المهاجر
في القراءات العشر
وتنويهها
من طريق طبقة المثير

تأليف الدكتور
محمد محمد الجبوري

الاستاذ الدكتور محمد عبد الرازق
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
تخصص في القراءات وعلوم القرآن
وعضو لمجتمع مراقبة التلاوات

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

النتيجة
المكتبة الأهلية للتراث
# ملحق بالخطأ والصواب

الموجود في الجزء الثاني من كتاب المذهب في القراءات العشر

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصواب</th>
<th>السطر</th>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>خالف عنه وجزئة عند الوقف</td>
<td>16</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>وقيل</td>
<td>31</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>الإدخال</td>
<td>31</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>الإدخال</td>
<td>31</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>أبوقراً يتحية الإضافة الدنيا</td>
<td>2</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>والسكك، والفلكون إسكانها</td>
<td>04</td>
<td>04</td>
</tr>
<tr>
<td>حافظ</td>
<td>33</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>لفظه</td>
<td>56</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>للزروع، والملاميلان ذكران</td>
<td>16</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>خالف عنه بالتفحيط</td>
<td>06</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>وجه هو إبدال المهمزة باء الخ</td>
<td>16</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>والكساف</td>
<td>31</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>خالف عنه وجزئة عند الوقف</td>
<td>11</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>وكيف عصر اليسار (تيم)</td>
<td>15</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>الفحص</td>
<td>16</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>ومض الشين</td>
<td>3</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>والملك</td>
<td>18</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>المكشدة وجزء وخلف المام</td>
<td>13</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>عينا</td>
<td>4</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>للماعوم</td>
<td>33</td>
<td>429</td>
</tr>
<tr>
<td>للجهول</td>
<td>35</td>
<td>535</td>
</tr>
<tr>
<td>بفج اليلاء</td>
<td>19</td>
<td>538</td>
</tr>
<tr>
<td>قال إن الجزء من السطر</td>
<td>35</td>
<td>538</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ملحق بالخطأ والصواب
الموجود في الجزء الثاني من كتاب المذهب في القراءات العشر

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصواب</th>
<th>السكتة الخطأ</th>
<th>صفحة</th>
<th>سطر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بالمتفهم جمع القراء</td>
<td>قرأ الأزرق الخ السطر</td>
<td>14</td>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>للمعلوم</td>
<td>للجهول</td>
<td>15</td>
<td>405</td>
</tr>
<tr>
<td>للله</td>
<td>أب</td>
<td>24</td>
<td>257</td>
</tr>
<tr>
<td>ين</td>
<td>4</td>
<td>276</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>خففة</td>
<td>مشددة</td>
<td>18</td>
<td>293</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن الجزري وخاطب الخ</td>
<td>ابن الجزري</td>
<td>3</td>
<td>304</td>
</tr>
<tr>
<td>وخائف العاشر وابن ذكوان</td>
<td>وخائف العاشر</td>
<td>22</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>خفف عنه</td>
<td>أبو جمر</td>
<td>8</td>
<td>343</td>
</tr>
<tr>
<td>وخف العاشر وابن ذكوان</td>
<td>وخف العاشر</td>
<td>27</td>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>خفف عنه</td>
<td>قال ابن الجزري وكسر في المشاكل الخ</td>
<td>10</td>
<td>390</td>
</tr>
<tr>
<td>ضم اللام</td>
<td>قال ابن الجزري</td>
<td>11</td>
<td>393</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم يكون</td>
<td>خبر يكون</td>
<td>14</td>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td>تظاهر</td>
<td>تظاهر</td>
<td>9</td>
<td>417</td>
</tr>
<tr>
<td>ين خفف عنه</td>
<td>ين</td>
<td>2</td>
<td>421</td>
</tr>
<tr>
<td>لا يقسم بالخفف</td>
<td>أقسم</td>
<td>20</td>
<td>435</td>
</tr>
<tr>
<td>بالنصب</td>
<td>بالنصب</td>
<td>20</td>
<td>450</td>
</tr>
</tbody>
</table>
سِلَامُ الله عَلِيُّ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

مَقْرِدَات

المقدمة

حمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سابق، ناصر الحق بالحق، والمهدى إلى صراطك المستقيم، وعلى

آله حق قدره ومقداره العظيم.

أما بعد، فيقول الفقيه إلى عفر ربه: محمد بن محمد بن سالم

ابن عيسى الشافعي مذهبنا التجاني طريقة.

لما رأيت حاجة طلاب القلم الثانوي، من معهد القراءات ماسة إلى

كتاب يتضمن القراءات العشر الكبرى على ما هي طبيعة النشر للإمام محمد

ابن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجوزي الشافعي المولود

سنة ٤٥١ ه. والموت في سنة ٤٣٣ ه.

يستطيع الطالب بمعونته إعداد درسه حيث لم توجد كتب مطبوعة

ولا مخطوطة سلكت هذا المنهج ويسير هدفه لطلاب العلم وضعت

هذا الكتاب وحده بسيلة عم الإطلاع في القراءات العشر، ووجههما من طريق

طبيعة النشر.

وقد ذكرت أولا عدة قواعد كلية تتعلق ببعض الأصول التي يكثر

ذكرها في القرآن الكريم مثل ميم الجمع، وها، الكتابة، والمدود، والنقل،

والكس، وبعض أحكام النون الساكنة والتنوين.

غير أن لا أعيد ذكرها طالباً للاختصار، وحذراً من كثرة التكرار.

وقد سلكت في ترتيب كتابي هذا وتنظيمه سلك أستاذنا العلامة المحقق

٣
فضيلة الأساتذة الكبير الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي، المفسّر بالآزهر وشيخ معهد القراءات سابقاً، وشيخ معهد دسوق الدين، ورئيس لجنة مراجعة المصاحف بالآزهر في كتابه "البدور الزاهرة"، في القراءات العشر المتواترة. فذكرت كل ربع من القرآن الكريم على حدة، مبيناً ما فيه من كلمات الخلاف كل كلمة، موضحًا خلاف الأئمة العشرة في كل منها، سواء أكان ذلك الخلاف من قبل الأصول، أم من قبل الفرض، دون التعرض للتحريرات والطرق، إذ لذلك كتب ناصحًا عنيفة بيعتها وتفصيلها.

فليرجع إليها من أراد.

غير أنه لما أكثر الخلاف عن ورش بال نسبة لطريقة الأزرق، والإصباهي فقد رأيت رعاية للاختصار أرى أقول قرأ ورش إذا لم يكن هناك خلاف بين طريقة، وأقول قرأ الأزرق أو الإصباهي إذا كان الحكم لأحدها...

وسيأتي في هذا الكتاب توجيه القراءات في الأصول، والcladoت الفرعية

وكتفينا بذلك التوجيه في الموضوع الأول ما له نظير ... .

وبعد الانتهاء من بيان القراءات في مواطن الخلاف وتوجيه كل قراءة أذكر الدليل على الكلمات الفرطية من من هيئة الطيبة، للإمام ابن الجزري.

وإذا ما تنتهت من الربيع على هذا النحو الذي بينت أذكر الملحق والمال.

ثم المدغم بقسميه الصغير والكبير.

وذاكر أيضاً عدة مباحث هامة لا غنى للطالب عنها لتعلمه بهذا الفن الجليل.
إلى أمال اقت تبارك رتِّب الله أن يعنى على هذا العمل، ويجعله خالصًا لذاته، وأن يتفرز البارات، ويفرز عن الهفوات، ويمنع به أهل القرآن الكريم، وأن يجعله في صفحات أعماله، يوم تجد كل نفس ما عملت في خير محضر، إنه صميم بصير، وبالإجابة جدير، وهو حسي ونعم الركيب.

المؤلف

عمرو سالم قيس

أول دياب الأول سنة 1381 هـ.
17 مايو سنة 1969 م.
(المبحث الأول)

في مبادئ علم القراءات

تعريفه: هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها، وتفاوتها، وختلافها مع عروض كل وجه لناقلها.

موضوعه: كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها، وكيفية أدائها.

نسبة وفائدة: العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية، وصيانتها من التحريف والتغيير، والعلم بما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءة، والتميز بين ما يقرأ به ومالا يقرأ به.

فضله: هو من أشرف العلوم الشرعية، لتعلقه بالقرآن الكريم.

واصمه: آئمة القراءة، وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدورى، وأول من دون فيه أبو عبد العزيز بن سلام.

اسمه: علم القراءات جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به.

استناده: من النقول الصحيحة والمؤرخة عن علم القراءات الموصلة للسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حكاية الشارعية: الوجب الكفائي تعليما وتعلما.

مسائلة: قواعد الكلمة كقولهم كل ألف متنقلة عن باه يميلها حزة، والكسائي وخلف وقبلها ورش بخلاف عهده، وهكذا.
(المبحث الثاني)
في القراء العشرة ورواههم وطرفهم
القراء أو الأمة العشرة

١ - نافع المدني:
هو أبو رويق نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهانٌ.
وكان إمام الهجرة وتوفي فيها سنة ١٢٩ ه يسغ وستين ومائة.

٢ - ابن كثير:
هو عبد الله بن كثير الذي، إمام أهل مكة، و ولد بها سنة ٤٥ ه وتوفي
بمكة سنة ١٢٠ ه عشرين ومائة.

٣ - أبو عمرو البصري:
هو زبان بن العلايين عمرو بن العريان المازنقي القيمي البصري، ولد بمكة
سنة ٨ وقيل ٢٥ وقيل اسمه بحّي، وقيل اسمه كنيته، وتوفي بالكوفة
سنة ٩٤ ه أربع وخمسين ومائة.

٤ - ابن عامر الشامي:
هو عبد الله بن عامر الشامي البصري، قاضى دمشق في خلافة الوليد
ابن عبد الملك، و يكني له بحّي، وهو من التابعين، وقال ابن عامر ولهما
سنة مئتين من الهجرة بضعة بقار لها رحاب ، وقضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وليان سنتان، وتوفي بدمشق سنة ١٨ ه ثمان عشرة ومائة.

٥ - عامر الكوفي:
هو زبان بن عبد الله بن النجود الأسدى، و يكني له بحّي، وهو من التابعين
و كان شيخ الإقراء، ومن أحسن الناس صرّتً بالقرآن، وتوفي بالكوفة
سنة ١٢٧ ه يسغ وعشرين ومائة.
２ - حمرة الكوفي:

هو حمرة بن حبيب بن عمارة الزيات، ويكنى أبا عمارة، ولد سنة ۱۵۶ هـ.

وكان ناجراً عابداً متوعداً وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ۱۵۶ هـ.

ست وخمسين ومائة.

７ - الكسامي الكوفي:

هو علي بن حمرة الحسوي، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسامي من أصل أنه أحمر كساء، انتهى إليه رياضته الإقراء بالكوفة بعد حمره، وتوفي ببلدة بقال لها زرين، سنة ۲۱۹ هـ تسع وثمانين ومائة.

８ - أبو جعفر المدني:

هو يزيد بن عبد المحسن㎝اع المخروي المدني، وتوفي بالمدينة سنة ۱۲۸ هـ.

ثمان وعشرين ومائة.

９ - يعقوب البصري:

هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضري، وتوفي بالبصرة سنة ۲۵۵ هـ خمسين ومائتين عن منマン ومائتين سنة.

１۰ - خلف:

هو أبو محمد خلف بن هشام بن مطلب البزاز البغدادي ولد سنة ۱۵۰ هـ.

خميس ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وتوفي ببغداد سنة ۱۲۲۹ هـ.

تسع وعشرين ومائة وفاته أعلام.
(الرواة العشرون)
كل إمام من الأئمة العشرة عنه راوياً، يتم بذلك عشرون راويًا
راوياً نافع قالون، وورش
1- فاما قالون:
فهو عيسى بن مينا المدنى معلم العربية، وبيكى أبا موسى، وقالون لقبه. يروى أن نافعاً ألقب به جلودة قراءته، لأن قالون بلسان الروم وقيل، ولد سنة 126 هـ عشرين ومائة وتوفي بالمدينة سنة 162 هـ عشرين ومائة.

2- واما ورش:
فهو عثمان بن سعيد المصري، وبيكى أبا سعيد، وورش لقب له لقبه بنشة يابضه، وتوفي بمصر سنة 197 هـ سبع وخمسين ومائة.
راوياً ابن كثير، البزى، وقيل:
3- البزى:
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المؤذن الملكي، وبيكى أبا الحسن، ولد سنة 177 سبعين ومائة، وتوفي بمكة سنة 205 هـ خمسين ومائة.

4- وقيل:
هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد الملكي المخروزي، وبيكى أبا عمرو، ويلقب ببقل، ويقال أهل بيت مكة يعرفون بالقنابلة وتوفي بمكة سنة 249 هـ إحدى وخمسين ومائة.

-9-
راوي أبو عرو : الدورى، والسومي

هـ الدورى

هو أبو عمر حفص بن عبد العزيز الدورى النهري، والدور موضع

بغداد، وتوفي سنة 244 هـ واربعين وثمانين.

6 - السومي:

هو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السومي، توفي سنة 266 هـ.

إحدى وستين وثمانين.

7 - هشام:

هو هشام بن عمر بن نصير القاضي الدمشقي، وكُني أبا الوثيد، وتوفي سنة 245 هـ واربعين وثمانين عن واحده وثمانين عاما.

8 - ابن ذكوان:

هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي دمشقي، وكُني أبا عمرو.

ولد سنة 237 هـ وثلاث وسبعين ومائتين، وتوفي بدمشق سنة 242 هـ اثنتين واربعين ومائتين.

راوي عليـ: شعبة وحفص

9 - شعبة:

هو أبو بكير شعبة بن كيتيش بن سالم الكوفي، ولد سنة 245 خمس

وتسعين وتوفي سنة 248 خمس وثلاث وتسعة وثمانون بالكوفة.

10 - حفص:

هو أبو عمر حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدري الكوفي، وكُني أبا عمرو،

وكان يقول: قال ابن مرين: هو أقر من أبي بكير، توفي سنة 248 خمس وثمانين ومائتين.

10 -
راويا حمزة خلف؛ وخلاد

11 - خلف:
هو خلف بن هشام البزار، وكيى أبا محمد، نوفي ينفند سنة 522 هـ.

تسع وعشرين ومائتين:

12 - خلاد:
هو خلاد بن خالد، ويقال ابن خلدي الصيرفي، توفي بالكوفة سنة 320 عشرين ومائتين.

راويا الكسائي: أبو الحارث؛ وخص الخوروي

13 - أبو الحارث:
هو الليث بن خالد البندادي، توفي سنة 240 أربعين ومائتين.

خص الخوروي:

14 - خص الخوروي:
هو الراوي عن أبي عمرو، وقد سبق ذكره.

راويا أبي جعفر، ابن وردان، وابن جماز

15 - ابن وردان:
هو أبا الحارث عيسى بن وردان المدنى، توفي بالمدينة سنة 526 هـ، ستين ومائتين.

16 - ابن جماز:
هو أبا الربع سليمان بن مسلم بن جماز المدنى، توفي بالمدينة سنة 517 هـ، سبعين وثامنة.

راويا بعقوب: روض، وروح

11 -
هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل الولوي البصري، وروي لقب له، توفي بالبصرة سنة 238 ه، وثلاثين ومائتين.

18 - روح:
هو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي، توفي سنة 434 ه، أربع وثمانين ومائتين.
راويا خلف: إسماعيل، وإدريس.

19 - إسماعيل:
هو أبو يعقوب إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الوراق المروزي، توفي سنة 286 ه، وثمانين ومائتين.

20 - إدريس:
هو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد، توفي سنة 292 ه، وثمانين ومائتين.

وقد نظم الإمام ابن الجزري الأئمة ورواتهم فقال:

ومنهم عشر شيوخ ظهرنا في الآناء اعتشرا
حتى استمد نور كل بلد منهم وعندهم كل نجم دري
وهاجموا ذكرهم وواضح وسائفلهم كل إمام عنه روابان
فتاميل بطيئة قد حظا، فهون قالون وورش روبا
وإن كثير منك له بضعة وقيل له على سند
ثم أبو عمر منبه عنه ونقل الدورى ووسع منه
ثم ابن عامر الدمشقي بسند ثلاثية من كوفة فصاهم ورقة عنه سليم خلف ثم الكساقي القديم على ثم أبو جعفر الحسن الراضي تاسمهم عقوب وهو الحضرى والعامل البازار فهو خلف

---
كل راو من الرواة العشرين نقلت روايته من طريقين، كل طريق من طريقين، أو من أربع طرق عن الرواية نفسه، يتم بذلك مانون طريقاً.

قالون:
من طريق أبي نشيط المنوفي سنة 258 ه مائتان وخمسين وثمانين، والحلواني المنوفي سنة 280 ه خمسين وثمانين.

أبو نشيط:
من طريق ابن بويان المنوفي سنة 444 ه أربع وأربعين وثلاثمائة، والقرارى عن أبي بكر بن الأشعث.

الحلواني:
من طريق ابن أبي مهري المنوفي سنة 289 ه تسع وثمانين وثمانين.
وجعفر بن محمد المنوفي في حدود سنة 290 ه تسعين وثمانين.

ورش:
من طريق الأزرق المنوفي في حدود سنة 440 ه أربعين وثمانين، والاسبهاني المنوفي سنة 296 ه ست وثمانين وثمانين.

الأزرق:
من طريق إسماعيل النحاس المنوفي سنة بضع وثمانين وثمانين، وابن سيف المنوفي سنة 407 ه سبع وثمانمائة.

الاسبهاني:
من طريق ابن جعفر المنوفي قبل الخمسين وثلاثمائة، والمطوعي المنوفي سنة 271 ه إحدى وسبعين وثلاثمائة.
البريء:
من طريق أبي ربيعة المتفق سنة 294 ه أربع وثمانين وسبعين، ابن الحجاب المتفق سنة 301 ه إحدى وثمانية.

أبو رعية:
من طريق ابن بنان المتفق سنة 274 ه أربع وسبعين وثمانية، والنقاش المتفق سنة 351 ه إحدى خمسين وثمانية.

ابن الحجاب:
من طريق أحمد بن صالح المتفق بعد الخمسين وثمانية، وعبد الواحد بيرانون المتفق سنة 349 ه تسع وأربعين وثمانية.

قبل:
من طريق ابن مجاحد البغدادي المتفق سنة 334 ه أربع وعشرين وثمانية، وابن شهود المتفق سنة 328 ه ثمانية وعشرين وثمانية.

ابن مجاهد:
من طريق صالح بن محمد بن المبارك المتفق في حدود 380 ه الثاني عشر، وأبي أحمد عبد الله ابن الحسين السامرائي المتفق سنة 386 ه ست وثمانية وثمانية.

ابن شهود:
من طريق أبي اللفح الفاضل المتفق سنة 390 ه تسعين وثمانية، وأبي الفرح محمد بن أحمد الشخرو المتفق سنة 388 ه ثمانية وثمانية وثمانية.

الدور:
من طريق أبي الزعرا عبدالرحمن بن عبدوس الدقاق المتفق سنة بضع
ومائتين ومائتين، وأحمد بن فرح بن جبريل البغدادي المتوفي سنة 323 هـ ثلاث وثلاثمائة.

أبو الزعاء:

من طريق أبي المقبل محمد بن يعقوب البصري المعروف بالمعدل المتوفي بعد العشرين وثلاثمائة، وأبي المجاهد البغدادي أحد طريق قبل المتوفي سنة 344 هـ أربع وعشرين وثلاثمائة.

وأبو فرح:

من طريق أبي ايوب الحسن بن سعيد المطوعي أحد طريق الأصبهاني، وأبي القاسم زيد بن علي بن أحمد بن أبي بلال المتوفي في بغداد سنة 358 هـ ثمان وخمسين وثلاثمائة.

السوسي:

من طريق أبي عمران موسى بن جبرير المتوفي سنة 316 هـ ست عشرة وثلاثمائة، وأبي عيسى بن موسى بن جهور المتوفي في حدود سنة 300 وثلاثمائة.

أبي جبرير:

من طريق عبد الله بن الحسن السامرى المتقدم في طريق قبل، وأبي علي الحسن بن محمد بن حبش المتوفي سنة 337 هـ ثلاث وسبعين وثلاثمائة.

وأبي جهور:

من طريق أحمد بن نصر بن منصور الفندي المتوفي سنة 327 سبعين وثلاثمائة، وأبي أحمد بن إبراهيم الشنيدي المتوفي سنة 288 هـ ثمان وثمانين وثلاثمائة.
هشام:
من طريق أحمد بن يزيد الخلواني وتقدم في طريق قالون، والداجوبي拓宽
وهو أبو بكير أحمد بن عمر المتوفي سنة 435 هـ أربع وعشر وثلاثمائة.
الخلواني.

من طريق محمد بن أحمد بن عبد الخزرجي المتوفي بعد الثلاثمائة،
وأبي عبد الله الحسين بن علي المعروف بالجمال المتوفي في حدود سنة ثلاثمائة.
والداجوبي:
من طريق زيد بن علي بن أبي بلال المتقدم في طريق الدورى، وأحمد
ابن نصر الشناوي المتقدم في طريق السوسي.

ابن ذكوان:
من طريق الأخفشي المتوفي سنة 496 هـ اثنين وتسعين ومائتين والصوري
المتوفي سنة 507 هـ سبع وثلا ثلاثة.

الأخفشي:
من طريق النفاش المتقدم في طريق البزى، وأبي الآخر المتوفي سنة
442 هـ إحدى وأربعين وثلا ثلاثة.

والصوري:
من طريق الرمل وهو المتقدم في طريق هشام، والطروحي المتقدم
في طريق الإسبان.

شعبة:
من طريق شجى بن آدم، وشجى المليعي المتوفي سنة 443 هـ ثلاث
وأربعين ومائتين.

(م 2 - المذهب)
يحيى بن آدم:
من طريق أبي حمود المتنبي في حدود سنة 140 ه أربعين ومائتين،
وشيع بن أبي المتنبي سنة 171 ه إحدى وستين ومائتين.

يحيى العلبة:
من طريق الزرازم وهو أبو عمرو عثمان بن أحمد بن سعد بن البغدادي
المتنبي في حدود سنة 379 ه سنتين وثلاثينات، وأبي خليل وهو أبو الحسن
علي بن محمد بن جعفر بن خليل المتنبي سنة 375 ه سنتين وخمسين وثلاثينات
بواسطة أبي بكر الواسطي المتنبي سنة 323 ه ثلاث وعشرين وثلاثينات.

حفظ:
من طريق عبيد بن الصباح المتنبي سنة 375 ه خمس وثلاثينات ومائتين،
وأبو عمرو بن الصباح المتنبي سنة 271 ه إحدى وعشرين ومائتين.

عبد بن الصباح:
من طريق أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي المتقدم في
طرق البرز، وأبي الحسن الهاشمي البصري المتنبي سنة 378 ه ثمان
وستين وثلاثينات.

وأبو عمرو بن الصباح:
من طريق أبي الحسن زرعان البغدادي المتنبي في حدود 490 ه التسعين
ومائتين، وأبي جعفر أحمد بن محمد البنفسجي الفيل البغدادي المتنبي سنة 489 ه
تسعة ومائتين ومائتين.

حفظ:
من طريق ابن عثمان، وأبي صالح، والطوعي، وأبي مسندر، أربعين
عن إبراهيم عنه، تو في إبراهيم سنة 292 ه أئتين وتسعين ومائتين، أما ابن
علي بن بويان المتقدم في طريق قانون، وأما ابن صالح فهو أبو علي أحمد بن عبد الله بن حدان المتوفي في حدود 430 هـ الأربعين وتسعين، وعندما علمه تقدم في طريق الإصبهاني عن ورش، وأما ابن مقدم فهو أبو بكر محمد بن الحسن المتوفي سنة 354 هـ أربع وخمسين وتسعين.

خلال:
من طريق أبي أحمد القاسم الوزان الكوفي المتوفي قريباً من سنة 450 خمسين وثمانين، وأبي عبد الله محمد بن الحليم المتوفي سنة 449 هـ تسعة وأربعين وثمانين، وأبي داود سلiban بن عبد الرحمن الطلحي المتوفي سنة 452 هـ اثنتين وخمسين وثمانين، وأبي بكر محمد بن شاذان البغدادي المتوفي سنة 487 هـ سبع وثمانين وثمانية، أربعهم عن خلال.

أبو الحارث:
من طريق محمد بن عيسى البغدادي المتوفي سنة 428 هـ عمان وثمانين وثمانين، وعندما سلبه بن عاصم البغدادي المتوفي بعد 370 هـ السبعين وثمانين.

ابن يحيى:
من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن زيد القطاري المتوفي سنة 310 هـ عشر وثلاثين، وأبي الحسن أحمد بن الحسن البطلي البغدادي المتوفي بعد 303 هـ ثلاثين.

وصلبه بن عاصم:
من طريق أحمد بن يحيى شلبه المتوفي سنة 391 هـ إحدى وثمانين وثمانين، وأبي جعفر محمد بن الفرج بالجيم المجمع الفاسق المتوفي قبل سنة 360 ثلاثين.
الدورى:

من طريق عثمان بن عبد الرحمان الضرير المتوفى سنة 230 ه عشرة وثلاثمائة، وأبي عثمان سعيد بن عبد الرحمان الضرير المتوفى سنة 210 ه عشرة وثلاثمائة.

جعفر النصبي:

من طريق أبي بكر محمد بن علي بن الحسن بن الجلند المتنبي سنة بضع وأربعين وثلاثمائة، وأبي عمر عبد الله بن أحمد بن دزروبة المتوفى بعد 320 ه الثلاثين وثلاثمائة.

وأبو عثمان الضرير:

من طريق أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم المتقدم في طريق البرى، وأحد بن نصر الشاذل المتقدم في طريق السويس.

أبو وردان:

من طريق الفضل بن شاذل المتنبي سنة 290 ه تسعين وثمانين، وهبة الله بن جعفر البندادى المتوفى في حدود سنة 350 ه خمسة وثلاثمائة.

الفضل بن شاذل:

من طريق أبي بكر أحمد بن محمد بن شبيب المتوفى بمصر سنة 212 ه اثني عشر وثلاثمائة، وأبي بكر محمد بن أحمد بن مارون المتوفى سنة بضع وثلاثين وثلاثمائة.

هبة الله:

من طريق أبي الحسن علي بن أحمد الحمياني المتوفى سنة 417 ه سبع عشرة وأربعين، وأبي عبد الله محمد بن أحمد الحمياني المتوفى بعد التسعين وثلاثمائة.
ابن جان:

من طريق أبي أرباب الهاشمي المتوفى في بغداد سنة 219 تسع عشرة وخمسين، والحافظ الدورى وقد تقدم في طريق أبي عمرو الهاشمي.

من طريق أبي عبد الله محمد بن رزين المتوفى سنة 303 هائل وخمسين ومائتين، وأبي عبد الله الحسين بن علي الأزرق الجامجال المتقدم في طريق ورش.

والدورى:

من طريق أبي عبد الله جعفر بن عبد الله بن نهيل المتوفى سنة 314 هـ أربع عشرة وثلاثمائة، وأبى النفاع بالخاء المهملة.

رويس:

من طريق ابن مقدم المتقدم في طريق خلف عن حمره وتوفي سنة 380 هـ ثماني وثلاثمائة، وأبي الطيب محمد بن أحمد البغدادي المتوفى سنة بضع وخمسين وثلاثمائة، وأبي القاسم عبد الله بن الحسن النخاس بالخاء المجمعة المتوفى سنة 398 هـ ثماني وستين وثلاثمائة، وأبى الحسن علي بن عثمان الجوهر المتوفى في حدود 245 الأربعين وثلاثمائة وأربعتهم عن أبي بكر محمد بن هارون التقار المتوفى بعد 313 عشر وثلاثمائة.

روح:

من طريق أبي بكر محمد بن وهب المتوفى في حدود سنة 395 هـ سبعين ومائتين، وأبي عبد الله الرزيب بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم ابن المنذر بن الزبير بن العوام المتوفى سنة بضع وثلاثمائة.
ابن وهب:
من طريق حمراء بن علي البصري المتوفي قبیل 220 العشرين وثلاسمائه، والمحرر وهو أبو العباس محمد بن يعقوب المتوفي بعد 200 العشرين وثلاسمائه، والسيري:
من طريق أبي الحسن علي بن عباث بن حبثان المتقدم في طريق رويس، وأبن شبور.
إسحاق:
من طريق نجله محمد بن إسحاق المتوفي بعد 297 التسعين ومائتين، وأبي الحسن بن عثمان التجار المعروف بالبرطاطي المتوفي في حدود 460 السنين وثلاسمائه، والطريق الثاني عن إسحاق طريق أبي الحسن محمد بن عبد الله المعروف بأبي عمر المتوفي سنة 302 التسعين وخمسين وثلاسمائه، وقد أخذ عن ابن أبي عمر أبا الحسن أحمد بن عبد الله السوسرجي المتوفي سنة 302 التسعين وأربعين وخمسين، وابن شاذان بن عبذاة البندادى المتوفي سنة 504 خمس وأربع مائة.
ابن د里斯:
من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن الحسن المعروف بالشطبي، والمطوعي المتقدم في طريق الأصبانى عن ورش، وأبي بكر أحمد بن جعفر القطيبي المتوفي سنة 828 تسعين وستين وثلاسمائه، وأبي الحسن أحمد بن عثمان بن جعفر ابن بويان المتقدم في طريق قالون.
وهذه الطرق المذكورة تفرع عنها طريق بلغت 98 تسهيلًا ومائتين طريقًا، فصلها ابن الجزري في كتاب النشر وأشار إليها في الطبعة بقوله
وهذه الرواة عنهم طرق باثنين في اثنتين وأربع في زها ألف طرق تجمع.

وقد نظم بعض العلماء هذه الطرق فقال:

حمدت إلهي در صلاته مسلاً
وبعد فقد طرق الرواة لمشعر
فالقلون جاعته أو لتشييم
وثانياً الحلوان خذته جمفرأ
والازورق عن ورش فتحامهم له
وعن الإصبهانى تجل جمفره أتي
وعن أحمد النص أبي لوبية
وجعل حياتهم تجل لصالح
وعن تليل قاب المجاهد قدرى
وقل لأبنى شبوذ أني من طريقه
لدور أبو الزعرا فتحهم العدل
وثلاث لدور قابل جرح وعنه الخذ
وسمهم قد جاءه من جرهم
وقل لأب جهور الشاذلي أحمد
هشام له الحلوان قد جاء راوبا
وثانياً الداجون عن وقـد أتي
والاخناف عن تجل لذكوان خصه
لصور أنى الرمل ومطوعهم
فعنـه أبو حدود ثم شعبهم
لمر روـي زرطان والقيل ياقـي

- 33 -
فنهه إن عبنا يليه ان صالح فطرعه ثم اين مقسمهم علا لخلاد الوزراني ثم اين هيثم فطرعه ثم اين شاذان كلا وعن ليهم لجل ليحي وعنه قنطرى وطلأل أذاه عن الملا له تعلب واين الفرح فتقبلا له ابن الجانيد وابن ديزونة كلا رويا ابن أبي هاشم وأحمد إفلا له ابن شبيب وابن هارون نفلا له الفاضل الخام والخنبل كلا لى ابن رزين ثم الازرق وصلا كذا ولد النفاح كن عنه سائل أبوا الطيب الفخاس والجوهرى كلا رويا حمزة البصري معدله ولا غلام ابن شنوبذ بنقل نفلا ألا وهو SCR برضا كن متأملا له السورنجري وبكر رويا كلا كذلك القطيعي وابن بوان كلا وثنان عن الليث ابن عاصم اعلين ودور رويا عنه الصبي جمهر وثان عن الدور الضرير وعنته قد وعسى له الفضل ابن شاذان ناقل كذا هبة الله ابن جمفره أني سليان عنه الهاشمي وقد رويا عن الحانطولودى رويا ابن هشل رويس له التثار عن ابن مقسم وروح رويا عنه ابن وهب وعنته قد وقيل للزيرى نجل حبشان جاء مع إسحاق رويا نجيه وأبوحسن كذلك عن إسحاق نجل أبي عمر لإدريس الشتى ومطوعهم
المبحث الثالث

في الفرق بين القراءات والروايات والطرق والخلاف الواجب والجائز

أعلم أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة

وعنهم فهو قراءة...

وكل مانسب للراوي عن الإمام فهو رواية...

وكل مانسب للأخذ عن الراوي وإن سبق فهو طريق...

مثل إثبات البسمة بين السورتين، فهو قراءة ابن كثير. ورواية قالون عن نافع؛ وطريق الأصبانى عن ورش، وطريق صاحب الهادي عن أبي عمرو، وهكذا...

وهو هذا الخلاف الواجب، فهو عين القراءات والروايات والطرق، بما أن الفارئ لمزم بالإتيان بجميعها عند تلقى القراءة فلو أُخل بثي، منها عد ذلك نقصاً في روايته.

وأما الخلاف الجائز: فهو خلافل الأوجه التي على سبيل التغيير كأوجه الوقف على عارض السكون، فالقارئ مخير في الإتيان بآي وجه منها، فلو أقبل وجه واحد منها أجزأه، ولا يعتبر ذلك نقصاً في روايته...

وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات، ولا روایات، ولا طرق، بل يقال لها أوجه دراية فقط.

- ٢٥ -
في شروط جميع القراءات

يشترط على من يريد أن يجمع بالقراءات شروط أربعة... 
رعاية الوقف، والابتداء، وحسن الأداء، وعدم التركيب...
أما رعية الترتيب، والالتزام، تقديم قاري، بعينه فلا يشترط...
قال الإمام أبو الحسن السخاوي في كتابه: جمال القراء: خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ، ولا يجوز...
و قال الإمام الجبيري: التركيب ممنوع في كلمة، وفي كلتين إن تعلقت إحداهما بالآخر، والإكراه...
و قال الإمام ابن الجوزي: الصوامع عندما التفصيل، فإن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الآخرين فلمت تقدم، فمن ذلك ممنوع تحريم، كن يقرأ: فتلقى آدم من ربه كلمات، برزها، أو بنصصها، ونحوه، وكسجلها زكريا، بالتشدد والرفع، وشبيه ما لا تجزيه العربة ولا يصح في اللغة...
أما ما لم يكن كذلك فإنما تفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ ذلك على سبيل الرواية، لم يجز من حيث إنه كذب في الرواية...
و وإن لم يكن على سبيل الرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول، وإن كنا نصبه على أسماء القراءات من حيث وجه تساوي العلماء بالمروال، لأن وجه أن ذلك مكروة أو حرام؛ إذ كل من عند الله نزل به الروح الأليم على قلب سيد المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم.
و إلى هذه الشروط اشار ابن الجوزي بقوله:
بشرطة فليرع وقفا واببدا ولا يركب وليجد حسن الأدا
(المبحث السابق)

في أركان القراءة الصحيحة

يشترط في القراءة الصحيحة أن يجمع فيها ثلاثة أركان:

الأول، أن توافق اللغة العربية بوجه من الوجه، سواء أكان أفصحم أم فصبعاً.

الثاني، أن تكون مواقفة لرسم أحد المصاحف العثمانية والفاتحة.

ثالثاً، أن تكون قراءة ابن عامر، قالوا اتخذ الله ولداً في سورة البقرة بغير ورو، وبالأزهر، وبالكتاب الأثري، زيادة الباء في الناس، فإن ذلك ثابت في المصحف الشافعي، وملك يوم الدين، فإنه كتب بغير ألف بعد الميم في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحمله تقييماً ككتاب ملك الناس، وقراءة إثبات الألف بعد الميم تحمله تقدير كما كتب ملك الملك، فتكون الألف إلى بعد ميم، وملك يوم الدين، حذفة اختياراً.

والثالث، التواتر: وهو أن يرى القراءة جماعة يستحب توطؤهم على الكذب عن مثليهم، وهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون انقطاع في السنن، غير أن ابن الجوزي يرى أن الشرط الثالث هو صحة السنن، لأن يرى القراءة العدل الضابط عن مثله من أهل السنة إلى آخره حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون القراءة مع ذلك مشهورة عند أمة هذا الشأن الضابطين...

قال ابن الجوزي مشيراً إلى هذه الأركان:

فإن مواقف وجه نحوه، وكان للرسم الانتكاب بهوى وضع استناداً هو القرآن فيه ثلاثة الأركان، حسباً يختل ركن أثبت، شهد له أنه في السبعة
(المبحث السادس)

في مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف اتفقت جميع العلماء على أنه لا يوجد أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين كما يظن البعض العوام وكثير من الناس؛ لأن هؤلاء القراء السبعة لم يكونوا قد وجدوا أثناء نزول القرآن الكريم أو أول من جمع قراءات الأئمة السبعة، الإمام أبو بكر بن مجاهد، أثناء المائة الرابعة.

وقد ذهب العلماء في تفسير ذلك مناهج شتى...

فأكثر العلماء على أنها لفظات، ثم اختلقوا في تعريفها...

قال أبو عبيد: هي لغة قريش، وهذيل، وثقيف، وهوازن، وكفاعة، وتيم، والتين.

وقال بعضهم: المراد بها معاني الأحكام، كالحلال، والحرام، والمحكم، والمشتبه، والامتنع، والإنشاء، والإخبار، وقيل المراد بها: الأمر، والنبي، والطلب، والدعاء، والخبر، والاستخار، والزهر.

وقيل: الوعيد، والوعد، والملطاق، والمقيد، والتفسير والإعراب، والتأويل.

غير أن الإمام ابن الجوزي لم يقتببه هذه الأقوال، وذلك لأن الصحابة الذين اختلقوا وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتبلاه في تفسيره، ولا في أحكامه، وإنما اختلقوا في قراءة حروفه.

- 28 -
قال ابن الجوزي: ولا زلت أستكشف هذا الحديث، وأنكر فيه، وأمن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علیه وسلم فيما يمكن أن يكون صوابًا إن شاء الله تعالى، وذلك أن تتنبأ القراءات كاهجيتها، وشاذها، وضمنها، ومنكرها، فإذا اختلافها يرجع إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها، وهذه هي الأوجه السبعة...

الأول: أن يكون الاختلاف في الحركات بلا تفتيح في المخزوم والصورة.

الثاني: أن يكون تفتيح في المخزوم فقط دون التفتيح في الصورة تحسو.

الثالث: أن يكون في الحروف مع التفتيح في المخزوم لا الصورة تحسو.

الرابع: أن يكون في الحروف مع التفتيح في الصورة لا المخزوم تحسو.

الخامس: أن يكون في الحروف والصورة نحو باتل، يتأل.

السادس: أن يكون في التقدم والتأخير نحو فاقفون وبقفلون.

علي ما فيها من قراءات.

السابع: أن يكون في الزوايا والنقصان نحو، وأوحي، ووصى.

فهذه الأوجه السبعة لا يخرج الاختلاف عنها.

إذا جميع القراءات سبعة، أو عشرية، صحيحة أو شاذة، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: إن هذا القرآن أزل على سبعة أحرف فاقفوا، وأما من تمس منه، منفق عليه.

واعلم أن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

وأقر أن جبريل على حرف إنجحته فلم أزل أستبدله ويعيدني حتى أنتهى إلى سبعة أحرف، رواة البخاري ومسلم والله أعلم.

- 29 -
باب الاستعاذة

يتعلق بها ثلاثة مباحث.

الأول في حكمها، والثاني في صيغتها، والثالث في كيفية.

البحث الأول، اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة في حالنداء، أو على سبيل الدلب.

وانتقلا إليه في هذا الطلب هل هو على سبيل الوجوب، أو على سبيل الدلب.

فذهب جهور العلماء وأهل الآداب إلى أنه على سبيل الدلب.

وقالوا: إن الاستعاذة مندوبة عند إرادة القراءة، وحملوا الأمر في قوله تعالى: «إنا إذا قرأت القرآن فاستعد الله من الشيطان الرجيم، على الدلب، فلو تركها القارئ، لا يكون آثاما».

وذهب بعض العلماء إلى أنه على سبيل الوجوب.

وقالوا: إن الاستعاذة واجبة عند إرادة القراءة، وحملوا الأمر في الآية السابقة على الوجوب.

وقال ابن سيرين: وهو من القائلين بالوجوب لو أن القارئ، بَيَّن.

مرة واحدة في حياته كفاه ذلك في إسقاط الوجوب عنه.

وعل مذهب القائلين بالوجوب وتركها القارئ، يكون آثاما

المبحث الثاني، في صيغتها. اختلف اتفاق القراء في صيغتها، أعود باليمن من الشيطان الرجيم، لأنها الصيغة الواردة في سورة النحل،

- ۳۰ -
ولا خلاف بينهم في جواز غير هذه الصيغة من الصيغ الودرة عن أهل الآداب، سواء نقصت عن هذه الصيغة نحو أعز بن الله السمع الراهم من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك من الصيغ الودرة عن أمة القراءة.

لمحة الثالثة فكيفيتها: روى عن نافع، أنه كان يخفى الاستماع في جميع القرآن الكريم، وروى مثل هذا عن حذرة أيضاً، وروى عن خلف عن حذرة أنه كان يجهز بها أول الفاتحة خاصة ويفخيها بعد ذلك في جميع القرآن، وروى عن خليفة أنه كان يجهز الجمهور والإخفاء جميعه ولا ينكر على من جهير ولا على من أخفى.

ولكن المختار في ذلك جميع القراء العشرة التفصيل: فستحب إخفاؤها في مواقف، والجهير بها في مواقف أخرى.

مواطن الإخفاء أربعة.

الأول، إذا كان القارئ يقرأ آية أمانة أو آية منفرد أم في مجلس.

الثاني، إذا كان هناك وحده سواء أقرأ آية أمانة أو جهيرة.

الثالث، إذا كان في الصلاة سواء أو جهيرة أم صلاة سحرية أمانة جهيرة.

الرابع، إذا كان يقرأ مع جماعة يندبرون القرآن كان يكون في مقراءة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة.

وماذا ذلك يستحب فيه الجمهور بها.

تًا، إذا كان القارئ بدأ بأول سورة سوية، يبدأ، ثم علق عليه الإنسان بالبسمة كما سأتأتي:

وهي الذي يجوز له بالنسبة للوقف على الاستماعة، أو وصلها بالبسمة أربعة أوجه.
الإيام، الوقف على الاستماع والبسمة، ويسمي قطع الجمع.

الثاني، الوقف على الاستماع ووصل البسمة بأول السورة، ويسمي قطع الأول ووصل الثاني بالثالث.

الثالث، وصل الاستماع بالبسمة والوقف عليها، ويسمي وصل الأول بالثاني وقطع الثالث.

الرابع، وصل الاستماع بالبسمة مع وصل البسمة بأول السورة، ويسمي وصل الجمع.

أما إذا كان مبتدئاً بأول سورة، وراء، فيجوز له وجهان.

الأول، الوقف على الاستماع، والبدء بأول السورة بدون بسمة.

الثاني، وصل الاستماع بأول السورة بدون بسمة أيضاً.

فأما لو قطع القاري، قراءته لعذر طاري، قبرى كالتكاس، أو التحصيح، أو لكلام يتعلق بصلصة القراءة لا يعيد الاستماع.

أما لو قطعها إعرضاً عن القراءة، أو لكلام لا يتعلق له بالقراءة ولو رد السلام، فإنه يستأنف الاستماع.
هي مصدر بسائل إذا قال بسم الله كقوله إذا قال لااحول ولا قوة إلا بالله والكلام عليها في مباحث.

والأول، لاختلاف أنها بعض آية من الفعل، كأنه لاختلاف بين القراء في إثباتها أول سورة الفاتحة، سواء وصلت بالناس أو ابنه، لإنهما وإن وصلت لفظا في مبدأ بها حكا.

وقد أجمع القراء العشرة أيضا على الإثبات بها عند الابتداء بأول كل سورة سوى سورة براءة، وذلك لكتابتها في المصحف. قال ابن الجزيء.

وفي ابتداء السورة كل بسيلة سوى براءة فلا

وقد اختلاف في حكم الإثبات بالبسمة في سورة براءة.

قد لعب ابن حجر، والخطيب إلى أن البسمة تحرم في أولاها، وذلك لعدم كتابتها في المصحف لأنها زالت بالسيف، وتركها في أثنتها.

وذهب الرجل ومنجاهم إلى أنها تكره في أولاها وتسن في أثنتها.

حكم الابتداء بأواست السور

يجوز لكل القراء الإثبات بالبسمة، وتركها، لافرق في ذلك بين سورة براءة وغيرها.

وذهب بعض العلماء إلى استناد وسط براءة تألفه بأولاها.

في عدم جواز الإثبات بالبسمة لأحد من القراء، قال ابن الجزيء.

ووسطا خير، وفيها يحكم.

والمارد بأواست السور ما بعد أوائلها ولو بآية أوكلة.

والأثاني، في حكم البسيلة بين السورتين.

ذهب قانون، والأصبها، ابن كثير، وعاصم، والكسائي، وأبر جمعه، إلى الفصل بالبسمة بين كل سورة سري سورة براءة لما

(م 3 سالمUnauthorized)
ورد في حديث سفيان بن جبير وكان عليه الصلاة والسلام: لا يعلم اقتصاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن الجوزي بسم الله الرحمن الرحيم.  

وذهب حمراء إلى وصل آخر السورة بأول ما بعدها من غير سبالة وذلك لبيان ما في آخر السورة من حركة الإعراب أو البناء، وما في أول السورة التالية من همزة قطع أو وصل أو إظهار أو إدغام أو إقلاب للخ. قال ابن الجوزي وصلت: فهكذا.

وذهب خلف العاطر إلى الوصل، والسكت.

والمراد بالسكت الوقف على آخر السورة التالية ووقفة طويلة من غير تنفس ومقداره حركتان، والحركة مقدارها زمن قليل الأصير أو بسطه ووجه السكت لبيان أنها سورة، إشعار بالانتفاض، قال ابن الجوزي: وقيل خلف: قامكَ وصل.

وروى عن كل من الأزرق، أبي عمر، ابن عامر، ويعقوب ثلاثة أوجه، البسالة، والسكت، والوصول، قال ابن الجوزي: و("جحَّرة مَعْنَا ( جهـ)") لا.

وهذا الحكم عام بين كل سورتين سواء أكانا مرتين كآخر البقرة وأول آلال عمران أم غير مرتين كآخر الأعراف وأول يوسف، لكن بشرط أن تكون السورة الثانية بعد الأولى حسب ترتيب القرآن الكريم كما مثلا، أما إذا كانت قبلها في الترتيب كان وصل آخر الكفيف بأول يوصى فيه السكت، ولا الوصل لأحد منهما.

وإذا وصل آخر السورة بأولها كان كرر سورة الإخلاص مثلا فإن البسالة تكون متعينة حينئذًا أيضًا للجميع.

24—
وبعض أهل الآداب: اختيار الفصل بالبسمة بين المئذن والقيام، والانفتاح والمفتي، والفجر والبهاء، والخضرة والهمزة، فمن روى عن السكت في غيرها، ومهم الأزرق، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب، وخلف العاشر، وذلك لأنهم استفبحوا الوصول بدون بسمة.

واختار السكت بين هذه السور الأربعة التي ذكرت قبل المبينة بالأربع الزهر من روى عنه الوصول في غيرها، ومهم الأزرق ومنه، وحمزة، وذلك لأن الوصول فيه إجماع لمفعول المراد قال ابن الجزري:

والخصر للسكت في ويل ولا بسمة، والسكت عن وصا.

(فائدة) يجوز لكل من فصل بين السورتين بالبسمة ثلاثة أوجه:

(الأول) الوقوف على آخر السورة وعلى البسملة، ويسمي قطع الجمع.

(الثاني) الوقوف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التالية.

ويسمي قطع الأول ووصل الثاني بالثالث.

(الثالث) وصل آخر السورة بالبسمة مع وصل البسملة بأول السورة التالية.

ويسمي وصل الجمع.

أما الوجه الرابع وهو وصل البسملة بأخر السورة والوقف على البسملة فهو يمنع للجميع وذلك لأنه في هذه الحالة يهم أن البسملة لآخر الصورة لا لأولها، قال ابن الجزري:

وإن وصلتبا آخر السور، فلا تقف وتجيء، لا يجوز.

وعلى هذا يكون لقالب، والأصبهاني، وأبي كثير، وعاصم، والكسائي.

وأبي جعفر هذه الأوجه الثلاثة بين كل سورتين يكو بأزرق، وأبي عمرو، وابن عامر، ويعقوب بين كل سورتين.

خمسة أوجه: ثلاثة البسملة، والسكت، والوصول.

ويعود عن كل سورتين سوى الأربع الزهر الوصول فقط، ويجوز:
لفعل العابر بين كل سورة من سورة الأربع الأربعين وفترة، والسكت تتمة، لكل واحد من القراءة العشرة بين الألفاء وقراءة ثلاثة أوجه:

الأول، الوقوف على آخر الألفاء مع التنفس.

الثاني، السكت على آخر الألفاء بدون تنفس.

ثالث، وصل آخر الألفاء بأول براءة، والأوجه الثلاثة من غير بسمة.

وهذه الأوجه الثلاثة جائزة للكثير، بين أول براءة وبين أى سورة بشرط أن تكون هذه السورة قبل النوبة في الترتيب كما لو وصل آخر الأنعام بأول النوبة.

أما إذا كانت هذه السورة بعد النوبة في الترتيب، إذا وصل آخر سورة الفرقان بأول النوبة.

فلم يجد أحدا نص على حالنا الحكم سوى قضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي فقد صرح في كتابه، البدرة الزاهرة، بقوله: يظهر لي والله أعلم أنه يبين الوقوف حيث ويمنع السكت والوصل، كذلك يبين الوقوف ويمنع السكت والوصل إذا وصل آخر النوبة وأولا، والله أعلم.

(حكم ميم الجمع)

علم أن ميم الجمع إذا أن تنقص قبل ساكن أو قبل متتحرك.

فإذا وقعت قبل ساكن نحو ومنه المؤمنون وكان حكماً من غير صلة لجميع القراء، لأن الأصل في ميم الجمع قال الإمام الشافعي ومن دون وصل ضعفها قبل ساكن: لسلك.

وإذا وقعت قبل متتحرك فإما أن يكون المتتحرك متصل بها، أو منفصل عنها. فإذا كان متصل بها ولا يكون إلا خمسة مثل دخله، أنظمكوا، كان حكماً ضم مع الصلات جميع القراء، وهي اللغة الفصحية، وعليها جاء رسم المصحف.

32
وإذا كان منفصلاً عنها فإما أن يكون همزة قطع وألا.
فإذا كان همزة قطع مثل، عليهم. أوأخرهم، فإن حكماً الضم مع القلعة، وصلاة، تلوز، وأبن كبير، وأن جمعر، وقالون بخصف عنه، وذلك إنفاضاً للأصل، ويصبح المد عنده من قبيل المنفصل فكل يمد حسب مذهبه في المد المنفصل كسابقين، والباقون ببمسكها، وهما لفتان.
وإذا لم يكن المتحرك همزة قطع مثل، والذين أنشته عليهم غير، كان حكماً الضم مع القلعة وصلاة، لابن كبير، وأن جمعر، وقالون بخصف عنه، والباقون ببمسكها. قال ابن الجزري وضَمْمِمْ إِجْعَمُ وَصْلَ (تَحْتُهُ) (دَرْسٌ) (رَأْ)، فقبل محرك بالخصف (ب)، (رَأْ).
ويلقب همزة القطع. وَزْيُنَ

(حكمها. الكلمات)

هاء الكلمات في عرف القراء، هي هاء التضمير التي يكتب بها عن الواحد المذكى الغائب.
والأصل فيها الضم مثل، له. إلا إذا وقع قبلها كسرة، أو ياء، ساكنة فإنما حينئذ تكسر للناسية، كما يجوز ضمها مراءة للأصل، وقد قرى بالوجين في قولته تعالى: لا تغفر إلا الله. وعليه الله .
وأعل أن إنها الكلمات أربعة أحوال:
الأولى، أن تقع بين ساكنين مثل، عليه الله .
ثانية، أن تقع قبل ساكن وقبلها متحرك مثل، عليه الذين. وحكماً في هاتين الحالتين عدم الصلة لجميع القراء وذلك لأن الصلة تؤدي إلى الجمع بين الساكنين، بل تبقي الهاء على حركتها ضمة كانت أو كسرة، كما قال الشافعى ولم يصلوا حاء مضفر قبل ساكن.
ثالثاً، أن تقع بين متحركين مثل، أماته فأخبره، وخصم على حمه.
وقلبه، وحکمها الصلاة لجميع القراء، وذلك لان الها. حرف خفي فوقى بالصلاة محرف من جنس حركته. كما قال الشافعي وما قيله التحويك للسكل وصلى الرابعة. أن تقع قبل متحرك وقبلها ساكن مثل، فيه، منه، اجتباب، وحکمها الصلاة لابن كيصر. كما قال ابن الجزري صلى الله عليه وسلم عن سكون قبل ما. حرك (د) ن. وهكذا كلمات خرجت عن هذه القاعدة ساذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

(المد المنفصل)

هو الذي يكون حرف المد في كلمة والهمر في كلمة أخرى مثل: يا أبيا، وفي أنفسكم، يا أنفسكم، والقراء فيه على ثمانية مرات:

الأول، قالون، والأصبهاني، وأبو عرو، وبعقوب بالقصر، وفوقي القصر، والتوسط.

الثانية، الأزرق، وحزة; بالإشباع فقط.

الثالثة، ابن كثير، وأبو جعفر، بالقصر فقط.

الرابعة، هشام بالقصر، والتوسط.

الخامسة، ابن ذكوان بالوسط، والإشباع.

السادسة، شعبة بالنص، وفوقي النص.

السادسة، خنصم بالقصر، والتوسط، وفوقي النص.

الثامنة، الخسائي، وخلف العاشر، بالنص فقط.

القصر، مقداره حركان، وفوقي القصر مقداره ثلاث حركات، والتوسط مقداره أربع حركات، وفوقي النص وفقدر مجدره خمس حركات، والإشباع مقداره ست حركات.

--- 38 ---
والحركة قدرها العلماء. يزمن قيض الإصبع أو بسطه، ووجه القصر أنه
الأصل أن بقاء حرف المد من غير زيادة عليه، ووجه المد وإن تفاوتت
مراتبه لتمكن من النطق بالهمز لصعوبته وبعد خروجه حيث إنه خرج من
أقصى الحلق.

(المد المفصل)

هو الذي يكون حرف المد والهمز في كلمة واحدة مثل وصالين،
والقراء فيه على أربع مراتب:
الأول، قالون، والاصبهاني، وأبي كثير، وأبو عمورو، وأبو جمفر،
وبعوب، بفوقي القصر، والوتوسط، والإضاء.

الثانية، الأزرق، وحزة، بالإضاء فقط.

ثالثة، ابن عامر، والخسائي، وخلف العابر، والوتوسط، والإضاء.

رابعة، عاصم بالوتوسط، وفوق الفتوسط، والإضاء.

تتبيه، أعلم أن جميع القراء متفقون على عدم قصر المد المفصل، قال ابن
الجزري: تنبت قصر المفصل فلم آجد في قراءة صحية ولا شاذة تنبيـ.  

(مد البدل)

هو أن يكون الهمز قبل حرف المد مثل ودام، إيمان، أونوا،
والقراء فيه على مستويين:

الأول، القصر جميع القراء.

الثانية، الهمز، والوتوسط، والإضاء، والأزرق، وجه القصر أن
علاهoda في كل من المد المفصل وال bèlصل لتمكن من النطق بالهمز، والهمز في
البدل متقدم على حرف المد فيلس هناك ما يدعو للمد، ووجه من مذه نظر
إلى وجود حرف المد والهمز في كلمة بصرف النظر عن تقدمه أو تأخره.  
قال ابن الجزري:
أوزرقي إن بعد همّ حرف مّد... من مدّه هواقصّر ووسط كتات
وقد استطى القائلون بالنوسيط، والإشباع للوزرق في مد البديل أصلين
مطردين وكلمة اتفاقا، وأصا مطردا مثل كتات اختلافاً.
أما الأصلان المطردان فأحدهما أن تكون الألف مبتدلة من التلовой
وقلنا نحو دعاة، وعذراً، وملجأ، فلحكها القصّر إجماعاً، لأنها غير لازمة.
والتاني، أربًّة يكون قبل الهمرة ساكن صحيح متصل نحوه الفراء،
والظمان، ومذوّما، ومسؤلآ، فلحكها القصّر إجماعاً، خذف صورة
الهمزة رسمًا. قال ابن الجزري.
لا عن متنوع ولا الساكن صبح، كتات كلمة
وأما الكلمة، فهي يواخذ، كيف وقعت نحو لا تواخذنا.
لا يؤخذ في الله، فلحكها القصّر إجماعاً، وذلك لأنها عتمد من من واخذت
غير مهجور كما صرح بذلك الإمام أبو عمر الداني. قال ابن الجزري.
وامنع يواخذ
والإصل المطرد المختلف فيه حرف المد الواقع بعد همّ الوصل في
الابتداء نحو ابن، ابتن لي أو من، قال ابن الجز्र
أو همّ وصل في الاصح.
والمثل كلات المختلف فيها هي ما يأتي:
الأولى، كلمة إسرائيل حيث وقعت، وذلك لكثرة المدود لأنها داماء
مركبة مع كلمة به، بين...
الثانية، الآن، المستفيض بها موضوع سورة يونس وهما من المغير
بالنقل، والمراد الألف الأخيرة لأن الأولى من ياب المد اللازم.
الثالثة، عاذا الأولى، بصورة النجم، وهي من المغير بالنقل أيضاً.
قال ابن الجزري
وبعدا الأولى، خُللَت والآن وإسرائيل
٤٠٤.
حرف اللين

هما الروا وعلياء السا كتان المفتوح ما قيلهما.

إذا وقع بعد أحدهما حمر متصل مثل شيء، اسمف، كان القراء فيه على مذهبين:

الأول، القصر للجميع القراء عدا الأزرق، وذلك لعدم لحاقهما بحروف المد، والمراد بالقصر هنا عدم المد بالكلية.

الثاني، النسط، والإشباع للأزرق، إنهاق لها بحروف المد لما فيها من خفاء، سواء كلمة، هما مبولة، بالكيف، المؤذبة، بالتكوير، فليس له فيما سواء القصر كباقي القراء، وذلك لعروض سكونهما لانهما من وأل، وآد، قال ابن الجزري وحري في اللين قليل همزة، عنه امتداداً ووسطان بكلمة

لا مبولة مؤذبة

وأختلف أيضاً عن الأزرق في واء، سواء هما، سآنا نكم، قال ابن الجزري في النثر لم أجد أحداً روى إشباع اللين إلا وهو يستن سوا نكم.

فهذا يكون الخلاف دارياً بين النسط والقصر وقال في الطيبة وَإِنْ كَيْمَتْ سَوْاتٍ، قصر سوات.

وذهب بعض أهل الآداب إلى قصر المد في حري اللين عن الأزرق جدا لفظ شيء، فقط كيف أني مرفوعاً، أو منصوبًا، أو مضوضاً، وقصر باق اللام والمراد بالمد له النسط، والإشباع.

كما روى المد عن حريمة في لفظ شيء، فقط كيف أني منفخ عنه، والمراد بالمد له النسط فقط. قال ابن الجزري.

وأخير خصص مدب شيء له حريمة

41
(حكم نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها)

اعلم أن ورشا يقرأ نقل حركة هزة القطع إلى الحرف الساكن قبلها الملاصق لها فيتحرك الساكن بحركة الهزة وتستقطب الهزة بشرط أن يكون الساكن غير حرف م، سواء أكان تنوينا مثل م، وكل شيء، أحصيناه كتابه أو لم تعرف مثل دون الأرض، أو غير ذلك أصلها مثل قد أفلح المؤمنون، أو زائدا مثل خلوا إلى، وذلك لقصد التخفيف، والباقيون بعدم النقل على الأصل.

وإذا من خرج عن هذه القاعدة في كذابات سأذكرها في موضوعها من القرآن الكريم إن شاء الله تعالى. قال ابن الجوزي ونقل إلى الآخر غير حرف م، ف، لورش إلا ما كتابه أسد

(السكت على الساكن قبل الهزام وغيره)

الأشياء التي يجوز السكت عليها ثمانية:

الأول، م، مثل، وفي الأرض مايات للموقتين.

الثاني، م، مرفعا، أو منصوبا، أو مرورا.

الثالث، الساكن المفصل مثل قد أفلح المؤمنون.

الرابع، الساكن الموصل مثل ه،

الخامس، المد المنفصل مثل في أنفسك أصلي،

السادس، المد المنفصل مثل قد جاءك برها من ركب،

السابع، فواج السعور المبتدأ بحرف هجائية مثل ظلم،

وهكذا، ق،

- 44 -
الثامن، أربع كلام وهي: عوجا قيا، من مرقدنا هذا، وقيل من راق، بل ران، فال، وشي، والساقين المفصول، والساقين الموصل يسك عليها كل من ابن ذكران، وحفص، وحمزة، وإدريس، خلف عمه، والمد المنفصل، والمد الموصل يسك عليها حمزة وحده خلف عنه، وفواتين السور يسك عليها أبو جعفر وحده بلا خلاف، والكليات الأربع يسك عليها حفص وحده خلف عنه، وجه السكت على الساقين قبل الهمزة، لتمكين من النطق بالهمزة، ليصويتها، وبعد مخرجها حيث إنها تخرج من أقصى الحلق. وجه السكت على حرير فواتين السور يبيان أن هذه الحروف مفصولة وإن انفصلت رميا، وفي كل حرف منها سرُّ من أسرار الله تعالى. وجه السكت على الكليات الأربع أن السكت يوضح معانيها أكثر من وصلها لأن وصلها قد يهم معنى غير المراد،وجه عدم السكت في كل ذلك أنه الأصل، والسكت هو قطع الصوت عن القراءة زمنا يسري بدون تنفس ومقداره حركون.

