط)، وهو الصواب.
4. قصة صبيغ رويت مجمولة ومفصلة عن ابن عباس في الموطأ 2/455، وسعد بن أبي سفيان عند البزار 1/432، وسلمان بن سهار عند الدارمي 1/66، وناطق عند الدارمي أيضاً 1/77، وطاروسى عند عبد الرزاق 1/112، وأصحاها أثر ابن عباس، وذكرت قصة صبيغ فيه مجمل، وأسانيد المقاطع لا تخلو من ضيف، وتعددها دالاً على ثبوت القصة.
باب
وَعِينَ مِنْ قَالَ فِي الْقُرآنِ بَرَأْيَهُ، وَيَمْمَ لَا يَذُكُّهُم
وَقُولُ اللَّهُ نُعَمَانِ: «فَلَنَّا حَرَّمْنَآ الْفُجُوْجَ ما ظَهَرَ مَنْ مَا
بَطَّنَ» (الأَعْرَاف: 33)، إِلَى قُولِهِ: «وَأَنَّ نَزْوَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَذُكُّوٰنَ»
(الأَعْرَاف: 34).
وَعِينُ ابنِ عَبَايَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنْ قَالَ فِي
الْقُرآنِ بَرَأْيَهُ - وَفِيهِ رَوَآئِيَةَ: مِنْ عُيُورٍ عَلَمَ - فَلَيْسَنَّ مَفْعُوْدَهُ مِن
الْأَثَرةَ. رَوَآءُ التَّرْمِيِّدِيَّ وَحَسَنَةَ» (١).
وَعِينُ جَنْدَبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ قَالَ فِي
الْقُرآنِ بَرَأْيَهُ كَفَاسَبَهُ فَقُدْ أَخَذَهُ رَوَآءُ أَبِي دَاوُدَ، وَالْتَرْمِيِّدِيَّ»
وَقَالَ: عَرْبَّيْنَ» (٢).

(١) أُخْرِجَهُ التَّرْمِيِّدِيُّ فِي (٤٤٩) كَ: الْكَسَّارِ، (١) بَ: مَا جَاءَ فِي الْذِّي يُتْسَرُّ
الْقُرآنَ بَرَأْيَهُ، رَقْمٍ (٢٩٥) ١٩٥١، وَكَلاَ الْرَّوَآئِيَّيْنِ عَنْهُ، وَإِسْنَادُهُ
الضِّيِّقُ.
(٢) أُخْرِجَهُ إِبْنِ دَاوُدَ فِي (٢٤٧) كَ: الْعَلَمِ، (٥) بَ: الْكَلَامِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِغُيْرٍ
الْعَلَمِ، رَقْمٍ (٣٦٥٢)، التَّرْمِيِّدِيُّ فِي (٤٤٨) كَ: الْكَسَّارِ، (١) بَ: مَا جَاءَ فِي
الْذِّي يُتْسَرُّ الْقُرآنَ بَرَأْيَهُ، رَقْمٍ (٢٩٥٢)، وَإِسْنَادُهُ الضِّيِّقُ.
باب
ما جاء في الجدل في القرآن

قال أبي اليمامة: أي كأن ما أسألهما على مين يجدال في القرآن؟
ويقال: في كل نزلة الله إلا أليس كفرها (عضاف: 4).
وقوله: (وإن الذين لم يؤمنوا في الكتاب في نقتال جيد) (البقرة: 176).

عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: الجدال في القرآن كفره. زوياً أحمد، وأبو داود، وإسحاقًا جيد (2).

ووفي حلبة عمرو بن شبيب.: عن أبيه: عن جده: سمعه رسول الله ﷺ قومًا يبادرون في القرآن، فقال: إنما هلك من

(1) أخرجبه البهظي في شعب الإيمان 2/427، وابن عساكر في تاريخ دمشق 179/180، وهو مروي بصدد نسخة نسبيته لا بأف بيا.

