مفردة
يعقوب بن إسحاق الحضرمي

تأليف
أبي علي الحسن بن إبراهيم الأهوازي
(326-446 هـ)

دراسة وتحقيق
الدكتور عمار أمين الددو
مفردة
يعقوب بن إسحاق الخضرمي
جميع الحقوق محفوظة
لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م

ما ورد في هذا الكتاب يعبّر عن رأي صاحبه
ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة

طبع بموجب إذن طباعة من المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات
رقم (م وع / 8/38442 تاريح 9/9/2008م)

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
ص. ب: 2042 دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 66712274971+ 74612274971+ 66712274971+ 74612274971+
البريد الإلكتروني: quran@eim.ae
البريد الإلكتروني: www.quran.gov.ae
مفردة
يعقوب بن إسحاق الحضرمي

تأليف
أبي علي الحسن بن إبراهيم الأهوازى
(326 - 446 هـ)

دراسة وتحقيق
الدكتور عمار أمين القدوة
الافتتاحية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، رحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبدْع:

فقد نزل القرآن على قلب رسول الله ﷺ بلفظه ومعناه ونطقه، وتحوイده، وترتيبه، وتنظيمه، وقد تكفل الله بحفظ آياته وكلماته من التحريف والتغيير والتبديل. فقال في سورة الحج: "إِنَّا نَزَّلْنَا الْذَّكْرَى وَأُنْفَضْنَاهُ إِلَى مَعْلُومٍ"، وجعله الله المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم الدين. فأعجز البشر أن يأدوا بسورة من مثله فقال في سورة البقرة: "وَإِنْ ۖ مَعْلُومٍ فِي رُسُلِنَا عَلَى عِبَادٍۢ"، وقد تناول العلماء هذا الكتاب العظيم بالدراسة والتمحص، فاستخرجوا منه الكنوز الثمينة، وأسسوا في ظلال آياته قواعد علومهم، وقد أظهرت كثير من الاكتشافات العلمية المعاصرة حقيقة مذهلة سبق القرآن إلى ذكرها أو الإشارة إليها، ولا بد من أن نجد التطابق بين ما قاله الله وما خلقه، كما قال تعالى في سورة فصلت: "سَمُّواٰهُمْ آدَمًا فِي الْأَفَاتِ وَ فِي أَفْسَامِهِمْ حَتَّى يَبْيَضُنَّ".
لهُمَّ أنَّهُ أَلْهَيْنِ أَوَّلَمْ يَكُفُّ شَرَّ أَنْ وُلِّيْتُ أَنَّهُ غَلْبُ قَلْبِي وَشَيْدُ ۛ، وَيَسُرُّ جَائِزةٌ دِيْ
الدوليَّة لِلقرآن الكريم أن تسهم في خدمة هذا القرآن العظيم، وتقدم إلى
المكتبة الإسلاميَّة سلسلة الدراسات القرآنيَّة تعميَّاً للثقافة القرآنيَّة، وإن
اللجنة المنظمة جائزة دِي الدوليَّة لِلقرآن الكريم لتقدم شكرها إلى مؤلف
الكتاب، وإلى كل من ساهم في إخراجه وطبعه ونشره وتوزيعه. سائلين
المولع عز وجل أن يجعل هذا العمل في صحيفة صاحب السمو الشيخ محمد
ابن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
وراعي جائزة دِي الدوليَّة لِلقرآن الكريم، وصلب الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، واحمد الله رب العالمين.

اللجنة المنظمة

جائزة دِي الدوليَّة لِلقرآن الكريم
المقدمة

الحمد لله الذي هداتنا هذا وما كنا لهداه لا نستطيع لو لا أن هداه الله،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وسلم.
وبعد:

فهذه مفردة ثالثة، نادرة ونفيضة من مفردات أبي علي الأهواري، من الله علينا وعلى الكتب القرآنية بنسخة ثاقبة وحيدة منها، لم يسبق لها أن رأت النور محقة من قبل، حسبت علماً، بل كانت في عداد المفقودات إلى وقت قريب، وكبيرة جداً من حكم عليها بهذا الحكم، في نشأتها، وعهد ذكرها في المخطوطات العالمية لها، وهي بالإضافة إلى كونها للمؤلف مشهور مقدّم في علم القراءات، فهي تشمل على قراءة واحد من القراء العظيم المشهورين أيضاً، هو يعقوب الحضري، (ت 205 هـ)، الذي حظيت قراءته باهتمام عدد من المؤلفين القدامى، كأبي عمرو الداني، (ت 444 هـ)، وأبي علي الأهواري، (ت 446 هـ)، وابن الفحام الصقلي، (ت 516 هـ)، ومحمد بن شريح الزعيني الأشبيلي، (ت 486 هـ)، وأبي العلاء العطار، (ت 569 هـ)، وغيرهم.

بُعيد أن الناظر في هذه المفردة قد لا يقف فيها على بعض الحروف التي
قرأ بها بعقوب، أو رواها أحد رواته عنه، ذلك لأن مؤلفها قد قصرها على ما خالف به بعقوب أبا عمرو بن العلاء، إذا همّ ولم يفزغ متحكما، برواية أبي عمر الدوزي، من طريق أبي محمد الزيدي عنه، غير ما اتفق عليه، وما لا خلاف فيه، وهو أمر صرح به المؤلف في مقدمته، وهو منهج نهجه في جميع مفرداته.

أما قيمتها العلمية فهي مستمدَّة من شهرة مؤلفها، وتقدمها على ما سواها في بابها، فهي أصل من أصول كتب القراءات، وركن من أركانها؛ لذا أقدمت على تحقيقها، مع كونها نسخة فريدة، من غير تحوَّف على صحة متنها وسلامته، بإذن الله، لاستغلال بعض كتب القراءات على مادتها كالموجز للأهوازي نفسه، ومصطلح الإشارات لابن القاضي، فقد كانا خير عون لي لتقويم أرواؤها، وتوثيق مادتها، وإخراجها إخراجاً علمياً يليق بها.

أما طبيعة تحقيقها فقد اقتضت أن تكون على قسمين: اشتمل القسم الأول منهما على دراسة المؤلف والكتاب، واستُوجِبَت دراسة المؤلف بيان اسمه ونسبته، وشيوخه وتلاميذه، ورحلته، ومكانته العلمية، ومؤلفاته، ومولده، ووفاته. واستُوجِبَت دراسة الكتاب بيان قيمته العلمية، وتوثيق نسبته، وتحقيق عنوانه، وبيان منهجه.

أما القسم الثاني: فقد اشتمل على النص المحقق، الذي اقتضى أيضاً
تعريف المصطلحات، وترجمة الأعلام، وتخريج الآيات الكريمة وضبطها على حسب قراءة القارئ، والعناية بالنص من حيث الضبط والتوثيق.

ولا يفوتنني قبل الختام أن أتقدم بخالص شكري وتقديري للقائمين على جائزة دبي للقرآن الكريم جمعاً، وأخص بالذكر منهم سعادة الأستاذ المستشار إبراهيم محمد بوملحة، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وسعادة الأخ الجليل النبيل الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، رئيس وحدة علوم القرآن، على جهودهم المباركة في خدمة كتاب الله، وعلى تفضيلهم بالموافقة على طبع هذا الكتاب في هذه المؤسسة المباركة، كأشركر الأخوين الكريمين اللذين نفضلا على بتحكيم البحث بكل أمانة وإخلاص.

وختاماً، فلأتسأل أن يجعل عملي هذا خاصاً لوجهه الكريم، وأن يعفّر لي ولجامعه، وكل من أسهم في نشره، ويعمل على إقباله، إنه أكرم مسؤول وأفضل مأمول، وهو حسب ونعم الوكيل.

الدكتور عمار أمين الددو
24/ رمضان/ 1428 هـ- 6/ 10/ 2007 م
الإمارات، الشارقة
تمهيد

نرى أنه من الففيد قبل الخوض فيها نحن فيه، أن نقف وقفة قصيرة عند دلالة مصطلح المفردة، وأن نعرف بالقارئ وقراءته، ليكون القارئ على بنية من أمره فيها هو فيه، فنقول وبالله التوفيق:

أولاً: مصطلح المفردة ودلاليه عند القراء:

إن دلالة هذه اللفظة في اللغة تعني الوحدة، التي هي ضد الجمع والتركيب. جاء في اللسان: الفرد ما كان وحده، يقال: قُرِّدَ يُقَرَّدُ، وأُقَرَّدُتهُ ُ جَعْلَتهُ واحِدة (1). ومنه المفرد للمذكر، والمفردة للمؤنث، وهو الجزء المستخرج من كل، لعلة ما.

وعليه، فإن دلالة هذه الكلمة عند القراء ليست بعيدة عن معانيها اللغوي، فهي تطلق على جملة الحروف التي يتردد بقراءتها قارئ معين قياساً على قارئ بعيده، أو على عدد من القراء، وقد تتردد في مصنف مُستَيْغِل تسهيلاً خفظها وضبطها.

وكنا النها من النوع الأول، أعني أن المؤلف ذكر الحروف التي قرأ بها يعقوب بن إسحاق الحضري، بروايتين، وروح عنه، متخذاً من قراءة

(1) لسان العرب 3/321، مادة (فرد).
أبي عمرو بن العلاء برواية أبي عمر الدورى عنه، أصلاً للقياس، فذكر ما
خالف به يعقوب أبا عمرو، وأهل ما سواه.
أما بدايةً ظهور هذا المصطلح عند القراء، وجعله عنواناً هذا النوع من
التصنيف، فلم أستطيع تحديده بدقة، وذلك لأن الكتب الأولى التي ألفته في هذا
الفن(1)، لم تصل إلىينا حتى نقف من خلائها على المراد، والذي يبدو أن ذلك
كان في مطلع القرن الرابع الهجري في عصر ابن ماجاه، بعد أن شاع التأليف في
القراءات جمعاً وإفراداً، تميزاً له من الكتب التي تناولت أكثر من قراءة، وهي
تسمية لا تعدو الوصف في أول أمرها، ثم صارت علناً لبعض كتب هذا الفن
بكلة الاستعمال، ولا سيما الكتب التي أهل مؤلفها تسميتها باسم معين، كما
هو الحال في كتابنا هذا، وفي غيره من كتب القراءات المفردة.
أما أول من صنف كتاباً مفرداً في القراءات فهو أمر لم أستطيع تحديده أيضاً،
ولكن أول ما وصل إلىينا من ذلك، حسب علمي، كتاب التهذيب لما تفرد به
كل واحد من القراء السبع (و(مفردة يعقوب) وكلاهما لأبي عمرو الداين،
(443 هـ)، ثم مفردة ابن محيصن، والحسن البصري، ويعقوب الحضرمي،
وجيدهن لابي علي الأهوازي، وغير ذلك مما سيأتي ذكره بعد قليل.

(1) للموقوف على أول من صنف في القراءات جمعاً، ينظر: النشر 1/ 34. 12
ثانياً: القارئ وقراءته:

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق، أبو محمد الحضرمي، مولاه مواصل المصري، أحد القراء العشرة المشهورين (1)، كان
حادِقًا بالقراءة فيبها، متحريًا، نحويًا، فاضلاً (2)، وكان من أعلم أهل زمانه
بالقرآن وال نحو وغيره، وأيده وجده كانا من القراء. تولى إمامة أهل
البصرة بعد أبي عمرو بن العلاء.

قال فيه تلميذه أبو حاتم السنقاني: "هو أعلم من رأيت بالحروف
والاختلاف في القرآن وعلمه ومذاهبه، ومذاهب النحو، وأروى الناس
لورف القرآن، وحدث الفقهاء " (3).

قرأ على كثير من علماء عصره منهم: "سلام الطويل، ومهدى بن ميمون،
وينس بن غيبر، والكسائي وغيرهم. وقرأته على أبي الأشبع عن أبي رجاء
عن أبي موسى في غاية العلو. " (4).

قرأ عليه خلق كثير، أشهرهم: "زهّر بن عبد المؤمن، ومحمد بن المتوكل"

(1) وهم: ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وأبو عمرو بن العلاء، وعاصم، وحمزة، والكسائي،
أبو جعفر، ويعقوب، وخلف.
(2) المستنصر 1/393.
(3) غاية النهاية 2/387، وينظر: المستنصر 1/393، وطبقات القراء 1/329.
(4) غاية النهاية 2/387.

١٣
المؤرخ، الملقب بِ‌رويسة، والوليد بن حسان، وزيد بن أحمد، وأبو حاتم السجستاني، وغيرهم كثير (1).

توفي رحمه الله تعالى، في ذي الحجة من سنة 502 هـ في أيام الأمون (2).

أما قراءته: فهي واحدة من القراءات العشر المشهورة، التي أجمع العلماء عليها وتقنتها الأمثلة بالقبول (3)، لذا نالت عناية كبيرة لدى علماء القراءات، وخصوصاً الكثير منهم بالتصنيف والتلخيص جمعاً وإفراداً. وأشهر الرواية عنه: روح، ورويس، فهى أصل معتمد عند جميع مؤلفي كتب القراءات من ذكر قراءته. سواء كان ذلك جمعاً أم إفراداً.

أما الذين ذكروا قراءته جمعاً، يعني مع القراء الآخرين، فهم كثيرون، وكتبهم مشهورة ومتروفة، وهي جميع الكتب التي تشمل على قراءة القراء فوق السبعة، لذا أوّد التوقف عند العلماء الذين أشردوا قراءته في مصطفى مستقل، نظراً لعدم عناية الباحثين بذلك، على الرغم من أهميته، وهذا ما وقعت عليه منهم:

1- ينظر: غاية النهاية 2/387.
2- ينظر ترجمته في: بطاقات ابن سعد 4/72 وطبقات النحوين واللغويين 45 ومرفعة بعوبز للداني: 1، والمصطلح 77، والمثناي 1/131، وطبقات القراء 1/175، وغاية النهاية 3/386.
3- ينظر: النشر 1/15 وما بعدها.
1- أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد، (ت ٤٤٤ هـ)، حققه أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضمان، سلمه الله.

2- أبو علي الأهوذي، الحسن بن علي بن إبراهيم، (ت ٤٦٦ هـ)، وهي هذه المفردة.

3- محمد بن شرّيح الرَّغَّيْني، (ت ٤٧٦ هـ)، له قراءة يعقوب (١). شرعت في تحقيقها، نسأل الله التوفيق.

4- أبو القاسم ابن الفحّام، عبد الرحمن بن عبيث الصَّفِيلِي، (ت ٥١٦ هـ)، له مفردة يعقوب. انتهت من تحقيقها، وهي تحت النشر في مجلة البحوث والدراسات القرآنية، في جمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف، بالمدينة المنورة.

5- شهيب بن عيسى بن علي الأُسْجُعِي المقرئ، (ت بعد ٥٣٠ هـ)، له قراءة يعقوب، ذكرها ابن خير الإشبائلي (٢).

6- شرّيح بن محمد بن شرّيح الرَّغَّيْني الإشبائي، (ت ٥٣٩ هـ)، حققه الأستاذ الدكتور غانم قدوري الجمّاد، وسُمِّها: "الجمع والتوجيه لما انفردت بقراءته يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري"، طبعت في دار عيّار بالإيال، سنة ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

(١) فهرست ابن خير ٣٢، وينظر: الجمع والتوجيه ١١. حققه الباحث: مهدي دهيم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، رسالة علمية، عام ١٤٢٨ هـ.

(٢) فهرست ابن خير ٣٥، وينظر: الجمع والتوجيه ١١.
7- أبو العلاء العطار، الحسن بن أحمد العذاري، (ت 569 هـ).

8- عبد الباري بن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن عبد الصمد الصعيدي، (ت 650 هـ). اتخذه ابن الجزري أصلاً من أصول كتابه النشر، وقال بأنه قرأه على شيخه أبي المعالي محمد بن أحمد بن علي الدمشقي.

9- أحمد بن موسى بن عيسى بن أبي الفتح، أبو العباس البطرسي، شيخ تونس، توفي قبل (600 هـ)، قال ابن الجزري: "نظم قراءة يعقوب من طريق الداني نظراً حسنًا".

10- عبد الله بن محمد بن عبد العظيم، نجم الدين الواسطي، (ت 722 هـ)، نظم قراءة يعقوب.

(1) وقفت على نسخة ناقصة من مفردته تشتمل على باب الأصول وآيات قليلة من سورة البقرة، أوها: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فإن هذا ذكر ما اختلف فيه من أذرعه عن أبي محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري، وأبلغت ما اتفق عليه وما لا خلاف فيه، وقدمت من ذلك الإسناد وما يشاكه ويدخل في معناه ويتاسبه، ثم أتبعه الأصول ثم الحروف، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آتية 8. وأوضحني الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت، أنه انتهى من تحقيقها ولم يدفعها للنشر بعد.

(2) النشر 1/ 82 وينظر: كشف الطنون 2/ 1763.

(3) نسبة إلى تراثية من إقليم بلنسية الواقع شرقي الأندلس. ينظر: برامج المغاربي.

(4) غاية النهاية 1/ 142 وينظر: الجمع والتوجيه 12.

(5) غاية النهاية 1/ 450 وينظر: الجمع والتوجيه 12.
11 - أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن حيان، (ت 545 هـ)، أفرد قراءة يعقوب في نظام سهاء: "غاية المطلوب في قراءة يعقوب" (1).

12 - الزرخاني، محمد بن محمد بن عرفة، أبو عبد الله التونسي، المالكي، ت 301 هـ، أفرد قراءة يعقوب في منظومة (3)، جمع فيها بين مفردة الداني ومفردة ابن شريح (3).

13 - ابن عاصم، محمد بن محمد بن عاصم القيسى، أبو عبد الله الغرناطي، الأندلسي، المالكي، قاضي الجاعة، (ت 829 هـ)، أفرد قراءة يعقوب في كتاب سهاء: "الأمل المرقوم في قراءة يعقوب" (4).

14 - عيسى بن محمود، المتوفي بعد سنة (966 هـ)، من تلاميذ الشيخ محمد بن محمد العلويني، أوها: "الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم والهيئة". وبعد، فقد التمس مني بعض طائفة من أهل القرآن أن أفرد لهم قراءة يعقوب الحضرمي من الأئمة الثلاثة، وأذكر الخلاف بين راويه: روي وروح سياعاً متصلاً ومستخرجًا من القصيدة المذكورة.

(1) غاية النهاهة 2/286، وإتحاف فضلاء البشر 1/121، وهدية العارفين 2/152.
(2) هدية العارفين 2/177.
(3) برنامج المُجاري 2/141. وينظر: هدية العارفين 2/177. وفِي ضِبِط نِسْبَتِهُ قَال ابْن الجَزِيرِي: "يَفْتَحُ الْوَاوَ، وَيَسْكُنُ الْرَاءَ، وَيَغْنِي مَعْجَمَةَ، وَتُشْدِيدُ الْمِمَّ. غَايَةِ النَّهَايَةِ 2/1243، رقَم 3422.
(4) هدية العارفين 2/185.
الموسمة بـ "فرائد الدرر" للشيخ الإمام العالم أحمد بن محمد بن سعيد اليماني، رحمه الله رحمة واسعة، كما سمعت عن شيخي وأستاذي محمد بن محمد العلووني رحمه الله ..».


15- الأبهاري، محمد بن محمد الهلالي، (ت 1334 هـ)، أفرد قراءة يعقوب في كتاب سياء: "الوجه الجليل في قراءة يعقوب البهية"، منه نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس، رقم (1793279).

***

18
الفصل الأول
المؤلف وسيرته العلمية

أولاً: كنيته واسمه ونسبته:
هو أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يَزْدَاد بن مُرُزَّد بن شاهوِه
الأهوازي (1)، المعروف بأبي علي الأهوازي (2).

ثانياً: ولادته:
قال ابن عساكر: «قرأت بخط أبي محمد بن صابر، قال لي أبو محمد مقاتل
ابن طكود، قال لي أبو علي: ولدت يوم الأربعاء السابع والعشرين من المحرم،
سنة الثمانين وستين وثلاث مئة» (3).

(1) نسبة إلى إقليم الأهواز، الواقع إلى الجنوب الشرقي من البصرة. معجم البلدان.
(2) تُنظِّر ترجيحه في المصادر الآتية مرتبة ترتيبًا زمنيًا: تاريخ دمشق 13/143/13، ومعجم
الأدباء 2/692، وبيتة الطلب 5/244/4، وطبقات القراء 2/612، وسير أعلام
النبلاء 18/12، وميزان الاعتدال 1/512، وتاريخ الإسلام، حوادث 441-
450، ص 124، والعصر في أخبار من عمر 3/222، والواقفين بالوفيات 12/122،
ومرأة الجنان 3/63، وغاية النهاية 1/220، وسُلَسان الميزان 3/63، والنجوم
الزهرة 5/62، وشُدرات الذهب 3/3، وتهذيب تاريخ دمشق 4/197،
(3) تاريخ دمشق 13/144، ونظر: معجم الأدباء 2/612، وطبقات القراء 2/612،
وغاية النهاية 1/200.
ثم تناقلت كتب الترجمة هذه الحكاية ولم تخرج عنها (1)

ثالثا: رحلته

بدأ أبو علي الأموي رحلته العلمية بمدينة البصرة، أقرب المدن إلى مستقط رأسه، سنة (383 هـ)، وعمره إذ ذاك واحد وعشرون عاماً، فمكث فيها نحو ثلاثة أعوام تقريباً، من سنة (383-385 هـ) (2)، ثم وَلَى وجهه شطر بغداد (3)، حاضرة العلم والعلاء آنذاك، وفي طريقه إليها نزل البطائح (4)، والكوفة (5)، ثم ذهب إلى طرابلس لبنان وقرأ فيها على عمر بن داود بن سلمون الطبراني المتوفى سنة (390 هـ)، وقرأ فيها أيضاً في ربيع الأول سنة (391 هـ) على أحمد بن يوسف بن عبد الله الشهرياني العروقي الأديب (6).

ثم توجه إلى دمشق فنزل في يوم الأحد الثالث عشر من ذي الحجة سنة (391 هـ) (7)، وعمره إذ ذاك تسعة وعشرون عاماً، فأقام فيها يتعلم القرآن ويعمله، ويسمع الحديث الشريف، ويرويه، وخلال إقامته في دمشق كان

__________

(1) ينظر: معجم الأدباء 2/ 332، وطبقات القراء 2/ 612، وغاية النهاية 1/ 220.
(2) ينظر: الوجيز 164، 671.
(3) الوجيز 66، 196.
(4) هي عبارة عن عدة قرى مجتمعة وسط الماء، تقع ما بين البصرة وواسط.
(5) طبقات القراء 2/ 612، وغاية النهاية 1/ 221.
(6) ينظر: موسوعة لبنان 2/ 110.
(7) تاريخ دمشق 1/ 143، ومعجم الأدباء 2/ 937، وتاريخ الإسلام 125.
يقوم برحلات علمية داخل سورية، فصول إلى معرة النعمان وحلب(1)،
وجيرها(2).

رابعاً: شيوخه:

كان الأهوازي شغوفاً في أيام الطلبة بالإثارة من الشيخ وتحري الإسناد العلاني، في علم القراءات والحديث، قال الأمر إليه في ذلك وتفرّد به، وقد حاولت في هذه الدراسة أن أجمع ما يمكن جمعه من أساطيل شيوخه، فوقعت على جملة منهم، وهذا أول إجهاض شامل لهم، فيها أعلام، وإن كان قد سبقني في ذلك محققو الوصيث، إلا أنه لم يُغَنَّ بحصرهم، ولم يفرّد لهم فقرة خاصة بهم، واقتصر على ذكر القراء منهم في سياق الحديث عن رحلته؛ لذا أرتأيت أن أقدمهم للقراء مرتين على حروف المعجم، من غير فصل بينهم، ليسهل حصرهم والوقوف عليهم، والله نسأل التوفيق والسداد. وهذه أساتذتهم:

- إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو إسحاق الطبري ثم البغدادي، (ت 393 هـ)، قرأ عليه بغداد(3).

- إبراهيم بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد... ابن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الحسيني المكي، (ت 399 هـ)، حدث عنه(4).

(1) بغية الطلب 5/2465.
(2) لم نسهب في دراسة رحلته لأن الباحث الكريم محققو الوصيث قد استوفوا الحديث فيه، جزاه الله خيراً، فأذنناا عن التطويل والتكرار. ينظر: الوصيث 14 وما بعدها.
(3) في الوصيث 269، وغاية النهاية 1/5، 261.
(4) المقهى الكبير 1/100.

21
- أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن فراس، أبو الحسن العبقي المكي، مسند الحجاز، (ت 404 هـ).
- أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس بن محمد بن خلف، أبو النمر الأطرابلسي.
- أحمد بن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو الحسين الفسوي.
- أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسحاق، أبو الحسين الجبالي الكبائي، (ت 381 هـ).
- أحمد بن علي بن أبي السند الأطرابلسي.
- أحمد بن أبي عمران الهروي الصرار، أبو الفضل، شيخ الحرم، (ت 399 هـ).
- أحمد بن محمد بن إدريس الخطيب.
- أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن خالد، أبو الحسن المقرئ.

(1) تاريخ دمشق 143/16181، وسير أعلام النبلاء 16/182-183.
(2) بغية الطبب 972/18.
(3) غاية النهاية 1/168.
(4) الزوجي 70، والمستبر 1/333، والإكال 1/121، وغاية النهاية 1/210، 211.
(5) موسوعة علماء لبنان 110/113.
(6) سير أعلام النبلاء 1/111.
(7) غاية النهاية 1/211.
(8) غاية النهاية 1/106، وينظر: الزوجي 234.
- أحمد بن محمد بن أبي سعيد الكرخي أبو العباس، قاضي مكة(1).
- أحمد بن محمد بن سويد أبو بكر الباهلي المؤذِّب (2).
- أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد الفَشِيري، أبو زُرعة(3).
- أحمد بن محمد بن عبدون بن عمرو، أبو الحسن الصَيدلاني القاضي الشافعي(4).
- أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسحاق بن العجِلي النَشَّري، أبو العباس(5).
- أحمد بن محمد بن نفيس الإمام أبو الحسن المُلطي(6).
- أحمد بن يوسف بن عبد الله السَّعراوي العروقي الأديب أبو نصر، قرأ عليه بطرابلس في شهر ربيع الأول سنة (٣٩١ هـ)(7).
- أبو بكر بن هلال الجَلاب(8).
- تَمَّ مَتَاعُ بِعَمَّانِ بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجَنِيْدُ البَجِّلِيٌّ، الرَّازِي، ثمُ الدَمَشَقِي، مُهْدَّثُ الَشَامِ، (ت ٤١٤ هـ)(9).

(1) تاريخ دمشق ١٣١ / ١٤٣٢، وبِغْيَةُ الْطَّلْبٍ ١٢٤٧ / ٥.
(2) غَيْبَةُ النَهَايَا، ١٨١، ١٢٠، ١٧٢، وَبِغْيَةُ الْطَّلْبٍ ١٣٠ / ١٢٥٦، كَذَا ذَكَرْ مَعْقِلُ الْوَجِيْزَ.
(3) تاريخ دمشق ١٣٢ / ١٤٤٧.
(4) غَيْبَةُ النَهَايَا، ١٢٢، وَبِغْيَةُ النَهَايَا، ١١٣، ١٣٣، ٢١١، ٢٢٧، ٥٧٨، كَذَا ذَكَرْ مَعْقِلُ الْوَجِيْزَ.
(5) الْوَجِيْزَ ص ١٣، وَبِغْيَةُ النَهَايَا، ١٣٣، ١٣٤، ٢٢٧، ٥٧٨، كَذَا ذَكَرْ مَعْقِلُ الْوَجِيْزَ.
(6) تاريخ دمشق ١٣٣ / ١٤٤٣، وبِغْيَةُ الْطَّلْبٍ ١٣٤٩ / ٢٠٠٤.
(7) مَوْسِوَةُ عَلِيَاءِ لَبنَانِ ٢ / ١٣٠١، ١٢٠، ١٣٠٠.
(8) تاريخ دمشق ١٣٥ / ١٤٥٣، وبِغْيَةُ الْطَّلْبٍ ١٤٧٥ / ٢٤٦٥.
(9) تاريخ دمشق ١٣٥ / ١٤٥٣، وَسِرْ أَعْلَامُ النَبِلِاءِ ١٧٧، ٢٨٨ / ٢٩١، وَتَارِيخِ الإلِٓمُ ١٢٥٠ .
- جعفر بن دَرْستوئه بن المرزبان الفارسي (١).
- جعفر بن عبد الرزاق بن عبد الوهاب، أبو الحسين (٢).
- الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي النورّاق الحنبلي، أبو عبد الله، شيخ الحنابلة ومفتيهم، (ت ٤٠٣ هـ) (٣).
- الحسن بن الحباب (٤).
- الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، أبو أحمد، (ت ٣٨٢ هـ) (٥).
- الحسن بن محمد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن دَرْستوئه، أبو علي الدمشقي، (ت ٣٩٥ هـ) (٦).
- الحسن بن علي بن الحسن بن شوام البغدادي الأرثاحي، أبو علي الكتاني، (ت ٤٣٩ هـ) (٧).
- الحسين بن عثمان بن أحمد بن عيسى، أبو عبد الله الْيَبِرُوْدي، (ت ٤٠١ هـ) (٨).

(١) الإقبال ٢٧٩.
(٢) تاريخ دمشق ١٣١/١٤٣، وبغية الطلب ٥/٢٤٦٥.
(٣) سير أعلام النبلاء ١٧/١٠٣.
(٤) سير أعلام النبلاء ١١/١٤.
(٥) سير أعلام النبلاء ١٦/١٩٤-٤١٣.
(٦) تاريخ دمشق ١٣١/١٤٣، وبغية الطلب ٥/٢٤٦٥، وسير أعلام النبلاء ١٦/١٤١، وبغية الطلب ٥/٢٥٠٣، ونسبته إلى مدينة أرثاح من أعمال حلب. ينظر: معجم البلدان ١/١٤١.
(٧) معجم البلدان ٥/٤٤٧.
حسين بن محمد بن الوزير، أبو أحمد الدمشقي الشاهد (ت 400 هـ). (1)

حمزة بن عبد الله بن الحسين بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي القاسم بن الشام الأطرابلي الفقيه الأديب. (2)

الخصيب بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن الخصيب، الثقة، القاضي أبو الحسن المصري، (ت 418 هـ). (3)

خلف بن محمد بن علي بن حدون الواسطي، أبو علي، (ت بعد 404 هـ). (4)

صدقة بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك القرشي الدمشقي أبو القاسم، المعروف بابن الدلم، (ت 413 هـ). (5)

طلحة بن أسد بن المختار الرقيق أبو محمد. (6)

عبد الجبار بن محمد بن الحسن الطلحي البصري أبو طلحة. (7)

عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب النميي الدمشقي، الملقب بالشيخ العفيف، (ت 420 هـ). (8)

---

(1) سير أعلام النبلاء 176/117، وموسيوعة لبنان 110-113.
(2) معجم البلدان 171، وموسيوعة لبنان 1349/17.
(3) سير أعلام النبلاء 171.
(4) يغبة الطبب 2/351، وكتبه فيه (أبو محمد)، وسير أعلام النبلاء 176/117.
(5) سير أعلام النبلاء 176/117.
(6) تاريخ دمشق 143/13، وغبة الطبب 2465/5.
(7) تاريخ دمشق 143/13، وغبة الطبب 2465/5.
(8) يغبة الطبب 5/2465، وسير أعلام النبلاء 176/117.

25
عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد الشيباني السامري، ثم الدمشقي البزاز أبو القاسم، (ت 410 هـ) (١).

عبد العزيز بن عمر بن محمد الصوفي أبو القاسم (٢).

عبد العزيز بن عثمان بن محمد الخراساني (٣).

عبد العزيز بن هاشم بن عبد العزيز بن محمد الخراساني (٣).

عبد الغني بن سعيد بن شر بن مروان، أبو محمد الأزدي، (ت 409 هـ) (٤).

عبد القدوسي بن محمد بن أحمد البغدادي (٦).

عبد الله بن محمد إسحاق بن يوسف الشيباني أبو محمد (٥).

عبد الله بن بكر بن محمد الأكواني، الطبراني الزاهد أبو أحمد، نزيل أكواخ بانياس، (ت 399 هـ) (٧).

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هلال أبو بكر الحنائي البغدادي، (ت 401 هـ) (٨).

(1) تاريخ دمشق 143/12، وسير أعلام النبلاء 17/262.
(2) المصدر السابق.
(3) غاية النهاية 211/172.-268/172.
(4) سير أعلام النبلاء 17/271.
(5) المصدر السابق.
(6) تاريخ دمشق 143/12.
(7) سير أعلام النبلاء 17/271.
(8) سير أعلام النبلاء 149/17-150.
- عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم الحرموشي، النيسابوري الناعم، (ت 407 هـ) (1).

- عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن موسى الكيلاني الدمشقي، (ت 396 هـ) (2).

- عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر بن أبو بكر بن المعمر بن قعنب بن زيد، ابن كثير بن مطر بن مالك المرزي الأزرقي، الشروطي، ابن الجبّان، (ت 425 هـ) (3).

- عبد الوهاب بن جعفر بن علي الدمشقي، ابن الميداني، (ت 400 هـ) (4).

- عبد بن نافع بن هارون العنبري أبو القاسم (5).

- عثمان بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد، أبو عمرو الطرسوسي الكاتب القاضي، المتوفي نحو (1001 هـ) (6).

- عطية الله بن عطاء بن محمد بن أبي غياث القاضي الصيداوي (7).