(من أحكام النون الساكنة والتنوين).

إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين، الفين، مثل من غل، من ماء غير، أو الخاء، مثل، وإن ختم، بورضت خاشعة، كان حكما الإظهار لجميع القراء بعد المخرجين، إلا أن جعفر فإنه قرأ بإخفاءهما مع الفين، سوى ثلاث كلام وهي المنخرطة، وفسيغضون، وإن يكن غنيا، فقد قرأها بالإظهار والإخفاء. قال ابن الجوزي
اظهرها عند حروف الحلقة عن 

لا منحتني بنفسك يكن بعض أبي 

إذا وقع بعدها لام مثل، فإن لم تفعلوا، هدى للشقيقين، أو راء مثل 

من رنه، مرفأ. رعا، كان حكمها الإدامة بغير غنية جمع القراء إشارة 

إلى أنه إدامة كامل، وقد ضويا أيضا الإدامة بفتنة لكل من قالون، 

والاسهاني، ابن كلير، وأبي عبرو، وابن عامر، وحفص، وأبي جعفر، 

ويغلب إشارة إلى أنه إدامة ناقص ولذا قبل.

وادغم بلا غنية في لام وراء، وهي المغير (صحبة) (ج) وداً كيرا 

تنبيه، قال ابن الجزري في النشر يتفاخر تقييد ذلك في اللام بالمنفصل 

رسما نحو أن لا أقول على الله إلا الحق، أن لا جلبا من الله إلا إليه، 

أما المنفصل رسما نحو أن يجعل بالكبه فلا غنية فيها للرسوم التي، 

وإذا وقع بعدها ولو مثل من وائل، ورعد برق أو ياء مثل 

ه من يقول، فئة ينصرفه، كان حكمها الإدامة بفتنة لكل القراء، إلا خلفاً 

عن حمرة فإنه يقرأ بالإدامة بغير غنية فيما لا خلاف، ودورى الكمسان 

من طريق عثمان الضوراء فإنه يقرأ بالإدامة بغير غنية أيضاً في الية فقط 

قال ابن الجزري 

(ض) ت حذف في الوالا واليا و (ث) برى في اليا اختلاف 

(حكم الوقاف على جمع المذكر السالم) 

إذا وقفت على جمع المذكر السالم، أو ما ألقى به نحو العالمين 

المقلدون، فكل القراء يقفون عليه بالسكون لأنهم الأصل في الوقاف 

وقف يجعله خلف عنه يتأه السكت، إنما لبيانحركة الخرف الموجود 

عليه، أو طلب لراحة حالة الوقاف، قال ابن الجزَرري 

الأصل في الوقاف السكون. وقال 

 والاستثناء، بنحو عالمين موقون، وكل 

44 -
سورة الفاتحة

همالك يوم الدين، قرأ عاصم، والكسائي، وعقوق، وخلف
العشير، همالك، بإنشاء ألف بعد الميم، على أنه اسم فاعل من ذلك
مشهورا بالكسر أى مالك، يوم الدين، والممالك بالإله هو المتصرف
في الإعيان المملوكة كيف يشاء.

وقرأ الباقون، همالك، يحتذف الألف على وزن دقيق، صفة مشهورة أي
قاضى يوم الدين. والملك بالحذف هو المتصرف بالأمر والنهب في الأمورين
من الملك بضم الميم، قال ابن الجزري.

هل (دن) سلا (راكب).

الصراط، وزمزم، قرأ روي، وقيل بخلاف عنده بالسین حيث
حيث وقعا، على الأصل لأنه مشتق من السرط وهو البلع، وهي لغة
عامة العرب.

وقرأ خلف عن حرة بالصاد المششمة صوت الؤي حيث وقعا كذلك،

ويه لغة قيس...

واختلف عن خلاف على أربع طرق.

والأول، الإشام في الأول من الفائحة فقط.

والثاني، الإشام في حرف الفائحة فقط.

والثالث، الإشام في المعرج، باللام في الفائحة وجميع القراء.

والرابع، عدم الإشام في الجمع.

وقرأ الباقون بالصد الحالية وهو الروذ الثاني عن قبلي، وهي لغة فريش،

قال ابن الجزري:

الصراط (زن) خلفاً (غ) لا كيف وقع.
والصادر كالولى (ف) نفا الأول (ف) ف
وفق النحو على اللام مختلف
وعليم، قرأ حزوة، ويقصوب بضم الهام، على الأصل لأنها تضم
لمبتدأة مثل هم، وهي لغة فريش والحجازيين.
وقرأ الباقون بكسرها، مجازة البكر اليساء، وهي لغة قيس، وتميم،
وبن سعد، قال ابن الجزري
عليهم إلهم عليهم
يضم كسر الهام (ف) فيهم

سورة البقرة

الم، قرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف من حروفها الثلاثة مكتبة
ليطيفة من غير تنفس مقدرة حركتين، ويلزم من السكت على لام، إظهارها
وعدم إدغامها في ميم، وذلك ليبيان أن هذه الحروف ليست للمتن بل هي
مفصلة وإن اتصلت رسمًا، وفي كل واحدة منها سر الله تعالى، وكل حرف
منها كتابة على اسم الله تعالى فهو يجري نجدة كلام مستقل، وحذف وأو
العطف لشبه الارتباط والعلمية، وقرأ الباقون بعد السكت قال ابن الجزري.
وفي همزة الفواتих كتلة (ف) فتُشف
لازيب، قرأ حزوة اختلف عنه، ومد ممطوا، لقصر المبالغة في النثي.
وقرأ الباقون بالقصر، على أنها لمجرد النثي، قال ابن الجزري
والبعض
غزة في نفلا كلام مرف
 فيه هدى، قرأ ابن كثير بصلة هاء الضمير بياء، لفظية، والباقون
بترك السورة قال ابن الجزري
صلها الضمير على سكون قبل ما حرك (د) ب.
يؤمنون، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمر، بخلاف عنة يبدال المزة.
واوا وصلا ووقفًا، للتفحيف، وكذا حرة عند الوقوف.
صلاة، قرأ الأزرق بتفليج اللام، لمنصة حرف الاستطالة،
والبقولون ترقيتها، وهما لما، وإن كان الأشهر الترقية.
بما أزن وبالآخرة، هم يقولون، أوافقه، من وهم، غشارة ولهم.
تقدم الكلام على ذلك في القواعد الكلية.
ه، أخذتهم، قرأ قالون، وأبو عمر، وأبو جعفر، بتسديل الهزوة
الثانية مع إدخال ألف بين الفهمين.
وقرأ الأصبهان، واين كبر، ورويس بتسديل الهزوة الثانية مع عدم الإدخال.
والأزرق وجهان: أحدهما تسويل الهزوة الثانية مع عدم الإدخال،
والثاني إبدال الهزوة الثانية حرف ممضا مع إشاع الله لأنه حينئذ من
باب المد اللازم.
وهما ثلاثة أوجه: الأول، تسويل الهزوة الثانية مع الإدخال،
الثاني، تحقيقها مع الإدخال، الثالث، تحقيقها مع عدم الإدخال، أما
تسيلها مع عدم الإدخال فلم أقرأ به ولا يجوز لهشم.
وقرأ البقولون بالتسرير مع عدم الإدخال، وجه التسويل التخفيف،وجه
التحقيق أنه الأصل، وجه الإدخال لبندك من النطق بالهم، وجه
الإبتدال أنه نوع من التخفيف، والكل لغات.
وما يخصعون، قرأ نافع، وأبو كبر، وأبو عمر، وأبو ماجد عونه،
بضمنهما. وفتح الحاء وزايها، وألف بعدها وكسر الدال، لمنصة اللطائة،
و على هذا يجوز أن تكون المفصولة من الجانبين إذهم يخادعون أشبه بما
يمنونها من أباطيل، وهي تنفيذ كذلك، أو من جانب واحد فتتحد مع
القراءة الآنية.
قرأ الأباحون، وَما يَتَبَعُونَ، يفتح الباء ويسكان الحاء، رحذف الآلف وفتح الفاء، مضاعف وَخَدْعَ، على أن المفاعلة من جانب واحد.
 مثل قول المعلم عائشة المقرز - قال ابن الجوزي - وما يخضدون يخدعونا (كنز) (كن) وَيَكِذِّبُونَ، قرأ نافع، ابن كثير، أبو عمر، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب بضم الباء، وفتح الكاف وكسر الفاء مشددة، مضاعف، يَكِذِّبُونَ، المهدية بالتصريف من التكذيب الله ورسوله، والمقول محض نقدره، وَيَكِذِّبُونَ.
 وقرأ الأباحون يفتح الباء وسكون الكاف وكسر الفاء مشددة، من وكذب، اللازم وهو من الكذب الذي أصفوا بهما أحمد الله عنهم - قال ابن الجوزي - اضم شدد بكذبنا (كن) (كن) وَقَيلَ، قرأ هشام، والكسائي، ورويس، بالإشام، وهي لغة قيس.
 وعقول وكيفية ذلك أن تتحرك القاف بحركة مربكة من حركتين ضمة وكسرة.
 وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويلي جزء الكسرة وهو الأكبر.
 وقرأ الأباحون بكسرة خالصة، وهي لغة عامة العرب - قال ابن الجوزي - ونانْ - يغض - يتِمَم
 في كسرها الضمة (ر) (ر) (ر) (ر) جَاء (غ) - (ل) - زم.
 السفهاء ألا،قرأ نافع، ابن كثير، أبو عمر، أبو جعفر، ورويس بتحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية، وأما خالصة حالة.
 وصل الهمزة الأولى بالتأنثة للفتحه.
 وقرأ الأباحون بتحقيق الهمزتين على الأصل.
 ويرفع على السفهاء، الهمزة، وهشام خلف عنه، بإبدال الهمزة.
 ألفا مع القصر، والتوسط، والمد، وتسيلها بالروم مع المد والقصر.
مستحسن، قرأ أبو جعفر حذف الهمره وضم الزاي وصلا ووقفة،

للخفيف.

وحده ووقفا ثلاثة أوجه: الأول، التسجيل بين بين، الثاني، الإبتداء-

باء خالصة، الثالث، الحذف مع ضم الزاي، ولا يخفي مانه للأزرق.

وأخيرًا، قرأ الأزرق بتبليط اللام بخلاف عنه، والباحثون بتركية.

المقلل والممالي (3)

هذي، لدى الوقف، بالهدى، بالإمالة أخوة، والكسائي، وخلق

العاشر، والفتح والتقليل للأزرق.

أصبحهم، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسائي، وابن ذكوان بخلاف

 عنه، والتفليح قولا واحدا للأزرق.

الكسائي، بالفتح والإمالة لدوزي أبى عمرو.

نرادهم، بالإمالة لابن ذكوان، وحوزة، وهمشام بخلاف عنه.

شام، بالإمالة لابن ذكوان، وحوزة، وخلق العاشر، وهمشام

بخلاف عنه.

وطبقاتهم، آذانهم، بالإمالة لدوزي الكسائي وحده.

والإمالة لغة عيم، وقينس، وأسد، والفتح لعقول الحجاج، وخلاف

هل ما أصلان، أو الفتح الأصل والإمالة فرع عنه، رأيان.

المغموم (2)

ذكير، فيه هذي، قبل لهم، اللذهم بمسمحم، خلقكم، جعل لكم

 بالإدغام لأبى عمرو، وبعقوم بخلاف عنها،

وتبنيه، أعلم أن الإدغام الكبير لأبى عمرو متعة على كل من تحقيق

(4) - المذهب)
الْهَمْرُ السَّاَكِنُ الَّذِي لَهُ فِي الْإِبْدَالِ، وَمَدَّ الْمَدَّ المنفصل كما قال ابن الجوزي:

لكن بوجه الْهَمْرُ وَالْمَدَّ اسْتَعْتَهَا
وَأَنْ إِدْعَامٍ يُقْرَبُ مَيِّتًا مَنْ فَتْحُهُ أَيْضاً إِلَّا رَوْحٍ إِذَا يُجْوَزُهُ عَلَى
الْمَدَّ في المنفصل مع وجه إِشْبَاعِ الْمَدَّ المنفصل.

وجه الإِظْهَارِ أَنَّهُ الأَصِلُ وَفِيهِ بياَن حَرْكَة كِل حِرْفٍ وَوِجَهُ الإِدْعَامُ
إِرَادَةَ التَّحَفِيزِ، وَهُمَا لَغْنَانِ.

هَمْمَةً، إِذَا كَانَ قَبْلُ الْحَرْفِ المَدَّ مَدَّ حَرْفٍ إلَّا كَانَ حَرْفٌ مَدَّ في
أَو حِرْفٍ لَّن، يُجْوَزُ فِي الأَوْجَهِ الَّتِي تَجْوَزُ فِي عَارِضِ السَّكُونِ عَنْدَ الْوِقْفِ
مِن القَصْرِ، وَالْتَوْسُطِ، وَالْمَدَّ، وَالسَّكُونِ الْمَخْضُوضِ، وَالْرَّوْمِ، وَالْإِشْبَاعِ كَأَنَّ
هُوَ مِمْيَزُ فِي عَلَمِ الْنُجُوْدِ.

وَقَدْ مَنَعَ الْعَلَمَاءُ الرُّوْمِ، وَالْإِشْبَاعِ فِي الْحَرْفِ المَدَّ مِنْ كَانَ دِبْأَهُ
وَالْمَدَّ مِنْهُ دِبْأَهُ، أَوْ مِمْيَزَ مَنْ يُفَلِّذُ بِرَحْتِهَا وَيَغْدُبُ عَنْ يَدِهَا، أَوْ كَانَ
الْحَرْفُ المَدَّ مِنْهَا، وَالْمَدَّ مِنْهُ دِبْأَهُ، أَوْ مِمْيَزَ مَنْ يُفَلِّذُ بِرَحْتِهَا، وَيَغْدُبُ عَنْ يَدِهَا،
ما قَصِرُونِ،

وَمَنَعَ بَعْضُ الْعَلَمَاءِ أَيْضاً الرُّوْمِ، وَالْإِشْبَاعِ فِي الْقَصْرِ، وَالْمَدَّ مِنْهَا
نُحَوْهُ تَعْرِفُ فِي وَجْهِهَا، وَجِهَ مَنَعَ الْرُّوْمِ، وَالْإِشْبَاعِ فِي الْبَاءِ، وَالْمَيْمِ.
وَالْفَائِغَةُ تَعْرِفُ الْرُّوْمِ، وَالْإِشْبَاعِ لَانَ هَذَهُ الْحَرْفُ تَخْرِجُ مِنْ الشَّفَّيَتِينَ.

قَالَ ابنُ الجَوْرِيِّ:

ْأَشْيَامُتِينَ كُوْمُ أَوْ أَشْرَكْ فِي غَيْرِيْ، وَالْمَيْمِ فِي هِمَا، وَعِنْ
بَعْضُ بَيْنِيْ، وَمَعْتَلُّ، كَثِينَ فِيْلَ أَمْضَدُكَّ، وَاقْعَرُهُ
وَالْمُرَادُ الْبَآءُ هَنَا، الْإِخْفا، وَالْإِخْتِلَافُ، وَهوَ الْإِبْنَاءُ مَعْتَمِّ الْحَرْكَةِ
وَأَعِلمَ أَنَّهَا فَرْقَا بَيْنَ الْإِشْبَاعِ، هُمَا، وَالْإِشْبَاعِ فِي بَابِ الْوِقْفِ، فَالْإِشْبَاعِ.
هنا هو ضم الشفتين مع مقارنة النطق بالإدغام، والإشمام في باب الوقف
ضم الشفتين عقب إسكان الحرف المضمن إشارة إلى أن حركته الضم.
وأعلم أن الإشمام خاص بالحرف المضمن والمرفع فقط والروم
خاص بالمضمن والمرفع والمجرور والمكسور والله أعلم.

(إن الله لا يستحي)

إن الله لا يستحي أن أن يضرب في الأرض، تقدم
دوم إليه مرجعون، قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم من
و رجع اللازم.

وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم من رجع المدفوع.
قال ابن الجزري:
و رجع المضموم أفتحا واكسر (لل) هذا
إن كانت للأخيرة
هذا، قرأ أقالون، وأبو عمر، والكسائي، وأبو جعفر، بإسكان
الهاء للخفيف، وهو لغة نجد.

وقرأ الباقون بضم الهاء على الأصل وهو لغة أهل الحجاز.
قال ابن الجزري:
و سكن كناء، وهو تصدكا
و دو ولام، (ر) د، (ك) سا، (ب) ل، (ح) ر.

هذا، الدماء وأمال، باباني، الراكين، تقدم في القواعد العامة.
وإن أعلم معا، قرأ نافع، وأبي كثير، وأبو عمر، وأبو جعفر، بفتح
باء الإضافة وضلال التخفيف.
وقرأ الباقون بالإسكان، على الأصل، وهما لغتان.

أبو جعفر، قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة وضم البا، وصلا ووقف.

وحرم ووقفاً ثلاثة أوجه، الأول، حذف الهمزة بضم البا، الثاني، تسهل الهمزة بينهما، الثالث، إبدال الهمزة بالخالصة، والأزرق ثلاثاء البديل.

هؤلاء، إن قرأ قانون، والبراء، تسهيل الهمزة الأولى بينهما، والاصبعاني، وأبو جعفر، تسهيل الهمزة الثانية.

والأزرق ثلاثة أوجه، الأول، تسهيل الهمزة الثانية، الثاني، إبدالها حرف محسناً مع الإشاع لأنه سيكون من باب الهمزة، الثالث، إبدالها بالخالصة.

وفي كل ثلاثة أوجه، الأول، إسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر.

والثاني، تسهيل الهمزة الثانية، الثالث، إبدالها حرف محسناً مع الإشاع.

وقرأ أبو جعفر، إسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر.

وأبو جعفر، إسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر.

والثاني، تسهيل الهمزة الثانية.

والباقون بتحقيق الهمزة، وسبق توجه ذلك،

واذا وقف عليه، هؤلاء، كان حذفهم ثانية عشرة، وهي تحقيق الهمزة الأولى مع السكت، وعده، وعلى كل إبدال الهمزة المنفردة ألفاً مع القصر، والتوزع، والمد، وتسهيلها بالروم مع المد والقصر، ثم تسهيل الهمزة الأولى مع المد والقصر، وعلى كل إبدال الهمزة المنفردة ألفاً مع القصر، والتوزع، والمد، وتسهيلها بالروم مع المد فقط حالة تسهيل الأولى مع المد، وتسهيلها بالروم، مع القصر فقط حالة تسهيل الأولى مع القصر، وجه التسهيل الخفيف.

وجوه التحقق أنه الأصل وهما لغتان، ولهمّا خمسة المنفردة بخلاف عليه.

وعلانكة اصحوا، قرأ أبو جعفر مخففاً من ابن وردان بعد الناء حالة.
الوصل إتباعاً لضم الجيم، والوجه الثاني لا ينوي وردنان إِسْمَّاء كَسِرة النَّاء الَّذِي
والمراد بالإشمام هنا نـَجَر حركة ممـَرَكـَة
وقرأ الباـقون بالكسرة المائلة على الأصل قـال ابن الجوزـي:
وكَسِرَ كَسِرَّةً لِلْمَلُامِكَةُ، فُـَقِّلَ أَسْـحَـدُوا ضَمْمَ (يَّـدِهِ) قَـ.
الاشتمال (حَمَّـ)َ مَّتْ خَلَفًا يَكْـبِلُ
فُازْـلَـهـِمَا، قرأ جَـبًـة، فُازْـلَـهـِـمَا، بَـالْفِـتْـيَة، وَلاَمْ عِـنْفَـة، مِن
الْزَوَّالَ، أي نَّعِـمًا وَأَيْـدَـعُهَا عَنْ نَـيْـمَ الجَـنِّـ.
وقرأ الباـقون فُازـْـلَـهـِمَا، بحـذَـف الـاَْـلِـْـفِ وَلاَمْ مَـشَـدَّة، مِنْ فَـالْـلِـْـلِّـ
أي أَوْقَـعُهَا في الْـالْـخِـّـلِ فِي النَّـاء، وَالـمراد بِالْمَعْـسَـيَةِ وَهِـىَ الأَكْـلِ مِن
الْفَـجْـرَة، وَيَـجْـعَـلـت أن يَـبْـقَى مِنْ دُرْعَة، عَنْ المَـلَكِ إنَّها تَـتْـحَـى عَنْهُ، فِي نَـبَذَان
قـال ابن الجوزـي:
وَأَرَّـاـَزَـلَـ فِي أَوْـزَـلَـ، (كَرَّرَ)
وَفَـنَّـقَ اَٰـمُ مِنْ رَبِّهِ كَلاً، قــرأ ابن كثير بِنـصـب مِمْ آَمُ وَرَفـع تاء
كِلَّـمَـةَ، عَنْ إسْـنَادِ الفَـعَـلٍ إِلـى كِلَّـمَـاتِ، وَإِـقـَـالَهُ عَلـى آَمُ، فَكَـأَنَّهُ قـالَ، إِـتـفَـحْـيَهُ كِلَّـمَـاتِ، وَلَمْ يَـزِّـعْ الفَـعَـل لِـكَـاً الفَـعَـل مُـؤْتَـأً غَيْرُ حَقِيقِيّ.
وقرأ الباـقون برَـفُع مِمْ آَمُ وَنـصُبْ تاء كِلَّـمَـةَ بالـكسَرَة، عَنْ إسْـنَادِ الفَـعَـل
إِلـى آَمُ وَإِـقَـالَهُ عَلـى كِلَّـمَـاتِ، أي أَخْـذَ آَمُ كِلَّـمَـاتِ مِنْ رَبِّهِ بالـفَـبُول وَدـعَـاً بـهَا.
قـال ابن الجوزـي:
وَكَـمْ اِـسْـنَادُ الـرَّـفَع كُلِّ
وُكَّـلَّمَةَ رَـفُعُ كَـسِرَّةً (رِمْـ)
فَلا خَوَـفُ، قـرأ بِعَـقَـبِ فَـتْـيَة وَحَذَفِ الْـتَـنْـوَـء، عَنْ آنَ لَـلا
نَـفَـعِيّةِ لِـلْـجَـنَّةِ تَـمِّـلُ عَـمَّلٌ.

٥٣ -
وقرأ الباقون بالرفع والتنوين، على أن لا، مغلقة لاعمل لها.
قال ابن الجوزي:
لاخوف نون وإنما لا الححضر.
وقرأ الأزرق بتمام البدل بخلف عنه.
وقرأ أبو جعفر بتسجل الهمزة مع المد والقصر باصلاة ووقفا، وكذا.
حماية عند الوقف.
تبنى، اعلم أنه كل حرف مد واقع قبل همز غير يجوز فيه المد والقصر، فдумал لعدم الاعتاد بالعذر وهو التسجيل، والقصر اعتدادة بالعذر.
قال ابن الجوزي:
والمد أولى إن تغير السبب، وبي الأثر أو فا قصر أحب.
نعمى إلى، قرأ جميع القراء بفتح الياء وصلا.
فارهبون، فاتقوم، قرأ يعقوب حالة الوقف بإثمان الياء، فيما.
مراعاته للإصليح وهو لغة الحجازيين، وهو موافق للرسم تقديرا إذا المحذوف.
لعبة كالتابع.
وقرأ الباقون بحدودا في الحالتين، للتخفيف وموافقة للرسم وهو لغة هذيل.
الصلاة، قرأ الأزرق يغلظ اللام، بالباقون بترقيقها، وسبق توجهه.

(المقلل والمملال)
دمستوى، فمواحن، أني، فتلقى، هذي عند الوقف، أمال الجميع.
حماية، والكسائي، وخلف العابر، وقللها الأزرق بخلف عنه.
فاحجمهم، أمالها الكسائي وحده، وقللها الأزرق بخلف عنه.
وهدائي، أمالها دوري الكسائي وحده، وقللها الأزرق بخلف عنه.
النهاية، أما لها أبو عمرو، ودوالي الكسائي، وابن ذكوان يخلف عنه، وقلها الازرق قولا واحدا، والكافرين، أما لها أبو عمرو، ودوالي الكسائي، ورويس، وابن ذكوان يخلف عنه، وقلها الازرق قولا واحدا، خليفة، أما لها وقوا الكسائي قولا واحدا، وحمرة يخلف عنه.

(المدغم)

الكبر، قال ربك، ونحن نسبي، لك قال، أعلم ما، حيث شنتها، آدم من، إنه هو، بالإذان لابي عمرو، ويعقوب يخلف عنهما، تنبه، إذا وقع قر علف المدغم ساكن صحيح نحو، ونحن نسبي، في وجه، الأول، الإذان المضيع، الثاني، الاختلاس، قال ابن الجوزي:

الصحيح قائل: إدفاعةه للعصر والإخفات، أجل

(أئمرون)

أئمرون، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه بإباد، الهنرة وصلاة ورقا، وكذا حمرة عند الوقف، والصلاة، قرأ الأزرق بتفليظ اللام والباقون بترقيها، إسرائيل، قرأ أبو جعفر بالتسيل مع المد والقصر في الحالين، وكذا حمرة عند الوقف، ولا يقبل منها شفاعة، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، ولا نقبل.

بناء التأليف لإسادته إلى شفاعة وهي مؤينة للظا.
قرأ الباقون، ولا بقي، بالذكر، لأن التأنيث غير حققٍ قال ابن الجوزٍ،
بِفَضْلِ أَسْتِكَ (حَنَّةً)
ءَسُوء رَفَع عَلَى حَمْزَةَ، وَهُمْ يَخْلُفُونَ عِنْهِ يُرْجِهَا، الْأَوَّل مَنْ تَقَلِّبَ الْفَتْحَةُ الْهَمْرَةَ إِلَى الْوَراَةِ تَمْ سَكِينَةُهَا الْثَّانِيُّ، إِبَالِ الْهَمْرَةِ رَوَاهَا مَعِ إِدْنَاهُ الْوارِيَ الَّذِي قَبْلَهَا فِيهَا.
٪٤٤ أَبْنَاهُمْ، وَنَسَاءُهُمْ فِي حَمْزَةَ حَالَةُ الْقَطْعِ الْبَسْطِ الْحَمْزَةِ عِنْهُ وَهُمْ يَخْلُفُونَ حَالَةً الْبَسْطِ الْثَّانِيِّ الْبَسْطِ الْيَلْتِمِسَ بَيْنَ الْمَدِ الْقَصْرِ وَالْبَسْطِ الْبَيْنَيْنِ بَيْنَ الْمَدِ الْقَصْرِ وَالْبَسْطِ الْبَيْنَيْنِ بَيْنَ الْمَدِ الْقَصْرِ، وَيُزَادُ لِهَمْشِمِ المَسْلِمِ بَيْنَ الْرُّوَمِ مَعَ الْدِّيْنِ.
٤٤٥ وَوَعَدُّنا، قَرَأَ إِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيُعْقِبُ وَوَعَدُّنا، بُغَيْرٌ أَلْفٍ.
٤٤٦ بَعْدَ الْوَارِيَ الَّذِي قَبْلَهَا فِيهَا حَالَةُ الْقَطْعِ الْبَسْطِ الْحَمْزَةِ عِنْهُ وَهُمْ يَخْلُفُونَ حَالَةً الْبَسْطِ الْثَّانِيِّ الْبَسْطِ الْيَلْتِمِسَ بَيْنَ الْمَدِ الْقَصْرِ وَالْبَسْطِ الْبَيْنَيْنِ بَيْنَ الْمَدِ الْقَصْرِ وَالْبَسْطِ الْبَيْنَيْنِ بَيْنَ الْمَدِ الْقَصْرِ، وَيُزَادُ لِهَمْشِمِ المَسْلِمِ بَيْنَ الْرُّوَمِ مَعَ الْدِّيْنِ.
٤٤٧ وَوَعَدُّنا، ثَمَّ لَا (حَنَّةً) ، مَعَ كُلِّهَا الْعَرَاقِ (حَنَّةً) لَّا (حَنَّةً) لَّا (حَنَّةً)
٤٤٨ بَعْدَ الْوَارِيَ الَّذِي قَبْلَهَا فِيهَا حَالَةُ الْقَطْعِ الْبَسْطِ الْحَمْزَةِ عِنْهُ وَهُمْ يَخْلُفُونَ حَالَةً الْبَسْطِ الْثَّانِيِّ الْبَسْطِ الْيَلْتِمِسَ بَيْنَ الْمَدِ الْقَصْرِ وَالْبَسْطِ الْبَيْنَيْنِ بَيْنَ الْمَدِ الْقَصْرِ، وَيُزَادُ لِهَمْشِمِ المَسْلِمِ بَيْنَ الْرُّوَمِ مَعَ الْدِّيْنِ.
٤٤٩ وَعَنِّي الْعَرَاقِ لَّا (حَنَّةً) لَّا (حَنَّةً) لَّا (حَنَّةً)
٤٤٠ وَعَنِّي الْعَرَاقِ لَّا (حَنَّةً) لَّا (حَنَّةً) لَّا (حَنَّةً)
 وجه كل من الإسكان والأخلاق الحفيف، والإسكان لغة بنى أسد
وتميم وبعض نجد، وإنماع الحركة هو الأصل - قال ابن الجزري
بارةكم إلى قوله: "سكتن أور عستيلس (حلا) والخلف (رط) ب
تؤمن، قرأ ورش وأبو جعفر، وأبو عمر بخلاف عته بالإبدال
في الحالين، وكذبارة عند الوقف.
وظلنا، ظلنا، قرأ الأزرق بغلظة اللام فبما بخلاف عته
والباقون بتقريباً.

تغفر لكم خطابكم، قرأ نافع، وأبو جعفر، وغفر، بشاء التذكير
المضمومة وفتح القاء،
وقرأ ابن عامر تغفر، باه الثائك المضمومة وفتح القاء، على أن الفعل
مبنى للمجهول على القراءتين وخطابكم نائب فاعل وجاز تذكير الفعل
وتأتيه لأن الفاعل مؤت مجازي.
وقرأ الباقون تغفر، بالتون المفتوحة وكسر القاء، على الإسناد
الفاعل وخطابكم مفصول به - قال ابن الجزري
: "تغفر (كدأ) أنسُه هنا (ك) ثم
قولا غير، قرأ أبو جعفر بإخفاء التنوين عند الذين والباقون بالإظهار
وقرأ الأزرق بترقيق الزاء.
قبل، قرأ هشام، والكسائي، وزويس بالإظهار، قال ابن الجزري
وقرأ يغيب يجيأي أشد. في كلها القسم (ر) غيوناً (ل) زويم.
(المقال والمال)
ه لفظ موسى، السلوى، بالإملاءة لفية، والكسائي، وخلف الاعتر،
والفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمر.

- 57 -
و نرى الله عند الرافع على بني عمرو، بالإملاء لأبي عمرو، وحمزة، والكسراني، خلف العاشر، وابن ذكرى خلف عنه، والتقليل للأزرق.

وأما عند الوصول فلا إملاء فيه لأحد سوي السوسي فإله الإملاء خلف عنه، وعلى الإملاء يجوز له في فظ الجملة التفليض والترقيق كما قال ابن الجوزي: واختلف...

بصرف خطاباً، وإن الألفة إلى بدء الباء الكسراني وحده، وقيل الأزرق خلف عنه، وأمال الالف التي بعد الطاء الدوري عن الكسراني من طريق الضمير.

(المدغم)

عه، وأدغمها الباقون.

وتعفر لكم أدغم الراء في اللام أبو عمرو خلف عن الدوري.

والفابر، ويسحبون نساءكم، من بعد ذلك، إنه هو، تومن ذلك.

حيث شتمه قيل له، أدغم لكل ذلك أبو عمرو، ويقوم خلف عنها.

(وإذا استسقي)

ذا نصير، قرأ الأزرق بترقيق الراء بلا خلاف والباقون بتفخيمها.

وجه التفخيم أنه الأصل ووجه الترقيق أنه لفه بعض العرب.

وطعام واحد، وباوأ، لهتدون، الأرض، اضربوه، تقدم كاهن.

وخير، قرأ الأزرق بترقيق الراء خلف عنه، والباقون بتفخيمها.

- ٥٨ -
ال✈ مصراً، كل القراء يقولون بتفخيم الواء، لأن الفاصل بين الكسر والواء حرف استلام.

سألم، وقف عليه حجة بالتسبيح قولًا واحدًا.

وعلى الذة، قرأ أبو عرو بكسر الهاة واليم وصلا.

وكسر، واللسان، ويعقوب، وخلف العاشر بضم الهاة واليم وصلا.

وقرأ الباقون بكسر الهاة، وضم اليم وصلا.

وكلم يقرون بكسر الهاة، وإسكان اليم بسوى حجة، ويعقوب فإنهما يقفان بضم الهاة وإسكان اليم.

النبيين، قرأ نافع بالهجمة على الأصل لأنه من النبأ، وهو الخبر.

وقرأ الباقون بيا، مشددة على الإبدال والإداع.

والمصافين، قرأ نافع، وأبو جعفر بحذف الهجمة، وباقون بالهجم.

وبوقف عليها حجة بتسبيح الهجمة بين بين، وحذفها على الرسم.

وخاستين، وقف عليها حجة بالتسبيح بين بين، وحذف على الرسم.

وبأمير، قرأ أبو عرو بإسكان الراة، والخلاص ضمها، والخفيف، والدورى وجه ثالث، وهو الضمة الكاملة بباقي القراء، على الأصل.

وقرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عرو بخلاف عنه بإبدال الهجمة في الحالين وكذا حجة عند الوقف.

وهؤلاء، قرأ حفص بإبدال الهجمة وواو، بالخفيف، مع ضم الراة وصلا ووقفا.

وقرأ حجة بالهجم مع إسكان الراة وصلا فقط، وكذا خلف العاشر بالهجم مع الإسكان وصلا ووقفا.

وقرأ الباقون بالهجم مع ضم الراة وصلا ووقفا، لأنه الأصل.
ويوقف عليها لحمرة بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وبابالهمزة وأوا على الرس.
وماهي، وقف عليها يعقوب بها السكت قولًا واحدًا، للحافظة على فتحة الباء.
ودل بكاء، وتبخير قرأ الأزرق بترقيق الراوّ بخفف عنه، والباقون بتفحيمها.
قد تأمورون، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمر بخفف عنه بإبادال الهمزة في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف.
لاشيئه، قرأ حزمة بخفف عنه بعد دلالة أربع حركات للمبالة في النون.
والآن، قرأ ورش، وابن ور단 بخفف عنه بالنقل، وقرأ الأزرق بتبليث الباء.
حدث، قرأ أبو جعفر، وأبو عمر بخفف عنه بالإبادال في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف.
دفىء، قرأ قانون، وأبو عرو، والكسائي، وأبو جعفر، بيسكان الهاء، ويوقف عليها يعقوب بها السكت قولًا واحدًا، للمحافظة على فتحة الباء.
وعما تعلمون، قرأ ابن كهير، يعملون، بياء التذكير، على الالفات من الخطاب إلى النسبة.
وقرأ الباقون، يعملون، بياء الخطاب، جريا على نسق ما قبله من قوله تعالى (وهم قومكم)، قال ابن الجزري:
ما يعملون (د) م.
المقال والمالم)

استقبال أدنى. موسى المولى، بالإمالة الخمرة والكسائي، وخلف العاشر. وبالفتح والتقليل الأزرق. وبالفتح والتقليل لآبي عمرو أيضًا في لفظي. موسى، والمولى فقط. النصارى، بالإمالة خمرة والكسائي، وخلف العاشر. وابن ذكوان

يخاف عنه. وبالتقليل الأزرق قولاً واحداً.

وإمالة الألف التي بعد الصاد لدورى الكسائي بخاف عنه.

وشاه، بالإمالة لأبي ذكوان. وحمزة وخلف العاشر. وهشام

يخاف عنه.

المكنة، قوة، أمانها الكسائي حالة الوقف. وكذاحرة بخاف عنه.

بقرة، أمانها الكسائي، وحمزة حالة الوقف بخاف عنها.

(المدغم)

الكبر، من بعد ذلك. بالإدام لأبي عمرو. ويعقوب بخاف عنها.

تنبيه: لا إدغام في قاف. بئاماكم، لسكون ماقبل القاف.

(أفتطمون)

أن يؤمنوا. لكم. ما عقوله. بعضهم إلى. قويل للذين من يفعل

تقدم كله في التواعد العامة.

ما يسرون، قرأ الأزرق بترقيق الراء، بخاف عنه. والباقون

تيفهموا.

إلا أمانى، قرأ أبو جمفر. بخاف فيها. المفتوحة على وزن

د أواعل.

ورأى الباقون بتشدتها على وزن أفعال، وتوجه القراءتين أن

أمانى، جمع، أمينية، وأصلها أمينية. على وزن. أفعاله. اجتمعت.
لا يأخذون، قرأ ابن كثير، وحمرة، والكسائي. فلا يعبدون، ياء الغبيه جرياع السياق.

ورأوا الباقون لا يعبدون، بناء الخطاب حكایة لما خوطبوا به وليناسب قوته تعالى، قولوا للناس، قال ابن الجزي "لا يعبدون " (د之间). 

وابوالدهن إحسانًا، يوقف عليه حضرة بالتحقيق والتسهيل، حسنًا قرأ حمرة، والكسائي، وبعقول، وخلف العاهل، ففتح الحاء، والسين، صفة مصدر مذوخف. دأي قولوا قولا حسنا،
وقرأ الباҚون بضم اللاء واسکان السين على أنه مصدر -
قال ابن الجوزي:
"حسناً فضمن اسكن (نُداً) سمي (ح) ز (عم) (ة) للصلاة، قرأ الأزرق بضغيف اللام، والباҚون بترقيبها.\nوتطهرون، قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاصي.\nبخفيف الظاء، على حذف إحدى التاءين.\nوقرأ الباҚون، بتشديد الظاء. على إدخال التاء. في الظاء -
قال ابن الجوزي:
"وخفيفاً. فتطهرون، مع تخريم (كناء).\nعليهم، قرأ حمزة، ويعقرب، بضم اللاء، والباҚون بكسرها.\nأسارى، قرأ حمزة (أسرى) بفتح الهمزة، واسکان السين، وحذف الالف بعدها. جمع، وأسرى.\nوقرأ الباҚون، أسارى، بضم الهمزة، وفتح السين. وإثبات الف.\nبعدها. جمع، وأسرى، فيكون، أسارى، جمع الجمع. قال ابن الجوزي:
"أسرى (ف) شا..."}
"تقدورهم، تقرأ، فعاصم، والكسائي، وأيوجزم ويعقرب، تتقدورهم.\nبضم اللفاء. وفتح اللفاء. وألف بعدها. من فاقتدي، وعليه فلفاقعة إما على بابها. فيكون معنى بمعنى الأسير المال. وبمعنى ولي الأمر الإطلاق.\nوإما على غير ربعها مثل قول ابن عباس: فاقدي فينفسي.".
وقرأ الباҚون، تفتقرهم، بفتح اللفاء، واسکان اللفاء. وحذف الالف.\nبعدها من فندي، المجرد. - قال ابن الجوزي:
"تقدوروا تفتراقهم (ر) د (ب) ملل (ن) مال (مدأ).
وهو، قرأ قالون، وأبو عروء، والكسائي، وأبو جعفر، بإسكان
الباء، والباقون بضمها - قال ابن الجوري:
ويقنن هنا هو بعد قال وأبو ولام (ر) د (ث) تنا (ب) ل (مح). 
إخراجهم، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتفخيمها.
تعملون أولئك، قرأ نافع، وابن كثير، وشببة، ويعقوب، وخلاف
العاشر، يعملون، بيا الغيب، لمناسبة قوله تعالى، ويوهم القياسه بردونه.
وقرأ الباقون، تعملون، بنا الخئاب، لمناسبة قوله تعالى، دأذنا
ميثاقكم، قال ابن الجوري:
ما يعمالون (د) وم، وثان (أ) ذ (صفا) (ظل) كتنا
القدس، قرأ ابن كثير، بإسكان الدال للتفخيم، وهو لغة نيم.
وقرأ الباقون بعضها، وهو لغة أهل الحجاز - قال ابن الجوري:
والقدس مكر (د) م
نفساً، مؤمنين، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمر يخلف عنه.
بابدل الهمرة في الحالين، وكذا حركة عندوقف.
أن ينزل، قرأ ابن كثير، وأبو عمر، ويعقوب، بإسكان النون
وتخفيف الزاي، مضارع، أنزل المعدي بالهمرة.
وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الزاي، مضارع، نزل، المعدي
بالتشريف قال ابن الجوري:
يُنزل كلًا خفًّا (فق).
قبل، قرأ هشام، والكسائي، وزويس، بالإتام، والباقون بالكسرة
الخليفة - قال ابن الجوري:
وفي غيظ جي أشم في كسرها الضم (ر) جا (غ) تنا (ل) زم
- ۴۴ -
فلم، وقف عليها البرى، ويعقوب بناء السكك مختفٍ عنها، وذلك
عوضًا عن الألف المخوذة لأجل دخول حرف الجر على ما الاستفهامية.
وابناء، فرأى نافع بالهرة قبل الألف، والباقون باللياء بدلًا من الهمز،
وهو مهد متصل للجميع حتى لتافع عملًا بأقوى السببين.

المقل والملام

ومدودة، جنة، بالإمامنة للكسائي عند الوقف فولا واحداً، وكذا حزوة
بخلف عنه،

بلي، والبياتي، تهرب، بالإمامنة لجوزة، والكسائي، وخلف العاشر،
وبالفتح والتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل لدورى أبي عمرو في الفظ،
بلي، فقط، وبالفتح الإمامة لشبهة في الفظ بلي،

النار، ديارك، ديارم، بالإمامنة لابي عمرو ودورى الكساي، وابن
ذكوان بخلف عنه، والنقل للفظ الأزرق.

القربي، الدنيا، موسى الكتاب عند الوقف على شمس، عيسى بن مريم
لدى الوقف على عيسى، بالإمامنة لجوزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح
وتقليل الأزرق، وأبي عمرو، والإمامنة لدورى أبي عمرو في الفظ، الدنيا،

الناس، بالإمامنة لدورى أبي عمرو بخلف عنه،

أسارى، بالإمامنة لجوزة، والكسائي، وخلف العاشر، وابن ذكوان
بخلف عنه، وبالتقليل للأزرق، والإمامنة الألف التي بعد السين لدورى
الكسائي من طريق الضرير،

جاء، بالإمامنة لجوزة، وخلف العاشر، وابن ذكوان، وهشام بخلف عنه،

ذنبيه لا إمالة ولا تقليل في الفظ، خلا، لأنه وادي

(م. و.، المنصب)
(المدغم)

(الصغير) اتخذتم قرأ ابن كثير، وحفص، ورويس بخلاف عنه.

بظاهر الدال، والباكون بإذنهم.

والأكبر، نعم ما الكتاب بأيديهم، إسرائيل لا، الزكاة ثم، قبل لهم بالإذان لأبي عمرو، ويعقوب بخلافهم.

تبيه، لا إذان في قاف، ميناكم، لسكون ما قبل القاف.

(ولقد جاءكم)

في قلوبهم العجل، قرأ أبو عمرو، ويعقوب بكسرها، والميم وصلا.

وحزة، والكسائي، وخلف العاشر بضمها وصلا.

وقرأ الباكون بكسر الها، وضم الميم وصلا.

وأما عند الوقف فكلهم بكسر الها، وسكنون الميم.

هبنها، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو بخلاف عنه. إبدال الهمزة، وصلاة ووقفا، وكذا هرجة عند الوقف.

بأمري، قرأ أبو عمرو بإسكن الراء، وباختلاس ضمها، وللدوري، ووجه ثالث وهو الضمة الكاملة كباقي القراء، قرأ إبدال الهمزة ورش.

أبو جعفر، وأبو عمرو بخلاف عنه، وكذا هرجة عند الوقف.

هوان يتمعوه، من خليان، من خير، تقدم.

أيديهم، قرأ يعقوب بضم الها، وصلاة ووقفا، والباكون بكسرها.

في الحالين.

والله بصير بما يعملون، قرأ يعقوب بناء الخطاب، على الانتفات.

وقرأ الباكون ياء الغريب، جريبا على نسق ما قبله - قال ابن الجوزي، ويسمون قلب خطاب (ظ) مرا -

29
جبريل، قرأ نافع، وأبو عمر، وأبى عمر، وحفص، وأبى حفص، ويعقوب، بن جبريل، بكسر الجيم والراء. وحذف الهمزة وإبتيات الياء، وهي لغة الحجاجين.

وقرأ ابن كثير، بن جبريل، بفتح الجيم وكسر الرا، وحذف الهمزة وإبتيات الياء.

وقرأ حروة، والكسائي، وخلف العاشر، وشبهة بخاف عنه.

جبريل، بفتح الجيم والراء، وهمزة مكسورة وباء ساكنة، والوجه الثاني لشعبة مثل وجه الأول إلا أنه حذف الياء، وكلها لغات. وفيه لحرة حالة الوقف التسهل فقط، قال ابن الجوري:

جبريل كشف الجسم (د) م وهم فضلاً، وبدلاً، كما وذكره ابن الطفيل (صحبة) لا، وحذف الاء، وخلف شعبة.

ونبكاء، قرأ نافع، وأبى جعفر، وقيل بخاف عنه وميمكئلة، بحمرة بعد ألف من غيره، وهي لغة بعض العرب.

وقرأ أبو عرو، وحفص، ويعقوب، وميمكئلة، على وزن وخشالة، وحذف الهمزة من غيره، بعدها، وهي لغة الحجاجين.

وقرأ الباقون، ميمكئلة، بالهمزة وإبتيات ياء بعدها، وهو الوجه الثاني لفظ، وهو لغة أيضاً، وفيه لحرة وفقاً للتسهل فقط، قال ابن الجوري.

ميمكئلة (ياء)، وميمكئلة، لا، بالعمر، زين بخافه، فيقف (إ) لا، وكأنهم، قرأ الأصبان بتسهل الهمزة في الحالين، وكذا حرة عند الوقف.

ولكن الشياطين، قرأ ابن عمر، وحروة، والكسائي، وخلف العاشر بخافه النون وإسكانها ثم كسرها لمخلساً من النقاء الساكنين، والشياطين، برفع النون، وذلك على إعمال، للكين،.
وقرأ الباقون بشديد النون وفتحها ونصب الشباتين، على إعماله، و لكن، قال ابن الجوزري، ولكن الحفظ وبعده أر قمعه مع أولى الأفعال (كنم) (قفي) (زر) تغ، المرة، وقف عليه حورة، وهشام تخلف عنه بالنقل مع السكون المخصوص والروم، وأعلم أن الروم يجب ترقيته حالة الروم، وأن ينزل قرأ ابن كثير وأبو عمرو، ويعقوب، بإسكان النون، وتخفيف الزوايا مضارع، أنزل، وقرأ الباقون يفتح النون وتشديد الزوايا مضارع، أنزل، قال ابن الجوزري، ينزل كلا خيشف (حتى) (المقال والممال)، جاء، بالإمالة لحورة، وخلف العاشر، وأبو عمير تخلف عن هشام، وموسى، بالإمالة لحورة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو، وشري، اشتراء، بالإمالة لأبي عمرو، وحزمة، والكسائي، وخلف العاشر، وأبو ذكوان تخلف عنه، وبالتقليد للأزرق، والتناس، بالإمالة لدورى أبي عرو تخلف عنه، للكسائيين، بالإمالة لأبي عرو، ودورى الكسائي، ورويس، وأب ذكوان تخلف عنه، وبالتقليد للأزرق، دصن، بالإمالة للكسائي حالة الوقف، وكذا حزمة تخلف عنه، خالصة، بالإمالة حالة الوقف للكسائي، وحزمة تخلف عنه، 78.
(ما ننسخ)

وَقَرَأَ الْباقِونَ فِي نَسْخِهِمْ مَضَارِعَ، وَوَقَرَأَ الْباقِونَ فِي نَسْخِهِمْ، وَوَقَرَأَ الْباقِونَ فِي نَسْخِهِمْ، وَوَقَرَأَ الْباقِونَ فِي نَسْخِهِمْ، وَوَقَرَأَ الْباقِونَ فِي نَسْخِهِمْ.

قَالَ ابْنُ الْجُزَّرِيَّ:

"نَسْخُهُ سَمَّىْ أَكْسَرَ (مُهُ) نُ (لا) سَنَّٰتٌۢ، فَخْلَفَ أَوْ نُسْخُهُ، قَرَأْ أَبِي كِبْرٍ، وَأَبِي عُمْرُو، وَقَرَأْ نَسْخٍ أُهْلُ الْبُرتُقٍ. وَقَرَأْ نَسْخٍ مَّا وَقَرَأْ نَسْخٍ مَّا، وَقَرَأْ نَسْخٍ مَّا، وَقَرَأْ نَسْخٍ مَّا، وَقَرَأْ نَسْخٍ مَّا، وَقَرَأْ نَسْخٍ مَّا.

وَلَا إِبْدَالٌ فِي هَذِهِ نَسْخَتِهِنَّ لَأُبُو عُمْرُو لَانَّهَا مِنَ الْمُسْتَفْتَنَاتِ.

وَقَرَأَ الْباقِونَ فِي نَسْخِهِمْ، بِضْمَ النَّونِ وَكَسَرَ السَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَمَّامٍ، مِنْ النَّاسِ، أَوْ التَّرْكِ قَالَ ابْنُ الْجُزَّرِيَّ.

كَسَرْنَاهَا بِلَا حَمَّامٍ (كِنَّ). (بِمَعْنَىٰ) (ظَاءِيٰ) بِمَعْنَىٰ، أَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَجَمَّعَ فِي هَذِهِ الْأَيَةِ مَدَّ الْبُدْلَ، وَاللَّهُ، فَلَكَارَق جَزِرَ.

سَنَةَ أُوْجُهُ هيُّ: كَلَّ ما الْبُدْلَ وَعَلَى كُلِّ وَجْهٍ الْبُدْلَ، مَعْلُوَةِ، وَالْبَلَوِّ الْبُدْلَ.

وَالْأَرْضِ، رَسُوْلُكَ، مِنْ خَيرٍ، تَقَدِّمَ.

فَالْصَّلَاةِ، قَرَأَ الْأَزْرِقَ بِتَفْلِيْظٍ الْلَّامِ، وَالْباقِونَ بِتَفْلِيْظٍ. وَبِصِيَرٍ، قَرَأَ الْأَزْرِقَ بِتَرْقِيقِ الْرَا، وَتَفْخِيمَهَا، وَالْباقِونَ بِتَفْخِيمَهَا.

وَأَمَانِهِ، قَرَأَ أَبُو جَعْفَرِ بِيَاءٍ سَاكِنَةٍ مُخْفَفَةٍ وَكَسَرَ الْحَالَةَ.

وَقَرَأَ الْباقِونَ بِضْمِ الْبَيَاءِ مُشْدُدَةٍ، وَضِمْ الْحَالَةَ، قَالَ ابْنُ الْجُزَّرِيَّ.

بَابُ الْأَهْمَائِ مُخْفَفَةٍ، أَمْنُهُ وَالْرَّفَعِ وَالجَرٍّ، السَّكِيْنَةٍ، (مُهْنَ)
وهو، قرأ قالون، وأبو عمو، والكسان، وأبو جعفر بإسكان الهاء.
وقرأ الباقون بضمها، ويرافق عليها ليمهوف بهاء السكت قولًا واحداً.
قال ابن الجوزري

ورسکَنَّهَا هو هي بعدما

وار ولايم (ر) (ث) (ث) د(ب) ل(ح) م

ولا خوف عليهم، قرأ يمقوب، يفتح الباء وحذف النون.
وقرأ الباقون برفع الفاء، مع النون. قال ابن الجوزري
لا يكون توُنَّ رأفتًا لا الحضرُ مَعَه.
وقرأ حمة، ويمقوب بضم هاء، عليهم، والباقون بكسرها.
ه خائفين، فيه حمة حالة الوقوف التسميل مع المد والقصر.
فلم، يوقف عليها لوءس بهاء السكت بلا خلاف.
وقرأ والوا، قرأ ابن عامر، قالوا، بغير واو، على الاستئناف.
وقرأ الباقون، بالتوا، على أنها لمطبع لجابة على مثلها - قال ابن الجوزري
بعد الالْوَيْمِ احذُقَ. ـ وَأَوَّلَ (كَرِسَتَا)

كن فيكون وقال، قرأ ابن عامر بنصب نون، فتكون، على تقدير
إضمار، وأن، بعد اللفاء حملا للفظ الأمر وهو ككن، على الأمر الحقيقي.
وقرأ الباقون، بالرفع، على الاستئناف - قال ابن الجوزري.

كن فيكون فانصبياً. ـ رفعًا، سوى الحق، وقوله (كَرِسَتَا)

دثيراً، ونذيرًا، قرأ الأزرق، بترقيق الراء، وتفخيمها حالة الوصل،
أما حالة الوقوف فليس له سوى الترقيق، وقرأ الباقون بتفخيمها في الحالين.
قال ابن الجوزري

وجلُ تفخُّيماً ما توُنَّ عنه إن كُنَّ

ـ ٧٠ـ
ولا تسأل، قرأ نافع، ويعقوب، بفتح نا، وجزم اللام، على التهي.
وقرأ الباقون، بضم النا، ورفع اللام، على الاستناف. قال ابن الجوزي:
"مسألة" للضم ففتح وآخر كأن (ل) ذ(ت) "للوا" وإسرائيل. قرأ الأزرق بتثليث مد البلد بالخلاف.
وقرأ أبو جعفر بتسبيح الحمزة مع المد والقصر وصلا ووقفا، وكذا
حمزة عند الوقف.
ولا يقبل منها عدل. أجمع القراء، على قراءته بالباء التحتية.
(المقلا والمال)
موسى، والدنيا، وليل، وسمى، وقضاء، ورضي، والهدى، بالإمالة
الحزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقيل للأزرق، والفتح
والتقيل أيضا لأبي عرو، في لفظ موسى، والدنيا، ولدوري أبي عرو،
الإمالة في لفظ الدنيا، والفتح والتقيل لدوري أبي عرو في لفظ ويل.
 والفتح والإمالة لشعبة في لفظ ويل.
نصاري، والناصري، بالإمالة لأبي عرو، وحمزة، والكسائي،
وخلف العاشر، ابن ذكوان خلف عنه، ولفظية الأزرق، وسماها
الألف إلى بعد الصاد فيما لدوري الكسائي من طريق الضرير.
جاء بذلك، بالإمالة الحزة، وخلف العاشر، وابن عامر، يختلف عن هشام.
(المدغم)
ه الصغير، وفهد، أدم، ورش، وأبي عرو، وابن عامر،
وجزمة، والكسائي، وخلف العاشر.
وألف كبير، بينهم، كذلك قال، يجعل بينهم. أظمم من، يقول له، العلم
مالك، بالإدغم لأبي عرو، ويمقرب، يختلف عنهما.

٧١
تنبيه: أعلم أن إدغام الميم في الباء من يحكم بينهم، ليس إدغامًا حقيقًا، وإنما هو إخفاء مع الغين، وإذًا بمعنى إدغامًا نحوًا.

(وإذا ابتي إبراهيم ربه)

إبراهيم قرأ أبوه عامر يخلف عن ابن ذكور جمع لفظ إبراهيم، في سورة البقرة: إبراهيم، بفتح الباء، وألف بعدها، وقرأ الباكون (إبراهيم) بكسر الباء، وبعدها، وهو الوجه الثاني لابن ذكور، وهم لقمان. قال ابن الجزري:

ويقرأ إبراهيم ذي مع سورة، بين القوله (س) ز الخالق (س) و آتنى، يوقف عنياً غزاء بالتحقيق والتسيل.

ويوقف عليه لبوقوب بهاء السكت بالخلاف، وذلك لبيان حركة الحروف الموقف عليها. قال ابن الجزري:

وفي مسألة اسم خالقها. نحو إلى جن

هدي الظلمين، قرأ حفص، وحزة يسكان الباء، وحذفها للالتفاوت، الساكين، والباكون يفتحها وإثباتها. واتخذوا، قرأ تائف، وأبو عامر، بفتح الباء على أنه فعل ماض.

أريده الإحباط، وهو معروف على قوله تعالى، وإذ جعلنا، مع إجحصار إذا.

وقرأ الباكون بكسر الباء، على أنه فعل أمر، والمالمور بذلك قبل سيدنا إبراهيم وذريته، وقيل نبينا محمد ﷺ، وأمه، قال ابن الجزري:

وأتخذوا بالتفعج (س) م (أ) عسل.

وطلبا، قرأ الأزرق بترقية الباء، والباكون بتفتحها.

بيت، قرأ نافع، وهشام، وحفص، وأبو جعفر بفتح الباء، وصلا، والباكون يسكانها كذلك.

74
وقرأ الباوقن، بفتح التاء، تحدثت الناقة، على أنه مصارع، واجماع المعدة بالحمر.

وقرأ الباوقن، يفتح الميم وتشديد الناقة، على أنه مصارع، اجتماع للمعدة بالتضبيع، قال ابن الجوزر: 

وتحفة، ولأمتّنه (ك) م.

وأقرأ، قرأ ابن كثير، وبعقول، وأبى عمرو، وначسف عنه، يسكان الراء، للتحفيظ، والوجه الثاني، لأبي عمرو، اختلاس كسرة الراة.

وقرأ الباوقن، بالكسرة الكاملة على الأصل، قال ابن الجوزر: 

أرَّب أرَّب أرَّب، اجتَنَّبَ، وَحَتَّا، (حَرُ) مَرَ وَسُكْتَ الكَمْشَ (حَقْ).

فيم، ويزيكم، وعليكم، قرأ يعقوب بضم الهاء في الألفاظ الثلاثة، وحمرة بضم الهاء في فظ، عليهم، فقط، والباوقن بكسر الهاء في الجميع. لوبي، بها، قرأ نافع، ابن عاصم، وأبو جعفر، وأوصي، بهمزة مفتوحة بين الواوين، مع تخفيف الصاد، معدة بالهاء، وهي موافقة لرسم الصحف المدني والشامي.

وقرأ الباوقن، طلبي، بخزف الهاءة، مع تشديد الراة، معدي بالتضبيع وهو موافقة لصحف أهل العراق، قال ابن الجوزر:

أوصي بوصي، (عَمْ).

وهكذا، إذ، قرأ نافع، ابن كثير، وأبى عمرو، وأبو جعفر، ورويس، بتساهل الهاءة الثانية بينها وبين الباء، والباوقن، بتحقيقها، وهي، قرأ ظلال، وأبى عمرو، والكسائي، وأبو جعفر، يسكان الراة، وقرأ الباوقن، بالضم، ويرقف عليها ليعقوب بهاء السكت.

وأم تقولون، قرأ نافع، ابن كثير، وأبى عمرو، وشعبة، ورواه، رواية الفقه، لمناسبة قوله تعالى: فإن آمنوا الخ، أو على الألفة.
وقرأ الباقون بنا الخطاب، لمناسبة قول تعالى تبه وقل أتمنى نباء 

وبعده وقل أتمنى أعلم، قال ابن الجوري:

أم يقول (ح) ف؟ (صي) ف (حرم) (شي) م.

وقل أتمنى مثل أنذرتهم، وتقدم ص،

ومن أظلم، قرأ ورش بالنقل، وغلظ الأزرق لام بالخلق.

(المقال والمحمال)

ابن أنا، ومصلى لدى الوقف، ووصى، اصطنى، موسي، عيسى،

الدنجا، بالإمالة نمرة، والكسائي، خلف العاش، والقتال للأزرق

وبالفتح والتقالي، أيضاً أبي عروج في لفظ موسي، عيسى، والدنجا،

والدوري في لفظ الدين، وجه ثالث وهو الإمالة.

النكا، بالفتح والإمالة لدوري أبي عروج.

النقار، بالإمالة لأبي عروج، ودوه الكسائي، وابن ذكوان يخلف

 عنه، والتقالي للأزرق.

نصاري، بالإمالة لأبي عروج، وحزة، والكسائي، خلف بالإي،

وابن ذكوان يخلف عنه، والتقالي للأزرق، وإمالة الألف إلى بعد الصاد

لدوري الكسائي من طريق الضمر.

صبغا، بالفتح والإمالة نمرة، والكسائي حالة الوقف.

 błęd، أعلم أن الأزرق له على فتح لفظ مصل، تغيظ اللام فقط.

وعلى تقييما الترقيق فقط.

(المدغم)

الصغير، وإذا جملا، بالإدغام لأبي عروج، وهشام.