وعزاء السبطي في الإثاث 427/1 إلى ابن أبي حاتم.

(2) أخرجه أبو داود في (392 ك: السبعة، ب: النهي عن الجدال في القرآن، رقم 4627)، وأحمد 2/584،くらい 2/478، والنسط لاحمد، وعوامل الولد عليه: جمعاء في القرآن كفره، وهو حديث صحيح، والنسط الثاني أثبت.
كانَ قَبْلَ ذَلِكَ [يِهُدَىٰ] صَرِّبُوا كِتَابَ اللَّهِ بِغَضْبٍ بِغَضْبٍ، وَإِذَا تَزَالَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَلِّبُ بِغَضْبٍ بِغَضْبٍ، فَلاَ تَصَلِّبُوا بِغَضْبٍ بِغَضْبٍ، فَمَا عَلَّمُنَّكُم بِهِ فَقْلُوا، وَمَا جَعَلْنَكُمْ فَكْلُوا إِلَى عَالِمِهِ)۱(.

(۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وفي (ط): (باختلافهم في الكتاب)، والمشتبه هو تشم الحديث في المسند، أما النطق المذكور في (ط)، فهو قطعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، ويأتي في الباب الذي بعده. والحديث المذكور أخرجه أحمد ۲/۱۸۵، وإسناده حسن.
باب ما جاء في الاختلاف في القرآن

فإن儿أو ممناد

وقول الله عز وجل: «ولا يزغون مختلفين إلا من رحم ربك» (العنون: 118-119) الآية.

وقوله: «كان الناس أمة وجدت فبعث الله النّبيين مبتعثين» (القصص: 122) الآية.

وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: سمعت رجلاً يقرأ آية (1) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأحدث بديعًا، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فعرفته (2) في وجهه الكبيرة فقله: أكلاً ما محسن فلا يختلفوا، فإن من كان

(1) في الأصل: (الآن)، والمنبت من (ط).
(2) في (ط): (رسول الله).
(3) في (ط): (غريب).
(4) في (ط): (الكراهة)، والمنبت من الأصل صحيح البخاري.
قَبِلُكَمُ اخْتَلَفْنَا فَهُجُّوْنَا(1)。

وَفِيْهِ - أَيْضًا - عِنْي ابْنِ عُمْرُو(2)؛ قَالَ: هَجَّرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿يَوْمًا﴾، قَالَ: ﴿فَهُجُّوْنَا﴾ (3) أُصُوَّاتٍ رَجُلِينَ اخْتَلَفَا(4) في آيَةٍ، فَخَرَجَ عِلْيَانًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يُعَرَّفُ في وَجْهِهِ الْغَضْبُ;

قَالَ: إِلَّا هَكَالَهُ مِنْ كَانَ قَبِلُكَمُ بِخَلْفِهِمُّ فِي الْكِتَابِ(5).

وَفِي المُسْتَدِّعْ عَنْهُ: مِنْ حَدِيثٍ عَمْرُو بْنِ شُعَبٍ، [أَنَّ عَبْدًا،(6) جَلَّوْسَا بِبَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: بِغْضُبِهِمْ: أَلِمُ(7) يُقَلِّلُ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا؟ وَقَالَ بِغْضُبِهِمْ: أَلِمُ(8) يُقَلِّلُ.}