(1) سير أعلام النبلاء 17/1256.
(2) تاريخ دمشق 13/143، وتاريخ الإسلام 125، وسير أعلام النبلاء 12/14، 14/16، 221.
(3) معجم البلدان 1/131، وسير أعلام النبلاء 17/468-479، والآلئ المصنوعة 125/2.
(4) تاريخ دمشق 13/114، وسير أعلام النبلاء 17/499.
(5) غاية النهاية 1/216.
(6) معجم الأدباء 2/1606، وبيئة الطبلبة 5/2465.
(7) موسوعة علماء لبنان 2/110-113.
علي بن إبراهيم بن نصر ويه بن سختم بن هُزَّة الغرَّي السمرقندي الحنفي، أبو الحسن، (ت 441 هـ) (1).

علي بن أحمد بن عثمان، أبو الحسن المُتَّجِر المقرئ (2).

علي بن أحمد بن الرفاه السامري أبو الحسن (3).

علي بن إسحاق بن الحسن البصري القطان، أبو الحسن، المعروف بالخاشع، بقي إلى حدود (390 هـ) (4).

علي بن بشرى العطار (5).

علي بن الحسن بن علي بن عبد الحميد السُّمِّيْنِسِاطي، أبو الحسن، المعروف بالتفريغي الواسطي البجاش، قرأ عليه سنة (383 هـ) في منزله بالبصرة (6).

علي بن الحسن بن القاسم بن عبد الله الطرسوسي (7).

علي بن الحسن بن عثمان بن سعيد البغدادي المقرئ، أبو الحسن الغضائي، (ت 378 هـ) (8).

1- سير أعلام النبلاء 17/204.
2- غاية النهاية 1/530.
3- تاريخ دمشق 13/65، وعُبْدَة الطَّلِب 5/2465.
4- الوجيز 74، والمَسْتَبِر 53، وغاية النهاية 1/526، 221.
5- تاريخ دمشق 13/143.
6- الوجيز 74، وغاية النهاية 1/219، 221.
7- بُهْيَة الطَّلِب 5/2465.
8- الوجيز 73، والمستنير 87، وشَمْرَات الذهب 3/274، وغاية النهاية 1/231.

28
- علي بن داود بن عبد الله الداراني القطان، (ت 491 هـ). (1)

- علي بن عبد الله بن قدامة الملطي المؤدب، قرأ عليه بطرابلس. (2)

- علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد، أبو الحسن الوراق. (3)

- عمر بن إبراهيم بن أحمد بن أحمد بن كثير، أبو حفص الكتاني، المعروف بابن كوجك، (ت 390 هـ)، قرأ عليه بمدينة في مسجد نهر الدجاج بالكرخ. (4)

- عمر بن داود بن سلمون بن داود، أبو حفص الأنطروسوي، (ت 390 هـ). (6)

- عمران بن الحسن بن يوسف، أبو الفرج الختامي الخفاف. (1)

- فاتك بن عبد الله المزاحي، حدث عنه في صور. (7)

- المبارك بن عبد الجبار، أبو الحسين. (8)

---

(1) طبقات القراء 1/463.
(2) موسوعة لبنان 2/110.
(3) غابة النهاية 1/572.
(4) الوصي 33/143، وتاريخ دمشق 12/14، وغاية النهاية 1/587، وتاريخ الإسلام 42/12، وسير أعلام النبلاء 14/12، وغاية النهاية 1/113.
(5) معجم البلدان 1/140، ومعجم البلدان 2/110–113.
(6) معجم البلدان 2/346.
(7) المصدر السابق.
(8) المنظم في تاريخ الملوك والأمم 1/1672.

29
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون، أبو الفرج الشنبذى، (ت 388 هـ) (1).
محمد بن أحمد بن خلف بن أبي المعتمار، أبو الحسين الرققي، المعروف بأبى الفحَّام، (ت 399 هـ) (2).
محمد بن أحمد بن عناث بن الوالي بن الحكم بن أبي الحديب، أبو بكر السلمي الدمشقي، (ت 405 هـ) (3).
محمد بن أحمد بن علي الباهلي البصري، أبو بكر النجار، قرأ عليه في مسجده بالبصرة في بني لقيط سنة (385 هـ) (4).
محمد بن أحمد بن علي بن حسين أبو مسلم الكاتب البغدادي، (ت 399 هـ) (5).
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن جمع الغسانى الحافظ الصيداوي، أبو الحسين، المعروف بأبي جمع، (ت 402 هـ) (6).

(1) الوجيز 69، وشذرات الذهب 3/4، وسير أعلام النبلاء 12/4، وغاية النهاية 1/231، 241 وغاية النهاية 2/83.
(2) تاريخ دمشق 13/143، وسير أعلام النبلاء 184-185.
(3) تاريخ دمشق 15/171، وغاية النهاية 1/241، 242.
(4) الوجيز 471، وغاية النهاية 1/559، 1/14، وسير أعلام النبلاء 12/12، 16، وتاريخ الإسلام 125، وغاية النهاية 2/72.
(5) تاريخ دمشق 13/143، وسير أعلام النبلاء 17/150-155.
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال الجنيبي، أبو بكر السلمي. قرأ
عليه سنة (۳۹۳ هـ)، في منزله بدمشق (١). محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب بن علي، أبو عبدالله العجل
اللالكائي، قرأ عليه سنة (۳۸۳ هـ)، بالبصرة في الجامع الكبير عند باب
الأحنف بن قيس (٢).
محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن النعيم، أبو الفتح، زايل
ال ромة (٣).
محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى، أبو بكر الحربي (٤).
محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو أسامة الضروي، شيخ الحرم,
(۴۱۷ هـ) (٥).
محمد بن أحمد بن هارون بن موسى بن عبدان الغسانيالدمشقي، المعروف
باين الجندي، (۴۱۷ هـ) (٦).
محمد بن جعفر النجjar النحوي، أبو بكر (٧)، قرأ عليه بالكوفة.

(١) الوحيز ۷۵، غاية النهاية ۱/ ۲۱ ۱.
(٢) الوحيز ۷۴، غاية النهاية ۲/ ۸۵.
(٣) تاريخ دمشق ۱۳/ ۱۳۴ ، وغاية الطلب ۵/ ۲۴۶۵.
(٤) طبقات القراء / ۶۱۳، وكتبه في أبو الحسن، وغاية النهاية ۲/ ۸۲.
(٥) سير أعلام النبلاء ۲۲/ ۳۶۴.
(٦) سير أعلام النبلاء ۲۰۱/ ۴.
(٧) غاية النهاية ۱/ ۲۲۱.
- محمد بن الحسن الماوردي أبو عبد الله (١).
- محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنفي، ابن الفراء، القاضي أبو يعلى، (ت ٤٥٨ هـ) (٢).
- محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى بن يونس الطائي دمشقي، أبو بكير القطنان، المعروف بابن الخلال، (ت ٤١٦ هـ) (٣).
- محمد بن عبد الرحمن بن أبي المغث، أبو بكر (٤).
- محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن عواد الأسيدي العلافي، قرأ عليه بالبصرة في بني بخته (٥).
- محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب الفسيسي، أبو الحسن، قرأ عليه بالبطانة (٦).
- محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عامر، أبو بكر الأذمي (٧).
- محمد بن عبد الله بن القاسم الجرقي، أبو بكر (٨).

---

(١) تاريخ دمشق ١٣/١٤٣٣/٨٦، وبلغة الطبخ ٥/٤٥٦٥.
(٢) سير أعلام النبلاء ١٩/٨٥٩، ٩١.
(٣) سير أعلام النبلاء ٢/٣٩٩.
(٤) تاريخ دمشق ١٣/١٤٣٣/٨٦، وبلغة الطبخ ٥/٤٥٦٥.
(٥) الوجيز ٦٨، غاية النهاية ٢/٢٤٧، ١٧٠.
(٦) غاية النهاية ٢/٢٤١.
(٧) غاية النهاية ٢/١٧٤.
(٨) تاريخ الإسلام ١٢٥، غاية النهاية ٢/٢٧١، ١٨٣.
محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون، أبو بكير الدارمي البغدادي
الشافعي، نزيل دمشق ت 448 هـ (1).

محمد بن محمد بن فروز بن زاذان، أبو عبد الله الكَرْجَيٌّ (2).

محمد بن النَّجَّير بن مُرُّ بن الحَرّ بن حسان، أبو الحسن بن الأَحْرَم،
ت 470 هـ (3).

محمد بن يوسف بن محمد بن إسحاق، أبو عبد الله الحَرْاسَاني المُقْرِئ (4).

محمد بن أبي نصر، حدث عنه (5).

معاذ بن محمد بن عبد الغالب بن ثوابَة الصبااوي، حدث عنه (6).

المعتفي بن زكريا بن حماد الجريري أبو الفرج، المعروف بابن طَرَأْرَا،
ت 390 هـ، قرأ عليه سنة (386 هـ) (7).

منير بن أحمد بن الحسن المصري الحلال، أبو العباس (8).

(1) سير أعلام النبلاء 18 / 52-53.
(2) الوجيز 71، والمستنير 1/ 398، وتاريخ الإسلام 125، وغاية النهایة 2/ 247.
(3) جمال القراء 2/ 55.
(4) غاية النهایة 2/ 286.
(5) تاريخ دمشق 13/ 143، وغاية الطلب 5/ 2465.
(6) تنصير المتنبي بتحرير المشتهى.
(7) المستنير 1/ 191، وتاريخ دمشق 13/ 143، وتاريخ بغداد 130/ 330، وغاية النهایة 1/ 211، وشذرات الذهب 3/ 274، وتاريخ الإسلام 125.
(8) تاريخ دمشق 13/ 143، وغاية الطلب 5/ 2465.
الجواب:

- ناصر بن أحمد بن محمد بن الخليل الموصلي الرَّجُلي أبو القاسم، الشيخ المعتبر (1).
- هبة الله بن موسى بن الحسين الزُّنَّي الموصلي (2).

خامساً: تلاميذه:

تقدّم الكلام أنّ أبا علي كان يتحرّى الإسناد العالي في العلم، وأنّ الأمة آل إله بأخوة من عمره، وهذا مدعاة للفتح الجماعي حوله، وتوجههم إليه من كل حدب وصوب، لذا كثر عدد تلاميذه، بحيث يصعب حصرهم، وهذا ما تستقر الوقوف عليه منهم، منسقًا على حروف المعجم.

- أحمد بن الحسين بن أحمد القطان، أبو بكر المقدسي، (ت 468 هـ) (3).
- أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصُّرفي، أبو سعد بن الطيوري الكتاني البغدادي، أجاز له أبو علي الأهوازي، (ت 517 هـ) (4).
- أحمد بن علي بن محمد بن يحيى بن الفرج، أبو نصر الهاشمي، المعروف بالهاري، وبالعاجي الفرهي، توفي بعد سنة (490 هـ) (5).

(1) معجم الأدباء 2/332، وسير أعلام النبلاء 1/17.
(2) تاريخ دمشق 143/143، وتاريخ الإسلام 125.
(3) غاية النهاية 1/48، ويتير: مقدمة الوجيز 25.
(4) سير أعلام النبلاء 12/15، 19، 467/467، وغاية النهاية 1/65.
(5) طبقات القراء 2/76، والواسع بالوفيات 7/200، وغاية النهاية 1/88، 221، ويتير: الوجيز 27.
- أحمد بن عمر بن أبي الأشعث، أبو بكر السمرقندي(1)، قال الذهبي في ترجمة ابنه عبد الله: "كان أبوه من كبار تلامذة أبي علي الأهازي في القراءات"(2).

- إسحاق بن العباس بن أحمد الصيدلاني، أبو علي النيسابوري(3).

- إسحاق بن علي الرَّازِي، أبو سعيد السَّنا(4).

- أبو بكر بن ثابت الخطيب(5).

- الحسن بن أحمد بن أبي الحديث، أبو عبد الله(6).

- الحسن بن الحسن التقيسي، أبو علي(7).

- الحسن بن علي بن عيّار الأوني، أبو محمد(8).

- الحسن بن القاسم بن علي، أبو علي الواسطي، المعروف بغلام الهُضَاس(9).

_______________________

(1) سير أعلام النبلاء 12/14، وتاريخ الإسلام: حوادث 441-450 ص 125، وغاية النهاية 1/92، وينظر: الوجيز 26.
(2) سير أعلام النبلاء 19/466.
(3) تاريخ دمشق 13/144، وتاريخ الإسلام 125.
(4) تاريخ دمشق 13/144، وبغية الطليب 52466.
(5) تاريخ دمشق 13/144، ومعجم الأدباء 2/332، وسير أعلام النبلاء 12/15.
(6) تاريخ دمشق 13/144، وبغية الطليب 52466.
(7) تاريخ دمشق 13/144، وبغية الطليب 52466.
(8) غاية النهاية 1/121، وينظر: الوجيز 26.
(9) سير أعلام النبلاء 12/14، وتاريخ الإسلام: حوادث 441-450 ص 125، وغاية النهاية 1/92. وينظر: الوجيز 96.

35
- شيخ بن المُسلم بن علي بن هارون الدمشقي الصَّرير، أبو الوُحش، المعروف بابن قيراط، (ت 58 هـ) (1).

- سعيد بن أحمد بن عمرو الجرَّجي القاضي، أبو منصور (2).

- عبد الباقي بن أحمد بن هبة الله، أبو الحسن (3).

- عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري، أبو زكريا (4).

- عبد العزيز بن أحمد الكتَاني (5).

- عبد العزيز بن عثمان بن محمد الصوفي أبو القاسم (6).

- عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن محمد، أبو معشر الطبري القطان، شيخ أهل مكة في زمانه، (ت 478 هـ)، روى عنه الكثير من الروايات بالإجازة (7).

- عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوُهاب بن عبد القُدوس القرطبي، (ت 461 هـ) (8).

---

(1) سير أعلام النبلاء 12/ 141، وغاية النهاية 1/ 221، وينظر: الوجيز 27.
(2) طبقات القراء 2/ 769، وغاية النهاية 1/ 304.
(3) تاريخ دمشق 144/ 13.
(4) تاريخ دمشق 144/ 13، وتاريخ الإسلام 125.
(5) المصدران السابقان، وسير أعلام النبلاء 12/ 15.
(6) بغية الطلب 2465/ 5.
(7) غاية النهاية 1/ 222، 201.
(8) تاريخ الإسلام 125، وغاية النهاية 1/ 221، 221. 201.
- عتيق بن محمد، أبو بكر الردائي (١).

- علي بن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن العباس بن الحسن بن السيد الرئيس أبي الجريّن بن علي، بن علي زين العابدين، أبو القاسم النسيب، (ت ٥٠٨ هـ) (٢).

- علي بن أحمد بن علي، أبو الحسن المصيني الأبحر الضرير (٣).

- علي بن الحسن بن الحسن بن علي السلمي الدمشقي، أبو الحسن بن الموازيني، (ت ٥١٤ هـ) (٤).

- علي بن الحسن بن زكريا، أبو الحسن الطريثي الصوفي (٥).

- علي بن الحضير السُنَّجي (٦).

- علي بن محمد بن شجاع الربيعي (٧).

- القاسم بن زكريا بن عيسى البغدادي المطر، (ت ٣٠٥ هـ) (٨).

---

(١) سير أعلام النبلاء ١٢ /١٤، وتاريخ الإسلام: حوادث ٣٤٤-٤٥٠، ص ١٢٥.
(٢) وغاية النهاية ١ /٢٢٢، ٢٧٨، وينظر: الوجيز ٢٨.
(٣) تاريخ دمشق ٥ /١٣٥، ١٤٤، وتاريخ الإسلام ١٢٦، وسير أعلام النبلاء ١٩ /١٣٥، ١٣٤، وغاية النهاية ١ /٢٧١.
(٤) سير أعلام النبلاء ١٩ /١٣٧، ٤٣٧.
(٥) غاية النهاية ١ /٤٣٢، ترجمة ٢٠١، وليس (٢٢٠) كما ذكر محقيق الوجيز: ص ٢٨.
(٦) تاريخ دمشق ١٣ /١٤٤.
(٧) تاريخ دمشق ١٣ /١٤٣.
(٨) سير أعلام النبلاء ١٢ /١٣٨.
المبارك بن عبد الجبار (1).

محمد بن أحمد بن الهمش، أبو بكر الروذباري البلخي (2).

محمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم، أبو طاهر الخنائي دمشقي،
ت 510 هـ (3).

محمد بن عبد الرحمن، أبو بكر النهاوني، المعروف بمردوخ (4).

محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن مندة، أبو عبد الله الجاجاني (5).

محمد بن مُقَرَّح بن إبراهيم بن محمد، أبو عبد الله البطلَيْنِي،
ت 494 هـ (6).

محمد بن محمد بن الحسن، أبو عبد الله الطوسي المقرئ (7).

محمد بن محمد بن فيروز (8).

ن جدا بن أحمد بن العطار (9).

(1) الممتزم 1672.
(2) غاية النهاية 1/222، 2/91.
(3) تاريخ دمشق 13/144، وتاريخ الإسلام 126، وسير أعلام النبلاء 12/15، 19/436-437.
(4) المستنير 1/300، وغاية النهاية 1/184.
(5) غاية النهاية 1/222، ويتفرظ: الوجيز 29.
(6) تاريخ الإسلام 125، والمقفى الكبير 281، وغاية النهاية 1/221، 2/265.
(7) تاريخ دمشق 13/144، ومعجم البلدان 2/91.
(8) سير أعلام النبلاء 12/14.
(9) تاريخ دمشق 13/144.
نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي، أبو الفتح
الفقيه الشافعي، (ت 490 هـ).
- هبة الله بن علي بن عراك بن الليث، أبو القاسم الأندلسي، توفي نحو
(490 هـ).
- الهيثم بن أحمد بن محمد بن سلامة الفَرْشَي الشافعي الدهشقي، المعروف بابن
الصباغ، (ت 423 هـ).
- يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل المغربي، أبو القاسم الهذلي،
(ت 465 هـ).

سادساً: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه:

اتجه أبو علي الأموازي منذ نعومة أظفاره لتلقي علمي القراءات القرآنية
والحديث الشريف على شيوخ عصره، وبعد إتقانه لها، تصدّر للتدريس،
تلقتله ألسنة معاصره بالجراح والتعديل، بعد أن فتح الباب على نفسه من
جانبين، الأول: حين تعرض لأبي الحسن الأشعري، وألف كتاباً في أخباره،

(1) تاريخ دمشق 13/144، وتاريخ الإسلام 126، وسير أعلام النبلاء 12/15،
136/137.
(2) غاية النهاية 2/376، ترجمة 377، وليس (371) كما ذكر مختلف الوصاية ص 29.
(3) طبقات القراء 2/577.
(4) تاريخ الإسلام 125، وسير أعلام النبلاء 12/14، غاية النهاية 1/271، ونظر:
الروجيز 29.

39
فأفرد ابن عساكر كتاباً للرد عليه سياح تبين كذب المفترى فيها نسب إلى أبي الحسن الأشعرى اتهم فيه بالكذب والتزوير، وأذاع في سياحة وشتمه، واتهمه في مذهبه ومعتقداته. والثاني: حين ألف كتابًا في الصفات سياحة البيان في شرح عقود أهل الإمام قال فيه الذهبي: "لَو لم يمنعه لكان خيراً له، فإنه أتى فيه بوضوحات وفضائح" (1)، والكلام في هذا الباب يطول، توقف عنه طويلاً، يحقق الوجيز ونُاقَشَه نقاشاً علمياً، خصص فيه إلى القول:

على أننا لا نشك بعد سيرنا لسيرته وشيوخه والإمعان في دراسة أقوال الثقات من معاصره، ودراستنا لبعض كتبه، أو مما وصل إلينا من مقتطفات منها أن الرجل إسْتُلَأ بآثرين هما: الأغراب في الأسانيذ والمعلِّمُون العقدي » (3). ورأيت في هذه الدراسة ما يستوجب التأكيد، ويغني عن الإفاضة والتطوير.

وحسناً هنا أن نعلَم أن نتيجة هذا الجرح؛ آلت به إلى الحكم عليه بالضعف لدَى المحدثين، وقوة الثقة لدى القراء، والذي يعيننا هنا الغناء الآخر، لأننا في صدد تحقيق أثر من آثاره في علم القراءات، لذا سوف نقتصر على ذكر ماهو قيل فيه مقرئاً، ونحيل الراغبين في الاطلاع على تفاصيل ما دار بينه وبين معاصره إلى مقدمة كتاب الوجيز.

(1) ينظر: تبين كذب المفترى 264.
(2) ميزان الاعتدال 1/512.
(3) الوجيز 37.
قال ابن عساكر: «قرأ القرآن بروايات كثيرة وأقرأه، وصنف كتبًا في القراءات". 

وقال أيضاً: «أخبرنا أبو محمد الأفغاني، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد، قال:
توفي شيخنا أبو علي الأهزاز مقرئ، يوم الاثنين الرابع من ذي الحجة بعد الظهر، سبنة وست وأربعين وأربعين سنة... فانتهت إليه الرئاسة في القراءات في وقته، ما رأيت منه إلا خيراً». 

وقال أبو عمو الداني: «أحذ القراءات عرضاً وسابعاً من أصحاب ابن شنبوز، ابن جاهد... وكان واسع الرواية حافظًا ضابطًا، أقرأ دهراً بدمشق".

وقال الذهبي: «كان رأسًا في القراءات، معمرًا، بعد الصيت، وهو الشيخ الإمام المتقن العلامة، مقرئ الآفانق... صاحب التصانيف، عنى بالقراءات ولقي فيها الكبار... ورحل إليه القراء لعلو سنده وإتقانه».

وقال ابن الجزري: «أكثر من الشيوخ والروايات، فتكلم فيه من قيل.

(1) تاريخ دمشق 143/1271
(2) تاريخ دمشق 147/1305
(3) سير أعلام النبلاء 16/12
(4) سير أعلام النبلاء 18/13
(5) شهدات الذهب 274
(6) تاريخ الإسلام، حوادث 441-446، ص 125.
ذلك، وانتصب للكلام في الإمام أبي الحسن الأشعري، فبلغ الأشعارية في الخطّ عليه، مع أنه الإمام جليل القدر، أستاذ في الفن، لا يخلو من أغليطٍ وسهوٍ وكثرة الشّره، ووقع الناس في الكلام فيه»(1).

وقال فيه أيضاً: "ذكر الحافظ أبو طاهر السَّلَّامي في معجمه، قال: سمعت أبا البركات الخضر بن الحسن الحازمي، صاحبنا، بدمشق يقول: سمعت الشريف النسبي علي بن إبراهيم العلوي يقول: أبو علي الأهوازي ثقة ثقة"(2).

وقد وجه الذهبي جرح أبي بكر الخطيب له في القراءات، فقال: "قال أبو عبد الله السمرقندي: قال لنا أبو بكر الخطيب: أبو علي الأهوازي كذَّاب في القراءات والحديث جميعاً، قلت: يزيد تركيب الإسناد ادعاء اللقاء، أما وضع حروف أو متن ففيهما وكلا ما أرجو ذلك عليه، وهو بحر في القراءات، تلقى المقرأون تواقيعه ونقله للفن بالقبول، ولم ينتقدوا عليه انتقاد أصحاب الحديث، كما أحسَنوا النظر بالنقاش والسُّمَّارِي، وطايفَةٌ راجوا عليهم"(3).

من هذا نعلم أن أبا علي الأهوازي كان إماماً، ثقة، مقدماً في القراءات، حسن التأليف والتصنيف، رحل الناس إليه، واتّقوا تأليفه بالقبول، وكان

(1) غاية النهاية 189-200.
(2) غاية النهاية 189-200.
(3) سير أعلام النبلاء 189-171-18-18.
حرصاً على التفرد في علوم الإسناد، وقيد آل الأمر إليه في ذلك، وكان ذلك
سبباً في فتح السباب على مصاريعه للطعن فيه من قبل معاصريه، غير أن ذلك
لم ينتقص من علو كعبه، ولم يقلل من شأن كتبه، رحم الله أبا علي، وجمهره
بعظيم لطفه.

سابعاً: آثاره:

تقيد الكلام قليل بأن أبا علي كان حسن التأليف والتصنيف، وله
مؤلفات عدة فقدت معظمها، وهذا ما وقفت على ذكره منها.

1- الانتضاخ (1). (مفقود).

2- أخبار ابن أبي بشر، يعني أبا الحسن الأشعري، (مخطوط) وصلت إليها
نسخة منه، تقع في (12) ورقية، عليها ساعات كبيرة، متسوية سنة (200).
هجري، محفوظة في المكتبة الظاهرة بدمشق تحت رقم (452)، منها
صورة في مركز جمعية المجاهد تحت رقم (193)، اطلعت عليها ومنها أثبت
العنوان، وبعض من ترجم له سياحة: "مثالي ابن أبي بشر" (2)، وسبب هذا
الكتاب ألف ابن عساكر كتاباً آخرًا رداً عليه سماه: "تبين كذب المفترى".

3- الإقناع في القراءات الشاذة (3) (مفقود).

(1) هو كتاب في القراءات، ينظر: الوجيز 31، والنشر 3/35، وغاية النهاية 1/211.
(2) ذكره محقق الوجيز بعنوان (مثالي ابن أبي بشر)، وما أدبه من الورقة الأولى من
المخطوط.
(3) الوجيز 22، ومشيحة الفرويني 156، والنشر 3/35، وغاية النهاية 1/525.
4- الإيجاز (1) في القراءات، (مفقود).
5- الإيضاح وغاية الإشارات (2)، (مفقود).
6- البيان في شرح عقود أهل الإيان (3)، (مخطوطة)، وصل إلينا الجزء الرابع منه، يقع في (73) ورقة، ضمن مجموع (154، 197-198)، ومحفوظ في المكتبة الظاهرة بدمشق تحت رقم 3875، وفي مركز جمع الماجد للثقافة والتراث بديب صورة عنه تحت رقم (2270)، اطلعنا عليها.
7- التفرد والانتفاق بين الحجازيين والشاميين وأهل العراق، (مخطوطة)، ذكره كحالة (4)، ولم يذكره محقق الوجيز، وصل إلينا منه الجزء الثالث يقع في (24) ورقة، ضمن مجموع (83، 6-101)، ميلادي سنة (382) هجري، محفوظ في المكتبة الظاهرة بدمشق تحت رقم (3872)، وفي مركز جمعة الماجد صورة منه تحت رقم (2484)، اطلعنا عليها.

(1) بنظر: الوجيز 1، وتاريخ الإسلام: حوادث 1، 441-450، ص 126، والنشر 1، 135، وغاية النهاية 1.
(2) الوجيز 2، ومنشية الفزوي 2، 156، والنشر 1، 135، وغاية النهاية 1، 191، 421، 525، واسمه، بما تذكر عنه ونقل، وأثنى عليه علم الدين السخاوي في كتاب جمال القراء 2، 538، نقل منه نصًا طويلًا، وقال فيه: «وكتاب الإيضاح المذكور من أحسن الكتب، وأفضلها، مشهوراً بالفوائد، وقد قرأته بجمع ما فيه على شيخنا»...
(3) بنظر: تاريخ دمشق 1، 450، وتاريخ المفتري 379، ودمج الإسلام، حوادث 441-450، ص 126، وميزان الاعتدال 1، 512، وليسان الميزان 1، 512.
(4) معجم المؤلفين 3، 227.
8- جامع المشهور والشاذ (1) في القراءات (مفقود).
9- سيرة معاوية (2) (مفقود).
10- المسند (3) (مفقود).
11- مفردة ابن عامر (4) (مفقودة).
12- مفردة ابن كثير (5) (مفقودة).
13- مفردة ابن محيصن المكي (مطبوعة) (6).
14- مفردة أبي عمرو (7) (مفقودة).
15- مفردة الحسن البصري (مطبوعة) (8).

---

(1) الوجيز 43، والنشر 1/35.
(2) الوجيز 44، وسير أعلام النبلاء 18/14.
(3) ينظر: الوجيز 43، وسير أعلام النبلاء 18/14.
(4) ينظر: فهرست ابن خير الإشبلي 37.
(5) ينظر: فهرست ابن خير الإشبلي 37.
(6) حُقِقَتْهَا على نسختين خطيتين، ونشرت في مجلة الأزهر، العدد 22، سنة 1206، ثم عُثِرْت على نسخة ثالثة فيها زياادات كثيرة فأعدت تحقيقها، ودفعتها للنشر في دار البشار بدمشق. وحققتها أيضاً الأخ الدكتور عمران حمدان، على نسخة واحدة، ونشرها في الأردن سنة 2003م، ولم يُنشر ее للإطلاع عليها بعد.
(7) الوجيز 35، وغاية النهابه 1/79، 4/2، 774.
(8) حُقِقَتْهَا على نسختين خطيتين، ونشرت في جمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف، بالمدينة المنورة، العدد الثاني، السنة الأولى، رجب 27 1418ه- أغسطس 2006 م. ثم عثرت أيضاً على نسخة ثالثة منها، وسوفر أعيد تحقيقها قريباً وأدفعه للطبع، إن شاء الله. كما هو الشأن في مفردة ابن محيصن. وتتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأخ الدكتور عمران حمدان قد حققه على نسخة واحدة، ونشرها في الأردن سنة 2003 م، ولدي نسخة منها. 45
16 - مفردة حجزة (مفقودة)
17 - مفردة جيد بن قيس الأعرج (مفقودة)
18 - مفردة عاصم (مفقودة)
19 - مفردة الكسائي (مفقودة)
20 - مفردة نافع (مفقودة)

12 - مفردة يعقوب. وهي التي بين أيدينا.

22 - الموجز (1): وهو في القراءات السبع، منه نسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم (4-1362) هجري، تقع في ورقة (79)، حقيقه الباحث حافظ محمود الحسن، رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سنة 1408هـ، وحققها أيضاً أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضمان، سلمه الله، على ثلاث نسخ خطيتين، سوف يرى النور قريباً، إن شاء الله.

1- ينظر: الوجيز 35، وغاية النهاية 1/14، 1098، 416، 280/2.
2- ينظر: فهرست ابن خير الإшибيلي.
3- ينظر: الوجيز 35، وغاية النهاية 1/167، 196، 548، 438، 2/62.
4- ينظر: الوجيز 35، وغاية النهاية 1/264.
5- ينظر: فهرست ابن خير الإшибيلي.
6- ذكره محقق الوجيز ص 35 وقال: لدى صورة منه، ولم يذكر موطن الأصل. وفي نظر:

بطقات القراء 2/13، وتاريخ الإسلام، حوادث 441-450ص، وغاية النهاية 1/520.
7- ينظر: فهرست المكتبة الأزهرية بدم: 1/147.
8- ينظر: مسيرة الفرواني ص 156، حاشية رقم 1.

46
23 - الموضوع في القراءات (1) (مفقود).

24 - النجاح الجلي في قراءة زيد بن علي (2) (مفقود).

25 - الرجيز في شرح قرآئات القراءة الثنائية أئمة الأمصار الخمسة (3) (مطبوع).

ثانياً: ما نسب إليه وليس له:

الفوارئ والقلائد: أبق من نسبه إليه وهم: حاجي خليفة (4)، إذ ذكر أن الغزالي نسبه إليه في كتابه: "النهر المسموك في نسيجاحة المليون". وذكر أنه قد يسنى "الفوارئ والقوائد"، ثم تبعه إسحاق بن باشا البغدادي (5). ثم عمر رضا كحالة (6)، ثم تبعهم حميق الرجيز (7). وعندما رجعت إلى ما قاله الغزياني في كتابه السلفي الذكر، وجدته يقول: "قيل أبو الحسن الأفرازي في كتابه "الفوارئ والقلائد" الدنيا لا تصفو لشرب، ولا تبقى لصاحب، فخذ زاداً (8).

(1) ينظر: الرجيز 36، ومشيخة الفزويني 166، وغاية النهاية 1/5.
(2) ينظر: الرجيز 37، وهديه العارفين 1/7.
(3) حققه الدكتور دريد حسن أحمد، ونال به درجة الماجستير في اللغة العربية في جامعة بغداد، ثم طبعه في دار الغرب الإسلامي عام (2002)م.
(4) كشّف الطريدة 2/130.
(5) هدية العارفين 275.
(6) معجم المؤلفين 3/247.
(7) الرجيز 134.
من يومك لُغلك، ولا تبت علّيك يوماً وغداً»(١)، وفي «يَتِيمَة الْدَّهْر» للتعالبي... وأبي الحسين(٢) الأهوازي صاحب كتاب «القلائد والفرائد» المقيم كان بالصغانيات»(٣). وكما هو بَيْن فإنّ أبا الحسن الأهوازي رجل آخر، يختلف عن أبي علي الأهوازي، وقد وقفت له على كتاب آخر مطبوع بعنوان «النبر المنسبك في نصيحة الملك».

تاسعاً: وفاته:

اتفقت كلمة المرجعين لأبي علي الأهوازي أن وفاته، رحمه الله، كانت في دمشق سنة (٤٥٦ هـ)(٤)، واختلفوا في تحديد اليوم والشهر، والراجح أن ذلك كان يوم الاثنين الرابع من ذي الحجة، والله أعلم.(٥)

***

(١) النبر المسوبك : ٤٦٦.
(٢) كذا وردت كتبته في النص، والصواب: الحسن.
(٣) يتيمة الدهر ٤١٧.
(٤) ينظر: جميع مصادر ترجمته التي سبق ذكرها.
(٥) تاريخ دمشق ١٤٧/١٣٨٦.
الفصل الثاني
دراسة الكتب

أولا: توثيق عنوان الكتاب:

لم يسم المؤلف كتابه في المقدمة، وإنما اكتفى بوصفه كما فعل في كتابه:

مفردة الحسن البصري، ومفردة ابن محيصن فقال: «المذكور في هذا الجزء من الحروف، مأقر به أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضري، رواية زويوس، وزوجته، والمرسوم فيه عن جماعة من الحروف: ما خالف به أبو عمرو عن العلماء، إنما هم لم يدعهم محرّكاً، رواية أبي عمر الدؤري، عن أبي محمد الزيدي عنه، غير ما اتفق عليه، ودون ما لا خلاف فيه؛ إلا ما لا بد من ذكره في خوف الالتباس».