الكبر، قال لابن، إبراهيم مصي، وإسماعيل ربيا، قال له قال

ليبي، وعين له، أظلم من، بالإدغام لأبي عروج، ويعقوب يخلف عليه،

- 74 -
uggle, لا إدمام في ميم إبراهيم بنه، ليكون ما قبل الميم.
(سيقول)
قبلتهم التي، قرأ أبو عمر، ويعقوب بكسر اللهاء والميم وصلا، وحزة والكسراني، وخلف العاشر، يصم اللهاء والميم وصلا.
وقرأ الباقون بكسر اللهاء وضم الميم كذلك.
أما حالة الوقف فقد القراء يقسمون اللهاء ويسكنون الميم.
يبعد إلى، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمر، وأبو جعفر، ورويس.
بتسامع الهمزة الثانية بين بين، ويبدأها واوا خالصة.
وقرأ الباقون بتحقيقها:
صراط، قرأ رويس، وقبل بخلاف عنه بالسين.
وقرأ خلف عن حزة، بالصداد المشمة صوت الزاي.
وقرأ الباقون بالصاد الفاسقة، وهو الوجه الثاني لفتي.
روح، قرأ أبو عمر، وشعبة، وحزة، والكسراني، ويعقوب،
وخلف العاشر، ورويس، يحذف الراوا التي بعد الهمزة فنصير على وزن
عاصد.
وقرأ الباقون، وروح، على وزن، ففسول، أي بإثبات الراوا،
وها لفتن، قال ابن الجوزي:
(وصحية) (حما) رؤف، فافنصر جميعاً.
وقرأ الأزرق بتحقيق مدبلاً.
ويوقف عليها الخزة بالتسامع قولاً واحداً.
وهما يعملون وان، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمر، وعاصم،
ورويس، وخلف العاشر، بياء الفتية، وهو عائد على أهل الكتاب في قوله
تعال، وإن الذين أوتروا الكتاب،.

75
وقرأ البقاون بناء الخطب، والخطيب المتمنون، وهو مناسب لقوله تعالى: "وحيت ما كنتم فولوا ووجهكم شطره، قال ابن الجزري: يعملون (لا) (صفًا) (تهب) (تع) (ك) و(ك)

وهو موليها، قرأ ابن عامر: "مويلاها، بفتح اللام وألف بعدها، اسم مفعول.
وقرأ البقاون: موليها، بكسر اللام، ويا ساكنة بعدها، اسم فاعل.
قال ابن الجزري:
وفي مولاته مولاها (كمينًا)
والخيرات، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والبقاون بتخفية.
وهم تعملون ومن حيث خرجت، قرأ أبو عمرو بيا بئسنا، مراعاة لشأن السكينين للحق من أهل الكتاب.
وقرأ البقاون بناء الخطب، وهو موافق لنص ماقلته من الآيات.
قال ابن الجزري:
وثانيه (حمفنا)
للثلا، قرأ الأزرق ببدال الهجرة ياء، وصل ووقفا، وكذا حزمة
عند الوقف.
واخضوني، أجمع القراء على أثبتات هذه اليا، وصل ووقفا.
ولكنهم، فيها حره وحقا ثلاثة أوجه: الأولى، التحقيق، الثانية، التسهيل بين بين، الثالث، إباد الهجرة، وإحالة.
فاذكروني أذكركم، قرأ ابن كثير: بفتح اليا، الإضافة وصل، والبقاون، بإسكنها.
واشكرنا له، أجمع القراء على تسكن اليا، وصل ووقفا.
ولا تكفرون، فرأى بعقوب بائثات البقاء في الحالين والباقور
بذفها كذلك.
والصلاة، فمن يقتل، بل أحياء، ولكن، عليهم صلات، تقدم.
(المقال والمالما)
الناس، وبالناس، والناس، والإمالة لدورى أبي عمرو بالخلاف.
ولاكم، ترضاه، بالإمالة لحمزة، والكسائي، وخلف العاهر.
وبالفتح والتقفيل للزرق.
نرى، بالإمالة لابي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العاهر.
وأبين ذكوان بخلف عنه، وبالتقفيل للزرق.
وحجة، والحكمة، ورحة، بالإمالة للكسائي وفقا قولًا واحدًا.
ولحرة بخلف عنه.
وجاء، أماها ابن ذكوان، وحمزة، وخلف العاهر، وهشام بخلف عنه.
(المدغم)
الكبر، لعلم من، فتنولتك قبلة، الكتاب بكل، بالإدغام لابي عمرو، وبعقوب بخلف عنها.
(إن الصفا)
ومن تطوع، قرأ أحزه، والكسائي، وخلف العاهر، ببطول، بالباء النحية وتشديد الطاء وجزم العين، وهو فعل مضرع جزوم بين الشرطية.
وقرأ الباقون، بتطوع، بالباء النحية وتفتح الطاء وفتح العين، وهو فعل ماض في محل جزوم بين على أنها شرطية، أو صلة مرن على أنها اسم موصول.

- 77 -
قال ابن الجوزي:

تَمْتَعّ النَّكَبَةَ وَشَدَّدةٌ مُنْسَكِنَةٌ. (ظِلْبَا)  

خيراً، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها وصلاً، والترقيق وقفًا، والباقون بالتفخيم في الحالين.

شاكير، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها، والباقون بتفخيمها.

عليهم، قرأ حصرًا، وبعقوب بضم الهاء في الحالين، والباقون.

فكسها كذلك.

الريح، قرأ حصرًا، والكسائي، وخلف العاشر، والرَّجْح، بإسكان الباء، وذدَّ الفلاة التي بعدها، على الإفراد.

بَرَءَ الباقون، الريح، بفتح الباء وألف بعدها، على الجمع نظراً لاختلاف أنواع الريح في هبوبها جنوبًا، وشمالًا، وصباً، وبدرًا، وفي أوصافها حارة، وباردة. قال ابن الجوزي:

الكسائي (رَجْح) والرَّجْح كَثِّم. كان الكسائي مع جائحة، وتَحْدِم.  

هَوْرَي الدير، قرأ نافع، وابن عامر، وبعقوب، وابن وردنان، بخلف عينه، بناء الخطاب، والمغاطب السامع، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين، مفعول به.

وقرأ الباقون، بفتح النافع، والفاعل، الذين، قال ابن الجوزي:

تَرَى الخطابُ (ظَلْبَا) ((كَثِّمْ) (خَلْفًا)).  

إذ برون، قرأ ابن عامر، بضم الباء، على الباء، لللفعول، ورار الجمع نافع.

وقرأ الباقون، بفتح الباء، على الباء، للفاعل، ورار الجمع نافع: قال:

ابن الجوزي:

يرُنفُـهُمُ (كُثْمًا)
أن القوة لله جميعاً، وان قرأ أبو جعفر، ويعقوب، بكسر الهمزة فيهما، على تقدير أنن)، وواحداً جواب دلو، أي لقت إن القوة لله على قراءة النجيب.
وقرأ البايون بفتح الهمزة فيهما، وتقدير الجواب لمدت على قراءة الخطاب، وعلموا على قراءة النجيب، قال ابن الجزري:
أين قرأ أكسة (تنوى)

يرفع الله، قرأ أبو عمرو، بكسر الها، والميم وصلًا.
وتم أجرة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشري، وبم الها، والميم وصلًا.
وقرأ البايون بكسر الها، وضع الميم كذلك.
أما عند الوقف فشكل القراء بكسر الها، ويسكن الميم إلا يعقوب.

إنه يتسم الها، ويسكن الميم، خطوات، قرأ تنفع، وأبو عمرو، وشعبة، وحمزة، وخلف العاشري، والبزي يخلف عنه، بإسكان الطاء.
وقرأ البايون بضمها وهو الوجه الثاني للبزي.
قال ابن الجزري:

خطوات (إليز) (م) د خلف (صر) ف (فق) (ح) فتا

يا مركم، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه، بإبدال الهمزة، وقرأ أبو عمرو بإسكان الراة، وباختلاس ضيتها، والدورى وجه ثالث وهو ضم الراة ضمة خالصة كباقي القراء.

بالسورة، فيه لائحة ونهاية يخلف عنه وقفاً أربعة أوجه وهي انتقال والإدامة وعلى كل السكون المخصوص والروم.

- 79 -
آباءهم لا يعقلون شيئاً اجتمع في هذه الآية مدبند الذين، فقية
للأزرق سنة أوجه وهي تأتي البديل وعلى كل وجه توسط وإشباع الدين،
وكانوا كل مائهن.

البنيت، قرأ أبو جعفر بتشديد الباء.

وقرأ الباقون بالتشكل، وهما لحنان - قال ابن الجوزي:
كثير، وصلمتنا، ومضتنا، (ن) ب.
فإن ضطر، قرأ أبو غرو، وعاصم، وجرة، ويمقوب، بكرانون.
وضع الباء، فالكسر للتخليص من الحرف الساكن.
وقرأ أبو جعفر بضم النون وكسر الباء، لأن أصله ضطرراً.
بكسر الباء، ولم أدعم الين نقلت حركة الراة الأولى إلى الظاهرة.
وقرأ الباقون بضم النون والباء، والضم في النون تبعاً لضم ثلاث.
الفعل وهو الباء - قال ابن الجوزي:
والسَّاكنُ، الأولُ، َمضموم.
ليضمن نَمْسَر الوصلَ وواكِيرَةً (ن) ماما.
(ذ) زَغَّرُ، قَلْ (تملا) وغير أو (حما).
وضطرُرُ (ن) قد ضمنا كسر.
ويزكيم، قرأ يعقوب بضم الهاء، والباقون بكسرها.
بالغيرة، قرأ الأزرق بترقيق الراة، والباقون بتفخيمها.

(المقلل والمال)

الهدي، والهدي، بالإملاء لجرة، والكسائي، وخلف العاشر.

والفتح والتشقل للأزرق.

والفتح والإملاء لدوري أبي عمرو.

- 80 -
فأجبًا بالعامة للكسائي، والفتح والتقليل للأزرق.

وبرى الدين، عند الوقف على هرى، بالإمالة لأبي عمرو، وحمرة والكسائي، وخليف العاشر، وابن ذكوان يخلف عنه، وبالتقيل للأزرق.

أما حالة الوصل فلا إمالة فيه لأحد سوى السوسي فإنه يميل بالخلاف.

قال ابن الجزري:

بل قبلن ساكني، بما أصل قف، وخلف كالفخري الذي وصلنا (ي) صفة.

النحاس، والنار، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكساين، وابن ذكوان يخلف عنه، وبالتقيل للأزرق.

هذين، لا إمالة لأحد في لفظ الصفاء، لأنه واوي.

(المدغش) الصغير، إذ تبأ، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر.

هل تنبع، بالإدغام للكسائي.

الكبير، قبلهم، وال회اب باللغة، الكتاب بالحاق، بالإدغام لأبي عمرو، ويقرب خلقل عنهما.

(ليس البر)

ليس البر، قرأ حفص، وحمرة. بلنص البراء، على أنه خبر ليس مقيد.

وأن تولوا في تأويل مصدر اسمها مؤخر.

وقرأ الباقون بالرفع على أنه اسم ليس، وأن تولوا في تأويل مصدر.

فخبرها قال ابن الجزري:

والبر، أن (ب) تصغير رفع (ه) (ع) لا (م 6 المذهب في القراءات).
وَلَكِنَّ الْبَرِّ مِنْ أَمْنِ اللَّهِ، وَلَكِنَّ الْبَرِّ مِنْ أَمْنِ اللَّهِ، قَرَأْتُ النَّفْعُ وَرَفَعَ الْرَّاءَ. عَلَى أَنَّهُ، لَكِنَّ خَفْقَةً مِنَ الْقُبْلَةَ وَمِهْلَةْ وَالْبَرِّ، مِبْنِداً وَقَرَأَ الْبَاقِينُ بَفْحُ الدُّوَنِ مُشْدَدٍ وَنَصْبٍ الْرَّاءَ عَلَى أَنَّهُ، لَا كِنْ، عَالِمَةً وَالْبَرِّ، أَسْمَاهُ، قَالَ أَبِنَ الْجُزَرِيَّ، الْبَرِّ، مِنْ، (٥٩٦) مَّ، وَالْبَاقِينِ، قَرَأْتُ النَّفْعُ بَالْجَمِّ، وَالْبَاقِينُ بَيْاءً مُشْدَدًا. وَقَدْ اجْتَمَعَ فِي هَذِهِ الآيَةِ الْبَدْلُ وَذَاتُ الْبَيَاءَ، فَالْأَزْرَقُ سَتَةَ أُوْجَةٌ وَهُمْ تَتَلَّيْتُ الْبَدْلَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ الفَتْحَ وَالتَّطْلِيلَ فِي ذَاتِ الْبَيَاءِ، الْبَيَاءُ، الْبَيَاءُ، قَرَأْ أَبِ جَعَفْرٍ، وَأَبِ جَعَفْرٍ، بِخَلُفَ عَنْهُ، بِالْإِبْدَالِ فِي الْحَالِينِ وَكَذَا حَمْرَةُ عَنْدَ الرَّوْقَ، دِينَ أَيْبَا الَّذِينَ أَنْمَا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقُصُصُ فِي الْقُطْلِ، اجْتَمَعَ فِي هَذِهِ الآيَةِ الْبَدْلُ وَذَاتُ الْبَيَاءَ، وَشَيْئًا، فَالْأَزْرَقُ اثْنَاءَ وَجْهٍ وَهُمْ تَتَلَّيْتُ الْبَدْلَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ الفَتْحَ وَالتَّطْلِيلَ فِي ذَاتِ الْبَيَاءِ، وَعَلَى كُلِّ فَتْحٍ وَالتَّطْلِيلِ النَّوْسَتِ وَالْإِشْبَاعِ فِي شِيْءٍ، وَأَوْلَى فِي مَا خَافَ جَلِّي، مَوْصُولُ، قَرَأْ شَيَّةً، وَحَمْرَةً، وَالْكَسَالِ، وَيَعْقُوبَ، وَخَلُفَ الْعَاشِرَ. مَوْصُولُ، بِفَتْحِ الْوَاَوِي وَمُشْدَدِ الصَّادِ، عَسَمُ فَأَعْلَمُ مِنْهُ، وَقَرَأْ الْبَاقِينَ، مَوْصُولًا، يَسْكَنُ الْوَاَوِي وَمُشْدَفِ الصَّادِ، عَسَمُ فَأَعْلَمُ مِنْهُ، وَأَوْلَى، وَهُمْ لَغْنَانُ، قَالَ أَبِنُ الْجُزَرِيَّ، مَوْصُولٌ، (۵۸۹) مَّ، (صَحِيْحَةٌ) كَتَّلَ، وَقَرَأْ أَلْزُرَقُ بِتَتَلُّي الْلَّامِ، وَالْبَاقِينُ بِتَرْقِبِهَا، وَفَذْلِكَ طَابُعُ مَسْكُونٍ، قَرَأْ نَفْعُ، وَأَبِي ذَكَوْنَ، وَأَبِ جَعَفْرٍ، وَنَفْعَ، بِجُذْفِ الْتَنْوِينِ وَطَمَّاعٍ، بِجُهُلِّ الْمِّلْمِ، عَلَى الْإِضْفَاءِ وَةِ الْمُسْكُونِ، بِالْجَمِّ وَالْفَتْحِ الْتَنْوِينِ، لَكِنْ لَمْ يَنْصَرِفُ. ٨٣
وقرأ ابن كثير، وأبو عروء، وعاصم، ومحمد، والكسائي، وبعثة
وخفاءه، نديم، بالتنوين مع الرفع، يبدو الأُخرى مذكور، خبره متعلق
الجارية، والذكر، قبله، وطعام، بالرفع، بدل من نديم، وإبراهيم، بالتوحيد
وكسر النون، مذوته.

وقرأ هشام، نديم، بالتنوين مع الرفع، وطعام، بالرفع، ومساكين،
بالمجمع، وفتح النون، بفتحه، قال ابن الجزري:
لا تؤتون نديم، فطعام، خفض الرفع (م) (ل) (ای) (2) بثوا
مسكين، اجمع، لتؤتون، وفتحًا، (عم).

فف تطوع، قرأ، مخلص، والكسائي، وخفاءه، بفتح، العشير، بطيعة،
باليا، البينة، مع تشديد الطاء، وإسكان الباء، لأن أصله، بتطوع، فعل
مضارع، فأدغشت، الناء، في الطاء، ومنه، جامعًا.
وقرأ البايون، تحت، الطاء، والفاء، والفقتة، وتخفيف الطاء، وفتح العين على
أنه فعل، ماض، ودمع، موصولاً، قال ابن الجزري:
تطوع النابا، وشدد مسكناً
(طبا) (شفا) (الثاني) (شفا).

وخيرًا فهو خير له، قرأ الأزرق، بترقية الراء، وتفخيمها فيهما
والباقون بتفخيمها.

فقران، قرأ ابن كير، بالنقل، وصلاة، ووقفًا، وكذا حزمة عند الوقف
وليس الأزرق في بدله، سوى الفصر، لأن الهمز، واقع بعد ساكن صحيح.
قال ابن الجزري:
لاعن منون ولا الساكن، صح، بل كلمة
البحر، والقصر، قرأ أبو جعفر، بضم السين، فيها
وقرأ البايون، بإسكانها، قال ابن الجزري:

83 -
وكنيف عصر اليسر (8) ق

وكانوا العدة، قرأ شعبة، وبعوب، وطلبهم لبء، بفتح
السكاف وتشديد الميم، مضايع، كاملاً،
وقرأ الباقون، طلقهم، لبء إسكان السكاف وتخفيف الميم، مضايع

أكل، قال ابن الجوزي،
لكنهم آشدون (ظلما) ع(ص) ها
الداع إذا دعان، قرأ ورش، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بإثبات الياء
فيهما وصلا.

وقرأ يعقوب بإثبات الياء فيهما وصلا ووقفاً
وقالوا نموذعاً عنه وقحان، الأول، إثبات الياء فيهما وصلا ووقفاً وقفنا
والثاني، حذفها فيهما في الحالين، والوجهان صحيحان مقووماً بما

وقرأ الباقون حذفها فيهما في الحالين.
فليسجيبوا لي أجمع القراء على إسكان ياهه في الحالين.
والثمانيون أواو، قرأ ورش بفتحها، الإضافة وصلا، والباقون بإسكان

هين، لم، باشرون، ولابةشرون، وقف يعقوب على الجميع
بها السكت بالخلاف، وذلك لبيان حركة الحرف الموقوف عليه قال
ابن الجوزي:
وفي مشهد اسم خلقه نحو إلى هن
فالآن، قرأ ورش، وأبو وردان يخفف عنه بالنقل، وقرأ الأزرق
بًثبعة، من البديل يخفف عنه.

(المقلا والممال)
والبئامي، وأوادي، والهدي، وهماك، والقربي، والائتي بالائتي،
بالإملاء مغرة، والكسائي، وخلاف العابر، والفتح والتقيل للأزرق
وبالفتح والتقيل أيضاً لأبي عمرو في القربي، والأئتي بالائتي،

84
خاف، بالإملاء لحزة.
والناس، والناس، بالفتح والإملاء لدوري أبي عمرو.
تنبيه، أعلم أن دعفاً لانفاذ لأنفسها واوية.

(المدغم)

د الكبير، طعام مسكون، شهر رمضان، يتبين لكم، المساجد تلك.
بالإدعام لابن عمرو، وبعقوب، بخلاف عثمان.
تنبيه، أعلم أنه لا إدعام في دار، بعد ذلك، لجوع الدال مفتوحة.
ساكن، ولا في عين، جميع علم، لوجود التوين، ولا في لام وأهل لكم.
لوجود التشديد.

(يسألونك عن الأهلة)

وليس البر بأن، أجمع القراء على رفع لفظ البر، هذا.
البئس، قرأ ورش، وأبو عرو، وحفص، وأبو جعفر، وبعقوب.
يضم الباء، على الأصل في الجمع للفعل.
وقرأ الباقون بكسر الباء، للتحقيق في وقائع الباء، قال ابن الجوزي:
بيوت كيف جا بكسر الباء (كم) (د) (ن) (صحبة).
لا ولكن البر من ابن، قرأ نافع، وأبي عامر، ولكن، بينون ساكنة عفيفة.
تكسر وصلا على أصل التخلص من النقاء الساكنين، والبر، بالرفع.
على أنه مبدأ وولكن، لا عمل لها.
وقرأ الباقون، ولكن، يفتح التون مشددة، والبر، بالنصب على أنه
اسم، لكنه، قال ابن الجوزي:
والبر من (كم) (أ) (م).
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم قرأ حمره، والكسائي، خلف العاشر، ففتح تاء الفعل الأول وباء الثاني وإسكان القاف فيما وضع الناء. بعدها وحذف الآلف في الكلبات الثلاث من القنبل.

وقرأ البقاعون بإثبات الآلف في الكلبات الثلاث مع ضم تاء الفعل الأول وباء الثاني وفتح القاف فيما مع كسر تاءهما. من القنبل قال ابن الجوزي:

"لا تقاتلوهم ومنا بعد (شفا) ... فأقصر.

رهوسكم قرأ الأزرق بتلية من البديل.
وفي حمره وقفوا وجهان التسبيل بين بين، والخذف تبعا للرقم.
رأسمه قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه. يبدال الهمره في الحالين، وكذا حمرة عند الوقف.

فيهم، قرأ بعقوب بضم الهام في الحالين، والبقاعون بكسرها كذلك.

وقرأ عليها بعقوب بما السكت بإخفاف عنه.
فلاغرف ولا نسوه ولا جدل، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، فلا رفعت ولا نسوه، وفرع الثاء والقاف مع التنوين.
وقرأ أبو جعفر وحده، واجدل، ورفع اللام مع التنوين.
وقرأ البقاعون بالفتح مع عدم التنوين في الثلاثة.
فالرفع على أن لا في مهملة وما بعدها مبتدأ وفي الحج خبر.
والفتح على أن لا تانية للجنس وما بعدها اسمها وفي الحج خبرها.
قال ابن الجوزي:

"رفف لا نسوه (같) (حقا) ولا. . . جدل (نبيت).

والتون يأول، قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر بإثبات الباء وصلا.
وقرأ يعقوب بإثباتها وصلا ووقفا.
وقرأوا الباقون بعدنها في الحالين.

من خير، من خلاق، فأبوجعفر بإخفاء النون عند الحاء.
والباقون بإظهارها.

(المقل والملام)

الأهلة، كاملة، بالإمالة للكسائي وقواولا واحدا.

الباقون بإمالة للكسائي وقوا بالخلاف، وأمال الثلاثة حرة.
وقوا بالخلاف.

بالناس، بالناس، بالإمالة، والفتح والإمالة لدوري أبي عمرو.

التمليك، بالإمالة للكسائي وقوا بالخلاف، وأمال الثلاثة حرة.
وقوا بالخلاف.

للناس، للناس، بالإمالة، والفتح والإمالة لدوري أبي عمرو.

التمليك، بالإمالة للكسائي، وخلاف النازح، والفتح والتمليك للأزرق.
وبالفتح والتمليك أيضاً لأبي عمرو في فظي، الدنيا، والقوى، وللدوري.

وباب دكوان يختلف عنه، وبالتمليك للأزرق.

والتار، مثل الكافرين ما استدعى رويس فبالفتح.

(المدغم)

الكبر، حيث تقتسمهم، متاسكمكم، يقول ربي، بالإدغام.

لأبي عمرو، ويعقوب يختلف عنهما.

(وأذكروا الله)

وهو، قرأوا قالون، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو جعفر، ببسكان.

الباء، والباقون بنصها، قال ابن الجزري.

وسكن هاه儿 هو عن بعضها، وأي ولاه، (ي) (ه) (ب) (ن) (ر) (ح) (ن) (ر).
قيل، قرأ هشام، والكسائي، وربة، بالإشمام، والباقون بالكسرة.
قال ابن الجوزي:
وقيل في كسرها الفصح. قال (عدها) (ء) (لا) (ز) (ر).
و إن ذكر، قرأ ورش، وأبو عمرو، وأبو جعفر، يخفف عنه، يبدال
الهمزة وصلاة، وكذا حرفة عند الوقف.
و يعرف، قرأ أبو عمر، وشعبة، وحزة، والكسائي، وعقوم،
والخلف العاشر، يخفف الراو التي بعد الهزة، والباقون بإثناها.
قال ابن الجوزي:
(وحصبة) (ر) (ز). فاقصر جماعة.
وفي السم، قرأ نافع، وأبو كثير، والكسائي، وأبو جعفر، يفتح
السين، علىمعنى الصلح.
وقرأ الباقون بكسرها، علىمعنى الصلح أيضًا، أو علىمعنى السلام.
قال ابن الجوزي:
وفي السم (حرم) (ر). ثم:
خطوات، قرأ نافع، وأبو عمر، وشعبة، وحزة، والخلف العاشر.
واللي، يخفف عنه، باسكت الاطهاء، وهي لغة نعم، وأسدة.
وقرأ الباقون بعضها وهو الوجه الثاني للبرى، وهي لغة الحجازيين.
قال ابن الجوزي:
(الذ) (د) (ز) (ص) (في) (ج) (ج) (ج).
فظل لا يفتح في لمه للأزرق لضم ما قبل اللام،
والملامكة رفض الأم، قرأ أبو جعفر يخفف، تاء الملامكة، عطفاً
على ظلل أو النعاس.
وقرأ الباقون بضمها، عطفاً على لفظ الجلالة، قال ابن الجوزي:
وخفف رفع والملامكة (؟).
ترجم الأمور، قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر، بفتح الناء، وكسر الجيم، على البناء، للفاعل، والآمرون، مفاعل.
وقرأ الباقون، بضم الناء، وفتح الجيم، على البناء، للمفعول، والآمرون، نائب الفاعل، قال ابن الجوزري:
ترجم الضم افتحا واكسر (ظا) با، إلى قوله، الأمور، هم والشام، اسرائيل، قرأ أبو جعفر، بتسهيل الهمزة، مع المد، والقصر، في الحالين، وكنا حزرة عند الوقف، وقرأ الأزرق، بتليل ممد البدل، بخففة عليه، ليحكم، قرأ أبو جعفر، بضم اليمين، وفتح السكفي، على البناء، للمفعول.
وقرأ الباقون، بفتح اليمين، وضم السكفي، على البناء، للفاعل، قال ابن الجوزري:
لبيحكم اسم وفتح الضم (ظا) با، كلا، ديناء إلى، قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عمر، وأبو جعفر، ورويس، بتسهيل الهمزة، الثانية، بين بين، وبدلاها، وأوا، خالصاً، وقرأ الباقون، بتقيقها.
ه حتى يقول، قرأ نافع، ويقول، يرفع اللام، على أنه ماض، بالنسبة إلى زمن الإخبار، أو حال اعتبار، حكایة الحال الماضية، فلم تعمل فيه حتى.
وقرأ الباقون، يقول، بنصب اللام، والتقدير إلى أن يقول الرسول، فهو غاية والمفعول هنا مستقبل، حكایته، به حاصل، قال ابن الجوزري:
يقول، أرفع (أ) لا.
والخراج، قرأ الأزرق، بترقيق الراء، والباقون، بتقيقها.
رحم الله، رسته بالناء، ووقف عليها، ابن كثير، وأبو عمر.
والكسائي، ويعقوب، والها، وهي لغة فصحى، ووقف الباكون بالثاء،
موافقة للأسم.

(المقلل والمامل)

هانتي، تولى، سعى، والبناء، وعسى، والدنا، ومنى، بالإمالة
لحرمة، والكسائي، وخلف العاهر، والفتح والتقليل للأزرق، ولا ي عمرو الفتح
وتقليل في لفظ الدنيا، ويزاد الدورى وجه نالك وهو إمالة، والدورى
أيضا الفتح والتقليل في لفظ هاتي،

والفتح والإمالة لدورى أبي عمرو

الناس، بالمقلل والمامل للكسائي ودده، ولا تقليل فيها للأزرق لأنها
من الكلمات التي ليس لها سوى الفتح
وهي مرسومة بناية، وقف عليها الكسمائي بالها، والباكون بالثاء،
لكافة، سنة، الملاحظة، القيادة، واحدة، أمال جميع الكسمائي وقفا
قولا واحدا، وحرة تختلف عنه.

فأودة، كل ما يميل حررة، والكسائي، أو الكسمائي ودده للأزرق فيه.
التقليل إلا أربع كلمات فليس فيها سوى الفتح، والكلمات هي: الربا،
ومرضات، ومشكاة، وكلاهما.

(المدغم)

كبير، يعجب قوله، وإذا قيل له، زين الدين، الكتاب بالحق،
ليحكم بين الناس، وما اختلاف فيه، بالإدغام لأبي عمرو، ويعقوب
بخلاف عهما.

دتفيءه، لا إدغام في راء، غفور ورحيم للنثوان.

(يضلوناك عن الحزم والمسير)

فيهما، فرأ يعقوب بضم الها، وباكون بكسرها.

- 90 -
أَئِتمْ كَبِيرَ، قَرَأَ حَمْرَةٌ، وَالكِسَامِيٍّ، وَكِيْرٍ، بَناءَةَ المَلِثَةِ، وَالكِتَانَةَ
بِعَتْرُ الْأَمِينِ مِنَ الْبَعْثِيِّينَ وَالقَطَرِينَ.
وَقَرَأَ الْبَقَانِ كَبِيرٌ، بَيْلَاءَ الْمُرْحَدَةِ، أَيْ إِمُّ عَظِيمٍ وَلَانَهُ بِقَالِ مَظَامِ.
الْقَوَاسِحُ كِبَارٌ، قَالَ الْبَقَانِ كَبِيرٌ، قَلَّ الْبَقَانِ (فَ) (أَ) قَلَّ الْعَفْوَ، قَرَأَ أَبُو عِمْرٍو بِرْفُعِ الْوَاَوِ
عَلَى أَنْ هُمَّاءَ، عَسْفَةً، وَهُوَ خَيْرٌ لِّمُذْهِبِ إِعْتِزُوفٍ أَيْ الَّذِي
يَنْفَقُونَ الْعَفْوَ.
وَقَرَأَ الْبَقَانِ بِنْصَبِ الْوَاَوِ، عَلَى أَنْ هُمَّاءَ، مَفْعُولٌ مَقْدَمٌ وَالْتَقْدِيرِ
أَيْ أَيْ شَيْءٍ، يَنْفَقُونَهُ فَوْقَ الْجَوَابِ مَنْصُوبًا فِي بُعْثِي مَقَدْرَ أَيْ أنْفَقُوا الْعَفْوَ.
قَالَ الْبَقَانِ كَبِيرٌ، قَلَّ الْبَقَانِ (حَدِيْثًا)
يَفْتُونَ إِرْقَاعٍ (أَ) الْعَفْوَ (حَدِيْثًا)
لَا أَعْتَمُكُمْ، قَرَأَ الْبَقَانِ بِخَلَفِ عَنْهُ بِتَسْهِيلِ الْمَهْرَةِ وَصَلَا وَرَقَفَا، وَالبَقَانِ
بِالْتَحْقِيقِ وَلَا الْوَجَهُ الْثَّانِيٌّ لِلْبَرَقِيٍّ، وَخَرْدَا رَقَفَا التَحْقِيقِ وَالْتَسْهِيلِ.
يَهْمُؤُونَ، يَؤْمِنُونَ، قَرَأَ وَرْشٍ، وأَبُو جَمْعِرٍ، وَأَبُو عِمْرٍو بِخَلَفِ عَنْهُ
يَبْدَاءُ الْمَهْرَةِ فِي الْحَالِينَ، وَكَذَا حَوْزَةٌ عَنْدَ الْوَقْفِ.
وَبِطْهُرٍ، قَرَأَ شَعَبَةٍ، وَحَمْزَةٍ، وَالكِسَامِيٍّ، وَخَلَفُ الْعَلَاشِ، وَخَلَفُ الْعَامِرِ،
يَفْتَحُ الطَّاءَ وَالْهَامَاءَ، مَعَ التَّقْدِيدِ فِي هَذَا مَضْارِعٌ وَظَهَرُهُ، أَيْ أَغْلَبْ، وَالْأَصْلِ
يَبْطُهُرُونَ، فَأُدْخِلُوهُمْ فِي الْطَّاءَ، وَقَرَأَ الْبَقَانِ، بُطْهُرُونَ (فَ) (رَ) خَالِصَاً
يَقَالُ طَرْتُ الْمَرَأَةَ إِذَا شَفِيتُ مِنْ الحَيْضِ وَأَغْلَسْتُ، قَالَ الْبَقَانِ كَبِيرٌ،
بُطْهُرُونَ بُطْهُرَانَ (فَ) (رَ) خَالِصَاً
يَشْتَهِيَّ، قَرَأَ الأَجْسَافِ، وَأَبُو جَمْعِرٍ، وَأَبُو عِمْرٍو بِخَلَفِ عَنْهُ، وَيَبْدَاءُ
الْمَهْرَةِ فِي الْحَالِينَ، وَكَذَا حَوْزَةٌ عَنْدَ الْوَقْفِ.
- ٩١ -
لا يؤخذكم وؤاخذكم، قرأ ورش، وأبو جعفر، بإيدال الهمرة، وأوأل صلاة في الحلالين، وكذا حرة عند الركوب، وليس الأزرق في بداء سوي القصر لأنه من المستويات.
قال ابن الجوزي:
وامنع يؤخذ
الطلاق، والطلاقات، وطلاقتم، وظلم، قرأ الأزرق بنفيظ الاء، وترقيقها، والباوقان بترقيقها.
بأن أشنو أن أنسون، وسونين، برهن، وحن، علني، وقف
على جميع بعقول يهاب السكت بخلاف عنه، وذلك لبيان حركة الحرف
الموقف عليه.
قال ابن الجوزي:
وفي مُتفا أسم خلفه تقصى إلى هن
قرعلا، وقف عليها دخوت، ودهاش بخلاف عنه، بالإدَّعاء مع السكون
المخض والروم لأن الواو زائدة.
ويخافا، قرأ دخوت، وأبو جعفر، وبعقول، بضم اليباء، على البناء
للنفعول خذف الفاعل وناب عنه ضمير الزوجين وود أن لا يقيها، بدلاً استخلال
من ضمير الزوجين، والتقدير إلا أن يخافا عدم إكماله حضور الله.
ورأوا الباوقان يفتح اليماء على البناء للفاعل وإسناد الفعل إلى ضمير الزوجين
المفهوم من السياق ود أن لا يقيها، معقول به.
قال ابن الجوزي:
جضم يخافا (يُخَاف) (ثوري).
ضرارا، اتفقت القراء على تفخيم رأي النحائر.
قال ابن الجوزي:
والنجم عن عم مع المكور

- ٢ -
(المقلل والمال)

لا تنه ، والناس ، والفتح والإملاء لدوري أبي عمرو ،
والدنيا ، والرضا ، وأزكي ، بالإملاء خزة ، والكسائي ، وخلف
العابر ، والفتح والتقليل للأزرق ، والفتح والتقليل أيضا لآبى عمرو في
لفظ ، الدنيا ، والدوري فيها وجه ثالث وهو الإملاء.

هذا ، بالإملاء لابن ذكوان ، وحزة ، وخلف العابر ، وهمام
بخلاف عنه .

والنار ، بالإملاء لابن عمرو ، ودوري الكسايى ، لابن ذكوان بخلاف
عنده ، والتقليل للأزرق .

أنى الاستفهامية بالإملاء خزة ، والكسائي ، وخلف العابر ، والفتح
والتقليل للأزرق ، ودوري أبى عمرو

dإن ، أن الاستفهامية ضابطة أن يقع بعدها حرف من خسة
أحرف تجمعا كلمة : دليلته ، وهي الشين ، واللام ، والباء ، والباء ، والباء ، والباء .

(المدمج)

صغير ، يفعل ذلك ، بالإدغام لابي الحارث .

وقد ظلم ، بالإدغام الورش ، وأبى عمرو ، وابن عمرو ، حزة ،
والكسائي ، وخلف العابر .

الكبير ، لا تختوا آيات الله هؤلا ، بالإدغام لابي عمرو ، وبقرب
بخلاف عنها .

هذين ، لا إدغام في راء ، غفور رحيم ، ولا في عين ، جميع على ،
التنوير ، ولا في لام وجعل لعين ، يجعل لكم ، فلا تتعلق له ، لوجود التشديد .

93
(والوالدات)

أولادهن، ورقن، وكسرهن، وقاطع على الجمع بها.

النكتة: خلاف عنه.

لا تتضارب، قرأ ابن كثير، وأبى عرو، وقاطع، يرفع الرا، مشده، عن أنه فعل مضارع مرفوع لجرده من النائب والجزم، ولا نافية ومعناها.

النكتة: خلاف عليه.

وقرأ أبو جعفر: مختلف عنه، بيكون الرا، خفيفة، على أنه مضارع من ضار يضجر، والكسر إجراء للوصول مجروح الوقف ولا نافية، والعمل جرم بها.

وقرأ الناس، بفتح الرا، مشدة، وهو الرجاء الثاني لابن جعفر، على أن لنائية، والفعل، مجروح بها، ثم تحركت الرا، الأخيرة، خفيفة من النقاء، للساقين، عقيم قيس، لأن الأصل في التخلص من الساقين، أي يكون

الحرفي الأول، وكانت، فتحته، كقولك، لا تعني، قال ابن الجزري:

تنضار (حق): هرر، وسكت خفف الخلف، (؟) دق.

فصالا، قرأ الأزرق، بترقيق اللام، وتغييزها، الفصل بالألف، والباقون

بترقيقها: قال ابن الجزري:

إن يحل فيها ألف: أو إن يل مع ساكن الوقف، اختلاف.

عليهما، قرأ يعقوب، بضم الها، والباقون، بكسرها.

وأما أين، قرأ ابن كثير، أتين، بقصر الهمزة، يعني جلتم، وقيلتم.

وقرأ الباقون، أتين، بالمد، يعني أعطتم. قال ابن الجزري:

أتين، قصره، (د) نا، كأول الروم، من خطبة النساء، أو، قرأ نافع، وأبى كثير، وأبى عرو، وأبى جعفر.

وروا، بإبالة الهمزة، الثانية، باء، عالصة، والباقون، بتحقيقها.

- 94 -
سرا، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها، وصلا، وترقيقها وقا.
وقرأ الباقون بتفخيمها في الحالين.
قال ابن الجوزي:
وجل تفخيم مانون عنه إن وصل
ه تسوونه، مما: قرأ هزة، والكسائي، وخلف العاشر وتماسوهن.
بضم الناء، واليابان ألف بعد الميم، مع ألف المشبع، من المفاعلة.
وقرأ الباقون دتشوهن، بفتح الناء من غير ألف ولا ميم، على أن
الفعل للرجال، ومنه الجماع على القراءتين.
قال ابن الجوزي:
وقدره، مما: قرأ ابن ذكوان، وحفص، وحرة، والكسائي;
أبو جعفر، وخلف العاشر، بفتح الدال.
وقرأ الباقون بسكونها، وهما لفان إمتن واحد وهو الطاقة، والقدرة.
قال ابن الجوزي:
وقدره.
دهره، مما (م)ن (صحب) (ب)ب (ب)ابت.
ويده، قرأ رويس باختلاس كسرة الهاء.
وقرأ الباقون بإشباعها.
قال ابن الجوزي:
يء (ع)ك.
الصرفات، والصلاة، قرأ الأزرق بتفليط اللام، والباقون بترقيقها،
وصية لأنواجمهم، قرأ تائف، وأبو كثیر، وشعبة والكسائي، وأبو جعفر،
وبعقر، وخلف العاشر، ووصية، برفع الناء، على أنها خبر بتحت محفوظ
أي أحرف وصية.
وقرأ الباقون بنصبها، على أنها مفعول مطلق أي يوصون وصية.
قال ابن الجوزي:
وصية (حرم) (صفا) (ظا) (ظا) (ظا) (ظا) (ظا) (ظا) (ظا)
غير إخراج، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتفخيمها.
فإن خرجن، قرأ أبو جعفر بإخفاء النون عند الحاء، والباقون بإظهارها.
والمطلقات، قرأ الأزرق بغلب اللام وترقيقها، والباقون بترقيقها.
(المقلل والمامل)
للقاء، الوسطى، بالإمالة لحمراء، والكسرى، وخلف العاشر.
وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبى عمرو.
الرضاعة، قريبة، بالإمالة حالة الوقف لحمراء، والكسرى بخفف عنهم.
(المدغم)
الكبيرة، السكاح حتى، يعلم ماي أنفسك، بالإدعاء لأبى عمرو.
وبعقوم بخفف عنها.
تنبيه لا إدعاء في حال جناح عليها، لقصر الإدعاء على الفظ.
زهرج عن النار.
(ألم شر إلى الذين خرجوا من ديارهم)
في ضاعفه، قرأ تائف، وأبى عمرو، وحمراء، والكسرى، وخلف
العاشر، فيفة، فيفة، بخفيف العين، وألف قبلها، مع رفع الفاء، على
الاستثناء، أي فهو ضاعفه.
وقرأ ابن كثير، وأبى جعفر، في ضعفه، بتشديد العين، وحذف الآلف.
مع رفع الفاء، على الاستثناء أيضا.
وقرأ ابن عامر، وبعقوم، في ضعفه، بتشديد العين، وحذف الآلف.
مع نصب الفاء.
وقرأ عامر، في ضعفه، بخفيف العين، وألف قبلها، مع نصب الفاء.
وتوجيه قرامي النصب أن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لوقوعها بعد الاستفهام.

ووجه التشديد والتخفيف في العين أنهما لفتان، قال ابن الجوري:

وارفع (شفا) (حمر) (ح) لا يضاعفه

معا وثنقه وبابه (ثوي) (ك) (س) (د) (ن)

كثيرًا، قرأ الأزرق بترقيق الراء، واللائقون بتفخيمها.

ويبسط، قرأ دوري أب عرو، وهشام، وخلف عن حرة، ورويس

وخلف العاشر بالسين، على الأصل.

وقرأ أتباع، والبرى، وشمعة، والكسائي، وأبو جعفر، وروح

بالصاد، وهي لغة قريش.

وقرأ الباكون ومهم قنبل، والسوسي، وإن ذكران، وخفص، وخيلاد

بالسنين والصاد، جمهم بين الاثنين، قال ابن الجوري:

وبسط سبئة (فق) (ح) (و)

(ل) (غ) (و) وخلف (أ) (ن) (ؤ) و (ن) (ن) (ي) (صر).

وإليه ترجعون، قرأ يعقوب بفتح الناء، وكسر الجيم.

وقرأ الباكون بضم النوا، وفتح الجيم، قال ابن الجوري:

وترجع الفتح افتحوا وكسروا (ظ) (أ). إن كان للأخرى

الملا، فيه غنزة وقفا وجهان الإبدال، والتسهيل بالروم.

وسمهم، قرأ أتباع بكسر السين.

وقرأ الباكون بفتحها، وحما لفتان، قال ابن الجوري:

عسيم اكسر سبته مماً (أ) لا

(م 7 - المذهب)
وأبنائنا، فيه جزء حالة الوقف أربعة أوجه وهي تحقيق الهمزة الأولى وتسهيلها وعلى كل تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر.

وعليهم المثل، قرأ أبو عمر بكسر الها، والميم وصلا.

وقرأ حمة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر، بضم الها، والميم وصلا.

وقرأ الباقون بكسر الها، وضم الميم وصلا.

أما حالة الوقف فكل القراء يكسرون الها، ويكسرون الميم إلا حمة.

ويعقوب فإنهم يضían الها، ويسكنان الميم.

وبدستة في الميم، قرأ نفيت يخلق عنه بالصاد، والباقون بالسالين وهو الوجه الثاني للفن، قال ابن الجزري:

وحلف العلم (ز)ر

فصل، قرأ الأزرق بتغيظ اللام قولًا واحدًا وصلا، أما وفقاً له الترقيق والتغليظ، والباقون بالترقيق في الحالين.

قيل مي، اتفاق القراء على إسكان ياه.

فلس مي إلا، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ففتح ياه بالإضافة وصلا والباقون بسائرها.

وغرفة، قرأ ابن عامر، وأعمم، وحمرة، والكسائي، ويعقوب وخلف العاشر بضم الفين، اسم لداء المغترب.

وقرأ الباقون بفتحها، على أنها مصدر اسم للبّرة، قال ابن الجزري:

غرفتة أضمه (ظل) (كنز)

وبيده، قرأ روي باختلاس كسرة الها، والباقون بإنشاعها، قال

ابن الجزري:

蔽دedef(غ)ث

- 98 -
ثقة، قرأ أبو جعفر بإبدال الهمرزة ياء خالصة مفتوحة في الحالين.

وكذا حزمة عند الوقف.

وولوا دفع الله، قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب، ودقيق، بكسر الدال وفتح الفاء، وألف بعدها، على أنها مصدر دافع كقائل قتالاً.

وقرأ الباقون يدفع، يفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف، على أنها مصدر دافع يدفع، قال ابن الجوري:

وكلاً: دفع دفاع واكس (أ) ذو (ثوى).

المقل والممالي

ديارهم، دبارنا، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسانى، وابن ذكوان.

بخلاف عنه، والتقليل الأزرق.

لكافرين، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسانى، ورويس.

وابن ذكوان بخلاف عنه، والتقليل الأزرق.

أحيام، بالإمالة للكسانى، والفتح والتقليل للازرق.

الناس، والفتح وال الإمالة لدوري أبي عمرو.

موسي، بالإمالة لخزة، والكساني، وخلاف العاشر، والفتح والتقليل للازرق، وأبي عمرو.

وأني، بالإمالة لخزة، والكساني، وخلاف العاشر، والفتح والتقليل للازرق، ودوري أبي عمرو.

اصطفاه، وآتاه، بالإمالة لخزة، والكساني، وخلاف العاشر، والفتح والتقليل الأزرق.

وزاده، بالإمالة لخزة، والفتح والإمالة لابن عامر.

المدغم

لكبير، فقال لهم، وقال لهم نيهيم، جازه هو، دارد جالوت.
يؤت سعة، بالإذنام لأبي عمرو، ويصوب بخلاف عنها.
تبيه، لا إذنام في عين دسمع علمي للتنوين، ولا في ميم بلاطنة
لنا اليوم يبالوت، لوقوع الميم بعد ساكن.
( تلك الرسالة)
القدس، قرأ ابن كثير بإسكان الدال للتخفيف، وهو لغة تمام.
وقرأ الباقوان بضمها، وهو لغة أهل الحجاز، قال ابن الجزي:
والقدس نكر (د) م
لا يبع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويصوب
بالفتح من غير تنوين في الثلاثة، على أن لا نافية للجنس.
وقرأ الباقوان بالرفع والتنوين في الثلاثة، على أن لا نافية للوحدة
قال ابن الجزي:
يبح خلة ولا
شفاعة لابع لا خلاف لا 
تأطين لا لغو (ما) (كن)
أنيهم، قرأ يصوب بضم الهاء، والباقوان بكسرها.
يؤوه، قرأ الأزرق بتلقيث مدب البديل.
وفي خمرة وقفا وجنام، الأول، تسهيل الهمزة بين بين، والثاني حذف
الهوية فينص الذنح، يودده، يوا ساكنة بعد الهاء، وبعدها دال مضومة.
هو وهم، وهي، قرأ قالون، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو جعفر
بإسكان الهاء.
ويوقف على كل منها يصوب بهاء السكت، قولًا واحدًا.
ولا إكرار، قرأ الأزرق بتلقيح الهاء، والباقوان تفخيمًا.
واعلم أن حمرة بماء لا، ست حركات عملًا بأقوى السببين.

- 100 -
قرأ ابن عامر بخلاف عن ابن ذكوان دابراهام، ففتح الحسنة.
وألف بهدا.
ورأى اليافين دابراهام، بكسر الحسنة. وياء بعدها وهو الوجه الثاني.
لا ابن ذكوان قال ابن الجوزري:
ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته، إلى قوله (م)از الخلف (لا)
وفي الذي، قرأ حزوة بإسكان الباب في الحالين، مع حذفها وصلاة لسكون
هابصداها.
ورأى اليافين بفتحها وصلاة وإسكانها وقفًا.
قال أنا أحلي، قرأ نافع، وأبو جعفر، بإثناء ألف أنا وصلاة ووقفًا.
ويصبح المّدّ عندهما من قبل المد المفصل فشكله حسب مذهب،
ورأى اليافين بوقفها وصلاة وإثمانها وقفًا، وهما لغتان، قال ابن الجوزري:
امددا... أنا بضمّ الحمّار أو فتح (مدا).
وهما، قرأ أبو جعفر بإبدال الحمزة باء خالصًا في الحالين، وكذا
حزوة عند الوقف.
هينسه، قرأ حزمة، والكسرات، وخلاف العاشر، بوقف الحسنة، وصلاة
وإثمانها وقفًا، على أنها للسكت، وهاء السكت من خواص الوقف،
ورأى اليافين بإثمانها وصلاة ووقفًا، وهي للسكت أيضًا وأجري الصلو
جري الوقف.
ه نشرها، قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عمر، وأبو جعفر، ويعقوب
ونشرها بالراء المغلقة، من نشر الله الموتى بمعنى أحياء.
ورأى اليافين نشرها، بالإياء المتعمد، من النشر وهو الارتفاع.
أي يرفع بعضها على بعض للتركيب عند إزادة الخلق، قال ابن الجوزري:
ورا في نشر... (سيا).
قال أعلم، قرأ حزمة، والكسرات، وعلم، ووصل الحمزة مع سكون
- 101 -
القيم حالة وصل قال باعله، وإذا ابتدا باعلم، كسر همزة الوصل، وذلك
على الأصل وفاعلا قال ضمير يعود على الله، وأعلم فعل أمر.
ورقا الباقون، أعلمن بهمزة قطع مفتوحة وصلا وابتداء مع رفع الميم
وهو فعل مضارع وواقع مقول القول، وفاعلا قال ضمير يعود على سيدنا
إبراهيم قال ابن الجزري:
 vỏصل افعاله يحتذى (ف) ا (ز) زوا
أري، قرأ ابن كثير، ويعقوب، وأبو عمرو بخلاف عنه، بإسكان
الراء، والوجه الثاني لابن عمرو هو اختلاس كسر الراء.
ورقا الباقون كسر الراء كسرة كاملة: قال ابن الجزري:
أرنا أري انختحب ا (ع) (ع) و (ح) ر و (س) سون الكسر (حق)
ا ليطمن في حزمة ودفنا تسهيل الهمزة فقط.
فحصر اليم، قرأ حرة، وأبو جعفر، ورويس، وخلفناشر،
كسر الصاد ويلومه ترقيق الراء.
ورقا الباقون بضم الصاد ويلومه تخفيف الراء، والقراء، قيل هما يعني
واحد وهو القطع أو الميل، وقيل النكسر يعني القطع، والضم يعني الإمالة
قال ابن الجزري:
فحصر كسر الهمزة (ز) ز (قيق) (ط) لما
سفراء، قرأ شعبة بضم الزياء، وهو لغة الحجازيين.
ورقا الباقون بإسكان الزياء، وهو لغة تيمم، وأسد.
ورقا أبو جعفر بتشديد الزياء، وذلك بعد إبدال الهمزة زاي وإدغام
الزياء في الزياء: قال ابن الجزري:
وفراء حرة وقفا بنقل حركة الهمزة إلى الزياء مع جذف الهمزة وإبدال
النون ألفا.

102
وبعض ذلك، قرأ ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، ويعضف، يتشديد العين وحذف الألف، مضاعف، ضعيف.
وقرأ الباقون، بضعف، بضعف، بضعف، وابن جعفر، مضاعف،
قال ابن الجوزري:
لاقرأ، ولاقرأ، ولاقرأ، ولاقرأ، ولاقرأ، ولاقرأ، ولاقرأ،
ولاقرأ، ولاقرأ، ولاقرأ.
ولا خوف، قرأ بعقول، بفتح اللفاء، من غير تنوين.
وقرأ الباقون بالرفع مع التنوين، قال ابن الجوزري:
لاقرأ، ولاقرأ، ولاقرأ، ولاققرأ، لا الحضرة،
ولاقرأ، ولاقرأ، ولاققرأ، ولاققرأ، ولاققرأ، ولاققرأ،
ولاقرأ، ولاققرأ.
وقرأ حمزة، ويعقوب، بضم الها، وصلا ووقف، وقرأ الباقون
بكسرها في الحالين.

المقلل والمال (المقلل والمال)

هذي لدى الوقف، الوقف، الموقت، بالإمالة خمزة، والكسر،
وخلف العاشر، وخلف العاشر، والتقيل للأزرق، وأني عمو،
وين، وجاتهم، بالإمالة لابن ذو كوان، وحمزة، وخلف العاشر.
وحشام، وخلف عنه.

النار، بالإمالة لأني عمو، ودوري الكساين، وابن ذو كوان، خلف
عنهم، والتقيل للأزرق.

آناه، ويلي، وأذي له الوقف، بالإمالة خمزة والكسر، وخلف
العاشر، والفتح والتقيل للأزرق، والفتح والتقيل لدوري أبي عمرو
في لفظ، ويلي.

أني، بالإمالة خمزة والكسر، وخلف العاشر، وخلف العاشر، وخلف
الأزرق، ودوري أبي عمرو.

حارك، بالإمالة لأني عمو، ودوري الكساين، وابن ذو كوان، خلف
عند، والتقيل للأزرق.
ه الناس، بالفتح والإملاء لدوري أبي عمرو.
ه حبّه، بالإملاء للكسائي وفقاً لا واحداً، وحمزة بخلاف عنه.
ه تنبيه، لا إملاء في ها، يبتينه، لأنها ها سكتا لا ها. تأنيث.
(المغم) الصغير، قد تبين، بالإدغام جميع القراء.
هلبّت، بالإدغام لأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي.
وأبي جعفر.
وأثبت سبع، بالإدغام لأبي عمرو، وحمزة، والكسائي.
وخلف العاشر، وهما بخلاف عنه.
و الكبير، يأتي يوم، يشع عنه، يعلم ما. قال لبثت، تبين له.
بالإدغام لأبي عمرو، ويعقوب بخلاف عنهما.
(قول معروف)
ومعروف ومغفرة خير، جلي.
ورثاء، قرأ أبو جعفر بإبدال الحمزة الأولى، بإغلاقها وصل ووقفاً.
وحرة حالة الوقف إبدال الحمزة الأولى، بإغلاقها، ومع هام.
وخلف عن هام، في الحمزة الثانية، الإبدال ألفاً مع القصر، والتوسط، والمد.
ومرات، رست بالثاء، ووقف عليها الكسائي بالباء، وهي لفة فصحي.
ووقف اليمين بالثاء، ووقف اليمين بالباء، ووقف اليمين بالباء، ووقف الباقون، ووقف الباقون.
ولا يمدرون، قرأ الأزرق بترقية الرا، وفتحها، وثقفها، والباقون، بفتحها.
وبروة، قرأ ابن عامر، وعاصم، بفتح الرا، وهو أحد لغاتها.
وبروة، الباقون بضمها، وهو لغة قريش.
وتبنيه، لا ترقيق في راء، بروة، لأن الكسرة إلى قبلها غير لازمة.
لان الباء ليست مرتبطة بالكلة.
قال ابن الجزي:
زيرة الفهم، ممّا (شفا) (سكما).

- 104 -
 والآخرون، قرأ: تافع، ابن كثير، أبو عمرو، يسikan السكاف، وهو لغة تيميم، وأسد.

وقرأ الياقوت بضمها، وهو لغة الحجازيين، قال ابن الجزري:

وأكملها: شغل (أَنْ كَفَّرَ) والانبياء، قرأ: الزبي وصلا بخلاف عنه، بتشديد الزاي مع الفاء المشطب:

للنساء، الساكنين، وذلك لأن أصلها: وولا تنتمموا، فأدغمت الناء في الزاي.

وإذا وقف على:ولا، بدأ بتيمموا بدأ بتاء وحيدة خفيفة، وقرأ الياقوت بعدم التشديد والقصر، على حذف إحدى التاءين:

 للتخفيف وهو الوجه الثاني للبي، قال ابن الجزري:

في الوصل، قرأ: أبو عمرو، يسikan الراة، وخلاصضافتها.

وقرأ الياقوت بالضمة الحالية، وهو الوجه الثالث للدواوين، عن أبي عمرو.

وقرأ: ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو، بخلاف عنه، بإبدال الهجزة.

والحالين، وكذا حذرة عند الوقف.

ومن يؤت الحكمة، قرأ: يعقوب بكسر الناء، مبنياً للفاعل، والفاعل ضمير: يعود على الله تعالى، ورمن، مفعول مقدم، والحكمة، مفعول ثان.

وإذا وقف على يؤت إليه.

وقرأ الياقوت بفتح الناء، مبنياً للفاعل، ونائب الفاعل، ضمير يعود على: من الشرطة، وهو المفعول الأول، والحكمة، مفعول ثان، ويعون عليها بالناة الساكنة، قال ابن الجزري:

من: يُؤتَ - بكسر النا (ظلي)، بألفاء، بفتحه:

خيرا كثيراً قرأ: الأذين بترقية الراة، وتفخيمها، وصلا، وترقيتها.

قولاً واحداً، ووقفاً، والياقوت بتفخيمها في الحالين.

105
فِنْعِنَآ قَرَأَ ابْنِ عَامِرَ، وَحَمَرَةَ، وَالْكَسَائِيَ، وَخَلَفَ العَاطِرَ، فَبَنَى
الْنُونَ وَكُسْرُ الْعَيْنِ، عَلَى الْأَصْلِ.
وَقَرَأَ وَرَشْ، وَابْنِ كَتِبٍ، وَحَفْصٍ، وَبَعْقَوبَ، بَكَسَرُ النُّونَ إِتْبَاعًا
لِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَهِيَ لَغَةُ هُذِهِ.
وَقَرَأَ ابْنُ جُعْفَرِ بَكَسَرُ النُّونِ وَإِسْكَانُ الْعَيْنِ.
وَخَلَفَ عَنْ قَالَ، وَابْنِ عُروْ، وَشَمْبَةٍ، فَرُوِىَ عَنْهُمْ وَجِهَانُ
الْأَوَّلِ، كَسْرُ النُّونَ وَخَلَفُ الْعَيْنِ، فَرَأَهُ مِنْ الْجَمِيعِ
الْسَّاكِنِينَ، وَالْثَّانِيِّ، كَسْرُ النُّونَ وَإِسْكَانُ الْعَيْنِ كَتَرَاهُ ابْنُ جُعْفَرِ، وَهِيَ لَغَةً
صَحِيحَةً، وَقَدْ اتَّفَقَ الْقُرَأَاءُ الْعَشَرَةُ عَلَى تَشْدِيدِ الْيَمِّ، قَالَ ابْنُ الجَزْرِيُّ:
مَا نَسَىَ الكَسْرُ الْمَكْتُوبُ (كُرَّ) (مَا) (شَفَّى) (قِبًّي) فَوْقَ:
إِبْنُ جُعْفَرِ كَسْرُ الْمَكْتُوبِ (كُرَّ) (مَا) (شَفَّى) (قِبًّي).
وَقَرَأَ ابْنُ جُعْفَرِ، مَعْصِيَهُ، سَكَّشَتَا،
وَكَفِّرَ، قَرَأَ نَافِعَ، وَحَمَرَةَ، وَالْكَسَائِيَ، وَأَبُو جُعْفَرِ، وَخَلَفَ العَاطِرِ،
وَنَكَّشَتَا، بِنُونِ الْعَظِمَةِ وَجَزُّمُ الْرَّاءِ، عَلَى أَنَّ بَدَلَ مِنْ مَوْضُعٍ، دَفْوَنٍ
خَيْرٍ لَكُمْ،
وَقَرَأَ ابْنُ كَتِبٍ، وَأَبِي عُروْ، وَشَمْبَةٍ، وَبَعْقَوبَ، وَنَكَّشَتَا، بِنُونٍ
وَرَفَعَ الْرَّاءَ، عَلَى أَنَّهُ مَسَّاَفِنُ لَا مَوْضُعٍ لَهُ مِنْ الإِعْرَابِ وَالْوَالَاَ لِمَطْفَ
جَمِلَةً عَلَى جَمِلَةٍ.
وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرَ، وَحَفْصٍ، وَكَفِّرُ، بِنَبِيَّاءٍ، وَرَفَعَ الْرَّاءَ، وَفَأَلَ عَلَى ضَيْرٍ بِعَودٍ
عَلَى الْحَمَرَةِ، وَكَيْفَةٌ مِنْ جَهَلَةٍ أَيْضًا، وَالْوَالَا لِمَطْفَ جَمِلَةٍ عَلَى أَخْرِ;
قَالَ ابْنُ الجَزْرِيُّ:
وَبَاَ نَكَّشَتَا شَمَّهُمْ وَحَفْصُهُمْ (كُرَّ) (مَا) (شَفَّى) (قِبًّي).
- 109 -
سِئِناَكِمْ قَرِّ أَلْزَرُقَ بِتَهِيَتِ مَدَانِلٍ
وَوْقِفَ عَلَى حَمْرَةِ يَإِبَالِ الْحَمْرَةِ بَاءَ خَالِصَةَ
(الْمَقْلَلُ وَالْمَمْلُ)
وَأَذِىٕ، لِدَيْ الْوَقْفِ، وَالَّذِي، بِالْإِمَامَةِ حَمْرَةٍ، وَالْكَسَائِ، وَخَلْفَ
الْعَاءِشِ، وَبِالْفَتْحِ وَالْتَقْلِيلِ لِلْأَلْزَرُقِ
وَالْمَسِ، بِالْفَتْحِ وَالْإِمَامَةِ لِدُوْرِ أَبِي عُمْرٍ
وَالْكَسَائِ، وَأَنْصَرَ، بِالْإِمَامَةِ لِإِبْنِ عُمْرٍ، وَدُوْرِيَّ الْكَسَائِ
وَأَبِي ذَكَوَانِ بَخْلَفَ عَنْهُ، وَبِالْتَقْلِيلِ لِلْأَلْزَرُقِ، وَبِالْإِمَامَةِ لِرَوْيسٍ فِي
لَفْظِ، وَالْكَسَائِ،
وَمَرْضٌ، بِالْإِمَامَةِ لِلْكَسَائِ وَحَدِهِ
(الَّمْدُغُمُّ)
وَالْكِبْرُ، الْإِنْهَارُ لَهُ، بِالْإِدْعَامِ لَآَبِي عُمْرٍ، وَبِعَقوَبٍ بَخْلَفَ عَنْهُ
نِبِيٗ، لَا إِدْعَامٍ فِي ذِنْوٍ، وَأَنْ تَكُنَّ لِهُ، لَسْكُنُ ما قَبْلَ الْذِّنْوٍ
(لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْهَدَايَةُ)
بِجَيْبِهِمْ، فَأَبِي عَامِرٍ، وَعَاصِمٍ، وَحَمْرَةٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ، بِفَتْحِ الْسِّينِ
وَقَرَأَ الْبَاقِونَ بَكْسَرَهَا، وَهِيَ لَغَةُ أَهْلِ الحِجَازِ، قَالَ أَبِي الْجُرْزِيٗ
وَبِحَسْبِ مَسْتَقْبَلٍ، بِفَتْحِ سِينٍ كَبْسُوا، (٤٥) صَٰبِرٍ (۶) بِنِتْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تَقْدِرُ
دُسْرَاءَ، قَرَأَ الْأَلْزَرُقَ بِتَرْقِيقِ الْرَاءِ، وَتَفْنِيضِهَا وَصَلَا، وَبِتَرْقِيقِهَا قُوَّاً
وَاحِدًا وَقَنَا، وَالْبَاقِونَ بِتَفْنِيضِهَا فِي الْحَالٍ
١٠٧
فآذناً قرأ اسمه، وحمزة فآذناً، بفتح الهامزة وألف بعدها وكسر الدال، من آذن بهذى، أعلمه به.
وقرأ الباقون فآذناً، يسكان الهامزة، وفتح الدال، فعل أمر من آذن بهذى، إذا أعلم به، قال ابن الجزري:
فناكما، امدداً واكسر، (١٠٢٩ ٢٧) فماً.
وقرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عرو، وخلف عنه بإذن الهامزة في الحالين، وحذرة حالة الوقف التحق وتبديل التمثيل.
العصر، قرأ أبو جعفر بضم السين، وهي لغة أهل الحجاز.
وقرأ الباقون بسكانها، وهي لغة تيم، وأسد، قال ابن الجزري:
وكفيف، عصر، اليمين (١٠٢٩ ٢٧) نق.
دمسرة، قرأ تائف بضم السين، وهي لغة أهل الحجاز.
وقرأ الباقون بفتحها، وهي لغة باتباع العرب، قال ابن الجزري:
ممسرة، الضم (١٠٢٩ ٢٧) أصر.
وآن تصدقوها، قرأ أعاص بتحريف الصاد، على حذف إحدى الناسين.
وقرأ الباقون بتشديدها، على إيدال التاء صاداً، وإدخالها في الصاد لأن أصلها تصدقوها، قال ابن الجزري:
كتصدروا، خف (١٠٢٩ ٢٧) مكة.
يونى ترجعون، قرأ أبو عرو، ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم.
وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم، قال ابن الجزري:
وتر، جمع الصم، افتحها واكسر، (١٠٢٩ ٢٧) ما، إن كانت للأخرى.
وذو يومنا، (١٠٢٩ ٢٧) هم.
د أن يلم هو، قرأ قلؤول، وأبو جعفر بخلف عنهما بسكان الهامزة.
والباقون بضمها، قال ابن الجزري:
والخلف، يلم هو، ثم (١٠٢٩ ٢٧) يذى، يذى، داً.
ووردوس، بإيدال الهمرة الثانية باء خالصة.
وقرأ الباقون بتحقيقها، ولاخلاف بينهم في تحقيق الهمرة الأولى.
أن تفصل، قرأ حرة بكسر الهمرة، على أن ين، شرطية، وتفضل،
مجرم بها وهي فعل السرط وتُفتح اللام للإدغام.
وقرأ الباقون بفتح الهمرة على أن أأن، سبريدية، وتفضل، منصور،
بها وفتحة اللام، فتحة إعراب، قال ابن الجوزي:
وكتفر أن تفصل (ُؤتی) ر.
فتذكر، قرأ ابن كیار، وأبو عرو، وiburقو، باسكن الذاك وتحقيقی،
الکاف مع نصب الرا، عطْفا على تفضل، وهو مضمار، ذكر، خنفكا كنصر.
وقرأ حرة، بفتح الدال وتشديد السکاف ورفع الرا، علّه أنه فعل
مضمار، ذكر، مشدداً كککر، لم يدخل عليه ناسب ولا جاکم،
وقرأ الباقون، بفتح الدال وتشديد السکاف ونصب الرا، عطْفا على
ه تفضل، وهو فعل مضمار، ذكر، مشدداً أيضاً، قال ابن الجوزي:
تذكر (حتا) خسنا، والرفّق (ة) ب Hep،
الشهداء، إذا قرأ تانع، وابن كیار، وأبو عرو، وأبو جمفر.
وردوس، بتسビル الهمرة الثانية بين ين وإبداها وواوا خالصة.
وقرأ الباقون بتحقيقها، وأجمع القراء على تحقيق الهمرة الأولى.
ولا تساموا، وقف عليه حرة بنقل حركة الهمرة إلى السين مع
حذف الهمرة.