(1) أَخْرَجْهُ البُخَارِيُّ فِي (44) كَ: الْحَصُوْمَاتِ، (11) بِما يَذَكَّرِي فِي الإِخْتِلَافِ وَالْحَصُوْمَاتِ بَينَ النَّاسِ وَالْمَلَائِكَةِ، رَيْمَ (210).
(2) فِي الْأَصِلَّ وَ(طَ): (عَمْر)، وَالْمَبْتِي مِنْ صَحِيحِ مَسْلِمِ.
(3) مَا بَيْنَ الْمَعْوَفِيْنِ سَافَرَ مِنْ الْأَصِلَّ وَ(طَ).
(4) فِي الْأَصِلَّ: (هَجَّرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَسْعُوتِ اسْتُوْاتِ)، وَفِي (طَ): (هَجَّرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَسْعُوتِ اسْتُوْاتِ)، وَالْمَبْتِي مِنْ صَحِيحِ مَسْلِمِ.
(5) فِي الْأَصِلَّ: (خَلْتُوْنَا)، وَالْمَبْتِي مِنْ (طَ) وَصَحِيحِ مَسْلِمِ.
(6) أَخْرَجْهُ مَسْلِمُ فِي (47) كَ: الْعَلَمِ، (11) بِالْحَدِيثِ عَنِ ابْتَاعِهِ الْمَنْشَأَةِ، رَيْمَ (2222).
(7) مَا بَيْنَ الْمَعْوَفِيْنِ سَافَرَ مِنْ الْأَصِلَّ وَ(طَ)، وَأُؤْلَهُ فِيهِ قَالَ: (كَأَنَّ جَلَّوْسَا).}
(8) فِي الْأَصِلَّ وَ(طَ): (مَلَمُ)، وَالْمَبْتِي مِنْ المَسْلِمِ.
اللهُ كُذِّبَ وَكَذَّبَ؟ [فَسَيَعِدُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١)]، فَخَرَجَ كَأَنَّهَا
فَيَقُولُ لِي وَجِهِهِ حَبِّ الرَّمَانِ، قَالَ: أَيَّهَا أَبِي وَمَعًى؟ أَيَّهَا أَبِي وَمَعًى؟
أَنَّكَ تَضُرِّبِّوْا كَثِّبًا اللَّهَ بِعَضُّهُ بَعَضًَ بَعَضًَ؟ إِنَّمَا يَضْرِّبُ آمَانَ يَضْرِّبُهُمْ في
مَنْ لَبِنَاءٍ كَحْيَا، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ بِحَيَا، هَا هَا هَا أَيْنَ هُوَ فِي خِيْرٍ (٢) فَانْظُرُوا الذِّي
وَهَذَا يَضْرِّبُهُمْ وَهَذَا يَضْرِّبُهُمْ فَهَلَّ أَمْرُكَا [٣]، وَالذِّي نُبْلِيُّنَغُهُ فَهَلَّ أَمْرُكَا [٤]
وَهَذَا يَضْرِّبُهُمْ وَهَذَا يَضْرِّبُهُمْ. (٥)
وَفِي رُوِيَّةٍ: خَرَجَ [عَلَى أَصْحَابِهِ] (٦) وَهُمْ يَنْتَظُّونَ فِي
القُدْرِ (٧).
وَكَذَّبَ رُؤْوِيُّ الْكُرْمِيُّ مِنْ خَلْيَةٍ أَبِي هَرُبْبَةَ، وَفِيْهِ: خَرَجَ
وَنَحُونَ نَتَناَزَعُ فِي الْقُدُرِ. وَقَالَ: حَسْنٌ (٨).

 ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (١) وثابت في المسند (٢) في الأصل: [إنكُم لم تستم بهما] وفي (٤): [إنكُم لم تؤمروا بهدا]،
والثابت في المسند (٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وثابت في (٥) والمسند.
كلمة (عنه) ثابتة في الأصل، ولم أراها في المسند (٤) والحديث أخرجه أحمد (١) إسناده حسن.
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (٦) والمسند (٥)
أخيره هذه الرواية أحمد (٢) إسناده حسن (٦)
أخيره (١) مالها في التشهد في الخوض في القدر، رقم (١٣٣) إسناده ضعيف (٩).
باب
إذا اختلفتم فقوموا
في الصحيح عن نجل، أن رسل الله قال:
"أقرأوا القرآن ما انتفلت عليه فلويكم" (1)، فإذا اختلفتم فقوموا عنهم (2).