وصفحة العنوان هي الأخرى لم تحمل ما يشفى الغليل في ذلك، إذ كتب فيها: «رواية يعقوب من طريق رويس وروح»، ويعقوب قارئ وليس براه، ورويس وروح راويان، وليس بصاحبي طريق.

وهذا يدل على أن هذه التسمية من وضع الناشر، وليس بعبارة عالم عارف بالقراءات؛ لذا لم يبق لنا اختيار عنوان دال على فحوش مادته غير كتب القراءات التي اعتمدت عليه، وكتب الترجم التي ذكرته، فمن الذين

49
اعتمدوا عليه ابن القاصح في كتابه مصطلح الإشارات، وسياح المفردة (1)، وسياح حاجي خليفة: قراءة يعقوب (2)، وتبعة على ذلك محققو الوجيز (3).

وقد سبق أن أشارنا في مسرد مؤلفات أبي علي إلى أنه قد أفرد قراءة أحد عشر قارئًا، وظهر أنها جمعت في كتاب واحد، لذا صارت تُعرف بين العلماء بمفردة الأهوازى (4)، أما إذا ما ذُكرت مفردة أُضيفت للقارئ مثنوية مؤلفها. وهو ما أثبتته في صفحة العنوان؛ لذا في ذلك من دلالته على المراد من غير إيهام.

ثانياً: توثيق نسبية الكاتب للمؤلف:

أما نسبته إلى مؤلفة فلا مجال للشك فيها لما يأتي:

1. نسب الكتاب إلى مؤلفه في مقدمته، وفي صفحة العنوان.
2. اعتمد عليه ابن القاصح في كتابه مصطلح الإشارات، والنصوص التي نقلها منه جميعاً فيه.
3. روى المؤلف مادة كتابه عن أبي الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنودي، (ت 388 هـ)، وهو من شيوخ أبي علي الأهوازى المشهورين.

(1) مصطلح الإشارات 76، 133.
(2) كشف الظنون 2/ 1327.
(3) الوجيز 3/ 4.
(4) بنظر: مصطلح الإشارات 76، وإيضاح الرموز 26، والاختلاف 1/ 80.

50
نصت بعض الكتب التي ترجمت للمؤلف على وجوه كتاب له أفرد فيه قراءة يعقوب، وقد أثبتنا ذلك في مسرد آثاره.

ثالثاً: منهج المؤلف:

لم يُبيِن المؤلف تفاصيل مهجه في مقدمة كتابه، وإنما اقتصر على ذكر المعاصرة العامة له، وهو أهم ما استعمل عليه كتابه من مادة علمية، فقال: «المذكور في هذا الجرعة من الخروج، ما قرأ به أبو حمزة يعقوب بن إسحاق الحضيري، برواية رُوَّيْس، وَرَوَّاه عنهم، والمرسلوم في عنهم من الخروج: ما خالف به أبا عمرو بن العلاء، إذا همَّ ولم يتغُمّ متحركاً، برواية أبي عمر الدُوري، عن أبي محمد البزدي عنه، غير ما اتفقت عليه، ودون ما لا خلاف فيه؛ إلا ما لا بد من ذكره في خوف الالتباس، على ما قرأت القرآن من أوله إلى خاتمته على أبي الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشُبُوذي...».

يفهم من هذا أن المؤلف لم يذكر جميع الخروج التي قرأ بها يعقوب برواية المذكورتين، وإنما اقتصر على ذكر الخروج التي خالف فيها يعقوب أبا عمرو بن العلاء، إذا همَّ ولم يُبَغَ متحركاً، برواية أبي عمر الدوري عنه.

ولم يذكر ما اتفقت عليه وما لا خلاف فيه.

ويفهم من ذلك أيضاً أن المؤلف لم يجمع مادة كتابه من بطن الكتب، وإنما أخذها مشاهدة عن شيخه أبي الفرج.
ثم إن الناظر في الكتاب لم يعد مدته وزعت على ثلاثة أقسام:

الأول: اشتمل على المقدمة، وإسناد المؤلف.

والقسم الثاني: اشتمل على الأصول: كالإدغام، والإظهار، والإمالة، والهمز، والوقف، والهاءات، وغير ذلك.

والقسم الثالث: اشتمل على فرش الحروف.

- جنح المؤلف إلى الاختصار الشديد في العبارة.
- التزم في عرض مادة الفرش بترتيب المصحف الشريف للسورة، وترتيب الآيات داخل السورة الواحدة، إلا النذر اليسير.
- إذا اتفق الراويان يُشبِب القراءة إلى يعقوب، وإذا اختلافا سمي كلًا راوي باسمه.
- ذكر ما وقع من خلاف في الباءات في نهاية كل سورة، إلا ياءات سورة الفجر لم تذكر، ولعلها سقطت من النسخ.

لم يذكر المؤلف التي لم يقع فيها خلاف، وهي: "الانفطار، والطففين، والانشقاق، والبترنت، والبنفس، والليل، والضحى، والشرح، والبنين، والعلق، والقدر، والبنين، والاعداد، والتماثل، والعصر، والفيل، وقريش، والمعنى، والكون، والنصر، والمضاد، واللفظ، والناس".

- مما يؤخذ على الكتاب أنه فإظهار ذكر بعض الأبواب والباحث في باب الأصول، ومن أمثلة ما لم يذكر في باب الإدغام والإظهار مبحث "أخذت"
وبابه لويس، وكذا بعض الكلمات في باب الوقف وهي: «يا وليتي، وحن، والملاكان، وعلي، وئم»، فيعقب يقف على هذه الألفاظ جميعاً باللهاء، كذا لم يذكر باب الهمزة المفردة، ولم يذكر هاء فألفه في النمل. وعلم ذلك كان بسبب النسخ؛ لأنه لم يصل إلينا من الكتاب سوى نسخة واحدة.

رابعاً: قيمة الكتب العلمية، وأثرها فيما بعد:

كان لأبي علي الأهوازي مكانة علمية سامية عند القراء، سبق أن أشارنا إلى جانب منها، وكان يوصف بحسن التصنيف والتأليف، لذا اكتسبت كتبه قيمة علمية كبيرة، وقدت مصدراً مهماً للكثير من جاء بعده من المؤلفين في القراءات وعلوم القرآن الكريم.(1)

خامساً: وصف الخطوط:

اعتمدت في تحقيق هذه المفردة على نسخة خطية واحدة مصورة عن نسخة الأصل المحفوظة في مكتبة (كوريليري)، بتركيا، تحت رقم (31)، تقع في ورقة (11)، في كل صفحة (2) سطراً، وهي ضمن مجموع تبدأ من الورقة رقم (96-101)، لم يذكر فيها تاريخ النسخ، ولا اسم الناشر، ولكن خطها يدل على قدمها، وهي نسخة جيدة من حيث الخط، ومقابلة على الأصل الذي نقلت منه.

(1) ينظر: مصطلح الإشارات 76، وإيضاح الرموز 26، والإنفا 70-80.
وجدر الإشارة هنا إلى أن شبه مخطوطه في مكتبة وُلِّدت في تركيا، تحت رقم (8) تحمل عنواناً مطابقاً للنسخة التي اعتمدت عليها، متسوبة لأبي علي الأهوالي، عليها ختم وقف مدرسة فيض الله أفندى، سنة (1112 هـ)، غير أن هذه المخطوطة ليس فيها ما أتبعه سوى الورقة الأولى، أما النسخة فقد عرفت بعد التنقيب أنها (اختيار أبي جعفر يزيد بن الفقاعت) لعبد المجيد بن شداد بن مقدم بن عبد العزيز بن عبد الصمد التمييمي. وقد أفادت من هذه الورقة، فقبلتها على النسخة الأصل، ورمزت لها بالحرف (ب).

سادساً: منهج التحقيق:

- حرصت النص على وفقت قواعد الإملاء المعروفة اليوم، من غير إشارة في الحاشية.

- إذا وقفت على سهو وقع من الناسخ أثبت ما كان صواباً من المصادر المعتمدة، ولا سيما الوحيز للأهوالي، ومصطلح الإشارات لابن الفاسح.

مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية، وأكمل ذلك كان يقع في الياء واللوا. ضبطت الآيات الكبرى على وفقت ما قرأه القاضئ، وحرصت على فوسين مزهرين. مسبقة بأرقام آيها في باب الفرش، وحيث ذكر الحرف في موضوعه.

أما الآيات التي ذكرت في غير موضعها عزوتها إلى سورها في المتن، حاصلًا اسم السورة ورقمها بين فوسين هكذا: ( ).

54
إذا كان الحرف مما له نظائر كثيرة في القرآن عزوت الموضوع الأول فقط تجنبًا للتكرار.

- ترجمت للأعلام الذين ذكروا في الكتاب ترجمة مختصرة، اقتصرت فيها على ذكر اسم العلامة تاماً، سنة وفاته، وبعض المصادر التي ترجمت له.
- حاولت جهدي أن أوقِّع كل حرف قرأ به يعقوب، أو رواه عنه أحد رواته من كتب القراءات المعتمدة، ليكون هذا التوثيق شاهداً ودليلًا على صحة ما ذكره المؤلف في كتابه.
- قدمت المصدر الأقدم في التوثيق.
- بذلت جهدي في ضبط النص وتحريره.
- عرفت المصطلحات التي تحتاج إلى بيان وإيضاح.

- استعملت بعض المصطلحات والرموز في المتن، دلالتها كالآتي:

1/ للدلالة على بداية وجه الورقة الأولى، وهكذا.

1/ للدلالة على بداية ظهر الورقة الأولى، وهكذا.

» خصر الآيات الكريم.

( ) خصر أسماء السور الطازرة على المتن وأرقام الآيات.

***

55
صفحة العنوان من نسخة الأصل

٥٧
الصفحة الأولى من نسخة الأصل
رواية بديعة بور في رأس وهم تصميم
الشجرة الملحمة الملقحة على الندى برزهم الأوراق.

وفي المناقف امتدادات الغزوات الفضيلة لخزيمة المختار
دم رواية الشكر، مشابهين السماوات ويكون بالسجع.
وفينا من الفضائل إلى الثواب في إسناد الأخلاق.

صفحة العنوان من نسخة ب

59
الصفحة الأولى من نسخة (ب)
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
مفردة
يعقوب بن إسحاق الحضرمي

تأليف
أبي علي الحسن بن إبراهيم الأهوازي

(366-446 هـ)

دراسة وتحقيق
الدكتور عمار أمين البدو
وَبِهِ أَشْعِيَانُ ﴿ذَبَّبُتْ﴾

الحَمْدُ لَلَّهِ ﴿حَقَّ حَدْيَهُ، وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَعَبْدِهِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلْلَهِ بَعْدُهُ﴾

قالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْأَوَّلُ أَبُو عُلَيٍّ الْحَسْنُ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمِ الْأَهْوَازِي

المُقَرِّئ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ:

المذكور في هذا الجزء من الحروف، ما قرأ به أبو محمد يعقوب بن

إِسْحَاقُ الْخَضْرَمَيْي (٢) برواية: رَوَيْتُ (٣)، وَرَوْى (٤) عَنْهُ.

والمرسوم (٥) فيه عنده من الحروف: ما خالف به أبا عمرو بن العلاء (٦)

(١) بعدها في نسخة ب: رب يسر.
(٢) سبب التعرف به في التمهيد.
(٣) أبو عبد الله البدري، مقرئ حاذق، ضابط، مشهور، توفي بالبصرة سنة ٧٣٨ هـ.
(٤) أبو الحسن المهذبي، مولاهم البصري، من جلة أصحاب يعقوب، (٤٧، أو
٣٣٥) معرفة القراء/١:٢١٤، وغاية النهاية/١:٢٨٥.
(٥) في نسخة ب: الموسوم.
(٦) ابن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصن، أحد القراء السبعة، (١٥٤ هـ).

(طبقات النحويين واللغويين/٣٥، والمستند/١:٢٦٥، وغاية النهاية/١:٢٨٨)

٦٥
إذا حَمَّلَ وَلَمْ يَدْخُلْ مَتَحَرَّكًا (1)، برواية أبي عمر الدُّوري (2)، عن أبي محمد
الزريدي (3) عنه، غير (1) ما اتفق عليه، ودُوَّنَ مََا لَا خَلَافَ فِيهِ؛ إِلَّا مَا لَا بَدَّ
مِن ذِكْرِهِمَا في حَجْفِ الألْيَامِ، عَلَى مَا قَرَأَتْهُمَا [القرآن] (4)، وأُخْبِرَهُمَا أَنَّهَا فَرَأَ أَنَّهَا
عَلَى أَبِي الْفَرْجِ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدٍ، بْنِ إِبْرَاهِيمِ الْبُسْطُوْدَيِّ (5)، وَأَخَبَّرَهُمَا أَنَّهَا فَرَأَ أَنَّهَا
عَلَى أَبِي بِكْرٍ مُحَمَّدٍ بنِهَارُوْنَ، بْنِ نَافِعِ الْبَشَّارٍ (1)، وَأَخَبَّرَهُمَا أَنَّهَا فَرَأَ أَنَّهَا
عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ بنِ الْمُتَّوَلِّي اللُّؤْلَوْيُوْسَيِّ (7)، وَأَخَبَّرَهُمَا أَنَّهَا فَرَأَ أَنَّهَا
عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ يَعْقُوبِ (8).
ابن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن إسحاق الحضرمي (8).

(1) يعني إذ تترك الإدمع الكبير الذي اشتهر به، للوقوف على مذهبه في نظر: كتاب
الإدمع الكبير لأبي عمرو الدُّنيوي، والمستنير 1/195، والإفتاء و boost. القارئ 33.
(2) خدم بن عمر بن عبد العزيز الدُّوري، الأزدي، البغدادي، (ت 246 هـ)، (تاريخ
بغداد 833/1003، والمستنير 1/239، وغاية النهاية 1/255).
(3) أبو محمد يحيى بن المبارك البصري المقرئ النحوي، المعروف بالزريدي; لاتصاله
بالأمير زيد بن منصور، خال الخليفة الممالي، من أصل أصحاب أبي عمرو بن
العلاه (قبطات القراءة 1/168، وغاية النهاية 2/375).
(4) في الأصل: عن وما أثبت أنس وبسباق.
(5) ابن يوسف بن العباس بن ميمون، أبو الفرج البُسْطُوْدَيِّ، (ت 388 هـ)، (الوجيز 192،
وسير أعمال البلاء 12/1، وغاية النهاية 1/221).
(6) محمد بن هارون بن نافع بن قرش بن سلامة، أبو بكر الحكيم البغدادي، يعرف
بالشَّار، مقرئ البصرة، ضابط، مشهور، (ت 310 هـ)، (المستنير 1/397، وطباق
القراء 1/331، وغاية النهاية 2/71).
(7) تقدمت ترجمته قبل قليل.
(8) هذا إسناد رواية روس. وهو بناءه في الوجيز 25.
وأتما رواية روى عنه: فلأي قرأت بها القرآن من أوله إلى خامته،
على أبي عبد الله بن مهتمد بن مهتمد بن فوزر بن زادان الكرخي (1)،
وأخبرني أنه قرأ على أبي العباس مهتمد بن يعقوب بن الحجاج بن
الزبير قازا بن صخر المعدل النبيسي (2)، وأخبر إنه قرأ على أبي بكر محمد
وهدب بن العلاء بن الحكم البصري (3)، وأخبر أنه قرأ على أبي الحسن زواج بن
عبد المؤمن بن قرة بن خاليد البصري (4)، وأخبر أنه قرأ على أبي محمد يعقوب
ابن إسحاق الخصري (5).

وقرأ يعقوب على أبي المتندر سلام بن سليمان الطويل (6)، وقرأ سلام على
أبي عمرو بن العلاء، وقرأ أبو عمرو بن العلاء على جامعته منهم: سعيد بن

(1) في الأصل: بن زادان الكرخي. وهو سهور من الناسخ والله أعلم. وما أثبته من وقائع
75، وغزوة النهاية 2/47، وفيه ضبط نسبته: فتح الكاف والراء وبيجيم. قرأ عليه
(2) المعروف بالمعدل، إمام ضابط، مشهور. توفي بعد سنة (320 ه). (المستنير 1/395،
وطوائف القراء 1/357، وغزوة النهاية 2/282).
(3) أبو بكر البصري الفراز، إمام، ثقة، توفي بعد (370 ه). (المستنير 1/395،
وغزوة النهاية 2/276).
(4) تقدمت ترجمته.
(5) الإسناد بتنهيم في الوجيز 75.
(6) سلام بن سليمان الطويل، أبو المتندر المزني، مولاهم البصري، ثم الكوفي، ثقة جليل،
ت(171 ه)، (طبقات القراء 1/132، وغزوة النهاية 1/309).
جَعِيرٌ، وَمَجاهِدٌ بْنُ جِبَرٍّ، وَعِكْرَمَةٌ (٣)، وَقَرْنُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِبَاسِ (٤)، وَقَرْنُوا بِعِبَاسٍ عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ (٥)، وَقَرْنُوا بِعِبَاسٍ عَلَى الْبَيِّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٦).}

***

(١) مَسِيدُ بْنُ جِبَرِّ بْنُ هُشَامٍ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَشْهَادِي الْوَالِدِي، (ت ٩٥ هـ). (طُبَّاتُ ابن سَعَدْ٥٦/٢، وِطُبَّاتُ خَليْفَة١٨٠، وِمَعْرِفة الْقَرَاء١٦/٣٨).

(٢) أَبُو الْحَجَاجِ الْمِكْرِي، عَلَمٌ مِنْ أَعْلَمِ الْتَابِعِينِ الْمُفسِرِينَ، (ت٣٠١ هـ). وَقَبْلُ غُرْبٍ ذلِكَ. (طُبَّاتُ خَليْفَة١٨٠، وِطُبَّاتُ الْقَرَاء١/٤٢، وِغَاْيَة الْنِهَائِ١/٤١).

(٣) عِكْرَمَةُ بْنُ سُلِيْبَانَ بْنُ كَيْبَ بْنُ عَامِرِ الْمِكْرِي، بِقَيْلٍ إِلَى قَبْلِ (٢٠٠ هـ). (الجَرْحِ وَالْتَعْدِيل٧٠/١١، وِالأَنْسَاب٢/١٧٧، وِغَاْيَة الْنِهَائِ٦/٥١٥).

(٤) الصَّحَابَةُ الْجَلِيلُ، اِبْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، (ت ٣٨٨ هـ). (تَارِيخ الصَّحَابَة١٤٨، وِجُلْلَة الْأَوْلِيَاء١/٣٢،١٤، وِالْإِصْابَة٢/٣٣٠).

(٥) اِبْنُ قِيسٍ بْنُ عَبْدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ مَعَاوِيَةِ الصَّحَابَةُ الْجَلِيلُ، كَاتِبُ الْوُحِي، مَخْتَلِفُ فِي سَنَةِ وِفَاتِهِ، مَعْنَى (٢٩٩ هـ) إِلَى (٣٣١ هـ). (طُبَّاتُ الْقَرَاء١/٩، رِقم٣، وِغَاْيَة الْنِهَائِ١/٣٧١، رِقم١٣).

(٦) يَنْظِرَ الْوُجِيز٧٥.
باب الإذعام والإظهار

كان يظهر دال (قد) عند ثانية آحرف، حيث كان. عند قوله: ولقذ جاءكم (البقرة 92)، قد سمع الله (المجادلة 1)، قد سمعها (يوسف 3)، ولقذ صدككم (اللهم) (آت عمران 151)، ولقذ صرتنا (التمهيد 69).

(1) الإذعام: عبارة عن خلط الحرفين وتصيرهما حرفًا واحدًا مشدودًا، وكيفية ذلك: أن يصير الحرف الذي يراد إذعامه حرفًا على صورة الحرف الذي يدعم فيه. فإذا تصير مثله حصل حينئذ مثلان، وجب الإذعام حكياً إجماعياً (مرشد القارئ، والتمهيد 69).

والإظهار نوعان: صغير، وهو ما كان فيه الأولى من الحرفين ساكنًا. و كبير، وهو ما كان فيه الأولى من الحرفين متحرّكاً، ولا بدّيم إلا بعد تسكيته (بنتظر: الإتقاع 1/194، 270/6، والنشر 1/627، 328/2).

أما الإظهار: فقد عرفه عبد الوهاب القرطبي يقاله: هو حكم يجب عند اجتياح حرفين تابعاً؛ إذا في المخرج، أو في الحاصلية، والأول منها ساكن، كقوله تعالى (من أنصاره) و (قد خلت)، وقيقته البيان: لأن المخرج بين بالقطع (الموضوع في التجويد 157).

وغيرة ابن الطحان السّيّإي يقاله: والإظهار: عبارة بضد الإذعام، وهو أن يؤدى بالحرفين المُصيّرين جسماً واحداً، منطقاً بكلّ واحد منها على صورة، مثلي جمع صفته، مُخلصًا إلى كمال بذله (مرشد القارئ 52). وللووفق على مذهب يعقوب، في ذلك ينظر: مفردة بعقوب للداني، في 1/455، باب الإذعام، والمستشار 1/450، والكامل 89، ومفردة بعقوب لابن الفضاح، 3، فقرة أصول الرواية عن أصحاب يعقوب، والنشر 4، ومصطلح الإشارات.

(2) من الصحيح الشريف. وفي الأصل: لقد. بزيادة اللام.
(الروم 58)، وَلَقَدْ تَأْتَانَا (الأعراف 179)، وَلَقَدْ رَفَنَا (الملك 5). ونحوه.
(النساء) 56 (و) كُلْماً (1) حَبَّتْ رَضَانَهُمْ (الأسراء) 79، و (2) مُصْسَبَتْ سَنَةً
(الأغفال) 38، و (3) لَهَمْتُ فَصَوْاعُ (الحج) 4. ونحوهن (4).
وَأَمَّا رَوِيَتْ عَنَّهُ فَأَذَاعَمْ (النَّاسُ) عِنْدَ (الظَّاهِر) في قَوْلِهِ تَعَالٍ: (كَانَتْ
ظَالِمَةً) (الأبياء) 11، وما كان مثله (6). وأذاعمها روح عنه (4).
و كان يَظِهَرُ (النَّاسُ) عِنْدَ (النَّاسِ) في قَوْلِهِ تَعَالٍ: (أُرِيئُتْ نَمْها)
(الأعراف) 42، الزخرف 72، و (7) قَبُسُّمْ (الإسراء) 55.
وَيَظِهَرُ (الذَّالِ) عِنْدَ (الذَّالِ) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالٍ: (وَمَنْ يَخْرُجُ نَفَاؤً) (آل
عمران) 145 (1). وَيَظِهَرُ (الذَّالِ) عِنْدَ (الذَّالِ) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالٍ: (عَذَتْ) (غافر) 47،
و (8) قَبُسُّتْهَا (طه) 96 (4).

(1) كُلْما: سقط من ب.
(2) المستند 1/454، والمصطلح 101.
(3) جملتها ثلاثة مواعظ: المذكور، و (حَمِيتَ ظُهْرَا) و (كُتِبَ ظُهْرَا) كلاهما
في الأعام 136. ولا رابط على. بنظر: المستند 1/454.
(4) كذا الرواية عنها في الوچيز 49، وقال ابن الجازر في النشري 2/6: وانفرد الكازرني
عن رويت فيها ذكره السبط في المبحط 43. وابن الفحام بإدغامها في السنين والجيم
والظاء. أما بقية المصادر فقد روت عنها الأظهار. ينظر: مفردة يعقوب للداني
1/756. والمستند 1/457.
(5) الوچيز 44، والمصطلح 1/73، وغاية الاختصار 1/173، والمصطلح 102.
(6) المصادر السابقة.
(7) المصادر السابقة.
وَيُظْهِرُ: (البَاء) عِنْدَ (الغاء) في الحَجَّةِ النِّسَاءِ (الساذجة) في قوله تعالى:
» أوَّل دُعيَتِهَا قَصْوَفٌ« (النساء ۸۷) وَ»وَإِن تُحِبْتُم مَعَجَبٍ« (الرعدة)،
وَ»ذِكْرَهُ نَسْمَةٌ« (الإسراء ۸۴) وَ»ذِكْرَهُ فَصَلَّى« (طه ۹۷)، وَ»وَمَن لَّهُ يَشُبُّ فَأُولَٰئِكَ« (الحجرات ۱۰۱).

وكان يُظْهِرُ: (الراء) السَّاِكِنة عِنْدَ (اللام) في قوله تعالى:
»يُعَفِّرُ لَكُمْ«
وَ»مُتَعَفِّرُ لَهُمْ« (آل عمران ۱۵۹،۱۶۰) وَ»يُنْبِئُ لَكُمْ« (الكهف ۳۱).

ونحو ذلك حيث كان.

وكان يُظْهِرُ: (اللام) في: »هَلْ أَرْضِيَّ فِي النَّاسِ؟« (الممّلِك ۳) والهلالق (۸).

وأظهر روح عنه: »اركِب مَعْنَا« في سورة هود (۴۴) عليه السلام.

وأذمَّها رويُس عنه.

۱) الوجيز ۸۱، ويُنظر: مفرِّدة يَعَقُوب لابن النحام: ق۴.
۲) المبنى ۱۷۲، والمبنى: ۳۵ وَغَيْبَة الائتِحَاصِر ۱۷۳، والنشر۲۱۲.
۳) المبنى ۱۹۴، والنشر۲/۱۶، والكتاب: كِتَاب الإِدْعَام، ص: ۱۹۴.
۴) كذا الرواية عنها في الوجيز ۸۱، والظهَر أن الأُهِوازَي تفرد بها الرواية عن روح
ورويُس إذ جعل الخلاف بينها، أما غيره، فمنهم من روى عنها الإِدْعَام كما في: (الغابة ۱۱۰، والمشروط ۱۰۱، والتذكرة ۱۴۵، والتّلخِيص ۱۴۳) ومنهم من روى
عنها الإِدْعَام كما في: (المبنى ۱۹۴، والإرشاد ۱۰، وَغَيْبَة الائتِحَاصِر ۱۷۱).

وجاء في مفرِّدة يَعَقُوب للدُّنياء: ق۲۵۴، وَخَلْفَ عَلَى أَيْضًا عَنْهَا فِي قَوْلِهِ فِي هُود
»يَا بْنِى أَرْكِب مَعْنَا«، فَقَرَأَتْ عَلَى أَبِي الحَجَّةِ يَعُظْهُ البَاء عند المِّيم، وَقَرَأَتْ عَلَى
أَبِي الفَتْحِ بِإِدْعَامِهَا فِيهَا، وَجَاءَ في التذكرة ۲۶/۳۷۱، وَفِي الكِتَاب: أَيْضًا لَنِسْمَةٌ، وَإِنَّهَا وَرْدُ
ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ روايَتِي رويُس وَرُوح، وَهُوَ الَّذِي عَلَى العَمَلِ وَبِهْ قَرَاةٌ، وَبِهْ آخِذةً.

٧٢
وادعّمَ: (النُّون) عندَ (الواو) في قوله تعالى: ﴿يسُ والْقُرْآنَ﴾ (يَس١).

و(نَ وَالْقُرْآنُ) (الْقُرْآن٢).)

وقرأّتُ عين رُوحٍ (١) عنه: بإظهار الينْبَة عندَ (اللَّام) و(الْرَاء)، حيثُ كان،

كقوله تعالى: ﴿هُدِي للْمُنْتَقِينَ﴾ (البقرة١٧٢)، ﴿وَإِنَّا لَمَّن تَعْلَمُوا﴾ (البقرة٢٤)،

و(يَمَن يَرْجِهمُ) (البقرة٨٥). و(يَغْفُر رَجْحَمُ) (البقرة١٧٣). ونحو ذلك،

لعلها وروى رؤي رؤي ذلك عنه.

(٢) وقرأّتُ عين رُوحٍ (١) عنه: بإخفاء (اللمِّ) السَّاِكِنَة عندَ (الَّفَاء) و(الْوَأو).

كقوله تعالى: ﴿عَلِينَهُمْ وَلَا الصَّالِحِينَ﴾ (النَّافع٧)، ﴿وَنَذَرْهُمْ فِي طَغْيَانِهِمْ يَعْمَمُونَ﴾ (الأعراف١١٠)، ونحو ذلك، وقرأّتُ عين رؤي رؤي

بإظهارها.

(٣) مفردة يعقوب للداني: ق١٥٧، والنشر٢/١٤.

(٤) تفرد بها الأهوازي، وذكرها في الوجيز٣٨. ونص على ذلك ابن الجزري في النشر٢/١٩.

أما بقية كتب القراءات فقد نصت على حذف الينْبَة. ينظر: المُستَبى١/٤٦٨، والمصلحت٩٠٤.

(٥) كذا وردت العبارة في الأصل، وفرص كلمة رؤي خط صغير بين نقطتين على هذا

الشكل (٣). ولم يذكر الأهوازي في الوجيز٣٨ أن رؤي وافق روحًا في ذلك،

وإنها نص على روح فقط كما بينَت في الراش الساَقِب. وعليه فالعبارة قد تكون

على النحو الآتي: (وأدغم رؤي رؤي ذلك عنه). حتى يستقيم المعنى. ثم إن كلمة:

(لعلها). الواقدة في النَّحْوت كأنها من كلام الناَسخ، أضافها للتنبيه إلى عدم تأكُّده من

صحة ما نقل لماتِن ما.

(٦) الوجيز٧٩. والمصلحت٩٠٢ نقلاً عن المفردة.

٧٣
وقرأوا عن رويضٍ: بإذعانهم الباء في [الباء] (32)، حيث كان، مثل قوله:

"لَدَهِبُ بِسَمْعِهِمْ" (البقرة 176)، و"العذاب بالمحكمة" (البقرة 179)، إلا حرفًا واحدًا في الأنعام (27).

قوله: "نتكلِّم بآيات زينًا" فإنه بالإظهار.

وبإذائعهم: (اللَّمَم) عند (اللَّمَم) من قوله تعالى: "جَعَلْ لَكُمْ" حيث كان (3). و"أُنْزِل لَكُمْ" في النمل (67) والزمر (6) فقط، "فَقَمَّلْهَا" في مريم (17)، و"لاَ قَبْلِ لَهُمْ يَهَا" في النمل (376)، هذه الكلمات لا غير (4).

وبإذائعهم: (الكاف) عند (الكاف) في خمسة مواضع: قوله تعالى في طه (363، 364، 365) : "كَيْ نُسْجِحَ كَبِيرًا وَنُذَكَّرَ كَبِيرًا" إنك كنت بِنَا

(1) الرجيز 87، والمصطلح 96 نقلاً عن المسيرة. وهي رواية انفرد بها الأهوازي. قال ابن الجوزي: "إENER: الأهوازي بإذعان الباء في الباء في جميع القرآن عن رويض إلا قوله تعالى في سورة الأنعام ولا نكتب بآيات ربيا" النشر 1/173، وينظر: المستنير 1/43، والإخاء 1/120.

(2) زيادة قطضيها السياق، وقد سقطت من الأصل.

(3) للوقوف على جملتها يتظر: النشر 1/173، وقوله حيث كان انفرد به الأهوازي، إلا ما رواه ابن الفحام عن رويض من طريق الكازيني مع زيادة أحرف ذكرها. ينظر: مفردة يعقوب لابن الفحام: الدي. والإخاء 1/120.

(4) الرجيز 87، والمصطلح 96، والمصطلح 1/442، والإخاء 1/273، والنشر 1/120، والإخاء 1/120.
بصيراً، و في الروم (5): كذلك كأنما يوقكون، وفي الإفطار (8، 9):

«كُلُّكَ جَانِبٌ ٌكَٰلَّا» (1).

وبِإِدَّاعَةِ (الْعَيْنِ) في (الْعَيْنِ) في موضع واحد: قوله تعالى: «وَلِتُصَلَّٰحِ عَلَى عَيْنِي» في طه (93) (2).

و بِإِدَّاعَةِ (الْعَلَاةِ) في (الْعَلَاةِ) في موضعين: من سورة النجم (48، 49، 49).

قوله: «وَأَنَّهُ هُوَ أَعْلِمُ وَأَتَّنِى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الْعَظُّمِيّ» (3).

وقرأ الامام عن روح (4) عليه بالإظهار في جميع ذلك؛ إلا قوله: «وَالصَّابِحِ بَلْجَبْنِ» (النساء 30)، فإنه لا خلاف عن يعقوب (5) في إدغامه.

***

(1) الوجيز، والمصطلح 96. وفي المستند 1/433: أنه أدعى المواضع الثلاثة التي في طه.

(2) الوجيز 56. وفي هذا الخلاف خلاف عن روي. ينظر: الإجاح 1/120.

(3) الوجيز 27، والمستند 1/443، والمصطلح 97.

(4) مفردة يعقوب لأبي عمرو: 256، والوجيز 87، والمستند 1/442.

(5) الإجاح 1/120.
باب الإملاء والتَّفْحِيْم

كان رَوْيَتُ عَنْهُ يَمِّلُ: "الكَافِرُينَ" حَيْثُ كَانَ (١). تَابَعَهُ رَوْحُ عَلَى إِمَالَةٍ (٢) قُولُهُ تَعَالَى: "إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قُوَّمٍ كَافِرِينَ" (النمل ٤٣) .
وَكَسَرَ رُوحُ الْيَبَاءِ مِنْ قُولُهُ تَعَالَى: "يَسُرُّ" وَفَتَحَهَا: رَوْحُ.

وَفَتَحَ كَلَّا مَا أُمَالَهُ أَبُو عَمَروٍ حَيْثُ كَانَ (٥).