تجارة حاضرة، قرأ آعام نصب التاء فيها، على أن تجارة خير تكون
وحضارنة صفة لها واسم تكون مضمرة أي إلا أن تكون المكاملة أو المبايعة
تجارة حاضرة.
ورقا البقاقون برفع النامه فيما، على أن تكون تامة وتجارة فاعل وحاضرة صفة لها.
قال ابن الجوزي:
تجارة حاضرة، لنصب رفع، ولا بضار، قرأ أبا جعفر، هو إخاف عنه بتكيف الراو وإسكانها، مضرع.
كثار يضير، ولا نائية والفعل مجزوم بها، وسكت الراو إجراء للوصل.
بجري الوقف.
ورقا البقاقون بالتشديد مع الفتح وهو الوجه الثاني لابن جعفر.
ولا نائية والفعل مجزوم بها، ثم تحرك الراو، الأخيرة تحاصلة من التقاء الساكن على غير قياس، وكانت فتحة لحرفها، قال ابن الجوزي:
وسكن خلف الفتح (؟) دق مع لابصار.

المقلل والملام (هدام، فاتفي، توقي، مسمى لدى الوقف، وادي، بيما، إحدى، بالإملاء لحزة، والكسائي، خلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل أيضاً لابن عرو في لفظي وبسماهم، وإحدىما).
الأخرى، بالإملاء لابن عرو، وحزة، والكسائي، خلف العاشر وصالح والملام، والإملاء لابن عرو، والتقليل للأزرق.
بالفتح والإملاء لابن عرو، والتقليل للأزرق.
التناجر، البخار، بالإملاء لابن عرو، ودوري الكسائي، وبالفتح والإملاء لابن عرو، والتقليل للأزرق.
الرباء، بالإملاء لحزة، والكسائي، خلف العاشر، وبالفتح للأزرق، لأنها من الكلمات التي ليس لها سوى الفتح، جاءه بالإملاء لابن عرو، وحزمة، وإملاء لشام،، وفاء، الراء.
الشهادة، بالإملاء ووقفاً للناساقي، وحمرة يخلف عنه.
"عصرة، مسيرة، بالإملاء ووقفاً للناساقي، وحمرة يخلف عنهما.
(وإن كنت على سفر)
ففرحان، قرأ ابن كثير، وأبي عمرو، فرحون، بضم الراء والها، من غير ألف، جمع دهن، كصحابه وسقف، وقرأ الباكون، فرهان، بكسر الراء، وفتح الها، و ألف بعدها، جمع دهن، أيضاً - كتمع كمك، قال ابن الجزري:
رهان كسرة، ففتحة دهن، وقصر (ح) زيد، و
فليود، قرأ ورش، وأبي جعفر، يبدال الحمرة وآوا في الحالين، وكذا حمرة عند الوقف.
ه الذي أؤتمن، قرأ ورش، وأبي جعفر، وأبي عمرو يخلف عنه
يبدال الحمرة حالة الوصل بإلا حلاصة، وكذا حمرة عند الوقف،
ه تنبه، لو وقفت على الذهيل، وابتذل بقوله تعالى، أوتمناً، فهبت يحب
الابتداء. لكل القراء، يبدال الحمرة مضورة وهي حمرة الوصل وبيدلاً وآوا ساكنة
فكانه أصله داوتين، بجمرتين الأولى مضورة وهي حمرة الوصل والثانية
ساكنة، وهي فاء الكلمة يجب إبدال الثانية حرف ممد من - جنس حركة
ما قبلها. كما قال ابن الجزري، والكل ميدل كتاني أوثينا،
وفي الأزرق حالة الابتداء القصر، والتوزت، والملد بالخلاف كما قال
ابن الجزري، أب عمر وصل في الاصح.
فغير تليت وشأة، ويدعب من يشأ، قرأ ابن عمار، وعاصم، وأبي جعفر،
ويعقوب، يرفع الراء، وإلا من الفعلين، على الاستئناف أي، يغفر الخ.
وقرأ الباكون، يجوزهما عطفاً على قوله تعالى، وحاسم، قال ابن الجزري
يفغر يدنب رفع جزم (كم) (ثوى) (ف) (ص)
وكتبه، قرأ أخوة، والكسائي، وخلاف العاشر، وكبتة، بكسر السكاف وفتح الناء، وألف بعدها، على التوحيد، على أن المراد به القرآن أو الجنس.

وقرأ الباقون، وكتبه، بضم السكاف والناء، وحذف الألف، على الجمع.

وذلك لتعدد الت бук السياوية، قال ابن الجزري:

كتابه بتوحيد (شفاه)

لافرق، قرأ يعقوب، ولافرق، بالياء من تحته، على أن الفاعل ضمير يعود على الرسول، والمؤمنون.

وقرأ الباقون، لافرق، بالنون، على النكم أي كل من الرسول والمؤمنون يقول لانفرق إلا، قال ابن الجزري:

لافرق يا (ظهر)ًا

(المقل والملال)

مولانا، بالإمالة الحرة، والكسائي، وخلاف العاشر، والتقليل للآخر.

الكافرون، بالإمالة لأبي عمرو، ودورى الكساي، ورويس.

والفتح والإمالة لأبي ذكرى، والتقليل للآخر.

(المدغم)

الصغير، فغير ممن، وأغير لنا، بالإدغام لأبي عمرو، يلف.

عن الدورى.

ويعجب من، بالإدغام لأبي عمرو، والكسائي، وخلاف العاشر، والإظهار والإدغام لقانون، وأبي كبير، وحمرة، والإظهار للباقيين.
سورة آل عمران

(1)

الله، قرأ جميع القراء، باستثناء هود، فتح الجلة وصلاة وتحريك
الاسم بالفتح تقليصًا من النطق الساكين، وإنما اختير التحريك بالفتح، هذه
 دون الكسر لحفظ الفتح ومراعاة تخفيف لفظ الجلة، ويجوز للكل
 القراء حالة وصل، الدلم، فلópez الجلة وجذبان، الأول، اللد المشبع نظرا
 للأصل وعدم الاعتداد بالعارض، الثاني، القصر اعتداؤا بالعارض.

وقرأ أوجعفر بالسكط من غير تنفس على ولف، ولام، وميم، ويترب
 على السكت لزوم اللد الطويل في ميم، وعند جزاع القصر فيه لأن سبب
 القصر وهو تحريك ميم قد زال بالسكت، كما يترب على السكت أيضا
 إثبات هود الوصل حالة الوصل.

ولا إنه، ممد منفصل ويجوز لكل من قرأ يقصر اللد المفصل الوسط
 في هؤلاء السبب المعنى وهو التعظم، كما قال ابن الجوزي:
 والبعض يقول: تعظم عن دل القصر مذ
 وليس له مزة فيه سوى اللد المشبع عملا بأقرى السببين:

وصورم، قرأ الآزرق بترقب الراء، وتخفيفهما، واليافون بتبخيمها.

دهن، وقف عليه بعضه يهاء السكت يخلف عنه.

وقرأ أب، قرأ الإصهابى، وأوجعفر، وأبو عمر، يخلف عنه، يبدال
 الهمزة في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف.

وستغلبون ونتشرون، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر،
 بينا، نبئها فيما، والضجر الذين كفرنا، والجملة عكية، بقول آخر، لا يقل أي
 كلهم يا محمد قولي هذا سيغلبون الح.

وقرأ الباقون بتأت الخطاب فيهما على أن المخاطب هو الرسول، أي خاطبهم
 (م 8، المذهب)

113

-
قال ابن الجوزي:

سِيِّدِيِّنِي حَشْرُونَ (رَّ) ذَ(فَتِّ)

دَوَّارِي، قَرْأَ أَوْرَشَ، وَأَوْجَفَرَ، وَأَبُو عُمْرُو ذِخْفُ عَنْهُ، بِإِبْدالِ

الْهَمْرَةِ فِي الْحَالِيْنِ، وَكَذَا حَمْزَةٌ عَنْدَ الْوَقْفِ.

فَتَنِينٌ، وَفَتَنُّهُ، قَرْأَ أَبُو جَعْفَرَ بِإِبْدالِ الْهَمْرَةِ بِياءٌ خَالِصَةٌ فِي الْحَالِيْنِ.

وَكَذَا حَمْزَةٌ عَنْدَ الْوَقْفِ.

وَكَافِرَةٌ، قَرْأَ الْأَزْرَقُ بِتَرْقِيَ الْرَّاءِ، وَالْبَاقِونَ بِتَفْخِيْمِهِ.

يُرَوْنِهِمْ، قَرْأَ تَفْعَلَ، وَأَبُو جَعْفَرَ، وَيَعْقُوبُ، بِبَتَآءِ الْخَطَابِ لَنَاسِبَةً.

الْخَطَابِ فِي قُوَّةٍ تَدْنَى، وَقَدْ كَانَ لَكَ يَثْأَرُ، أَخُ:

وَقَرْأَ الْبَاقِونَ بِياءٌ غْبَيْأٌ عَلَى الْتَتْفَاتِ.

قَالَ ابنُ الجُوزِيِّ:

يُرَوْنِهِمْ خَاطِبٌ (ٍمُّ) بَنَ(ٍظَ) لَّ (ٍأَ) تِيٍّ

لَمْ يَلْهَبَهُمْ، قَرْأَ يَعْقُوبُ بِرَحْمَةٍ الْهَامِ، وَالْبَاقِونَ بِكِسْرَهَا.

يَوْمَئِلٍ، قَرْأَ أَوْرَشَ، وَأَبُو جَعْفَرَ بِذِخْفٍ عَنْ أَبِي وَرْدَانِ، بِإِبْدالِ الْهَمْرَةِ.

فُوَاَ خَالِصَةٌ فِي الْحَالِيْنِ، وَكَذَا حَمْزَةٌ عَنْدَ الْوَقْفِ.

وَنَّمَ بِشَاءٍ، إِنَّ، قَرْأَ تَفْعَلَ، وَابْنُ كَيْدَرَ، وَأَبُو عُمْرُو، وَأَبُو جَعْفَرَ

وَوَرَبِّي، بِتَسْرِيْلِ الْهَمْرَةِ التَّانِيَةَ بَيْنَ بَيْنِ، وَبِإِبْدالِهَا، فُوَاَ خَالِصَةٌ.

وَقَرْأَ الْبَاقِونَ بِالْحَقِيقَ.

وَقَرْأَ الْمَلَآِبِ، قَرْأَ الأَزْرَقُ بِتَسْمِيلٍ مَّدَ الْبَيْدَلِ، وَالْبَاقِونَ بِالْقَصِرِ، وَفِيهِ

الْحَمْزَةَ وَقَفَّاً تَسْمِيلٍ بَيْنَ بَيْنِ.

(المقال والملمال)

الْحَوْرَاءِ، بِالْإِمَالَةِ للْأَصِبَانِ، وَأَبِي عُمْرُو، وَابْنُ ذَكْرَانِ، وَالْكَسَانِ

وُقَفَّ عَلَى الْعَامِرِ.

١١٤
لأبي عمرو، ويعقوب يخلف عنيهما

(قل أونبكم)

قل أونبكم، قرأ أبو جعفر بتأويل الهجرة الثانية مع الإدخال .
وقرأ قالون، وأبو عمرو، بالتأويل مع الإدخال، وعده.
وقرأ ورش، وأبين كبير، ورويس، بالتأويل مع عدم الإدخال.
وقرأ هشام بالتحقيق مع الإدخال وعده.
وقرأ الباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال.

هيئة همزة حالة الوقف على قيل أونبكم، عشرة أوجه، وذلك لأن هذه الكلمة فيها ثلاث هميات الأولى، مفتوحة بعد ساكن صحيح منفصل، ورضا ففيها ثلاثية أوجه، وهي: التحقق مع السكت وعده والنقل، والثانية، متوسطة بزيادة ومضة مع بعد فتح قيمها وجهان وهما

— 115 —
التحقيق والتسيلة بين بينه والثالثة، مضوية بعد كسر وهي متوسطة بنفسها نفسها وجبان وهما التسيلة بين بين وإباداها ياء خالصة، فضرب ثلاثة الهمزة الأولى في وجبه الثانية فنصير الأوجه ستة ثم تضرب هذه الأوجه ستة في وجبة الهمزة الثالثة فتبنيت عشر وجابة يمنع منها وجبان وهما تحقيق الهمزة الثانية مع وجبة الثالثة حالة النقل في الأولى.

رضوان، قرأ شعبة بضم الراء، والباقون بكسرها، وهما لنتان.
قال ابن الجزري:

رضوان، ضم الكسر (ص): «فإن الدين، قرأ الكسائي بفتح الهمزة، على أنه بدلك من قوله تعالى، أنه لا إلا هو، أو بدلاً إشتاء لأن الإسلام يشتم على التوحيد. وقرأ الباقون بالكسر، على الاستثناء. قال ابن الجزري، وإن الدين فتحه (ر) جيل، وجبيت الله، قرأ نافع، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، بفتح الباء وصلاة، والباقون بإسكانها.
ومن اتبع، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بإثبات الباء، وصلاة ويعقوب بإسكانها وصلاة ووقفاً، والباقون بفتحها في الحالين.
»اسمهم، قرأ حاولون، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بتسليك الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزة.
وقرأ الأشباح، وابن كثير، ورويس، بالتسيلة مع عدم الإدخال.
والأزرق له وجبان، الأول، تسليك الهمزة الثانية مع عدم الإدخال.
والثاني، إبادها حرف معداً مع إشعار المد إذ المد حينئذ من باب اللازم.

- 116 -
ولهم ثلاث أوجـهـاً، الأول، تسهيل الهجرة الثانية مع الإدخال، والثاني، تحقيقها مع الإدخال، الثالث، تحقيقها مع عدم الإدخال.
وقرأ الباوقون بالتحقيق مع عدم الإدخال، تبه، لم يصح عن هشام تسهيل الهجرة الثانية مع عدم الإدخال، ولم نقرأ به فلا يجوز له.
النبي، قرأ نافع بالهمزة، والباوقون بالإبدال مع الإذاع.
هـبصـر، قرأ الأزرق بتقيق الراء وتفخيمها، والباوقون بتفخيمها، يقبلون النين، قرأ حمزة، ويقبلون، بضم اليا، وفتح الكاف وألف.
بدها وكسر الناحية من المقائة فالمفاعة من الجانبين.
وقرأ الباوقون، يقبلون، ففتح اليا، وإسكان القاف وحذف الألف، وضم الناحية، من الفتيل، قال ابن الجوزي:
يقبلون النين (ه) في يقولوا لعكسهم، قرأ أبو جعفر تلفRick بضم اليا، وفتح الكاف، على البناء، للفعول.
وقرأ الباوقون ففتح اليا، وضم الكاف، على البناء، للفعول، قال ابن الجوزي:
لعكسهم، وفتح اليا، (ه) فاذكرم، لا أرب، قرأ حمزة، بخلاف كتبه، في أربع حركات، والباوقون بقصرها.
هـنـيـاً، معا، قرأ ابن كبير، وأبو عمرو، ابن عامر، وشبهة بتخفيف اليا، ساكنة.
والباوقون بتشديدها مكسورة، وهما لتان، قال ابن الجوزي:
و(م)ب (أ)و (س) (حص) بيت بدل واللهمم، الحضرى، دقة، قرأ يعقوب، وتفكيـة، ففتح الناحية، وكسر الكاف، وتشديد اليا، مفتوحة على وزن، مطبة.
وقرأ الباقون، تقاتة، بضم الناء، وفتح القاف وألف بعدها، على وزن
وعرءه، وهما مصدران، قال ابن الجوزر:

تقية قل في تقاتة (ظال)

ويعذركم، قرأ الأزرق بترقيق الراء، وتفخيمها، الباقون بتفخيمها
وردوف، قرأ أبو عمرو، وشبة، وحزة، والكسائي، ويعقوب
ويخلف العاشر دروف، بذف الواو بعد الهمة على وزن فعل،
وقرأ الباقون دروف، بإبيات الواو، على وزن فمول، وهم لغتان

قال ابن الجوزر:

(صحة) (حما) رؤف قاتصر جميلاً

(المقلل والمبال)

ح النار، بالأسحار، النهار، بالإمالة لأبي عمرو، ودورى الكساي،
وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، وبالتقيل الأزرق،
والكفارون، بالإمالة لأبي عمرو، ودورى الكساي، وروايس
وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، وبالتقيل الأزرق،
وتجاه، بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، وخلاف العاشر، وبالفتح،
 والإمالة لهشام،

الناس، بالفتح والإمالة لدورى أبي عمرو،
والدنبش، بالإمالة حزة، والكسائ، وخلاف العاشر، وبالفتح،
والتقيل الأزرق، والسوسي، وبالفتح والتقيل والإمالة لدورى أبي عمرو
ويتولى، وتقاتة، بالإمالة حزة، والكسائي، وخلاف العاشر، وبالفتح،
والتقيل الأزرق.

118
(المدغم)

الصغير، وفاعفر لنا، ويففر لكم، بالإدغام لابي عمرو يخلف عن الدورى.
ومن يفعل ذلك، بالإدغام لابي الحارات.
الكبر، هو والملاك، ليحكم بينهم، بالإدغام لابي عمرو، ويعقوب يخلف عنهم.

تينه، لإدغام في نون، يقولون ربا، لسكون ماقبل النون، ولا في راة وفاعفر رحم، لوجود التنون، ولا في ميم وقفل اللهم مالك، لوجود التشديد.

( إن الله اصطفى )

عمران، أجمع القراء على تفخييم راثة لكونه إسماً أجمعياً قال ابن الجورى:

والعجمى فخم مع المكرر، ومرأت، وسماه باللهاء، اين كبير، وأبو عمرو، والكسانى، ويعقوب، وهى اللهة فصى، ووقف الباقون بالاثى، بواسطة الرسم، وما لغتان.

ومن ذلك، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح ياء الإضافة، وصلا، والباقون بإسكانها، وما لغتان.

ووضعه، قرأ ابن عامر، وشبيبة، ويعقوب، بإسكان اليين وضم الناء، وهو من كلام أم مريم، والثاني فاعل.

وقرأ الباقون بفتح اليين وإسكان الناء، وهو من كلام الله تعالى والناء للتأتيك، قال ابن الجورى:

١١٩
واسكن وضمن... سكون تا وضعت (صُن) (ظُرّاً) (كُرَم)
وأني أعيدها، قرأ نافع، وأبو جعفر، يفتح بها الإضافة وصلا،
والباقون بإسكانها، قال ابن الجزري:
وعند ضم المهر عشر فاتحاً... (مدأ)
وكتبها قرأ عاصم، وهجرة، والكسائي، وخلف العاشر، بتشديد
الكاف، على أنه فعل كَفَّ، ضمير يعود على الله تعالى ووها، مفعول
ثم مقدم وزكرها مفعول أول، أي جمل الله زكريا كافلا مرّم وضامناً
مصافاً.
وقرأ الباقون بتفخيم الكاف، من الكاف، والفاعل زكريا، والهاء
مفعول به، أي كنف زكريا مرّم، قال ابن الجزري،
كَفَّلها الناقل (كِنًّى)
زنكريا، قرأ حفص، وهجرة، والكسائي، وخلف العاشر، "زكريا،
بالقصر من غير همز.
وقرأ الباقون، زكريا، باللهام والتاء، وهما لتان من أهل الحجاز
قال ابن الجزري:
وحرف همز زكريا مطلقًا... ( صحب)
الأحراب، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتفخيمها.
فَنَادِتُهُ، قرأ حفص، والكسائي، وخلف العاشر، فَنَادِهُ، بالف
بعد الدال، على تذكير الفعل.
وقرأ الباقون، فَنَادِتُهُ، بتاء التأنيث ساكنة بعد الدال، على تأنيث
الفعل، وجاز تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفاعل جمع تكسر، فإن ذكر
فعل معنى الجمع، ومن أنب فعلي معنى الجمع، قال ابن الجزري،
نادته ناداه (شفا)
ءَ النَّحَرَابَ أَنَّ اللهَ، قَرَأَ ابْنَ عَمَرَ، وَجَمِيعَةٌ، بَكْسِرَ هُمْرَةَ، أَنَّ،
إِجْرَاءَ للنَّاءِ مُجْرِيَ القُولِ عَلَى مَذَهِبِ الطَّوْفَانِينِ، أو عَلَى إِضَافَةِ القُولِ
عَلَى مَذَهِبِ البَصِيرِينِ،
وَقَرَأَ الأَبَاقُونَ بِفِتْنَةٍ، عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفِ حَرْفِ الْجِرِّ أَيْ أَنَّ اللهَ الحَيْ
قَالَ ابنُ الجُزُرِيَّ:
وَكَسْرَ أَنَّ اللهَ ( ذِيٌّ ) ( كَمْ)
مُّيِشْرِكُ، قَرَأَ حَرْجًا، وَالْكُسَائِرِ، يَفْتِحُ الْيَاءَ، وَيِسْكَنُ الْبَاءَ، وَيَضِمُّ الْشَّيْنِ
مَخْفَفَةً، مِنَ الْبَشْرِ، وَهُوَ الْبَشَّارَةِ.
وَقَرَأَ الأَبَاقُونَ بِضَمِّ الْيَاءَ، وَفِتْنَةً الْبَاءَ، وَكَسْرُ الْشَّيْنِ مَشْدَدًا، مِنْ دَيْشَرَ،
المَضْفُفُ لَفَتَةٌ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَمَثَلَّا فِي الْحُكْمِ، يَأْمُرُ بِإِنَّ اللهَ يَيْسِرُكُ،
قَالَ ابنُ الجُزُرِيَّ:
يَيْسِرُ أَنْ يُصِبُّ شَدَّةً، دِيْسِرَ أَكْلَمَرٌ يَرْكُفُ وَالْكُنْفَاءَ ( رَضِيَ)،
اِجْعَلْ لَيْ أَيْةً، قَرَأَ تَأْنِفُ، وَأَبُو عُمْرٍ، وَأَبُو جَمْفِرٍ، يَفْتِحُ يَاءَ الْإِضْفَاءَةِ
وَصلاً، وَالْبَاقُونَ يَسْكَنُهُمَا،
وَكَيْرًا قَرَأَ الأَزْرَقُ بِتَرْقِيقِ الْرَاءِ، وَتَفْخِيْمِها، وَصلاً، وَتَرْقِيقَهَا فَقَتَ،
وَقَتَأَ، وَالْبَاقُونَ يَفْتِخِمُهَا فِي الْحَالِيَنَّ
دِيْسِرَ قَرَأَ ابنٌ عَامِرٌ بِنُصْبِ الْكُرُونِ، عَلَى تَقْدِيرِ إِضْفَاءِ دَانِ،
بَعْدَ الْفَضَاءِ،
وَقَرَأَ الأَبَاقُونَ بِالرَّفْعِ، عَلَى الْإِسْتَتْنَافِ، قَالَ ابنُ الجُزُرِيَّ:
كَنَّ فِيْكُونُ قَانُصَا، دِيْسِرَ أَنْ شَوْيَ الْحَقِّ، وَقَوْلُهُ ( كَمْ)
وَبِيْلِهِ الْكُسَابِ، قَرَأَ تَأْنِفُ، وَعَاصِمَ، وَأَبُو جَمْفِرٍ، وَيَعْقُوبَ،
وَبِيْلِهِ، يَاءَ الْغَيْبَةِ، مَنْسَبَةً لَفَوْلِهِ تَعْالَى، فَقِيِّهِ،
وقرأ الباقران نعلمه، بنون العظمة على أنه إخبار من الله تعالى م. قال ابن الجرير:

علم اليا (ل) ذ (فوي) (د) الله

إسرائيل، قرأ أبو جعفر بتسليل الهمزة مع المد والقصر وصلا ووقفا، وكذا حمراء عند الوقاف، وقرأ الأزرق بتبثب مدلول بخلاف عنه. فأي أخلق، قرأ نافع، وأبو جعفر، بكسر همزة أني، على إضمار القول، أو على الاستئناف.

وقرأ الباقران نبعهما، بدل من قوله تعالى م. أنني قد جتكم، الخ. قال ابن الجرير:

وأكسرا. أنني أخلق (أ) تل (م) ب.

وقرأ نافع، وأبو كحيل، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح به الإضافة.

وصلا، والباقران بإسكانها.

وكهيئة، قرأ الأزرق حرف اللين بالتوسط والمد.

وقرأ أبو جعفر بإيدال الهمزة ياء، وإدغام الباء التي قبلها فيها وصلا ووقفا، ووقف عليها حمراء بالنقل والإدغام، لآن الباء زائدة.

الطير، قرأ أبو جعفر، الطائر، باللف، بعد الطاء، وهمزة مكسورة بعدها مكان الباء، على الإفراد، فقد ورد أنه ما خلق سوى الحفاظ وطائر في الغضاوم، ثم سقط منها.

وقرأ الباقران الطير، وعين ألف وباء ساكنة بعد الطاء، على أن المراد به اسم الجنس.

قال ابن الجرير:

والطائر. في الطير كالمقود (خ) بير (د) أكر.

فيكون الطيرا، قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب الطائر باللف.

بعد الطاء، وهمزة مكسورة بعدها، مكان الباء، على الإفراد.
وقرأ الباقون طيراً، من غير ألف وبيتا ساكنة بعد الطاء، على أن المراك ب اسم الجنس، قال ابن الجزري:
و طيرا ممّا يكتب، لا يكتب، في كتاب: تأكلون، وما تذرون، وتجذرون، كله تقدم.
وفي يونكم، قرأ ورش، وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر.
ويعقوب، بيض الباء، والباقون بكسرها، وهو لغتان، قال ابن الجزري
يَبْدِعْ كَيْفَ كَيْفَ يَكْسَرُ الْعَنْمَةُ (۱۵۱۴) مُمَّنُونَ (الصحابي) (۱۴۲۴).
وأطيعون، قرأ يعقوب بإثبات الباء الزائدة وصلا ووقفا، وهي لغة
أهل الحجاز.
وقرأ الباقون يخففها في الحالين، موافقة للرسم، وهي لغة هديل
صرفاً، قرأ روس، وقبل يخفف عنه بالسين، وهي لغة
عامة العرب.
وقرأ خلف عن حمراء بإشمام الصاد صوت الزاي، وهي لغة قيس
وقرأ الباقون بالصاد المختصرة، وهي لغة قريش
المقال والممال.
، اصطناع، إصطفاد، وقضي، بالإملاء لحزة، والكسائي، وخلف
العشر، وبالفتح والتقليل للأزرق.
، عمان، بالفتح والإملاء لابن ذكوان.
، أتي، يعني لدى الوقف، الدنيا، الموتي، بالإملاء لحزة، والكسائي،
وخلف العشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو، ويزاد لدوري
أبي عمرو وجه ذلك في لفظ الدنيا، وهو الإملاء.
الحراب، المجرور بالإمالة قولًا واحدًا لابن ذكوان، وغير المجرور له فيه الفتح والإمالة.
هذين والإمالة لخزاء والكسائي، وخائف العابر، والفتح والتقليل للؤزرق، ودوري أبي عمرو.
فنداده، بالإمالة لخزاء والكسائي، وخائف العابر، ولا تقليل فيه للؤزراق لأنه يتولؤ الفناده.
والإبكار، بالإمالة لابن عمرو، ودوري الكساي، والفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقليل للؤزراق.
النورا، بالإمالة للأصفهاني، وأبي عمرو، وابن ذكوان، والكسائي، وخائف العابر.
والتقليل للؤزراق، والفتح، والتقليل لقاليون.
والتقليل والإمالة لخزاء، والفتح للباقيين.

(المدغم)
الصفير، قد جنتم، بالإدغام لابن عمرو، ومصم، وحزة، والكسائي، وخائف العابر.
الكبير، أعلم ما قالرب، وأذكربك كثيرا، يقول له، فاعبدوه.
هذا بالإدغام لابن عمرو، ويعقب خلف عنها.

(فليا أحس)
من أمراري إلى الله، قرأ نافع، وأبو جعفر، يفتح باء الإضافة.
وصلا، والباكون بإسكانها.
خير، تلوه، هو، كل ظاهر.

- ١٣٤ -
 إلى، وقف عليها، وعقر بها، السكت، بخلاف عنه، ليان حركة
الحروف، الوقوف عليها.
فيهم، قرأ، خص، ورويس، فيفهم، ياء الغيبة، على
الألفات.
وقرأ الباقون، ففهم، بني العظمة، جريا، على نسق ماقبله،
قال ابن الجوزي:
نفهم، يا (ك)ن (ع)ن.
كأن فيكون الحق، أتفق جميع القراء على رفع نون، فيكون، لأنه
من المستنبات.
لمنت، رست، بالناء، وقف عليها، ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي
وبعوب بالها، وهي لغة قريش.
ووقف الباقون بالناء، مؤلفة للرسم، وهي لغة طيء.
هاء أمن، القراء فيها، على خمس مراتب.
الأولى، قالون، وأبي عمرو، وأبي جعفر، بإثبات ألف بعد لها.
وهمرة، مسيلة بين بين.
ثانية، للإصبعين، بهمزة مسيلة مع إثبات الآلف وحذفها.
ثالثة، الأزرق، بهمزة مسيلة مع إثبات الآلف وحذفها، ولل وجه
ثالث وهو إبدال الهمزة، ألفاً عضة، مع المد المشبع للسابقين.
رابعة، لفظ، بتحقيق الهمزة مع إثبات الآلف وحذفها.
خامسة، الباقين، بتحقيق الهمزة مع إثبات الآلف.
والقراء في المد المنفصل حسب مراتبهم، فكل يمد حسب مرتبتة.
هؤلاء، فيه، مهرة، وفِوَافٌ، ثلاثة عشر وجه، وهي:
تحقيق الهمزة الأولى، وعلى في الثانية خمسة القياس.
تم تسجيل الهوية الأولى مع المد وعليه في الثانية أربعة أوجه وهي:

الإباد والتسهيل بالروم مع المد.

تم تسجيل الهوية الأولى مع القصر وعليه في الثانية أربعة أوجه وهي:

ثلاثة الإباد والتسهيل بالروم مع القصر.

إبراهيم و كل مافي سورة آل عمران باليا لأجل القراء لأنه ليس

فيه خلاف.

أن يؤتي أحد قرأ ابن كثير، أن يؤتي بهميتين ثميتهما مسيلة

من غير إدخال على الاستفهام التبليغي.

وقرأ الباوقون بهمزة واحدة مفتوحة، على الإخبار، قال ابن الجوزري:

وغير الملك أن يُؤتي أحد

(المقلل والنماذج)

عبنى، الدنيا، بالإمالة لـ حزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح

وتقليل للأزرق، وأبي عمرو، ويزاد للدورى وجه ثالث في فظ الديانة.

وهو الإمالة.

أعارى، بالإمالة لدورى الكسائي فقط ولا تقليل فيه للأزرق لأنه

الرآء ليست متطرفة.

بالقياس، والآخر، بالإمالة للكسائي، وتفاقولا واحدا وحمزة خلف عنه.

سابق، بالإمالة لابن ذكران، وحزة، وخلف العاشر، وبالفتح

والإمالة لهدام.

الثورة، تقدمت قريباً.

الناس، بالفتح والإمالة لدورى أبي عمرو.

الهذي، ويؤتي بالإمالة لـ حزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح

وتقليل للأزرق.

136
النار، والنهار، بالإملاء لابن عمرو، ودوري الكساوي، وبالفتح والإملاء لابن ذكوان، والتقليد للأزرق
(المذموم)
الصغير، ودت طائفة بالإدغام جميع القراء.
الكبير، الحواريون عن القيامة، فاتهم بينكم، قال له، بالإدغام.
 ferment عمو، ويعقوب مختلف عنهما.
(ومن أهل الكتاب)
تأمنه، الإبيا، والبيرون، والتبعين، إليهم، وبيكم، كده، ظاهر، يؤده، مما، قرأ ورش، وأبو جعفر بإبدال الهجرة وواحزة خالصة في.
الحالين، وكذا حرة عند الوقفة.
وقرأ، أبو عمرو، وشابة، وحمزة، يسكنان الها، فيها وصلا ووقفا.
وقرأ قانون، ويعقوب باختلاس الكرمة فيها.
وقرأ أبو جعفر، بالإسكان، والاختلاس فيها.
وقرأ ابن ذكوان بالاختلاس، وإقام الكرمة مع الاشبع فيها.
وقرأ هشام بالإسكان، والاختلاس، والاشبع فيها.
وقرأ الأفاعي بالإشبع فيها.
وجه الإسكان أنه لفة صحية، ووجه الاشبع أنه على الأصل، ووجه الاختلاس التخفيف.
تنبيه، المارد بالاختلاس في باب وفاء الكنيا، الإثنيان بالحركة.
كاملة من غير صلة أي من غير إشبع.
واعلم أن من قرأ بالاختلاس أو الاشبع فإنه يقف بالسكون.
ومن يقرأ بالاشبع يكون لمد عنده من قبل المصل فكل يمد حسب مذهبه.
- 167 -
إليهم، ويزكيهم، قرأ يعقوب بضم الهاء فيها، وحمرة بضم الهاء في قبلتهم. قرأ ابن عامر، وعاصم، وحزمة، وأبو جعفر. بفتح السين، والباءون يكسرها، وهم للغتان، قال ابن الجوري:

ويحسب مستقبلًا، بفتح سين (ك) تبوأَة. (ف) يص (ن) بيت، النبوة، والنبيين، والنبين، قرأ نافع بالهم، والباءون، بالإبدال، تعلون الكتاب، قرأ ابن عامر، وعاصم، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر، بضم التاء. وضع الفين، وكسر اللاء مشددة، مضارع، عاهم، فنصب مفعول بنحو مكذوبة تقدرها، الناس، ثانيا، الكتاب، وقرأ الباءون، بفتح التاء، وإسكان اللين، وضع الفين، مضارع، عاهم، وهو ينصب مفعول بنحو واحد، وهو، الكتاب، قال ابن الجوري:

تعدون ضم حرك واكسرا. وشد (كن)، يد بامرك، قرأ نافع، وابن كثير، والكسائي، وأبو جعفر، برفع الراء، على الاستناد.

وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحزة، ويعقوب، وخلف العاشر، بصبها في مضمرة أي وعلام أن يأمركم، والسويس وجهان إسكان الراء، واختلاس ضمها، ولدوري أبو عمرو ثلاثة أوجه، الإسكان، واختلاس، والضمة الكاملة، قال ابن الجوري:

وارفعوا لا يامرأ. (حرم) (ح) لا، (ر) حبا وقال أيضًا: هب بامركك إلى قوله، سكن، أو اختلست، (ح) لا، والخلف، (ط) بوقرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو، يخلف عنه بإبدال الهاء في الحالين، وكذا حرة عند الوقف.

وأبى امرأ، قرأ السويسي إسكان الراء واختلاس ضمها، وقرأ أبو عمرو بالإسكان، واختلاس، والضمة الحالية، والباءون، بالضمة الحالية.

- 128 -
ولا نصب في رأيك لأحد من القراء، وهم في همهم مثل دولا بأمركم.
من آيتيكم، قرأ حمزة، ما بكرر اللام، على أنها لمجرمو مصدرية.
وقرأ اليافن بفتحها، فإنها لام الابتداء، وما شرطية منصوبة بآيتكم.
وقرأ نافع، وأبو جعفر، متنيكيم، بيون العظمة وألف بعدها.
وقرأ اليافن، متنيكيم، بياء مضومة مكان النون من غير ألف وهي
ثاء المتكلم مناسبة قوله تعالى، وإذا أخذ الله، قال ابن الجوزى.
بلا كاكنون، (ب) دا، كان كنكم بفترة أنتدلا (مدة).
بأقررتهم، حكمها حكم، وأسلتهم، وتقدم ص 111 بآل عمران.
ذلكم إصري، قرأ ورش، وإبن كبير، وأبو جعفر، قالون يخفف
 عنه، بصلة ضم وهم الجمع، وهم في المفتصل حسب مذاهبهم.
وقرأه، يؤخذ منة على ذلكم إصري، بالتحقيق مع السكت وعدهم.
ولا يجوز في ولا في أسمائه النقل لأن ميم الجمع أصلها الضمة فلو حركت
بالنقد للفت وتمن من حركتها الأصلية، ولا يعترض على ذلك بتحريك
أبي عرو لما بالكسر في نحو، عليهم القتال، بهم الأسباب، لأن الكسر
هو الأصل في التحرك عند النداة الساكنين.
أو وأنا معموم، وأجمع القراء على حذف الأنف وصلا وإثباتها وفقا
بيفون، قرأ أبو عمر، وخص، ويعقوب، بياء الغيبة مناسبة
ه من، في قوله تعالى، فن تولى.
وقرأ اليافن بثاني الخطاب مناسبة كاف الحطاب في قوله تعالى، فأولئك،
أو على الالتفات، قال ابن الجوزى:
بغرون، (ع) دا، برجمون، قرأ حفص، وبرجمون، بياء الغيبة مضومة مع فتح
النimedia مناسبة قوله تعالى، بيفون،
(م 19 - المنبه).
149
ورأى يعقوب د. ترجمون، يياء الفئية مفتوحة مع كسر الجيم. وقرأ الباقون د. ترجمون، بناء الحطاب مضمومة مع فتح الجيم لنفسه.

قوله تعالى: تغيرون، قال ابن الجوزى:

وترجمون (عين) (ظب)ي، وقال، وترجم

العديد افتتاحا واكسير (ظ)ما، إن كان الآخر

هم. فأقرأ الإصليان، ابن وردنان بخلاف فيما ينقل حركة الهمره إلى اللام مع حذف الهمره فنصير النطق بلام مضمومة.

ولحمر وفقا للنقول ملأ السكون المضحي والروم والإشمام، وكذا هشام.

يتلف عنه.

(المقلل وال말)

بقطع، ويدنار، بالإمالة لأبي عرو، ودواري الكسائي، وبالفتح والإمالة لابن ذكرى، وبالتقليل للأزرق، يلب، وأوفي، واتقي، وتولى، بالإمالة لحمره، والكسائي، وخلف العاشرة. وبالفتح والتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل لدوري أبى عرو في لفظ يلب، وبالفتح والإمالة لشبهة في لفظ يلا.

بالناس والناس، بالفتح والإمالة لدوري أبى عرو، وجاءهم، بالإمالة لابن ذكرى، وحمره، وخلف العاشرة.

بالفتح والإمالة لشاشة.

موسي، وعيسى، بالإمالة لحمره، والكسائي، وخلف العاشرة، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبى عرو.

(المغم)

ه الصغير، واخذتم أظهره ابن كبير، وحفص، ورويس يتلف عنه.

أدغه الباقون.

139 -
كل الطعام

ه إسرائيل، قرأ أبو جعفر بتسهيل الهمزة مع المد والقصر وصلاة ووقفاً.

وكذا حوزة عند الوقف.

وقرأ الأزرق بفتح ملالي بخلف عنه.

ه نزل، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، بإسكان النسخ.

وتخفيف لثاي.

وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الزاي، قال ابن الجوزي،

يُنزل علُّكم خفًّةٌ (تحت).

ه حج البيت، قرأ حفص، وحمزة، والنسائي، وأبو جعفر، وخلف.

العابر بكسر الهاء، وهي لغة مجد.

وقرأ الباقون بفتحها، وهي لغة أهل الحجاز وأسد، قال ابن الجوزي,

وكسر حج (هَجُّ) نُ (شَّمَشَ) (أَكَسَمَ).

صراط، قرأ رايس، وقيل بخلف عنه، بالسين، وهي لغة

عامة العرب.

وقرأ خلف عن حزمة بالإشمام، وهي لغة قيس.

وقرأ الباقون بالصاد الخالصة، وهي لغة قريش، قال ابن الجوزي,

الصراط مع صراط (زن)، خلف تاء (غُنْلَا كِبْنُ يُصَبِّرُ).

والصِّنْدُوَّةُ كالزِّيَابٍ (ضَدْ) ما - 131 -
ولانفرقاً، قرأ البريء بخلاف عنه بشديد الناء، وصلا مع المد المشبع
للساكينين، وذلك لأن أصلها، ولا تنفرقاً، فأذعت النداء في النداء
وإذا وقف على، ولا، وبدأ، بتنفرقاً، بدأ بناه، واحدة، خفيفة.
ورقا الباقيون بعدم التشديد والقصر، على حذف إحدى النداءات، بالخفيف
قال ابن الجريري.
في الوصل ستبتسموا أشد ما Hệ
نعمت الله، مرسومة بالناء، ووقف عليها ابن كثير، وأبو عروء،
والكسائي، وبعقوم بالفاء، وهي لغة فريش.
ووقف عليها الباقيون بالناء، مرفوضة للرسم، وهي لغة طيبرة.
ولنا تكونوا كاذبين تنفرقاً، اتفق القراء على قراءته بالخفيف لأنه
ليس من مواضع الخلاف.
ترجع الأموات، قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وبعقوم.
وخلف العاشر، بفتح الناء، وكسر الجيم، ببنائه للفاعل.
ورقا الباقيون بضم الناء وفتح الجيم، ببنائه للمفعول، قال ابن الجريري
وكُرَّجَ الْعَضْدُ افْتَجَّاً وَاكْسَرَّ (ظا) (بها). إن كان للآخر
لِلْفُؤُوهَةَ وَالْمَوْلاَمَيْنَ (ظا) لِهْمَ (شفقا) وَالآخَرَانَ، الأَمْضُورُ هُمُّ، والشام
عليهم الذلة، عليهم المسكنة، الأنبياء، تقدم نظيره
المقل والملام.

ه الثورة، تقدم الكلام عليها.
ه الأخرى، بالإماهة لابي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر.
والفتح والإماهة لابن ذكوان، وبالنقيب للزرق.
ه الناس، بالفتح والإماهة لدوري أبي عمرو.

واشهد هو، 132.
هديً، وأذي لدى الوقف، وتنلى، بالإملاء لحمرة، والكسائي.
وخلف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق.
وكانون، بالإملاء لابي عمرو، ودوري الكساي، ورويس.
وبالفتح والإملاء لابن ذكوان، والتقليل للأزرق.
والنار، بالإملاء لابي عمرو، ودوري الكساي، وبالفتح والإملاء
لابن ذكوان، والتقليل للأزرق.
الجاه، بالإملاء لابن ذكوان، وحمرة، وخلف العاشر، وبالفتح،
والإملاء لشام.
المسكا، بالإملاء للكساي، وقنا قولًا واحدًا، وكذا حمرة إخفائه
ولطية، لا إملاء في فقط، شفا، لكونه واويا.
(المدغم)
لكبيره، من بعد ذلك، العذاب بما، يريد ظلمها، والمسكة ذلك بالإظهار.
والإعدام لابي عمرو، ويعقوب.
ولطية، لا إدامة في باء، الكذب من، لأن الباء لا تدغم في اليم إلا
في كلمة، ينعب من ينعب، فقط.
ولا إدامة في هاء، وجوههم، لأن إدامة المثلين في كلمة واحدة مقصور
على كلئي منا سكيم، وما سلككم.
(ليسوا سواءا،)
وأما فعلوا من خير فلن بكتروا، قرأ أحفص، وحمرة، والكسائي،
وخلف العاشر، والدوري عن أبي عمرو إخفائه عنه، بيا. القبيبة فيما
مناسبة قوله تعالى، من أهل الكتاب، الح.
وقرأ الباقيون بناء الخطاب فيما وهو الوجه الثاني للدوري، وجه
الخطاب رجوعًا إلى خطاب أمة ميدان محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم في
- 133 -
قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: "كنتم خير أمة لما أنتم به جزأ (مصدق)" (ط) لا خلاف.

قراءوا قراء الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها، والباقون بتخفيفها.

تسوم، قرأ الأصبهاني، وأبو جعفر، بإيضاد الهمزة وصلا ووقف.

وكذا حورة عند الوقف.

لا يضركم، قرأ نافع، وأبي كبير، وأبو عمر، وبعقوب، يضركم، يضركم.

كسر الضاد رجوم الرا، جوابا للشرط.

وقرأ الباقون بـ "يضركم"، بضم الضاد ورفع الرا. مصددة على أن الفعل مرفوع لـ "جرجه" من الناصب واللائم والحلة في فعل جزء جواب الشرط.

وقال الجعفي، وبعده التبريكي هو مجرور والضمة ليست حركة إعراب بل هي الإتباع وذلك لأن الأصل "يضركم"، تقلت ضمة الراء الأول للضاد ليصبح الإدعام ثم سكنت الرا الثانية للباقم فالتالي ساكتين فحركت الرا الثانية ليكونها طرفاً وكانت المحركة ضحية للإتباع.

قال ابن الجوزي:

"يضركم" أكسير إجُزؤُم (أ) وصلا ". (حق).

ومنزليين، قرأ أين عامر بفتح النون وتشديد الرا.

وقرأ الباقون بـ "سكون النون وتخفيف الرا"، وهي لفظ، قال ابن الجوزي "واشدوا".

ومسندين "منير كرمو" (كت) "بيدوا".

ومسندين "قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وبعقوب، يكسر الرا، اسم فاعل من "سوس"، أي معلمين أتسمهم بعضاً ومصر أرسلوها بين أكافهم، أو معلمين خيل لهم.

وقرأ الباقون بفتح الرا، اسم مفعول والفاعل هو الله تعالى.

قال ابن الجوزي:

"مسوّمين (نكم)" . (حق) أكسير النواذ.

- 134 -
مصاعقة، قرأ ابن كبر، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب.

مضغفة، مذذب الألف وتشديد العين، التكرير.

وقرأ الباقون، مضا حقة، بإثبات الألف وتشديد العين.

قال ابن الجوزي:

"وتدارسة، وثبتة (تيو) (كت) (د) "ن" (المقال والممال)

ويشارعون، بالإمالة الدورى الكساى وحده، ولا تقليل فيه للأزرق،

لأن الراء ليست متطرفة.

النار، بالإمالة لأبي عمرو، والدورى عن الكساى، والفتح والإمالة

لا يتنكلان، وبالتقليل الأزرق.

الكافرين، بالإمالة لأبي عمرو، والدورى عن الكساى، ورويس

والفتح والإمالة لأبي ذكوان، وبالتقليل الأزرق.

الدنيا، بالإمالة لحمزة، والكسائي، وخلاف العاشر، والفتح والتقليل

الأزرق، والسوسي، والفتح والتقليل والإمالة، للدورى عن أبي عمرو.

ويشير، بالإمالة لأبي عمرو، وحزمة، والكسائي، وخلاف العاشر،

والفتح والإمالة لأبي ذكوان، وبالتقليل الأزرق.

هلي، بالإمالة لحمزة، والكسائي، وخلاف العاشر، والفتح والتقليل

الأزرق، والدورى عن أبي عمرو، والفتح والإمالة لحمزة.

الأرباء، بالإمالة غزاء، والكسائي، وخلاف العاشر، ولا تقليل فيه

الأزرق لأنه من الكلمات التي يفتحها قولًا واحدًا

(المدغم)

الصغير، همت طائفة، بالإدغام جميع القراء.

وإذ تقول، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي

خلاف العاشر.

135
الكبير، كشل ريح، تقول المؤمنين، يغرمل، ويذبح من، والرسول
لملكم بالإظهار والإدخام لأبي عمرو، ويعقوب:
(وسارعوا)
وسارعوا، قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، سارعوا، مئذ
الواع، على الاستناد.
وقرأ اليافون، وسارعوا، باثبات الواع، عطفا على قوله تعالى:
وأطيعوا الله، قال ابن الجزري:
وعند فُنُود الواع (أعم). 184 من قُبْلُ سارعوا
قرح، مما، قرأ شببة، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر،
بضم القاف.
وقرأ اليافون بفتحها، وهم لما كان الضم، والضعف، ومعناء
الجرح، وقيل بالفتح الجرح، وبالضم، الله، قال ابن الجزري:
وفقما يُفرج النَّفَشُ مضمّ (حضِبة).
دكتم تمنون، قرأ البزى، يخفف عنه التشديد التاء، وصلة ميم الجمع مع المد
المشب للتشديد وصلا، وذلك لأن أصلا، نتمون، فأدخلت التاء في التاء،
وإذا وقف على دكتم، بدأ، يتنون، بدأ، واحدة خفيفة.
وقرأ اليافون بعده التشديد والقصير، على حذف إحدى التاءين إلا أن
قالون، وأبا جعفرهم، فصل حسب قاعدتهم، قال ابن الجزري:
في الوصل، كشل ريح، وأبا جعفر، بإيدالهمرة، ووا موا متحركه في
الخالين، وكذا حمرة عند الوقف.
دنونه، مما، قرأ أبو عمرو، وشيبة، وحمرة، دُنْوَته، إسكان الهاء.

- 131 -
وقرأ قالون، وبعقول، وْنُؤُونِيهِ، بقصر الهوا، أي بكسرها من غير صلة.

وقرأ ابن ذكوان، بالقصر، والإشاع.
وقرأ أبو جعفر، بالإسكان، والقصر.
وقرأ هشام، بالإسكان، والقصر، والإشاع.
وقرأ البقون، نُؤُونِيهِ، بالإشاع.
وقرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو، بخلاف عنه، بإبدال الهاءة في الحالين، وكدنا حمرة عند الوقف.
وكان ابن كثير، وأبو جعفر، ووُكُتاين، ألف عدودة بعد الكاف، وبعدها حمرة مكسورة، وحينذ يكون للد من قبيل المنصل، فكلمة حسب مذهب إلا أن أبي جعفر يفصل الهاءة مع اللد والقصر.
وقرأ البقون، وكباين، بهمزة مفتوحة بدلاً من الألف، وبعدها ياء مكسورة مشددة، وهم لمكان يبقى كثير، قال ابن الجوزي:
لكن في كباين (أَلْلَاهُ) وان وقف على وكباين، فأبو عمرو، وبعقول يقفان على اليد، للتفصيل على الأصل إذ أن الكلمة مركبة من كاف التثبيت، وأي المنونة، ومعلوم أن التنوين يحفز وقتًا.
والبقون يقفون على الون اتباعاً للرسم، قال ابن الجوزي:
لكن كباين التثبيت والساياء، (حماة)
فانته، حمرة عند الوقف، وكباين، وجهان هما التسهيل والتحقيق.
هكذا روئ في فتح المعقلات، للشيخ المخللق، وبيغور المسار للشيخ دراهم.
وقال العلماء المحقق فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه، البدر الزاهرة، والذي يظهر لي أن فيه التسجيل فقط لأن هذه الكلمة وإن كانت مركبة
حسب الأصل من كافي التبنية وأي، فقد تَسُورِي هذا الأصل ووضعت للدلالة على معنى واحد وهو التكرير مثل كَم، فأصبحت بسيطة لامركية، انتهى من كتاب البدر الزاهرة ص ٢٩.

قال تعالى، قرأ نافع وابن كثير، وأبو عمر، وبعقوب، فقيل، بيض القاف وحذف الألف وكسر الناء، على البنا، للفاعل، وهو من الدكتور، ويروي نائب فاعل.

وقرأ الباقون: قائل، بفتح القاف وإثبات الألف وفتح الناء، على البنا، للفاعل، وهو من الدكتور، ويروي فاعل، قال ابن الجزيري، قائل: "يضم الأكسير، يُبِقَّتْ" (١٠) وجَفَّا (١١) (حَمَّا).

كبير، قرأ الأزرق بترقيق الراء، وتنقيةها، والباقون بتفخيمها، ورفع، وقرأ ابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر، وبعقوب، بضم العين.

وقرأ الباقون: إسكانها، وهما لفظان، قال ابن الجزيري، وعَيْكِدَا، "رَبُّ الْعَزَّازِ" (٢٩١) (كَرَمُ) (٢٩٢) دُبِّرَ، قرأ ابن كثير، وأبو عمر، وبعقوب، بتسكين النون وتفخيم الزاي، على أنه مضارع، آزله.

وقرأ الباقون: بفتح النون وتشديد الزاي، على أنه مضارع، آزله، قال ابن الجزيري، يُنْزَلُ كَلَّاً خَفًّا (١٢٠) ومَوَأَهُم، قرأ الأصباغي، وأبو جعفر، وأبو عمر، بتفخيمه، بإدال الهمرة في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف.

تحنن، اهتم أنه لا إشاد في هموم أواهما، للأزرق وإن كانت فاء الكلمة لأنها من المستفتيات، قال ابن الجزيري، وكتفاف فعل بسوى الإياء الأزرق، انتهى

١٣٨
(المقلل والميل)

وسارعوا بالإملاء لدورى الكساقي.

والناس، بالفتح والإملاء للدوري عن أبي عمرو.

dقآتام، ومولاكم، وأمآواه، وهدي، ومئوي، لدى الوقف، والدنيا،
بالإملاء لخوهرة، والكساقي، وخلف العآشر، وبالفتح والتقليل الأزرق.

وبالفتح والتقليل أيضاً لأنبي عمرو في لفظه، الدنيا، والدورى فيها وجه
ثالث وهو الإملاء.

ه الكفارين، بالإملاء لأنبي عمرو، ودورى الكساقي، ورويس،
وبالفتح والإملاء لابن ذكوان، وبالفتح والتقليل الأزرق.

أراكم، بالإملاء لأنبي عمرو، وحزة، والكساقي، وخلف العآشر.

وبالفتح والإملاء لابن ذكوان، وبالفتح والتقليل الأزرق.

تنبيه: أعلم أنه لا إملاء ولا تقليل لأحد من القراء في لفظه، عفا،
لأنه واوي، وأن كلا من مئوي، ومأوى، ومولي، على وزن مفعل.
 فلا تقليل فيها لأنبي عمرو.

(المغمض)

الصغير، يريد ثواب، بالإدغام لأنبي عمرو، وأبي عمرو، وحزة،
والكساقي، وخلف العآشر.

ه أفقر لنا، بالإدغام لأنبي عمرو بخلف من الدورى.

وقد صدقكم، وإذ تمسكم، بالإدغام لأنبي عمرو، وهشام،
وحزة، والكساقي، وخلف العآشر.

الكبير، الرب بما، صدقكم، بالإظهار والإدغام لأنبي عمرو، ويعقب.

(إذ تصعدون)

يفشى، قرأ حزة، والكساقي، وخلف العآشر، يغشي، بتاء التأنيث،
على أن الفاعل ضيغ يعود على د. أمنة ...