ولهما عن ابن عباس: أن رسل الله قال في مريح:
"النبي يكتب أو كتب لَكُم كتابًا لَن تضيعوا بهداه"، قال (3):
"فقال" (4) عمر: إن رسول الله قر فلن تعذبوا الموجع، وإن عندنا كتاب الله حسنًا (5)، وقال بعضهم: بل النّور يكتب (6).

(1) في الأصل: (بما انتفت عليه فلوكم)، وفي ط: (ما انتفت فلوكم)، والمشت من الصححين.
(2) آخره البخاري في (22): فضل الله القرآن، (37) ب: أقرأوا القرآن ما انتفت عليه فلوكم، رقم (560)، وسلم في (47) ك: العلم، (51) ب: النّهي عن أتباع المتشابه، رقم (267).
(3) ما بين المعروفين سابقًا من الأصل، وتابع في (ط).
(4) كتب أولاً في الأصل: (قال)، واستحب أعلاها: (قال).
(5) في الأصل: (حسنًا)، والمشت من (ط) والصححين.
بابإ década رحمة

فاستغفرنا، فننصحه: "هؤلاء عرب، ولا ينقي صدمة
نبي قتاز".

وينسبون على ابن مسعود: أنه قرأ سورة يوسف، فقال:
"رجل ما خذأ أنزات، فقال: أنك ذب بالكتاب؟".

1) في الأصل: (اختلقوا)، والمثبت من (ط) والصحيح.
2) أخرجه البخاري في (32) ك: العلم، (34) ب: كتاب العلم، رقم (114)، ومسلم في (25) ك: الصحيحة، (5) ب: باب ترك الوصية، رقم (1737).
3) أخرجه البخاري في (22) ك: فضائل القرآن، (8) ب: القراء من أصحاب النبى، رقم (5001)، ومسلم في (59) ك: صلاة المسافرين وقصرها.
4) ب: فضل استماع القرآن، رقم (801)، بألفاظنا نحو المذكور هنا.
باب
قول الله تعالى:

"ومن أظلم من ذكر يبدي رحمه فأعرض عنه؟ فملك الله الصادق ذو النور" (1)

قال النبي ﷺ: «النصر، وعلم الناس» (2).

وذكر عابس عن ابن مسعود ﷺ: إن الله قال: من أكثر الظلم:

"عبد الله أن يقال للعبيد" (3).

قال الله، قفول: علَّکَ يَشْيَكَ (4).

وأي الصريح عن أبي وافد اللثبوت، قال: إن رسول الله ﷺ

"بِنَاسَةٍ هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدَ وَالْأَسْمَعُ مَعَهُ، إِذْ أُتْبِعُ" (5).

فأهل النذور إلى رسول الله ﷺ وذهب واحد، قال: قوموا على رسول الله ﷺ (6).

فامأ أحدثهم فرأى فرجا في الخلق فجلس

(1) أخرجه مسلم في (11) ك: الإيمان، (39) ب: تحريم الكبر وبذانه، رقم (41) من حديث عبد الله بن مسعود.

(2) في الأصل وط: يقول العبد، والمثبت من سن النسائي الكبير، وهو النواحي للمعنى المراد.

(3) أخرجه النسائي في السن الكبير 2/137، وإسناده صحيح.

(4) في الأصل: (أقبل معه)، والمثبت من (ط) والصحيح.

(5) في الأصل: (وذهب واحد، لفواحد على رسول الله ）， والمثبت من (ط)، وهو الشواب.
فيها، وأما (١) الآخر في مجلس خلفهم، وأما (٢) الثالث فأدرك ذاهبا، فلمما قرأ [رسول الله] (٣) قال: آلا أخبركم عن النوبة الثلاثة؟ أما أخدهم (٣) فأرى إلى الله فأؤوه الله، وأما الآخر فأستمع، فاستمع (٤) الله بهاء، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عمه، (انتهى) (٥).