(١) الإِمَالَةُ: عَبَارَةٌ عَنْ خِطْبَةِ الفَتْحِ. وَهِيْ نَوَاعُ إِمَالَةِ صَغِيرَى، وَإِمَالَةُ كِبْرِى . فَالإِمَالَةُ الصَّغِيرَى: حَدَّثَنَا يَنْطِقُ بِالْأَلْفِ مُرَكَّبَةً عَلَى فَتَحَةٍ تَصْرَفَ إِلَى الْكَسْرِ قَلِيِّلًا ... فَالإِمَالَةُ الكِبْرِى: حَدَّثَنَا يَنْطِقُ بِالْأَلْفِ مُرَكَّبَةً عَلَى فَتَحَةٍ تَصْرَفَ إِلَى الْكَسْرِ كِثِيرًا، وَنَهَى جَلَّ الْقَرَأَةِ أَنْ لَا يَبْلُغَ فِيهِ حَتَّى تَنْقِلَ الْأَلْفُ بَاءٍ (مرْسَدُ الْقَارِئِ) ٥، وِيْنَزِّلُ: جَالِلُ الْقَرَأَةِ ٤٨٩، وَشِرَّهُ شَعْلَةً عَلَى الْشَّاطِعَةِ ١٧٤.

(٢) وَقَدْ نُصِبَ المُصَدَّرُ عَلَى أَنْ جَمِيعُ مَا أُمَالَهُ يَعْقُوبُ: ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ هِيُ: الحَرْفُاءُ المِذْكُورَانُ، وَلِمْ يَنْمَيْ مِنْ كُلُّ مَعْرَفَةٍ (أُمَى) فِي قُولِهِ تَعَالَى: "مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَحْسَى" الإِسْرَاءٍ (٧٢) فَقَطْ. وَلَمْ يَذَكُّرِ المَصْنُوفُ الْحَرَفُ الأَخْرَيْ أَنْ أَبُو عَمَروٍ أُمَالَهُ، وَمِنْهُجُ الْمُؤُلْفِ أَنْهَا لَا يَذَكَّرُ مَا وَاقِفُ فِيهِ بَعْضُ أَبُو عَمَرٍ. يَنْظَرُ: مَفْرَدَةُ يَعْقُوبٍ لِلْدَلَّاءِ: قِ ٢٥٧، وَالْمَسْتَنِيرُ ١/ ٢٧٢، ٥٠٢، ٥٠٢.

(٣) يُعْنِي فِي حَالِهِ النَّصِبِ وَالْجَرَّ، مَعْرَفَةٌ أَوْ غَيْرَ مَعْرَفَةٍ، وَوُرِدت مَعْرَفَةٌ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ فِي اثْنَيْنِ وَمَهْسِمٍ مَوْضِعًا، أَوْ لَهَا فِي الْبَقَرَةِ ١٣٧ وَغَيْرَ مَعْرَفَةٍ فِي ثَانِيَةٍ مَوْضِعٍ أُولَاهَا فِي آلِ عَمْرَانِ ١٠٠.

(٤) بَعْدَهَا فِي الْأَصِلِّ: فِي وَهْوَ إِقْحَامٍ.

(٥) مَفْرَدَةُ يَعْقُوبِ لِلْدَلَّاءِ: قِ ٢٥٧ وَالْمَصْطَلِحُ، وَأَمَامُ أَبُو عَمَروٍ: هُوَ كَلَّا مَا كَانَ فِيهِ رَاءٍ بَعْدَهَا أَلْفٍ مَعْلَمٍ بِأَيْ وَزْنٍ كَانَ نَحْوَ (ذَكْرَى، وَبَشَرَى، وَأَسْرَى، وَالْقَرْيَةِ، وَالْحَسَنَيَةِ، وَأَسْرَى، وَصَالَى، وَالْبَشَرَى، وَالْأَسْمَارِيَةِ، وَوَارِيَةِ، وَهَرْيَةَ). النِّسَارِ ٢٣١.
باب الهمزتين في كلمة

كان يعقوب برواية رؤيسي (1) عنه: يَنْزِقُ هَمْزَةٌ واحِدَةٌ مَعْدُودَةً، حَيْثُ
اجتُمعَتْ هَمْزَتَانِ مَفْتَوَهَانِ، كَأَبِي عُمَرٍ، كَتَفَوَّهُ تَعَالَ: "عَلَّمُهُمُ
البقرة (البقرة 141)، وَنَحْوُ ذلِك.

فإِذَا كَانَتَا مَخْلُوقَتَينَ فِي كُلِّ مِصْرَىٰ، يَنْزِقُ هَمْزَةٌ واحِدَةٌ قَصِيرَةً، كَتَفَوَّهُ تَعَالَ:
"مَهْمُّكُمُ (آَلَ عُمَرَةٍ 15)، "أَنْتُمُ آلُ أَنْفَلَ (صُ8)، "آَنْفَلَ" (النحل 2).

وَنَحْوُ ذلِك، حَيْثُ كَانَ (1) وَرُوِّحُ عَنْهُ: يَنْزِقُ جَمِيعَ ذلِك هَمْزَتَينَ.

***

(1) كَذَا الرُوايَة عُنْهَ أَيِّسًا فِي الْوَجِيز 97، وَفِي مَقرِدَة يَعْقِوب لِلدَّانِي صُ 25: أَنْ رُوِيَّاً
يَنْزِقُ هَمْزَتَانِ كَرَوْحٍ، وَالْمَشِهُور عَنْهُ تَعْقِيبُ الْأَوْلِي وَتَسْهِيلَ الْثانيَّة. يَنْتَظِرُ: الْتَذكَّرَة
111، وَالْتَلْخِيص 171، وَالمِصْلَح 51، وَمَقرِدَة يَعْقِوب لِأَبِي عُمَرٍ، قُ،

(2) إِذَا النَّقُب هَمْزَتَانِ فِي كُلِّ مِصْرَى لَا تَكُونُ الْأَوْلِي إِلَّا مَفْتَوَهٍ، أَمَا الثانِيَة فَقَدْ تَوْنِ: مَفْتَوَهَةً،
وَمَضْمُوَّةً، وَمَكْسُوْرَةً. أَمَا المَفْتَوَهَة: فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرَهَا فِي الْفَقْرَة الْبَايْسَة. وَأَمَا
الْمَضْمُوَّة: فَقَدْ مَسَّهَا بِثَلَاثِاءٍ أَحْرَف، وَأَمَا المَكْسُوْرَة: فِجْمُلَهَا فِي كِتَابِ اللَّهَ خَمسةً
وَثَلاَثِاءٍ مَوْضِعًا. مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَ: "إِنْثَمَةٍ" وَ"أَنْفَلَ" وَ"أَنْفَلٍ"، وَلَا يَشْرِبُ إِلَيْهَا
الْمَؤْلِفُ هَذَا: لِيَعْتِرِضُ الرَّوَايَة عَن يَعْقِوبُ فِي هَذَا، فَأُرْجِعُ إِلَى بَابِ الْفَرْش. يَنْتَظِرُ:
سُورَةُ الرَّفَع الْآَيَة (5) مِنْ هَذَا الْكِتَابَ.

77
باب الهمزتين من حكمتين

كان يعقوب في الروايتين يجمع بين الهمزتين إذا كانتا من كلامتين مختلفتين أو متوافقتين، كقوله تعالى: "السُفهاء ألا" (البقرة 13)، "السُماء أن تقع" (الحج 65)، "شهداء إد حضر" (البقرة 23)، / 98 ظ/ "من الشهداء أن تضل" (البقرة 282)، ونحو ذلك حيث كان. إلا حرفًا واحدًا في عبس (27) قوله تعالى: "شامع أشهره". فإني قرأت بها على الستبودي من المامار: بمشاركة وقعته. هذه الكلمة لا غير. وروى عنه: بهمزتين كأسلوبه.

***

(1) يعني هذا في رواية روييس. الوصلي 101.

78
باب مذموم في الوقف

كان يقف على كل ياء محذوفة من الكتاب في الخط كالياء سؤال كان المحذوف في وسط آية وذلك في القرآن واحد (2) وثلاثون موضعًا (3) وفي آخر آية وذلك في القرآن ستة (4) وثمانون موضعًا (5) أو كان محذوفًا عند ساكين (6).

وأما المحذوف في وسط الآي: كقوله تعالى: "دعوى الداع إذا دعان" (البقرة 186)، "وأتقون يا أولي الألباب" (البقرة 197). ونحو ذلك.

وأما المحذوف في آخر الآية: كقوله تعالى: "إياي قارئي عطون" (البقرة 40)، "وإياي قارئيون" (البقرة 41)، "ولا تكفرون" (البقرة 152). ونحو ذلك.

حَكَمَ كَانَ.

(1) كل ما ذكره المؤلف في هذا الباب ذكره أيضا في الوجيز 121. ولزيد من التفصيل ينظر: النشر 2/135 ولفوق على خلاصة القول فيها: مفردة يعقوب للداني: ق 257.

(2) في الأصل: إحدى. وكونها في الوجيز ص 121. وقد صححها المحقق. وما أثبه يتطلب السياق النحوي للجملة.

(3) للوقوف عليها مفصلة نظر: النشر 2/135 وما بعدها.

(4) في الأصل: ست. وما أثبه يتطلب السياق النحوي للجملة.

(5) للوقوف عليها مفصلة نظر: النشر 2/135 وما بعدها.

(6) الوجيز 121، ومفردة يعقوب لابن الفحام: ق 7.
وأما المحدثون عند السلاكيين: كقوله تعالى: وَسَوْفُ يَبْعْثُ اللَّهُ
المؤمنين في النساء (146)، و أَخْتَمَّنَ الْيَوْمَ في المائدة (3)، و يُقِّضي
الحقَّ في الأنسام (56)، و رُزِقُ الْمُؤْمِنِينَ في يونس (103). و يَا وَاد
المُقَدَّسِيَّ (طه 12، النازعات 16)، و وَادَ النُفْلِيَّ (النمل 18)، حيثُ
كان (1)، و لَهَما الْذِّينَ آمَنُوا (الحج 4)، و فَمَا آتَانَا اللَّهُ في النَّمل
(36)، و يَهْدِي الْعَالمِيَّ في الروم (53)، و قَلْ يَا عَبْدَ الْذِّينَ (3) آمَنُوا في
الزمر (10)، يَتَبْشِرُ عِبَادِهِ الْذِّينَ (الزمر 17، 18)، و قَدْ نَعْمَ النَّدر
في القمر (5)، و الجُوَّارِ الْمَنَسَّكَاتِ في سورة الرحمن (24)، و الجُوَّارِ
الكنيسي في التكوير (16). و نحو ذلك.
و كان يقف أيضًا على: هَوَّةً، و فَهْوًا، و لَهُوَ، وهَيْ، فَهْيَ، لَهَيْ، يَهَيْ، يِهَ، يِهَا،
حيثُ كَنَّ (3).

(1) يعني حيث وردت كلمة (وادي). و علماً خمسة مواضيع: المذكورات، في الفجر،
والشمساء 225.
(2) محققت من الأصل.
(3) هذه الحروف وردت كثيراً في كتاب الله لم تأت إلى سورة، ثم إن الناس أثبت
الهماش في الأصل. عليه أن يعقوب بثبيتها وفقاً فقط؛ لذا حذفها اتباعاً للرسم.
وما رواه المؤلف عن يعقوب هذا لا خلاف فيه عنه. ينظر: التذكرة 1/ 245،
والموجز 122، والمصطلح 51، ومفردة يعقوب لابن الفحم في، والإرشاد 176،
والنشر 2/ 100.

80
ووقف روح علٍّ: {لَدِيّ} و{إِلَيّ} و{عَلِيّ} و{عَمّ} و{مَثَّمَ}
و{فَنَّمَ} و{لَمَّ}، بهاء حيث كن. ورويس: يقف عليها يغير هاء
كُلَّي عمروِ. أ)}

***

(1) في ذلك خلاف عن يعقوب. قال ابن الجزري قلت: «وبالوجهين آخذ ليعقوب في
الأحرف الخمسة يعني: عص وم فهم ويم وم وم. لثبوتها عندي عنه من روايتيه»
nشر 1/ 100. وقال في الحروف الأخرى (لديّ، وإليّ، علّيّ) فروي عنه الحذف
والإثبات، وكلاهما وارد عن يعقوب. النشر 2/ 101. وينظر: مفردة يعقوب
للدانيٍّ. 3)

81
باب الهاءات

كان يقسم كل هاء للضمير إذا كان قبلها ياء، وكانت في كلمة التثنية، واجتمعت، للمذكر والممؤنث: قولية تعالى: {عليهم}، و{عليهما}، و{عليهن}، و{فيهم}، و{فيهما}، و{فيهن}، و{إليهم}، و{إليهما}، و{إليهن}، و{لديهم}، و{لديهما}، و{نوليهما}، و{نولهنما}، و{ترضيهم}، و{تضحيهم}، و{أيديهم}، و{أيديهما}، و{ترضيهما}، و{ترضيهن}.

و نحو ذلك حيث كان.

(1) هذا الباب بناءً في الجوهر.

(2) هذه الخروج ورد بعضها في مواعظ كثيرة من القرآن وتفرجها حسب أرقام تسلسلها كالآتي:

1- جملتها اثنا عشر وأربعون ومتنا موضوع، أوها في الفائقة.
2- جملتها: ثانية موضوع: أوها في البقرة.
3- جملتها: أحد عشر موضوعاً: أوها في البقرة.
4- جملتها: ستة عشر موضوعاً: أوها في البقرة.
5- جملتها ثانية موضوع: أوها في البقرة.
6- جملتها تسعة موضوع: أوها في البقرة.
7- جملتها: أربعون موضوعاً: أوها في آل عمران.
8- لم أقف عليها في القرآن.
9- جملتها موضوعان: في يوسف.
10- جملتها: سبعة موضوع: أوها في آل عمران.
11- لم أقف عليها.
12- النبوة.

82
قَلْنَ سَقَطَتْ الْبَيَاءَ قَبْلَ الْهَيَاةِ لِلْجَازِمِ ۖ فَضُرِبَ امْتَازُكَ عَنْهُ كَفَّالُهُ
تعالى: {فَقَسَطُتْهُمْ} (الصفات 11/149) / 99 و/ {وَأَلْمُ يُقَبِّلُهُمْ} (العنكبوت 51/141)، وَنَحْوٌ ذَلِكَ حَكِيْتُ كَانَ(١)،
ِإِلَّا خَمْسَ كِلَيَاتٍ مِنْ ذلِكَ، فِي نَهْيٍ كَسَرَ الْمَهَاءِ فِيهِنَّ قُوَّةَ تعالَى: {وَقَسْنَ يَوْلَهُمْ} (بُيَّنَاهُمْ} في الأنفال 1(٢)، وَ{يُقَبِّلُهُمْ} في الحجر (٣)، وَ{يُغْفِرُهُمْ} اللَّهُ} في
النور (٢٣)، وَ{قَسَطُهُمْ} وَ{قَسَطُهُمْ عَذَابَ الْجَحَمِ} في المؤمن (٩، ٧)
لا غَيْرِ(٤).
وَأَمَّا رُوَّاهُ، فِإِنَّهُ كَسَرَ الْمَهَاءِ مِنْ ذلِكَ حَكِيْتُ سَقَطَتْ الْبَيَاءَ قَبْلَهَا فِي
جَمِيعِ الْقُرْآنِ.

= ١٣ - الأحبار ٢٦.
١٤ - جملتها: ثمانية وثلاثون موضعاً: أولاً في البقرة ٧٩.
١٥ - الفيل ٤.
ولا خلاف عن يعقوب في ذلك. ينظر: الإرشاد ٢٣٥، وغاية الاختصار ١/٣٧٤، والمصطلح ١٣٢.
(١) جملة ذلك ستة عشر موضعاً، ذُكِرَتْ جميعاً في غاية الاختصار ١/٣٧٥.
(٢) كَذَا الرواية عَنْهُ في الوجيز ١٤٢، وفي المصطلح ١٢٣ نقلًا عن المفردة. وفي استناد
المواضع الخمسة خلاف عنه إلا موضوع الأتلاف، فإنه لا خلاف في كسر هاته.
ينظر: الروضة ٢/٤٥١، والوجيز ١٤٢، والمستهير ١/١٠، والإرشاد ٢٣٥، وغاية
الاختصار ١/٣٧٥، والإتقان ١/٣٧٦.
فإذا ألقى الهواء والميم ساكينًا، وكان قبل الهواء ياء: فرفعت الهواء والميم جميعًا: رويس، وروح عنه، كقوله تعالى: "عليهم الذلَّة" (البقرة: 61)، "عليهم الملاكَة" (فصلت: 3) ونحو ذلك حيث كان.

وإن أنكسر ما قبلها: كسر الهواء والميم جميعًا، بلا خلاف عنده. كقوله تعالى: "في قلوبهم العجل" (البقرة: 93)، ونحو ذلك (1).
فاتحة الكتاب

٤- "مالك يوم الدين": ألف.


***

(١) المبسوط ٨٦٥، والمستند ٢/٧، والإرشاد ٢٠، والمصطلح ١٣١.
(٢) التذكرة ١/٦٥، والوجيز ١٢٤، ومفردة بعضاً للداني: في ٩٩، والمستند ٢/٨.

وجملته في القرآن خمسة وأربعون موضعًا اوها الذكور.

٨٥
سورة البقرة

9- وَمَا يَجْدَعُونَ: بِعَيْنِ أَلْفٍ (١).

11- روى عنده: "وَإِذَا قَبَلَ لَهُمْ": بإشام ضمّ اللفاء، حيثُ كان. وكذلك
غَيْضَةٌ (هود ٤: ٤)، وَسِيِّبٍ (مُوسَى ٧: ٧٧، والعنكبوت ٣٣: ٣٣)،
وَسِيِّبُتُ (الملك ٢٧: ٧٧، وَجِبَلٍ (سبأ ٤: ٥)، وَسِيِّبٍ (الزمر ١: ٧٩)،
وَجِبَلٍ (الزمر ١٩، والفجر ٣٣). وروح عنه: بِكَسِرِ أَوَّلٍ
كَأِيٍّ عَمْرٍو (٢).

29- وَهوَ بَصَمَ الْحَاءَ وَكَذلِكَ فَهُوَ وَلَهُوَ وَكَذلِكَ بِكَسِرٍ
الْحَاءِ فِي قُوَّةِ تَعَالَى: وَهَيْنِ، وَفَقِيرِي، وَلَهُوَ حيثُ كان (٣).

28- فَمَّا أَلِيهِ تَرْجِعُونَ: يَفَتَّحُ التَّاءَ، وَكُسَرُ الجِيمَ، حيثُ كان. سواء كان
 بالنَّاءَ أو البَيْاءَ، إذا كان من رجوع الآخرة (٤).

38- فَلَا خَوْفَ: يَفَتَّحُ الفَاءَ، حيثُ كان (٥).

---

(١) الذِكْرَة ٢/ ٤٨، والبسوط ٩٧، والرَّجِيز ١٦٥، والميهم ٥٥، والمصطلح ١٣٦.
(٢) الذِكْرَة ٢/ ٤٨، والبسوط ٩٧، والرَّجِيز ١٦٥، والمستنير ٢/ ١٧، والمصطلح ١٣٦.
(٣) مفردة يعقوب للداني: ق٦٢، والرَّجِيز ١٦٤.
(٤) تفرد به يعقوب. ينظر: مفردة يعقوب للداني: ق٦٢، والمستنير ٢/ ٢١، والجمع
والنِّيوة، والمصطلح ١٣٨، والإخاف ١/ ٣٨٧.
(٥) الذِكْرَة ٢/ ٢٥١، والرَّجِيز ١٢٧، والمستنير ٢/ ٤٤، والمصطلح ١٤٠، والإخاف
١/ ٣٨٩. وهو ما تفرد به يعقوب.
54 - (باركتم، وَيَنْصَرَ كُلُّكُمْ)، وَ(يُتَسَيَّرَ كُلُّكُمْ) (الأنعام 109).

بالإشباع الحركة في جميع ذلك.

83 - (وقولوا للناس حسنًا): يفتح الحي والسين جميعًاَ.

85 - (تفادوهُم): مرفوعة النها.

85، 86 - (عَا مَا يُمْلَوْنَ أَوَٰلِيَّكَ): بالباء.

96 - (بِسْيِرِبُما تَعْمَلُونَ): باللثاء.

106 - (أو نَبِيَّاهَا): برفع النون، وكسر السين، من غير ألف.

119 - (وَلَا تَسْتَأْلَ عَنْ أَصْحَابٍ): يفتح البناء، وإسكان اللام.

128 - (وَأَرْنَا): ساكنة الراء. وحيث كان.

وردت في أربعة مواقف: في آث عمران 160، والتوية 41، ومحمد 7، والملك 20. وحل الإشباع هنا: حركة الهزة في الأول، وحركة البناء في الثانية والثالثة.

(1) مفردة يعقوب للداني: ق 5، والروضة 247، والمستنير 2، والمصطلح 142.

(2) ويتألف أيضًا. الوجيز 130، والمستنير 135، والمصطلح 147.

(3) في الأصل: بالبناء، وهو تصحيف، وما أثبته من التذكرة 255، والوجيز 130، والمستنير 147، والمصطلح 149. وهو كذلك في جميع الكتب.

(4) الروضة 2، والمستنير 2، ومفردة يعقوب لابن الفحام، والمصطلح 149.

(5) وهو ما تفرد به يعقوب.

(6) المسطو 4، والوجيز 132، والمصطلح 152.

(7) الوجيز 132، والتلخيص 211، والمستنير 2، والمصطلح 152.

(8) الوجيز 132، والإرشاد 134، والمصطلح 154.
140 - روي عن النبي ﷺ: «أم تقولون: بالنتاء. روح: بالباء، كأب عمرو(1).»

144 - روي: "عَنْ أَمِي تَعَمَّلُونَ وَأَلِينِ أَبْتَنَّكُمْ: بالنتاء. روي عن النبي ﷺ: بالباء(2).»

149 - 150 - عَنْ أَمِي تَعَمَّلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ: بالنتاء(3).

158 - 158 - وَقَسُّ يُطْوَعُ خَيْرًا: بالباء، والجزاء هنا، وبالنثء: في قصة الصيام(4)، كأب عمرو(5).

165 - "إِنَّ الْفُؤَاءَ... وَإِنَّ اللّهَ: يَكْسِرُ الْهَمْزةُ فِيهَا(6).»

168 - خُطُوَاتٍ: يُضَمَّ الْطَٰٓاءُ حَيْثُ جَاءَ(7).

182 - 182 - مِنْ مَوَاضِيْنَ: بالتشديد(8).

---

(1) الرجيز 134، والمستنير 2/45، والمصطلح 155، رواية روي مما تفرد به.
(2) الرجيز 134، والروضة 2/48، والمستنير 2/26، والمصطلح 155.
(3) في الأصل: بالباء، وهو سهو قلم، وما أثبته من التذكير 2/262، والرجيز 134، والروضة 2/549، والمستنير 2/46، والمصطلح 155. ولم يقرأها بالباء من القراء.
(4) أي في الآية 184 قوله تعالى: "فَقَمْ تَطُوَّعَ خَيْراً".
(5) الرجيز 2/459، والرجيز 135، والمستنير 2/47، والمصطلح 156.
(6) الرجيز 135، والروضة 2/552، والمستنير 2/42، والمصطلح 158.
(7) الرجيز 135، والروضة 2/553، والمصطلح 158.
(8) الرجيز 135، والمستنير 2/51، والمصطلح 160.
185 - (وَلْتَكُصْلُوا) بالتشديد أيضًا (1).

210 - (تَرْجِعُ الأمورِ) يُفتح التاء (2)، وكسر الجيم. وحيثُ كَانَ.

219 - (قُلِ العَفُوُ) / 99 ظ/ بالنصب (3).

229 - (إِلَّا أَنْ يُخَافَا) بضم اليم (4).

240 - (وَصِيَّةً لَآَرَوْاجِهِمْ) بالرفع (5).

249 - رويت (يَيْدَوْفَ) و(يَيْدَوْ مَكْتُوبٍ) (المؤمنون 88، ويس 38): باختلاف كسرة الهاء فيهن (6). روح عنه: بإشباع الكشر، كأبي عمرو (7).

(1) الروضة 2/76، والوجيز 136، والمصطلح 65، والمصطلح 172.

(2) في الأصل: بالباء. وهو تصحيح. وما أثبته من البسوط 146، والوجيز 138، والتلخيص 17، والمصطلح 165.

(3) المجاز 138، والمصطلح 56، والمصطلح 165.

(4) الروضة 2/564، والوجيز 138، والمصطلح 55، والمصطلح 165.

(5) المجاز 139، والمصطلح 59، والمصطلح 167.

(6) جملة ذلك أربعة مواضع: ثلاثة ذكرها المؤلف، والرابع: قوله تعالى: (يَيْدَوْ مَعْقَدَةً) (البقرة 123). لا خلاف في ذلك عن رويت. ينظر: الوصية 140، والمصطلح 2/59، والإرشاد 244، والمصطلح 166.

(7) ينظر: المصادر السابقة.
245 - {قَتَّضَعَهُ}؛ بغير ألف، مشددة العين، وبه حيث كان (1). ويفتح ألفها هنا في الحديث (11).

245 - {يَقَضَّ وَيَبَصُّ}، {وَزاَءَةً بسَطَّة}، وفي الأعراف (69) {وَزاَءَكُمْ فِي الْخَلْقِ بسَطَّة}، بالصاد فيها روح، وعن رؤيس بالسنين كأبي عمرو (3).

249 - {عَرْقَة}؛ يفتح العين (4).

(1) جملته أربعة مواضع: المذكور، وفي النساء 40، والحديث 11، والتفاين 47.
(2) الوجيز 14، والمستمر 9، والمصطلح 167.
251 - (وَلَا يَفَعَّلُ اللَّهُ ٱلْخَّلَقَ) بِأَلْفٍ، مَكْسُورَةُ الْدَالِّ، وَكَذَلِكَ وَكَأَبِي عُمَروٍ (5).

250 - رُوِيَ عَنْهُ: (قَصْرِهِنَّ) بِكَسِيرِ الصَّادّ، رُوِى عَنْهُ: (يَقُسِّمُ الصَّادَ) (2).

259 - (لَمْ يُتَسَّسَّهَ وَأَنْظُرْ) بِخِيرِهِ فِي الرَّوْضِ، وَلَا خَلَفِهِ فِي إِثْبَاتِهِ فِي الْوَقْتِ (3).

255 - (أَطْلُقُهَا) بِيَقِمِّ السِّلَامِ. حَيْثُ كَانَ (4).

259 - (وَقَمْ يُؤْتِي) بِكَسِيرِ الْتَاءٍ (5).

271 - (فَيْعَمَا هَيْ) بِكَسِيرِ الْفُونَ وَالْعَيْنِ، وَكَذَلِكَ فِي سَوْرَةِ النَّسَاءِ (68) (1).

283 - (فَرِخَانُ) بِأَلْفِ، مَكْسُورَةُ الرَّاءِ (7).

__________________________

(1) الوجيز 141، والمستنير 2/62، والمصطلح 169.
(2) الوجيز 142، والمستنير 2/64، والمصطلح 171.
(3) الروضة 2/32، والوجيز 141، والمستنير 2/126، والمصطلح 170.
(4) الروضة 2/76، والوجيز 142، والمستنير 2/65، والمصطلح 172.
(5) المذكرة 2/277، والوجيز 143، والمستنير 2/67، والمصطلح 173. وهو ما تفرد به يعقوب.
(6) الوجيز 143، والمستنير 2/73، والمصطلح 172.
(7) الوجيز 145، والمستنير 2/70، والمصطلح 177.

91
284 - «قَمْتُ سَيِّئَتَهَا وَعَذَّبْتُكَ بالرَّفعُ فِيهَا.» (1)

285 - «لا يَنْفَرْقُ.» بالياء. (2)

لا يَقَمِّنُ فيها ثلاث ياءات (3). إنَّا أُعَلِّمُ مَوْضِعَانَ (30، 33). يُنْفَعُ إلَّا. (249).


وَآتَاهُ عَلَى أَبِي عَمَرٍّ وَقَوَفَ عَلَى ثَلَاثِ ياءاتٍ فِي وَسَطِ الآيَ بِيَاءٍ إِضَافَةً. قُولُهُ تَعَالَى: الْدُّعَاءِ إِذَا دَعَانٍ (186). وَأَقْبَتْهُ أَوَّلِ الآلَابِ (197).

***

(1) يعني برفع الراء والباء. الروضة 2/581 والموجز 145، والمصنفة 2/71.
(2) التذكرة 2/180 والموجز 145، والمصنفة 2/72 والمصنفة 188 وهو ما تفرد به يعقوب.
(3) الموجز 145 وزمن 3/73 والمصنفة 178، 179.
(4) تفرد بإثباتهم في الحالين يعقوب. الموجز 145، والمصنفة 2/74 والمصنفة 179.

٩٢
سورة آل عمران 121

3- النَّورَةُ : بالفتح حيث كان (1).

13- تَرْزُقُهُمْ : بالتاء (2).

27- الحَيَّ مِنَ المُّيْتِ : بالتشديد حيث كان بالالف ولا م. ووافق أبو عمرو على تخفيف ما كان من ذلك بغير ألف، حيث كان (3).

28- تَيَّيَّبُهُ : بالتشديد الباء، من غير ألف (4).

33- بِمَا وَضَعْتُ : يضم الناء، ساكنة الياء (5).

49- فَيُكُونُ طَارِئًا : باللف. ومثله في المائدة (110) (1).

48- وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ : باللاء (6).

(1) يعني الفتح الذي هو ضد الإمالة. الرجیز 146، والمستانتر 2/57، والمصطلح 180.
(2) المصادر السابقة.
(3) الرجیز 147، والمستانتر 2/78، والمصطلح 182.
(4) يفتح البناء، وكسر القاف أيضا الرجیز 147، والمستانتر 2/79، والمصطلح 182.
(5) وهذا ما تفرد به يعقوب.
(6) المصادر السابقة.
(7) الرجیز 149، والمستانتر 2/82، والمصطلح 184.
(8) في الأصل: بالناء. وهو تصحيف. وما أثبته من الرجیز 148، والمستانتر 2/82، والمصطلح 184.
57- رويس عنه: «فيَفَهُمُ أِجْوَرَهُمْ»: بالباء. روح عنه: بالنون
كأي عمرو (1).

66- «هَاتِمَ»: باللف وهمزة، حيث كان، من غير مد (2).

75- «يَوْدُوْهُ... وَلَا يَوْدُوْهُ»، و«نُؤْتِهِ» (آل عمران 145، والشوري 20):
باختلاس كسرة الهاء فهين، وما كان من ذلك حيث كأن (3).

85- «وَلَا يَأْمُرُّكُمْ»: بالنصب (4).

88- «وَإِلَيْهِ يُرْجِعُونَ»: بباء مفتوحة، وكسر الجيم (5).

95- «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَبَرٍ فَلَنْ يُسْكُرُّوا»: بالأنباء فيها (6) / 100 و/

146- ويقف على قوله تعالى: «وَكَانَ»: بباء حيث كان. واختلف فيه، عن
أبي عمرو في الوقف (7).

(1) الوجيز 149، والمصطلح 83/، والمصطلح 184.
(2) المصادر السابقة.
(3) الوجيز 152، والمصطلح 84/، والمصطلح 185.
(4) أي: نصب الراء. الوجيز 150، والمصطلح 85/، والمصطلح 186.
(5) الوجيز 150، والمصطلح 86/، والمصطلح 187.
(6) المصادر السابقة.
(7) الوجيز 232، والمصطلح 90/، والمصطلح 190. وفي التذكرة 2/ 93 أن يعقوب وقف على النون.

94
151 - الرُّغَّبَ: يَضَمُّ الْعِينَ، حَيْثُ كَانَ (١).

161 - أَنْ يَغْلِبَ: يَضَمُّ الْبَاءَ، وَفَتَحُ الْغِنِّ (٢).

179 - هَكَيْنَ يَمْثِلُ بالتشديد، وَكَذَلِكَ فِي الْأَنْفَالِ (٣).

187 - لَسْتَ بِالْجَمِيعِ للنَّاسِ وَلَا نَكْشَمُونَهُ: بَالْنَاءِ فِيهَا (٤).

188 - لَا تَظْهَرَنَّ الْلَّدِينَ يَمْرَحُونَ: بَالْنَاءِ (٥).

188 - فَلا تَلْحَيْسُنَّهُمْ: بَالْنَاءِ، وَفَتَحُ الْبَاءِ (٦).

196 - لَا يَغْرُنَّكَ: سَاَكِنَةُ الْنَّونَ خَفِيفَةٌ، رَوْيُ عَنْهُ: بَشْدِيد

الْنَّونِ، كَأَيْ عُمْرَٰو (٧).

سَكَنَّ فِيهَا ثَلَاثَ يَامِاتٍ: قُوْلُهُ تَعَالَى: مِنِّي إِنْكَ أَنتَ (٥٣)، أَجُّلْ

ليَأَيْهَ (٤١)، أَحَذِّلَ لَكُنْ (٤٩) (٨).

(١) الوجيز ١٥٠، والمصطلح ١٥٠، والمصطلح ١٩١. وجمعته خمسة مواضع المذكور، وفي
الْأَنْفَالِ ١٢، والكهف ١٨، والأحزاب ٢٦، والخثر ٢.
(٢) المصادر السابقة، والمصطلح ١٩٣.
(٣) الوجيز ١٥٤، والمصطلح ٢/٩٣، والمصطلح ١٩٤.
(٤) الوجيز ١٥٥، والمصطلح ٢/٩٤، والمصطلح ١٩٥.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) المصادر السابقة.
(٧) المصادر السابقة. وهذه الرواية تفرد بها رويس، ينظر: mastered ٢/٩٥.
(٨) الوجيز ١٥٦، والمصطلح ٢/٩٧، والمصطلح ١٩٧.
وأتبت فيها يا يا في الحالين في آخر آية: قوله تعالى: (وأطيعونه) (50).

وزااد عل أبي عمرو، ووقف عل ياين بباء: قوله تعالى: (ومن اتبعن) (20)، (وخفون) (175). وهي في وسط الآية (2).

***

(1) الموجيز 156، والمصطلح 98، والمصطلح 197. تفرد بها يعقوب.
(2) الوقوف عليها بالباء تفرد به يعقوب. ينظر: المتنير 2/98، والإرشاد 276.