129 -
ورأوا الباقون، بمعنى: بيواء التذكير، على أن الفاعل ضمير يعود
التعاس، قال ابن الجوزي
لا مثنا (شفا). أنت
كله، قرأ: أبو عرو، ويعقوب، وكالة، برفع اللام على
أنها مبتدأ ومتعلق، الله، خبرها والجملة خبرها وإن،
ورأوا الباقون بنصبها، على أنها تأكيد للأمر الذي هو اسمها، إن،
ومنطلق الله، خبرها، إن،
وكلها (حصا).
ففي بيوتكم، قرأ قالون، وإن كبر، وإن عالم، وهما، وشمسة، وحمرة،
والكسائي، وخلف العاشر، بكسر الباء.
قال ابن الجوزي
ورأوا الباقون ضمها، ومما لغتان
لا
ييرت كيسف جحب بكسر الضم (ك) م. (د) (ب) (د) (ت) (ج) (ج)
FIELDS القتل، ورحمة خبر، وله كتب، فظاً غليظاً التي، وكلا ظاهر
والله، بما تملون بصير، قرأ: ابن كبر، وحمرة، والكسائي، وخلف
العاشر، وعملون، بيا الغيب، ودا على الذين كفروا الورد أول الآية.
ورأوا الباقون، الختام، رداً على قوله تعالى: لانكونوا كذين
كافروا، وهو خطاب للمؤمنين
قال ابن الجوزي
ويسمون (د) م (شفا)
ومثم، مما: قرأ نافع، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر، بكسر
الميم، ووجه أنه من متى، مئات كخاف، مئات، والأصل: معه،
بفتح الفاء، وكسر العين، فإذا أسند إلى الناء قبله، مث، بكسر الفاء،
وذلك لأننا نقلنا حركة العين إلى الفاء، بعد حذف حركة الفاء، ثم حذفنا
الواو للساكنين فأصبحت مث،
140
وقرأ الباكون بضم اللام، ووجه أنه من مات يعوت كسمان يقوم،
وما لفنان، قال ابن الجوزي
اكرر ضا هندًا في منح (شنقان) (أใ) ري
سعود، قرأ حفص بناء الغيب، لأنه راجع إلى الذين كفروا، في
قوله تعالى: لاشكونا كاذبين كفروا،
وقرأ الباكون بناء الخطاب لمناسبة قوله تعالى، وآمن قناتم في سبيل الله،
قال ابن الجوزي
وسيجمعون (عًا) لم
إبن نصركم، أجمع القراء على جوم رأبه،
فقال الذي ينصركم، قرأ السوي، ينصركم، إسكان الراء، واختلاس
ضمنها، للتخفيف.
وقرأ الدورى عن أبي عمرو بالإسكان والاختلاس والضم الكامنة.
وقرأ الباكون بالضم الكامنة على الأصل، قال ابن الجوزي
باسمكم بسامكم بسامكم إلى قوله
سكون أو اختباس (حج) ولا اختلفاء (ط)، ب
كان أن يغل فرأ ابن كثير، وأبي عمرو، وعاهم، يفتح البياء، وضم
التين، مينا للفاعل، أي لا ينبغي أن يقع من نب غول أي خيانة أبنه.
وقرأ الباكون بضم البياء، ومن الفين، مينا للنفول، إما من يغلف
الثلاثة، أي لا ينبغي أن يغلبه أن يغلبه في منع النهي، أو من
أغل، الروابي أي نببه للنفل مثل أكبتته تتبئته للنكدب فهو ينثى
في منع النهي أيضاً، قال ابن الجوزي
وقنجب ضم (ح) لا (ن) بسّر (د) عم
- 141 -
رضوان، قرأ شعبة بضم الراء، والباقون بكسرها: وهما لفتنان.
قال ابن الجزري.
رضوان صم الكسر (صاطف)
ومواه، قرأ الأصبهاني، وأبو جمفر، وأبو عمرو يخلف عنه: بإبادال
الهمرة في المالكين، وكذا حزمة عند الوقوف.
فيهم، ويزكيهم، وعليهم، قرأ يعقب بضم الهاء في الثلاثة، وكذا
حزمة في عليهم: فقط.
قبل، قرأ هشام، والكسائي، ورويس بالإشام.
وقرأ الباقون بالكسرة الحالية، وهما لفتنان، قال ابن الجزري
قبل غيض جي أشم
في كسرها الضمة (د) جا (غ) نا (ك) زم.
ومنذ، وقف عليه حزمة بالتسكين فقط لكونه متملاً رسماً
لأطاعونا مافتلوا، قرأ هشام يخلف عنه: مافتلوا، بتشديد الناء،
على التكير.
وقرأ الباقون بالتخفيف، على الأصل، قال ابن الجزري
مافتكشوا (لا) بدي خالفه.
ولا لحسن الذين قفوا، قرأ هشام يخلف عنه: ولا يحسن بيد الغيب.
واقف الذين قفوا، وأمواتا مفعول ثان والمفعول الأول مخفف أي
ولا يحسن الشهداء أنفسهم أمواتا.
وقرأ الباقون بتاء الختام، والذين مفعول أول وأمواتا مفعول ثان
أي ولا يحسن بامتد أو يغطض الشهداء أمواتا. قال ابن الجزري
ومافتكشوا (لا) مَوا
وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحزمة، وأبو جعفر: يفتح السين والباقون
بكسرها، وهما لفتنان، قال ابن الجزري.
- 142 -
وَاخْتُبِسْ بَيْنَكُمُّ بِمَسْتَعْتَبَّلٍ (١٠٣) قَبْضَةً
(١٠٤) فَيَرْضَىٰ (١٠٥) ۚ رَبُّكُمُّ
فَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَرَا أَبِنَ عَامِرٍ فَقَضَأْلَا بِشَدَّةٍ
وَقَرَا الباقون بِالتَّخَفِيفِ عَلَى الْأَصِيلِ قَالُ أَبِنُ الجُمْرِي
مَأْسَأَلُوا شَدَّةً (١٠٦) كَذَا خَفْضَ وَبَعْضُ (١٠٧) كَذَا قَالَأُمِّهِ
(المعنى والمَيْلِ)
اءِخْراَجَكُم بِالإدِّعَةِ لَأَبِي عَمروٍٍ وَحُزَىٰ وَالكِسَامِيٍّ وَخَفْفِ السَّاعِرِ
وَبِالتَّخَفِيفِ لِلْأَرْقَعِ وَالْفَتْحِ وَالإِدْعَاءِ لَأَبِي ذَكْوَانٍٍ وَبِالتَّخَفِيفِ لِلْأَرْقَعِ
وَهُنَّ أَنَّهُمَا وَدَأَبْنُاهُمَا وَأَنْعَمَنَا عَلَىٰ هَذَا وَلَن نُؤْتِيَهُمَا
فَجَاءَهُمَا وَلَن نُؤْتِيَهُمَا فَالْكِسَامِيٍّ وَخَفْفِ السَّاعِرِ
وَالْفَتْحِ وَالإِدْعَاءِ لِلْأَرْقَعِ
(المَدْغَمِ)
وَهُمْ يَضُرُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِالإدِّعَةِ لَأَبِي عَمروٍٍ وَحُزَىٰ وَالكِسَامِيٍّ
وَخَفْفِ السَّاعِرِ
وَفَسَدَّنُوا بِالإدِّعَةِ لَأَبِي ذَكْوَانٍٍ وَبِالتَّخَفِيفِ عَنِ الدُّورِ
وَكَبِيرِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ يَذْهَبُونَ مِنْ مُؤْمِنٍٍ وَلَيْلِ عَلَيٰهُمَا وَقُلُوهُمَا أَعْلَمُ
بِمَا يَبَيِّنُ اللَّهُ وَالإِدْعَاءِ لَأَبِي عَمروٍٍ وَبِعَصْرَبِ
(عَصْرَبِ)
(يَبْثُثُونَ)
وَيَبْثُثُونَ قَرَا الْأَرْقَعِ بِتَرْقِيقِ الْرَّاءِ وَتَخَفِيفَهَا وَالباقون بِتَخَفِيفَهَا
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِعُّ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَأَ الْكِسَامِيٍٍّ وَأَنَّ بَعْضَ الْمَهْمَةِ عَلَىٰ الْإِسْتِنَافِ
وَقَرَا الباقون بِفَتْحَهَا عَطْفًا عَلَىٰ نَعْمَةٍٍ أَيْ يَبْثُثُونَ بَنَمَةٍ مِنْ
اللَّهِ وَبَعْدَ إِضْعَافِ الْإِسْتِنَافِ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَبِنُ الجُرُورِ
وَأَكْسِبْ أَنَّ اللَّهَ (ۡرَبُّهُ) (١٠٨) قَرَاً شَعَبةٍٍ وَحُزَىٰ وَالكِسَامِيٍّ وَخَفْفِ السَّاعِرِ
وَالْفَتْحِ وَالإِدْعَاءِ لِلْأَرْقَعِ
- ١٤٣ -
وقرأ الباوقون بكسرها، وما لفآن كالضَّهْف والصُّعْف، ومعناه الجرح، وقيل بالفتح الجرح والضم أله، قال ابن الجزري:

ٍوقرأ النمْرُجْ ضَمْرٌ (صَحِيحَة).

ورضوان، قرأ شعبة بضم الراء.

والباوقون بكسرها، وما لفآن، قال ابن الجزري:

ورضوان ضَمْرَ السَّكَسَرَ (صَفْفَة).

وقرأ الباوقون بكسرها، وضم الزاي على أنه مضارع، حزن، قال ابن الجزري

ولا يحرونك، قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي على أنه مضارع، حزن، فقال

رباه.

وقرأ الباوقون بكسر الياء، وضم الزاي على أنه مضارع، حزن، ثلاث، قال ابن الجزري

في الكسر اضخما، مع كسر ضَمْرَ (أَمْ).

ولا يحسب ال الذين كفروا، ولا يحسب ال الذين يخلون، قرأ حمزة بتاء المخاطب فيها، والمخاطب التي محمد صلى الله عليه وسلم أو كل من يدخل مخالب، وأن يكفر أحد أو مفعول أول، وأنا تأكد الخ بدل منه سد مصدق، لأن المعدل عنه عليه الطريق والرغم، وما موصولة أو مصدرية، لأن لا تحسب باللسان الذي نمبه الكفار أو إملاؤها لهم خيراً.

وأما الثاني فهو ضاف أي ولا يحسب بحل الذين يخلون خيراً.

فدخل مفعول أول وخيرا مفعول ثان.

وقرأ الباوقون ياء النبط فيها، والفاعل، الذين، فيهما، وأنا نمل لهم سدت مسند الفعلين، أي ولا يحسب الذين كفروا إملاؤها لهم خيراً.

- 144 -
وفي الثاني بقدر المفعول الأول أي ولا يحسن الذين يخليون بخلهم
خيرا لهم، قال ابن الجزري:

وَحَاطَبَٰبَن كَأَلْكَمْمَر وَالبَخْل (فَهَ) أَن
وقرأ فتح السنين فيما ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر،
والباقون فيكرها، وهما لفظ، قال ابن الجزري:

ويحسب مستقبلاً فتح السنين (كَ) لَفْحَى (فَهَ) أَن (فَهَ) أَن
وهم قرأ حمزة، والكسائي، ويقوقب، وخلف العاسر، بضم الياء.
وفتح الميم وكسر الياء مشدة، مضارع مَّمَّثِرٍ.
وقرأ الباقون بفتح الياء، وكسر الميم وإسكان الياء، مضارع مماثل.

وهما لفظ، قال ابن الجزري:

يَبِّيِزُ حَضَر افْتُجَّ وَشَكْدَةٌ (طَ) مَّنْ (شَفَا) مِمَا
ولاقت بما تدلون خبير، قرأ ابن كثير، وأبو عرو، ويعقوب،
د يعملون، يباه الطيب لما فيهم قولة تعالى، الذين يخليون، الخ.
وقرأ الباقون بتاء الخطاب، على اللفظات، قال ابن الجزري:

يَعْلَمُوا (حَقّ)
ه سكنك مائلاً وقتلهم الآتي، بف生姜 حق وقول، قرأ حمزة
سيكتب، بيا، مضومة، وفتح الناء، مبناً، للمفعول وما اسم مؤنصل
أو مصدرية ثابت فاعل أي سيكتب الذي تعالى أو قوله، وقتلهم برفع
اللام العراقي، وما، وقيل، يباه الفئة، لمناسبة قسوله تعالى بعد
سمع الله،
وقرأ الباقون، سكت، بالفون المفتاحة وضع الناء، مبناً للفاعل،
والفاعل ضمير يعود على الله، وما مفعول به، وقتلهم، بنصب اللام
عطفًا على وما، وتَمْكُنُوا، بون النقطة.

(م 100 - المذهب في القراءات)

140
قال ابن الجوزي:

كَيْتَبَ يَاوَلِجَهْلِنَّ، قَالَ ارْقِعُوا يَقِنُونَ بِاًفُضْرِرَ.

هَبُطَلاَمَ، قَرَأَ الْأَرْزَقَ بِخَلْقِ الْلَّامِ وَتَرْقِيَّتهَا، وَالْبَاقِيَنَانَ بِتَرْقِيَّتهَا.

فَلَمَّا، وَقَفَّ عَلَى الْبَرِّ، وَيَعْقُوبَ بِخَلْقِهِ عَنْهَا بِهَاهُ الْسِّكَتِ، عَوْضاً

عَنْ الْأَلْفِ المَخْذُوْفَةِ لَأَلْحِ دُخُوْلِ حَرْفِ الْجُرِّ عَلَى مَا الْإِسْتِفْهَامِ.

وَبَلَّامِرِ، وَالْكِتَابِ، قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ، وَبَلَّامِرٍ، وَبِزَايَةٍ بَا. مُوَحِّدَةَ بَعْدَ

الْوَأَرَ، وَقَرَأَ الْبَاقِيَنَ بِخَلْقِهِ عَنْهَا، وَبِالْكِتَابِ، وَبِزَايَةٍ بَا، مُوَحِّدَةَ بَعْدَ الْوَأَرَ

وَقَرَأَ الْبَاقِيَنَ بِخَلْقِهِ عَنْهَا، تِمْهَالًا لِرَسْمِ الْبَاقِيَنَ بِالْبَاقِيَنَ، مُوَحِّدَةَ بَعْدَ الْوَأَرَ

وَقَرَأَ الْبَاقِيَنَ بِخَلْقِهِ عَنْهَا، فَيَمْهَلُوْا لِرَسْمِ الْبَاقِيَنَ مُحَافِظَ.

قَالَ ابْنُ الجُوْزَيِ:

وَفِي الْأَرْزَقِ الْبَالِبَةِ (كَمْ كَلَّمَوُاً). وَبِالْكِتَابِ المَخْلُفِ (الْمُقَلَّلَ، الْمَمْلَكَ).

نَزَاهَمُ، بِالْإِمَامَةِ الْجَرْمَةِ، وَابْنُ ذَكْوَانَ بِخَلْقِ عِنْهَا،

جَامِعَ، بِالْإِمَامَةِ لَابْنِ ذَكْوَانِ، وَخَالِفَ الْعَالِشِ، وَهُشَامَ،

بِخَلْقِ عِنْهَا، وَبِنَشَاعِ، بِالْإِمَامَةِ لَدُورِ الْكَسَانِ.

أَقَامَ، بِالْإِمَامَةِ لَخَامِرَةِ، وَالْكَسَانِيَ، وَخَالِفَ الْعَالِشِ، وَبِالْفَتْحِ

وَالتَّفْتَحِ لِلْأَرْزَقِ.

الْتَأْرِ، بِالْإِمَامَةِ لَقَبْعِ، وَالدُّورِ لَلْكَسَانِيَ، وَبِالْفَتْحِ، وَالْإِمَامَةِ

لَابْنِ ذَكْوَانِ، وَبِالْتَفْتَحِ لِلْأَرْزَقِ.

الْبَنِيَّا، بِالْإِمَامَةِ الْجَرْمَةِ، وَالْكَسَانِيَ، وَخَالِفَ الْعَالِشِ، وَبِالْفَتْحِ

- ١٤٦ -
والتقليد للأزرق، والسوسي، والفتح والتقليل والإملاء، للدورى عن
أبي عمرو،

فتبه، لا إملاء في دخان إن، لأن الإملاء لاتكون إلا في الفعل
الماضي مثل، خاف، المدغم (المدغم).

الصغير، قد جمعا، قد جاءكم، لقد سمع، بالإذى ل، أب عمرو، وهشام، وحرة، والكسائي، وخلف العاشر،

فقال، قال لهم، يجعل لهم، نؤمن لرسول، يرحض عن النار،

بالإظهار والإذى، لا، أب عمرو، ويعقوب،

فتبه، لا إذام في قب، وستنكب ماقالوا، لأن إذام الباب في الميم

خاص بلنفس، دينب من، لتبثون،

لتبثن للناس ولا تكتموه، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وشهبة،

يا، النبي فيه، على إسناد الفعل إلى أهل الكتاب.

وقرأ الباقون بناء الخطاب على الحكايّة أي قلنا لهم لتبثن فيه،

قال ابن الجزري:

"يَكَتَّمُهُنَّ (حَبَرُ) (صَفْ)"

ولا تحسين الذين يفرعون، فلا تحسبهم، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو،

يا، النبي فيه، وفتح الباب في الأول، وضمها في الثاني، والفعل الأول مسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين مفعول أول والفاعل الثاني

بتفا، أي لا يحسين الرسول، الفرحين، ناجين، والفاعل الثاني مسنده إلى ضمير الذين، ومن ثم ضمت الباب لندل على وأو الضمير المخوذة لكون

- 147 -
النون بعدها، ومفعوله الأول والثاني مذوف تقديره كذلك أي فلا يحسن
الفرحون أنفسهم ناجية، والفاء عاطفة.
وقرأ عاصم، وحمة، والكسائي، وعقوب، وخلف العشري، بناء
الخطاب وفتح الباء فيما، والفاعل فيما مستند إلى المخاطب والفاعل الثاني
تأكيد الأول والفاء زائدة، والمعنى لاتعسَّب الفرحين ناجين
للاحسين كذلك.
وقرأ نافع، وابن عمر، وأبو جعفر، بناء الغيب في الأول وتأهـ
الخطاب في الثاني وفتح الباء فيما، على إسناد الفعل الأول إلى الذين،
والثاني إلى المخاطب، قال ابن الجزري:
وَخاطبٌ في الكِسَّار والمبِعْلَ (ةَ) كِنْ . . . وَفَرَجَحَ
(طَ) حْرِرْ (كِنْ) وَيَخْسَبَ غَيْبَ وَقَدَمَ البَاءَ (خَبْرُ) .
وقرأ ابن عمر، وعاصم، وحمة، وأبو جعفر، بناء السين والباقون
بكسرهما فيما وهما لغتان، قال ابن الجوزري:
وَيْحَبُ مَسْتَقْبَلاً فَتَنَجْ بَيْنَ (كَ) نَبْيًا .
(فَ) يَلبَسُ (كَ) يَتَلَوَ السِّتَانًا، وَقَفَ عَلَى حَرَّةً بِالإِبَدال يَاء خالصة
وقالوا وقتلوا، قرأ حمة، والكسائي، وخلف العشري، بناء الفعل
الأول للمجهول والثاني للفاعل، وتوجهه ذلك على أن الوار لاتفيد ترتيبًا،
أو على التوزيع لأن منه من قتيل ومنهم من قاتل.
وقرأ الباقون بناء الفعل الأول للفاعل والثاني للفاعل، لأن الفتال
يكون عادة قبل القتيل، قال ابن الجزري:
فَقَلُوا . . . كَدَمَ وَقَيِّمَةً أَخْرَجَ بِفَتْحٍ (كَ)،
هَالَمُنْكَ، قَرَأَ دُوُسَ، بِكَوْنِ النُّوْرِ لَا حَفَظَةً، عَلَى أَنْهَا نَوْن
التوكيد المخففة.
وقرأ الأباوقن بفتحها مشدة، على أن نهانون التوريد الثقيلة قال ابن الجوزى:

"وَقَرَأَ الْبَإْقُونَ بِفَتْحِهَا مِشْدَدَةً، عَلَى أَنَّهُمْ تُورِيدُونَ الْطَّرِيقَةَ، يَسْتَخْطِبُونَ كَذَٰلِكَ، يَقُولُونَ بِذَا كِلَّافٍ (عَ) مَصًّا، بِمَا أُمُومًا، قَأَرَأَ الْأَصَبِيَّةِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ, وَأَبِي عُمَرٍ، وَخَلَفُهُ عَنْهُ, بِإِبْدالِ الْحِمْرَةِ فِي الْحَالِيِّينَ، وَكَذَا حُمْرَةُ عَنْ الْرَّقَفِ.

وَلَكِنَّ الَّذِينَ آتَوا، قَأَرَأَ أَبِي جَعْفَرٍ، لَكِنَّهُ, يَسْتَفْتَحُ مِشْدَدًا، عَلَى أَنَّهُ لَكِنْهُ عَمَلٌ وَالذِّينَ اسْتَحْمَلُوا فِي مَعْلِمِ نَصْبٍ، وَقَأَرَأَ الْبَأْقُونَ، لَكِنَّهُ, يَسْتَفْتَحُ مِشْدَدًا، عَلَى أَنَّهُ لَكِنْهُ مَخْفَفَةُ مِثْلَهَا، وَصَلَّ إِلَى الْكَسْرِ، نَخْلَا، مِنَ الْسَّاكِينِ، عَلَى أَنَّهُ لَكِنْهُ مَخْفَفَةُ مِثْلَهَا، وَالذِّينَ, مِتَبَأَ,

قَالَ ابْنُ الْجُوْزِى:

"(عَ) مَصًّا، حَدِيدَةٌ لَكِنْهُ أَذِينٌ كَطَالَامِرِ.

المُقَلَّ وَالْمَمَالِ")

أَذِىُّ الْرَّقَفِ، وَمَآوِمَهُ، بِالْإِمَامَةِ لَحَمَرَةٍ، وَالْكِسَانِ، وَخَلَفُ العَاَثَرِ، وَبِالْفَتْحِ وَالْتَقْلِيلِ للْأَزْرَقِ.

هَلْلَالِسُّ الْفَتْحِ وَالْإِمَامَةِ لِلدُّوُرِيِّ عَنْ أَبِي عُمَر،

هَلْلَالِسُّ، وَالْفَتْحِ وَالْإِمَامَةِ لِلدُّوُرِيِّ عَنْ أَبِي عُمَر،

هَلْلَالِسُّ، وَالْفَتْحِ وَالْإِمَامَةِ لِلدُّوُرِيِّ عَنْ أَبِي عُمَر،

الْكِسَانِ، وَبِالْفَتْحِ وَالْإِمَامَةِ لَبَن ذَكْوَانٍ، وَبِالْتَقْلِيلِ للْأَزْرَقِ.

الْأَبْرَارِ، وَالْأَبْرَارِ، بِالْإِمَامَةِ لَأَبِي عُمَرٍ، وَالْكِسَانِ، وَخَلَفُ العَاَثَرِ,

وَبِالْتَقْلِيلِ للْأَزْرَقِ، وَبِالْفَتْحِ وَالْإِمَامَةِ لَبَن ذَكْوَانٍ، وَبِالْتَقْلِيلِ للْإِمَامَةِ

خَلَفُ عَنْ حَمْرَةٍ، وَبِالْفَتْحِ وَالْتَقْلِيلِ وَالْإِمَامَةِ لْكِلْدَاد، وَبَيْنِ الْبَأْقِينِ,

أَذِىُّ، بِالْإِمَامَةِ لَحَمَرَةٍ، وَالْكِسَانِ، وَخَلَفُ العَاَثَرِ، وَبِالْفَتْحِ وَالْتَقْلِيلِ للْأَزْرَقِ، وَأَبِي عُمَرٍ.
(المدعم)

الصغير، فاغفر لنا، بالإذن يأبى عمر يخفف عن الدورى.

الكبرى، والنهاج لآيات، لا أضيع عمل عامل، بالإظهار والإذن

لأبي عمرو، ويعقوب.

(سورة النساء)

تاصلون، قرأ عاصم، وحزة، والكسائي، وخلف الماهر، بخفيف

السنين، على حذف إحدى التاءين لأن أصلها، تساملون، وقرأ الباقون

بنصها، عطفا على خظ الحلال، قال ابن الجوزى:

فئذاء لون الخفيف (كرب)

والأرحام، قرأ أحوش بخفيض الميم، عطفا على الضمير المجرور في ده.

وقرأ الباقون بنصها، عطفا على خظ الحلال، قال ابن الجوزى:

وأجبروا الأرحام (ً) ق.

وإذا خفف، فكراهم، آباءكم، كلهم ظاهر.

فواحدة أو ملوك أمانكم، قرأ أبو جعفر، فواحدة، برفع التاء، على أنها

خير لمبدأ مذودف أي فللمتى، وواحدة، أوقف لفعل مذودف، أي فيكز واحدة.

وقرأ الباقون بنصها، على أنها مفصول لفعل مذودف، أي فانكموا

واحدة، قال ابن الجوزى:

واحدة، رفع (ً) ق.

صقتهم، وقف عليها يعقوب بها السكت بخفف عنه، وذلك لبيان

حركة القرع الموقف عليه.

هنيتا مرتبة، قرأهما أبو جعفر بإبادل المهمة يا، مع الإذن وصلاة

وقولا، وأخذ حرم عند الوقف.

لا تؤتنوا السفهاء، أموالكم، قرأ قالون، والبرى، وأبو عمرو، بإسقاط

المهمة الأولى وتحقيق الثانية مع المد والقصر.

- 150 -
وقرأ الأصبهاني، وأبو جعفر، بتسيل الهيزة الثانية بين بين مع تحقيق الهيزة الأولى.

واللزروع رجحان، الأول: تسيل الهيزة الثانية بين بين والثاني.

إبدها ألفا مع الإشباع الساكنين.

ولقنبل ثلاثة أوجه: الأول: تسيل الهيزة الثانية بين بين والثاني.

إبدها ألفامع المد المشيع للساكنين، والثالث: إسقاط الهيزة الأولى وتحقيق الهيزة الثانية مع المد والقصر.

ولرويس وجهان: الأول: إسقاط الهيزة الأولى وتحقيق الهيزة الثانية مع المد والقصر، والثاني: تسيل الهيزة الثانية بين بين.

وقرأ الباقوان بتحقيق الهمزتين.

ه قيامة، قرأ نافع، وأبو حامد وقاسما، وغير ألف بعد الها، على أنها مصدر كقائم.

وقرأ الباقوان، قرأ: يباثات الألف بعد الها، مصدر قائم.

قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: (كَنَّا) بِهِ وسالم. قرأ: ابن عامر، وشعبة بضم الها، على النها للغمول.

ومتنه قوله تعالى: سوء تصييم نارا، وقرأ الباقوان فتحا على الها، للفاعل، ومنه قوله تعالى: جعلم بعضنها، قال ابن الجوزي:

بصلون عهن (كِمْ) (لَمْ) با.

وقرأ الآزروي بفتح اللام، والباقوان بترقية.

«إن كانت واحدة فرائع، وأبو جعفر، واحدة فرائع، على أن كان ناقة، وقرأ الباقوان بنصها، على أن كان ناقة وواحدة خبرها قال ابن الجوزي:»

واحدة رفع (ه) رفع (ه) الآخرى (ردة).

151
فلاهما، قرأ حمزة، والكسائي، بكسر الهمزة وصلا مناسبة الكسرة،
وإذا ابتدأ بالهمزة فإنها يبدآن بهمزة مضرومة.
وقرأ الباوقان بضمها في الحالين، وها لغتان، قال ابن الجوزي:
لا تمسه في جمل أُما كسر. ضمًا يليه التوصل (رضي)
وسوى بها أودين أبا ذكرى، قرأ ابن كثير، وأبان عامر، وشعبة: "لا تمسه،
بفتح الصاد وألف بعدها، على البناء، للعقول، وها تأتي
وقرأ الباوقان: يوضع، بكسر الصاد وراءه، بعدها، على البناء، للفاعل، أي يوضع
بها الميم، قال ابن الجوزي:
يوضع يفتح الصاد (تصف)، (ك) قلة (د) رى
(المقلل والممال)
د البناء، يمرني، وأدنى، وكنى، بالإملاءة خمسة، والكسائي، وخلف
العابر، والفتح والتقليل للأزرق.
طاب، وخلاو، بالإملاءة خمسة.
القري، بالإملاءة خمسة، والكسائي، وخلف العابر، والفتح والتقليل
للأزرق، وأبي عمرو.
ضمانا، بالإملاءة خمسة خلف عن خلاد.
تشبه، إعلم أن مثني، على وزن مفعل، فلا تقليل فيه لأبي عمرو.
(المدغم)
ه الكبير، خلقكم، فكواه هنئا، بالمعرف فإذا بالإظهار والإدغم،
لأبي عمرو، وبعكس.
(ولكم نصف)
يوصى بها أودين غير مضار، قرأ ابن كثير، وأبان عامر، وعاصم،
يوضع، يفتح الصاد وألف بعدها، على البناء، للعقول، وها تأتي
- ١٠٢ -
ورَقَا الْبَاقِونَ، يَوْصِي، يُبْكِر الصَّادِرِ وَيْبَاء. بُعْدَهَا، عَلَى الْبَنَاءِ لِلْفَاعِلِ
أَيْ يَوْصِي بِهَا المِثْلَ -
قَالَ أَبُو الْجَبْرِيَّ:
يُوَصِّي بِتَفْصِيلِ الصَّادِرِ (صَدَّ) لِمَ؟ (كَ) غَلَالُ (كَ) رَأَ
وَمِمَّوْمَعِهِمْ حَكْمَةً، فِي الْأَخْرَى كَذَٰلِكَ كُفَّرَ.
دُخِلَ جَنَّةٌ، وَدُخِلَ نَارٌ، قُرَأَ قَافِلًا، وَأَنَا عَاصِرٌ، وُجِفَعْرُ،
بُنُونَ النَّظَّامَةِ فِيهَا.
ورَقَا الْبَاقِونَ بَيْنَاءِ فِيهَا، وَالْفَاعِلُ ضَمُّيرُ يُمَرُّ عَلَى أَفْقَهُ،
قَالَ أَبُو الْجَبْرِيَّ:
وَدُخَلَهُ مَسْحَ الْكَطَّالَةِ، فَمَعَ فَوْقَٰهُ كَفْرُ، وَبَعْضُ مَعْلَمَةٍ فِي. إِنَّا فَتْحُنَا مَعْلَمَةٍ (عَمَّ)
وَالْعَلَى، قُرَأَ قَافِلًا، وَأَنَا كَثِيرٌ، وَأَنَا عَاصِرٌ، وَشَيْبَةٌ، وَسَمَّى،
والْكَسَّالِي، وَخَلْفِ الْعَالِشِ، بَكَسَ الْبَاءِ.
ورَقَا الْبَاقِونَ بِضَمَّهَا، وَهُمَا لِغَانٍ -
قَالَ أَبُو الْجَبْرِيَّ:
يُتَوِّنُ كَيْفَ جَا بَكَّرَ السِّمْمَ (كَمْ) نَٰ (عَقْصَةُ) (بَ) لا
وَالْدَّانِي، قُرَأَ أَبُو كِحْبِشٍ بِتَشْيِيدِ التَّوْنَ معَ الْمَدْ مَشْعُुِ السَّمْتِينَ،
فَالْتَشْيِيدُ عَلَى جَمِلٍ إِحاِدٍ لِلْتَوْنِينَ عِنْدَا عَنْ الْيَاءِ المَخْذُوفَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ
الَّذِي كَانَ الْفَقَاهَةُ تَبْتَ بَأَوْهُ فِي الْقُنْعَةِ، فَكَانَ حَقَّ يَأَوِى الَّذِي أَنْتَ بَيْنَ كُلِّ ذَلِكَ.
فَإِنَّهُمْ حَذَفَوْهَا وَوَعَضُوا عَنْهَا الْتَوْنَ المَدْغَةِ.
ورَقَا الْبَاقِونَ بِالتَّخْفِيَّةِ مَعَ الْقَصَرِ، عَلَى الْأَهْلِ فِي الْقُنْعَةِ، وَعَدَّ
الْتَمَيْزَ عَنْ الْيَاءِ، المَخْذُوفَةِ -
قَالَ أَبُو الْجَبْرِيَّ:
وَفِيْ لَذَاكَ كَأنَّ كَلِّ ذِيْنٍ كَيْسٌ كَدَأَسَ. كَمَكَ
أصلحا، قرأ الأخضر بنظيف اللام، والباقون ترقيقها.

بالله، في حمزة وقفها وجهان: النقل والإضاح كُانَ هَمَامً.

بخلف عنه.

عليه، قرأ حمزة، ويعقوب بضم الهاء، والباقون بكسرها.

الآن، قرأ ورش، وابن وردن بن خلف عنه بالفعل، وللأزرق
تثبيت البديل، وإذا ابتُدأ بَحمزة الوصل يكون له ثلاثة البديل، وإذا ابتُدأ
باللام يكون للقصر فقط.

وِلِحُمزة وقفها ثلاثة أوجه التحقيق مع السكت وعدهم، والنقل
كرها، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العابر، بضم السك.

وقرأ الباقون بفتحها، وهنا فتحان - قال ابن الجرمي:
كَرْنَهَا كَمَا ضَمْمُ (كُفَّ) ميينة، قرأ ابن كير، وشعبة، بفتح الباء مشددة، على أنها اسم
مفعول من المتعدى أي بُني بها من بدأها.

وقرأ الباقون بكسرها مشددة أيضا، على أنها اسم فاعل بمعنى ظاهرة.

وهي لازمة غير متعدية - قال ابن الجرمي:
(سُمْ) وَ(دُ) ما يفتح بِمُبْتِنَهُ
من نفسها إلا - قرأ قالون، والبرى، بتسيل الهزة الأولى مع
المد والقصر.

وقرأ أبو عمر بإسقاط الهزة الأولى مع المد والقصر.

وقرأ الأصابي، وأبو جعفر بتسيل الهزة الثانية.

والأزرق وجهان الأول، تسيل الهزة الثانية، والثاني، إباد.

الهمزة الثانية ياء ساكنة مع المد المشدد للساكنين.

وأقتبل ثلاثة أوجه - الأول، إسقاط الهزة الأولى مع المد والقصر

- 154 -
ه والثاني، تسيل الهزة الثانية، والثالث، إبدال الهزة الثانية، ياء ساكنة،
مع المد المشبع.
وقرأ الباقون بتحقيق الهمرين.
(المقلل والملمال)
بنتوفان، إحداه، وأفظ، بالإمالة لجزء، والكسائي، وخلف
التأثر، والفتح والتقليل للازرق، والفتح والتقليل أيضاً لاأي عمرو في
لفظ إحداه.
مبيتاً، بالإمالة للكسائي وقتنا، قولاً واحداً، وحرة بذاف عنه.
(المدغم)
الصغير، ما قد سلف، بالإدغام لأي عمر، وهشام، وحزة،
والكسائي، وخلف العائر.
الثامن، المعروف فإن، بالإظهار والإدغام لأي عمرو، ويعقوب.
(والمحصات)
والمحصتاء، اتفق القراء على فتح صاده. لأنه مستثنى كما قال ابن الجوزي
ومحصتاء. في الجمع كسر الصاد لا الأول (ر) يـ
ومن النساء إلا تقدم في الربيع الذي قبل هذا.
وأحل لهكم، قرأ حفص، وحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف
التأثر بضم الهزة، كسر الحاء، على البناء، المفعول، وما، اسم موصول
نائب فاعل.
ورأى الباقون بالفتح فيما، على البناء للفاعل. وما، مفعول به،
قال ابن الجوزي:
أحل (نـدـب) ب (صخبـبـا).
55
وبحصنين، اتقن القراءة على كسر صاده لأنه ليس من مواضع الخلاف.

غير، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتفخيمها.

والمحصنات، معا، ومخصصة، قرأ الكسائي بكسر الصاد، على أنهن

اسم فاعل لأنهن يحصن أنفسهن بالخلاف، وفرجون بالخلط.

وقرأ الباقون بفتحها، على أنهن اسم مفعول والإخصام مستندهن

قلاب ابن الجزري

وعن حسنها. في الجماعة كسر الصاد لا الأولى (ر) م،

فملغها، قرأ يعقوب بضم الهاء، والباقون بكسارها، ووقف عليها.

يعقوب باء السكك بخلاف عنه.

وأن تصرفوا خير، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها، والباقون

بتيفخيمها.

بتجارة، قرأ عاصم، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر بنصب

الناء، على أن كان باقية واسمها ضارب يعود على الأموال، وتجارة، خبرها.

وقرأ الباقون يرفع الناء، على أن كان تامة — قال ابن الجزري.

تجارة، عدا كُف،

يسيرا، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها، والباقون بتفخيمها

ومدخل، قرأ نافع، وأبو جعفر، يفتح لميع على أنه مصدر أو اسم

مكان من دخل، عليه فيقدر له فصل ثلاثي مطاوع ليدخل كأن

ويدخلهم تدخلوا مندخل.

وقرأ الباقون بضم الميم، على أنه مصدر أسم مكان من دخل،

الرابع — قلاب ابن الجزري.

ونفسُ ضمْ مَدَ خلاً (مدا) كالنجم

واسيرا، قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف العاشر، بنقل حركة.
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة المقدمة. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في شيء آخر، فلا تتردد في طرحه.
(المدخم)

الصغير ... ومن يفعل ذلك، بالإدغام لآب الحارث.

الكبير ... أعلم يا بنيكم، ليبن لكم، تتغافون نشورهم، بالإظهار.

الإدغام لآب همو، ويعقوب.

تبنيه ... لا إدغام في لام، وأحل لسكم، للتشديد.

(واعبدوا الله)

بالبخل، قرأ حمرة، والكلتاج، وخلف العابر، بفتح الباء، والخاء.

وقرأ الاباقون بالضم والسكون، وها لفظاً، كلفذن، والخزن والخرب.

قال ابن الجوزي:

والبخل ضم اسمكم معنا (كهم) (دنل) (سما)

وإن تب كحسنة، قرأ نافع، وأب كهير، وأب جعفر، دحسنة،

يرفع التاء، على أن كان تامة.

وقرأ الاباقون بنصها، خبر كان النافقة، وأسمها ضمير يعود على مثقال

النوة، وأن الفعل حلا على المعنى أي وافن تلك زينة ذرة، أو لإضافته إلى

قال ابن الجوزي:

حسنة (حزر م)

يضاعفها، قرأ ابن كثير، وأب عاصم، ويعقوب، يضعفها،

يذف الآلف مع التشدد مضارع ضعف.

وقرأ الاباقون، يضاففها، بإثبات الآلف مع التخفيف، مضارع ضعف.

قال ابن الجوزي:

وهقالة، وباء (ثوى) (كنس) (دنن

تسوي، قرأ حمرة، والكساء، وخلف العابر، د تسوي، بفتح

الناء، وتشريف السين، على البناء للفاعل، وحذف إحدى التاءين.

- 108 -
وقرأ تعالى ابن عامر، وأبو جعفر، تسوية، بفتح الناء، وتشديد السين، على النداء، الفاعل، وإثنا، الناء، في السين.
وقرأ الباقون، عم ابن كيران، وأبو عمرو، وعاصم، ويعقوب، تسوية.
بضم الناء، وتخفيف السين، على النداء، للفعول، قال ابن الجوزي:
"تسويASTERIXMNSTRAHMA (حم) و (عم) الثقل.
هبهم الأرض، قرأ أبو عمرو، ويعقوب، بكسر الها، والميم، وصلى.
وحمرة، والكساء، وخلف العاهر، بضم الها، والميم، وصلى.
 وبذلك الباقون بكسر الها، وضم الميم، وصلى.
أما عند الوقف فجميع القراء، يكسرون الها، ويكون للميم،
أو جاء أحد، قرأ قاولون، والئي، وأبو عمرو، بإسقاط الهزة الأولى مع المد والقصر.
وقرأ الأصبانى، وأبو جعفر، تسبيل الهزة الثانية بين بين،
واللؤزرق، وجهان، الأول، تسبيل الهزة الثانية بين بين، والثاني،
إبادها حرف، مد محسنا، مع القصر، لأن بعده متحرك.
تفتى، لا يعتبر للد، هذا مد، بل كاينوا، لأن حرف، المعارض.
والعارض، لا يعد به.
ولقتيل، ثلاثة أوجه، الأول، إسقاط الهزة الأولى مع المد والقصر، الثاني،
تسبيل الهزة الثانية، الثالث، إباد الهزة الثانية حرف، محسن، مع القصر.
ولروض وجهان، الأول، إسقاط الهزة الأولى مع المد والقصر.
والثاني، تسبيل الهزة الثانية بين بين.
وقرأ الباقون، بتحقيق المد.
هذه مهمة، في هذه الآية مد، متصل، وهو، يا أبنها، فإذا قرأ، قاله،
أو لم له، الإسقاط، بقصر، المتصل جاوز، في، جاء أحد، القصر، والمد.
وإذا قرأ لقالون أو أي عمر أو أورويس بد المفصل تعين المد في جاء أحد، لأننا إذا قلنا إن المهمة الساقطة هي الأولى يكون المد حيث أن قبيل المفصل فتجب التسوية بينهما، وإذا قلنا الساقطة هي الثانية يكون المد من قبل المفصل وحينئذ يتعين مده أيضا.

أولاً، مسمى، قرأ حزة، والكسائي، وخلف العناشر، ومسكن، ي蹴فات الفلف.

ورقا الباكون لا مسمى بإيات الألف والقراءتان بينيي اللف وهو الجس باليد قاله ابن عمر وعلى الإمام الشافعي والحق به الجس سياق البشرا، وعن ابن عباس هو الجماع، قال ابن الجزري:

لا تستم، قصر كم، (كفا)

فتيل انظروا، فرأ أبو عمرو، وعاصر، وزهرة، وهقاوق، وأبي ذكران.

بصفاته بكم البرتين وصلا.

ورقا الباكون بالضم وصلا أيضا.

إذا وقفت على، فقايل، وبدأتبانظرا، فكل القراء يبددون بهمزة

مضمونه —

قيل: ومسكن الإ podrá، نعم

قيل: كعم الزوال عكسره (ت) كما

(ع) زين قف (ت) لاهلا وظاهر أو (حضا)

والخائف في التثنين (م) ز

هولا. أهدي، قرأ نافع، وابن كيصر، وأبو عمرو، وأبو جعفر،

ورويسا، بتحقيق المهمة الأولى وإبلا الثانية باء محضة.

ورقا الباكون بتحقيق المهمتين.

وقد آمنا آل إبراهيم، اتفق القراء على قراءة لفظ إبراهيم في هذا.

- 137 -
الموضوع بالياً لأنه ليس من مواضيع الخلاف قال ابن الجوزي:

مع أواخر النسا ثلاثة: تبع سعيرا، قرأ الأزرق بترقية الزوايا، وتفخيمها وصلاة، وترقيقها فولا واحدا وفنا، والباقيون بتفخيمها في الحالين – قال ابن الجوزي.

و小额 تفخيم مانوون عنه إن وصل (المقلل والемых)

القريبي، والمرضي، والبشير، والآخرين، ونسوي، وكنى، وأهدي، بالبلاطة الخضراء، واللحمسفي، والخليف الداشر، وبالاقتحام والتقليب للأزرق، وبالفتح والتقليب لأبي عمرو، في لفظي، القريبي، والمرضي، سكرار، وأقترى، بالبلاطة لأبي عمرو، وحُرة، اللحمسفي، وخلف الداشر، وبالفتح والبلاطة لأبي ذكوان، وبالتقليب للأزرق، والجار، مما: بالبلاطة للدوري عن النكساني، وبالاقتحام والإمالة لأبي عمرو، وبالاقتحام والتقليب للأزرق، بالكفارين، بالإمالة لأبي عمرو، والدوري عن النكساني، ورويس، وبالاقتحام والإمالة لأبي ذكوان، وبالتقليب للأزرق، أدارها، كوكمو، للكفارين، وعدهم ببالاقتحام فولا واحداً.

الناس، بالإمالة للدوري عن أبي عمرو، جاء، بالإمالة لأبي ذكوان، وحَرة، وخلف الداشر، وبالاقتحام والإمالة لهشام.

مطورة، بالإمالة وفقاً للنكساني، وكذا حرة بخلف عنه.

(المدمع)

الصغيرة، نضجت جلودها، بالإمالة لأبي عمرو، وحَرة، والنكساني، وخلف الداشر، وهمامت بخلف عنه.

(111- المذهب)
ه الكبير، ولا يلزم مثقال ذرة، أعلم بأعدائكم، الصفحات سنخلعهم،
بالإبطار والإعدام لابن عمرو، ويعقوب.
و الصاحب بالجنوب، بالإبطار والإعدام لابن عمرو، وبالإعدام قولاً
واحداً يعقوب، قال ابن الجوزي:
و وما الصاحب بك التماري (فظ)نَهَبِي، لا إِدَّاعَمٍ ﻓِي نُونٍ ودُقَّلُونْ لِلذِينَ لَوَجَدُ السَّكُونُ قَبْلَ النُّهَوِ.

( إن الله يأمرك )

هامريك، قرأ أبو عمرو بإسكان الراة، واختلاس ضنها، والدورى.
وجه ثالث وهو إتمام الحركة كباقي القراء.
وقرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو مخفي عنه بإبدال الهموة في
الحالين، وكذا حرة عند الوقف.
وهمها، قرأ ابن عامر، وحمزة، والخسائي، وخلف العاشر جميعًا.
يفتح النون وكسر الميم، على الأصل.
وقرأ ورش، وأين كثير، وحفص، ويعقوب، ونفيهما، بكسر النون
اتباعاً لكسرة العين، وهي لفظ هذيل.
وقرأ أبو جعفر، ونفيهما، بكسر النون وإسكان العين.
وختلف عن قالون، وأبي عمرو، وشعبة فروى عن كل منهم وجهان.
الأول، كسر النون مع اختلاس كسرة العين، الثاني، كسر النون
مع إسكان العين، كقراءة أبي جعفر، وهي لغة صحبة، وانفق القراء على
تشديد الميم، قال ابن الجوزي:
معنا نعمكما فتح ( ك ) ت ( كفتا ) وفي
إخفاء كسر السبعين ( خ ) ت ( ب ) في
وكان أن جعفر كمهما سكننا
 بصير، شيء، تؤمنوا، قيل، أباهم، ظلماً، عليهم، تقدم مثله.

 لأن إنا أفسكم أؤخرجو من دياركم، قرأ نافع، وابن كثير،

 وابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف العاشر بضم النون.

 والواو وصلا.

 وقرأ عاصم، وحمرة بكسرها وصلا.

 وقرأ أبو عمرو، وبعقوب بكسر النون وضم الواو وصلا.

 قال ابن الجزري:

 والدعاك الأوائل فضم

 لضم همز الوصل واكتسره العاء.

 (لا إلا قليلا منهم) قرأ ابن عامر، قليلا، بالنصب على الاستثناء.

 وقرأ الباقون بالرفع، على أنه بدل من الواو في فعلوه.

 قال ابن الجزري:

 إلا قليلاً تنصبُ (كمر) في الرفع.

 في الرفع.

 صراطا، النبيان، ذكركم، فانفرروا، كله ظاهر.

 ليطمن، قرأ أبو جعفر بإيادال المهملة ياء في الحالين، وكذا حزمة.

 عند الوقف.

 كان لم تكن، قرأ ابن كثير، وحفص، ورويس، تكن، بالناء.

 على التأنيث لتناسب لفظ المودة.

 وقرأ الباقون بالباء، على التذكير لأن تأتيك، المودة، مجازي يجوز.

 في فعل التذكير والتأنيث، قال ابن الجزري:

 تأتيك، يسكنُ (د) (ع) (ن) (غ) مثباً.

 - ١٨٣ -
المقال والمال

الناس، بالفتح والإملاء للدوري عن أبي عمرو، جاء وك، بالإملاء لابن ذكوان، وحمزة، وخلف العشائر، وبالفتح والإملاء لهشام.

و دياركم، بالإملاء لابن عمرو، والدوري عن الكسائي، وبالفتح والإملاء لابن ذكوان، والتقليل للازرق.

و كني، بالإملاء للخصرة، والكسائي، وخلف العشائر، وبالفتح والتقليل للازرق.

المدمح

الصغير، إذ غلدو، بالإداء لجميع القراء.

الكبير، قيل لهم، وإلى الرسول رأيت، استغرق لهم، الرسول لوجدوا، بالإظهار وإليهم لابن عمرو، ويدقوب.

فليقاتل

بالآخرى، نزله، نصرا، قيل، الصلاة، عليهم القتال، كله جل

هم، وقف عليها الزي، ويعقوب بها، السكت بخلاف عنها، وذلك وضا

عن الآلنغ المعذوفة لأجل دخول حرف الجر على ما الاستفهامية.

ولا تظلون فنيلًا، فرأو ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر

وخلف العشائر، وروح بخلاف عنه، ولا يظلون، يباه الغضب، لمناسبة

صدر الآية.

وقرأ الباقون بناء الخطاب، لمناسبة قوله تعالى: وربنا لم كنبن عليها

القتال، قال ابن الجزري:

لا يظلمون (ذ)م (ر)ق (ش)ذًا الحلف (ش)قًا

- 134 -
فال، وقف أبو عمرو على ما، دون اللام كما نص عليه جمهور المغاربة وغيرهم،
وأختلف فيه من الكسايني فروى عنه الوقف على ما، دون اللام، كباقي القراء.
قال ابن الجزري: والصواب جواز الوقف على ما، جميع القراء، لأنها كلمة يرأسها منفصلة لفظا وحجه، وأما اللام فيحتم الوقف عليها للجميع لانفصالها خطأ وهو الأظهر قياسا، ويعتمد أن لا يوقف عليها لكونها لام جريحا في النضر.
هذين، فاعلم أنه لايجوز الوقف على ما، أو اللام، إلا اختبارا بالباء الموحدة أو اضطرارا فقط، فإذا وقف على ما، أو اللام، في حالة الاختبار أو الاضطرار فلا يجوز الابتدا باللام، أو بؤلاء، لما في ذلك من فصل الحبحر عن المبدأ والمجروح عن الجار، قال ابن الجزري: وعالم سماة الشكينف: فرقة النسخة، قبل على ما آخسب (ه)فظته (ر)فصة
غير المدى، القرآن، كثيرا، ولو ردوه، المؤمنين، بالس، شيء، كله ظاهر.
وأصدق، قرأ حزرة، والكسائي، وخلاف العاشر، ورويس يخلف عنه، بإشام الصاد صوت الوائي، وهي لغة قيس.
وقرأ الباقون بالصاد الخالصة، وهي لغة قريش.
قال ابن الجزري: كتب أصدق (كشنا)، بالخانف (ع)،
المقلل والممأل)

الدنيا، والثني، وكنى، وتولى، بالإمالة حزوة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق، والفتح والتقليل أيضاً لأبي عرو في ليغظ، الدنيا، والدورى فيها وجه تالك، وهو الإمالة له للناس، والفتح والإمالة للدورى عن أبي عرو وجاءهم، بالإمالة لابن ذكوان، وحرة، وخلف العاشر، والفتح والإمالة فضام.

(المدمج)

الصغير، أو يغب نسوب، بالإدغام لأبي عمرو، والكسائي، وهما، وخلاد مختلف عنهما.

الكبر، قبل لهم، والقتال لولا، وعينه فينا، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

هبت طاقة، بالإدغام لأبي عمرو، وحرة قولاً واحداً. بالإظهار ليعقوب كباقي القراء.

قال ابن الجزي:

*بيت ( حاَرُ) ( فَعُوْنُ) ( فَعُوْنُ)

(ما لكم في المناقين)

فتأتين، قرأ أبو جعفر إبتدال الهمزة، في الحاليين، وكذا حزوة عند الرفف.

وكان تولوا، لا خلاف بين القراء، في تخفيف الناء، لأنه ليس من مواضع الخلاف.

وقعت صدورهم، قرأ يعقوب، حصرت، بنصب الناء منونة، على الحال، أي ضيقة.

وقرأ الباقون يكوكها، على أنها فعل ماضي، والجملة في موضوع نصب.

على الحال، قال ابن الجزي:

*حَصْرَتْ حَرْقَكَ وَنْوَنَ (ظَاءَ آمَا)
وقرأ الباقون فتثبتوا، بياو موحده وياو موحده وياو مثنا تحقية بهدا نون، من البين، وياو مثنا تحقية في المفت، قالوا: تثبتوا (شفا) من البت معاً.

السلام لست أثقب (عم) (فقه)، مثنا تثبتوا، قرأ أبو جعفر بخلاف عند مثنا، بفتح الفاء، على البت، أي إن تثبتوا على نفسك.

وقرأ الباقون بكسرها اسم فاعل أي إن فعلت ذلك متعدعاً وليس عن إيمان صحيح. قال ابن الجزيرو:

وقد مؤمنا فتح (تفقت) ثالثة بالخلف (ثم) تثبت وقرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمر بخلاف عنه إبتدال الهزة في الحالين، وكذا حؤزة عند الوقف.

غير أولى الضرر، قرأ ابن كثير، وأبو عمر رو، عاصم، وحزة، ويلقوب ديل، يرفع الراهم على أرب ديل غير أولى الضرر، بدل من القاعدون، أو صفة.

وقرأ الباقون بنصها على الاستثناء، أو الحال من القاعدون.

قال ابن الجزيرو:
لابذ الذين توفاهُ الملائكة، قرأ البري بتشديد الناء وصلاة
بخلاف عنه.
وقرأ الباوقان بالتخفيف، وعند الابتداء وتنوافهم بيدتي. جميع القراء
بناء واحدة عطفة، قال ابن الجزيرى:
في النحو صنعتهموا استدأ الحَ]
فِم كنت، وقف البري، وبعثوب على وقي، بهاء السكت بخَلَف عنهم.
المقلل والملمال
جاءكم، وشاه، بالإملاء لابن ذكرى، وحرة، وخلف العاشر،
وبالفتح والإملاء للمكم.
وآ圭ت، وتنوافهم، وماواهم، والدنى، والحسى، بالإملاء لهزة، والكسائي،
وخلف العاشر، وبالفتح والتنقل للأزرق، وبالفتح والتنقل أيضاً لابي عمرو في لفظى، الدنيا، والحسى، والدورى في لفظى، الدنيا، وجه ناك.
وهو الإملاء.
المدغم
الصغير، وحصرت صدورهم، بالإدماع لابي عمرو، وابن عامر،
وحرة، والكسائي، وخلف العاشر.
الكبير، حيث أثقلتهم، فتتحرر رفقة، كذلك كنت، توقفهم الملائكة
ظلل أنفسهم، بالإظهار والإدماع لابي عمرو، ويعقرب.

ومن هاجر
ومن هاجر، كبيراً، هاجرًا، من الصلاة، إن خفتم، فيهم، ولتات،
حذركم، حذركم، تقدم مثله سرار
واعتنتم، قرأ الإسحائي، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه، بإبدال اللهمزة في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف.
وتلانون، بالمر، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه، بإبدال اللهمزة في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف.
وتألمون، بالمر، قرأ ورش، وأبو عمرو يخلف عنه، بإبدال اللهمزة في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف.
هكذا هؤلاء، تقدم في سورة آل عمران من 125.
خطيئة وبريتا، فيها حمزة وقنا الإدفان فقط لأن البياء زائدة.

المقلل والمossal

هلكافرون، بالإمالة لآبي عمرو، والدورى عن الكسائي، وروس،
وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقابل اللأزرق.
وأخرى، وأرك، بالإمالة لآبي عمرو، وحزمة، والكسائي، وخلف
العشر، والفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقابل للأزرق.
ومرض، والدنيا، بالإمالة مزجة، والكسائي، وخلف العشير، والفتح
والتقابل للأزرق، وأبي عمرو، والدورى في فظ، والدنيا، وجه ثالث
وهو الإمالة.

الناس، والفتح والإمالة لدورى أبي عمرو.

المدغم

هالصغير، وهمت طائفة، بالإدفان جميع القراء.
والأصغر، وثاني طائفة، الكتاب بالحق، لتحكم بين الناس.
بالإظهار والإدفان لآبي عمرو، ويعقوب.

لاخير

لاخير، أو إصلاح، قرأ الأزرق بترقيق اللاء، وتغيير اللام.
مرضات، رست بالناء، ووقف عليها الكسائي بالمها، وهي لغة قريش.
ووقف الباقوين بالله ، مواقفة السلم وهي لغة طي .

فسوف تؤتيه ، قرأ أبو عمو ، وحزة ، وخلف العلاشر ، ويتؤبه ،

بالياح النحتية على النجع مناسبة قوله تعالى ، ومن يفعل ،

وقرأ الباقوين ، ويتؤبه ، پنون العظمة على الالفتات ، قال ابن الجوري

\'\( \text{کتّیبٴ} \) (ح) لا

وقرأ ورش ، وأبو جعفر ، وأبو عمرو يخلف عنه بإيال الهوة .

وقرأ ابن كثير بصلة هنا الصميم .

دونه وصله ، قرأ أبو عمرو ، رشبة ، وحزة ، يسكن الهاء فيها,

وابلا ووقفا .

وقرأ قالون ، ويعقب باختلاس الكسرة فيها .

وقرأ أبو جعفر ، بالإسكان والاختلاس .

وقرأ ابن ذكران ، بالاختلاس ، وبالكسرة الكاملة مع الإشباع .

وقرأ هشام ، بالإسكان والاختلاس والإشاع .

وقرأ الباقوين بالإشباع .

وجه الإسكان أنه لغة صحيحة ، ووجه الإشباع أنه على الأصل ،

وجه الاختلاس التخفيف .

ويمتيمهم ، قرأ يعقوب بصمت الهاء ، والباقوين بكسرها .

وما وأهم ، قرأ الأصحائي ، وأبو جعفر ، وأبو عمرو يخلف عنه ،

بإيال الهوة في الحالين ، وكذا حرة عند الوقف .

أصدق ، قرأ حزة ، والكسناء ، وخلف العلاشر ، ورويس يخلف عنه

بإشمام الصاد صوت الزاي ، وهي لغة نيس .

وقرأ الباقوين بالصاد الخالصة وهي لغة قريش ، قال ابن الجوزي :

{كتب {أُسْدِدَ (كتف) والمحذف} (كم) ر .

170 -
نابكما ولا أمانى، قرأ أبو جعفر ياء ساكنة خفيفة فيهما، والباقون
ياء مشددة وسبيق توجيه القراءة إن في سورة البقرة ص 61.
قال ابن الجزري:
باب الأسمى خلفه، أم ميِّتته، والذينم والجزر لا يكتنفون، بده
هو، في آخر وقفا النقل والإدعام مع السكون المحض، وكذا هشام
بخلاف عنه.
هدخلون، قرأ ابن كثير، وأبو عمر، وشعبة، وأبو جعفر،
وروح، بضم الباء وفتح الحاء، على البناء المفعول.
وقرأ الباقون بفتح الباء وضم الحاء، على البناء الفاعل.
قال ابن الجزري:
وةيد خلولون ضم باء، وفتحضم (يصفر) (صفر) (شعير) (شفر)
ولا يظلمون، قرأ الأزرق بفتح اللام وترقيةها، والباقون بترقيةها.
وتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا.
قرأ ابن الهذب بخلاف عن ابن ذكوان، إبراهيم، بفتح الهاة، واللف بعدها فيهما، والباقون
 وإبراهيم، بكسر الهاة، وباء، بعدها وهو الوجه الثاني لابن ذكوان، وهم
ألفتن.
قال ابن الجزري:
وبقر إبراهيم ذي مع سرته، إلى قوله: وأواخر الناس ثلاثة تبع الخ.
وفيما، وعليهما، قرأ يعقوب بضم الهاة فيهما، والباقون بكسرها،
إيضا، أجعل القراءة على تخفيف الراية، لوقوع حرف الاستعلا بعدها.
قال ابن الجزري:
ويحيج جاء بعد حرف استعلا فخفض.
ذأن يصلحا، قرأ عاصم، وحزة، والكسائي، وخلاف العاشر.
- ١٧١ -
هَ يُصَلِّحُهَا، بضم الباء، وإسكان الصاد وكسر اللام من غير ألف، مضارع وأصله.

وقرأ الباقون «يَصَلِّحُهَا»، بفتح الباء، والصاد مشددة وألف بعدها، وفتح اللام، وأصلها بتصالحها، فأدغمت الناء في الصاد.

قال ابن الجزري:

يُصَلِّحُهَا كَمَا يُصَالِحُهَا، وأحضرت، خيراً، ويثأ، ويثأ، وآخرين، وفدياً، والآخرة، كله ظاهر.

المقلم والممالي

نجواهم، وأشي، والهدي، وتولى، وماواهم، وتبني، والبتامي، وكني، بالإملاءة الحرة، والكسائي، وخلف العابر، والفتح والتقليل للأزرق، والفتح والتقليل أيضاً لأبي عمرو في كلئADDRESS نجواهم وأشي، وإضرات، بالإملاءة للكساي، وحده، ولا تقليل فيها للأزرق لأنها من الكلمات التي ليس لها فيها سوى الفتح.

النام، بالفتح والإملاءة للدوري عن أبي عمرو.

خافن، بالإملاءة الحرة وحده.

المغموم

د. الصغير، يفعل ذلك بالإدغام لأبي الحارث.

فصد صن، بالإدغام لورش، وأبي عمرو، وابن عامر، وحزة، والكسائي، وخلف العابر،

d. الكبير، بين له، المؤمنين نوله، وقال لانغذن، والصالحات، مدخلهم.
ولا يظلور نقيرا، يريد ثواب الدنيا، بالإظهار والإدعاء لأبي عمرو، ويعقب .
 ذنبيه، لا إدعاء في حاء، حجاز عليهم، لخصوص الإدعاء بحاء ،
 وزجر عن النار .

( يأيما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسم )

إن يكن غنيا، في حديث غيره، وشاكرًا، ليتحر كله جلى .

وإن تلووا قرأ ابن عامر، وحمرة، وكنثروا، بضم اللام وواو .

ساكنة بعدها، من الولاية، ولاية الثرى، هي الإقبال عليه .

وقرأ اليابان، كنثروا، بإسكان اللام وبعدها وأوان الأولى مضومة .

والثانية ساكنة، من لوي يلوى، يقال لويت فلا تاحقه إذا مطلبته .

قال ابن الجزري :

ناتروا كنثروا (ك) نشال (ك) لا

والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، قرأ .

ابن كثير، وأبو عمرو، وأبان عامر، بضم النون والهمزة وكسر الزائ .

فهما، على بناءهما للنحو، والفاعل، ضمير يعود على الكتاب ،

وقرأ اليابان، ففتح النون والهمزة والزائ، على بناءهما للفاعل ،

والفاعل ضمير يعود على الله، في قوله تعالى آمنوا بالله .

قال ابن الجزري :

كنزل أحدكم ادعمو آمنهو (ك) مم (ك) م

وقد نزل عليهكم، قرأ أعمام، ويعقوب، ففتح النون والزائ، على .

البناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، وأن، وما بعدها في محل .

نصب بزلف .