(١) في الأصل: (فأما)، والمبتدأ من (ط) والصحيحين.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وثبت في (ط) والصحيحين.
(٣) في الأصل: (أدخهما) والمبتدأ من (ط) والصحيحين.
(٤) هكذا في الأصل و (ط)، وفي الصحيحين: (فاستمع، فاستمع). 
(٥) ما بين الفوائض ساقط من (ط).

والحديث أخرج البخاري في (٦٣) ك: العلم، (٨) ب: من قعد حيث ينتهي به المجلس، رقم (٥٦)، وسلم في (٥٩) ك: السلم، (٦٠) ب: من أتي فوجد لمجلسا فوجد ورقة مجلس فيه، رقم (٢٧٢). 

(٦) في الأصل: (قال)، والمبتدأ من (ط).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في نسخة ٣/١٠٥، والطبري في جامع البيان ١٠/٢٠١، وإسناده صحيح.
باب ما جاء في التفسير بالقرآن

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ما إن الله
لست يلى» (1) أَذَن لَيْنِي أَنْ يَكُنْنِي بِالْقُرْآنَ - وَفِي رَوَاهُ: لَيْنِي
كُلِّ الْقُلُوبِ (2) ﴿بِالْقُرْآنَ - يَجُزِّهُ يَوْمَ الْقُرُوْضِ﴾ أَخْرِيجُهُ ﴿4﴾.
وَعَنِ أَبِي لُيْبَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "لَيْنِي
يُقُرْنُ بِالْقُرْآنِ، رَوَاهُ أَبُو داودُ ﴿5﴾.

(1) ما بين الملفونين سافقة من الأصل، وثابت في (ط) والصحيحين.
(2) ما بين الملفونين سافقة من الأصل، وفي (ط): (لم يثبتني يتغنى).
(3) وهي رواية لمسلم لكن فيه: (كأنني).
(4) ما بين الملفونين سافقة من الأصل (ط)، وثابت في الصحيحين.
(6) ب: استحب تحسين الصوت بالقرآن، رقم (97). (772).
(7) أخرجه أبو داود في (8) ك: الوتر، (204) ب: كيف يُنتَجِبُ الْقُرُوْضُ في الفراءة، رقم (1471)، ورجاله لقائة، ولكن أكثر أصحاب ابن أبي ملية يجعلونه من سنده سعد بن أبي وقاص، والحديث عند البخاري في (47) ك: الوليد، (44) ب: قول الله تعالى: (وَإِذْ أَجَهِرُوكُمْ أَوِ اجْهِرُوا بِهِ)، رقم (5757) من حديث أبي هريرة (ط).
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَفَانِى أَعْلَمَ.

(آجرة) (1)، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحْمَدٍ وَآلهِ وَصَحِبَهُ وَسَلَّمَ.

(1) ما بين الفرسين سائر من (ط).
الكشفات العامة

كشف الآيات
كشف الأحاديث والآثار
كتاب الآيات

سورة البقرة

39 - وما فعلت بيه إلا للتقربين  
37 - فربما أنوا ليبنكم الكعبة إلا أُمًا ونَحْنُ مَعْهُم  
39 - إن آدم يكلموهما ما أنزل عن الله من الخطيب ويطلبهما يَئِيهَا  
59 - فنزل ذلك من نبتنا في الكعبة في موضع يغدو  
61 - فإن النحل أهله وأهله الله الذين ي*piبم وهم مستورون

سورة آل عمران

38 - وإن في خلق النحل والآسيار والخنف الليلي والنهار  
56 - هم الذين ينهوا إلى فتنة الكعبة ونهوا إلى فتنة الكعبة  
33 - وما كان بكم أن تكنِي الربانية في الكعبة والكعبة والسماوات  
38 - فكنوا على خلق الله الذي لم تكن له مثله