96
سورة النساء

1 - (يَضَعُّفُهَا): بغير ألف، مشددة العين.

73 - (كَأَنَّمَا تَكُنُّ) بالتاء: رواية عن عمه، وروح عنه: (يَكُنُّ): بالباء، كأبي عمرو.

81 - (يَنْتِبَ طَائِفَةٌ): يفتحه الناء، والإظهار.

90 - (خَضَرَتْ صُدُورُهُمْ): بالنصب، والتنوين.

114 - (فَسُوهُ نُؤْتِيهِمْ): بالنون بعد النهاة.

115 - (نُولِئَ ما تَوَلَّى وَنُصِلِّهِ): باختلاس كسر الهاء فيهما.

122 - (وَقَمَنَّ أَصْدَقَ): بإشمام الصاد شينًا من الزاي، وكذلك كل صاد

(1) الوجيز 159، والمستنير 2/104، والمصطلح 2004.
(2) الوجيز 160، والمستنير 2/106، والمصطلح 2005.
(5) قوله بعد النهاة: أراد بذلك الآية المذكورة، لأن هذا الخروف ورد في الآية رقم (74) من السورة نفسها. الوجيز 162، والمستنير 2/110، والمصطلح 2009.
(6) الوجيز 162، والمستنير 2/110.
ساقطة أتي بعدها دأل في كل القرآن: روي عنه. وروح عنه: بالصاد الخالصية.

136 - (الذي أنزل)، (الذي أنزل)، (قد أنزل علىكم): يفتح النون، والهمزة، والزاي، فيهن.

153 - (أُورنا الله): بإسكان الزاء.

وكان يقف على قوله تعالى: وسوف ينْبَت (146) بياها. ولا سبيل إلى إثباتها في الوصل.

***

(1) الوجيز 167. وفيه أنها ثانية كلمات. والتذكارة 381 وفيها أنها أثنا عشر موضعاً ذكرت فيها جميعاً. وغاية الاختصار 414. وقال ابن الجوزي في النشر 188:

(2) واختلفوا في (أصدق) و(صديق) و(صدقون) و(فاصد) و(قصد) و(كبد) وما أشبهه إذا سكنت الصاد وأتي بعداً دالاً. فقاً حرجة والكسائي وخلف: بإشمام الصاد النزاي، وافقوم رويه في (بصير) وهو في القصص والزلزالة، (واختلف) عنه في غيره. غروه عنه النكس والجوزي كذلك بالإشمام جميع ذلك، وبه قطع ابن مهران، وروى عنه أبو الطيب وابن مفسم بالصاد الخالصية، وبه قطع الهذلي، وبذلك قرأ الباقون.

(3) الوجيز 163، والمستنبط 111، والمصطلح 210.

(4) الوجيز 164. وهو ما تفرد به عقوبة.
سورة المائدة (5):

2 - «آن ضّدوكّم»: يفتح الهاءة (1).

6 - «وأُرجلّكم»: بنصب اللام (2).

33 - «رُسلنا»: ويباء برفع السين، حيث كان بعد اللام حرفان (3).

45 - «والمجروح»: نصب (4).

67 - «رسالاتي»: جمع (5).

95 - «فَجِّرَاهُ»: مُون. (يُعَرَّضُ ما: برفع اللام (1).

107 - «عليهم الأَولِينَ»: بالياء، وفتح النون، جمع أول (7).

110 - «فَتَكُونَ طَائِرًا»: بالألف (8).

(1) الوجيز 165، والمستير 2/116، والمصطلح 214.
(2) المصادر السابقة.
(3) الوجيز 165، والمستير 2/118، والمصطلح 148.
(4) الوجيز 165، والمستير 2/119، والمصطلح 217.
(5) الوجيز 167، والمستير 2/120، والمصطلح 219.
(6) الوجيز 167، والمستير 2/121، والمصطلح 220.
(7) الوجيز 168، والمستير 2/122، والمصطلح 222. وضبطت الها بالضم ماهماً مع قراءته.
(8) الوجيز 168، وقد ذكر في آل عمران آية 49.
سَكَنَّ فيها أربَعَ بَيَاتٍ (١) قولَهُ تعالى: ﴿إِنّيٓ إِلَيْكَ﴾ (٨٢)، ﴿وَأَخَافُ﴾ (٢٨)، ﴿لِيُّ أَقُولَ﴾ (١١٦)، ﴿أَجْمَعُ إِلَّهُيَّهُ﴾ (١٦١). ووقف على قولِه تعالى: ﴿وَأَخَشَّسُونَ الْيَوْمَ﴾ (٣) بباء، ولا سبيل إلى إثباتها في الوصل (٢). وزاد على أبي عمرو/١٠٠٠، وقف على: ﴿وَأَخَشَّسُونَ وَلَا﴾ (٤٤) بباء، وهما في وسط الآية.

***

(١) مفردة يعقوب للداني: ق٥٦٠، والوجيز١٦٩، والمصطلح٢٦٤.
(٢) يعني في درج الكلام لكي لا ينفي ساكنان.
سورة الأنعام:

16 - [من يصرف]: يفتح الياء، وكسر الراء. (1)

22 - [ويوم يحشرهم... ثم يقول]: بالباء فيها. (2)

23 - [ثم لم يكن]: بالباء. (3)

24 - [ولا نكتب... ونكون]: بالنصب فيها. (4)

32 - [أملا تجعلون]: بالتاء. كذلك في الأعراف (169)، ويوسف (109)، والقصص (20). (5)

37 - ووافق أبا عمرو على تشديد قوله تعالى: على أن ينزل آية فقط. (1)

54 - [آله من عمل... قأنة]: يفتح المهمزة فيها. (7)

(1) المبسوط 191، والوجيز 171، والمستنير 127، والمصطلح 226.
(2) المصادر السابقة، وهو ما تفرد به عقوب.
(3) الوجيز 170، والمستنير 128/118، والمصطلح 226.
(4) ينظر: المستنير 2/128، والروضة 519، ومصطلح الإشارات 206.
(5) الوجيز 171، 179، 189، 191، 216، 218، 285، 288، 290، 302، 320، والمصطلح 227.
(6) ابن كثير وحده قرأها بالتخفيف. ينظر: الوجيز 171، والمستنير 2/129.
(7) الوجيز 171، ومستنير 130، والمصطلح 228.
44 - {قَتَحْنَا عَلَيْهِمَا} : بالتشديد: روى عنه. رواح عنه: بالخفيف(1).

74 - {لَأَيْبَهُ آزْرُ} : بالرفع(2).

83 - {ذِرْجَاتِ مِن} : بالتنوين. هاهنا فقط(3).

133 - {قَلْ مِن يَنْتَهِيكُمْ} : بالخفيف(4).

190 - {قَلْ لَا} : بحذف الهاء في الوصل. وافقا على إثباثها وقفاً(5).

191 - {تَجْعلُونَ قَرَاطِيسَ ثُدُودَ النَّاسِ} وَبَيْعُونَ} : بالباء فهين(1).

198 - {فَمُسَتَقِّرُ} : يفتح اللفظ: روى عنه. رواح: يَكُسِّرُ اللفظ(7).

المصادر السابقة. وتبني الإشارة هنا إلى أن هذا الخرف قد ورد في أربعة مواضع من القرآن، ويت neger في الأعراف 96، والأنبياء 98، والقرآن 11، وفيه خلاف عن روي: {أَشْرَى إِلَّهَ الْأَهْوَازِي}. في الويزي 171 فقال: {سَمَعتُ أَبا عَلي الْمُلْكِي} يقول: {أَخْرَجْتُهُ} عَن روي. غير أن الأهوازي لم يرو عن روي في المواضع الأربع غير التشديد. وأشار إليه أيضاً أبو عمرو الباجي في مفردات يعقوب 51، وابن الجزري في النشأ 2/194.


3) المصادر السابقة.

4) أي: من غير شدة على الجيم. وهو ما تفرد به يعقوب. الويزي 173، والمفردة للدلائي: 262، والمستنير 2/131، والمصطلح 249.

5) الويزي 174، والمستنير 2/134، والمصطلح 232.

6) المصادر السابقة.

7) الويزي 175، والمستنير 2/137، والمصطلح 234.
\textbf{105 -} (ٍدَرَسَتْ): يَفْتَحُ السِّين، وإِسْكَانُ النَّاء، مِنْ غَيرِ أَلْفٍ.

\textbf{108 -} (عَدْوَاً): بِرَفعِ الْعَيْنِ وَالْدَالِ، مِشْدَدَةُ الْواوِ.

\textbf{111 -} (كَلِمَةٌ): يَغِيرُ أَلْفٌ عَلَى وَاحِدَةٍ.

\textbf{119 -} (وَقَدْ قَضَلَ): يَفْتَحُ الْفَاءَ وَالْضَّادِ. (حَرْمٍ): يَفْتَحُ الحَاءِ وَالرَّاءِ.

\textbf{122 -} (أَوْمَنْ كَانَ مَيَّاتًا): بِالتشدِيدِ: رَوْحُ عَنْهُ. وَبِالنُّخُفِيفِ: رُوَيْسُ عَنْهُ.

\textbf{128 -} (وَبَيْتَمْ بِحُشْرُهُمْ جَيْهًا): بِالبَياءِ: رَوْحُ عَنْهُ. رُوَيْسُ عَنْهُ: بَالنُّونِ

(١) الوجيز ١٧٥، والمفردة للداني: ق١٦٠، والمستنير ٢/١٣٧، والمصطلح ٢٣٥.

(٢) المصادر السابقة. وهو ما اقترحه ذي قروارة. ينظر: الجمع والتشديد. ٤٥.

(٣) الوجيز ١٧٦، والمفردة للداني: ق١٦٠، والمستنير ٢/١٣٨، والمصطلح ٢٣٧.

(٤) الوجيز ١٧٦، والمستنير ٢/١٣٨، وجِيَّاً الإختصار ١٧٧، والمصطلح ٢٣٧.

(٥) كذا الرواية عنها أيضاً في الوجيز ١٧٧، أما المصادر الأخرى فقد نصت على أن رُويَت تُقْرأَ بِالتشدِيدِ أيضاً كَرُوحُ. يَنظر: التذكرة ٢/٣٣٤، والمستنير ٢/١٣٩، والتهذيب ٢٠٢، والنشر ٢/١٦٩، والمصطلح ٢٣٨ وفيه إشارة إلى ما جاء في المفردة. والظاهرة أن الأهواري انفرد بها رواه هنا عن رُويَت. والله أعلم.

(٦) الوجيز ١٧٨، والمستنير ٢/١٤٠، والمصطلح ٢٣٩.

١٠٣
160 - (عشرة) رفع. (أمثالها) رفع.

سُكِنَ فيها ثلاث بيوتين (٣)؛ قُولُهُ تَعَالَيْ: {إِنِّي أَحَافُ يُوسُفُ} (١٥)، {إِنَّيُ خُطَّانُ} (١٨١). ووقف على قوله تعالى: {وَقَدْ خَذَلَ الْهَدْيُ} (٨٠): [بالباء] (٤).

***

(١) الوجيز، والمفردة للداني: ق٢٦٠، والمستنير٢/١٤٣، والمصطلح٢/٤٤٢، والنشر٢/٢٠٠٠.
(٢) المصادر السابقة، وهو ما تفرد به يعقوب.
(٣) الوجيز١٨١، والمستنير٢/١٤٢، والمصطلح٢/٤٤٤.
(٤) سقطت من الأصل، وما أثبت من: الوجيز١٨١٨، والمستنير٢/١٤٦، والمصطلح٢/٤٤٤.
وأثبت يعقوب اليا في الحالين.

١٠٤
سورة الأعراف 

25 - {تخُرْجُونَ} بتفتح التاء (1)، ورفع الراء (2). هاهنا فقط.

40 - {لا تفتح} بالتشديد. وانفتا على التاء (3).

54 - {يُعْمَمُ اللَّيْل} بالتشديد. وكذلك في الرعد (4).

62 - 68 - {أَلْعَفُوكُمْ} بالتشديد حيث كأن (5).

69 - {بضطبة} بالضاد: روح عنه. رويس: بالسين كأبي عمرو (6).

96 - {لَفَتَحًا عَلَيْهِمْ} بالتشديد رويس عنه. روح عنه: 1/100.

بالتفنيد (7).

__________________________


(3) أي: تشديد الناء. الذكرى 2/40، والمصطلح 182، والتشديد 276، وغاية الاختصار 2/494، والمصطلح 246، والنشر 2/2011. ووقع من سهور في هذا الموضوع من المستير 2/148 فجأة فيه: والباون: بالياء والتشديد والصواب:

والباون: بالتأن والتشديد.

(4) الوجيز 183، والمستير 2/54، والمصطلح 248.

(5) الوجيز 184، والمستير 2/151، والمصطلح 250.

(6) الوجيز 184، والمستير 2/152، والمصطلح 250.

(7) كذا الرواية عنها في المستير 2/129، والمصطلح 248. وفي الوجيز 185: كلاهما بالتشديد.

105
144 - ﴿يُرسَالْتِي﴾: على التوحيد: روح عنه. [روس عنه] (1) بالجمع.

146 - ﴿وَمِنْ خَلِيْهِمْ﴾: بفتح الحاء، ساكنة اللام، خفيفة الياء [2).


169 - ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾: بالباء (4).

172 - 173 - ﴿أَوَ تَقُولُوا﴾: أو تقولوا: بالباء فيها (5).


***

(1) سقطت من الأصل. وما أثبته يتطلبه السياق تمامًا مع منهج المؤلف.
(2) سقطت من الأصل. وما أثبته من الوجيز 187. وهو متفق بهعقوب، ومذكور عنه في جميع الكتب التي ذكرت قراءته. ينظر: مفردة يعقوب للداني 34، والمستنیر 2/158، والمصطلح 255.
(3) سقطت من الأصل. وما أثبته من الوجيز 188، والمستنیر 2/159، والمصطلح 257.
(4) ومفتوحة النامة أيضاً. ينظر: المصادر السابقة.
(5) الوجيز 189، والمستنیر 2/160، والمصطلح 258.
(6) المصادر السابقة.
(7) الوجيز 190، والمستنیر 164، والمصطلح 261.
(8) المصادر السابقة.
سورة الأنفال 18

9- {مُدْفِنَينَ} يفتح الدال (1).

11- {يُعَشِّبُكُمْ} مشددة. {النُعَاس} نصب (2).

18- {مُؤُهَنٌ} بالختيف منون. {كِتَاب} نصب (3).

39- {يَمَّا يُمَلَّوْنَ} بقصير. [روح عنه] بالباء كأبي عمرو. روي عنه:

بالتأه (4).

42- {فَمَنْ خَيْرٌ} بباءين (5).

60- {تُرَكُّبُونَ} بالتشديد. روي عنه روح عنه بالختيف كأبي عمرو (1).

(1) الوجيز 192، والمستند 2/167، والمصطلح 266.
(2) المصادر السابقة.
(3) الوجيز 193، والمستند 2/168، والمصطلح 267.
(4) جاءت العبارة مضطربة في الأصل: هكذا: (بالباء كأبي عمرو، روح عنه بالباء).
(5) الأولى مكسورة، والثانية مفتوحة. الوجيز 193، والمستند 2/167، والمصطلح 264.
(6) المصادر السابقة. ورواية التشديد تفرد بها روي، ينظر المستند 2/171، والجمع والتوجيه 47.

107
77، 206-«أسارى»: بَلْفُ رُؤِيَتُ عَنْهُ. رَوَّأَ عَنْهُ: «أَشْرَى»: بَعْضُ
أَلَفَ، مِثْلٍ أَبِي عَمَّارٍ، وَكَذَاكِ <مَنَ الأسَارِيَّ> (1).
سَكَنَّ فِيهَا يَاءَسَينَ (2): «إِنِّي أَرُى... إِنِّي أُحَافُ» (48).

***

(1) الوجيز 195، والمصطلح 172، والمصادر السابقة.
(2) المصادر السابقة.

198
سورة التوبة

12 - (أئمة): بهمزتين مقصورتين (1), حيث كان: روح. روى عنه:
كأبي عمرو (2).

30 - (عُزير): بالنون (3).

37 - (يَضُن): برفع الياء، وكسر الضاد (4).

40 - (وَكِلَمَةٌ اللَّهِ): نَصْبٌ (5).

57 - (أَوْ مَدَخَلٌ): يفتح الميم، ساكنة الدال خفيفة (6).

58 - (يَلْمُرُوُّک): يضمّ الميم، حيث كان (7).

90 - (المُصْدُرون): بإسكان العين، خفيفة الدال (8).

(1) أي بهمزتين متعاقبتين، وأراد بالقصر هنا عدم تسهيلها، لأن التسهيل يقضي البد.
(2) الوصيف 195، والمصدر 2/175، والمصطلح 268.
(3) الوصيف 196، والمصدر 2/176، والمصطلح 270.
(4) المصادر السابقة. وهو ما تفرد به يعقوب. ينظر: الجمع والتوجيه 47.
(5) الوصيف 196، والمصدر 2/179، والمصطلح 272. وهو ما تفرد به يعقوب.
(6) الوصيف 197، والمصدر 2/179، والمصطلح 272. وهو ما تفرد به يعقوب.
(7) المصادر السابقة. وهو ما تفرد به يعقوب.
(8) الوصيف 197، والمصدر 2/181، والمصطلح 273. وهو ما تفرد به يعقوب.
198 - دائرۃ السوء: يفتح السين، وكذلك في الفتح (٦). (١)

١٠٠ - والأنصار: بالرفع (٢).

١١٠ - إلا أن: خفيفة اللام، تقطع: يفتح الناء. قلوبهم: رفع (٣).

١٢٦ - أولا، ترّون: بالتأية (٤).

سكن فيها يا واحدة (٥): كعبي أبدا (٥٣). (٨٣).

***

(١) الوجيز ١٩٨، والمستنصر ١٨١، والمصطلح ٢٧٤.

(٢) الوجيز ١٩٨، والمستنصر ١٨١، والإرشاد ٣٥٥. وهو ما تفرد به عقوب. وله

(٣) الوجيز ١٩٩، والمستنصر ١٨٣، والمصطلح ٢٧٧. وتخفيف اللام مما تفرد به عقوب.

(٤) الوجيز ٢٠٠، والمستنصر ١٨٤، والمصطلح ٢٧٧.

(٥) المصادر السابقة.
سورة يونس (عليه السلام) : 101

1 - «أَلْرَاءَ»: يَفْتَحُ الرَّاءَ حَيْثُ كَانَ (1).

11 - «قَبَضَى»: يَفْتَحُ القَبِضَى، والضاد، أَجْلَلُهُمْ: بالْنَصْبِ (2).

16 - «وَلَا أُذْرَأَكُمْ»: بالفَتْحِ (3).


21 - «وَلَا أُصَيَّرُ وَلَا أَكْبُرُ»: بالرَّاءِ فِيهَا (5).

27 - «أَمَرُوكَ وَقُولْ كَأَوُلُّودُ»: بالرَّاءِ (6).

81 - «هَيَ السَّحْرُ»: [موصول من غير همز] (7).

(1) أي: بعدم الإمالة. الوجيز ٢٠٠، والمستند ٢/١٨٧.
(2) وقبل البياء ألفاً. الوجيز ٢٠١، والمستند ٢/١٨٨، والمصطلح ٢٧٨.
(3) الوجيز ٢٠١، والمصطلح ٢٧٩.
(4) في الأصل: بالتاء، وما أشبهه من الوجيز ٢٠٢، والمستند ٢/١٩٠، والمصطلح ٢٧٩، ورواية روح تفرد بها.
(5) الوجيز ٢٠٤، والمستند ٢/١٩٣، والمصطلح ٢٨٣.
(6) يرفع الهمزة عطفاً على ضميرها فجمعوا. المصادر السابقة، والنشر ٢/٢١٤، وهو مما تفرد به حاء.
(7) اضطربت هذه العبارة في الأصل كأن الناسخ لم يقرأاها بشكل صحيح من الأصل الذي نقل منه، وهي في المخطوطة كلاياً: موطنها على أكبر. وما أشبهه من الوجيز ٢٠٤. وينظر: المذكرة ٢/٣٦٦، والمستند ٢/١٩٤، والتلخيص ٢٨٥، والتجريد ٢٣٧، والإرشاد ٣٦٥، وغاية الاختصار ٣٦٤.
102- قالو: مسَّوا...نجى المؤمنين 

بالتخفيض فيهن (1).

101- قل: انظروا: يكسر اللام (2).

سكن فيها خمس ياءات (3): قوله تعالى: {لي أن أبدلُه} (15) {نسيم} إن (15), {أَنْيَ أَخافُ} (15), {وَرَبِّي إِنَّهُ} (32), {أُحْرِي إِلَّا} (72).

ووقف على قوله: نجى المؤمنين} (131) 101/1 بيا، ولا سبيل 

على إباحتها في الوصول (4).

وأتبت فيها باء في الحالين، في رأس آية قوله تعالى: {ولَانَظِرُونَ} (71) (5).

***

(1) التذكرة 2/682، والوجيز 2/682، والتلخيص 285، والإرشاد 2/66. وهو ما تفرد به يعقوب.

(2) الوجيز 2/662، والمستند 2/672.

(3) التذكرة 2/682، والوجيز 2/682، والمستند 192، والمصطلح 285.

(4) الوجيز 2/682، والمستند 192... وهو ما تفرد به يعقوب.

(5) التذكرة 2/399، والتلخيص 286.
سورة هود (عليه السلام) (11)

20- «يَضطَعِفُ»: بالتشديد من غير ألف (1).

27- «بَادِيَ»: بغير همز (2).

46- «عَمِلَ»: يُكَسِّرُ الميم، وفتح اللام. «غَيِّرَ صَالِحٌ»: بالنصب (3).


28- «آَلَّا إِنْ تَمَّدُّوا كُفَّرُوا»: بغير تنوين. وكذلك في الفرقان (38)، والعنكبوت (38)، والنجم (51). ووقف عليه بغير ألف (5).

81- «إِلَّا امْرُأَتَكَ»: بالنصب (6).

(1) الوحيز 207، المصطلح 286.
(2) التذكرة 2/70، الوجيز 207، والمصطلح 287.
(3) الوحيز 208، والمستير 2/3، والمصطلح 288.
(4) كذا الرواية عنها في الوجيز 208 أيضاً، وفي المصطلح 288 نقلًا عن المفردة. أما في التذكرة 2/71، والإرشاد 370: فالرواية عنها بالإظهار. وفي المستير 2/303، وإيضاح الرموز 446 بالإغام.
(5) الروضة 2/710، والمستير 2/3، والمصطلح 289.
(6) المبسط 241، والتذكرة 2/374، والوجيز 210، والمصطلح 291.

113
123 - «عَمَا تَعْمَلُونَ»: بالناية. وكذلك في آخر النمل (93).

سُحِرْنَ فيها ستة عشرة باءً (3).

قوله تعالى: «إِنِّي أَخَافُكُمُ» ثلاثة مواضع: (32, 67, 84). وأُجُرِيُّ»

موضعان (29, 51), (إِنِّي أَراَكُمْ) (44), (عَنْيَ إِنَّهُ) (101), (نَضْحِي

إِنْ) (42), (إِنِّي أَعْظَمْكُ) (42), (إِنِّي أَعْظُمْ بَيَّكَ) (47), (تَوْفِيقُ

إِلَّاَ) (88), (أَرْضَيْتِي أَعْرُ) (92), (فِي صَيْغَةَ أَلْسَ) (87), (إِنِّي إِذَا

إِنَّ) (31), (شَقَائقُ أَنْ) (89).

وأَبْنِتْ فيها باءً في الحالين: في آخر آية، قوله تعالى: "لا تَنْظُرُونَهَّ"

(55).

وَرَأَاهُ عَلَى أَبِي عَمَّرَو، فَوَقَفَ عَلَى قُولِهِ: "فِلَا نَتَسَلَّنُ" (46), (وَلَا

تَطَرَّنِّ) (78), (يَوْمًا يَتَّبِعُتْ) (10) باء في ثلاث کلیات (4).

***

(1) الروضة 2/716، والمستنير 2/7، والمنهاج لغية المحتاج 121، والمصطلح 293.
(2) في الأصل: ستة عشر. الوجه 2/717، والمستنير 2/720، والمصطلح 293.
(3) في الأصل: ولا. وما أثبت من المصحف الشريف، والقراءة في المصادر السابقة.
(4) المصادر السابقة
سورة يوسف (عليه السلام) 126

4- كان يعقوب يقف على: «يا بني، يا بني»، بما كان (1).

21- «يرفع ويخلع»: بالياء فيها (2).

31- 51- «حاس الله»: يغير ألف في الوصل في الموضعين. واتفقا على حذفها في حال الوقف (3).

33- «قال راب السجن»: يفتح السين. هذه الكلمة فقط (4).

76- «يرفع درجات من يساءة»: بالياء فيها. واتفقا على ترك تنوين 

3- درجات» (5).

109- «ألفا عقلون»: بالتأن (6).

110- «فتجي من»: بنون واحدة، وتشديد الجيم، مفتوحة الياء (7).

(1) الوجيز 216، والمستوى 211، والمصطلح 295.
(2) الوجيز 216، والمستوى 213، والمصطلح 296.
(3) يعني بغير ألف بعد الشين. المبسوط 246، والروضة 1، والوجيز 214.
(4) تفرد بها يعقوب. المبسوط 246، والتذكرة 2، والوجيز 214.
(5) المصدر السابقة. وهو ما تفرد به يعقوب.
(6) في الأصل: بالياء، وهو تصحيح. وما أثبت من: التذكرة 2، والروضة 1، والوجيز 214. هو أمر لا خلاف عن يعقوب أنه بالتأن.
(7) المصدر السابقة.
سكن فيها جميع ما فتحه أبو عمر. (1)
وأنبنت فيها ثلاث بيوات في الحالين، في أواخر الآي: ولا تقربونه (1)
(67)، فأرسلوني (45)، أن يخفدونه (64). (2)
ووقف على أبي عمر، وقف على قوله تعالى: حتى نؤذون موثقا (66)
بياء وهي وسط آية (3).

***

(1) وهي: ربي أحسن (33)، أراني أغصر... أراني أجمل (66)، إنني
أرى من بقرات (36)، إنني أنا أشوك (69)، أبي أو يحكم (68)،
إني أغلم (66)، خزني إلى الله (68)، إنني آراني... إني آراني (66)،
رقيي رقيي تكرت (37)، نفسي إن النفس... رقيي إن رقيي (53)، لبي أبي
أو (50)، ربي إنه هو (88)، بي إنا أخرجنسي (100). الوحيز 2/222،
والمستنير 2/222، 223.
(2) تفرد بذلك يعقوب. الوحيز 217، والمستنير 2/224.
(3) المصادر السابقة.

116
سُورَةُ الزَّعَد

٣ - ﴿بَشْدِيد﴾(١).  

٤ - ﴿بَالِيَاء﴾(٢).  

٥ - ﴿أَإِذَا كَانُوا تَرَابًا﴾(٣).  

٦ - ﴿إِنَا﴾: ﴿هَمْزَة﴾(٤).  

٧ - ﴿وَصَدُوا﴾: ﴿٣٢﴾(٥).  

٨ - ﴿كَفَار﴾: ﴿عَلَيْكُم﴾(٦).  

٩ - ﴿ثُمَّ آتَيْتُهُمَا أَرِيَاءً فِيهَا أَرِيَاءً﴾(٧).  

١٠ - ﴿فِي أُخْرَيْنِ﴾(٨).  

١١ - ﴿وَاللَّهِ مَأَمَّٰه﴾(١٩).  

١٢ - ﴿عَقَابٌ اِلَّا مَعَكَ﴾(٣٢).  

١٣ - ﴿مَثَابٌ مُّهِينٌ﴾(٣٠).  

---

(١) ﴿الوجيز﴾٢١٨، ﴿المستير﴾٢٧٥، ﴿المصطلح﴾٣٠٦.  

(٢) ﴿الوجيز﴾٢١٨، ﴿المستير﴾٢٧٥، ﴿المصطلح﴾٣٠٦.  

(٣) ﴿أي: بِتَحْقِيقِ الأَوْلِيَاءِ وَتَسْهِيلِ الْثَّانِيَةِ﴾(٨).  

(٤) ﴿أي: بِتَحْقِيقِ الْهُمْزَتَيْنِ﴾(٨).  

(٥) ﴿المصادرِ السَّابِقَةِ﴾(٨).  

(٦) ﴿هي سُورَةُ غَافِر﴾(٢١٨، ﴿المستير﴾٢٧٥، ﴿المصطلح﴾٣٠٦.  

(٧) ﴿الوجيزِ، ﴿المستير﴾٢٧٥، ﴿المصطلح﴾٣٠٦.  

(٨) ﴿الوجيزِ، ﴿المستير﴾٢٧٥، ﴿المصطلح﴾٣٠٦.  

١٦٧
سورة إبراهيم (عليه السلام)

2- روي عن النبي ﷺ: "الله تعالى بالخفش في الوصل، وبالزرع في الابناء، روح عنه: بالخفش في الحالين (١).

١٢- "سُبْلِكَ: يْضَمِّ الْبَاءِ حِيًّا كَانَ (٢).

سَكَّنَ فيها باءين: قوله تعالى: "ليعبادي الذين (٣) وإن أسكننت" (٣٧) (٣).

وأثبت فيها ياء في الحالين: في آخر آية: "ووعدتم (٤)، وآية (٤١).

وَرَأَىٰ عَلَى أَبِي عُمَرو وَقَفَّٰقَّ عَلَى قَوْلِهِ: فِي مَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلٍ (٢٢) بباء، وهي في وسط آية. ووقف أيضاً على قوله: "دَعَاوَهُ (٤٠)، وهي آخر آية (٥).

***

(١) الوجيز ٢٤٠، والمستدير ٢٣١/٢، والمصطلح ٣١٠. والابتداء بالرفع تفرد به رويت.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) الوجيز ٢٣١، والمستدير ٢٣٤/٢، والمصطلح ٣١٣.
(٤) المصادر السابقة.
(٥) المصادر السابقة.

١٦٨
سورة الحج: 15

41 - «ضربت [علي]»: بالترفع والتنوين.

42 - 44 - «وعينون إذخلوها»: برفع التنوين، وكسر الخاء هاها فقط:

رويس عنه. روح عنه ككسر التنوين، ورفع الخاء، كأبي عمرو.

49 - «كمجوعهم»: خفيفه.

49 - «سكر فيها ثلاث باءات: عبادي أي آني آني آني» (49). [إني آني النبي]

(89)

(1) سقط من الأصل. وما أثبته من الوجيز ٢٢٣، ومفردة ابن الفهام: في موضوعها من السورة، والتصرف، ٢٣٢، والمستنير ٢، ٢٢٩.

(2) أي: برفع الباء من (علي) وتشديدها وتنوينها وكسر اللام من الولو. وهو ما تفرد به يعقوب. ينظر: المصادر السابقة.

(3) التذكرة ٢، ٢٩٥، والوجيز ٢٢٣، والمستنير ٢، ٢٣٨، والمصطلح ٢٣٦. وقال أبو علي المالكي في الروضة ٢/٧٧: وما روي عن يعقوب في هذه المسألة من أنه يضم التنوين، وكسر الخاء فلم أقرأ به على أحد من شيوخنا. ووافق في النشر ٢/٢٢٦ و ٢٢٧، واندلعلوا عن رويس في: «عينون إذخلوها» فروى القاضي، وابن العلاء، والكارزني، ثلاثهم عن الناس، وهو وأبو الطيب، والشنبوردي، ثلاثهم عن التذكرة ٢/٢٣، وكسر الخاء، ما ليس فاعلهم، فهي مئذة قطع تقلت حركتها إلى التنوين، وروي السعدي، والحمامي، وكلاهم عن الناس، وهب الله كلاهما عن التذكرة عنه: بضم الحاء، على أنه فعل أمر، والهيئة للوصول، وكذا قرأ الباقون.

(4) التذكرة ٢، ٢٩٥، والوجيز ٢٢٣، والروضة ٢/٧٣، والمصطلح ٢٣٦.

(5) ما بين قوسين سقط من الأصل. وأثبته من: الوجيز ٢٢٤، والمستنير ٢/٣٤١، والمصطلح ٣١٧.
أثبت فيها ياءين في الأحالي في أواخر الآي قوله تعالى: "فلا تفضحونا" (68)، "ولا تحلمونا" (69) (1).

***

(1) تفرد بذلك عقوب. التذكرة 396، والوجيز 224، والمختصر 42/243، والتلميح 3/173، والمصطلح 305.
سورة النحل (16)

2- روح عنه: "تكمل"; بتأه (1) مفتوحة، مشددة الزاي. "الملاكية":
رفع، روى عنه فيهن: كأبي عمرو (2) و "الملاكية": نصب.

20- "وال الذين يدعون": بالباء (3).

66- "تستحيكم": يفتح التون، وكذلك في سورة المؤمنين (21).

71- "أتيهم... تعالدون": روى عنه: بالتأه (5). روح عنه:
كأبي عمرو (6).

(1) في الأصل: بالباء، وهو تصحيح، وأثبته من: التذكرة 7/139، والوجيز 224، والروضة 7/137، والمстерير 7/43، والمصطلح 2/318. وهو أمر لا خلاف فيه عن روح.

(2) أي: بالباء وضمها، وسكون التون، وتحقيق الزاي وكسرها. ونصب "الملاكية" كما هو مذكور. ينظر: المصادر المتقدمة.


(5) أي: بالباء، ووافقه فيه أبو بكر عن عاصم.

(6) أي: بالباء، ينظر: المصادر السابقة.
79- رويس عنه: "أَلَمْ يَزْرَوا"، بالباء كأي عمرو (1). روح عنه: باللثاء (2).

101- "أَعْلَمْ عِيَانًا يُشَرَّبْ"، بالتشديد (3).

أَتَبْتُ فيها إياكين في أواخر الآية قوله تعالى: "قَاتِقُونَهُ" (2)

"فَأَزَهَّبَهُ بِهِ" (51) (4).