١٦٣
وقرأ الباقون بضم النون وكسر الزاي، على البناء للبعض، وأن:
ومابعدها في محل رفع نائب فاعل، أي وقد نزل علناكم المنع من مجازية
المتألقين والكافرون عند سمايعكم الكافر بآيات الله والاستهزاء بها.
قال ابن الجزري:
"واعتخس الأخرى (ظابِيَةً) (تُسَّلَ) في الدلوك، قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، بإسكان الراء.
وقرأ الباقون فتحها، وحما لفظ كان كالفذر والفتح، والدرك هو
المكان، قال ابن الجزري:
والدرك سكنى (كَٰنَةً) وسوف يؤت الله وقف يمقوب على، وبيت، بالباء، مراعاة الأصل
وهي لغة الحجازيين، وهي موافقة للرسوم تقديراً إذ الحروف لعمة كالثابت،
وقرأ الباقون تحذيفاً للتحريف ومما تم فيها للرسوم، قال ابن الجزري:
والذي إن تخففت لسماكين (كَآ) بالموثق والمال (المقول والمال)،
وكنى، والهدي، وكمسال، والدنيا، بالإمامية للجزء، والكسائي،
وخلف العاشر، والفتح والتقليل للخرق، والفتح والتقليل أيضاً لأبي
عمرو في لفظ الدنيا، والدور، وجهثال في لفظ الدنيا، وهو الإمالة
الكافرين، بالإمالة لأبي عمرو، والدورى عن الكسايى، ورويس
والفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقليل للخرق.
(المدغم)
الصغير، فقد ضل بالإمامة لورش، وأبي عمرو، وأبي عمرو، وأبيهم
وحimd، والكسائي، وخلف العاصر.
- ١٧٤ -
الكبرى، ليغفر لهما، يحكم بينهم، بالإظهار والإدغام، لأبي عمرو،
وبعقوب.
(لا يحب)

أولئك سوف يَؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمْ، قرأ أحنف، يَؤْتِيهِمْ، بالباء، والفاعل
ضحير يعود على الله في قوله تعالى: والذين آمنوا بالله،
وقرأ الباقون: يَؤْتِيهِمْ، بِنُونِ الْعَظْمَةِ عَلَى الْأَلْفَاتِ، قال ابن الجزري:
نَؤْتِيْهِمْ الْسُّجَاءَ (عَمَّرَةً).
وأن تنزل عليهم كتاباً، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب
وتنزل، بإسكان النون وتشديد الراء، يَؤْتِيهِمْ، أنزل.
وقرأ الباقون يَفتح النون وتشديد الراء، يَؤْتِيهِمْ، نزل. قال ابن الجزري:
يَنْزِلُ كَلَا خَفْ (سَقِيم).
أو أña، قرأ ابن كثير، ويعقوب بإسكان الراء، للخفيف.
وقرأ أبو عمرو بالاتسخاء، والاختلاس، للخفيف أيضا.
وقرأ الباقون بالكسرة الخاصة على الأصل، قال ابن الجزري:
أرتأي أختلاف، أن يُقتَلِسَ (كُرْبَةً) وسكون الكسر (سَقِيم)،
ولا يُتَحَدَّى، قرأ ورُون، يُتَحَدَّى، يفتح اليمين، وتشديد الدال،
والذك يَأْتُوا، فَنَقَلْتُوا، فنَقَلْتُ، حركت الناء للميم، ثم أَدْغَمتُ الناء
في الدال.
وقرأ أبو جعفر، وقالون في أحد وجهيه، يَتَحَدَّى، وذلك لأن أصلها
يَتَحَدَّى، فأَدْغَمتُ الناء في الدال، والوجه الثاني لقالون اختلاس فتحة
الميم مع تشديد الدال.
وقرأ الباقون، وشذوا بإسكان الميم، وتشديد الدال، يَؤْتِيهِمْ،
وكانوا يغوزون.
قال ابن الجزري:

"لا تصدروا فتحرك (ج) وقولون است숫
بالمكتفي، وكذبوا هنا. (،) تفنى (،)
ه ميقاتا عميما، يؤمون، ومؤمنون، الصلاة، وما صربوه، كله ظاهر.
ه أولئك سنوتبهم أجرا عظيما، قرأ حزمة، وخلف العاشر، وسونهم;
بالياء، والفاعل ضمير يعود على الله في قوله تعالى، ومؤمنون بالله،.
وقرأ الباكون، ستوجهم، بنون العظمة، على الالتفات.
قال ابن الجزري:

"لا تصدروا فتحرك (ج) وقولون استWhitespace
بالمكتفي، وكذبوا هنا. (،) تفنى (،)
ه ميقاتا عميما، يؤمون، ومؤمنون، الصلاة، وما صربوه، كله ظاهر.
ه أولئك سنوتبهم أجرا عظيما، قرأ حزمة، وخلف العاشر، وسونهم;
بالياء، والفاعل ضمير يعود على الله في قوله تعالى، ومؤمنون بالله،.
وقرأ الباكون، ستوجهم، بنون العظمة، على الالتفات.
قال ابن الجزري:

"لا تصدروا فتحرك (ج) وقولون استWhitespace
بالمكتفي، وكذبوا هنا. (،) تفنى (،)
ه ميقاتا عميما، يؤمون، ومؤمنون، الصلاة، وما صربوه، كله ظاهر.
ه أولئك سنوتبهم أجرا عظيما، قرأ حزمة، وخلف العاشر، وسونهم;
بالياء، والفاعل ضمير يعود على الله في قوله تعالى، ومؤمنون بالله،.
وقرأ الباكون، ستوجهم، بنون العظمة، على الالتفات.
قال ابن الجزري:
(إنا أوجينا إليك)

والنبين، قرأ نافع بالهمز، والbacون بالتبادل مع الإدغام، إلى إبراهيم، قرأ ابن عامر يخلف عن ابن ذكوان إبراهيم، يفتح اللها، وخلفه بعدة.

وقرأ الباقون، إبراهيم، بكسر الهاء والباء، بعدها وهو الوجه الثاني لابن ذكوان، وهي لفظا، قال ابن الجوري:

ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته، إلى قوله، من أواخر النسا ثلاثة تبع الح، زبورا، قرأ حزة، وخلف العاشر، يُعَمَّر الواي، والbacون يفتحها، وهي لفظا في اسم الكتاب المنزل على سيدنا داود عليه السلام، قال ابن الجوري:

قرأ باءُهم (فقي) ودعهم (زابر) كيف كمها فاستها.

 ولعل القرأة يتبادل الهاء، ياء في الحاصل، وكذا حركة عند الوقف، وصراطها، فوزهم، ويديهم، كله جلي.

وإن امرؤ، فيه لفظا ورقفا وهشام يخلف عنه خمسة أوجه تقدير، وأربعة علاء الأول، إبدال الهاء، حرف لم من جنس حركة ما قبلها، فنصير وواوا ساكنة، الثاني، إبدالها وواوا مضرومة على الرسم، ثم تسكن للوقف، وحينئذ بتحذ هذا الوجه مع ما قبله، ويوزع على هذا الوجه اللها، والإشام.

في أن ذلك أربعة أوجه، الخامس، تسيلة بالر، (م 12 - البذل).

177
المقال والممال

عبسي، وموسى، وكبني، وألفاء، بالإباماة لحمرة، والكسائي، وخلف العشير، والفتح والتقليل للزرق، والفتح والتقليل أيضاً لآي عمرو في لفظي، عبيسي، وموسى،
والناس، بالفتح والإباماة للدورى عن أبي عمرو،
وجامع، بالإباماة لابن ذكوان، وحمرة، وخلف العشير، والفتح، والإباماة لهمام،
وسلالة، بالإباماة وقفا لهمام، وحمرة بخلف عنه.

المدغم

الصغير، قد ضلوا، بالإدغام لورش، وأبي عمرو، وأبن عامر،
وحمرة، والكسائي، وخلف العشير,
وقد جاءكم، بالإدغام من ذكروا قبلٍ جداً وزش فله الإظهار،
الكبير، إليكم، ليغفر لهم، يستفتنك قل الله يفتيكم،
بالإظهار، والإدغام، لأبي عمرو، ومعقوب،
وتنبيه، لا إدغام في دال، داود زيدوار، لوقوع الدال مفتوحة بعد
ساسكن.

سورة المائدة

هآمين، مد لازم وحكمه المستحلف، حركات جميع القراء.
وقد اجتمع في هذه الكلمة سبب أحدها: البديل، والثاني: السكون،
اللازم، فعل بالسبب القوى وهو اللزوم، والثاني: الضعيف وهو البديل،
علما بقول ابن الجزري:
أقوى السببين يستقل

- 178 -
ورضوان قرأ شبَعة بضم الرواء.
والباكون بكسرها، وما لفتان، قال ابن الجريري:
"ضِرْ وَنَان قُضَيْمْ السَّكَّيْمَرْ (صَمَّمْ)
ذَشَانَ مَعَةٌ قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَشَبَعةٌ، وَابْنُ وَرَدَانٍ، وَابْنُ جَمَارٍ
بَخَلَفِ عَنَهُ، يُسِكَّنُ النُّونَ،
وَالباكون بفتحها، وما لفتان، مصدر شَنَاء بالغ في بغضه وقيل
الساكن محكَّم من المفوّح، قال ابن الجريري:
"سَكَّنَ كَمَا كَسَتْانَ (كَمْ) (صَحِحَ (خَصَّ) فَإِمَّا (ذَا) المُقَدَّمْ
دَان صدوكم قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، بكسر الهزة، على أن
إِنَّ شَرْطِيَّةٍ،
والباكون بفتحها، على أنها علة للشَّنَان أي لأليم صدوكم
قال ابن الجريري:
"أَنَّ صدوكم أكثِرُ (حُزْ) فَأَنَا
ولا تعاونوا، قرأ البرى بتشديد النا، مع المد الطويل وصلا بخاف
عليه وذلك لان أصلها، ولا تعاونوا، فأذقت النا في الناء، وإذا وقف
عليه، ولا، وبدأ بتعانونا، بدأ باء واحدة محكَّمة.
وقرأ الباكون بعدم التشديد والقصر، على حذف إحدى التاءين
للخفيظ، قال ابن الجريري:
"فِي الوصل تأتيهموا الشِّدَّةُ، إِخَ
الضنة، قرأ أبو جعفر بتشديد النا.
والباكون بتحقيقها، وما لفتان، قال ابن الجريري:
"وَالْمُكَبَّةٌ عَشَدَّةٌ (نُسْبَ)
والمخففة، قرأ أبو جعفر بإخفاء النون وإظهارها، والباكون بإظهارها
قال ابن الجريري:
- 179 -
لا من legitim ينقيق يَكُن يَغْضِب، أي
، والأخون اليوم، وقف عليها يعقوب بإثبات، الياء، والباقون بحذفها،
قال ابن الجزري:
والبيئة، فإن يَتَخَذَّفٌ، لِلساقِين (깔ماً)
ف في اضطر، قرأ تائف، و ابن كثير، و ابن عامر، والكسائي،
و أبو جعفر، و خلف العاشر، بضم النون و قصلاً، تاباً، أقسم ثالث الفعل
وباقون بكسرها، على الأصل في التخلص من الثقاء الساكنين، قال
ابن الجزري:
والساكن إلا أَرْوَة كَحْم
ليس كمحذوف النصش ككسرة (تباً)
(قُرَأ) كَسَرُّ كَلَّام (هَم) لا كَعْيُر أو (هَمَثا)
وقرأ أبو جعفر بكسر طاء اضطرة، والباقون بضمها، قال ابن الجزري:
 واضطر (ثين) ضمة كسر
، والمصبات، معاً: قرأ النكساتي بكسر الضاد، اسم فاعل لانه
خصص أنفسهم بالعفاف، و فروجهن بالحفظ
وقرأ الباقون بفتحها اسم مفعول، والإحصان مستند إلى غير من
زوج أو ولي أمر، قال ابن الجزري:
و معنى: في الجمع كسر الصاد لا الأولى (ر) أو
بروس، وقف عليه حزة وجهين الأول، النسب بين بين
، والثاني، الحذف تابعاً للرسم
، وأرجلهم، قرأ تائف، و ابن عامر، و حفص، والكسائي، و عقوب
بنصب اللام، عطفاً على أَيْدِيك، فيكون حكما الفصل كالوجه
وقرأ الباقون بخفضها، عطفاً على بروس، لفظاً ومن م نسخ

180
المسمح بوجوب الفصل، أو يحمل المسمح على بعض الأحوال وهو ليس الحف، أو التنبيه على عدم الإسراع في استعمال الماء لأن غسل الرجلين مظلمة لصب الماء، كثيراً، فتوقف على المسموح والمراد الفصل، قال ابن الجوزي:

أرَّجَحَتُكَمْ بِصِبْ بَعْضَكُمْ (ظَبِيَّةً) أَعَنَّ (كَمْ) أَضْحَىَّ أَرًّاَّدُ

وأر جاء أحد بسبق الكلام على مثله في سورة النسيان ص 109، أو لامست، قرأ حزة والكسائي، خلف العاشر، دلست، بخفف الألف التي بين اللام واليم، والقابلون لامست، بإثبات الألف، والقراءتان بمعنى اللبس وهو الجنس بالبدقلاة ابن عم وعليه الإمام الشافعي وألحق به الجنس ياقب البشرة.

وحن ابن عباس هو الجامع، قال ابن الجوزي، لامست حسنًا (شفاً)

ليثربك، ومعفرة، قرأ الأزرق برقع الراء فيما، والبابرون نفخهما، نعمت الله عليك إذ يوم، رضيت نجتمت بالغاء، ووقف عليها ابن كبر وأبو عسر، والكسائي، ومعقوب بالهاء، وهي لغة قريش.

وقف البابرون بالناء، اتباعًا للرسم الممتنون، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عرو بخلاف منه، بإبادلال المهمرة وصلى ووقفاً، وكنا حرة عند الوقف.

(المقف الممال)

التقوى، والرضى، والتقوى، بالإمالة حزة، والكسائي، خلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عرو.

هذا بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، خلف العاشر، وهمام بخلاف عنه.

- 181 -
(المدغم)

(وأقد أخذ الله)

إسراييل قرأ أبو جعفر بالتسهيل مع المد والقصر في الحالين، وكذا.

ورأوا الأزرق بتنبيذ البديل بخلاف عنه.

الصلاة قرأ الأزرق بتنبيذ اللام، والباقون بترميقها، وهم لغتان.

كلا كفرن، قرأ الأزرق بترميق الراء، وهي لغة بعض العرب.

والباقون بتفخيمها على الأصل.

قاسية، قرأ حوزة، والعكساء، قاسية، بحذف الألف وتشديد الياء، والباقون في الشدة، أو يعنى رديئة أي محددة من قولهم درهم قسيس.

أي مذروش.

ورأوا الباقون قاسية، بإيابات الألف وتخفيف الياء، اسم فاعل من قبي تسو قال ابن الجزري:

(وأقتصر الشدة بقاسية، و رضى)

ه والبغضاء إلى، قرأ بتسهيل الهجرة الثانية بين بين، تافع، وابن كثير.

أبو عمر، وأبو جعفر، ورويس، والباقون تتحقيقها.

ويفهم في خمرة وفقا ووجهان الأول، تسهيل الهجرة بين بين الدائى.

إبدالها يا، خالصة.

وكثيرا قرأ الأزرق بترميق الراء وتفخيمها وصلاة وترقيةها فقط وقفا،

والباقون بتفخيمها وصلاة وقفا.

182
وُضَأْ عَلَى سِلوُانياَ سُلَامٍ، قَرَأَ شَعْبَةُ وُضَأْ عَلَى سُلَامٍ، بِضِمِّ الْرَّاءِ، وَكَسِرَهَا:
وَقَرَأَ الْبَاقِونُ بَكُسِرٍهَا، وَهُمَا لِأَنْتَانَ قَالَ أَبِي الْجُرَّةِ:
يُسْلِمْ عَلَى الْمَكَكْمَرِ (صِفَةٍ)، وَذَٰلِكَ السُّبُلُ خَلَفُهُ:
وَدَوْبِهِمْ، قَرَأَ يَمِّمُوبُ بِضِمِّ الْءَاءِ، وَالْبَاقِونُ بَكُسِرٍهَا:
سُرُاطَٰهُ، قَرَأَ رَوْسِ، وَقُنِيلُ بَخَلَفُ عَنْهُ بِالسِّينِ، عَلَى الْأَصِلِّ:
وَقَرَأَ خَلَفُ عَنْ حَمْرَةِ إِشَامٍ العَضْدِ صَوِّرُ الزَّئَاءِ، وَهِيَ لِغَةُ قِيسِينِ:
وَقَرَأَ الْبَاقِونُ بِالْصَّادِ السَّلَحِي، وَهِيَ الْوَجِوْهُ الرَّافِعُ لَفْتَيْنَ، وَهِيَ لِغَةُ قَرِيْشِينِ.
قَالَ أَبِي الْجُرَّةِ:
وَالْسُّرُاطَ مَعْ، سُرُاطٍ (رَزْنُ) لَخَلَفُهُ، إِلَّا كَبِنُفْعٍ وَقَعُ:
وَالْصَّادُ كَحُلُفَةَ (ضِفْنُ) تَحَمَّلُهُ:
وَأَحْجَاهُهُ، فِي حَمْرَةِ وَقَفَّ أَرْبَعَةَ لَوْجِهٍ وَهِيَ تَحْقِيقُ الْمَهْمَةِ الْأَوَّلَ:
وَتَسْبِيلَهَا عِلْيَ كُلِّ تَسْبِيلِ الْمَهْمَةِ الْثانيةِ مَعَ الْمَدِ الْقَصِرِ،
الْبَاقِونُ بِتَفْخِيمِهَا:
بِفَلِمِ، وَقَفَّ عَلَى الْبَرِّىِّ، وَيَعْقُوبُ بِهَا السَّكَّةِ بَخَلَفُ عِنْهَا، عَوْضاً:
عِنْ الْاَلْفِ المَخْدُوْفَةِ لَأَلْجِ دَخْوِلَ حُرَفِ الْجَرِّ عَلَىْ، وَهِيَ الْاسْتِفْتَاحِيَةَ:
أَنْبَاءٌ عَلَىْهَا، عَلَىْهَا الْبَابِ، دَخْلَتُهَا، عَلَىْهَا كَلَّهَا جَلِيلَ:
(المَقْلِلُ وَالْمَلَالُ)
حَصَّارِيَّ، بِالْإِمَالَةِ لَا ذِي عِنْصُرِ، وَحَمْرَةِ، وَالْكِسَاؤِيِّ، وَخَلَفِ الْعَشِيرِ،
وَالْفِتْحِ وَالْإِمَالَةِ لَا ذِي ذِكْرِي، وَبالْتَقْلِيلِ لِلْأَلْفِ، وَإِمَالَةُ الْأَلْفِ الَّتِي بَدَّ
الْسَّاَدِ لِدُورِ الْكِسَاؤِيِّ مِنْ طَرِقِ الْضَّرْيِرِ،
وُمُوسِيَّ، بِالْإِمَالَةِ لِحَمْرَةِ، وَالْكِسَاؤِيِّ، وَخَلَفِ الْعَشِيرِ، وَبِالْفِتْحِ
وَالْتَقْلِيلِ لِلْأَلْفِ.
الْبَاقِونُ،
- ١٨٣ -
ه القيادة، بالإمالة للكسائي وقفاً، وكذا حراء بغلب عنه،
وجاكم، وجاءنا، بالإمالة لابن ذكوان، وحرة، وخلف العاشر,
وبالمئذنة والإمالة للزهراء.
أدباركم، بالإمالة لأبي عمرو، والدورى عن الكسائي، والفتح
والإمالة لابن ذكوان، بالنقلة للنورق.
فجربن، بالإمالة للدورى عن الكسائي، والفتح والنقلة للنورق.

(المدغم)

الصغير، فقد ضل، بالإدغام لورش، وأبي عمرو، وأبي عاص،
وحرة، والكسائي، وخلف العاشر.

فقد جاكم، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحرة، والكسائي،
وبخلف العاشر.

إذا جاءكم، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام.
الكبير، تطلع على، بين لكم، يغفر من، ويدفع من، قالرجلان.
قال رب، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب،
هتفه، لا إدغام في دال، وبعد ذلك، لابنها منفتحة بهدى ساكن.
وليس بعدها التاء.

(وائل عليهم)

عليهم، فرأى حرة، ويعقوب، بضم الهاء، والباقون بكسرها.
عنبيه، أتبني آدم، فيه لورش النقل ولا يعترف بباب الدين نحو شيء.
نظرنا لأن حرف اللين في كلمة ولاهمر في كلمة أخرى.
شهد إليك، قرأ نافع، وأبي عمرو، وحفص، وأبي جعفر، بفتح
بناء الإضافة وصلا للقيق.

184
وقرأ البقاقون بمسكنها، على الأصل، وهما لفتن.
غالبًا، في حمرة وقفا وجهان الأول، تحقيق الهمرة دالناني،
إبادها بإع، خالصة.
ه بوه، في حمرة وقفا وهشام بخلق عنه وجهان، الأول، نقل حركة
الهمرة إلى الراو، وحذف الهمرة ثم تسكن الراو لوقف، الثاني، إبدال
الهمرة وراوة وإدغام الراوة التي قبلها فيها فنصير النطق: وراوة ملحة
ثم تسكن للوقف ولا روم فيه ولا إشام لكونه مفتوحة.
وذلك جراوة الظالمين، وإنما جراوة، في حمرة وقفا وهشام بخلق
عنه اثنا عشرة جهازية القياس، وهي: إبدال الهمرة ألمًا مع الفيصر والتوزطور
والدم تسبيل بالروم مع الدم والقصر. وسبعة الرم لان الهمرة فيه
مرسومة على ورا وبدل ورا مضمومة ثم تسكن للوقف مع القصر.
والنهط والدم بالسكون المخصب والإشام، والروم مع القصر.
سواه، في الأزرق التوزطور والدم، ولحمرة وقفا النقل والإدغام
، ويفلقي، وقف عليه رويس بخلف عنه جهاذ السكت مع المد المنعي.
وذلك لزيادة النجاع والنفس.
ه من أجل ذلك، قرأ أبو جعفر بكسر هموء أجل، ونقل حركته إلى
الراوة قبلها، وإذا وقف على من، وابتدأ ياجل ببدأ بهمزة مكسورة،
قال ابن الجوزي:
من أجل ككسر الهمرة والنقل (.printf)، بما
وقرأ ورش بنقل حركة المهمة المفتوحة إلى النون، وإذا وقف على
، من، وابتدأ ياجل ببدأ بهمزة مفتوحة.
وقرأ البقاقون بهمزة مفتوحة مع عدم التنقل، وهما لفتنا.

- 185 -
رسلنا قرأ أبو عمر إسكان الدين، والياقوت بضمها، وهما لغتان قال ابن الجوزي ورسالتكم معكم وكم وسربنا (حاج). ز. يصلوا، وأصلح، قرأ الأزرق بغلظ اللام، والياقوت بترقيقها. أبداهم من خلاف، تقدروا. غفور رحم، كله ظاهر.

المقال والممالك

الدنيا، بالإمالة لحزة، والكسماني، وخلاف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو، للدورى وجه ثالث، وهو إملاءها.

النار، بالإمالة لأبي عمرو، والدورى عن الكسماني، والفتح والإمالة لابن ذكوان، والتأليل للأزرق.

ياويلي، بالإمالة لحزة، والكسماني، وخلاف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق، ودورى أبي عمرو.

أحياها، بالإمالة للكسماني، والفتح والتقليل للأزرق.

بجاءهم، بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، وخلاف العاشر، والفتح والإمالة لهما.

بواير، فأوارى، والفتح والإمالة للدورى عن الكسماني.

المدغم

الصغير، بسطت، اتفق القراء على إدغام الطاء في النهاة، إذاما ناقتضاً.

أي مع بقاء صفه الإطابق إلى في الطاء.

الكبير، أدّم بالحق، قال لاقتلك، لا لاقتلك قال، من أجل ذلك.

كتبتا، بالبيتات ثم، من بعد ظله، وعذبو من، وعفروا من، بالإطيار، والإدائم لأبي عمرو، ويعقوب. وله الاختلاس فما قبل المدغم؟ كأن صحيح.
لا يحزنك، قرأ نافع بضم الباء وكسر الزياء مضارع، أحزن، الرباعي، والباقون بفتح الباء وضم الزياء مضارع، حزن، الثلاثي.

قال ابن الجوزي:

يا أبا الرسول لا يحزنك

لا يحزنك، قرأ نافع بضم الباء وكسر الزياء مضارع، أحزن، الرباعي، والباقون بفتح الباء وضم الزياء مضارع، حزن، الثلاثي.

قال ابن الجوزي:

يا أبا الرسول لا يحزنك

يا أبا الرسول لا يحزنك، قرأ نافع بضم الباء وكسر الزياء مضارع، أحزن، الرباعي، والباقون بفتح الباء وضم الزياء مضارع، حزن، الثلاثي.

قال ابن الجوزي:

يا أبا الرسول لا يحزنك

يا أبا الرسول لا يحزنك، قرأ نافع بضم الباء وكسر الزياء مضارع، أحزن، الرباعي، والباقون بفتح الباء وضم الزياء مضارع، حزن، الثلاثي.

قال ابن الجوزي:
والمعين والمطلب ارفع الحس (ر) تا ولد ورفع النحو (ح) مرس (خ) (ال) (ر) (ر) (ر) (ر) (ر) (ر)
والآذان بالاذن. قرأ نافع بإسكان الذال والباء بنجماً، وما
لفنان قال ابن الجزري: والآذان أفلا (اف) نقل
وأبو نجح قرأ حزرة بكسر اللام ونصب الميم، على أن اللام لام ك
وأن مضمرة بعدها وقرأ الباكون يكون اللام وجزم الميم، على أن اللام لام الأمر
وكانت تخفيفا حيث أصلها الكسر.
قال ابن الجزري: ولن تجعل كسرها ونصبها صيحة لا (لا)
وأن الحكيم قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحزة، ويعقوب، كسر
النون وصلا للتخصيص من الثقاف الساكنين.
والأباكون بضمها وصلا أيضاً بعلام ثلاث الفعل.
قال ابن الجزري: والساقين الأول ضمع
إجمالهم في البصل وانكسارة (ت) ياء
وإن نولوا، أجمع القراء على تخفيف ثانه لأنه ليس من مواضع
الخلاف.
كثيراً، قرأ الأزرق بتركيز الراء وتفخيمها وصلا، وتركزها فقط.
وقنا، والأباكون تفخيمها في الحالين.
وينعون، قرأ ابن عامر، وينعون بناء الحطاب، والخطاب أهل الكتاب.
وقرأ الباكون، ينعون ماء الفينج، إخيراً اهنإ، قال ابن الجزري:
خاطبوا ينفون (ك) م

- 188 -
(المقال والمال)

يسارعون، بالإمالة لدوري الكساقي وحده، والدينيا، بالإمالة لفرقة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقيل للازرق، وأبي عمر، والدوري وجه ناهز وهو إمالة، غازك، واهاك، وشاه، بالإمالة لابن ذكران، وحزة، وخلف العاشر، وبالفتح والإمالة لهشام.

الثورة، بالإمالة للأصباني، وأبي عمرو، وابن ذكران، والكسائي، وخلف العاشر، وبالتقيل للازرق، وبالفتح، والتقيل لفالور، والتقيل، والإمالة لفرقة، وبالفتح للباحين.

أماهم، بالإمالة لأبي عمرو، والدوري عن الكساقي، وبالفتح والإمالة لابن ذكران، والتقيل للازرق.

(الدمغم)

الكبیر، الرسول لا، الكلم من، من بعد ذلك، يحكم بها، فيه هدى، الكتاب بالحق، بالإظهار والإدعام، لأبي عمرو، ويعقوب ولهما الاختلاس فيها، قبل الدغم ساكن صحيح.

بتنتبه، لا إدعاء في نون، وسماعون للذكير، لسكون ما قبل النون، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاري أولياء.

فيهم، قرأ يعقوب بضم الهاء، والباقون بكسرها.

- 189 -
وّيقول الذين عاشوا، قرأ تائف، وابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر
وّيقول: حذف الواو ورفع اللام. وله حذف الواو أنه جواب عن سوال
مقدار تقديره، ماذا يقول المؤمنون حينئذ، ووجه رفع اللام أنه على الاستئناف.
وقرأ أبو عمر، وعقوله، بإثبات الواو ونصب اللام، عطفاً على
وهي في الصحيح، لأنها في الصحيح منصب بأن بعد الفاء في جواب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقرأ الباقون بإثبات الواو والرفع، على الاستئناف،
قال ابن الجوزي: ونذل يقُولوا وارْوَاهُ (كِرَّ) (مَنْ) (ظَا)لاً
وأَرْفَعْ فِسْوَى الْبَجْضَرِي
ومنه قرأ تائف، وابن عامر، وأبو جعفر، يبرَّكُهم، بدالین
الأولى مكسورة والثانية مجزورة مع ذلك الإدجمام، على الأصل لاجل
الجزم، وهي موافقة لرسم المصحف المدنى، والشافى، وهي لغة
أهل الجزائر.
وقرأ الباقون، يريدون، بدل واحدة مفرحة مشددة بالإدجمام، للتخفيف
وهي لغة تقليم، قال ابن الجوزي:
وَعَمَّ يَرَكَّبُ(عِنْ) 
هروءاً، قرأ عفصل، بإبادال الحمزة وواوا للتخفيف، مع ضم الزاي
وصلا ووقفاً.
وحمره بالهمزة، مع إسكان الزاي وصلا فقط، وخلف العاشر بالهمزة مع
إسكان الزاي وصلا ووقفاً.
والأولى بالهمزة مع ظل الزاي وصلا ووقفاً
ويوقف عليها لخزة بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وإبادال
الهمزة واروا على الرسم.

١٩٠
والفقار، قرأ أبو عمرو، وبعقوب، بخفض الراء، عطفاً على الاسم المصدر المجرور بن، وهو قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، والباقون بنصه، عطفاً على الاسم المصدر الأول المفرود لاستخدامه.

وغـبض والفاـر (رُمْ) مَ(حما).

مؤمنين، لبس، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو، يخفف عنه.

بأيام الهمزة في المائلين، وكذا حيوة عند الوقوف.

دـ: الصلاة، قرأ الأزرق بغلظ اللام، والباقون بترقيقها.

وعبد الطاغوت، قرأ حيوة، وعبد، يضم الباء، وفتح الدال وجـ.

الطاغوت، على أن: عبد، واحدة مرادا به الكثيرة، وليس جميع عبد، والطاغوت مجرور بالإضافة، أي وجعل من عمـ: عبد الطاغوت، أي خدمه.

وقرأ الباقون يفتح الباء والدال، ونصب الطاغوت، على أنه فـ.

مض وطاغوت مفعول به.

قال ابن الجزري

عبد: بضم باء: وطاغوت: اختصر: (ف) وزا.

قولهم: الإيمان وأركام السحت، قرأ: أبو عمرو، ويهم بكسر الها، والمل، وحزة، والكسائي، وخلف الها، بضم الها، والمل، والباقون بكسر الها، وضم اليم. هذا في حالة الوصل، أما حاله الوقوف فكلم بكسر الها، وبكسر اليم.

أيديهم، قرأ يهم بضم الباء، والباقون بكسرها.

وأخيراً، قرأ الأزرق بترقيق الراء، وتفخيمها وضمها، وبالترقيق قولًا.

وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس، وحققاً الباقون.
المقال والمفاعل

الناس، بالإمالة لدوري أبي عمرو بخلاف عنه،
البصاري، وترى، بالإمالة لأبي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلاف
العاشير، وابن ذكوان بخلاف عنه، وبالنقل للازرق، ومثلهما فترى الذين،
عند الوقف على، فترى، أما عند وصلها فيما، وحده بالخلاف،
واسعون، بالإمالة لدوري الكسائي،
ويخشى، بنهام، بالإمالة للعزوة، والكسائي، وخلاف العاشير، وبالنظر
والنقل للازرق،
الكافرين، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسائي، ورويس،
وابن ذكوان بخلاف عنه، وبالنقل للازرق،
والكساءة، بالإمالة لأبي عمرو، والكسائي فقط لأن ابن ذكوان،
والازرق بقرائه بالنصب،
وja ek، بالإمالة لأبي ذكوان، وحزة، وخلاف العاشير، وهشام
بخلاف عنه.

المدعم

الصغير، هل تنقمون، بالإدام لهم، وحزة، والكسائي،
الكبير، يقولون نخشي، حرب اللههم، أعلم بما، يفق كيف،
بالإدامة لأبي عمرو، ويعقوب بخلاف عنهما،
تنبيه، لا إدامة في ضاد، بعض ذنوبيهم، قصر الإدامة على
لبعض شأنهم، ولا في نون، يخفون، لوعة، لوقوع النون بعد ساكن.
( يا أيها الرسول بلغ)

رسالته، قرأ تائف، وأبان عامر، وشعبة، وأبر جعفر، ويعقوب...

رسالته، يلبس في ظلم بعد ظلم مع كسر الناقة، على الناقة. قرأ الباقون...

رسالته، يقلب الألف ونصب الناقة، على الإفراد. قال ابن الجزري...

رسالته: "فاجمعوا واكتبوا". وكان...

كثيراً، قرأ الأزرق بترقيق الراء، وتفخيمها وصلاة، وترقيمها، وقاوا...

قولاً واحداً، والبايقون يتفخيمها في الحالين. قال ابن الجزري:

وجلب تفخيم مانون عنه، أن وصل...

تأس، قرأ ورش، وأبر جعفر، وأبر عرو، تفات عن يبدان...

الهمرة، وصلاة، ووفقاً. وكذا حمرة عند الوقف...

والمصابون، قرأ تائف، وأبر جعفر، بنقل حركة الهمرة إلى الهية قبلها...

مع حذف الهمرة، والبايقون يباقوا الهمرة وعدهم النقل، وحمرة وقايا ثلاثة...

أوجهها، الأول، كفرامه تائف وأبر جعفر، والثاني، تسهيل الهمرة بينها...

وبين الواو، والثالث، إبدال الهمرة بآية خاصة مضمومة...

فلا خوف عليهم، قرأ يعقوب بفتح الفاء، بلا تنوين، والبايقون برفع...

الفاء مع التنوين. وقرأ حركة يعقوب بضم الهية، والبايقون بكسرها...

هلا تكون، قرأ أبر عروء، وحمرة، والكسائي، ويعقوب...

وخلف العاشر، يرفع النفس عن أن، وأن، خففته من التقلية، واسمها...

عذر الشان مهدف أي أنه، ولا، لناهية، وتكون تامة، وفنّتة...

فالبها، والجلة خير، أن، وهي مفسرة لضمير الشان، وحسب حينض...

لم يقع إلا بعد تيقن، وقرأ الباقون...

بنصب النفس عن أن، أن، الناصية للمضارع دخلت على فعل منفأ بلا...

وحسب حينض على بابها لقالن لأنا، أن، الناصية لا تقع إلا بعد ظلم...

(م 12 - المذهب)
قال ابن الجوزي:

تكون أرضع (حما) (كثبي) (ر)، مما
بسير، ويستغفرونه، كبرى، ريق الأزرق راء. الجميع يخف عنه
لبس، ويؤمنون. قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخف عنه
يعبدال همزة وصلا ووقفا، وكذا حرة عند الوقف.
و وافاه، قرأ الأصبانى، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخف عنه بإبدال
الهمزة وصلا ووقفا، وكذا حرة عند الوقف.

(المقلل والمال)

الناس، بالإمالة لدورى أبي عمرو يخف عنه
الكفارين، بالإمالة لأبي عمرو، ودورى الكساين، ورويس،
و ابن ذكوان يخف عنه، وبالتقيل للأزرق.
النصاري، بالإمالة لأبي عمرو، وحمزة. والكساين، وخلاف العاشر،
و ابن ذكوان يخف عنه، وبالتقيل للأزرق، وإبالة الألف التي بعد الصاد
لدورى الكساين من طريق الضرير.
جاءهم، بالإمالة لأبي ذكوان، وحمزة، وخلاف العاشر، وهشام
يخف عنه.
نحوه، وماواه، أي، بالإمالة لحمزة، والكساين، وخلاف العاشر،
وبالفتح والتقيل للأزرق، والفتح والتقيل أيضا لدورى أبي عمرو
في نظم، أي.

(المدغم)

الصغير، قد ضلوا بالإدغام لورش، وأبي عمرو، وابن عمار، وحمزة
والكساين، وخلاف العاشر.
كبير، وإن أنه هو، ثلث ثلاثة، نبين لهم، الآيات ثم، وانه هو.
السبيل لمن، بالإدغام لأبي عمرو، ويفرع يخف عنهما.

- 194 -
(لتدن)

جزاء التحسيين فيه حزم وقناة على جزاء ثلاثة الإبل الأبدال والتسهييل بالروم
مع اللد والقصر فقط آن الحمرة مرسومة مفردة، ومثلها لهدم خالف عنه.

عقدهم، فرأ ابن ذكوان عقدهم، كالهيا، ألف بعد ألف، وخفيف
القاف على وزن قائم، وهو بمعنى عقدتهم، وقرأ عقدتهم، وقرأ شعبة، ووجه
والتكسائي، وخلف العاشر، عقدتهم، خذ الفائل وخفيف الفاق على
وزن قائم، على الأصل. وقرأ الباقون عقدتهم، خذ الفائل
وتشدید الفاق على التكثير، قال ابن الجزري.

عقدتهم المد (م) ى، وخففًا، (م) ن (صخشبة)
.acquire ربة، فرأ الأزرق برتقي الراة خالف عنه، والباقون بتعظيمها
الجمر مثل، فرأ عم، ووجه، والتكسائي، وعقوب، وخلف العاشر
بنموه، ورون جراء، ورغم لم دم مثل، على أن جراء مبتدأ والخبر خذف
أي فعل جراء، أو على أنه خبر لمبتدأ خذف أي قالواج جراء، أو
فعال لفعل خذف أي فيلزمه جراء، ومثل صفة جراء. وقرأ الباقون
خذف تنوين جراء، وخفض لام مثل، على أن جراء مصدر مضاف لمفعوله
أي فعله أن يجزى المقتول من الصيد مثله من النعم، ثم خذف المفعول
الأول لدلاة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى مفعوله الثاني، قال ابن الجزري
جرا، تنوين (كاني) (ظ) فيرا، ومشل رفع خنق خنقهم وسم
المقلح والمالم).

الناش، بالأهمية لدوري أبي عمر، وخفف عنه.

نصاري، وترى، بالأهمية لابي عمر، ووجه، والتكسائي، وخلف
العاشر، وابن ذكوان مخفف عنه، وبال تقابيل الأزرق، وإليهما الألف
التي بعد الصاد لدوري التكسائي من طريق الضرير.

وجاهنة، بالإماله لابي ذكوان، ووجه، وخاف العاشر، ومشم خلاف عنه.

196 -
لا إملاء في نطق عفاء لأنه واوى .

( المدعوم )

البيض، رزقكم. تحرير قيقة، ذلك كفارة، الصلاوات ثم الصيد تقال،
يحكم به طعام مسا كين، بالإدعاء لا بن عمرو، ويعقوب بخفف عنهم.
و تبته، لا إدعاء من نون، يقولون رجاء.

لكون ما قبل المدعوم ساكن، ولا في لام وأهل لحم، للتشديد.

( جعل الله الكعبة )

قِيَامًا، قرأ ابن عامر، قِيَامًا، بحذف الآلف التي بعد الباء، على أنها

 مصدر كالقياس.

 قرأ الباقون، قِيَامًا، بإياءات الآلف مصدر قام قال ابن الجزري.

 وأطْرَعْ قِيَامًا ( كُرُ ) نِ ( أ ) بِي، وتحت كُرُ مَ

 والقراء، فيه حرة وقفا النقل، والقصر.

 لا تزالوا فيه حرة وقفا النقل فقط.

 وأشياء، إن قرأ أتافع، وابن كهير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس،

 بتسبيح الحمرة الثانية، والباقون بتحقيقها.

 تسْمُك، قرأ الأعشاب، وأبو جعفر، بيادل الحمرة في الحالين:

 وكذا حمرة عند الوقف.

 دُنِزل، قرأ ابن كهير، وأبو عمرو، ويعقوب بالخفيف مضارع.

 دُنِزل، وقرأ الباقون بالتشديد مضارع نزل،

 قال ابن الجزري. يُسنَل كلا خفف ( حقً )

 القرآن، قرأ ابن كهير بالنقل في الحالين، وكذا حمرة عند الوقف.

 بصورة، يُعيث، قرأ الأزرق بتريف الراء، والباقون بتفحيمها.

 سنتين، عبدهنا، قبل من غيكم، تقدم مثله .
فيه جمعة وفقا ونجومه، الأول، التسبيل بين بينه، الثاني، إباد الهمزة ياء خالصة.

الصلاة، قرأ الأزرق بغلظ اللام، والياقوت بترقيته،

إنا أرتبتهم، أجمع القراء على تقصيم راءه لموضوع الكرس وأنفصاليه،

قال ابن الجزري، وبعد كسر تار ضر أو منتفيم.

فاستمتع، قرأ أحسص بفتح الثاء واللثاء، مينياً الفاعل، وإذا ابتدا،

كرس الهمزة. وقرأ الياقوت بضم النون، وكرس النون، مينياً للفاعل.

وإذا ابتداً ضعوا الهمزة، قال ابن الجزري،

فأمّ استمتعفق افتح وكسره، (ع) لا.

عليه الأولان، قرأ حمزة، ويعقوب بضم هاء علىهم، والياقوت،

كرسها، وقرأ شعبة، وحزة، ويعقوب، وخلاف الباقين، والأولان،

بتشديد الوراء وفتحها، وكسر اللام، وبعدها باسماء مكينة، وفتح النون جمع

ههذان، المقابلين كأشر، وهو جروح صفة للذين أو بدله من

الضمير فيهم، وقرأ الياقوت، الأولان، إسكان الوراء وفتح اللام وكسر

النون، مثلي، أو أثلى، أو الأحراق من الشهادة أقرامهما ومعرقهما، وهو،

مرفوع خلف بمتداً محفوف أي وها الأولان، قال ابن الجزري,

والابن الثاني، الأولان (ظا) تلا، (ص) فئر (فئر).

المقال والممال.

. والتقية، بالإمالة لدوري أبي عمرو بخليفة عنه،

كالفين، بالإمالة لابي عمرو، ودوري النكساني، وروبي، وابن

ذكوكان بخليفة عنه، والتقية للكراز،

قريباً، أدمو، بالإمالة لحزة، والككساني، وخلف العادر، والفتح

والتقييم للكراز، والفتح والتقييم أيضًا لأبي عمرو في لفظه، قريباً، فقط

أما أدمن، فإنها على وزن أقل فليس لها فيها سوى الفتح.

- 138 -
(المدغم)

الصغير: قد سأله، بالإذاعة لأبي عمرو، وهشام، وحذرة، والكسائي.

وجلاف المعاشر.

الكبر، والفلاخ، ذلك، يعلم ما، والله يعلم ما، ولآذان كثرة، قبل

هم، الموت تحسسه ثناها، بالإذاعة لأبي عمرو، وبعقول يخلف عنهم.

(يوم يجمع الله الرسل)

الغيوب، قرأ أشعة، وحذرة بكسر الفين والباحثون بجمهورية، وهمالخانت.

قال ابن الجزري: "غيوب (سر)* (د) م.

ه القدس، قرأ ابن كثير بإسكان الدال، والباحثون بزمها.

قال ابن الجزري: "والقدنس مُنكَر (د) م.

كمية، قرأ الأزرق بالنسطورالمد، وقرأ ألمح، حالها الوقفع بالنقل والإذاع.

الطير، قرأ أبو جعفر، الطائر، بنفس، وجدية، بعد الطاء، وهمزة

مكسورة، بعدها مكان البناء. وقرأ الباقون يطير، بذف الألف، وبياء

ساكنة، بعد البناء، مكان المهمزة.

والطاهر، في الطاهر كالعُضود (خ) نير (د) أكر.

فكون طيرا، قرأ اثال، وأبي جعفر، وعقول، تحزن، بالضمة،

بعد الطاء، وهمزة مكسورة، بعدها مكان البناء. وقرأ أن الأزرق يقرأ

بترقية إناء، يخلف عنه. وقرأ الباقون يطيرا، بذف الألف، وبياء

ساكنة، بعد البناء، مكان المهمزة. وسبق توجه اللفة، بينصص (د) الناء.

قال ابن الجزري: "طيارًا ممًا بطيار (1) ذ (2) نا. (ظم) يِ

أسرائيل، قرأ الأزرق بذف الألف، يخلف عنه، وأبو جعفر يسهل

الهزة مع المد والقصر في الحالين، وكذا حمزة عند الوقع.

- 198 -
مسر مبين، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، ساحر، بفتح السين وآلف بعدها وكسر الحاء، على أنها اسم فاعل. وقرأ الباوقون، سحر، بكسر السين وحذف الآلف وإسكان الحاء، على أنه مصدر أي ما هذا الخارق للعادة إلا سحر أو ذو سحر، أو جعلوه نفس السحر مبالغة، مثل قوله، زيد عدل.

وستطيع ساحر، (كفا).

هل يستطيع ربك، قرأ الكسائي، تستطيع بناه الخطاب، مع إلغاء التأني في الطاء، والمخاطب سيدنا عيسى عليه السلام، وربك، بالنصب على التفعيل، أي هل تستطيع سؤال ربك؟ وقرأ الباوقون، يستطيع، بيا، الغيب، وربك، بالرفع، على أنه فعل، أي هل يطيعك ربك، ويجيبك على مسألتك، واستطيع بمغني أطاع، وجوز أن يكون سلوك سؤال مستغير، هل ينزل أم لا وذلك لأنهم مؤمنون ولا يكونون في قدرة الله تعالى.

وستطيع ربك، سويهم.

نزل، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب بالخفيف، مضارع.

نزل، والباوقون بالتشديد مضارع، نزل، قال ابن الجزري:

"يُشْنُوْلُ كُلَّاً خَفْ، ( حق).

مؤمنين، ناكل، وأخرون، والخبير، كله جليل، من لها، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمراء، والكسائي، ويعقوب.

وخلف العاشر، بالخفيف على أنها اسم فاعل من نزل، والباوقون بالتشديد، على أنها اسم فاعل من نزل، قال ابن الجزري:

والغيب مع منزلتها (حق)، (كفا)."
فإني أذنب، أقرأ نافع، وأبي جعفر، يفتح الباب، وصلاة، والباكون بإسكانها.

يا أبا موسى، مثل أضرتهم وتقدمهم ص 74 إلا أن الأزرق له حالة.

الوقف التسهيل فقط ويستع الإبتدال لأنه لايجتمع ثلاث سواكن مظهره.

وهذا غير موجود في كلام العرب، ولذا قيل.

ويعت أرأيت إن تقف 2. الأزرق امنع بدلا فيه وصف.

وأمي إله، قرأ نافع، وأبي عروة، وأبى عاصم، وهفص، وأبي جعفر.

يفتح الباب، وصلاة، والباكون بإسكانها.

ما يكون ل أن أقول، قرأ نافع، وأبي كهير، وأبي عمرو، وأبي جعفر.

يفتح الباب، وصلاة، والباكون بإسكانها.

وأن عبد الواحد، قرأ أبو عمرو، وعاصم، وهفصة، ويدرب، بكسر.

اللون وصلاة، والباكون بضمها.

قال ابن الجوزي: والسائل الأوّل قدم.

يا أهل الوصلة، وأحك التي تمس فأكرمها. أؤخّر الأثير، غير فيقل حمّلا وغير أو حمّا.

عليه، فيه، وهو جلي.

هذا يوم، قرأ نافع يوم بالنصب على الطرف، وهذا مبتدأ والخبر.

متعلق الطرف أي هذا القول واقع يوم نفع الحي، وقرأ الباكون بالرفع.

عليه، تخبر، وهذا مبتدأ، أي هذا اليوم يوم ينفع الحي والجلالة في محل نصب.

مقول القول. قال ابن الجوزي: يوم انصب الرَّفعة (أ) وآتى.

المقلل والمحمل.

يا عيسى بن مريم، لدى الوقف على لفظه عيسى، الموت، بالإثمانية، والكسائي وخلف العشر، والفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو.

الترة، بالإثمانية، وأبي عمرو، وأبى عروة.

- ٢٠٠ -
وخلف العاشر. وبالتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل لفalon.

(المدعوم)

الصغير، وإذا تخلقت، وإذا خرج، قد صدقتنا، بالإدغام لابن عمرو.

والظاهر، ودحة، والكسائي، وخلف العاشر.

إذ ألمهم، بالإدغام لابن عمرو، وهشام.

هل تستطيع، بالإدغام للكسائي.

هـ وإن تغلّف لهم، بالإدغام لابن عمرو، يخلف عن الدورى.

(الكبير) تعلم مافي نفسه ولا أعلم مافي نفسك، قال الله هذا، خلقكم بالاظهار والإدغام لابن عمرو، ويعقب

(سورة الأنعام)

وصرّكم، قرأ الأزرق بتقريط الزواى، والباقون تخفيفهم.

تأملهم، يقولون، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخفف عنه.

إبادال الهمزة في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف.

(نافذة) الواو، فيه مرسومة على واثير، وفيه لحزة وفوق، وهشام يخفف عنه.

عنه اثناء عشر وجا، خمسة على القياس، وسبعة على الرسم، وقد سبق بيانها في.

ذلك جزاء الأظلمان، بالائدة 80.

هـ يستهر، ابن لابن الأزرق، ثلاثة البدل، لابن جعفر حذف الهمزة في

الحالين مع ضم الزواى، وحزة وفقاً ثلاثة أوجه، الأول، الحذف، مع ضم الزواى، والثانية، التسهيل بين بين، والثالث، إبادال الهمزة، يا خالصة.

عليهم، آخرين، نصفهم، جعلنا، بأيديهم، كله جلي.

مراراً، أجمع القراء على تخفيف رأته للنكرار.

قال ابن الجزوري: والإعجمي يخفف مع المكرر.

(أيشانٌ) قرأ أبوجعفر، وأبو عمرو يخفف عنه بالإبدال في الحالين.

وقد حمزة عند الوقف.

٢٠١
فقرطاس، أجمع القراء على تفهم رأته لوقوع حرف الاستعلايم بعدها.
قال ابن الجوزي، وحيث جاء بعد حرف استعلايم، فجعل
السمراء، السمراء، خمرروا، قرأ الأزرق بترقيق الراء.
بخلاف عنه، والباقيون بتفخيمها.
ولقد استهر، قرأ أبو غمر، وعاصم، وحمزة، وعمر، بكسر الدال وصلا، والباقيون بضمها، وقرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة بباء مختارة.
(المقال والمال)
قدسية، مسمى لدى الرقابة، بالإمام لمزة، والكسائي، بخلاف العاشر، والفتح والتنقل الأزرق.
ونقل، بالإمام لمزة.
و جاءهم بالإمام لابن ذكران، وحمزة، وخلف العاشر، وهبهم مختارة عنه.
و القيام، بالإمام للكسي، حالة الرقابة، أولا واحدًا، وكذا حمزة.
بخلاف عنه.
(وله ما سكن)
وهو، فهو، عنه، كله ظاهر.
أي في اللفظ، قرأ الأزرق بترقيق الراء، وتفخيم لفظ الجلالة. وأعلم أن لفظ الجلالة إذا وقع بعد مردق فإن الترقيق لا يثمر في تفخيمه بخلاف الإمامة فإن لفظ الجلالة الواقع بعدها يجوز فيه التفخيم والترقيق، قال ابن الجوزي:
واختلف بعد عمال، لا مرتبة وصف.
إلى أمرت، قرأ نافق، وأبو جعفر، بفتح اليماء، وصلا والباقيون.
بإسكانها.
ولازيب، قرأ حمزة بخلاف عنه، بدلاً، أربع حركات، والباقيون.
بقصرها وهو الوجه الثاني لمزة.
- ۲۰۴ -
إلى أفخاف، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عروء، وأبو جعفر، بفتح اليا، وصلاة، والباقيون بإسكانها.
من بصرف، قرأ شعبة، وحمراء، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر، بفتح الباء، وكسر الراء، على الباء، للفاعل والمفعول مخفوف وهو ضمير النزاب. وقرأ البقاون، بفتح الباء، وفتح الراء، على الباء، للمفعول، ونائب الفاعل ضمير النزاب، والضمير عنه يعود على وَمَن هُمَّ.
قال ابن الجزري: "بصرف، بفتح الضم، وكسر ("عَلَّبْ")." (ظاهر) من القرآن، قرأ ابن كثير، بنقل حركة الهزة إلى الراء في الحالين، وكذا.
حمراء عند الوقوف، وقرأ الأزرق بقصر البديل لأنهم مستثنين.
فأتمكم قرأ قالون، وأبو عروء، وأبو جعفر، بتسهيل الهزة الثانية مع إدخال ألفتين الهمرتين، وورش، وابن كثير، بتسهيل الهزة الثانية مع عدم الإدخال، ولهمان وجهان تحقيق الهزة الثانية مع الإدخال وعدهما ورواية وجهان تحقيق الهزة الثانية وتسهيلها مع عدم الإدخال. وقرأ البقاون، بالتحقيق مع عدم الإدخال، وجميع القراء، يحقون الهزة الأولى.
هزي، يوقف عليها حمراء، وهمان، يختلف عنه بالإدال مع الإدام.
قله الباء زائدة، ويجوز فيها السكون المخض، والروم، والإشام، وتخثرهم ثم يقول، فقرأ يعقوب باسلا، التحية، فيما، على الغنية والفاعل، خميس، يعود على الله تعالى، وقرأ البقاون، ببرون العظمة فيما.
قال ابن الجزري: "ويحشر، يا يغولن ("طَلَّبَتْ").
فلم لم يكن فقتهن، فقرأ أنافع، وأبو عروء، وأبو جعفر، وخلف العاشر، وشهبة في أحد جرية، بتاء الناثئة في ديكن، ونصب تاء نباتهم، على أن فقتهن خبر تمكنن إلا أن قالوا الحاجة مؤخر، وأن濑 الفعل يتأتى الحفر، وقرأ ابن كثير، وابن عامر، وحفظ بالناثية والرفع، وحمراء.
والكسائي، ويعقوب، وشعبة في وجه الثاني بالذكرى والنصب، وتوجيه القراءتين أن دقنتهم اسم تكن والا أن قالوا الخخبرها، وجاز تذكير الفعل وتأتيه لأن الإمام مؤنت ججازيا، قال ابن الجوزي:

ّ يكنُ (رضي الله عنه) **(صَفُّ) خلف (ظَامِم)
فِضْنُهُ أَرْقَعُ (كَهْـمِّ) (عَزَّ) صَامِدُ (دنَّم).
وَقَرَأَ رَبِّي قَرَأ حَمزة، والكسائي، وخلف العاشر، ربيا، بنصب الباء، على النداء، أو على المدح، وهي متفرقة بين القسم ونجبه، وقرأ الباقون بحرا، على أنها بدل من لفظ الجلاء، أو نعت، أو عطف بيان، قال ابن الجوزي:

ً أَسَاطِرٌ، قَرَأ الْأَدوُرَ بِحُرْقٍ الْرَّاءِ وَتَفْخِيْمِها، وَالبَاقُونَ بِتَفْخِيْمِها.
وَنَتَكَذِّبُ، وَنَكُونُ، قَرَأ حَفْصٍ، وحِمزة، ويعقب بنصب الباء في الفعل الأول ونصب النون في الفعل الثاني، على أن الفعل الأول منصب بأن مضمرة بعد واو الفعيلة في جواب التتمي والثاني ممطوف عليه. وقرأ ابن عامر برفع الفعل الأول عطوا على تردد ونصب الفعل الثاني بعد واو الفعيلة في جواب الفتوى، وقرأ الباقون برفعهما عطوا على تردد، أي بالبنية ترد ونوق للتصديق والإيمان، قال ابن الجوزي

ّ نَكُذِّبُ، بِنَصْبٍ رَفْعٍ (تَـ) وَزْ (ظَامِمِّ) (عَزَّ) جَمِّ، كَذَا نَكُونَ مَعْنِيَّ شَكَام.

وَدَلَّارُ الْآخَرَةِ، قَرَأ ابن عَامَر، وَدَلَّارُ، بلَامٌ واحِدةٌ، كَذَا مُرْسَوُمَةٌ فِي الْمَصْحَفِ الشَّامِي وَهِي لَامٌ الْإِبْنِاءِ، وَتَطَفِيف الدَّال وَخَفْض تَاء الْآخَرَةِ، عَلَى الإِضْفَاءِ مَعَ حَدْفِ المَوْصُوفِ أَي وَدَلَّارُ الْحَيَاةِ الْآخَرَةِ.
وَقَرَأ البَاقُونُ، وَدَلَّارُ، بلَامٌ، لَامِ الْابْنِاءِ، وَلَامِ التَّعْرِيفِ مَعَ التِّشْدِيدِ.
للاطمئنان ورفع تأئمة الآخرين على أنها صفة للدار وخبر خبرها، وهي موافقة لرسم بقية المصاحف، قال ابن الجزري:
وخفف فعن الدار الآخرين خفض الوقف (كما) فه أفلذا تغلقون ظرفاً تافعاً، ابن عامر، وخفف، وأبو جعفر، ويعقبل بناء الخطايب على الالتفات، وقرأ البا القرن بيا الغريب المناسبة قوله تعالى: خبر للذين يتقون، قال ابن الجزري:
لا يعقلون خاطبوا وتحتهم (عَمْمَ) (عَمْمَ) (عَمْمَ) (عَمْمَ) (عَمْمَ) (عَمْمَ)
لعله ألم، قرأ نافع، بسم الله، وكرزاه، مضارع وأحوز، وقرأ البا القرن بياه، وضم الزاي، مضارع حون، قال ابن الجزري:
مَحْ أَمْ. غير النكلع، لامعك، مضارع وأكذب، وقرأ البا القرن بياه، مضارع وأكذب، القرآن، قيل هما مبنى واحد، حكز، وأذله، وقيل التشديد نسبة الكذب إلى الرسول، والتفخيف نسبة الكذب إلى ما جاء به، وقد روين أن أبا جهل كان يقول تون لا نكذب بك وزنكم عندنا لصدق وإذا كذب، ما جنينا به.
قال ابن الجزري: وخفف كيدب (أَاوْلَى) (أَاوْلَى) (أَاوْلَى) (أَاوْلَى) (أَاوْلَى) (أَاوْلَى)
من نآ، رسمت المهمة فيه على يام، فقيه هذه حالة الوقف وهمام، تختلف عنه أربعة أوجه، الأول، إبدال المهمة أثناه، ثانى كسبها، مع الروم، الثالث، إبادها، فاتحة علا على الرسم مع السكون المضمص والروم، وإعراتهم، synchronized القراء على تفخيم رائحة لوقع حرف الاستعلاء بعدالباء.
قال ابن الجزري: حيث جاء بعد حرف استعينلا فخيم (المقلل والململ)
والنهار، والنار، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري السكسان، وابن ذكوان، خلف عنه، وبالبتليل للأزرق.

- 290 -
أخيرًا، وافترى، ولوّن، بالإملاء لمزة، والكسرى، وخلف العابر.
وابن ذكوان بيصف عنهم، وبالتأويل للآزرق,
والدنا، بالإملاء لمزة، والكسرى، وخلف العابر، وبالفتح,
والتأويل للآزرق، والسوسي، ولدورى إلى عمر، ثمثلاً أوجه، الفتح،
والتأويل، والإملاء،
واؤذنهم، بالإملاء لدورى الكسارى,
وجاجك، وجاءهم، وجاءك، وشاعر، بالإملاء لابن ذكوان،
وحزة، وخلف العابر، وهما ببصف عنه
ءيلي، أوهم، والده، بالإملاء لمزة، والكسرى، وخلف العابر،
والفتح والتأويل للآزرق، والفتح والتأويل لدورى إلى عمر، في لفظ ملي.
والفتح والإملاء لشعبة في لفظ ملي,
وتنبيه: لا إملاء في لفظه، بناء، لأنه واوي
(المدعوم)
الصغير، ولقد جاءك، بالإذعام لأبي عمرو، وهشام، وحزة،
والكسرى، وخلف العابر.
الكبير، هو وإن، أظلم من، كذبو آياته، تقول للذين، ولا تنكذب
آيات ربنا، ولا مبدل لكلمات الله، بالإذعام لأبي عمرو، وعقول
ببصف عنهم.
(إما يستطيع الذين يسمعون)
وتم إليه يرجعون، قرأ ابن كيّر بصلة هاء الضمير. وقرأ بعقوم
يرجعون، بفتح الياء، وكسر الجيم، والباقون بضم الياء وفتح الجيم،
قال ابن الجوزي:
وترجع الضعافن افتحوا، وكسر (ظ) لما. إن كان الأخرى
وعلى أن ننزل، قرأ ابن كيّر بالتحريف، والباقون بالتشديد،
206
قال ابن الجزري:

» ينزل كلاً كلهما (فقه). إن الحج والعمرة أن ينزل (د) في بظير يحجانبه، قرأ الأزرق بنرقي الرا، وتفسهمها، والباقون بتفهمها، وقرأ ابن كثير بصلة حاء الضمير.

من يشاً الله، لا إبدال فيه لأحد حالة الوصل لحركة بالكسر للتخلص من الفقه الساكنين، أما حالة الوقف فيديه الأصهابي، وحمراء، وأبو جعفر، ثم برavia، قرأ رويس وقيل في أحد وجهه بالسين، وخلفه من حمراء بالإشام، والباقون بالقادص وهو الوجه الثاني لقبيل.

ومن يشاً عمله، قرأ الأصهابي، وأبو جعفر، بإبدال الهمزة في الحالين، وكذا حمراء عند الوقف.

وأوافق معاً، وأوين، قرأ قالون، وأبو جعفر، وورش من طريقه بتسيل الهمزة الثانية، وأورش من طريق الأزرق إبدالها خف مد عجداً مع المد المشع بالساكنين وقرأ الكساي بحرف الهمزة الثانية، وهي لفظة ناشئة، وقرأ الباقون إبديت الهمزة حققة على الأصل إلا حمراء وقفاً للتسهيل بين بين.