سورة الصادقة

39 - فليس الله يحسبكم بينه وأولئك الذين كذبتموه

سورة الأعراف

22 - وجعلنا علىقومكم أمة مكرمة

58 - فلولا خلقنا في الدنيا من شرط ومَا نحن باليت  
58 - وإن نقولوا على الله ما نقلتموه  
30 - ولكن دنا أن نجمب ضميرنا على الله وليستوا على الله مَن يَسْتَنْفِعُ بِهِ}
سورة الأنفال

22 ﴿وَإِنَّ سَرَارَةَ حَتَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُؤْلَفُونَ﴾

سورة سود

61 ﴿وَلاَ يَداَوُونَ تَفْصِيلَهَا إِلَّا مِنْ رَجُلٍ رَكِّٰحٍ﴾

سورة يوسف

50 ﴿وَأَيُّلَكَ اللَّهُ مِثْلَ الْكُلُّبِ اللَّهُبِرِيَّ﴾

سورة النحل

48 ﴿وَزَكَّاهَا اللَّهُ لِيُذْكَرَ لِيُهْنِهَا لَيْثْ مَا بهِ﴾

سورة الكوثر

66 ﴿وَمَنْ أَفْلَحَ مِنْ ذَرِّيَّةِ رَبِّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأُنْبِئُهُ بِغُيُوشٍ خَيْرٍ﴾

سورة اللمع

32 ﴿مَنْ أَخْرَفَ عَنْ وَسْطِيِّرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ مُبَيِّنُ الْغَيْبِ﴾

سورة فاطر

77 ﴿وَمَنْ يَقُولُ لَنَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوتِيدُ لِيُصَلِّي عَلَيْهِمْ﴾

سورة غافر

59 ﴿وَمَا يَحْالُ مِنْ تَلَاقِي اللَّهِ إِلَّا أَلَّا يَكْفُرُونَ﴾

سورة الأحزاب

48 ﴿مَنْ يَشَّرَعُ مِنْ خَيْرِ الرَّزْقِ فَلْيَمْلِئِ الْأَمْرَ اللهَ يَقُولُ﴾

سورة محمد

60 ﴿وَمَنْ يَنْتَفِعِ الْأَخِ لِدُلْوَاهُ فَإِنَّهُ يَحْصُرُهُ عَنْ عِدَادِهِ﴾

سورة الرعد

57 ﴿وَالْأَلْبَابِ﴾

سورة الحديد

61 ﴿وَقَالَ يَزِيدُ تَسَمَّى آsortingْ مِثْلَهُمْ إِبِيضَارَ اللَّهِ﴾

74
سورة المجادلة
22. «سُبْحَانَ اللَّهِ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ وَأَنْقُلَهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِمَّا بَلَغَ»

سورة المجادلة
37. «فَمَن يَشَاءُ يَخْرُجُونَ الْقُرُونَ ثُمَّ يُعْلِنُونَ كَمْ أَكْثَرُوهَا كَذَٰلِكَ السَّمَاعُ عَلَى الْكَفَّارَ»
إيهام أورثكم