***


(2) في الأصل: باللثاء. وهو صحيح. وما أثبته من: الوجيز 226، والمصطلح 321، وكذا هي في المصادر السابقة.

(3) الوجيز 247، والمصطلح 249، والمصطلح 322.

(4) المصادر السابقة.

122
سورة بني إسرائيل (17)

2 - «آلا تتخذهما»: بتاءين (1).

13- «ویخرج»: پیغمربه (2).

16- «آمرنا مُهرفها»: بمد الهمزه، خفيفة الميم (3).

21- «أف»: بنصب الفاء، من غير تنوين، وكذلك في الأنبياء (4)، والأحقاف (17) (4).


(1) الوُجِيز 28، والمستنير 2715، والمصطلح 2724 و2725.
(2) تفرد بها عقوب، الوُجِيز 2719، والمستنير 2751، والمصطلح 2725.
(3) تفرد بها عقوب، الوُجِيز 2719، والمصطلح 2725.
(4) الوُجِيز 2730، والمستنير 2752، والمصطلح 2727.
(6) في الأصل: بالباء، وما أثبته من الوُجِيز 2719، وأجمعت المصادر ما عدا ما ذكرت في الهامش السابق على أن يعقوب فقأ هذا الحرف بالباء المفعمة من الألف.
28
البلياء فيهن
(1)

29 - روي عنه: «فَقُنُعْنَبْكَ»: بالتأه.
(2) روح عنه: البلياء.

47 - (خلافٌ إلا قليلاً): بالألف. وعونه: غير ألف أيضاً.
(3)

29 - (حَتَّى تَفْجِّرْ لَنا): بالتخفيف.
(4)

في الأصل: أبِعِدْكُمْ. وما أثبتته من: المعتدي 2/257، والمصطلح 328؛ لأنها هي موطن الشاهد.
(1)

الوجيز 231، والمستنير 2/256، والمصطلح 328.
(2)

في الأصل: البلياء. وما أثبتته من: الوجيز 132، والمستنير 2/256، والمصطلح 328.
(3)

وكذا الرواية عنه في المصادر الأخرى. جعله فعلاً للريح.
(4)

ينظر: المصادر السابقة.
(5)

(6)

الوجيز 232، والمستنير 2/259، والمصطلح 320.
110 - "قل ادعوا": يُكسر اللام. حيث كان (1).

سَكَنَ يأةً واحدة قُوُلَهُ تَعَالَ: "رَحَمَّةً رَبِّي إِذَا" (100) (2).

وَزَادَةُ عَلَى أَبِي عُمْرَو، فَوَقَّفَ عَلَى قُوَّلِهِ تَعَالَ: "لَيْنَ أَخْرَجَنَّ" (62)،

فَهُوَ الْمُهْتِجُ (97)؛ وَهُمَا وَسْطَ الْآيَةِ (3).

***

(1) جزء 32، والمستند 260/2.
(2) في الأصل: رحمة إن إدا. وما أثبت من: المصحف الشريف، والجزء 34، والمستند 221/2.
(3) المصادر السابقة.
سورَة الكَهْف

17 - «تَزُّورُ»: بِغيِّر أَلف، مَشِدَّة الرَّاء.
33 - «وَفَجَرْنَاهَا خَالِقِهَا»: بِالتَّخَنِيفِ: رَوِيَ عَنِهِ: بِالتَّشَدِّيدِ (2).
34 - «وَأَحْيَاهَا بَيْنَ مَرْوَهَا»: بِضَمِّ الأَلْوَاءِ الْمِلْمِمِ: رَوِيَ عَنِهِ: (3).
44 - «اللَّهِ الْحَقُّ»: يَكَسِرُ الْقافِ (4).
47 - «وَيَوْمَ نَسَبُ»: بِالْبَنْونِ، وَيَكَسِرُ الْيَاءِ. «الحِبَالِ»: تَسْبُبِ (5).

(1) ما بين قوسين سقط من الأصل، وما أُثِبِتَ منه: الوجيز ٣٢٥، والمصليح ٣٣٣.
(2) في الأصل: رَوَى عَنِهِ: بِغيِّر أَلف. وهو سِهِر قَلِيم، وَلله أَعلم؛ لَانَه لا وَجَهِ لَه. وَما أُثِبِتَ منه: الوجيز ٣٢٥. ووجه التَّخَنِيفِ عن رَوِيَ عَنِهِ: بِالتَّشَدِّيدِ كَرَوح. يَنظُرُ: الوردة ٢٧٥، والمصليح ٢٨٦/٢، والمصليح ٣٣٥.
وغَيِّراً الاختصار ٢/٥٥٣، والمصليح ٣٣٥.
(3) الوجيز ٣٢٦، والمصليح ٢٦٦/٢، والمصليح ٣٣٥.
(4) المصادر السابقة.
(5) الوجيز ٣٣٧، والمصليح ٢٧٧، والمصليح ٣٣٧.
74 - (زَكِيَّةٌ) بغير ألف، مشددة الياء (1) روح عنه. روي عنه (6)。
75 - (زَاكِيَّةٌ) بالالف (2)。
76 - (نُكْرَاءٌ) بضم الكاف. حيث كان (3)。
77 - (تَخَمَّدَتْ) بإظهار الذال هذه الكلمة فقط. روي عنه بالاندغام (4)。
81 - (وَأَوَّلَ رُحْمَاءٍ) بضم الحاء. وَبُيُدُولُهاً) بالتحريف. وكذلك في النور (5)، والتحريم (5) والقلم (3) (5)。
88 - (فَلَيْ جَرَاءَ الحَسَنِيّ) بالنصيب، والتنوين (6)。
93 - 94 - (هِيَ السَّنَّينَ) وَبيِّنَتِهِمْ سَلَدًا) برفع السين فيها (7)。
سَكَنَ فيها خمس ياءات فتحها أبو عمرو (8)。

(1) في الأصل: الناء. وهو تصحيح.
(2) الوثنيز 38، والمستنبير 2/ 270، والمصطلح 373.
(3) المصادر السابقة.
(4) قرأها يعقوب: مثل (فَيَلُدَ) بتحريف الناء، وكسر الحاء. المصادر السابقة.
(5) الوثنيز 39، والمستنبير 2/ 271، والمصطلح 324.
(6) الوثنيز 24، والمستنبير 2/ 272، والمصطلح 324.
(7) المصادر السابقة.
(8) هذه الياءات هي: (رَبِّي أَعْلَم) (22)، و (وَلَا أُشْرَكُ بِإِلٍّهِيَّ أَحَدًا) (8) و (أَرْكَبْ دِيْرِيَّ نُونًا) (45)، و (فَعَصِيَ رَبِّيَّ نَبْيٌّ) (4) و (فَمُنْ دُونِي أَوْلِياء) (4) 102، الوثنيز 2/ 275، والمصطلح 324.
وزاد فوقف على قوله تعالى: "فُهِيَ المُهْتَدِيَّ (17)، يُهْيَيْنِيَّ" (24)، و"تَرَنَّ" (39)، و"وَأَن يُؤْنِيَّيْنِ" (40)، و"تَعْلَمَسْنِ" (67)، و"بَنَغِ" (64) بباء. ست كليات في وسط الآية (1).

* * *

1 المصادر السابقة.
سورَة مَرْيَم (عليها السلام) (١٩)

١ - «كِبَعَصُ ذَكَرُهُ»: يَفَتَّحِ الْهَاءِ وَالْيَاءِ، وَإِظْهَارِ الدَّالِ عَنْدَ الْذَّالِ (١).

٦ - «يَرْتُحُ وَيْرِثُ»: بِرَفعِ الْنَّاءِ فِيهَا (٢).

١٧ - «فَتَمَّلَ لَهَا»: بِالْإِدْعَامِ: رَوْحُ عِنْهُ. رُوحُ بِالْإِظْهَارِ (٣).

٢٤ - «نَفَعَ جَنَّةً»: يَكَسَّرَ الْمَيْمَ وَالْنَّاءَ: رَوْحُ عِنْهُ. رُوَيْسُ عَنْهُ: يَفَتَّحُ الْمَيْمَ وَالْنَّاءَ (٤).

٢٥ - «يَصَافَطُ»: بِالْبَيَاءِ. وَافْتَقَا عَلَى تَشْدِيدِ الْجِينِ (٥).

٣٣ - «قَولُ اللَّهِ أَقْلَ»: بَنْصُبِ اللَّامِ (٦).

٣٦ - «وَآيَةَ اللَّهِ رَبِّيّ»: يَكَسَّرُ الْهَمْزَةِ: رَوْحُ عِنْهُ. رُوَيْسُ عَنْهُ: يَفَتَّحُ الْهَمْزَةِ (٧).

(*) قوله: يَفَتَّحِ الْهَاءِ وَالْيَاءِ. أي: بعْدُ الإِمَاْلَةِ. فَقُولُهُ: يَإِظْهَارُ الْمَيْمَ، أي: الَّذِي في هَيَاء صاد. يَنْظُرُ: الْوَجِيْزَٰ ٣٤٢، المَلْسِنِّرٌ ٢٦٧، والمَصْطَلَحُ ٣٤٥.
(٢) النَّذِكْرَةُ ٢٣٣، الْوَجِيْزَٰ ٣٤٢، والإِرَشَادٌ ٤٢٣.
(٣) الْوَجِيْزَٰ ٣٤٢، رِوَايَةُ الإِدْعَامِ عِنْ رُوَيْسِ عِنْهُ مَقْفُوْمُ عِنْدَ غَيْرِ الأَهْوَازِ.
(٤) النَّذِكْرَةُ ٢٣٣، الْوَجِيْزَٰ ٣٤٢، والإِرَشَادٌ ٤٢٢.
(٥) قولهَ اتفقًا: يَعْقَبُ وَأَبَا عُمُرُو، الْوَجِيْزَٰ ٣٤٤، المَلْسِنِّرٌ ٢٦٠، والمَصْطَلَحُ ٣٤٢.
(٦) الفَتْحُ نَفْرُهُ بِيَعْقَبِ. {المصادر السابقة.}
(٧) الْوَجِيْزَٰ ٣٤٤، المَلْسِنِّرٌ ٢٨٢، والمَصْطَلَحُ ٣٤١.

32- «ثُمَّ نَسَحَى»: بالتكيف.

سَكَنَ فيها أربع ياءات، جميع ما فتحه أبو عمرو.

***

(1) رواية التشديد تفرد بها رويسب: ينظر: المصادر السابقة.

(2) المصادر السابقة.

سورة الكوثر

1 - (فَطَهَ): يفتح الطاء والهاء (1).

12 - (إِنِّي آنَا رَبِّكُ): يكسر الهمزة (2).

58 - (مَكَانًا سَوَى): يضم السين (3).

39 - (وَلَا تُضَلِّعَ عَلَيْ عَيْنِي): بالإدغام: رويس عنه (4).

61 - (فَسَجَّحْتُهُمْ): يضم الياء، وكسر الحاء: رويس عنه (5).

63 - (إِنَّ هَذَا): باللف (6).

64 - (فَأَحْمَضْوا): يفتح الهمزة، وكسر الميم (7).

(1) أي: بعد الإمالة. الوجيز 247، والمستنير 2/287، والمصطلح 265.
(2) الوجيز 247، والمستنير 2/288، والمصطلح 265.
(3) الوجيز 248، والمستنير 2/290، والمصطلح 253.
(4) الوجيز 248، والمصطلح 96. وهي رواية تفرد بها الأهوازي عن رويس، أما المصادر الأخرى فقد روت عن رويس عدم الإدغام، وروت ذلك عن أبي جعفر فقط؛ لأنه سكن العين الأولى. ينظر: الميسوت 2/294، والروضة 2/780، والمستنير 2/289، والإرشاد 372، والمصطلح 353، وأشار البينا الدمياطي في الإخاف 2/246 أن بعضهم روى ذلك عن رويس، ولعله أراد الأهوازي.
(5) الوجيز 248، والمستنير 2/290، والمصطلح 254.
(6) الميسوت 2/296، والوجيز 249.
(7) الميسوت 2/296، والوجيز 249، والمستنير 2/350.
66- "تخيل إليه": بالباء(1) روح عنه. رويس عنه: بالباء
كأبي عمرو / 312 و.

75 - واتفقا على إشباع كسر الهاء من قوله: "ومنك بأتيه" هذا الحرف فقط (2).

48 - "علي إثري": يكسر الهزة، وإسكان الشاء: رويس عنه. روح عنه:
يفتح الهزة والثناء مثل أبي عمرو (3).

57 - "ولكننا حصلنا": برفع الحاء، وتشديد الميم: رويس عنه. روح عنه:
يفتح الحاء والميم، والتنحيف (4).

2 - "يوم يفتح": بالباء على ما لم يسم فاعلة (5).

(1) في الأصل: بالباء. وهو تصحيح. وما أثبته من: الوجيز 249، والمصطلح 291،
والصطلح 355.
(2) هذا في الوصل. ينظر: الوجيز 250.
(3) تفرد رويس بذلك. الوجيز 251، والمصطلح 293، والمصطلح 357.
(4) المصادر السابقة.
(5) كذا الرواية عن يعقوب في جميع المصادر التي ذكرت قراءته. ينظر: المبسوط 298،
والتأكيد على 2/ 429، والرواية 7/ 388، وفيها: أن الوليد عن يعقوب قرأًا كأبي عمرو.
والتصنيف 33، والمصطلح 2/ 195، والإرشاد 438، وغاية الاختصار 7/ 561، والمصطلح 359، وإيضاح الرموز 537، والنشر 2/ 240، ووقع في
الوجيز للأهوازي ص 252: أن يعقوب قرأًا بنون مفتوحة ورفع الغاء كأبي عمرو.
وبذلك يكون قد خالف جميع المصادر المتقدمة حتى المفردة وهي من تصنيفه.

132
131 - «زَهْرَةً»: يَبْتَجِي الْهَاءُ(۱).

114 - «يَمْنَ قَبْلَ أَنْ نَفْضَيْ إِلَيْكَ»: البَنُونُ، وَكَسَرُ الْقَضَاد، وَفَتَحَ الْبَاءَ.
«وَحَيْثُ»: بَالْفَتْحِ(۲).

سَكَّنَ فِي هَا إِحْدَى عَشَرَةِۚ يَا: «إِنِّي آتِشْتُ»(۳۰)، «لَعْلَيْ آتَيْكُمْ»(۱۰)، «إِنْ آتِشْتُ»(۱۲)، «إِنْ آتِشْتُ أَنَا مَعَكَ»(۱۴)، «لَذَكَرْيُ إِنْ»(۱۴)، «لَذَكَرْيُ إِنَّ»(۱۵۰)، «لَذَكَرْيُ اْسْمَهُ»(۴۱)، «فِي ذَكَرْيِ أَذُْبَا»(۲۷)،
۳۴۱، (۴۱)، (۳۱)، (۱۳۱)، (۹۴)، (۱۴)، (۳۶)، (۹۴)
«وَلَيْ أَمَرَيْ أَمَّي»(۲۲)، «وَلَأَيْ أَرْسُي إِنِّي»(۹۴)(۴).

وَزَادَ عَلَى أَبِي عَمَّرَ وَقَوْفَ عَلَى قَوْلِهِ: «أَلَا تَنْبِينَ أَفْعَصْبَتْ»(۹۳) بِيَاءٍ
في وَسَطِ الْآيَةِ(۵).

***

(۱) الْجُزِيز۳۲۴، والْمَسْنُور۲/۱۹۶، والمَصْطَلِح۳۶۱، وَهَوْماً تَفْرَدَ بِهِ يَٰقُوبَ.
(۲) الْمَصْرَفِ السَّابِقَ، وَهَا تَفْرَدَ بِهِ يَٰقُوبَ.
(۳) فِي الْوَلَاَةِ حَدِّ عَشَرَةَ.
(۴) الْجُزِيز۲۵۷، والْمَسْنُور۲/۲۹۷،
(۵) لَمْ يَذَكِّرَ بِالْخَوَادِمِ الْمُقَدَّسَ (۱۲) هَنَا؛ لَكُنَّا سِبْعَ ذَكْرِهَا فِي بَابِ (مَذْهَبِهِ فِي الْوَقْفِ).
سورة الأنبياء (عليهم السلام) 21

67- «أَفْ»: يَفْتَحِ الْفَاءِ، مِنِ غَيْرِ تَنْوِينٍ (1).

80- «لَنْ يَيْخَسَكُمْ»: بالنون: روح عنه. روح عنه: بالياء (2).

87- «أَنْ نَلْنَا يُقَدِّرُ»: يَضَعُّ الْيَاءِ، وَفَتَحُ الْدَّالِ خَفِيفَةً (3).

96- «وَفَتَشَدَّتْ»: بالتشديد (4).

سَكَّنَ فِي هَا يَا وَاحِدَةَ: قُوْلُهُ تَعَالَى: «إِنِّي إِلَّهُكُمْ» (29) (5).

وَأَثَّبَتْ فِي هَا ثَلَاثَ يَاءَاتٍ فِي الْحَالِينَ: فِي أَوْلَى الْآيَاتِ: «قَالَتُ الْجَلُّوْنِ» (37) (6)، «قَاعِبُوْدَنِ» (25، 92) مَوْضِعًا (7).

***

(1) الوجيز 256، والمبتسر 2/300.
(2) الوجيز 256، والمبتسر 2/300، والمصطلح 325.
(3) المصادر السابقة، وهو ما تفرد به يعقوب.
(4) الوجيز 256، والمبتسر 2/320.
(5) المصادر السابقة.
(6) المصادر السابقة.
سورة الحج


٢٣ - (ولو لودوا): بالنصب ها هنا، واتفقنا على الحفص في فاطر (٣).

٣٧- (آن تسأل الله... و لكن تسأل الله التقوى): بالمزاج فيها (٤).

٤٠ - (دفاع الله): بكسر الذال، وألف (٥).

٥١ - (معاجزين): بألف حيث كان (٦).

٧٣ - (إن الذين يدعون): بالباء (٧).

---

(١) الوجيز، والمصطبغ/٢٣٢.

(٢) المصادر السابقة، والمصطلح/٢٧٠.

(٣) الوجيز، والمصطبغ/٢٦/٣٢، والمصطلح/٣٧١.

(٤) الوجيز، والمصطبغ/٢٠٨/٣، والمصطلح/٣٧٣. وهو مما تفرد به يعقوب.

(٥) المصادر السابقة.

(٦) الوجيز، والمصطبغ/٢٦٠، والمصطلح/٢٠٩/٣، والمصطلح/٣٧٤.

(٧) في الأصل: بالباء. وهو تصنيف، وما أثبت من مفردة يعقوب للدائين، والوجيز/٢٦٠، والتلخيص/٣٣٦، والمصطبغ/٢٣١، والمصطلح/٣٧٥. وكذا هي في غيرها من المصادر. وهو مما تفرد به يعقوب. قال الداهي في المفردة/٧٠: "وآن الذين يدعون من دون الله" بالباء فيها، وكذلك في العنكبوت/٤٢، ولفيان/٣١، وغافر/٢ في الأربعة.
وَأَثِبَتْ فِيَّا يَاءَ بِنَ (١) في الحالين: {كَانَ تَكَرِّرُوهُ} (٤٤)،
وهي آخر آية. و {البَدْنَةَ وَمَن} (٥) وهي وسط آية.
ووقف على {٢} قُولَهُ تَعَالَى: {لَهَادِ} (١٣٦) بباء. ولا سبيل إلى إثباتها
في الوصل (٣).

***

(١) في الأصل: ياء. وما أثبته من الوجيز ٢٦٠، والمستير ٢/٣١٢.
(٢) سقطت من الأصل. وما أثبته من الوجيز ٢٦٠. وينظر: التبصرة، ٣٩١،
والمستير ٢/٣١٢، والمصطلح، ٣٧٥.
(٣) الوجيز ٢٦١، والمصطلح، ٣٧٥.

١٣٦
سورة المؤمنين


٤٤ - تنزا: بغير تنوين، وفتح الراء. ٢.


سكن فيها يا واحده: قولنا تعالى: {عليه أعمل} (١٠٠) ٤.

وأثبت فيها ست ياءات: {ولا تكُمْنون} (١٠٨)، {أن يخضرون} (٩٨)، {كأغْمَّون} (٣٦)، {أرّجِجْحون} (٩٩)، {كذُّبْنون} (٢٦).

٣٩ موضوع. ٥.

***

١. الجزيء ٢٦١، والمصطلح ٣٦٣، والمصطلح ٣٧٨.
٢. الجزيء ٢٦٢، والمصطلح ٣٧٤، والمصطلح ٣٧٨.
٣. الخلاف عن روي في الوصل والابتداء، والوجهان مروي عن: ينظر: الجزيء ٢٦٣، والمصطلح ٣٧٩، والمصطلح ٣٧٩، والنشر ٢٤٧.
٤. الجزيء ٢٦٤، والمصطلح ٣٨١، والمصطلح ٣٨١.
٥. المصادر السابقة.
سورة النور

1 - {وَقَرْضُبَائَا} : بالتحريف (1).

2 - {وَأَنَّ لَعْنَتَةُ اللَّهِ} {وَوَأَنَّ عَصْبَةَ اللَّهِ} : بالتحريف. وبالرفع فيهما (2).

3 - {كُبْرِهِ مِنْهُمَّ} : يَقَامُ الكاف (3).

4 - {دُرِّي} : يَقَمُّ الدَّال عَلَى الظَّافِرِ، من غير همس (4).

5 - {وَيْقِهِ} : باختلاس كسرة الهاء (5).

***

(1) أي: من غير تشديد للراء. الوجيز ٢٦٤، والمصطلح ٣١٩/٢، والمصطلح ٣٨٢.
(2) أي بتحريف النون من (أن). ورفع الناء والباء فيها. الوجيز ٢٦٥، والمصطلح ٣٨٢/٢، والمصطلح ٣٨٣.
(3) تفرد به. الوجيز ٢٦٦، والمصطلح ٢٢٠/٢، والمصطلح ٣٨٥.
(4) الوجيز ٢٦٧، والمصطلح ٢٧٢/٢، والمصطلح ٣٨٥.
(5) المصادر السابقة.

١٣٨
سورة الفرقان: ٢٥

١٧٠َٰلاِياءُ (١)

٢٥َٰتَشْقَقُ، بالتشديد، وكذلك في قاف (٤٤) (٢)

٣٨َٰوَمُوٰدًا، بغیر تنوین، وبغیر ألف (٣)

٤٤َٰوَدْرِيَانِنَا، على الجمع (٤)

سَكَنَّ فِيهَا يَأَوْمٌ واحٌدَةٌ: ٣٥١٧٠َٰتَخْلُدُتْ (٢٧) (٥)

---

(١) الوجيز ٢٦٩، والمستير ٢/٣٦٧، والصطلح ٣٨٩ .
(٢) الوجيز ٢٦٩، والمستير ٢/٣٦٨، والصطلح ٣٩٠.
(٣) الوجيز ٢٧٠، والمستير ٢/٣٦٨، والصطلح ٣٩١ .
(٤) الوجيز ٢٧١، والمستير ٢/٣٦٩، والصطلح ٣٩٢.
(٥) الوجيز ٢٧١، والمستير ٢/٣٦٩، والصطلح ٣٩٣ .
شورة الشعراء (126)

13- "وَتَفَسِّرُ صَدْرِي وَلَا يَنفَظُ": بنصب القاف فيها (1).

111- "وَأَنْبَاعَكَ": جمع (2).

193- "نَزْلَهُ": مشددة. "الرُوحُ الأَمْيَن": بالنصب فيها (3).

سَكَنَ فيها عشر باءات فتحهن أبو عمرو (4).

وأُقِيمَتْ فيها بعشرة باء في الحالين: قوله تعالى: "سَيَهْدِينَهُ" (62)، "فَمَثْلُ يَدْيِدَهَا" (71)، "فَعَهُو يَشْفِينَهَا" (80)، "فَعَهُو يَبْدِينَهَا" (88)، "فَأَنْ يَفْتَذُونَهَا" (141)، "كَذَّبْنَهَا" (117)، "يَكْذِبُونَهَا" (121)، "وَأَطْعَونَهَا": ثانوية موضع (1).

***

(1) الوصّة 77/2، والمصطلح 4/237، وهو ما تفرد به يعقوب.

(2) ويقطع المدْرَة، وخشْف التاء، ورفع العين. وصِبْت في الوصّة 77/4 بالفتح وهو سهو ق互动 من المشروع إذ نصت بعض المصادر على ضمها. ينظر: المسوفط 327، والتنكدة 4/271، والروضة 130، والمصطلح 129، وهي ما تفرد به يعقوب.

(3) الوصّة 77/5، والتنكدة 2/472، والمصطلح 2/327.

(4) وهي "إِنِّي أَخَافُ مَوْضَعَانَ (135)، وَرَبِّي أَعْلَمُ (188)، وَعَدُّوٌ إِلَّا (77)، وَوَاغْفِرْ لَأَبِي إِنَّهُ (87)، وَأَحْيَيْتُ إِلَّا (109)، خِمْسَة مَوْضَعَ (127)، (157/164، 165، 167، 168، 180). الوصّة 77/4، والمصطلح 3/298، والمصطلح 3/298.


(6) أرقام آية: 108، 110، 112، 122، 126، 131، 136، 144، 145، 150، 158، 162، 167، 174، 175، 179. ينظر: المصادر السابقة.
سورة النمل (37)

7-﴾يشهاب﴾: بالثنين (1).

18-﴾لا خطمنكم﴾: بتخفيف النون (2).

22-﴾تمكت﴾: يفتح الكاف: روح عنه. روي عنده: يقسم الكاف.

25-﴾من سبيا﴾: مخفض منون، وكذلك في سبأ (15). (3)

25-﴾لا يسجدوا﴾: بتخفيف اللم. ويتبدى:﴾اسجدوا﴾: روي عنه (4).

26-﴾قليلما يذكرون﴾ بالياء: روي عنه (5).

51-﴾أخي دمتعاهم﴾﴾ان الناس كانوا﴾: يفتح الهمزة فيها (6).

______________________________

(1) الوجيز 276، والمستير 2/339، والمصطلح 399.
(2) كذا هي في الوجيز 277 رواها عن يعقوب بن يحيى، أما في غيره روي التخفيف عن روي حسب. ينظر: المستير 2/339، والمصطلح 196، وهي إيضاح الرموز 570.
(3) المصادر السابقة.
(4) الوجيز 275، والمستير 2/440، والمصطلح 400.
(5) الوجيز 279، والمستير 2/442، والمصطلح 403.
(6) المصادر السابقة.

141
۸۸ - ﴿بما يَنْفَعُونَ﴾: «بالياء» (۲).

۸۷ - ﴿أَنِذَّا﴾: «باستفهام. ولم يجمع بين استفهامين إلا في هذا الموضع﴾: (۱).

سؤال فيها ياء واحدة: قوله تعالى: ﴿إِنَّی أَنْسَتَ﴾ (۷).

وفتح رويس عنه: ﴿فَا آتِنَا الْلَّه﴾ (۳۶) ووقف عليها بياة.

وقبل فيها ياء في الحالين: ﴿تَشْهُدُونَهُ﴾ (۳۲) (۴).

وَرَآءَ عَلَى أَبِي عَمَرٍ وَكَأْنَ فَوَقَفَ عَلَى قُوْلِهِ تَعَالَ: ﴿أُنْمَدُون﴾ (۳۶) بياة،

وقرأها بنون مشددة (۵).

***

(۱) الوجيز ۸۸. وفيه أيضاً: أن رويساً وافق ابن كثير، في قراءة هذا الحرف بتة واحدة قصيرة، بعدة كسرة كياء من غير همز على الاستفهام. وينظر: المستنير ۲/۳۴۵.

(۲) الوجيز ۸۸۱، والمستنير ۲/۳۴۶، والمصطلح ۴۰۵.

(۳) الضمير هنا عائد على يعقوب، وهذا يعني أن رواح ورويساً وقفًا عليها بياة، وزاد رويس إثباتًا في الوصل مفتوحة، وحذفها روح وصلاً. وينظر: المستنير ۲/۳۴۸، والنشر ۲/۵۵. قال الأهمازي في الوجيز ۱۸۸: «يعقوب وحده يقف عليه بياة، وذلك من يفتحها أن يقف عليها بياة، ولا أعرف عنهم في الوقف نصاً».

(۴) تفرد يعقوب بذلك. وينظر: الوجيز ۱۸۸، والمستنير ۲/۳۴۸.

(۵) ولهذا تكون قراءته له بياة في الحالين. وينظر: المصادر السابقة.

۱۴۷
سُورَة اَلقصص (١)

٢٣ - «يُصِيرْ»: يَضْمَمُ الْيَاء، وَكَسِرُ الْبَاء.

٢٤ - «فَدَانَاك»: بِتَحْفِيفِ الْنُونِ: رَوْحٌ عَنْهُ. بِالثَّشْدِ: رُوِيَ عَنْهُ.

٢٥ - «أَفَأَفْلَامٌ»: بِالنَّاء.

٢٦ - «لَحَسَنَ بِنَا»: يَفْتَحُ الْخَاء، وَالسِّين.

سُكِّنَ فِي هَذَا يَسَعَ بِآبَةَاتٍ: فَتَحَجَّنَ أَبُو عُمَرٍ (٢).

وَأَنْبِثَ فِي هَذَا يَاءِنَّ فِي الْحَالِيَنِ: «أَنْ يُكَذَّبُونَ» (٣)«أَنْ يُقَلُّونَ» (٣٤) (٣).

***

(١) كل ما ذُكِر في هذه السورة عن عقوب في: الوجيز ٢٨٢، والمستنير ٣٤٩-٣٥٠، والمصطلح ٤١١-٤١٢.
(٢) وهي: «عَسِيَ رَبِّي أَنْ» (٢٢)، و«وَأَنْ تَعَانَسَتْ» (٢٩)، و«وَأَنْ تَأْتَى آنَا اللَّهُ» (٣٠)، و«إِنْ يَأْمَنُوا» (٣٤)، و«وَأَنْ يَتَأْمَنُ» موضعان (٢٨٥، ٣٥٣)، و«لَعْلُيَّ» (٣٥٣)، وأورثت (٢٨٨)، وعَلَّمَ أَوْلَمَ (٧٨)، الوجيز ٢٨٥، والمستنير ٣٥٣، والمصطلح ٤١٢.
(٣) الوجيز ٢٨٦، والمستنير ٣٥٤، والمصطلح ٤١٢.
سورة الانبياء (٦٦)

٥٠ - ١٨٩٧ - النشأة: يسكون الشين، من غير ألف.

٥٨ - ١٨٩٨ - إنكم: على الحفر.

٥٩ - ١٨٩٩ - إنكم لتتأتون: بالاستفهام.


٦١ - ١٩٠١ - منجوك: غفل.

٦٨ - ١٩٠٢ - ونمؤدا: ١٠٤ و بغیر تنوين، و يقين عليها بغير ألف.

٦٩ - ١٩٠٣ - سبّنا: يضم الباء، وفتح اللام (٣).

---

(١) كل ما ذكر هنا عن عقوب، غير ما علقت عليه مفرداً، فهو في الوجيز ٢٨٦-٢٨٩، والمستدير ٢٥٥-٢٥٨، والمصطلح ٤١٦-٤١٤.

(٢) كذا العبارة في المفردة، وهي نحوي أن روحًا ورويساً أتفقا على ذلك. وفي التذكرة ٢/٩٠، والوجيز ٢٨٦، والروضة ٢/٨٤٦، والتلخيص ٣٦٦، والمستدير ٢/٣٥٥، والإرشاد ٣٨٨، وغاية الاختصار ٢/١١٠، والمصطلح ٤٢٤، وإيضاح الرموز ٥٨٣: أن روحًا نصب التاء، وضمها روس، وانتفا على عدد التنوين، كما انتفا على خفض النون من بينكم. وفي المبسط ٣٤٣: أن عقوب بتهمه قرأها بالرفع، فخالف بذلك جميع المصادر.

(٣) وقع في الأصل قبل قوله: سبّنا كلمة أخرى هي رسولنا: وهو حضوء، إذ لا وجه لذكره هنا، والله أعلم.
سَكَّن فيها ياءً واحدةً: {رَبِّي إِنَّهُ} (۲۶).
وَأَنْبِئَ يَاهوِى وَاحْدَةً: {فَأَعْبَدُونِي} (۵۶).

***

سُورَةُ الرُّوم: ۲۰

۱۱ - {ثُمَّ أَلْيَهُ تُزَجَّعُونَ} : بالتأن: رويه عن (۲).
۳۹ - {يَتْرُبُوا} : بالتأن مضمومة، ساكنة الوقف.
۴۱ - {لَنْ يَنْفِقُوهُمْ} : بالنو: روح عنه (۴).
۶۰ - {وَلَا يُسْتَجِنْكَ} : بالتحقيق: رويه عن عليه، [روح عنه] (۵) بالتشديد.

ووقف على قوله: {يَاوَيُبَاء} (۵۲) [بياء] (۱).

(۱) في الأصل: بالياء. وما أثبته من الوجيز ۲۹۰، والمستشير ۲/۳۶۲، والمصطلح ۳۹.
(۲) الوجيز ۲۸۹ والمستشير ۲/۳۶۲، والمصطلح ۴۱۶. أما فتح التاء وكسر الجيم فهو ما تفرد به عقوب في كل القرآن إذا كان من رجوع الآخرين. وقد ذكر ذلك في سورة البقرة الآية ۲۸.
(۳) في الأصل: بالياء. وما أثبته من الوجيز ۲۹۰ والمستشير ۲/۳۶۲، والمصطلح ۳۹.
(۴) الوجيز ۲۹۱ والمستشير ۲/۳۶۳، والمصطلح ۴۱۷.
(۵) سقطت من الأصل وما أثبته من الوجيز ۲۹۲، والمستشير ۲/۳۶۴، والمصطلح ۱۹۶.
(۶) من الوجيز ۲۹۱، والمستشير ۲/۳۶۴، والمصطلح ۴۰۴.