وأغير الله، قرأ الأزرق بترقي الرا، مع تفسهم لنفس الجملة.

قال ابن الجزري، واختلف، بعد عدل لا مرتق وصفه بإله، إليه، وهو، علىهم، كله ظاهر.

بالباساء، بأسنا، قرأ أبو جعفر، وأبو عمر، وخلف عنه، بإبدال الهمزة في الحالين، وكذا حمراء عند الوقف.

ذكروا خير، قرأ الأزرق بترقي الرا، وتفسهمها، والباقون بتفهمها.

فتحنا، قرأ ابن عامر، وابن وردا، وابن جماع، ورويس لزمنهما، بتشديد الناه، للتأكيد.

والباقون بتفهمها، وهو الوجه الثاني لابن جماع، ورويس، وما لفظان، قال ابن الجزري.
كتبتنا اشتد (ك) نقف. خذ، كالاعراف وخلفا (ذ) ق (ع) دا، دار، وظابوا، قرأ الأزرق تفرقين الرا. قولا واحداً، وتفتذى اللام بالخلاف.

يرضون، قرأ همزة، والكعسي، وخلف العابر، ورويس خلف عنه بإذن الصاد صوت الزاي، والباقون بالصاد الخالصة، قال ابن الجزري: وباب أصدق (شفا) م. والمحفظ (ع) ر.

ه ب انظر، قرأ الأصبهاني بضم الهاء، تبعاً لتضم ثلاث الفعل، والباقون بكسرها، قال ابن الجزري: والأصبهاني، بانظر جوًداً، لا خوف، قرأ بعقوب بفتح الفاء، مع عدم التنوين، والباقون بالرفع.

مع التنوين، قال ابن الجزري: لا خوف نون، رافعاً لا المصسر، إلى، وقف عليها يعقوب بها السكت بالخلاف، وذلك لبيان حركة الحرف الموقف عليها.

قال ابن الجزري: وفي مضاف اسم خلفه. ن، نحو إلى هن، بالغدا، قرأ ابن عامر، بالفسد ورق، أي بضم الفين وإسكان الدال، وبعدها بإي مفتوحة، على أن، وصدوة، نكرة دخلت عليها أن للتعريف.

وهي لغة ثابتة حكاها سيبويه والخليل تقول أن بنيت غذوة بالثنين.

وقرأ الباقون، بالسداسة، أي بفتح الفين والدال وألف بعدها، لأن غداً، اسم لفظ ذلك الوقت ثم دخلت عليها لام التعريف.

قال ابن الجزري: عدوة في عدوة كالكهف (ك) ثم، أنه من عمل، فإنه عصر رحم، قرأ تائف، وأبو جعفر، بفتح الهامزة في الأولى والكسر في الثانية.

وقرأ ابن عامر، وعامي، وعقوب، بالفتح فيهما، والباقون بالكسر فيهما، قال فتح في الأولى على أنه بدلاً من الرحمة بدل شيء من شيء. والقدير، كتب ريم، على نفسه أنه من عمل AVG، أو على الابتداء، والخبر مخزوف أي عليه.

- 208 -
أنه من عمل الح. والفتح في الثانية على أن مُحلها رفع مبيناً والخبر مذكور
أي فغفرانه ورَحْمَته حاصلان. وكسر الأولى على أنها مستندة والكلام
قبلها تمام، وكسر الثانية على أنها في صدر جمعة وقت خبر أمن، على أنها
موضولة، أو يُجاباً إليها إن جملة شرطية، قال ابن الجزري
والله افْتَقَحُ (كُفَّ) (ظَلْلا) (فَيْنَ) (فِي) (كُفَّما) (ظَلْلا)
سوءاً فيه حرة وقفة النقل والإلغام.
والمسنين سبيل، قرأ نافع، وأبو جعفر، والمسنين، بناه الخطاب
ونسب لام سبيل، على أنه من استنبت الشيء المحسود أي ولستوضح
ياحمد، وسبيل مفعول به
وقرأ ابن كثير، وأبو عروة، ابن عامر، وحفص، وقريب، بناه
التأنيث ورفع لام سبيل، على أن الفعل لازم مثل استبان الصحيح بمعنى
ظهر وجاز تأنيث الفعل لأن الفاعل مؤنث مجازاً، وعلى قوله تعالى: قل
هذَهُ سَبِيلٌ
وبرأ شعبة، ومحرة، والخسائي، وخلف العاشر، بيساء التذكير
ورفع لام سبيل وتوجها كنروبة قراءة ابن كثير ومن معه لكن على
تذكير الفعل وعليه قوله تعالى: وأن يروا سبيل الرشد
قال ابن الجزري.
وَيِسْبِبَ الْمُدْبِنِ (صِحَّةٌ) (نَحْ) (رَوْى) (يِسْبِبَ لَاَلْمُدْبِنِ
يَقُصُّ اللِّحْقَ، قَرَأَ نَافِعَ، وابن كَثِيرَ، وعَاصِمَ، وأبُو جعَفْرٍ، وَيَقُصُّ،
بِضِمَّ الْقَافَ وَبَعْدَا صَاءِدَةً، مَضْمَوَّةً مَشْدُودَةً، مِنْ قَصَّ الْحَدِيثِ
أو الأَثَرَ لَمْ يَكُوَّنُهُ، وَالْحَقَّ، مَفْعُولَ بِهِ.
وقرأ الباقون: يَقُضُّ، بِسَكُونَ الْقَافَ وَبَعْدَا صَاءِدَةً مَضْمَوَّةً مَكْسُورةً
مُخْفِفةً، مِنَ القَضَا، وَالْحَقَّ، صَغِّرَةً مَصْدِرَةً مَذْكُورَ أَيْ يَقُضِّيُ القَضَا، الْحَقَّ
(م 14– المُذِيب)
وقد رسمه بعض، ب بدون ياء. ثبلا للقط ومنه من اجتمع ساكين، كما
رسم، سندع الزراعة، بدون واء، قال ابن الجوزي،
ويَبْعَطُونَ: في يَقْضٍ أَهْمَنَ وَشَدَّ (حَرْمٍ) (7) (المقال والممال)
والموتي، آناكم، والدمعي، وغير، بالإمامية خزرة، والكسائي،
وخلف العاشر، وعِالْشَّيْخِ، والتفتح بالتحليل الأزرق، وبالفتح والتقليل لابي عمرو
في لفظ، الموتي،
وشياء، وحاشم، وجاهم، والإمامية لابن ذكوان، وحزمة، وخلف
العاشر، وهشام بخاف عنه.
(المدغم)
هل الصغير، إذ جاءهم، بالإدمام لابي عمرو، وهشام،
هقد ضلل، بالإدمام لورش، وأبي عمرو، وابن عامر، وحزمة،
والكسائي، وخلف العاشر.
الكبر، وزين له، الآيات ثم، العذاب بما، أقول لكم، باعلم
بالشاكرين، أعلم بالظلمين، بالإدمام لابي عمرو، ويعقوب يخفف عنها.
وتنبيه، لا إدمام في يا، بالعشري يريدون، للتشديد.
(وعنه مفاتيح الغيب)
هلا هو، وهو، وقف عليه يعقوب، بهاء السكت، قال ابن الجزري،
وهَنَسَ وَهُمْ (ظل).
هيا أحدكم، تقدم في سورة النساء ص 109;
تهذبه، ن أُحْرِمُهَا وتواته، أي، البالف حالة بعد الفاء، وهو فعل ماض.
ذِنْ فَمَتى نَا أَتَأْيِثُ لَكُونَ قَالَهُ مِجَازِيِ التَأْيِثِ أو لِالفَلَحِ بالمفعول،
- 210 -
ويجوز أن يكون فعلاً مضارعاً وأصله تنوفاه خذفته لحذفت لأحد النوايين مثله.
وقرأ البقاون ترجةً، يبنئ ساكنة مكان اللفظ، على أنه فعل ماض.
وأنت لتكون فاعلاً موقناً جازياً، قال ابن الجوزي.
وذكر الاستثناء تسبق من غماً. (ف) ضل.
ورسلنا قرأ أبو عمرو بإسكان السين، والباقون بضمها، قال.
ابن الجوزي.
ورسلنا معهم وكم وسبلنا. (ف) ضل.
ه من ينجيكم، قرأ يعقوب إسكات اللفظ وتخفيض الجيم، مضاف ع.
وأتنيكم، وقرأ البقاون يفتح اللفظ وتشديد الجيم، مضاف ع، نجي.
قال ابن الجوزي.
وتنجي الحرف كيف وقفاً. (ظل).
وخفية، قرأ شعبة بكسر الحاء، والباقون بضمها، وهما لغتان، قال.
ابن الجوزي.
وخفية مَعَ بِكَسْرُُّ ضَمْ (ع) ف.
أنجبانا من هذه، قرأ عاصم، وحمراء والكسائي، وخلاف العاشر أنجبانا.
بالف بعد الجيم من غير ياء ولا فون، بلقيت النسج، وقرأ البقاون أنجبنا.
نِئِبَة عَنْحِيَة ساكنة بعد الجيم وبعدها ناقة فوقية مرفوعة، على الخطايب.
حكاية لدعاتهم، قال ابن الجوزي، وأنجبانا (كتاب أُنجِيَتْكُمَا الغُرُور،
قال الله ينجيكم، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو ذكرى.
ويعقب، يسكين اللفظ وتخفيض الجيم، مضاف ع، نجي، وقرأ البقاون.
بفتح اللفظ وتشديد الجيم، مضاف ع، نجي، قال ابن الجوزي.
وتنجي الحرف كيف وقفاً. (ظل) وفي الثاني (ت) لْمُنْ(حَق).
لاقدير، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها، والباقون بتفخيمها.
وبأس، قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو بفتحه عنده بإبدال الهزة في.
الحالين، وكذا حزوة عند الوقف. — 211 —
بعض انظر، قرأ أبو عمرو، وعاصم، ومحمّد، وعقوق، وقليل،
وابن ذكوان، يخلف عنها؛ بكرم التقوى وصلاة والبلاء بالضم وهو
الوجه الثاني لكل من قبيل، وابن ذكوان.
قال ابن الجزيري: والساقين الأولين ضم
لاقصِّم هُمُر الوصل واكسبره (ذنبها)
(ف) رفعَ عَيْنَ قلّ (خَلَالاً وَعَصِير أو حِمَّامًا)
والخصَّاف في التشبيه (م) وَإِنْ يُبِّرَ (ز) ن حَمَّامه
ويسنك، قرأ ابن عامر بفتح النون إلى قبل السين وتشديد السين
مضافاً مَنْسِئًا، والباقوين بإسكان النون وخفيف السين مضارع، وأسن،
وهما الفاين والمفعول الثاني مَحْفُوف أي مأمرته من ترك مجالسة الحائضين.
في آيات الله فلا تقع معهم بعد الذكر.
قال ابن الجزيري: وَيَنُوِّيُ (كِيدًا) ثُقُلًا
لعباً ولهما وغتتهما، قرأ خلف عن حُرْمة بالإدغام بذُر غنة، والبلاء
بالإدغام بِفَنْهَة
دَعْهُمَّة، قرأ حُرْمة واستهباء بألف مالمة بعد الواو، على تذكير
العمل وقرأ البلاءات، دعهُمَّة، بالناء الساكنة من غير ألف، على تأنيب
العمل وجاء تذكير الفعل وتأنيبِه لآن الفايل جمع تكسيب.
قال ابن الجزيري: وذكر استهوي توفي مُدِجَّمًا . (ف) ضَلّ.
حيران، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها، والبلاء بِفَنْهَة،
قال ابن الجزيري: وَخَلَفُ حِيْراً
الهدى افتحنا، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو تخلف عنه، بإباد
هُمْرَة، أفتحنا، ألفا عند وصل الهدى باتنا، وكذلك حُرْمة إذا وصل الهدى
باتنا ووقف عليها. أما عند الوقوف على الهدى والإفتداء باتنا جميع القراء.

٧١٢
يبدعون بمزة وصل مكسورة مع إبدال همزة اثنتا حرف مد أي بأاء
داخل، أجمع القراء على تفسير الرا، حتى الأزرق، لآن الكسرة
منفصلة عن الرا، وليس بها في كلمة واحدة، قال ابن الجوزي
وبعد كسر عرض أو مُنْفَصَلُ تَفْصِيلُ
صلاة، وتقهقر، وهو إليه كأنه واضح،
فتكون قوله الحق، أجمع القراء العشرة على رفع النون لأنه من
المستثنينات، قال ابن الجوزي
كن فتكون فاتحصاً. رفعتها سوًى الحق
(المقلل والممل) هن ينفاكم، ولبقضى، ومسى لدى الوقف، مولاه، وهداها، والهدى
لدى الوقف، بالإملاءة لحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح,
والتقليل للأزرق.
أنجيتنا، بالإملاءة لحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، ولا تقليل فيه
الأزرق لأنها يقرأ، أنجيتنا، بالناء.
توها، واستهراها، بالإملاءة لحمزة وحده لأن غيره يقرأ بالناء.
بالنها، بالإملاءة لأبي عمرو، ودوري الكسائي، وابن ذكوان
بخلاف عنه، وبالتقليل للأزرق.
واجب، بالإملاءة لأبي ذكوان، حمرة، وخلف العاشر، وهشام
بخلاف عنه.
الذكري، وذكركي، بالإملاءة لأبي عمرو، وحمزة، والكسائي،
خلف العاشر، وابن ذكوان بخلاف عنه، وبالتقليل للأزرق.
- ٢٢٣ -
الدنيا، بالإمالة الحرة والإنساني، وخاف الباشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، والسمس، وبالفتح والتقليل والإمالة لدورى أبي عمرو. 

تعليم أن الأزرق لا يقتل الآلهة التي بعد الذهل في وحة ان предложения، إلا عند الوقف أما عند وصل الغيد بانهنا فلا تقليل فيه للصحح، فإن الآلهة التي بعد الذهل في حالة الوصل هي المبتدئة من الحرة على الصحح، وأما ألف الغيد فإنها حذف لوجود الساكن بدها وهو المبتدأ ولا يبدأها عرض والعارض لا يبدأ به، وكذا لإمالة فيها حرة عند الوقف على اتفاقنا مع الإبدال للعة السابقة ولذلك قال ابن الجوزي: والصحح الأخوة به عن ورش وحمرة الفتح أنهن.

(المغم) 

الكبيرة، ويعلم ماي للب، ويعلم ماجرجم، وكذب به بالعدم لابي عمرو، ويعقوب بحلف عنها.

(واذ قال إبراهيم) 

والال زا، قرأ يعقوب بضم الواء، على أنه متاء حذف منه حرف النداء، وقد روى أن مصحف أبي، وكان مكتوبا فيه، يا أزر، بإبנית حرف النداء، وقرأ يعقوب بفتحها، وهو بديل من أبي، وهو ججرور بالفتحة نبالة عن الكسرة للعبة والمجمة، قال ابن الجوزى، وآزر أرجعوا (ظملما إنا أرك، قرأ نافع، وأبي الكبير، وأبي عمرو، وأبي جعفر، بفتح البا، وصل، والباكون بإسائه. 

وإيما في حزة وقفا ودهام بخلاف عنه الإدام لان الباكون، وليبي، وليبي للذي، قرأ نافع، وأبي عامر، وحفض، وأبي جعفر، بفتح البا، وصل، والباكون بإسائه.
약행 yell, وألذخ، ورأى نافع، وابن ذكوان، وأبو جمر، وهشام يخف عنه،
بتخفيف القرآن، وقرأ الباقوين بتشديدها، على الأصل، وهو الوجه الثاني
لهشام، قال ابن الجزري:

خرج تحتاجوني (مدة) (مَنْ (لْ) اخْتَبَأْنِ
وقهداً، قرأ أبو عمر، وأبو جمر، بإياتهما، صلى الله عليه،
وابنها في الحالين، والباقوين بخزفهما في الحالين.
هناك، نزل، قرأ ابن كبر، وأبو عمر، وبخزف، بإسكان النون
بتخفيف الزياء مضارع، نزل، قال ابن الجزري:

نزَلَ كَجَلْبٍ (حق).

درجات قرأ عاصم، ومحمد، والكسائي، وبخزف، وخلف الاعلائي،
بتنوين الناء على أنه منصب على الظرفية، وَهُمْ مفعول أي ترفع من
نسبة مرتاب ومنزل، أو على أنه مفعول مان ينطلق على المفعول الأول
بتنسبي ترفع معنى فعل يتدعي لاثنين وهو معطى أو معطى من نشأ
درجات، وقرأ الباقوين بغير تنوين، على الإضافة، فدرجات مفعول به
لترفع، قال ابن الجزري:

ودرجات نكَّرتُنا (كفا). معنى: بعقول معهم هذا
من نشأ، إن، قرأ تائف، وأبب كبر، وأبو عمر، وأبو جمر، ورويس،
بتخفيف المهمزة الأولى، وتسهل الثانية بين بين وإبادتها، واوا مكسورة،
والباقوين بتحقيق الهمرتين،

rcode، أقرأ حفص، وحزة، والكسائي، وخلف الاعلائي بخف
الهمر، والباقوين بإبادتها، قال ابن الجزري:

وحذف همر ذكرها مطلقًا (كفا).
السمع، قرأ همزة، والكسران، وخفاف العاشر، بلام مشددة مفتولة، وبعدها ياء ساكنة، على أن أصله بِليْسْ، كخانيم، وقدر بتكريره، فدخلت عليه اللفظ، ثم أدت اللام في اللفظ، وقرأ الياء نبات بلام خفيفة، ساكنة، وبعدها ياء مفتولة، على أن أصله بِليْسْ، على وزن يضع، ثم دخلت عليه الألف واللام، كما دخلت على بِزيد، قال ابن الجزري:
والقياس يُفسكُ كُثب، وَحَرَّكُ سَكْسَتَنَ مَعَا (شَكْفاً).

صراط، والنبوة، صلاتهم، أظلام، أديهم، كله ظاهر.

اقته، انفق جميع القراء على إثبات هذا السكت، وفقاً على الأصل، واختلفوا في إثباتها وصلاة، فأثبتها في ساكنة نافع، وإن كثير، وأبو عرو، وعاصم، وأبو جعفر، أجراه للوصول إلى الوقف، وأثبتها مكسورة مقصورة، هشام، وإن ذكوان يخالف عليه، والوجه الثاني لابن ذكوان كسرهما مع الإشاع، وجه الكسر أنها ضعيرة الافتداء المفهوم من ابنه، أو ضعيرة الهدى وحذفها وصالة حماة، والكسران، وبعقوم.

وخفاف العاشر على أن الهاء للسكت، وهاء السكت من خواص الوقف، وتقول قطاعين تدُونها وتحذفون كبيراً، قرأ ابن كي أن، وأبو عرو، بية الغيب في الأفعال الثلاثة، على إسنادها للتكفّار مناسبة قوله تعالى: وما قدروا الله حق رده، الخ. وقرأ الياءون بناء الحطاب، فيهن، أي قبلهم، قال ابن الجزري:

ويجعلوا يُبِينَ وَيُغَفَّسُ (كُرْعُ) فَيُكَثِّرُ، قرأ الاتفاق، وصلا بترقيق الرا، وتفاخيمها، ووقفاً بترقیمها، والياءون بتفخيمها في الحالين، وتنذر، قرأ شعبة، ياء الغيبة، والضمير للقرآن، وقرأ الياءون بناء الحطاب، والخاطب، الرسول صلى الله عليه:

بِنَذَرَ (صِفْ) ٢٦٦
شركؤا، رسمت فيه الحمزة على وأو، وفيه لمزة وفقاً وهما يخالفون عنه اثنين عشر وجه: خمسة القيامي وسبعة الرسوم وسبع بيانها في حجرؤا، بسورة المائدة ص 185.

لقد تقطع بينكم، قرأ نافع، وحفص، والكسائي، وأبو جعفر، وينكم بنصب الون، على أنها ظرف لتقطع والفاعل ضمير يعود على الاتصال لتقدم مابعد عليه، وهو وقع شركؤا. أي تقطع الاتصال بينكم، وقرأ الباوقون برفما على أنه توسع في الظرف فأسد الفعل إليه ججازا، كما أضيف إليه في قوله تعالى: شهادة بينكم، أو على أن بين اسم غير ظرف وإذما معاهم الوصل.
 قال الزجاج معاهم: لقد تقطع وصلكم، قال ابن الجوزي: بينكم آرية (فلا) كلاً (حق) (صفا)

المقال والمال

أراك، بالإملاءة لأبي عمر، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وابن ذكوان بخلاف عنه، والتقليل للأزرق.

وراكوكبا، قرأ الأزرق بقليل الرا، والحمزة معاً، ابن ذكوان، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وهما بخلاف عنه إملاء الرا، والحمزة، وأبو عمر بفتح الرا، وإملاء الهمزة، والباوقون بفتحهما معاً.

وهو الوجه الثاني لهما.

ورأي القمر، ورأي الشمس، عند الوقوف على رأٍ من كل منهما يكون حكما ككسكم، ورأى كوكبا، إلا شعبة ذه الفتح والإملاء، أما عند الوصل فيعمل الرا، ودحها شبهة، وحمزة، وخلف العاشر، والباوقون بالفتح.
قال ابن الجوزي:
وقبل ساكن آمل الرا (صفا) (فلا) وجميع كالاوي وفقاً.
وقد هدان، بالإملاءة للكسائي، والفتح والتقليل للأزرق.
موسي، وحيى، وعيسى، بالإملاء لزمرا، والكسائي، وخلف العاشر،
وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو،
ذكري، والقرى، افتقي، ونرى، بالإملاء لآبي عمرو، وحمرة،
والكسائي، وخلف العاشر، وابن ذكرى يخلف عنه، وبالتقليد للأزرق،
فهدام، وفيض، بالإملاء لزمرا، والكسائي، وخلف العاشر،
وبالفتح والتقليل للأزرق.
و لكاهرين، بالإملاء لآبي عمرو، ودورى الكسائي، ورويس،
و ابن ذكرى يخلف عنه، وبالتقليد للأزرق.
و الناس، بالفتح والإملاء لدورى آبي عمرو،
(المدعوم)
الصغير، وقد جتمنا، بالإعدام لآبي عمو، ولهام، وحمرة،
والكسائي، وخلف العاشر.
لقد تقطع، بالإعدام جميع القراء.
و الكبير، إبراهيم ملكور، الليل رأي، قال لا أحب، قال ابن،
أظلم من، بالإعدام لآبي عمرو، وعقبوب بخيل عنهما.
تنبه، لا إعدام في قاف، حق قدره، يوجد التشديد.
(إن الله فاتل الحب والتوى)
الخط، مما قرأ نافع، وحفص، وحمرة، والكسائي، وأبو جعفر،
ويعقوب، وخلف العاشر، بشديد البياء مكسورة، والبايون بخفيفها ساكنة، قال ابن الجزري:
(وَقَوْىٍ (أَوَىٍ (صُحْبٍ) بِبَيْنَي اْبْنِيَانَ))، والمفتتح ثلم، والخضراء،
وتوفيقون، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو، يخلف عنه بإباد.
الهمزة في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف.

٢١٨
جعل الليل سكناء قرأً عاصم، وجزءة، والكسائي، وخلف العابر
وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَاءً قَرَأَ عَاصِمَاءَ، وَجَزُءَةَ، وَالْكِسَائِيَاءَ، وَخَلفَ الْعَابِرِ
دَودَ اللَّيْلَ، بِفَتْحِ العَينِ، وَاللَّامِ، مِنْ غَيْرِ أَلْفِ بِهِ، عَلَى أَنَّهُ قَالَ مَاضِيًّا،
وَاللَّيْلَ، بِالْنَّصِبِ، عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولَ بِهِ، وَقَرَأَ الْبَاقِونَ، وَخَالَفَهُ، بِالْأَلْفِ
، وَهَلَكَ العَيْنَ وَرَفَعَ اللَّامَ، وَاللَّيْلَ، بِالْحَفْضِ، عَلَى أَنَّهُ، قَالَ،
، وَمَا قَالَ أَقْصُرُهُ إِلَى مَفْعُولِهِ، أَهْلَبَ هَذِهِ الْقَرَاءَةِ، مَوْافِقَةً لَّوْلَهُ، تَعَالَ دَفَاقُ الإِصْبَالِ،
قَالَ ابْنُ الْجُزَرِيِّ: وَقَرَأَ اقْصُرُهُ. وَاللَّيْلَ، نَصْبُهُ، والْكِسَائِيَ،
رَبِّيّ، وَهُوَ، بِصَافِرِهِ، عَلَيْهِ، خَضْرٍ، كَلَّهُ، ظَاهِرٌ،
فَقَسَدُ، قَرَأَ أَبُو كُبْرَى، وَأَبُو عُرْفَى، وَرَوْحٍ، بِكَسْرِ الْقَاذِفِ، عَلَى أَنَّهُ،
اَسْمُ فَاَقِلٍ مَبْنِىٌّ، وَالْخَبْرُ مَخْذُوْفٌ، أَيَّ فَعْلُ مَسْتِقْرٍ فِي الْرَّجْمِ، أَلَيَّ قَدْ صَارَ
إِلَى، وَمَسْتَقِرِهِ، وَمَكْمِنَ مِنْهُ، مَسْتَوِيَ فِي صَلْبِهِ، وَقَرَأَ الْبَاقِونَ، بِفَتْحِ
الْقَاذِفِ، عَلَى أَنَّهُ، اسْمُ مَكَانٍ، أَيُّ فَلْكَمِ مَكَانٍ، مَسْتَقِرُونَ فِيهِ، قَالَ ابْنُ الْجُزَرِيِّ
قَافَ مَسْتِقْرٍ: فَاَقِلُ (ٍشَّ) وَذَّٰلِكَ، وَحَبَّ
مَشَّابِهٍ اَنْظَرْوَا، قَرَأَ أَبُو عُرْفَى، وَعَاصِمَاءَ، وَجَزَءَةَ، وَيُعْقَوبَ، وَقُنْبَ،
وَابْنُ ذَكْوَانَ، بِخَافِهِ عَنْهُ، بِكَسْرِ الْتَّنَوْعِ، وَصَلاً
وَقَرَأَ الْبَاقِونَ، بِضَمْهَ، وَهُوَ الْوَجْهُ الَّذِيْنِ، لَقَنْبٍ، وَابْنُ ذَكْوَانِ، قَالَ
قَالَ ابْنُ الْجُزَرِيِّ: وَالْسَاَكِنُ الْأَوْلِيْ، ضَمُّ
لَبَمُ هُمُّ الْوَصِّلِ، وَكَسِيرُهُ (زَ) وَلَهُ، (مَدًّا) مُعِينٍ (مُحَلًّا)
وَغَيْرُ أَوْ (حَا) وَالْخَمْصَهُ فِي الْتَنَوْعِ، (مُّرَّ) وَإِنَّ كَجْرَهُ، (رُؤُ) خَلْفَهُ
، إِلَى، وَقَرَأَ حَمْزَةَ، وَالْكِسَائِيَ، وَخَلفَ العَابِرِ، بِضَمِّ الْنَّافِيِ، وَالْمِلْمِيمَ،
جَعَلَ، وَمُثَّرَهُ، مِثْلَ خَشْبَةَ، وَخَشْبَ،
وَقَرَأَ الْبَاقِونَ، بِفَتْحِهِ، اَسْمُ جَنْسٍ كَشْجَرَةٍ، وَشَجَرُ، قَالَ ابْنُ الْجُزَرِيِّ
وَفِي كَنْسِ، نُمْرٍ، (ٍشَفَا)، [٧١٩]
وخرقوا قرأ نافع، وأبو جعفر، بتشديد الاء للتأكيد.

وقرأ الباقون بتخفيفها، وهي لفتان بهذه الاختلاف يقول خلق الإمام وخرقه، واختلقه، وافتراء عليه كتب، لأن المشركون قالأوا الملاكية بنات الله، واليهود قالوا عزيز ابن الله، والنصاري قالهم المسيح ابن الله، وهذا كله كتب وافتراة.

وخرقوا أشد (هذا) درست، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، دارست، بالف بعد الدال، وسكون السين وفتح الناء، على وزن، قابلت، أي دارست غيرك هذا الذي جئتني به، وقرأ ابن عمير، وبعقوب، دارست، بيغر ألف مع فتح السين وسكون الناء، على وزن، كعِتْت، أي قدمت، وذبت، ومضت عليها دهور، وكانت من أساطير الأولين فاحتشاه أنت وجيتنها بها، والناء.

في هذه القراءة للتانيت

وقرأ الباقون، دارست، بيغر ألف، وإسكان السين، وفتح الناء، على وزن، كمْت، أي حفظت، وأتقنت، بالدرس، أخبار الأولين، والناء.

لخطاب، قال ابن الجوزري

ودارست، (الخير) فامدص، وحرمك إسكن، (كما)، عدوا، قرأ، يعقوب، بإسم العين، والدال، وتشديد الواو، والباقون، بفتح العين، وإسكان الدال، وتشديد الواو، يقال عدداً عدداً، وعدواً، وعلماً، وهو منصب على المصدر، أو مفعول لاجله، قال ابن الجوزري، والحصري، عدوا، كلاماً، فاعلم، فينصب، وقف عليه حمزة، ب✳بلاغة، بين بين، وإياله، بِما، مما يشترك، قرأ أبو عمرو، بإسكان الراء، واختلاس حركتها، والدورى، وجه ذلك، وهو الضمة الكامنة، كقراءة، بِإِقْرَاء، قال ابن الجوزري.
باركم بأمركم بنصركم... يا بأمرهم فأمرهم يشعركم
سكن أواختلس (حلا) والتقلب (طاب)...
دتها إذ جاءت قرأ نافع وابن عامر وحفص، وهندسة، والفسائل،
وأبو جعفر، وشعبة، بتقلب عنه، يفتح همزته، أنها، على أن، أنها، بمعنى
ديلها، وهي في قراءة أبي لبلخ ذكر ذلك أبو عبيد وغيره، ولعل تأتي
كثيراً من مثل هذا الموضوع نحو ومايدريك لعل الساحة قريب ومايدريك
لعله يذكر، وقال الكساي والقراءة إن، أن، وما بعدها مفعول يشعركم
على أن لا زالتنه نحو وحرم على قربة أهل منها أنهم لا يرجعون، وقرأ
الباقون بكسر الحزة وهو الوجه الثاني ل القدمه، على الاستثناء إخباراعتهم
بعدم الإيمان، إلا أنه تطبع على قلوبهم، قال ابن الجوزر،
وإنها افتح من، درست، دعم، وصعداً...، تقلب...
ولا يوجد، قرأ ابن عامر، وحمرة نداء الخطب، مناسبة قوله تعالى
ومايشعركم، فالخطاب المشركين، وقرأ الباقون ياء الغيبة، على أن الخطاب
في يشعركم، المؤمنين، قال ابن الجوزري: وتعظمن خاطب (ف) قد
المقل والملام...
والمتوي، وتعال، فاني، وأني، بالإملاءة لحزة والكسائي وتبديل
العشر، وبالفتح والتقلب للأزرق، وبالفتح والتقليل لابي عمر في لفظي
واني، واني،
دجاء كم، وشاهء، وجاءته، وجاءت، بالإملاءة لابن ذكوان، وحمرة,
وخلف العاشر، وهشام، بتقلب عنه...
طغيانهم، بالإملاءة لدورى الكساي،
221
(المدمج)

الصغير، قد جاءكم بالإذن أن لابي عمرو، وهمام، وهزيمة، والكسائي؛
وخاف العابر

الكبير، جعل لكم، وخلق كل شيء، خلق كل شيء. بالإذن
لابي عمرو، ويعقوب يخلق ودعاً

(ولو أننا)

إليكم الملائكة، قرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم وصل، وحمزة،
والكسائي، ويعقوب، وخاف العابر بضم لم ي وسلم، والباقون بكسر
الباء، وضم الميم وصلا، أما حالة الوقف فجميع القراء يكسرنها، ويسكونن
الميم سوى حمزة، ويعقوب: فيضبان الباء، ويسكان الميم
عليهم، وهو مؤمنين، عليه، صراط، نبي، كتاب ظاهر
وقبل، قرأ تائف، وأبو عامر، وأبو جعفر، بكسر القاف وفتح الباء
معنى مقابلة: أي معاينة، ونصبه على الحال، وقبل يعني ناحية وجهة، ونصبه
على الظرف، وقرأ الباقون بضم القاف والباء، جمع قبيل ونصبه على الحال،
وقبل يعني جمعة جمعة وصنف صنفا، أي حشرنا عليهم كل شيء، فوجأ
فوجأ، ونوعا نوعا من سائر المخلوقات: قال ابن الجوزري
ويقرأ كسرها وفتحها ضم وحق، يتفهم
أنفِير، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتفخيمها
مفصول، قرأ الأزرق بتفخيم اللام، والباقون بترقيقها
منزل، قرأ ابن عامر، وحفص، يفتح النون وتشديد الزيادة
والباقون يسكن النون وتخفيف الزيادة، قال ابن الجوزري
ومنزل (عَ) بَن (كَم)
ثم كتبة قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وعقول، وخلف العاشر، كتبه، بغير ألف بعد الميم، على التوحيد والمراد بها الجنس وقرأ الباقون ككلمات، بإيتان الألف على الجمع لأن كلات الله تعالى متنوعة أمرًا ونهيًا وغير ذلك، وهي مرسومة بالناء في جميع المصاحف في قرأها بالجمع وقف بالناة، ومن قرأها بالإفراد فهم من وقف بالناء، وهم عاصم، وحمزة، وخلف العاشر، ومنهم من وقف بالناء، وهما الكساي، وعقول.
قال ابن الجزري:
وكلماتُ أقصرُ (كفي) (ظ) لا، ففصل لكم ما حرم علىكم، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وفصل، بضم الفاء وكسر الصاد وحُرْمَم، بضم الها، وكسر الراة على بناءهما للمفعول، وقرأ تانيغ، وحضص، وأبو جعفر، ويعقوب، ففصل، بفتح الفاء، والصاد، وحُرْمَم، بفتح الها، والراة على بناءهما للمفعول. وقرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، ببناء الفعل الأول للمفعول، وبناء الفعل الثاني للمفعول.
قُلُب فتحت الأعظم والكسر (أ) وي.
(ثوي) (كفي) وحُرْمَي (أ) تل (ع) (ثوي).
وقرأ الأزق بفتح ليام، ففصل، وصلاة، وواحدا، ووقفًا بالخلاف.
قال ابن الجزري:
وإن يحل فيها ألف، أو إن يمل مع ساكن الوقت اختلافه، إلا ما اضطررتم إليه، قرأ ابن وردان، بفتحه عنه كسر الطاء، والباقون بضمها، وهو الوجه الثاني لابن وردان. قال ابن الجزري:
واضطرَّ (ث) في هنا كسر، وما اضطر خلف، (خ) لا، ليصلون، قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، بضم الها، مضارع ذليل وملفوف عند غيرهم. وقرأ الباقون بفتح
الأبواء مضارع ظلم، يقال ضل نفسه وأصل غيره. قال ابن الجزري:
وأضمن يضادوا مع يونس (كفا)
د أو من كان مبنا، قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب، بتشديد الياء
مع كسرها، وقرأ الباقون بباء ساكنة خفيفة، قال ابن الجزري:
والنعام (ثقي) (ل) ذ
ودعائه، قرأ ابن كثير، وحفص دعائه، بغير ألف بعد لام ونصب
التاء، على الإفراد وقرأ الباقون، ورسالة، بآثاب الألف، وكسر الناء،
على الجمع، قال ابن الجزري:
رسالاته فاجمع واكر.

(عم) (صبر) (عقول) والأصمم، أصغ الشك.
ضيغاء قرأ ابن كثير بسكون الباء خفيفة، وقرأ الباقون بكسرها مشددة،
وهما لغتان كتب ومعين، وقيل التشديد في الأعراب والتخفيف في المعاني،
قال ابن الجزري:
غنيما معا في ضيغاء شك وق.
بحرجة، قرأ نافع، وشعية، وأبو جعفر بكسر الراء، على وزن كثرت،
وقرأ الباقون بفتحها، وهما يعني واحد، وقيل المفتون مصدر والمكسور
اسم فعل، وقيل المكسور أضيق الفاعل، قال ابن الجزري:
رارحتجا بالكسر (عصر) (مدأ).
وصح، قرأ ابن كثير بقصيد، يسكن الصاد وتخفيف الدين
بلا ألف، مضارع بقصيد، ارتفاع وقرأ شعبة، بقصيد الصاد،
وألف بعدها وتخفيف الدين، وأصلها، وقصيد الصاد، أن يناعي الصعود
ويسجله، ثم أغلقت الناء في الصاد تخفيفا، وقرأ الباقون، وقصيد، بفتح.
الصاد مشددة و حدّف الألوف و تشدّد العين، مضارع، تفصَّل، تكلف
الصومود، قال ابن الجريري:
وخف فإن ساكن يصفد، نا والمدّ (ص) ف، والعين خفف (ص) ن (د) ما
(المقال والملال)
الموق، وتضمن، بالإملاء حزرة، والكسائي، وخلاف العاشر،
والفتح والتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل لابي عمرو في لفظ الموتى،
وشاه، وجباههم، بالإملاء لابن ذكوان، وحرزة، وخلاف العاشر,
وهشم، وخلاف عنه.
الدنام، بالإملاء أدبى أبي عمرو وخلاف عنه،
والكسائي، بالإملاء لأبي عمرو، ودوري الكسائي، ورويس،
وأبى ذكوان وخلاف عنه، وتقليب للأزرق.
(المدغم)
الكبر، لبديل للكبانيه، أعلم من، أعلم بالمبتدين، فصل لكم، علم
المبتدين، زين للكسائي، يجعل رسالته، بالإذن لابي عمرو، ويعقوب
خلاف عنه،
(هم دار السلام)
وهوا، فهو، وإن يكن، لا يخفى.
ويوم يعتمرهم قرأ حفص، وروح يعتمرهم، باليا، والفاعل ضمير,
تقديره هو يعود على وليم، قرأ البلدان بنون العظمة، على الالتفات،
قال ابن الجريري:
ويُّبكِرُوا...، حفص ورَوْح
ويَبَرِّئُونَكم، قرأ الأزرق بترقيق الراء، وتفخيمها، والباقون بتخفيمها.
(م 16 - المذهب)

225
عما يعملون، قرأ ابن عامر بناء الحطاب، لمناسبة قوله تعالى:
"ألا يأتكم رسل منكم، وقرأ الباقون، يقرأ النجب، لمناسبة قوله تعالى:
وكل درجات ما عملوا، قال ابن الجوزي:
خطبنا عند نعمًا، (كما)
إني يشأ، قرأ enjo، وأبو جعفر يبدل الحمزة في الحالين، وكان حمزة عند الوقف.
وهكذا.
مكانتكم، قرأ شعبة، مكانتكم، مكانتكم، بما بعد النون على الجمع ليطابق المضاف إليه وهو ضمير الجماعة.
وقرأ الباقون، مكانتكم، يغير ألف على الإعراد لإزادة الجنس.
قال ابن الجوزي:
مكانتك جميع، في الكل، (صيغة)
ه من تكون له، قرأ حمزة والكسائي، وخلف العابر، بياء التذكير.
وأScrmath;ون بتاء التأنيث، وجاء التذكير والتآنيث في الفعل لأن الفاعل
مؤنث غير حقيق، قال ابن الجوزي:
ومن يكون كالقصص، (صفا)
بزعهم، معًا، قرأ الكسائي بضم الزاي فيما، وهي لغة بن أبي، وقرأ الباقون بالنحأ فيما، وهي لغة أهل الحجاز، قال ابن الجوزي:
بَعَمِهم، معاً، ضم (ر)، مصمم، (كساء)
وذلك زين كثير من المشركين قيل أولاهم شركاؤهم، قرأ ابن عامر،
هُزَّين، بضم الزاي وكسر الباء بالباء. للمنقول وَكَسْنَ، يرفع اللام تاء.
فأعلاه وأكلاه، بالنصب منقول لل مصدر وَشَرَكاَهُم، بالاختصار على إضافة المصدر إليه وهي من إضافة المصدر إلى الفاعل، وقرأ الباقون، مكانتكم،
بفتح الزاي والباء، مبدأ للفاعل، تُنْثى، ينصب اللام منقول له، وَوَأَ لَا كَاهِمَهُم،
- 222 -
بالحفظ على الإضافة إلى المصدر وبشّركة أهلوهم، بالرفع فاعل زين، والمعنى.

زين للكثير من المشرقيين شركاؤهم أن قالوا أولادهم تقربا لآلهتهم، أو بالردخاف العار أو الفقر، قال ابن الجوزي:

"زين - مسمى - أكسر - وقُبّل الرفع (كسر).":

"أولادنا - تاسب - شركاؤهم - بِجَرّ رفع (كسر) إذا تلبث،".

فنبه، علم بعض المفسرين في قراءة ابن عامر سعادته أنه لا يجوز الفصل بين المتضمنين إلا بالظرف وفي الشعر خاصة لأنهما ككلمة الواحدة.

وهذا كلام غير معول عليه لأنه ورد من لسان العرب ما يشهد لصحة هذه القراءة نشأناً ونصاماً، فقد 넘어 بعض الأئمة الفصل بالجملة فضلاً عن المفرد في قولهم: "كان الله أحبقي، وقال: ملكه، فهل أنت تاركوا إلى صاحيب، ففصل بالجاء، والخبر.

وبين الشعر قول الأخفش:

فرجحتهما - مزججات زيّج السَّملَوس أَبى م الحاد، أو زج أبى مَرادة،

القولوس - فالقولوس مفعول به لل مصدر وفصل به بين المضافين وهو غير ظرف. إذاَ قراءة ابن عامر صحية ثابتة بطرق التواتر، موقعة لرسم المصحف الشافى، وقواعد اللغة العربية الصحيحة نشأناً ونصاماً.

هسيجزهم، فقرأ يعقوب بعض الواو وصلى ووقفاً، والباقيون بسرها.

فإن يكن مينة، فقرأ يعقوب وأبو عمرو، وحفص، ووجه، والكسائي، وبسمع، وخلف العامل، يكن بالذكير، ودِميتة، بالنصب،

وقرأ ابن ذكو، وأبو جعفر، وهشام، يخفف عنه، ينكن بالذكير ودِميتة، بالرفع، وأبو جعفر على قاعدته في تشديد ياء، دِميتة،

وقرأ ابن كثير، وهشام في وجهه الثانى يكن بالذكير ودِميتة، بالرفع.

- ۲۲۷ -
وقرأ عابدة تمكن، بالتأنيث، وامرأة النصب، ووجاز التذكير والتأنيث، في أن لا ممّة مؤنث مجاز لأنا تقع على الذكر والأثم من الحيوان فلن أك فباعتبار اللحظ ومن ذكر فياعتبار المفعّل، ومن نصّ ممّة، فعل أنها خبر كان النافقة ومن رفعها فعلى جمل تكن تامة ممّا توجد ممّا ويحوز أن تكون ممّة على قراءة الرفع اسم كان وخبرها حذوف أي وإن تكن هناك ممّة، قال ابن الجزري:

أَنْشِئُ لِلْخُلَّافَاءِ (مَرْتَحٍ وَمَكَّةَ) (صَبْرٍ)

قالوا: قرأ ابن كثير، وابن عاس الخشيداناء، والباقون بالتحقيق، قال ابن الجزري:

ما قلوا: (د) الذي خلاف ود (ك) قلوا كالتحجّ والأخبر والمأتمم. (م) (د) (ك) م (المقل والملم) مثواكم، الدنيا، القربي، بالإمالة لخزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل لالزرق، وأبي عمرو الفتح والتقليل في الدنيا، والقرني، والدوري في الدنها، وجه ثالث وهو إيمانها.

وشاء، بالإمالة لابن ذكران، وحزة، وخلف العاشر، وهشام

خلف عنه:

كافرين، والدار، بالإمالة لابي عمرو، ودوري الكسائي، وابن ذكوان

خلف عنه، وبالتأنيث لالزرق، والإمالة لوىوس في كافرين.

(المدغم)

الصغير، حرمت ظاهرها بالإدغام لالزرق، وأبي عمرو، ابن عامر، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر.

- 228 -
قد ضلوا، بالإدعاء لورش، وأبى عمرو وابن عامر، وحزة، والكسائي، خلف العاشر.

الكبر، وهو وليم، زين للكثير، بالإدعاء لأبي عمرو، ويعقوب بخلاف عنها.

(وهو الذي أنشأ جنات)

وهو، غير الظان، باسه، باسنا، فخرجوجه، يؤمنون بالآخرة، كله ظاهر.

أكله، قرأ نافع، وأبى كبير، بإسكان الكاف، والباقون بضمها.

قال ابن الجوزري:

والاكلم، أكلم (إذ) (ك) نا من مبره، قرأ حزة، والكسائي، وخلف العاشر، بضم الثاء واليم.

جمع مبره مثل خشبية وخشبة.

والباقون بفتحها اسم جنس كتجرة وخير قال ابن الجوزري:

و في كتجرة، مي (ك) نفا.

حصادة، قرأ أبو عمرو، وأبى عامر، وعاصم، ويعقوب، بفتح الحاء، والباقون بكسرها، وهنا غنآن في المصدر، قال ابن الجوزري:

حصاد انصتح (ك) لاأ (ححا) (ث) شما في خطوات، قرأ نافع وأبو عرو، وشعبة، وحزة، وخلف العاشر، والبري بخلاف عنه بإسكان الطاء، والباقون بضمها وهو الوجه الثاني للبري، قال ابن الجوزري:

خطوات (إذ) (نافع)، خلف (يعقوب) (ك) (ني)، المعز، قرأ ابن كبر، وأبى عمرو، وأبى ذكوان، ويعقوب، وههام بخلاف عنه، يفتح اليم، والباقون بإسكانها، وهو الوجه الثاني للطاء، وهنا غنآن في جميع ما عذر كخادم وخدم، قال ابن الجوزري:

المنع حرث (حقي) (لا) (أ) خائف (م) (ني)
ذا الذكرى، مما، اجتمع في هذه الكلمة همزة الاستفهام وهمزة الوصل، وقد أجمع القراء على إبقاء همزة الوصل وعلى تغييرها، ونقل عليهم في كيفية هذا التغيير وجهان:

الأول، إبدالها ألفاً خالية مع إشباع المد للساكنين.

والثاني، تسليفها بينها وبين الألف، والوجهان صحيحان جميع القراء.

قال ابن الجزري

وهذه وصل من كأنه أذن، إلا لكل أو فسِّنْ وأفسن.

نيثون، قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة وضم ما قبل الواو في الحسنين.

وخرة، وقفا ثلاثة أوجه، الأول، الحذف كأن جعفر، الثاني، التسليف بين بين، الثالث، إبتداء الهمزة ياء مضمومة.

هذه، إذا قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس.

بتسليف الهمزة الثانية بين بين، والباقون بتحقيقها.

إلا أن يكون مية، قرأ نافع، وأبو عمرو، والعاصم، والخسائي،

ويعقوب، وخلف العاشر، يكون، بالذكير، وهمية، بالنصب خبر يكون.

واسمها خبر يعود على معرفه، وقرأ ابن عامر، وأبو جعفر، وقرأ:

بالمثل وميتة، بالرفع، على أن كان نامة بمعنى توجد ميئة.

وقرأ ابن كثير، وحومة، تنكر، بالمثاب، وهمية، بالنصب خبر.

تنكر، واستها خبر يعود على معرفه، وأن الفعل بالمثاب المجر.

قال ابن الجزري

يكونُ (إِذْ د) (حَا) (تُنَبأ) (رَوَى) . . . وقال أيضاً وهمية (كُمْثْمَا) (دَمَة) . . وبالنطين (كُمْثُمَ) (ثَمَنَ).

فإن أضطر، قرأ أبو عمرو، والعاصم، وحومة، ويعقوب، بنفسه:

النون وصلاء والباقون بضمها كذلك، وقرأ أبو جعفر بضم النون وكسر الطاء.
قال ابن الجوزي، والساقن الأول ضمَّة لضم همز الوصل، واكسره
(لا) في الزِّمَّة)، قال: واضطر (فِيمَ كَسِرَ
في المقل والنمال)
ووصاكم، والحواريا، ولهذا كم، بالإمالة لهزة، والكسائي، وخلف
العاشر، والفتح والتقليل للآرقي،
وافتُري، بالإمالة لابن عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر،
وأين ذكوان يخفف عنه، والتقليد للآرقي.
وشاء، بالإمالة لابن ذكوان، وحزمة، وخلف العاشر، وهشام
يخفيف عنه.
(المدغم)
والصغير، حملت ظهرهما؛ بالإدغام للآرقي، وأبي عمرو، وابن عامر
وحزة، والكسائي، وخلف العاشر،
والمكبر، ورفعهما، أظلم من، كذلك كذب بالإدغام لابن عمرو، ويعقوب
يخفيف عنهما.
(قل تعالوا)
» نذكرون قرأ حفص، وحزمة، والكسائي، وخلف العاشر، بتخفيف
الدال على حذف واحد الناءين لآن الأصل تذكرون. وقرأ البانون
بتشفيدها، على إدغام اللاء في الدال، قال ابن الجوزي
تذكرون (صالحب) خفيفة. كُلُّا.
وأي هذا قرأ حزمة، والكسائي، وخلف العاشر، بكسر الهمزة
وتشديد النون فالكسر على الاستئناف، وهذا اسم إن وصراطي خبرها
وقرأ ابن عامر، وبعقول يفتح الهمزة وتخفيف النون، على أنْ، أنْ،
عفنة من التقبل، واسمها خير الشأن مذهوف وهذا مبدأ وصراطي خبر
والجنة خبر، وأن، والباقون بفتح الهزة وتشديد اللام، على تفسير اللام
أي وليان هذا الخ، وهذا اسم، وأن، وصراطي خبرها. قال ابن الجزري:
وأن (ك) م (ظلم) واكرها (شفا)
وصراطي، قرأ رونس، وقيل بخلاف عنه بالسين، وخلف عن
حزمة بإثمام الصاد صوب الزاي، والباقون بالصاد الخالصة وهو الوجه
التاني لقنبل، قال ابن الجزري:
الصراط مع سراط (زن) خلفا (ز) لا كيف وقع
والصاد كالآتى (ض) فما
فتققر، قرأ البزى بخلاف عنه بتشديد التاء، والباقون بتفخيمها
وهو الوجه الثاني للبزى، قال ابن الجزري:
في الوقيل تأتموا اشتد اتقلاط الى قوله وفى الكل اختلف عنه
فإيماه، يؤمنون، أنزلناه، وهو، عين، لابين دافي كل هذه الكلاة.
梦境هم، أثير، وازرة، وزر، قرأ الآزور بترقيق الراة في كل
ذلك، والباقون بالتفخيم.
وأظلم، قرأ الآزور بتمظ اللام وترقيقها، والباقون بترقيقها
، توزر، انتظروا، منتظرون، قرأ الآزور بترقيق الراة وتفخيمها
والباقون بتفخيمها.
ويسدفون قرأ حرة، والكسائي، وخلف العاشر، ورويس بخلاف
عنه، والإمام، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة، وهو الوجه الثاني لرويس
، قال ابن الجزري:
وباب أصدق (شفا) حلف (غ) ر
وتأتيم الملائكة، قرأ حرة، والكسائي، وخلف العاشر، ياء
التذكير والباقون بناء التأنيث، وجاز تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفاعل
مؤنث مجازا

- 232 -
قال ابن الجرير:
واكسروا شفا، انهم كالنحل عليهم وصفاء، فرقوا، قرأهمة، والكسائر، فارقوا، بالف، بعد الفاء، وتخفيف الواو، من المفارقة وهي الترك لآخر من آمن بالبعض وكفر بالبعض فقد ترك الدين القيم، وقرأ الباكون، فرقوا، بنير أله وتشديد الراء، من التفريق، قال ابن الجرير:

وفرقوا ممدودة، وتخفيفا متماما، (رضي)

فهل عشر أمثالها، تقرأ بتكوين عشر، ورفع لام، وامثالها،
صفة العشر، والباكون بنير تنوين، عشر، وخفض لام، وامثالها،
على الإضافة، قال ابن الجرير:

واعشر تطورين بعد ارتفاع، خفضا، ليعقوب،
لا يظلون، قرأ الأزرق، بتغليظ اللام، وترقيقها، والباكون، بترقيتها،
وهي إلى، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جمفر، يفتح باء الإضافة،
وسلا، والباكون بإسكانها.

ودينا قيا، قرأ نافع، والكثير، وأبو عمرو، وأبو جمفر، ويعقوب،
يفتح القاف، وكسرة الباء، مشددة، على أنهما مصدر، على وزن، دينى، وأصله;
وكتابه، اجتمعت الواو والباء، وسبقت إحداهما بالكون، قلبتي،
الواو، وأدغمت الباء، في الباء، وقرأ الباكون؛ بكسر القاف، وفتح الباء،
خفيفة على وزن، شيوع، مصدر قام، قال ابن الجرير:

ودينا قيا، ففتح مع كسر بتقليد (سمة)
إبراهيم، قرأ هشام، والكثير، ذكوان، مختلف عنه، إبراهيم، يفتح الباء،
والبج بعدها، وقرأ الباكون، إبراهيم، بكسر الها، وباكون، وباكون، وهما الغتان.
قال ابن الجوزي:
وقرأ إبراهيم ذي مع سورته إلى قوله آخر الأنعام إلى قوله: (م) أز الخلف (لا).
صلانى، قرأ الأزرق بفتح لام وبالباقون بترقيته.
وحيى، قرأ قالون، والاصبهاني، وأبو جعفر، والازرق خالف عنده بإسكان ياء الإضافة مع المد المشبع لأجل الساكنين، وقرأ الباقون بفتحها مع عدم المد وهو الوجه الثاني للأزرق، قال ابن الجوزي:
وحيى: (بي) (أو) يست (س) نح خالف.
وهما، قرأ نافع، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة وصلا، والباقون بإسكانها كذلك، قال ابن الجوزي:
كانتي (ل) ذ (ل) با، وأنا أول، قرأ نافع، وأبو جعفر بإثبات ألفنا، وصلا، وحينئذ يكون المد عندها من قبل المد المنفصل فكل يمد حسب مذهبه، وقرأ الباقون بخذفها وصلنا، أما حالة الوقف فكل القراء يبينونها، قال ابن الجوزي:
امدنا أي أن يضم الهمز أو فتح (مدًا).

(المقال والمال)
وصاكم، وهدى لدى الوقف، وأهدي، ويجري، وهداني، وآناكم، بالإمالة لخزة والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق.
وأخرى، بالإمالة لابي عمرو، وحزة والكسائي، وخلف العاشر.
وأين ذكوان بخالف عنه، والتقليلي للأزرق.
وياكم، وجاء، بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر.
وأين ذكوان بخالف عنه.

- 334 -
وحيىًا، بالإضافة للدورى عن الكسائي، وبالفتح والتقليل للفزق
(المدغم)

الصغير، فقد جاءكم، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة،
والكسائي، وخلف العازر
الكبر، فين تزقكم أظم من، كذب بآيات، الغذاء بما، بالإظهار
والإدغام، لأبي عمرو، ويعقوب، وهم الاختلاس أيضاً في
فين تزقكم،

(سورة الأعراف)

المص، قرأ أبو جعفر، بالسكت على ألف، ولام، وميم، وص، سكتة
لطيفة من غير، نفس مقدار، حركتين وقتاً، الباوقان، بعدم السكت
قليلًا ما تذكرون، قرأ ابن عامر، وينذكرون، بيا، قبل الناء على
الثاني، وتحفيظ الدال، وجه الغيزة أنها على الحروفين، ووجه التحفيز أنه
على الأصل، وقرأ حفص، وحزب، والكسائي، وخلف العازر، وذكرون
بجذب الياء، وتحفيظ الذال، وقرأ الباوقان، تذكرون، بإدغام الناء في الدال،
لأن أصلها، تذكرون، فأذغت الناء في الدال، قال ابن الجوزي
تذكرون الغيزة، زمن قبل (كرمٍ)... والحفظ (كن) صحباء
لابن، قالون، قولهم، عليه، غايهم، ومن خففه، خمرو، في
في الأرض، منه، صراطك، أديهم، ومن خلقهم، كله جلي
ه للملائكة استدروا، قرأ أبو جعفر، بحلف عن ابن وردان، بضم الناء
وصل، والوجه الثاني لابن وردان، إشام كسرته الضم، وقرأ الباوقان، بكسر
الناء، وصلًا، قال ابن الجوزي،
وكسرنا الملاجكة قبل استدروا، ضمّ (ن٢)، والاشهام (ح) فتحخففاً بكت
أنظرني إلى، أجمع القراء على إسكان ياهه

- ٢٣٥ -
هذهم وما أجمع القراء على قصر البند لوقوع الهمزة بعدد كافٍ صحيح،
شتملا قرأ الأصباغ، أبو جمفر، وأبو عمرو بخفف عنه، ببدال
الهمزة في الحالين، وكذا حزرة عند الوقف
وسآتمهما، وأنا أتكم قرأ الأزرق بقصور وتوضيح لن.Index وهو الواو،
بنيت منه محمد البند فذكينا اللين مع البند، يكون للأزرق أربعة أوجه
وبه هي قصر الواو وعلى تثليت البند، وتوسط الواو وعلى توسط البند.
وقد نظم بعضهم هذه الأوجه فقال
وسوات قصر الواو والهمزة فيها.
ويتوقف على كل منها جزء بوجهين: الأول، النقل، والثاني، الإدغام.
والبند التقوى، قرأ نافع، وأبو عامر، والكسائي، وأبو جمفر
وينصب السين عطفاً على وليانا، وقرأ الباقون برفعة، على أنها مبتدأ،
وذلك مبتدأ ثان، وخير خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني، خبر خبر
ولياس، والرابع اسم الإشارة قال ابن الجوزي:
لباس الرفع (٠٠٠) (حقاً) (قيق)
وخير قرأ الأزرق بترقيت الراء، وتبخيمها، والباقون بتبخيمها
ويذكرن أجمع القراء على تشديد الفال لان مختلف فيه ما كان
مبدولاً بالناء للمدّة الفوقية.
بالفخاء، أتقولون قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عمرو، وأبو جمفر،
ووفيات، ببدال الهمزة الثانية باء خالصة، والباقون بتبخيمها
بكلمة الضلالة، قرأ أبو عمرو بكسرة، واللسان، ولباقون بتبخيمها
ويعقوب، وخلف الطار، بعدم الباء، واللسان، وصالاً، والكسائي،
وعقوب، واللسان، وصالاً أيضاً، والباقون بكسرة الباء، وضمن الميم، أما حالة الوقف خفزة، يعقوب بضائحة الها، ويسكنان
الميم، والباقون يكسران الها، وسيكون الميم
ه ويحسن، قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر، ففتح السين والباقون بكسرها. قال ابن الجزري يحسب مستقبلًا ففتح سين وسهم (كما) تُبوأ: (ف) ي (ن) يص (ت) يس (م) ي فتح وفتح، قال: وإن ذكوان يخفف عنه، وبالفتح للإزرق، والعشر، والفاعل، والفاعلي، بالإملاء لابن عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، ودعاهم، والتوقيع، بالإملاء لحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل لابن عمرو، وجاءهم، بالإملاء لابن ذكوان، وحمزة، وخلف العاشر، وهماث يخفف عنه.

(منها) وناداهما، وهدي، بالإملاء لحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل لإزرق، يوارى، والفتح والإملاء لدورى الكسائي.

(المدغم)

ه الصغير، إذ جاءهم، بالإدمام لابي عمرو، وهشام، وضحان، والإدمام لابي عمرو، يخفف عن الدورى، الكبيرة، أمرت قال: جهم منكم، حيث شئتم، نزع عنها، هو وقبته، أمر ربي، بالإدمام لابي عمرو، يعقب يخفف عنها، ولها الاختلاس في أمر ربي.

( yansً آدم)

خلاصه، قرأ نافع برفع الناء على أنها خبر، هي، والذين آمنو متعلق بخلاصه، وقرأ الباقون بالنصب على الحال من الضمير المستقر في الظرف.

٣٣٧
واسره خبر المبتدأ، قال ابن الجوزي: خالصة (إ) ذ
حزم ربي القوافل، قرأ حزمة إسكندر إضافة وصلاة ووقف مع
حذفها في الوصل. وقرأ البايون بفتحها وصلاة وإسكانها وقفا
ه لا يتأخرون، يأتيكم قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمر يخفف عنه
ثانيا، يبدل الهمزة في المخالين، وكذا حزية عند الوقف.
وأصلح، قرأ الأزرق بفتح اللام، والبايون بترقية.
ورسلنا، قرأ أبو عمر وإسكندر السين، والبايون بضمها.
قال ابن الجوزي:
ورسلنا مع هم وكم وسبلنا، (جزء)
هؤلاء أصلونا، قرأ نافع، وأبو كير، وأبو عمرو، وأبو جعفر.
وروس، يبدل الهمزة الثانية إذا مفتوحة، والبايون بترقية.
(review) فاداتهم، قرأ رويس بضمها، والبايون يكسره، والأزرق تلبث البديل.
ولكن لاتعلمون، قرأ شعبة ياء الغنية، والضمير يعود على الطائفة.
السائرة أو عليها مما
وقرأ البايون بناء الخطاب، والمخاطب السائلون. قال ابن الجوزي
بعتشروا الرابع (ص). ف
لا يتعلق لهم، قرأ أبو عمرو بناء التأنيث والتخفيف.
وقرأ حزمة، والكسائي، وخلف العاشر، بِاء التذكير والتخفيف.
وقرأ البايون بناء التأنيث والتشديد، قال ابن الجوزي
كفيتِ (ب) (دَوَى) و (حُزُنُ) (قَصْمَا) يُخفِيف
ه من غل، تخليهم الأنهار، تقدم مثله.
و ماكان لهندي، قرأ ابن عاسم، ماكنًا، يخفف الواو، على أن
الجملة الثانية موضحة ومتبعة للجملة الأولى.