أناة الليلة أيتام

أَلْكُبَّرُ بِالكتاب

ألا أخبركم عن القدر الثلاثة

أذم أُحْيَيْ أَنْ تَعْمَّرَ عَبْدُ الْغَفُّر

أما بعد، ألا أُهالاء الناس

أما بعد فإن غاب التحديد كتاب الله

أن أضحا بكُنُوس الحَيَّة مثوا مثلا

أن عيَّن أراد أن يكتب الشمَّان

أهل القرآن هم أهل الله وخاطبة

أّمّا اقترب أحساً الفكران

أعترَفُوهم الله في أهل بنى

أتقن الله سُلَّم اللَّه الكفَّار فلا تقلع عنهم زمنا

إذا رأى الله يبعون ما تثبات منه

إذا أول الناس يقضى يوم القيامة عليه

إذن تبي إسراء الله لما علَّمهم الأمد
31 إن من إنزال الرحمن على القرآن ذي النبأة المصلم
35 إنكما تلقتم في كُورِمَكم مقاطنة الدجال
37 إِذما ضلَّب الأَمْم تَنْقَلَّب في مَرْهَق هذَا
39 إِذما هَلْك منْ تَنْقَلَّب باِحْيَاكمُ هُمُّ
40 إِذما هَلْك منْ كَان تَنْقَلَّب بِهَا
44 إِذما انطَلَّقا إلى كَاب أَزلَت في الكَفَار
52 إِذما ذَكَّرُوا فَقَأَلَّا أَنْقَلَّبُوا
66 الْمَتَابِي وَكِتَاب أَلْفَتْ نَقَلَّبُوا
66 الْمَتَابِي وَكِتَاب أَلْفَتْ نَقَلَّبُوا
44 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
46 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
48 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
50 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
52 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
54 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
56 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
58 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
77 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
71 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
73 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
75 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
82 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
85 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
88 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
90 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
92 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
95 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
97 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
99 اِذَا رَحَّلَتْ نَقَلَّبُوا
_fp3zani

57 سأَلَّ صَبِيبٍ ﺍِبْنِ ﻋَمَرْ ﺑَنَّ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﺍِبْنِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ 
58 ما أَدَرَّ ﺍِبْنِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ 
59 فَأَوْمَثَكَا ﻋَلَىٰ 
60 فَأَطْلَقَ اِبْنُ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ 
61 فَكَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ 
62 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ ﺍِبْنِ ﻋَمَرِ 
63 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ ﺍِبْنِ ﻋَمَارِ 
64 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ ﺍِبْنِ ﻋَمَارِ 
65 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
66 كَانَ ﺍِبْنُ 
67 كَانَ ﺍِبْنُ 
68 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ ﺍِبْنِ ﻋَمَارِ 
69 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ ﺍِبْنِ ﻋَمَارِ 
70 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
71 كَانَ ﺍِبْنُ 
72 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ ﺍِبْنِ ﻋَمَارِ 
73 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
74 كَانَ ﺍِبْنُ 
75 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
76 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
77 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ ﺍِبْنِ ﻋَمَارِ 
78 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
79 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
80 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
81 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
82 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
83 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
84 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
85 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
86 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
87 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
88 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
89 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
90 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
91 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
92 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
93 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
94 كَانَ ﺍِبْنُ 
95 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
96 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
97 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
98 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ 
99 كَانَ ﺍِبْنُ 
100 كَانَ ﺍِبْنُ ﻋَمَارِ
من تفصّل الأحاديث
54: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
56: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
58: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
60: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
62: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
64: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
66: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
68: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
70: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
72: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
74: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
76: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
78: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
80: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
82: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
84: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
86: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
88: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
90: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
92: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
94: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
96: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
98: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة
100: إن لم تظفر من أمر الله وعذبكم في الآخرة

الادعاء السابق:

أن للملك:

جامعة الملك سعود
من المأثر الشاملي لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وإلهامته، ثواب رئيس مجلس الوزراء، واسع النافذة والطموح، مبادرته إلى إقامة مسابقة في القرآن الكريم، خُوِّفت باسم:

(التعليمي القرآني في المملكة العربية السعودية).

وإذانت اليوم ببطاقة كريمة من له، سماوئ في إصدار سلسلة من المطبوعات تحمل اسم (التعليمي القرآني)، زادت في نفعه، واجتهادًا في خدمته القرآن الكريم، ورغبة في نشر العلم التأويل.

وساء هذه المطبوعات في المعارف المتصلة بالقرآن، كالتفسير، وأساليب، وقواعده، وعلوم القرآن، والجوامع، والقراءات، لتحقيق صلتها بالمسابقة.

شكرًا لله لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، مسيرة الحث، واهتمامه الكبير بالعناية بالقرآن الكريم، وجعله من له سهمًا في تعليم تاريخه، وسيّر ما قدّمه خدمة للقرآن من عمله الذي لا ينقطع الانتفاع به، والله أعلم بالخبرات.