۱۴۵
سورة القامن (١) ٣١٧

٦ - «ليضل»: يضم اليماء. «ويبقىها»: ينصب الذال.

١٨ - «ولأقصر»: بالتشديد.

٢٠ - «نعمَة»: على التوحيد.

***

سورة السجدة (٣٢) ٣٢٧

١٧ - «ما أهدي لثومهم»: ساكنة اليماء (٢).

٢٤ - «ليصابوا»: يكسر اللام، خفية الميم: [ريس عنه] (٣).

***

(١) الوجيز ٢٩٩-٣٠٠، والمستند ٢٩٩-٣٠٠، والمصطلح ٢٩٣، وهو مما تفرد به سقطت من الأصل، وما أثبت من: الوجيز ٢٩٤، والمصطلح ٢٥٤، والتشكير ٢٠٨، والتشكير ١٧٩، والمستند ٢٦٥، والإرشاد ٤٤٨، وغاية الاختصار ٢٢٧، والمصطلح ٤٣٣، وإيضاح الرموز ٥٩٤، والإيضاح ٢٣٥، والتشدد ٣٦٠.

١٤٦
سورة الأحزاب

2: 9 - "بما تعملون خيراً"، و "بما تعملون بصيراً" (بالناء) فيهما.

4 - "الأئذان"، بالمدة والهمز من غير ياء، وكذلك في المجادلة (2) والطلاق (4).

20 - "يشاؤون عن أنبياكم"، بالف، مشددة السين، روي عن روح عنه:

"يشاؤون"، بغير ألف، خفيفة السين، كأبي عمرو (3).

67 - "ساداتنا"، على الجمع (4).

***

(1) في الأصل: بالباء، وهو تصحيف، وما أثبته من الوحي 294، والمصطلح 2/371، والمصطلح 424.
(2) الوحي 295، والمصطلح 2/371، والمصطلح 424.
(3) تفرد روي به، روي عنه هنا: الوحي 295، والمصطلح 2/373، والمصطلح 426.
(4) الوحي 297، والمصطلح 2/377، والمصطلح 429.

147
سورة سبأ

3- ﴿عالم الغيب﴾: بالرفع في الحالين: رواه عنه: بالخفض (1).

5- ۵۸، ۵۵- ﴿معاجزين﴾: باللف في الموضعين: ﴿من رجز أليم﴾: بالرفع.

وكذلك في الجلاثة (11) (3).

14- ﴿منسأته﴾: بهمزة مفتوحة. روي عنه: ﴿نبت الجِن﴾: برفع الناء.

والباء، مكسورة الباء. روح عنه: بفتحه (4).

15- ﴿لسَّبَأ﴾: بالخفض والتنوين (6).

17- ﴿نَجَازِي﴾: بالنون. ﴿إلا الكفرون﴾: بالنصب (1).

_____________________

(1) الوجي 298، والمصطلح 379، والمصطلح 430.

(2) في الأصل: يغير ألفه. وهو سهم قلم، لعله وقع من الناسخ؛ لأن المؤلف سبق أن نصّ على ذلك في سورة الحج (15) أنه بلف حيث كان، ولأن الكلمة رسمت في الأصل باللف. وهو ما عليه المصادر التي ذكرت قراءة يعقوب، منهم الأهواري نفسه في الوجي 298. وينظر: المبسوط 308، والروضة 2/85، والتبصرة 390، والتفاصيل 376، والمصطلح 430، والمصطلح 432.

(3) المصادر السابقة.

(4) تفرد روي بذلك هنا. الوجي 298، والمصطلح 381، والمصطلح 432.

(5) المصادر السابقة.

(6) المصادر السابقة.
19- قولوا: لَيْسَ الْبَاءُ (١) لَبَاءً: يَفْتَحُ العِينُ وَالْدَالُ،
وبالف (٢).

22- أَلَّا: يَفْتَحُ الحَمَزَةُ. لِقَبَّعًا: يَفْتَحُ الغَفَاءُ والزَّايُ (٣).

37- لَهُمْ جَزَاءً: بِالجَمْعِ، والتَّنْوِينِ. لِلَّنَّعْفَةِ: بِالرَّفْعِ:
روس (٤).

40- وَيَوْمَ يَتَحْشَرُّهُمْ ثم يَقْوَلُونَ: بِالبِّياءِ فِيهَا (٥).

46- ثُمَّ قُرِّرُوا: بِتَنَأُوسٍ واحِدَةً مَشْدَدَةً: رُوِّسَ عَنْهُ (٦).

52- الْبَيْاءُ: مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ (٧).

سَكَنَّ فِيهَا يَاءٍ بَعْدَهُ: رَبِّي إِنَّهُ (٨٠) أَجْرِيْ إِلَّاٌ (٨٧).

(١) في الأصل: الراء وهو تحرير وما أثبته من: الوجيز ٣٠٠ والمصطلح ٣٨٢،
ومصادر سابقة. ٤٣٣.
(٢) تفرد بذلك يعقوب، وينظر: المصادر السابقة.
(٣) الوجيز ٣٠٠ والمصطلح ٣٨٢، والمصطلح ٤٣٤. ووقع في الأصل بعد الزاي كلمة
(يُقَضَّونَ وهو حشو).
(٤) المصادر السابقة. وهو ما تفرد به روي.
(٥) الوجيز ٣٠٠ والمصطلح ٣٨٣، والمصطلح ٤٣٥.
(٦) تفرد روي بذكذ، والميسو ١٠٠، والوجيز ٣٠٠ والمصطلح ٣٨٣، والإخاف
(١/١٢١). لكنه إذا ابتدأ بها ابتدأ بتاءين.
(٧) المصادر السابقة.
وَأَنْبِثَ فِيهَا يَاءٌ فِي الْحَالِيْنَ: قُوَّةُ تَعَالَى: ۖ تَكْرِهُهُ (۴۵).

وَرَأْدَةٌ عَلَى أَبِي عُمَروٍ، فَوَقَّفَ عَلَى قُوَّةٍ تَعَالَى: ۖ كَالْجَوْابِ (۱۳) (يَبَاء) [۱).

***

سَوْزَةُ فَاطِرًا:۲۵۱٥

۱۱ - ۖ (۲۱۸) ۖ لَوْ نَنْفَصُ: يَفْتَحِ الْيَاءِ، وَرَفَعَ الْقَافِ: رُوحُ عَنْهُۡ.

۱۳ - ۖ (۳۱۸۷) ۖ يَدْعُونَ /۴۴۰۷/ مِنْ دُوْرَهِ: بَلِياءٍ: (۲۱۸) (رُوحُ عَنْهُۡ).

۳۰ - ۖ (۲۱۸۷) ۖ يُدْخِلُونَهَا: يَفْتَحِ الْيَاءِ، وَضَمَّ الْخَاءَ.

(۱) سُقِطَتْ مِنِّالْأَصْلِ. وَمَا أَتِبَثَهُ مِنْ: الْوِجِيزِ۳٠٢، وَالْمُسْتَنِيرِ۴۳۷، وَالْعَضْلِ۴۳۷.

(۲) الْوِجِيزِ۳۰۲، وَمَعْظَمُ الْمُصَارِدَ يَرَاهُ يَعْقِوبُ بَتَيْهِ، وَهُوَ مَا تَفْرَدُ بِهِ، وَجَاءَ فِيِ

الْمُسْتَنِيرِ۴۳۷: (۲) وَرَأْدَةُ أَبِي عُمَروٍ عَنْ رُؤِيَّةَ كَأَبِي عُمَروٍ، وَالْعَلَّامُ عَلَى الْأَوْلِ،

۳۸۵: وَبِهِ قَرَأَتْ عَلَى شِيْخَةِ أَبِي عَلِيُّ الْعُرْقِمَانِ عَنْهُۡ.

۳ (۲) فِيِّالْأَصْلِ: كَذَٰلِكَ. وَمَا أَتِبَثَهُ مِنِّالْمُصَحِّفِ الْشَّرِيفِ.

(۴) سُقِطَتْ مِنِّالْأَصْلِ. وَمَا أَتِبَثَهُ مِنْ: الْوِجِيزِ۳٠۲، وَالْمُسْتَنِيرِ۴٣۸، وَالْعَضْلِ۴۳۸.

۳٨۷۷: وَفِيهِ نَصَّ عَلَى أَنَّ رُوحَاً قَرَأَهَا بَلِياءٌ مِّنْ الْمُفْرَدِ. وَفِيِّالْتَلْخِيْصِ۳٧۷۷ أَنَّ رُوحَاً قَرَأَهَاِ

بِالْوَجِيزِ، وَفِيِّالْبِلَّآءِ، وَقَالَ أَبِي الْجَزِيرِ فِيِّالْنِشرِ۴٣۸، وَفُنِّدَ فِيِّالْمُنْهِجِ مِّنِّالْمَعْلُوِ

۴٦۲: عَنَّ رُوحَاً (۲) (۳) وَلَدْتُنَّ يَدْعُونَ: (۳) عَلِيُّ، وَهِيِّ قَرَاءَةُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. أَمَا بَقِيَتْ الْمُصَارِدَ

۴۳۸، وَالْمُسْتَنِيرِ۴٣۸،۳۸۶۷،۲۵۲،۲۵۲، وَالْمُسْتَنِيرِ۳٠۲.
سورة يس (36)

1- ﴿يس﴾: يَكْسِرُ الْيَأْوَةَ عَنْهُ رُوحَ عَنْهُ. يُحْمِّرُ الْيَأْوَةَ وَأَعْدَمْ النَّونَ عَنْدَ الْوَلاَءَ إِذْ جَمِيعًا عَنْهُ.﴾

39- ﴿وَالْقُمْر﴾: نَصْبٌ: رُوِيْسَ عَنْهُ. ﴿دَرْبُهُم﴾: بَيْنَهُمْ، مُكْسِرَةَ الْعُنَاء.﴾

41- ﴿مُكْسِرَةَ الْكُفْرِ﴾: يَكْسِرُ الْكَفْرَةَ، وَاتِّقَا، ﻣَعَةَ الْيَأْوَةَ، وَتَشْدِيدِ الصَّادِ.﴾

المصادر السابقة.

المصادر السابقة.

الوجيز 31/89، والمستشرق 7/89، والمصطلح.

الوجيز 31/91، والمستشرق 7/43، والمصطلح.

الوجيز 31/389، والمستشرق 7/389، والمصطلح.

الوجيز 31/5، والمستشرق 7/443، والمصطلح.

المصادر السابقة.

المصادر السابقة.

الوجيز 31/96، والمستشرق 7/444، والمصطلح.
55 - ِشَغْلِيِّ: يُضَمُّ الْغَيْنِ (١).

62 - ِجِبَالِ: يُضَمُّ الْبَاءِ، مَشْدَدَةُ الْلَّامِ: رَوْحُ عِنَهُ. وَيَرْفَعُ الْبَاءَ، مَخْفَفَةُ الْلَّامُ: رَوْسُ عِنَهُ (٢).

68 - ِتَعْقِلُونَ: بَالْتَاءِ١(٣).

70 - َوَعِنِّهِ ِلِسْتَنُورَ (٤).

81 - ِيَقْدِرُ: فَعَلَا مَستَقبَلاً: رَوْسُ عِنَهُ٦(٥).

سَكَنَّ فِيهَا ثَلَاثَ يَاءاتٍ: ِوَمَالِيٍّ لَا أَعْبَدُ (٢٢)، ِإِنِّي إِذَا (٢٤)، ِإِنِّي عَفَانُتُ (٢٥)٧.

وَأَنَّى فِيهَا يَا أَيِّنَ قُوْلُهُ: ِيَقْدِرُونَ (٢٣)، ِقَاسِمُونَ (٢٥)٧.

***

(١) ِالْوَجِيزُ ٣٠٦، ِوَالْمَسْتنِيرُ ٣٩٢، ِوَالمصطلحِ ٤٤٤.
(٢) ِالْوَجِيزُ ٣٠٦، ِوَالْمَسْتنِيرُ ٣٩٣، ِوَالمصطلحِ ٤٤٥.
(٣) ِالْوَجِيزُ ٣٠٦، ِوَالْمَسْتنِيرُ ٣٩٤، ِوَالمصطلحِ ٤٤٦.
(٤) ِيَعْنِي بِالْتَاءِ أَيْضاً كَالْحَرَفِ السَّابِقِ. ِالمصادرِ السَّابِقَةِ.
(٥) ِالْوَجِيزُ ٣٠٦، ِوَفِيهَا أَنَا بِالْبَاءِ، ِسَاكِنَةُ الْقَافِ، ِمِنْ غَيْرِ أَلْفِ. ِوَالْمَسْتنِيرُ ٣٩٥، ِوَالمصطلحِ ٤٤٤، ِوَهُوَ ِتَفْرَدُ بِرَوْسِ.
(٦) ِالمصادرِ السَّابِقَةِ.
(٧) ِالمصادرِ السَّابِقَةِ.

١٥٢
سورة الصافات (27)

16 - "وَإِذَا مُنَّا..." إِنَّا: الأَوْلِ عَلَى الْاِسْتِفْهَامِ، وَالثاني عَلَى الْخَيْرِ (1).

53 - "وَإِذَا مُنَّا": عَلَى الْاِسْتِفْهَامِ. إِنَّا مُهْيِئُونَ: عَلَى الْخَيْرِ.

126 - "اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ بِيْنِهِمْ": بِالْتَّصْبِيفِ فيهِنَّ.

130 - "آلِ يَاسِينَ": يَفْتَحُ الْأَقْحَرَةَ ومَدْهَا (2).

سَكَّنَ فِيهَا يَاءِنَ: قُوَّةً تَعَالَى: إِنِّي أَرَى... إِنِّي أَذْبَحُ (3) (92).

وَأَتَبَسَّ يَاءِنَ فِيهَا يَاءِنَ فِي الْخَالِيِنَ: لَتَرْزُوَّدُونَ (4) (93)، أَسْيَرُهُمْ (5).

(99).

وَوَقَفَ عَلَى قُوَّةً تَعَالَى: صَالِحُ الْجَحِيمِ (6) (163) [نياء] (7).

***

(1) الوجيز 9، 398/2، والمصطلح 451، 2، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2، والمصطلح 451، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2، والمصطلح 451، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2، والمصطلح 451، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2، والمصطلح 451، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2، والمصطلح 451، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2، والمصطلح 451، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2.

(2) الوجيز 9، 398/2، والمصطلح 451، 2، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2، والمصطلح 451، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2، والمصطلح 451، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2، والمصطلح 451، والمصطلح 311، والمصطلح 2، والمصطلح 409/2.

(3) أَتَبَسَّ يَاءِنَ فِيهَا يَاءِنَ فِي الْخَالِيِنَ: لَتَرْزُوَّدُونَ (4) (93)، أَسْيَرُهُمْ (5).

(4) 153
سورة ص (38)

1- { بِئْسُ } : يَفْتَجِحُ النُّونُ والضادُّ.

2- { هَذَا مَا تُؤَوَّدُونَ } : بالتاء.

سُكِّنَ فِيهَا ياءً، قُوْلُهُ تَعَالَى : { إِنِّي أَحْبَيْتُ } (32)، { يَسْتَجِبُ } (35).

3- { إِنَّكَ } (43).

وأَنْبِتْ فِيهَا ياءً، قُوْلُهُ تَعَالَى : { عَذَابًا } (8)، { عقَابًا } (41).

***

(1) الوجيز 11، والمصطلح 54: وهو ما تفرد به يعقوب.
(2) في الأصل: بالياء. وهو تصحيح لأن ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمر. وما أثبته من: التذكرة 2/525، الريدة 2/890، والوجيز 13، والمصطلح 2/405، والمصطلح 455 لا خلاف عن يعقوب في ذلك.
(3) الوجيز 13، والمصطلح 2/407-8، والمصطلح 456.

154
سورة الزمر: 39

7ـ «یرضى»: باختلاس الرفع (1).

6ـ «وینبغي الله»: بالتخفيف (2).

سکن فيها ياء واحدة قوله: «إني آخاف» (13) (3).

وأتبث فيها ياء واحدة في الحائل قوله تعالى: «قائقوهم» (16) (4).

ووقف على قوله: «يا عباد الذين آمنوا» (5) (10) وذكر اليباه (6) ـ ياء فيهما وليس لها موضع وقف (7).

***

(1) يعني ضحمة الهاء. الوجيز 314، والتبتصرة 473، والمصطلح 457.
(2) تفرد به يعقوب.
(3) سكن ياء أخرى وافق فيها أبا عمرو، وهي قوله تعالى: «يا عبادي الذين أسرفوا».
(4) وتقول المؤلف: سكن ياء واحدة. أي: زيادة على أبا عمر. ينظر: الوجيز 316، والتبتصرة 474، وإيضاح الرموز 320.
(5) تجب الإشارة هنا إلى أن ياء (يا عباد) من الآية نفسها، مختلف فيها عن روس بين الحذف والإيضاح، فيهم من ذكر أنه أثبتها في الحائل، كيا في: الإرشاد 37، ولكن 132، ومنهم أغلف ذكرها كيا في هذه المفردة، والوجيز 316، والتذكرة 32، والتلخيص 392. وقد أشار إلى هذا الخلاف ابن الجزري في النشر 2/ 178.
(6) في الأصل: أسرفوا. وما أثبته من الوجيز 316، وقد ذكرها المؤلف على الصواب في: (باب مذبه في الوقف)، أما قوله: «يا عبادي الذين أسرفوا» فلا خلاف في إثباتها، وإنما الخلاف في الفتح والإسكان، وقد أشرت إلى ذلك في الهاشم السابق.
(7) الوجيز 314-316، والمستير 2/ 410-414، والمصطلح 457-462.

155
سورة المؤمن (1) 4:26

"أو أن يظهر بزيادة ألف قبل الواو" (2)

35 - "على كل قلب": بغير تنوين.

37 - "وصدق": يضم الصاد.

46 - "أدخلوا": يفتح الهمزة، وكسر الخاء.

60 - "سُدَّحَلُون": يضم الباء، وفتح الخاء: روى عنه.

سكت فيها ست ياءات ففتحت أبو عمرو (3).

وأثبت فيها ياءين في الحالين في أواخر الآية: "التمليق" (4)، "والتثاء" (5).

ورأى على أبي عمرو، وقف على قوله تعالى: "أنعمونا 101 و

"أخذهم" (6).

(1) هي سورة غافرة، والقراءة في الوجيز 316-319، والمستنير 2/418-422، والمصطلح 426-427.

(2) يعني بالألف هنا الهمزة.

(3) وهي: "أني أخفاء ثلاث موضع (27، 30، 37) و"وأعلم" (33).

(4) بالله (44). الوجيز 319، والمستنير 426-427.

(5) وفي الوجيز 319، والمستنير 2/412، والمصطلح 427: أن يعقوب أثبت ياء "عواب" (5) في الحالين، تفرد بذلك، والظاهر أنها سقطت من المخطء.

(6) يعني وقف عليها بالباء. الوجيز 319، والمستنير 2/421.

156
سورة السجدة (1)

10 - "سْوَاءٌ": بالخفض (2).
19 - "وَمَا نَفَسْتُ": بالنون، وضم الشين. "أَعْدَاءُ اللَّهِ": بالنصب.
29 - "وَأَرْنَا الْيَدَيْنِ": بإسكان الراء.

سكن فيها ياء واحدة: "إِلَى رَبِّي إِنَّ (٥٠)" (3).

***

سورة الشورى (4)

20 - "وَتُرْقِي مِنْهَا": يكسر الها من غير إشباع.
22 - "يُشَيِّدُ اللَّهُ عِبَادَهُ مِنْ الشَّرِّ": بالتشديد (4).

وقف على قوليه: "الجَوَّارَ (٣٢) [بباء] (5).

***

(1) هي سورة فصلت.
(2) تفرد يعقوب بذلك. الوجيز 322، والمصطلح 468، والمصطلح 468.
(3) جميع الحروف المقدمة وردت في: الوجيز 321، والксنث 427، والمصطلح 430-431، والمصطلح 430-431.
(4) الوجيز 322، والمصطلح 427.
(5) من الوجيز 322، وينظر: المسبار 472، والمصطلح 472.

157
سورة الزخرف: 43:

19 - (عَندَ الرَّحْمَنِ) بالون٢.

36 - (بِقَامِلِ لَهُ) البالي١.

41 - (تَظْهَرَ بِكَ ... أَوْ تَرِنَّكَ) بإسكان النون، وتخفيها٣.

33 - (سُقُفًا) يضمنين٤.

53 - (أَشْرُقُ) بغير ألف٥.

(1) الوجيز ٣٢٥، والمتن ٤٣١، والمصطلح ٤٧٣.
(2) الوجيز ٣٢٥، والمتن ٤٣٣، والجامع والتوجيه ٧٦.
(3) جاء في الوجيز ٣٣٦ أن رويسباء وجدت خفف النون، وكذا الأمر في المسننير ٢/٩٥، والمصطلح ١٩٦، وإيضاح الرموز ٣٣٦.
(4) بعدها في الأصل: رويس عنه. وهو سهور من الناسخ، والله أعلم؛ لأنه لا خلاف عن يعقوب في قراءة هذا الحرف يضمتنين. وهو أمر نص عليه المؤلف في الوجيز ٣٢٥.
(5) ويظهر المسبوق: المسند ٣٩٩، والتذكرة ٢/٤٥، والروضة ٢/٩٧، والتلخيص ٢/٤٠٢، والمسننير ٢/٤٣٣، والإرشاد ٤٤٧، وافية الاختصار ٢/٦٥، والمصطلح ٤٧٤، وإيضاح الرموز ٦٤٧.

85- «وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ»: بالباء: رؤس عنه (10).

سَكَنَ فِيهَا يَأَياء واحِدة: «مِنْ تَحْيِيْتِي أَفَالَا» (51).

وَأَنْبَسَ فِيهَا يَأَياءٍ في الحالتين قوله: «سَبَهُدُونِ» (27)، و«أَطْيَعُونِ» (63).

زَادَ عَلَى أَبِي عَمْرَوِ، فَوَقَفَ عَلَى قُولِهِ تَعَالَى: «أَتَبَيَّنْهُ كَذَّا» (61) (3).

***

(1) ورويس يحقق الأولى ويسهل الثانية. الوجيز 22 وفيه: بحزمتين مقصورتين، والمصطلح 476/2.

(2) بعدها في هامش الأصل: روح عنه. وهو حشوة لأن جميع المصادر نصت على أن روحاً قرأه بذلك. ينظر: الوجيز 326، والمستند 475، والمصطلح 477. فاخر ذلك ليس من منهج المؤلف أن يذكر الروايين إذا اتفق، وإنها يسكت.

(3) فوقف بباء أيضا. الوجيز 328، والمستند 438/4، والمصطلح 478.

159
سورة الدخان (144)

45 - { يُعْلِي } : بالياء: روايس عنه.

47 - { فَاعْثَلُوهُ } : يضم التاء (2).

سَكَنَّ فِيهَا يَأَا وَاحِدَةٌ: { إِنِّي أَرْجَحُكُمْ } (19).

وأَنْبِثَ فِيهَا [ياءين في الحالين] (3) قوله: { وَأَنْتُمْ تَرَجُّسُونَ } (20)،

و { فَاعْثَلُوْنَ } (21).

***

(1) الوجيز 328، والمصطلح 439-441، والمستنير 484-481.

(2) في الأصل: بالتأة، وهو تصحيف واضح.

(3) في الأصل: ياء واحدة. وهو سهو من الناشر، وما أثبته من الوجيز 329، والمستنير 442.

160
سورة الجاثية (٤٥) ٤، ٥- (آيات ... آيات) : بالخنف فيهما.

٦- (وآياته تؤمنون) : بالثاء (٢). رويس عنده.

١١- (من رجح أليم) : بالرفع.

٢٨- (كل أمة تدعى) : بنصب اللام (٣).

***

سورة الأحقاف (٤٦) ٢٢- (لستيبر الذين) بالثاء (٤).

١٥- (كرهها ووضعته كرهها) : يضم الكاف فيهما. وفصلة (٥).

ألف، ساكنة الصاد، مفتوحة الفاء.

(١) الوجيز، ٣٢٩، والمصطلح ٤٤٣، والمصطلح ٤٤٣، والمصطلح ٤٤٣.

(٢) في الأصل: بالباء. وهو تصحيف. وما أتبته من: الوجيز، ٣٢٩، والمصطلح ٤٤٣، والمصطلح ٤٤٣.

(٣) تفرد به يعقوب. ينظر: المصادر السابقة.

(٤) في الأصل: بالباء. وهو تصحيف. وما أتبته أتفقت عليه المصادر. ينظر: الوجيز، ٣٢٩، والمصطلح ٤٤٣، والمصطلح ٤٤٣، والمصطلح ٤٤٣، والمصطلح ٤٤٣.

(٥) في الأصل: بالباء. وهو تحرير ظاهر. وقراءة حرف (وفصله) تفرد به يعقوب.

ينظر: المصادر السابقة.

١٦١
20 - "أَذْهَبْتُمْ"، بضمتين: روح عنه (1).

23 - "أَبْعَثْتُمْ"، بالتشديد (2).

25 - "لَأَرِى"، بياء (3)، مرفوعة. "إِلَّا مَصْكُونُهُمْ"، بالرَّافع.

33 - "يَقِدُرُ"، بالباء، ساكنة [القاف] (4)، من غير ألف (5).

سُكَّنَ فيها ياءٍ: "إِنِّي أُخَافُ" (21)، "لكَنِّي أَراَكُمْ" (27) (1).

***

(1) بعد هذه العبارة في الأصل: "ويقنتنا ما من غير بنين". ولا وجه لما، والظاهرة أنه سهر من الناسخ فقد وضع عليها علامة تنه القارئ إلى زيادة في السياق. ورويس يحقق الأولى ويسهل الثانية.

(2) ويقنت الجاء، الوحيز 332، والمستنير 47، والمصطلح 487.


(4) زيادة من المحقق يقتضيها السياق.

(5) المصادر السابقة.

(6) الوحيز 332، والمستنير 447، والمصطلح 488.

١٦٢
سورة الحجرات (49)

1 - «تقدمو»: ففتح الدال والفاء (1).

2 - «بين إخوينكم»: بالناء (2).

11 - «ولا تلمزوا»: بصم الميم (3).

***

سورة ق (400)

44 - «تشقق»: بالتشديد.

واثبت فيها يا في الحائتين، قوله تعالى: «وعينه» (14: 45) موضع.


وكذلك: «يَنَاو» (14: 41).

***

(1) تفرد به يعقوب. ينظر: الوجيز 367، والمستنير 2/456، والمصطلح 495.
(2) الوجيز 367، والمستنير 2/456، والمصطلح 495، وهو ما تفرد به يعقوب.
(3) الوجيز 367، والمستنير 2/456، والمصطلح 495.
(4) الوجيز 367، والمستنير 2/459-460، والمصطلح 497-498.

164
سورة والذاريات (۱)

۴۶- [وقوم نوح]: بالنصب.

أثبت فيها ثلاث ياءات في الحالين قوله تعالى: {ليعبدونه} (۵۵).
{أن يطعمونه} (۷۵)، {فلا تسبحونه} (۵۹).

***

سورة الطور (۲)

۲۱- {وألفاءهم}: بتاءين، والوصل (۳). {ذرئاهم}: بالرفع، 

وأمل.

وافق أبا عمرو على الجمع، وكسر الناء في الثانية (۴).

***

(۱) الوجيز ۱۳۹، والمستنير ۲/۴۵۹، والمصطلح ۴۹۹.
(۲) الوجيز ۱۴۰، والمستنير ۲/۴۶۱، والمصطلح ۵۰۱.
(۳) أي: بوصل الهزة.
(۴) أي في الكلمة الثانية من الآية نفسها وهي: {بهم ذرئاهم}.
سورة النجم

12 - {أَفَيَتَّهُمَا تَأْفِيقًا}: يُفَتَّحُ التاء، من غير ألف.

47 - {لَا يَكُونُ لكَ مُنْتَجًا}: يُسْكَنُ السين، من غير ألف.

55 - {رَبِّ يَمِّنُكُمُ}: بتاء وواو مهذدة (۷).

51 - {وَهُمَا}: يَغِيرُونَ، وَيَقْفُونَ عَلَيْها بِغِيرِ أَلْف.

***

سورة القدر

11 - {فَتَحَّنَا أَبْوَابَ (۳) ۶۶}: بالتّشديد (۴).

(۱) الروجز و２/２ ۶۵۴-۶۶۶، والمصطلح ۵۰۹-۵۰۹.

(۲) بعدها في الأصل: روي عنه وهو سهير، والله أعلم؛ لأن المصادر أجمع على أن روحًا قرآناً كذك، منهم الأهمي نفسه وهو المقرئ به لروح. ينظر: الروجز ۶۴۳، والتذكرة ۷۵، والروضة ۵۳۵، والتفصيل ۱۴۲، والمستنير ۱۴۲، والإرشاد ۵۷۴، والمصطلح ۴۳۵، النشر ۲/۸۴، وإيضاح الرموز ۶۸۰، والانهـاف ۵۰۶.

(۳) من المصحف الشريف، وفي الأصل: {فتَحَّنَا عَلَيْهِمْ}.

(۴) مفردة يعقوب للداني ۵۱، والروجز ۴۳۳، والمستنير ۲/۱۲۹، والمصطلح ۲/۳۸، والنشر ۱۹۴.

١٦٦
سورة الرحمن

35 - «وَنَحَشَّ»: بالرفع [رويس عنه].

54 - وَمَنْ أَسْتَرِقَّ»: يُفسّر النون موصولة: رويس عنه.


مراجعات:

1) ورد هذا الخريف في ست آيات، أرقامها هي: (16, 18, 21, 22, 24).
2) ليست في الأصل، وما أثبته من: الوجيز 345، والتذكرة 77، والروضة 2759، ومفردة يعقوب للداني: ق267، والتلخيص 426، والكامل 478، والمستنير 277، ومفردة يعقوب لابن الفحام، والإرشاد 578، وغاية الاختصار 277، والمصطلح 1111، والنشر 2، وإيضاح الرموز 185، والإتفاق 277. وتُجد الإشارة هنا إلى أن ابن مهران قد تفرد بإثبات الرفع عن يعقوب في كتابه: المسوط 427، والغاية 477، ونص على ذلك ابن الجزيري في النشر 2/8.
3) الوجيز 345، والمستنير 277، والمصطلح 511.
4) المصادر السابقة.
سورة الواقعة (57)

66 - النشأة: يسكن الشين (1).

67 - وَخُوَّرَ عِينِكَ: بالرفع والخفض فيها (1).

69 - فَرَّقْ: يضمن الزاء: رويس (3).

***

سورة الحديد (57)


11 - فَضْعَتْهُ: بالتشديد، ونصب الفاء.

16 - وَلَا تَكُوْنُوا: رويس بالنتاء عنه (4).

(1) الرجيز 347، والمستنير 2/764، والمصطلح 514.
(3) الرجيز 347، والمستنير 2/764، والمصطلح 515. وهو مما تفرد به رويس.
(4) الرجيز 349، والمستنير 2/768، والجمع والتوجيه 78.
15 - «قالكم لا تؤخذ منكم»: بالتأطير (1).

22 - «بما الحمزة»: بمدة الهمزة (2).

***

سورة المجادلة: 58

7 - «ولا أشرك»: بالرفع (3).


***

سورة الحشر: 59

2 - «يُجرجرون»: بالتخفيف.

14 - «أو من وراء جدر»: يضم الجيم والدال، من غير ألف.

سكن فيها ياء واحدة: «إِنَّا أَخَافُوهُ» (16) (5).

---

(1) في الأصل: بالباء. وما أثبت من الوجيز 349، والمستنير 2/77، والمصطلح 516.
(2) جميع ما تقدم في: الوجيز 348-449، والمستنير 2/477-478، والمصطلح 516-517.
(3) تفرد بها: الوضع 479، والمستنير 2/879، والمصطلح 519.
(4) وتقدم المثل على التاء، وضم الجيم أيضاً: الوجيز 351، والمستنير 2/478، والمصطلح 518.
(5) الوجيز 352-352، والمستنير 2/482، والمصطلح 521.

169
سورة المائدة: 170

3- ( تصيب ) يفتح الياء، وكسر الصاد، خفيفة (1).

***

سورة الصف: 161

14- ( أنصار الله ) يغير تنوين (2).

سكن فيها ياء واحدة، قوله تعالى: ( من بعدي اسمه ) (3). (6).

***

سورة الجمعة: 126، والمنافقين: 162

4- قوله: ( حسب ) يضم السين (5).

(1) الوحيز 352، والمستنصر 2/483، والمصطلح 523.
(2) الوحيز 352، والمستنصر 2/485، والمصطلح 524.
(3) فتح هذه الياء وتسكينها مختلف فيه عن يعقوب، فمنهم من روى عنه الإسكان كيا في المبسط 435، والوحيز 344، ومنهم من روى عنه الفتح كيا في التذكرة 2/587، والمستنصر 5/485، والإرشاد 595، والمصطلح 524، والإيضاح 289/2، ونشر 289/2، ونشر الرؤو 198.
(4) ليس بين أبي عمرو ويعقوب من خلاف في هذه السورة سوى أن أبي عمرو أمال التوراة و الحمار (5) ويعقوب فتحهما. وهو أمر أشار إليه المؤلف في باب الإمالة والتفخيم، وذكر لفظ (التوراة) في آل عمران 3، أيضاً.
(5) الوحيز 355، والمستنصر 2/487، والمصطلح 525.
سورة التغابن: 9
- ﴿نَحْصُرُكُمْ﴾: بالنون (٥).

سورة الطلاق: ٦ و ٨
- ﴿مَنْ وَجَدَكُمْ﴾: يُكَسِّرُ اليواء: روح عنه (١).
- ﴿نُكْرَا﴾: يُصَّمُّ الكاف (٦).

(١) الرُّجَيْز١٣٧٥، والمستنير٢/٤٨٧، والمصطلح١٣٧٤.٢
(٢) يعني بغير واو بعد الكاف، والقراءة في المصادر المتقدمة.
(٣) تفرد بذلك يعقوب. الرُّجَيْز١٣٧٦، والمستنير٢/٤٨٨، والمصطلح١٣٧٧.
(٤) الرُّجَيْز١٣٧٧، والمستنير٢/٤٨٩، والمصطلح١٣٧٧.
(٥) الرُّجَيْز١٣٧٧، والمستنير٢/٤٨٩، والمصطلح١٣٧٧.
سورة التّحريم: 16

5 - ٥ ﴿أَنْ يُبَدِّلَۢ﴾: بالتخفيف(1).

***

سورة الملک: 17

3 - ٣ ﴿هَلْ تَرَى﴾: بالإظهار، وفتح الراء(2).

27 - ٢٧ ﴿تَظْهَرَ﴾: ساكنة الدال(3).

سَكَنَّ فِيهَا يَأَةً واحِدَةً: ﴿وَمَنْ مَعَ يَأَةٍ﴾ (63، 28).

وأتَبَتْ فِيهَا مَوْضِعَانِ: ﴿تَذْهَرْ﴾ (17)، ﴿تَكْبِرَ﴾ (18) في الخالين(4).

***

(1) يعني من غير تشديد للدال. الوجيز 358، والمستنير 2/450، والمصطلح 528.
(2) يعني بعدم إدغام اللام في الناء، وعدم إمالة الراء. الوجيز 358.
(3) الوجيز 359، والمستنير 493، والمصطلح 529، وهو ما تفرد يعقوب.
(4) الوجيز 360، والمستنير 494، والمصطلح 530.
(5) الوجيز 360، والمستنير 2/494، والمصطلح 530.

172
سورة القلم

1 - «ن والقلم» : بإذنِ النون عند النواو بعنة (1)

14 - «أَنْ كَانَ ذَٰلِكَ» : بالاستفهام: رويت عنه (2)

***

سورة الحاقة

8 - «فَهَلْ تَرَى» : بالإظهار، والفتح (3)

كتابه (19، 25) وجماليه (20، 26) ومليه (28)

وسلطانيه (29) : بحذف الهاء فيهن في الوصل، أربع كليات، ويقف

عليهن بالهاء (4)

42 - «قَلِيلًا مَا يُؤْمَنُونَ» و«مَا يَذَّكَّرُونَ» : بالباء فيهما (5)

***

(1) الوجيز 367، والمستنير 2/495، والمصطلح 530.
(2) قال في الوجيز 367: وروت عن يعقوب «أَنْ كَانَ» بهما واحدة ممدوحة على

الاستفهام، والمقصود تحقيق الأولى وتميم الثانية، فصبر الله فيهما كأنها همزة

ممدوحة. ينظر: البصرة 542.
(3) يعني: بإظهار اللام، وعدم إمالة الراء.
(4) الوجيز 367، والمستنير 2/498، والمصطلح 533، وحذف الهاء في الوصل تفرد به يعقوب.
(5) الوجيز 361، والمستنير 2/497، والمصطلح 532.

173
سُورَةُ المعارج (۷۰)

۳۳ - {٤٥٧} : على الجمع (۱).

***

سُورَةُ نوح عليه السلام (۷۱)

۲۵ - {٧٣} : حطبتهم بالمد، والضمة، مكسورة اهفاء (۲).

سَكَنَ فيها قوله: {٤٥٨} (۶) (۲).

وأتبَت قوله: {٤٥٩} (۳) (۴).

***

سُورَةُ الجنّ (۷۲)

۵ - {٤٦٠} : يفتح القاف، مشددة الواو (۵).

۱۷ - {٤٦١} : بالباء (۶).

---

(۱) الوجيز ۳۶۲، والمستند ۲۱/۹۵، والمصطلح ۳۴.
(۲) الوجيز ۳۶۴، والمستند ۲/۹۳، والمصطلح ۵۳۶، وإيضاح الرموز ۷۱.
(۳) المصادر السابقة.
(۴) أثبت الباء فيها في الحالين. الوجيز ۳۶۴، والمستند ۲/۹۳، والمصطلح ۵۳۷، والمصطلح ۵۳۷، وهو ما تفرد به رؤف.
(۵) الوجيز ۳۶۵، والمستند ۲/۹۴، والمصطلح ۵۳۷، والمصطلح ۵۳۷.
(۶) المصادر السابقة.

۱۷۴
28. روى عن: {يُعَلَم} باليا١(1)/ ۶۱ و/.

سَكَنَ فيها ياء واحدة، قوله: {رَبِّي أَمَّدًا} (2).

***

سورة الزمر: ۷۱

6- {وَطَنَّا}: يَفِتِح الراو، ساكنة الطاء، مقصورة (3).

9- {رَبَّ}: يَكَسِّر الباء (4).

***

سورة المذفر: ۷۴

5- {وَتَرَجِّر}: يَقَم الراء (5).

33- {إِذِّ}: بإسكان الالام. {أَمَّر}: بهمزة مقطوعة (1).

***

المقصود بضم الباء؛ لأنه لا خلاف بين القراء أنهم بالياة، بل الخلاف في فتح الياة وضمها، والضم تفرد به روى. ينظر: التلخيص ۴۹، والمصطلح ۵۰۵ وغاية الاختصار ۲/ ۲۹۵.

1) الموجز ۲۳۶۵، والمصطلح ۲/ ۵۰۰-۵۰۵، والمصطلح ۵۲۶-۵۲۸-۵۳۷.

2) الموجز ۲۳۶۶، والمصطلح ۲/ ۵۰۶، والمصطلح ۵۳۹.

3) المصادر السابقة.

4) الموجز ۲۳۶۶، والمصطلح ۵۰۶، والمصطلح ۵۴۰.

5) المصادر السابقة.

6) المصادر السابقة.

175
سورة القيامة: ٢٧

٣٧ - (يمين): بالياء١(١).

***

سورة الإنسان: ٢٦

١٥٠٤، ١٦ - (سلاسلا)، (قاريري)، (قاريري): بغير ألف فيه:

روس٢(٢).

٣٠ - (وما تشعرون): بالتاء٣(٣).

***

سورة والمرسلات: ٢٧

٣ - (عذراً أو نذّرًا): بضمّ الذال فيهما: روح عنه. روي عنه: سكن٤(٤) الأول، وضم الثاني٥(٥).

٥٤٢

٥٣٨، والمستدير ٢/٥١٠، والمصطلح ٥٣٨.

٢(٢) بغير ألف: يعني في أواخره عند الوقف، وبحبر تنوين أيضاً، أما في الوصل فإنّ اللف تسقوط حكماً. ينظر: مفردة بعقوب للدنان٥٩، والوجيز ٣٦٨، والمستدير ٢/٥١١، والمصطلح ٥٤٣.

٣(٣) في الأصل: بالياء، وهو تصحيح. وما أثبته من المصادر المقدمة.

٤(٤) في الأصل: ضم، والصواب ما أثبتة، لأنه سهو وقع من الناّسخ فكفر الكلمة. ينظر: الوجيز ٣٧٠، والمستدير ٢/٥١٤، والمصطلح ٥٤٥.

٥(٥) بضم الذال تفرد به روح.

١٧٦
11 - ١٠٨٠: بالهمز (١)

۳۰ - (كَأَنْتَلَفُوا): يفتح اللام على الخبر: [روس عنه] (۲).

۳۳ - (جَمَالاتُ): يضم الجيم: روس عنه (۳).

آمنا فيها: (غَكِيدَونِه) (۳٩) في الحالين (۴).

***

سورة النبأ: ١٨٨

۲۲ - (لِيَخَفْ): بغير ألف: روح عنه (۵).

۳۷ - (رَبُّ السَّماواتِ ... الْرَّحْمَنِ): يكسرها (۶).

***

(1) المصادر السابقة.

(2) من البسوط، والروضة ۲/۴۷، ومفردة بعقوب للندياني، والوجيز ۳۷، والتلخيص: ۴۶، والمستنير، و ۵۱۵، والإرشاد ۱۱، والمصطلح ۴۷، والنشر ۱۹۷، وهو ما افرد به روس.

(3) تفرد به روس. ينظر: المصادر السابقة.

(4) الوجيز: ۳۷، والمستنير، والوصول ۱۵، والمصطلح ۵۴۷، وإيضاح الرموز ۷۱۹، وهو ما تفرد به بعقوب.

(5) الوجيز، والمستنير ۲/۵۱۶، والمصطلح ۵۴۷.

(6) الوجيز: ۳۷، والمستنير: ۲/۵۱۶، والمصطلح ۵۴۷.

۱۷۷
سورة النازعات: 19

11 - نَحْرَةَ بأنف: رؤيس.

18 - تَزْرَىَ: بالتشديد.

***

سورة عبس: 180


***

سورة التحفير: 181

10 - نُشْرَتُ: بالتخنيف.


كأبي عمرو.

(1) الوجيز 276/ 2، والمستنير 19/ 5، والمصطلح 549.
(2) يعني: تشديد الزاي: الوجيز 273، والمستنير 19/ 5، والمصطلح 549.
(3) أنفرذ بذلك رؤيس: الوجيز 276/ 2، والمستنير 540، والمصطلح 550.
(4) الوجيز 275/ 2، والمصطلح 551، وإيضاح الرموز 723.
(5) المصادر السابقة.

178
24 - «يَقَمْنِي»: بالضاد: روح عنه. روى عنه: «يُطَلَّبْنِي» بالظاء كأي عمرو (1).

وقف على قولِه تعالى: «الجَوَار» (16) بيا (2).

***

سورة المطففين (42):

24 - «يَغُرَّفُ فِي وُجُوهِهِمْ»: بناء مرفوعة، ونصب الراء. «تَصَرُّرُ الْبَيْحِم».

بالترفع (3).

***

سورة الطارق (86):

2 - «وَمَا أَدْرَاكَ»: بالفتح حبيث كان (5).

***

المصادر السابقة.

(1) الوجيز 576، والمستنير 2/521، والمصطلح 552.

(2) الوجيز 376، والمستنير 2/523، والمصطلح 553. وهو ما تفرد به يعقوب.

(3) في الأصل: الانشقاق. وهذه السورة لا خلاف فيها بين يعقوب وأبي عمرو. ثم إن الآية التي ذكرت بعدها من آية سورة الطارق.

(4) وردت في كتاب الله في ثلاثة عشر موضوعاً: المذكور، وفي الحاقة 3، والمهرة 4، والمرسال 14، والانفراد 18، والمطففين 19، وال البلد 12، والقرد 2، والقارعة 3، والهمزة 5، والقراءة في الوجيز 378.

179
سورة الأعلى: 87
16 - "كل تؤثرون": بالتأية (1).

***

سورة الفاتحة: 88
11 - "لا تسأعن": بتاء مفتوحة. "لا عينة": بالنصب. روح عنه. روي عنه: كأبي عمرو (2).

***

سورة الفجر: 89
25-26 - "لا يعذب" و"لا تونس": يفتح الذاхل والناء (3).
سَكَنَ فيهما يا ياهين، قوله تعالى: "ربِي أَكْرُمَيْنِ" (15) بَيْنِي أَهْلِي (4).

***

(1) في الأصل: بالباء. وهو تصحيف. وما أشبه من الوجهز 278/2، والمصطلح 528/2، والمصطلح 556.
(2) قراءة أبي عمرو "لا يسأعن فيها لا عينة" برفع الباء والتأة. الوجهز 379، والمصطلح 529/2، والمصطلح 556.
(3) في الأصل: بالباء. وهو تصحيف. الوجهز 380، والمصطلح 530/2، والمصطلح 558.
(4) المصادر السابقة.
سورة البلد
13 - 14: فَلَوْ تَرَفَّعَتْ رُقَبَةُكَ بِالْأَحْضَرِ، أَوْ أَطْعَمْتَ، أَوْ أَغْيَبْتَ، أَوْ أَمْرُكَ، أَوْ كَأْبَيْتَ عَمَروٍ.

***

سورة الليل
14 - 15: رُؤِسُكَ تَلْتَقَىُ بِبَشْرَبَةِ النَّافِئِ.

***

سورة الزلزال
15 - 16: رُؤِسُكَ تَلْتَقَىُ بِبَشْرَبَةِ النَّافِئِ.

17: يَرَهُ بِبَشْرَبَةِ النَّافِئِ.

(1) قوله: كأbit عمرو، يعني: فَلَوْ تَرَفَّعَتْ رُقَبَةُكَ بِالْأَحْضَرِ، أَوْ أَطْعَمْتَ، والظاهر أن الأهلوزي تفرد بهذه الرواية عن رؤوس فذكرها هنا، وذكرها أيضاً في الوجيز 381، ونقلها عنه ابن القاصح في المصطلح 560 من المفردة، والذي عليه معظم كتب القراءات أن رؤساً قرأ أَكَوْحُ. ينظر: المبسوط ۴۳۶، والتذكرة ۲۸، والروضة ۳۹۴، والإرشاد ۳۳۵، والارشاد ۲۶۵.
(2) في الأصل: بالباء. وهو تصريف. وما أثبت من: الوجيز ۳۸۲، ولستير ۲/ ۵۳۵.
(3) المصدر: السيدان السباقان.
(4) أي: باختلاس ضمة الهاء في الموضعين. وفي ذلك خلاف عن يعقوب. فمن المؤلفين =

181
سورة الفرقان

10- {ما هي نازَّ}: بغير هاء في الوصل، وبهاء في الوقف (1).

***

سورة الهمزة

2- {جَمَعَ}: مشددة: روح عنه (2) / 106 ظ.

***

سورة الكافرون

6- {وَلَبَنَّ يَمِينًا}: بإثبات الياء في الحالين، وهي آخر الياوات (3).

***

من قصر الاختلاس على روح حسب، ومنهم من رواه عن يعقوب بن يامه، ومنهم
من رواه عن روح فقط كالأهواري في الرجال 3 و 6، وهذا يكون قد خالف ما أثبته
في المفرد، وأبو سوار في المстер 2/ 640، وصاحب الإرشاد 2/ 642، والذين رووه
عن روح وروس: ابن مهيان في البسوات 467، ابن غلبون في التذكرة 6/ 278،
وشافث الروضة 6/ 98، والداني في مفرد يعقوب: 676، وذكر ابن القاضي
في المصلح 673 أن المفردة روت ذلك عن يعقوب بن يامه، والوجهان صحيحان عن
يعقوب كـ قال القباقي في إيضاح الرموز 114.

(1) الرجال 387، والمстер 2/ 641، والمصلح 564.
(2) الرجال 387، والمстер 2/ 643، والمصلح 564.
(3) الرجال 389، والمстер 2/ 547، والمصلح 566، وقوله: وهي آخر الياوات.

ينفي: آخر ما يذكر من الباءات عن يعقوب في القرآن.

182
سورة الإخلاص (112)

«ْكُفُواْ»: بإسكان الفاء، مهملهاً: روح عنه. رويس عنه:
كأبي عمرو (1).

***

ترجت الرواية وله الحمد والبليغ، وصل الله على سيدنا محمد، وعلى أله وصحبه، وعلى تابيعهم بإحسان إلى يوم الدين.

والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (2).


(2) من قوله: (تجزت الرواية... العظيم). هذا من كلام الناسخ كاهو واضح. لذا لا يعتد به في إثبات العنوان.
قائمة المصادر

- إخفاء فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: البينيَّة الدَّيمَاطي، أحمد بن محمد، ت117 هـ، تحقيق: د. شعبان محمد إسحاق، ط 1، عالم الكتب، بيروت، 1407 هـ - 1987 م.

- الإدغام الكبير: أبو عمر الداني، عثمان بن سعيد، ت444 هـ، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن حسن العارف، عالم الكتب، بيروت، ط 1، 1424 هـ - 2003 م.

- إرشاد البديع وتذكرة المتنى في القراءات العشر: أبو العز 알قلنسى، محمد بن الحسين بن نباند، ت211 هـ، تحقيق: د. عمر خديان الكبى، مكة المكرمة، ط 1، 1404 هـ - 1984 م.

- الإصابة في تميز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت52 هـ، تحقيق: طه محمد الزينى، ط 1، القاهرة، 1976 م.

- الإقناع في القراءات السبع: ابن البانش أحمد بن علي، ت500 هـ، تحقيق: عبد المجيد قطاش، ط 1، مكة المكرمة، 1403 هـ.

- الإكبار في رفع الارتباط عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: ابن ماكولا، علي بن هبة الله، ت475 هـ، دار الكتب الإسلامي، القاهرة.

- إيضاح الرموز ومفتاح الكرونج في القراءات الأربعة عشر: القباني محمد بن خليل، ت849 هـ، تحقيق: د. أحمد خالد شكري، دار عين، عمان، الأردن، ط 1، 1424 هـ - 2003 م.
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتوارطة: النشار: عمر بن زين الدين قاسم
ابن محمد الأنصاري، ت 938 هـ تحقيق: علي محمد موض، وعادل أحمد
عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت، ط 1، 1421 هـ - 2000 م.
- بغية الطلبة في تاريخ حلب: ابن العديم، عمر بن أحمد بن أبي جرادة، ت 660 هـ
 تحقيق سهيل زكار، دمشق 1408 هـ - 1988 م.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: حوادث ووفيات 441-500 هـ:
الدهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ت 748 هـ، تحقيق: د. عمر عبد السلام
تدمرى، دار الكتاب العربي، ط 1، 1414 هـ - 1994 م.
- تاريخ بغداد: الخطب البغدادي، أحمد بن علي، ت 464 هـ، دار الفكر، بيروت.
- تاريخ دمشق: ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله، ت 571 هـ، تحقيق عمر بن
غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، ط 1415 هـ - 1995 م.
- تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار (مستقبل من كتاب الثقات): البصتي،
محمد بن حبان، ت 343 هـ، تحقيق: بوران الضناوي، ط 1، دار الكتب العلمية,
بيروت 1408 هـ - 1988 م.
- التبر المبسوط في نصيحة الملوك: أبو حامد الغزالي، ت 500 هـ، تحقيق: أحمد
دمح، مؤسسة عز الدين، بيروت، ط 1، 1416 هـ - 1996 م.
- البصرة في قراءات الأئمة العشرة: سبسط الخياط، علي بن فارس، ت 564 هـ,
تحقيق: د. رحال محمد مفيد شققي، مكتبة الرشيد، الرياض، ط 1، 1428 هـ
- تحقيق 2007 م.
تبين كذب المفتي في نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله، ت 571 هـ، دار الفكر، دمشق، ط 2، 1978 م.
- التجريد لغة المريد في القراءات السبع: ابن الفهام الصقلي، عبد الرحمن بن عتيق، ت 516 هـ، تحقيق: د. ضاري إبراهيم العاصي الدوري، دار عيار، عيان، ط 1، 1422 هـ - 2002 م.
- التمهيد في علم التجويد: ابن الجزري، تحقيق: د. عثمان قدوري الحمد، ط 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1407 هـ - 1986 م.
- تدبيج تاريخ دمشق الكبير: لابن عساكر، هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران، ت 1346 هـ، دار المسيرة، بيروت، ط 2، 1399 هـ - 1979 م.
- الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، ت 372 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت (لا ت).
- جمال القراء وكفاءة القراء: علم الدين السحاوي، علي بن محمد، ت 1443 هـ،
تحقيق: مراوطة العطلة، وحصن خرابية، دار الأمون للتراث، ط 1801 هـ - 1996

الجمع والتوجيه لما انفرد بقراءته يعقوب بن إسحاق الخضري، ت 520 هـ:
شرح بن محمد الريعي الإشبيلي الأندلسي، ت 599 هـ، تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد، دار عمار، ط 1420 هـ - 2000 م.

حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء: الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، ت 430 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1988 م.

الشدر المصنون في علوم الكتاب المكون: السمين الخليلي، أحمد بن يوسف، ت 757 هـ، تحقيق: د. أحمد محمد الحنّار، دار القلم، دمشق، ط 1408 هـ - 1987 م.

الروضة في القراءات الأحدي عشرة: أبو علي المالكي، الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي، تحقيق: الدكتور مصطفى عدنان محمد سلامة، مكتبة العلوم والحكم، ط 1424 هـ - 2004 م.

سراج القاري البندري وذكرى الكري المنتهي: ابن القاضي، علي بن عثمان بن محمد، ت 801 هـ، دار الفكر، 1481 هـ - 1961 م.

سير أعلام البلاء: الدّهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ت 748 هـ، تحقيق:
شعبة الأرنوطة، محمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1484 هـ - 1965 م.

188
- مذادات الذهب في أخبر من ذهب: عبد الحني بن العراد الحنبلي، ت 1089 هـ، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط 1986 م.
- طبقات القراء: الذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان، ت 748 هـ، تحقيق: د. أحمد خان، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ط 1، 1418 هـ.
 1997 م.
- الطبقات الكبرى: ابن سعد محمد، ت 130 هـ، دار صادر، بيروت 1377 هـ - 1958 م.
- طبقات التحويین واللغويین: أبو بكر الزبیدي، محمد بن الحسن، ت 329 هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر 1973 م.
- العیر في خير من غیر الذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان، ت 748 هـ، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، وفؤاد السيد، الكويت، ط 1966 م.
- غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأنصار: أبو العلاء العطار، الحسن بن أحمد بن الحسن الهذاني، ت 569 هـ، تحقيق: د. أشرف محمد فؤاد طه، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، جدة، ط 1، 1414 هـ - 1994 م.
- الغاية في القراءات العشر: ابن مهران، أحمد بن الحسن الأصبهاني، ت 381 هـ، تحقيق: محمد غياث الجنباز، ط 2، 1411 هـ - 1990 م.
- غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد، ت 833 هـ.

نشره: برجسترام، مكتبة الحاكم، مصر، ط 1، 1352-1933 م.

- فهرست مسواك(head) عن شيوخه: ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد ت575 هـ.

بيروت، 1962.

- الكامل في القراءات الخمس: قهيل، يوسف بن علي جبارة، ت 645 هـ، مصورة ورقية، مسماح المغارة بالأزهر، رقم (369).

- كشف الظنون عن أساسي الكتب والفنون: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني، الرومي الحنفي، ت76 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

- الكاتب في قراءات العشيرة: الواسطي، عبد الله بن عبد المؤمن، ت464 هـ، تحقیق: الدكتور خالد أحمد عبد القادر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1425 هـ.

- 2004 م.

- لسان العرب: ابن منظور، محمد بن كرم، ت 171 هـ، ط 1، دار صادر، بيروت، 1968 م.

- لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت 852 هـ، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، ت 1417 هـ، دار البصائر الإسلامية، ط 1، 1423-2002 م.

- البسيط في القراءات العشر: ابن مهران، أحمد بن الحسين الأصبهاني، ت 381 هـ، تحقیق: سبع حجزة حاكمي، مجمع اللغة العربية، دمشق.

190
المهيج في القراءات السبع: سبب الخيانة البغدادي، ت ١٤٤١ هـ، صورة أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضامن، عن نسخة أحمد خير بمرم.
- مجلة الأحمدية، تصدر عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدي، العدد ٢٦، سنة ٢٠٠٢ م.
- مجلتي البحوث والدراسات القرآنية، تصدر عن جميع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بالمدينة المنورة، العدد ٢، السنة الأولى، ١٤٨٧ -٥٠٠٢ م.
- مراة الجنان وعمرة اليقطان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمن: اليافي، عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان، نسخة الأعلام، ٦٧٨ هـ، مؤسسة الأعلام، ط ٢.
- ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م.
- مرسد القاري إلى تحقيق معلم المقارئ: ابن الطحان السهاتي، عبد العزيز بن علي، ت ٥٦١ هـ، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، مجلة جمعية اللغة العربية الأردنية، العدد ٤٨، السنة ١٩١٥ –١٤١٥ هـ، ١٩٩٥ م.
- المستند في القراءات العشر: ابن سيراز البغدادي، أحمد بن علي بن عبد الله، ت ٤٩٦ هـ، تحقيق: الدكتور عباس أمين السدو، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط ١، ١٤٣٦ -٥٥٠ م.
- ميشحة الحلوي: عمر بن علي، ت ٧٥٠ هـ، تحقيق: الدكتور عمير حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، ط ١، ١٤٣٦ -٥٥٠ م.
- مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد المروية عن الثقاز: ابن القاضي علي

١٩١
ابن عثمان بن محمد، ١٨٠٠ هـ، تحقيق: الدكتور عطية أحمد محمد الوهبي، دار الفكر، عمان، الأردن، ط١، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م.
- معاني القرآن: الفراء، حميم بن زياد، ٢٠٠٢ هـ، تحقيق: محمد علي النجار، وعبد الفتاح شلبي، ط١، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٧٢ م.
- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأدب): ياقوت بن عبد الله الخموسي الرملي البغدادي، ٢٦٢ هـ، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط١، بيروت لبنان، ١٩٩٣ م.
- معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الخموسي الرملي البغدادي، ٢٦٦ هـ، دار صادر، بيروت، ط٢، ١٩٩٥ م.
- معجم القراءات: عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط١، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.
- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، ١٩٨٧ م، دار إحياء التراث، بيروت.
- معرفة القراء الكبار علىalte الطبقات والأعصار: الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، ٢٤٨٨ هـ، تحقيق: الدكتور طيار آتسي قبولاج، دار عالم الكتب، الرياض، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م.
- مفردة بعقوب: ابن الفحام الصقلي، عبد الرحمن بن عتيق، ١٦٥٠ هـ، مخطوطة، مصورة عن الأصل المحفوظ في مكتبة نور عثمانية بتركيا، رقم (٩٥)، تقع في (١٦).

١٩٢
مفردة يعقوب: أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد، ت 44 هـ، مخطوطة، مصورة.
عن نسخة نور عثمانية في تركيا.
- المنشور في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت 597 هـ، الموصل، 1990 م.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الدبيهي، محمد بن أحمد بن عثمان، ت 748 هـ، تحقيق علي محمد الباجاوي، دار إحياء الكتب العربية، البابي الحليبي.
- النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد، ت 33 هـ.
- تصحيح علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، ط 2، 1426 هـ - 2005 م.
- هدية المعارف: إسحاق بن شا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان مصورة عن طبعة استانبول، 1955 م.
- الموافات بالوفيات: الصندي، تحقيق: جماعة من المحققين، منشورات جمعية المستشرقين الألمانية، دار صادر، بيروت.
- الوحي في شرح قراءات القرآن النهائية أئمة الأنصار الخمسة: أبو علي الأهوازي، الحسن بن علي بن إبراهيم، ت 446 هـ، تحقيق: د. دريد حسن أحمد، دار الغرب الإسلامي، ط 1422 هـ - 2002 م.

***

194
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفصل الأول: المؤلف وسيرته العلمية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أولاً: اسمه وكتبه ونسبته</td>
</tr>
<tr>
<td>ثانياً: ولادته</td>
</tr>
<tr>
<td>ثالثاً: رحلته</td>
</tr>
<tr>
<td>رابعاً: شيوخه</td>
</tr>
<tr>
<td>خامساً: تلاميذه</td>
</tr>
<tr>
<td>سادساً: مکاتبه العلمیة وآفقال العلماء فيه</td>
</tr>
<tr>
<td>سابعاً: آثاره</td>
</tr>
<tr>
<td>ثامناً: ما نسب إليه وليس له</td>
</tr>
<tr>
<td>تاسعاً: وفاته</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الفصل الثاني: دراسة الكتاب

<p>| أولاً: توثیق عنوان الكتاب |
| ثانياً: توثیق نسخة الكتاب للمؤلف |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>الموضوع</th>
<th>ص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ثالثًا: منهج المؤلف</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>رابعًا: قيمة الكتاب العلمية، وأثره فيها بعده</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>خامسًا: وصف المخطوطة</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>سادسًا: منهج التحقيق</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>نتائج من صور المخطوطة</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>النص المحقق: مفردة يعقوب الحضرمي</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>مقدمة المؤلف</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>رواية رويسي</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>رواية روح</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>الأصول</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>باب الإدغام والإظهار</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>باب الإمالة والتفخيم</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>باب الهمزتين في كلمة</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>باب الهمزتين من كلمتين</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>باب مذهب في الوقف</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>باب الهاءات</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>فرش الحروف</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1- فاتحة الكتاب</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>السف تًا</td>
<td>الموضوع</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>سورة البقرة</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>سورة آل عمران</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>سورة النساء</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>سورة المائدة</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>سورة الأنعام</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>سورة الأعراف</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>سورة الأنفال</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>سورة التوبة</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>سورة يونس (عليه السلام)</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>سورة هود (عليه السلام)</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>سورة يوسف (عليه السلام)</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>سورة الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>سورة إبراهيم (عليه السلام)</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>سورة الحج</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>سورة النحل</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>سورة بني إسرائيل (الإسراء)</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>سورة الكهف</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>سورة مريم</td>
</tr>
<tr>
<td>ص</td>
<td>الموضوع</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>سورة الكليم طه</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>سورة الأنباء</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>سورة الحج</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>سورة المؤمنون</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>سورة النور</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>سورة الفرقان</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>سورة الشعراء</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>سورة النمل</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>سورة القصص</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>سورة العنكبوت</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>سورة الروم</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>سورة لقمان</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>سورة السجدة</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>سورة الأحزاب</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>سورة سبأ</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>سورة الملائكة (فاطر)</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>سورة يس</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>سورة والصافات</td>
</tr>
</tbody>
</table>

198
<table>
<thead>
<tr>
<th>الص</th>
<th>الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>154</td>
<td>سورة ص</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>سورة الزمر</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>سورة المؤمن (غافر)</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>سورة السجدة (فصلت)</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>سورة الشورى</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>سورة الزخرف</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>سورة الدخان</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>سورة الجاثية</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>سورة الأحقاف</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>سورة محمد (ص)</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>سورة الفتح</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>سورة الحجرات</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>سورة ق</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>سورة الذاريات</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>سورة الطور</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>سورة النجم</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>سورة القدر</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>سورة الرحمن عز وجل</td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>سورة الرحمن عز وجل</td>
</tr>
</tbody>
</table>

199
<table>
<thead>
<tr>
<th>النص</th>
<th>الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>168</td>
<td>سورة الواقعة 56</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>سورة الحديد 57</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>سورة المجادلة 58</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>سورة الحشر 59</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>سورة المتنحية 60</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>سورة الصف 61</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>سورة الجمعة، و32 سورة المناقنين</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>سورة التغابن 64</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>سورة الطلاق 65</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>سورة التحريم 66</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>سورة الملك 67</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>سورة القلم 68</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>سورة الحاقة 69</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>سورة المعارج 70</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>سورة نوح (عليه السلام) 71</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>سورة الجن 72</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>سورة الزمر 73</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>سورة المدثر 74</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة</td>
<td>سورة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة الفاتحة</td>
<td>سورة البقرة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الموضوع

<table>
<thead>
<tr>
<th>ص</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>183</td>
<td>112 - سورة الإخلاص</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>قائمة المصادر</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>فهرس الموضوعات</td>
</tr>
</tbody>
</table>

***
السيرة الذاتية للمحقق

الاسم: عمار أمين الددو

ولد في كفرعيدة بسوريا عام 1963 م.

الرتبة العلمية: أستاذ مساعد
التخصص العام: لغة عربية
التخصص الدقيق: نحو وصرف

المؤهلات العلمية:
1- دكتوراه في اللغة العربية، من جامعة بغداد، كلية الآداب، عام 1999 م.
2- عناوين الرسالة: "المستفي في القراءات العشر لأبي سوار البغدادي"، بتقدير: "امتياز".
3- ماجستير في اللغة العربية، من الجامعة المستنصرية، كلية التربية، عام 1995 م.
4- "البحث الدراسي في كتاب معاي القرآن الكريم لأبي عبيد الله الأخفش والقراء"، بتقدير: "جيد جداً"، تخصص: لغة و نحو.

الخبرات العلمية:
1- أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية - كلية التربية - جامعة عجيان، لمدة أربع سنوات.
2- رئيس قسم المخطوطات، في مركز جامعة الماجد للثقافة والتاريخ، بغداد، لمدة 9 سنوات.
3- أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية - جامعة القصيم، منذ عام 2008 وحتى الآن.

البحوث العلمية المنشورة (المحمّلة):
1- كتاب الوقوف والابتداء، لأبي القاسم البغدادي، ت، 465 هـ، دراسة و تحقيق، نشر في مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأمارات، العدد 34، ربيع الثاني 1429 هـ، إبريل 2008 م.
2- كتاب العدد، لأبي القاسم الصنفلي، (ت 465 هـ)، دراسة وتحقيق، (مشارك). نشر في مجلة
الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمام، العدد 25، 2006.

3- مفردة الحسن البصري، لأبي علي الأفوازي، (ت 446 هـ)، دراسة وتحقيق، نشرت في مجلة
البحوث والدراسات القرآنية، في جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بالمدينة المنورة،
العدد الثاني، السنة الأولى، 1427 هـ - 2006 م.

4- مفردة ابن مهيم، لأبي علي الأفوازي، (ت 446 هـ)، دراسة وتحقيق، نشرت في مجلة
الأحمدية، التي تصدر عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، بدي، العدد
22، 1427-2006 م.

5- المستند في القراءات العشر لأبي سوار البغدادي، (ت 496 هـ)، دراسة وتحقيق، نشر في دار
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، بدي، سنة 1426 هـ - 2006 م. (كتاب يقع
في مجلدتين).

6- جزء في الخلاف بين يحيى بن آدم والعلامي الأنصاري، متحدة الله بن طاوس البغدادي الدمشقي،
(ت 536 هـ)، دراسة وتحقيق، نشر في دار الشام، دمشق، 1428 هـ - 2008 م.

شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات والدورات العلمية.

العنوان الحالي:
المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة
قسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية
ص ب: 6611 - الرمز البريدي: 01452
الهاتف: 0966557097
Email: ammar4533@yahoo.com