- 228 -
وقرأ الباقون بإثبات الراو، على الاستثناء. أو الحال، قال ابن الجزري:

وأوَّلًا: وَمَا أَحْذَفِي (كَمْ)

نعم، قرأ الكسائي بكسر اليمين، وهي لغة كافئة، وهذيل
وقرأ الباقون بفتحها، وهي لغة باقع العرب، قال ابن الجزري:

كُلُّا كَتَرْ عُنْيَاً (ز) فَيَا

مؤذن، قرأ الأزرق، وأبو جعفر، بإبدال الحمزة واوا مفتوحة في
الحالين، وكذا حرة عند الوقف.

أن لمن الله، قرأ أتافع، وأبو عمرو، وأعاصم، وبعوقب، وقبل، في
أحد وجهه. يسكن النون متفقة ورفع لمنه، على أن أن متفقة من التقبل
واسمها ضمير الشأة، ومنها سبأة والجبار لمجرور متعلق بمحنف خبره
والجملة خبر أن. وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب لمنه، على أن اسم أن.
والجبار وال مجرور متعلق بمحنف خبرها، قال ابن الجزري:

أَنْ خَفْتُ حَمَّاً (ز) هَرَّ (ز) خَلَفُ (اً) ثُلْثُ لَمَدْنِهُ قَلْ (المقل والميال)

هاتين، هدانا، ونادي، والدنيا، لأولاهن، بسهام، بالإملاء لحزة،
والكسائي، خلف الراو، وبالفتح والتقيل للأزرق، وبالفتح والتقيل
أيضاً لا بعث عمرو في فظفة الدنيا، وأولاهن، وبسهام، ولدوره أبا عمرو
وجه ثالث في فظفة الدنيا، وهو إمالتها.

اقرأ، أخراهما، بالإملاء لأبي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف
الراو، وأبى ذكران يخلف عنه، وبالتقيل للأزرق،
التار، بالإملاء لأبي عمرو، ودوره الكسائي، وأبى ذكران يخلف
عنهم، وبالتقيل للأزرق.

كافرين، بالإملاء لأبي عمرو، ودوره الكسائي، وروس، وأبى
ذكران يخلف عنه، وبالتقيل للأزرق.
هذا، وجاءتهم، وجاءت، بالإمالة لابن ذكران، وحمرة، وخلف
العشير، وهشام بخلف عنه،
(المدغم)
ه الصغير، لقذ جامع بالإدغام لأبي عمر، وهشام، وحمرة، والكسان،
وخلف العشير،
وأرون دارجا، بالإدغام لأبي عمر، وهشام، وحمرة، والكسان،
وأب حسن دواران، بخلف عنه،
ه الكبير، الزرق قل، أظرم، من، كذب بآبائه، قال لك: لسأط، المذاب ما
جين مهد، رسل بنا، بالإدغام لأبي عمر، وبعقوم بخلف عنهما،
(وإذا صرفت أبصرهم)
تلقؤ، أصحاب، مثل أرجله، أحد وتقدم عن 29 إلا أن كل من الأزرق
وقبل لما على وجه الإبدال المختص المد الشبيه، لأنه لحفر المد ساكن لا زم
هنم الماء، أوهما، مثل هؤلاء أضلونا وتقدم عن 238
ب ремاتي أدخلوا، قرأ أب عمر، وحمرة، وبعقوم، وقبل، وابن
ذكران بخلف عنهما، يكسر التنوين وصلا، وقرأ الباكون بالضم كذلك
ه القدير الثاني لقنيل وابن ذكران، قال ابن الجزي،
والساكن الأول ضم، لضم حمر الوصل واكسره (ب) (لا وغير أ) (حًا)
والموقع في التنوين (م) (ن) (وإن بجر (ز) ن خلفه،
لا خوف عليهم، قرأ يعقوب بفتح القاء بدون تنوين. وقرأ الباكون
بالرفع مع التنوين. قال ابن الجزي، لا خوف نوين رافعاً لا الحضرمي
وبينليل، قرأ: شم، وحمرة، والكسان، وبعقوم، وخلف
العشير، يفتح التنوين وتسديل الدين مضايع غشى المضاعف. وقرأ الباكون
بإسكان الدين وتخفيض الدين مضايع أغشى. قال ابن الجزي:
يُلقى، مما: شد (ظا) (صحبة)
240
وكان لا بأس لرغم كثرة الأسماء والأربع، على أن الشمس مبتدأ، والقمر، والنجم مطوفان عليه، ومسخرات خير.

وقرأ الباقون بنصها، على أن والنجم، والقمر، والنجم، مطوفان عليها، والسموات، ومسخرات حال من هذه المفاعيل، قال ابن الجوزي:

والسمات ارْفَعَاً... كنَّاَنَّا نَحْتَلَّ مع عطف الثلاثة (كتب) رمضان، وخفية، قرأ شعبة بكسر الحاء، والباقون بضمها، وما لغتان

قال ابن الجوزي: وخفية ماما... يَكْسَرُ ضَمَّ (صر) ف إصلاحاً، قرأ الأزرق بتغيظ الدم، والباقون بتقيقها

وأدعوه، وهو ذكر، لينذركم، كله جلي

وإنه رحمة الله ورسول، رحمت بالناء، ووقف عليها، ابن كثير، وأبو عروء، والكسائي، ويعقوب بالباء، والباقون بالباء

الملاحم، قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والريح، بإسكان الباء الحاكمة من غير ألف بعدها على الإفراد

وقرأ الباقون، والريح، بفتح الباء وألف بعدها على الجمع.

قال ابن الجوزي: الأعراش ثماني الروم متعة... فاطر بُنِّي (ذَمَّ) بتشري، قرأ أعاصم، بتشريَّاً، بالباء الموحدة المضرومة، وإسكان الشين، جمع بشير.

وقرأ حوزة، والكسائي، وخلف العاشر، وتشريَّاً، بالنون المفتوحة

وإسكان الشين، مصدر واقع موقع الحال بمعنى نائرة أو مشروحة.

وقرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عروء، وأبو جعفر، ويعقوب، نشأ

بضعم النون والشين، جمع ناشر

وقرأ ابن عامر، نشأ، بضم النون وإسكان الشين، وهي مخففة من قراءة العلم، قال ابن الجوزي:

نَهْشَرُ لِيَقْسِمِنْ... فاقح (شفا) كُلَا، وساقين (سماً)... ضعيم وبا(ت)ن

م(16) - (المذهب)
ألفهم، قرأ تائف، وحفص، وحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف العاشر بالتشديد، والباقيون بالخفض، قال ابن الجوزي:
و(انْ)بَ (أَ) وَيُ (صَحَبْ) بِمَيْتٍ تَفْلِد
تذكرون، قرأ حفص، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر، بتخفيف الذال.
والباقيون بالتشديد، قال ابن الجوزي:
ذكَرُونَ (صَحَبْ) خَمْسَةَ كَالَّا.
نكدنا، قرأ أبو جعفر بفتح السكين مصدر
وقرأ الباقون بكسرها اسم قاعل أو صفة مشبهة، قال ابن الجوزي:
نكدنا تفتح (كُنَّ)مَا
من إله غيره، قرأ الكسائي، وأبو جعفر، غيره تخفيض الراو، كسر الها، بعدها، على البت أور البديل من إله، فاظ، وقرأ الباقون برفع الراو وضع الها، على البت أور البديل من إله، خلاً، فنان من زائدة، وله
مبتدأً، قال ابن الجوزي:
وَارَّبَ إِلَيْهِ غَيْرَ الْخَفِيفِ (حِبِّ) جَا، (ثُمَّ) (خَ) رَا، (مُكَتَّ) (رُدَّ)
إني أخف، قرأ نافع، ابن كثير، وأبو عروء، وأبو جعفر، بفتح ياء الإضافة وصلاة، والباقيون بإسكانها
ه الملاك، فيه حرث وفقا وهممام، بتخفيف عنقه وجعلان الإباد الفا وتبسيط بالروم، لان الهجرة مرسومة على ألف
وألفكم، قرأ أبو عروء، أُبَلَّسْنَكُم، بسكون الباء وتفخيف اللام، مضارع. أبلغ، وقرأ الباقون، أبلَسْنُكُم، بفتح الاباء، وتشديد اللام
مضارع، بلغ، قال ابن الجوزي: أبلغ الخفيف (حَ) جَا كَالَّا.
(المقال والمعال)

النار، بالإماللة لابي عمرو، ودوري الكسائي، وابن ذكوان بخلف عنه، وبالتقيل للأزرق، والكافرين، بالإماللة لابي عمرو، ودوري الكسائي، ورويس، وابن ذكوان بخلف عنه، وبالتقيل للأزرق، ونادي، وأغني، ونساء، واستوى، بسهام، والدينا، والكرشي، بالإماللة أخوة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقيل للأزرق، والفتح والتقيل أيضاً لابي عمرو في وبسهام، والدينا، والخزائي، والدورى، وجده ثانى في لفظ الدنيا، وهو الإمالة لزراك، بالإماللة لابي عمرو، وحرة، والكسائي، وخلف العاشر، وابن ذكوان بخلف عنه، وبالتقيل للأزرق، وجاهت، و جاءهم، بالإماللة لابن ذكوان وحرة، وخلف العاشر، وهشام بخلف عنه.

(المدغم)

الصيرر، ولد جنانيا، ولد جاءت بالإدمام لابي عمرو، وهشام، وحرة، والكسائي، وخلف العاشر، أقبل حمبا، بالإدمام لابي عمرو، وحرة، والكسائي، وخلف العاشر، وهشام بخلف عنه.

الكبر، زفلكم الله، الذين نسوا، ورسل ربي، والنجوم، مسخرات، وأعلم من الله، بالإظهار والإدمام لابي عمرو، ويعقوب.

(وإلى عاد)

همن إله غيره، أبلغكم، تقدماً قريباً.

434
بسطة، قرأ أيبوعرو، وهشام، وخلف عن حمرة، ورويس، وخلف العامل، بالسين، واختلف عن قينيل، والسوسي، وابن ذكوان، وحفص، وخلاد، فلكل منهم السين والصدا. وقرأ البلاقون وهم: "كلب صاحب" (كنا)، "كلب صاحب" (كنا)، "كلب صاحب" (كنا)، "كلب صاحب" (كنا)

و أجنباً، فأنا، فأنتوا، فأنتوا، فأنتوا، فأنتوا، فأنتوا، فأنتوا، فأنتوا، فأنتوا.

الأرض، إصلاحها، خير، صراط، يؤمنون، فاصروا، وهو، الحاكم.

كما واضح وتقديم مثله.

بسوء، فيه حزرة وقفاً وهشام خلف عنه النقل والإدعام وعلى كل

السكون الخفيف والروم.

ديوتا، قرأ قالون، وابن كثير، وابن عمار، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف العامل، بكسر الباء، والبلاقون بضمها، قال ابن الجوزي:

"كيف كف يا بكسر الصمع" (كما) "قد نحنuba" (بلا،)

قال الملأ، بعد مفسدين قصة سيدنا صاحب عليه السلام، قرأ ابن عباس، بيضاء واو، قال، للعطف وموافقة لرهم المصحف الشام، والبلاقون

بشير واو، اكفتا بالربط المتنور، قال ابن الجزري:

"و بعد مفسدين الواو" (كما) "بصاح اثبتنا، أبدع حمزه حالة وصل صالح يا لنا، ورش، وأبو جعفر، وأبوعرو بعف عنه، وكذا حمة عند الوقع على لنا،

أما عند الوقع على صالح والابتداء، بالانتهاء، جميع القراء يبدون بجسمه

وساها مكسورة مع إبدال الهمرة باسابة،

إنكم لناون الرجال، قرأ نافع، وحفص، وأبو جعفر، بجسمه

واحدة مكسورة على الحبر.

- 244 -
وقرأ الباقر في مرتبين على الاستفهام: وكل حسب مذهبه في الهمزة
الثانية، قاب جبرى، وروى بسبيل الهمزة الثانية بعمل الإدخال
وأبو عمرو بالتفصيل مع الإدخال، وهشام بالتحقيق مع الإدخال وعدمه
والباقيون بالتحقيق مع عدم الإدخال
(المقل والملام)
لماك، بالإمالة لأبي عمرو، وهمزة، والكسائي، وخف الخاسر,
وابن ذكران مختلف عنه، والتقليل للأزرق.
جاسم، وجاء تسكم، بالإمالة لأبي ذكران، وهمزة، وخف الخاسر,
وهشام مختلف عنه.
وراكم، بالإمالة لحمزة، وابن عامر مختلف عنه.
داحم، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسائي، وابن ذكران مختلف
عنهم، والتقليل للأزرق.
(المدغم)
الصغير، إذ جعلنا، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام.
وقد جاء تسكم، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وهمزة، والكسائي،
وخف الخاسر.
الكبر، وقع عليك، أمزيم، قال لقومه، سبقكم، بالإظهار
والإدغام لأبي عمرو، بعقوب وله الاختلاس في (أمس زيم).
(قل الملا)
من بيني، قرأ تلاع بالهمزة، والباقيون بإ بياء المشددة.
بالباساء، عليهم، وبسن، نأمرون، كله جلي

- ٢٤٠ -
ographs، قرأ ابن عامر، وأبان وردان، وأبان جازة، وروس،
بخيل عنهما بتشديد اللاء، والباقون بتخفيفها، ونهر اللوجه الثاني لابن جازة،
وروس، قال ابن الجوزي:

"فنحنابة، (ك) تُقُبِّلُ، (خ) ذَهِبُهُ كَالاعتراف وخلافاً (ذَ) قُ (ك) تُدِداً
أو أمين، قرأ نافع، وأبان كفير، وأبان عامر، وأبو جعفر، پسكون.
الواو على أن، أرأ حرف عطف للتقسيم أي فأقراروا إحدى العقوتين.
وقرأ الباقون بفتحها، على أن ورأ العطف دخلت عليها حمزة الاستفهام.
الإنكار أي فأقرأ بجميع العقوتين، قال ابن الجوزي:
أو عامن الإسكان (ك) م (حَرْجِم)

"نشاء أصحابنا، قرأ نافع، وأبان كفير، وأبو عمرو، وأبو جعفر،
وروس، يبدل الهاءة الثانية وأوا خالصة، والباقون بتخفيفها،
ورسله، قرأ أبو عمر، بإسكان السين، والباقون ضمنها. قال ابن الجوزي:
ورسلنا معهم ومك وسبنا (جمال)
وملائتهم، وقف عليه حمزة بالتسهيل فقط.
دفظنا، قرأ الأزرق بغلظ اللام وترقيةها، والباقون بتخفيفها.
حقيق على أن، قرأ نافع بالباء المشددة المنفرحة بعد اللام، وذلك
لأن حرف الجر دخل على ياء المتكلم ثم قلب الألف ياء، وأدغمت في ياء
المتكلم، وقرأ الباقون بلف بعد اللام، وذلك لأن حرف الجر دخل على
أين، وعلى الباء، أي حقائق يقول الحق ليس إلا، قال ابن الجوزي
على عليل (أ) نَذَّلْ

"أرسل معي، قرأ حفص بفتح ياء الإضافة وصلاة، والباقون بإسكانها.
إسراير، جفت، بآية، نأت، عصاء، لساحر، تأمور، كلها ظاهر
وأرجه، فيها ست ثراءات.
الأولى، قال الشافعى، وابن وردنان خلف عنه وأرجه، بترك الهمرة وكسره لها. من غير صلة: الثانية، لورش، والكسائي، وابن جازى، وخلف العاشر، وابن وردنان في وجه الثاني، أرجه، بترك الهمرة وكسر الها، مع الصلاة، الثالثة، خلف، وجزء، وشبكة، خلف عنه، أرجه، بترك الهمرة وسكون الها، الرابعة، لا ابن كثير، وهشام، خلف عنه، أرجه، بترك الهمرة وضم الها، مع الصلاة، الخامسة، لا ابن جازى، ويعقوب، وهشام، وشبكة في وجهها الثانية، أرجه، بترك الهمرة وسكون الها من غير صلة، السادس، لا ابن ذكوان، أرجه، بالهمرة وكسر الها، من غير صلة، قال ابن الجزوى، وهم أرجه، (كما) (حقا) (وها) (فاعلا) (نف)، فاقتصر (حما) (لب)، وخلف (خرم) (البا) وأسسكن (ف) (تن) وضم الكسر (لا) (الي) (حق) (ور) (شعبة، كالبصرا، نقل).

ببخش ساحر، قرأ حرة، والكسائي، وخلف العاشر، دعماً، بلا ألف بعد السين، ويفتح الحاء، وتشيدها وألف بعدها على وزن، فعمل، بالمبانة، وقرأ الباقون، ساحر، بالألف بعد السين، وكسر الحاء، خلفه، قال ابن الجزوى:

وسحار (شفادا) (مع يونس في ساحر).

إن لنا أجراء، قرأ نافع، ابن كثير، وخلف، أبو جعفر، الهمرة وحدها، مكورة على الحرف، وقرأ الباقون بمحزنتين على الاستغفام، وكل على مصله، فألف عمو بتسهيل الهمرة الثانية مع الإدخال، وزوين بالتسهيل مع عدم الإدخال، وهم遂 بالتحقيق مع الإدخال وعده، والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال.

نعم، قرأ الكسائي، بكسر العين، والباقون، ففتحها، قال ابن الجزوى:

المقال والمال

نجا، فول، والآسي، القريب، وموسى بالإماة لحرة، والكسائي، وخلف الماهر، وبالفتح والتنقل للآخرق، وأبني عمرو الفتح والتقليل في لفظي، القريب، وموسى، د كفر، والكافرين، بالإماة لأبي عمرو، ودورى الكسائي، ورويس، وأبن ذكران يخلف عنه، وبالتنقل للآخرق، دارهم، بالإماة لأبي عمرو، ودورى الكسائي، وأبن ذكران يخلف عنه، وبالتنقل للآخرق، القري، بالإماة لأبي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف الماهر، وأبن ذكران يخلف عنه، وبالتنقل للآخرق، جاءهم، واجاه، وجاهوا بالإماة لأبي ذكران، وحزة، وخلف الماهر، وهما يخلف عنه، دجاجة، بالإماة لدورى الكسائي وحده، الناس، بالفتح والإماة لدورى أبي عمرو،

المدغم

الصغير، وقد جاءهم، وقد جتكم، بالإماة لأبي عمرو، ونحاس، وحزة، والكسائي، وخلف الماهر، الكبير، نطبع على، بالإماة والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب، وأوحينا إلى موسى،

ه نقف، فرأي الاري يخلف عنه بتشديد الناه، ونلقن اللام وتشديد الفاق مطلقًا ونعد الإبتداء يخفف الناه، ونلقي اللام ويشف الفاق، وقرأ حفص بسكون اللام وتخفيق الفاق، مضارع، لقف، كمل يعلم بالقفت

- 248 -
الشيء، أخذته بسرعة فاكته وأبنته، والباقيون يفتح الليل وتفتيج القاف، مضارع، تلقف، وهو الوجه الثاني للبريء، قال ابن الجزري:

"وهاتفا تلقف كل (عبر)
نيكون، فاهرون، واصروا، طائرهم، تأثينا، بتختنا، تأثنا.
""بؤمنين، مفصلات، إسرائيل، كله جلي،

""أعلم أن هذه الكلمة، ألميت، بل ثلاث مرات الأولى للاستفهام الإسلعري، والثانية همزة أفعل، والثالثة فاء الكلمة، فالتثلث يجب قلبها ألفاً لجميع القراء. كما قال ابن الجزري، وكل الكلم مبدل كامرأتي نبا، واختلفوا في الأول والثانية، واختلفهم في الأولى من حيث ذفهم وإتبامها وتغييرها، واختلفهم في الثانية من حيث تحقيقها وتسيبها، والقراء في ذلك على أربعة مذاهب، أو الأول، قراءة قالف، والأزرق، والبري، وأبرو، وابن ذكوان، وأبي جمير، وهما يختلفون عنه، بتحقيق النمرة الأولى، وتسيب النمرة الثانية، وألف بعدها، ثانية، قراءة الأصحائي، وفصيف، ورويس، بإسقاط النمرة الأولى، وتقيق النمرة الثانية وألف بعدها، وهي تتمثل في ألمع اليد، والاستفهام، وحذف النمرة اعتماداً على قرية التوزيع.

""ثالث، قراءة قيل بعد النمرة الأولى واوا خالصة حالة وصل ألمت بفرعون، ونحيل عنده في النمرة الثانية حروى عن تسبيها، وقيقها، أما إذا بدأ، ما ألمت، فإنه يقرأ كالبر، بحمرتين ثالثهما مسيلة، وراح، قراءة شمسة، وحرة، والكساق، وروح، ونحيل العماز، وهما في وجه الثاني، بحمرتين محققين وألف بعدها قال ابن الجزري:

""وفي الثلاث، عن الفصيروس الأصحائي، أخير وحقق الثلاث (أ) الخلف الف (شفا) 77 77 (صرف (هي) م European 77 والملك والأعراف الأول، أبدلاً، في الوصل واوا (ز) وثان سهلاً، يختلفه.

249
وتقية، اتفقت القراء على عدم إدخال ألف بين الهمزتين هنا حتى من مذهبة الإدخال وذلك لأنه يصب في الفظظ أربع ألفات لأن في ذلك تطويل وخروج عن كلام العرب، كما أن ورشا لا يبدل الهزة الثانية ألفاً وذلك كي لايتسبب الاستكمام بالخبر، أما القصر والدوم والمد في البدله في جائزة.

له حسب قاعدته، قال ابن الجزري: والبدله والفصل من نحو آمن مختار.

وستقلل، قرأ نافع، وإبن كثير، وأبو جعفر، بفتح التنون وكسان القاف وضم النون، مضاءة، مضارع، قل يقتل، على الأصل، وقرأ أبو بكر.

بضم التنون وفتح القاف وكسر النون، مشددة، مضارع، ققل يقتل، بالكسر.

قال ابن الجزري: ستقلل اعتماداً، وآخذنه وأكرر ضمه (كنز) (حما).

و عليهم الطوقان، وعلىهم الرجز، تقدم نظيره مرارة.

كانت ربك، أجمع القراء على قراءتها بالإفراد، والمشهور معهما، وقرأ عليها ابن كثير، وأبو عرو، والكسائي، ويمجوب، بالباء، والباكون بالباء.

وآنون، قرأ شعبة، وإبن عامر، بعض الراء، والباكون بكسرها.

وهما سقان، قال ابن الجزري: بعهدوا بما بضم الكسر (صف)AF (كم) مشوا.

بعكس الكاف، وهو لغة أسد، وقرأ الباقون بضمها وهو الوجه الثاني لإدريس، وهو لغة بقية العرب قال ابن الجزري.

ويعتقوا أكبر ضمه (شفا) وعن: إدريس خلفه.

وإذ أجنيناكم، قرأ ابن عامر، أنتِ أنتمِ، بالفاء بعد الجيم من غير ياء.

ولا نون، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، وقرأ الباقون: أجنيناكم، بيا، ونون وألف بعدها، على إسنان الفعل إلى المعظوم نفسه وهو الله تعالى.

قال ابن الجزري: وأجنانا لاحظاً: يا، ونونا (كما).
ه يقتلون، قرأ: نانع بفتح الياء، وسكون القاف وضم الدال، مضارع.
فل يقتل، على الأصل، وقرأ الباقون بضم الياء، وفتح القاف وكسر الناء.
مشددة، مضارع، قرأ يقتل، للمبالغة،
قال ابن الجزري: ونقول عكسه (1) نقل.

(المقل والممال)
، وموسى، والحسن، والباقون، والاسماعي، وخلف العاشر،
وبالفتح والتقليل للأرقم، وأبي عمر،
هجاء، وهم: بالإملأة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر،
وبالفتح والإملأة لهشم.
ه عصى، بالإملأة حزة، والاسماعي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل
الأزرق، والدوري عن أبي عرو.

(المدعم)
، الكبير، السحرة ساجدين، آذن لكم، تنقم منا، وآليك قال,
فأفنى لك، وقع عليهم، ويسحرون نسامكم، بالإظهار والإغام:
لابي عمر، ويعقوب، وعليه الاختلاس في، فافنن لك،
(ووعدنا)
، ووعدنا، قرأ: أبو عمر، وأبو جمان، ويعقوب، ووعدنا بحذف
الألف إلى قبل العين، على أن الوعد من ألقا تفاوى وحده، وقرأ الباقون
بائبتها، من المواعدة، والله، وعد موسى الوحي، وموسى وعد الله المجرى،
قال: إن الجزري، ووعدنا أقصراً، مع الله الاعتراف (2) لا (3) روا
أرني، قرأ: ابن كثير، ويعقوب، وأبو عمر، بحذف عنه، يسكن

- 251 -
الراط، وقرأ أبو عمرو، في وجه الثاني باختلاس كسرتها، والباوقان بالكسرة الكاملة، وافق القراء على تسكنين باء أرني، قال ابن الجوزى أرني أرني اختفت مختلقة (حجة). وسكون الكسر (حجة).


وأنا الأول، قرأ نافع، وأبو جعفر، بإثبات ألف، أنا، وصلاة وقفا، وعلى ذلك يصير المد من قبل المنفصل فشكل بعد حسب مذهبه، وقرأ الباوقان حذف اللف وصلاة وإثباتها وقفا، قال ابن الجوزى: امتدنا أنا بضم الهمزة أو فتح (مدا).

إلى أصل طنلك: قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ففتح به الإضافة وصلاة والباوقان بإسكانها.

برساليى، قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو جعفر، وروح، ورسالي، حذف اللف إلى بعد اللام على التوحيد والمراد به المصدر أي بإرسال لياك، وقرأ الباوقان، برساليى، بإثبات اللف على الجمع والمراد أسفار الثورة، قال ابن الجوزى:

رساليى اجمع (ع) بيت (كنز) (ح) يفنا

- 252 -
آثاني الذين، قرأ ابن عامر، وجرة، إسكنان ياء الإضافة، والباقون بفتحاً.
سبيل الرشد، قرأ حزرة، والكسراني، وخلف العاشر، الرشد، بفتح.
الرا، والثين، وقرأ الباقون بضم الراء. وسكن الشين. وهما لفتن في المصدر.
كليخن والبخن، قال ابن الجزري:
والرشد حررك وانحن الضم (شفا).

ينخلوه، ولقاء، برأسه، بهديهم، أيدهم، نفسها، وكله جل.
دحلهم، قرأ حزرة، والكسراني، بكسر الحاء، واللام، وتشديد الباء.
مكسورة، فالتكر في الحاء. إنها للكسرة اللام لأن الحاء أصلها الضم.
وقرأ يعقوب بفتح الحاء، وإسكنان اللام، وكسر الباء، خفيفة، وهو إمام.
أريد به الجمع، وإنم اسم، جمع مرفوعة حلية مثل قاع وفقه، وقرأ الباقون.
بض الحاء، وكسر اللام، وكسر الباء، مشددة، جمع جلي مثل فلس، وفلوس.
والالأصل حلياً اجتمعت الواو والباء، وسبقت أحادها، بالكسر، فقلبت.
الواو، بآدعت الباء في الباء، ثم كسر ماقبلها للناسبة. قال ابن الجزري:
وحليهم مع الفتح (ظاهر)، وكسر (رضي).

يرحمنا ربنا، وبغفر لنا، قرأ حزة، والكسراني، وخلف العاشر، بنا.
الخطاب في الفعلين، ونصب باء، وبنا، على النداء، وقرأ الباقون باء، الفبي.
فيما ورفع باء، وبنا، على أنه قايل، قال ابن الجزري:
يرحم وبغفر ربنا، ونقض انصوا (شفا)،
من بعد أعلمنا، قرأ أتفاع، وأبن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر.
بفتح باء، إضافة، والباقون، بإسكانها.
ابن أم، قرأ ابن عامر، وشعبة، وجرة، والكسراني، وخلف الفاشر.
كسراً الميم، والباقون يفتحها، وهم لقنان، قال ابن الجوري:
أوامّ ميمه كسرت، (ك)م (صحبة) معاً
من تشاء أن تع، قرأ نافع، والباقون كشير، وأبو عمرو، وأبو جعفر
رويس، إن بدلاً الهمرة الثانية وأوا متوجة، والباقون يتحقيقهم.

المقلل والمال)
دموسى، الدنيا، بالإمالة لحرة، والكسامي، وخلاف العاشر، والفتح
والتقليب الأزرق، وأبي عمرو، والدوري، وهما مثل في فظ، الدنيا،
وهو الإمالة.

تراني، بالإمالة لأبي عمرو، وحمرة، والكسامي، وخلاف العاشر،
والفتح والإمالة لأبي ذكرى، والتقليب الأزرق.

سماه، بالإمالة لأبي ذكرى، وحمرة، وخلاف العاشر، والفتح
والإمالة لشام.

بجلي، وأتى، وهدى لدى الزقوق، بالإمالة لحرة، والكسامي،
خلاف العاشر، والفتح والتقليب الأزرق.

المدغم)

الصغير، قد ضلوا، بالإدغام لورش، وأبي عمرو، وأبى عرام،
وحمرة، والكسامي، وخلاف العاشر.

ويعفرنا، واصرفنا، فأخذننا، بالإدغام لأبي عمرو، وخلاف عن الدورى.

الكبير، لأبي هارون، قال ربي، قال لى، فذا أفاق قال
قوم موسى، أمر ربك، قال ربي اصرفلي، السيتات ثم قال ربي،
بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب، وله الاختلاف في "أمر ربك".

---

٤٠٤---
منتهيه، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لوجود التشديد
(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة)
هناك صبر، قرأ نافع، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة.
وصلا والباقون بإسكانها، وأصوات، وشيئ، ويؤتون ويؤمنون التي، بأمركم، عليهم الخبائث،
وعليم الصواب، وعلمي للمن، سبق مثله مرارا.
إصرهم، قرأ ابن عامر، وأصحابهم، بفتح الحرومة ومدتها وفتح الصاد وإثبات
ألف بعدها على الجمع، وقرأ الباقون، إصرهم، بكسر الحرومة من غير مد
وإسكان الصاد وحذف آلاف التي بعدها على الإفراد، قال ابن الجوزي:
وأصوات اجمعت وأعكمس خطيائات (كما)
عليهم، وعذروا، وغفروا، النبي، ومن خلقنا، وظلتنا، ظلمنا،
ظلموا قيل، شم، تقدم نظيره,
لنففر لكم، قرأ نافع، وأبو عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، لنففر،
بناء التأنيث مبنا للفعول، وقرأ الباقون لنففر، بالنون مبنا للفاعل،
قال ابن الجوزي:
نففر (مرة) أنث هنا (كما) وم (ظاهرا)
(عم) بالاعراف ونون الفجر لا تضم وأكسر قيامه,
خطيثائكم، قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب، خطيثائكم بالجمع
ورفع اللواء على أنها نائب فاعل لنففر، وقرأ ابن عامر، خطيثائكم، بالإفراد
ورفع اللواء على أنها نائب فاعل لنففر أيضاً، وقرأ أبو عمرو خطابكم,
جمع تخسيس على أنها مفعول به لنففر، وقرأ الباقون خطيثائكم، بجميع

٢٥٥
السلامة ونصب النداء بالكسرة على أنها مفعول بها لنغفر، قال ابن الجزري:
واعكس خطبتين (كماเภكم أرفع
(عم د) وقال خطابا (ح) صرعه
واسلم، قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف العاشر، بنقل حركة
الهمزة إلى السين مع حذف الهمزة في الحالين، وكذا حركة عند الوقف.
وقرأ الباوقان بعد النقل، قال ابن الجزري:
وسل (روي) (د)م
وغير، حاضرة، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والباوقان بتفخيمها.
وتائيم، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخفف عنه بابدال
الهمزة في الحالين، وكذا حركة عند الوقف، وقرأ يعقوب بضم الهاء.
فلم، وقف عليها الهاء، ويعقب بها السكت بتفخيم عنها.
معنيرة، قرأ حفص بنصب النداء، على أنها مفعول لاجله، وقرأ
الباوقان برفعها، على أنها خبر لمبتدأ مخوف أو مبعثننا أو هذه معنيرة.
قال ابن الجزري:
ورفع نصب حفص معنيرة
هبيس، قرأ نافع، وأبو جعفر، وهشام يخفف عنه هبيس، يكسر
الباء الموحدة، وبعدها ياء ساكنة من غير همزة، على أن أصلها بس صفة مشهية
على وزن حذف، نقلت كسرة الهمزة إلى الباب ثم أبديلت الهمزة شاء، وقرأ
ابن ذكوان، وهشام في وجه الثاني دبس، يكسر الباء الموحدة وبعدها همزة
ساكنة من غير ياء، على أن صفة مشهية على وزن حذف، أيضاً نقلت كسرة الهمزة
إلى الباب ثم سكنت الهمزة، وقرأ شمعة في أحد وجهه دبس، ياء مفتوحة.
ثم يا ساكنة ثم همزة مفتوحة من غير ياء، وعلى وزن ضبق، على أنه صفة
على وزن دبس، وقرأ الباوقان دبس، يفتح الباب، يكسر الهمزة وناء
ساكنة على وزن دبس، على أنه صفة على وزن فعل، وهو الوجه

٢٥٦ -
الثاني لفمه، قال ابن الجزري:

"بئس ياه (ل) لاح بالخلف (مدا) . والهمز (كم) وينفس خلف (صدا)

بئس النظر".

ووقف عليه حمزة بلفيم بين بيتين.

"هذان قرأ الأصبهانى بتسهيل الهمزة وصلا ووقفا، وكذا حمزة.

عند الوقف.

و وإن يأتهم، قرأ رويس بضم الهماء.

و أ فلا تعلّقون، قرأ أباقم، وابن عامر، وحفص، وأبوجعفر، ويعقوب.

بتاء الخطاب على الالتفات، وقرأ الباوقن بياي الغبيبة لمسما سباق الآية.

قال ابن الجزري:

"لا يعقلون خاطبوا وتحت (عم) (١) ن (ظا) في

ه يمكرون، قرأ شعبه بكون الميم وتخفيف السين، مضارع، أمسك،

و هو متعدد والمفعول مخزوف تقديره دينهم أو أعمالم ولاه للائلة.

وقرأ الباوقن بفتح الميم وتشديد السين، مضارع مسَّك بمعنى تسكي

والباء للائلة أيضاً مثل تمسَّكت بالخيل.

قال ابن الجزري:

(ص) صف يمسك خف (المقلط والمحمل).

"الدنيا، ومورس، والسلوى، بالإملاءة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر،

وبالفتح والتقليل الأزرق، وأبي عمرو، والدورى وجهثالث في لفظ

والدنيا، وهو الإملاء.

النور، بالإملاءة اللامبانية، وأبي عمرو، وابن ذكوان، وخلف العاشر،

وبالتقليل الأزرق، والفتح والتقليل لفانون، وبالتقليل والإملاءة حمزة،

وبالفتح للباحثين.

(م ١٧ - المذهب)".

٢٥٧
ودينهام، والدنه، بالإمالة حوزة، والكسائي، وخلف الهاشر،
وبالفتح والتقليل الأزرق.

(المدغم)

الصغير، نغفر لكم، بالإدغام لأبي عمرو وخلف عن الدورى.
إذ تأتيهم، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحزة، والكسائي،
وخلف الهاشر.

الكبرى، أصيب به، ووضع عنهم، قوم موسى، قبل لهم، حيث
شتم، تاذن ربك، سأغفر لذا، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.
وتنبى، لا إدغام في كاف، إلا يعفو قال، لا تكون ما قبل الكاف.

(وإذ نقننا الجبل فوقهم)

ذريتهم، قرأ ابن كبر، وعاصم، وحزة، والكسائي، وخلف
الهاشر ذريتهم، بالإفراد، وقرأ الباقيون ذريتهم، بالجمع، قال ابن الجوزى:
ذرية اقصر وانحن النام، (د) نف، (كنى)
وأن تقولوا، أو تقولوا، قرأ أبو عمرو، بياء الغائب فيما، جربا
على نسق الآية، وقرأ الباقيون بناة الخطاب فيما، على الالتفات.
قال ابن الجوزى:
كلا يقولوا الغيب (حُمَّم).
ه عليهم، شتنا، درنا، كبيرا، لا يبصرون، كله ظاهر وتقدم مثله.
ه المهدي، اتفق القراء على إثبات ياته في الحالين موفقة
لرسم المصحف.

بلعون، قرأ حمزة بفتح البحاء والحاء، مضاعر، اللمد، الثلاثي

- 208 -
وقرأ الباقون بضم البا. وكسر الحاء مضارع، ألفاء، الحامشي، وهو يعني الميل، قال ابن الجوزي:
وضم يلحدون والكسر افتح. كفصلت (د) شكاً
وألفوا خلفنا، قرأ أبو جعفر بإخفاء النون، والباقون بإظهارها.
دنزى، قرأ الأزرق بترقيق الراء، وتفخيمها، والباقون بتخيلها.
فتأى، قرأ الأصباغ بإبدال الهجرة في الحامشي، وحزة وقفتا.
وجهان التحقيق وإيضاد الباء.
ذذبهم، قرأ علت، ابن كثير، ابن عامر، وأبو جعفر، وزنُّهم.
بون العظمة ورفع الزاي على الاستثناء. وقرأ أبو عروء، وعاصم،
وبعوضه، وذذبهم، بالباء على الغبيب ورفع الزاي على الاستثناء، وقرأ.
حمزة، والكسائي، وخلفت العاشر، وذذبهم، بالباء على الغبيب وجرزم.
الأراء، عطفاً على محل قوله تعالى فلا هادي له، قال ابن الجوزي:
ذذبهم اجزموا (شفا) وبا (كنف) (حماً)
والسوا. إن، قرأ ناقع، ابن كثير، وأبو عروء، وأبو جعفر، ورويس،
بإبدال الهجرة الثالثة، واوا خالصة، وبشهيلة بين بين، والباقون بتحقيقها.
إن أنا إلا، قرأ قالون محلف عنه إثبات أنه، فبعد أنا وسلا ووقفاً.
والباقون محلفها بسلا ويبانها وقفًا وهو الوجه الثاني للقول.
قال ابن الجوزي:
أمدا أنا بضم الهجرة أوفتح (مدآ) ٣٠٠، والكسر (ي) خلفاً
(المقال والممال)
ويلي، وهوا، وعسى، ومرساه، بالإملاء خزة، والكسائي,
وخلف العاشر، والفتح والتقليل للأنزلاق، والفتح والتقليل أيضاً للدوار.
عن أبي عروء في لفظ دبل، وعسى، والفتن والإملاء لشبهة في لفظ دبل.
طغناهم، بالإملاء للدوري عن الكلمات.
الناس، بالفتح والإملاء للدوري عن أبي عمرو.
شيء، بالإملاء لابن ذكرى، وحزة، وخلف العاشر، والفتح والإملاء لهشام.

(الدمغم)
الصغير، بلهت ذلك، بالإظهار والإدغام، لانفع، وابن كبير، وهشام، وعاصم، وأبو جعفر، والإدغام للباقين، قال ابن الجزري:
بلهت أظهر: "(حرم) (لا)م (ن) والخلافهم،
وقد ذرحان، بالإدغام لأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكلمات،
وخلف العاشر.
الباقين، أدم من أولئك كالانعام، يسالونك كانك، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

(هو الذي خلفهم من نفس واحدة)
جمعلا، دأر لم ينفع، وشعبة، وأبو جعفر، هشتركتا، بكسر
الفناء وإسكان الراء، وتنوين السلف، مرن، غير همز، اسم مصدر
أي ذكرك، وقرأ الباقون، هشتركتا، بضم الشرن، وفتح الراء.
والله من غير تنوين، جمع شريك، قال ابن الجزري:
شركاء (مداه) (ع) (ليا) (با) في شركاء.
ويعقوب، قرأ بوجود بضم إطاء، مضارع ببطش ببطش، كخرج
يخرج، وقرأ الباقون، بكسرها، مضارع ببطش ببطش، كضرب بضرب،
والبطش هو الأخذ بقوة، قال ابن الجزري:
يبسط كله، بضم كسر (د) (ق)
وبصرون، قرأ الأزرق بترقيق الرا، وفتحهم، والباقون بفتحهم.

٢٦٠
دَقَّل اَدْعِاءَ قَرَأَ عَاصِمٌ وَحِمْصَةٌ، وَيَعِقَوبَ بِكُسْرِ الْلَّامِ وَصَلاَةٌ، وَالباقونَ بَضْمَاهَا كَذَلِكَ؛ قَالَ ابْنُ الجَزَّرِيِّ:
واَلَامَاتُ الْأَوْلَى ضَمٌّ، لَضِمْهُ الْحَرْصُ وَاكْسِرَهُ (يَ) مَاءٌ (يَ) رَ.
ِّرَ غَيْرَ قَرَأَ (حَ) لَوْ غَيْرَ أَوْ (حَ) وَقَدْ بَلَغَهَا، وَقَرَأَ بِيَعِقَوبٍ، وَهَشَامُ يَلْخَفِفُ عَنْهُ بِبَلَغَهَا، فِي الْحَالِينَ، وَقَرَأَ الباقونَ بِبَلَغَهَا فِي الْحَالِينَ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي لَفَشَامٍ، قَالَ ابْنُ الجَزَّرِيِّ:
كِيدُونَ الْعَرَافَ (لَبْدِيٍّ)، فِي خَلْفٍ (حَمَّاً) (ثَ) يِبَتَّ، فَلاْ تَنْظُرُونَ، قَرَأَ بِيَعِقَوبٍ، بِبَلَغَهَا، وَصَلاَةٌ، وَوَقَفَا، وَالباقونَ، بِبَلَغَهَا فِي الْحَالِينَ، وَقَرَأَ الْأَزْرَقَ بِتَرْقِيقِ الْرُّاءِ، وَتَفْخِيمِهَا، وَالباقونَ، بِتَفْخِيمِهَا، وَهُوَ، لَا يُبِصَّرُونَ، وَأَمَّرُ، بِصَائِرٍ، يُؤْمِنُونَ كَلَّهُ جَلِیَ،
إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ، قَرَأَ الْسَّرْسِيِّ فِي أَحَدٍ وَجْهِهِ وَولَیَ، بَيَاءَ وَاحِدَةٍ مُشْدَدَةً، وَحَذِفَ الْبَيَاءَ الْأَخَرِ، فِي هَذِهِ، لَمْ تُعْلَى، فِي الْبَيَاءَ، مُشْدَدَةٍ، وَكَسِرَهَا، وَقَرَأَ الْفَتْحُ بِفَتْحِ الجَلَالَةِ، وَقَرَأَ الْكِسْرُ بِرَقْقٍ، وَقَرَأَ الباقونَ، وَلَيْتَ، بِبَيَاءِ الْأَوْلِيَاءِ، مُشْدَدَةٌ مُكْسَرَةٌ، وَالثَّانِيَةُ، مُخْفَتَةٌ، وَهُوَ الْوَجْهُ الْثَّانِي، لِلسَّوْسَرِ، قَالَ ابْنُ الجَزَّرِيِّ:
لَيْتَ اَحْذَفَ، فِي الْخَلْفِ وَافْتِحَهُ أَوْ أَكْسِرَهُ (يَ) فِي
طَافِفٍ، قَرَأَ ابْنَ كَبِيرٍ، وَأَبَو عَرْوَةٍ، وَالْكَسَّانِي، وَبِيَعِقَوبٍ، طَافِفٍ، اَحْذَفَ الْأَلْفِ الَّذِي بَعْدَ الْتَاءَ، وَإِذَا بَيْنَ الْبَيَاءِ سَاَكِنَةَ بَعْدَهَا، مِكَانٌ، الْحَمْرَةِ عَلَى وَزْنِهَا، وَضِفْفٍ، مَصْدِرٌ مِنْ طَافِفِهَا، وَقَرَأَ الباقونَ، طَافِفٍ، بَعْدَ الْتَاءَ، وَهُمْ مُكْسَرَةٌ مِنْ غَيْرِ يَاءٍ، إِمَّامُ فَاعِلٍ مِنْ طَافِفِهَا، قَالَ ابْنُ الجَزَّرِيِّ:
وَطَافِفُ طَافِفٍ، (رَ) عَا (حَقًا)
بمدتهم، قرأ نافع، أبو جعفر، بضم الياء، وكسر الميم، مضارع.

أمد، وقرأ الباقون بفتح الياء، وضم الميم، مضارع مدب.

قال ابن الجوزي:

وضم وكسر يمدون لضم ( ذو ) دي ( إذ ) مجرى، قرأ أبو جعفر بإضالة المهمزة باء مفتاحة وصلا وسماكنة.

ووقف، ووقف عليها حمزة وحشام بخفف عنه كوقف أبي جعفر.

القرآن، قرأ ابن كثير بنقل حركة المهمزة إلى الراء، وإسقاط المهمزة والباقون بعدم التنقل، وليس للأزرق فيها سوى القصر كباقي القراء لأنها من المستثنينات. فالجوزي:

لاعن منون ولا الساكن ضع بكلمة

المقال والمال.

تغشىها، وتتأها، وتحدي، ويتولى لدى الوقف، ويرحب، وهذي لدى الوقف، بالإملاءة المهرة والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق.

ورتام، بالإملاءة لابي عرو، وحرة، والكسراء، وخلف العاشر، وبالفتح والإملاء لابن ذكوان، وبالتنقل للأزرق.

المدغم.

الصغير، أنقلت دعوا، بالإزغم جميع القراء.

الكبير، خلفكم، لا يستطيعون تصركم، خذ العفو وأمر، من الشيطان نزع، بالإظهار والإزغم لابي عرو، ويعقوب، وله الاختلاف.

في، خذ العفو وأمر، دنيبه، لا إزغم في نون ولا يستطيعون لهم، لو توقع النون بعد الساكن.
سورة الأنفال

FALSE
لا يضر من يولهم فئة، قرأ أبو جعفر بإباد الهمزة باء في الحايلين، وكذا حزمة عند الوقف. وماواه، قرأ الآصياء، وأبو جعفر، وأبو عمر، بخيف عنه بإباد الهمزة في الحايلين، وكذا حزمة عند الوقف. ويئش، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمر، بخيف عنه بإباد الهمزة في الحايلين، وكذا حزمة عند الوقف.

ولكن الله قطان، ولكن أنتمى، قرأ أبناء عامر، حزمة، واللكمات، وخليف العاشر بخيف نون، ولكن، فيما على أنها مخفية من الثقلة، والله، بالرفع، فيما مبتدا والفعل بعده خير، وقرأ اللاقون بتشديد النون، فيما على أنها عاملة، ونصب الها، فيما على أن نظف الجلاء، اسم للكن، والفعل خبرها. قال ابن الجوزي:

ولكن الخف وعند أرفعه مع: أولى الألفاظ (كم) (ف) (ر) تع. المؤمنين، فهو، خير، سيق مثله ممارا. موهب كيد، قرأ أبناء عامر، وشيئية، حزمة، واللكمات، وبعده، وخليف العاشر مو هن، بسكون الواو وتخيف الها، والتنوين، على أنه اسم قاعل من أوه وحكيم، بالنصب، مفعول به، وقرأ حفص مو هن،  

- ٢٤ -
بسكون الراو وتحقيق الها من غير تنوين، اسم فاعل وحذف التنوين
للإضافة والكيد، بالاختصار على الإضافة.
وقرأ الباقون حموه، ففتح الراو وتشديد الها، والتنوين، اسم
فاعل من وهن. الكيد، بالنصب مفعول به، قال ابن الجوزري:
ما هو خفيف (ظبي) (كمز) ولا ينون . مع خفض كيد (ع) د. 
وكان الله مع المؤمنين، قرأ نافع، وأبو عمار، وحفص، وأبو جعفر،
بفتح همزة، وأكان على تقدر لللام آي أو وان.
وقرأ الباقون بكسرها، على الاستثناء، قال ابن الجوزري:
وبعد افتح وأسن. (عم) (ع) لا
ولا تولى، قرأ البري بكيف عنه بتشديد الناء، وصلاً مع الدل المشبع
وقرأ الباقون بالتحقيق مع القصر، قال ابن الجوزري:
في الوصل تأتيهما شدد الح
(المقال والممال)،
ساردتهم، بالإمالة لحرة، وأبو عمار بخلاف عنه،
سجاءكم، بالإمالة لابن ذكوان، وحرة، وخلف العاشر، وفتح
والإمالة لهشم.
وهشري، بالإمالة لابن عرو، وحرة، والكسائي، وخلف العاشر،
والفتح والإمالة لابن ذكوان، وبالفتح للأزرق.
الكافرين، بالإمالة لابن عرو، والدورى عن الكسائي، ورويس.
والفتح والإمالة لابن ذكوان، وبالفتح للأزرق.
النار، كم الكافرين عدا رويس بفتح.
والمواء، بالإمالة احزة، والكسائي، وخلف العاشر، وفتح
والتفاوت للأزرق، ولا تقلب فيها لابن عرو لأنها على وزن، مفعل،

- ۲۹۵ -
الصغير، إذ تستذيبون، فقد جاءكم بالإدغام لأي عمرو، وهشام...
وحزة، والكسائي، وخلف العاشر.
والكبير، الابناء له، الدوارة تكون، بالإظهار، والإدغام لأي
عمرو، ويعقوب.

(إن شاء الله)
الأولى وفتح الميم وكسر اليمث الباء الثانية مشددة، مضرع وميم زاي مبسوط، وقرأ الباقيون بفتح الباء الأولى وكسر الميم وسكون الباء الثانية مخففة، مضرع مازمeer، قال ابن الجزري
يمبر طهم أفتح وشدده (ظاهر من ١٠٨٦) معاً
سنته، رسم باللوا، ووقف عليه باللهاء ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ومعقوب، وهي لغة فريش، ووقف الباقيون باللوا، وموافقة للرسم وهي لغة طيء.
فإن الله لما يعملون بصير، قرأ رويز بناء الخطاب لمناسبة قول لهما:
بعد وفُعلَوا أن الله مولاكم، وقرأ الباقيون باء الغبيب لمناسبة قوله تعالى:
قبل، قال الذين كنروا، الخ، قال ابن الجزري
ويعملوا الخطاب (ع)ن
وإن تولوا، انفق القراء على قراءته بالتخفيف لأنه ليس من مواضع الخلاف.

المقال والممال (المقال والممال)
نحذية، بالإمالة للكسائي وقفاً، وكذا حذرة بخفاف عنه:
قأوا كم، وتتلى، ومولاكم، والمولى، بالإمالة لحزة، والكسائي،
وحذرة بالاذاعي، والتفتح والتقليل للأذاعي.
وتنبيه، لا إمالة في لفظه، معاً، لكونه وأواياً.

المدغم (المدغم)
الصغير، وبغير لكم، وبغير هم، بالإدغام لأبي عمرو بخفاف
عن الدور.
قد سمعنا، وقد سالف، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام وهشام، وحميرة،
والكسائي، وخفاف العاشر.

- ٢٩٧ -
ه مضت سنة، بالإذن لأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وهشام يخلف عنه.
و الكبير، ورзвكم، بالإظهار والإذن لأبي عمرو، ويقوقب.
(وأعلموا)
بالعدوة، مما قرأ ابن كبير، وأبو عمرو، ويقوقب، بكسر العين فيهما، والبقاقون بالضم فيهما، وهالفنان.
قال ابن الجبري بالعدوة أكبر منه (حقا) مما
من حي، قرأ نافع، والبري، وشعبة، وأبو جهر، ويقوقب، وخلف العاشر، وقيل يخلف عنه حي، بكسر البيت الأول مع ذلك الإذانم وفتح البياء الثانية، وقرأ البقاقون حي، بيا مشددة مفتوحة وهو الوجه الثاني لفقبل، وهالفنان في كل ما آخره باأن من الفصل الماضي أولاهما مكورة نحو عي، قال ابن الجبري
وحي أكبر مظهرا (صفا) (ز) ع. جاكليف (ثوى) (إ) ذه (ب)
و الكبير، عقيبه، ظلال، كدب، بيغروا، من خلقهم، قوم خيانة، إليهم، تقدم مثلغير مرة.
وترجم الأمور، قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، ويقوقب، وخلف العاشر، ففتح البياء وكسر الجيم على البياء لفعل.
وقرأ البقاقون بضم البياء. وفتح الجيم على البياء المفعول.
قال ابن الجبري:
وترجع الفظح واكبر (ظ) يا، إلى قوله الأمورم، والشام،
والنازعوا، قرأ الإبر بالخلف عنه بتقسيب البياء وصلا مع لد المد المشبع.
لساكين، والبقاقون بالتخفيف مع القصر وهو الوجه الثاني للبري.

- 228 -
قال ابن الجزري:

في الوصل تأتيموا الشهد الخ.
وانتان، ورباه الناس، قرأ أبو جعفر بيدال الهمرة ياء في الثلاثة وصلا ووقفا، وكذا حمزة عند الوقف.

بري، قرأ أبو جعفر بيدال الهمرة ياء وإذاعم الياه التي قبلها فيها وصلا ووقفا يخلف عنه وحزة وقفها الإدعاء فقط مع السكون المخص.
والروم والإشام.

إلى أرى، وإنى أخف، قرأ تائف، وابن كثير، وأبو عمرو،

وأبو جعفر، يفتح ياء الإضافة فيهما، والباقون بإسكانها.

إذ ذهب قرأ ابن عامر باللائة على التأنيث، وقرأ الباقون باللائة.

والذكرى، وجاز تأنيث الفعل وتذكره لكون الفاعل مؤتاجزا، وللفصل.

قال ابن الجزري

وبينت أنهم فتح (ك) فل.

ولا يحسن الذين كفروا قرأ ابن عامر، وحفص، وحزم، وأبو جعفر.

إذ يدرس يخلف عنه، ياء الغيب، والذين كفروا فاعل والهون أول مذكور تقديره أنفسهم، وسبقوا في محل نصب مفعول ثان.

وقرأ الباقون بناء الخطاب، واللائحة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد دل عليه قوله تعالى: "الذين عاهدت منهم، الح، هو الذي كفروا، مفعول أول، وسبقوا، مفعول ثان وهو الوجه الثاني".

قال ابن الجزري

ويحسن (ة) (ع) (ه) (ن) (م) (ث) فهما خلاف إدريس افتضح.

وقرأ ابن عامر، وعامس، وحزة، وأبو جعفر، يفتح السنين، وقرأ الباقون كسرها، وهالفتان.

قال ابن الجزري:

ويحسب مستقبلاً، يفتح سنين (ك) نبوا (ة) (ه) (ن) (م) (ث) (ن) (م) (ث)
إنهم لا يعجرون، قرأ ابن عامر بفتح الهمزة على إسقاط لام النهاة وقرأ الباقون بكسرها على الاستئناف: قال ابن الجزيري أنهم فتح (كما فعلت) وتهرون، قرأ روى بشديد اللام، مضارع، وهره، المضمن.
وقرأ الباقون بتخفيفها، مضارع، وأرهب، قال ابن الجزيري وتهرون فاتحة (عندما لا تالاظلون). قرأ الأزرق بتخفيف اللام وترقيقها، والباقون بترتيلها.

(المقلل والمملل)

القربي، والدنيا، والقصو، بالإمالة لحزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل الأزرق، وأبي عمرو، والدورى وجه ثالث في لفظ الدنيا، وهو الإمالة.
أراكم، وأري، وترى، بالإمالة لابي عمرو، حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، وبالتقليل الأزرق إلا أراكم، فله في الفتح والتقيل.
إنه ليس الأزرق وقين في ذوات الراة إلا في كلمة واحدة وهي أراكم.

البناي، واتنقي، وبي، بالإمالة لحزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل الأزرق.
دالهم، بالإمالة لابي عمرو، والدورى عن الكساي، وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، وبالتقليل الأزرق.
الناس، بالفتح والإمالة للدوري عن أبي عمرو.

- ۶۷۰ -
(المدغم )

الصغير، وإذا زين، بالإذاعم لأبي عمرو، وهشام، وخلاد،
والكسائي.

الكبير، ومناك قليلاً، زين لهم، وقال لا، الفتتان نكبه،
 بالإظهار والإذاعم لأبي عمرو، وأعقوب.

(وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)

ه السلم، قرأ شعبة بكسر السين، والباءون بفتحها، وهالغتان،
 قال ابن الجزري

وفق السلم (حَرَمُ) (ر) صفاً. عكس القاتل (م) (صفا) الإفاح (ص) ر

النبي، المؤمنين، عشرون، صابرون، صابرة، كله لأختني
 الحatenين، وماتة، أبدل أبو جعفر الهجرة ياء وصلا ووقفاً، وكذا حزمة
 عند الوقف.

وإن يكن متيك ماة بغلبوا، قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمرة،
والكسائي، وأعقوب، وخلف العاهر، ويكن، ياء النذير، لأن تأبيث
ماثة مجزية، والفحل بشبه الجلة، وقرأ الباقون، نكبه، بناء التأبيث
لفظ ماتة، قال ابن الجزري، ثان كن (حما) (كفي).

والآن، قرأ ورش، وأبن وردنان مهلك عليه بنقل حركة الهجرة إلى
اللام قبلها مع حذف الهجرة.

وقرأ الباقون، بعد النقل وهو الوجه الثاني لأبي وردنان.
وراء الأزرق بفتحي مد البديل.

ضغف، قرأ أبو جعفر، ضغفة، بضم الضاد وفتح الين والفاء.
وبعدها ألف، وبعد الآلف هرمز مفتاحة بلانوين، جمع، ضعيف، مثل
ظرف وظرف، وقرأ عاصم، وحمرة، وخلف العاهر، ضعفًا، بفتح
الضاد، وقرأ الباقون، ضعفًا، بضم الضاد، وهم مصدران مبني، واحد.

۲۷۱
وقيل الفتح في العقل والرأى، والضم في البدن.
قال ابن الجزري:
ضمغة التمكك لا تُنون مُدَّ (١) بَّ، والضم فأفتح (٢) ل (فَنَشِئُ).
فإن يكن منكم مائة صابرة، قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف
العاشر، يكن، باء التذكير، لأن تأتيك مائة ماجزى، والفصل يشبه الجملة
واباقون، تكون، بتاء التذكير، لتأتيك لفظ مائة.
قال ابن الجزري:
ثاني يكن (حما) (كِنَّى) بعد (كِنَّى).
لني، الآخرة، خيرًا، يهاجروا، يؤتم، تقدم مثله مرارًا.
ما كان لي أن يكون له، قرأ أبُو عمرو، وأبو جعفر، وبعوق،
تكون، بتاء التذكير، مراعاة لمعنى جماعة الأسرى، وقرأ الباقون، يكون،
بياء التذكير، مراعاة لمفرد الأسرى، وهو أسير.
قال ابن الجزري:
أن يكون أنه يَّ (٥) بِكَّ (حما)
له أسرى، قرأ أبُو جعفر، أسرى، بضم الحمزة وفتح السين
ثالثًا، وقرأ الباقون، أسرى، بفتح الحمزة، وإسكان السين من غير
ألف، وهما جمع، أسير.
قال ابن الجزري: أسرى أساري (٢) لمثا
من الأسرى، قرأ أبُو عمرو، وأبو جعفر، الأساري، بضم الحمزة
وفتح السين، وألف بعدها، وقرأ الباقون، الأساري، بفتح الحمزة، وإسكان
السين من غير ألف، وهما جمع، أسير.
قال ابن الجزري من الأساري (٧) تُنا
ه من ولا يتم، قرأ أحزة بكسر الواو، والباقون بفتحها، وهم
لغتان بمعنى واحد، وقيل الفتح من النصرة والنسب، والكسر من الإمارة.
قال ابن الجزري:
ولاية فاكر (فَيْسا).

٢٧٢
المقال والمالي
الدلاء، بالإمالة لحدة، والكسائي، وخلاف النقلية، والفتح النقلية، والنزول، والคอين، والازرق والسوسي، والفتح النقلية والإمالة للدوري عن أبي عروء، وأسرى، والأسرى، والإمالة لابن عروء، وحوزة، والكسائي، وخلف النقلية، والفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقيل الأزرق.

المدغم

الصغير، أخذهم، بالإظهار لابن كبير، وحفص، ورويس يخلف عنه، والإجماع للباقي.
ويغفر لكم، بالإجماع لابن عروء يخلف عن الدورى.

سورة التوبة

غير،قرأ الأزرق بترقيق الراء، وتلفيقها، والباقون يتفهمها، بريء، فهو، خير، ولم يظهروا، إليهم، والصلاة، ماته، ونابي، ومؤمن، خبير، وكلا لا يحق.
دانته، قرأ تائف، والباقون، وأبي عروء، ورويس، بتسيل الهمزة الثانية بين بين، وإبادتها باء، خالصة مع عدم الإدخال، وقرأ أبو جعفر بتسيل الهمزة الثانية مع الإدخال، وإبادتها باء، خالصة مع عدم الإدخال، وقرأ هشام بالتحقق مع الإدخال وعده، وقرأ الباقون بالتحقق مع عدم الإدخال، لا أمان لهم، قرأ ابن عامر بكسر الهمزة، على أنها مصدر، آمن، وقرأ الباقون بفتحها، على أنها جمع بين، قال ابن الجزوري، وكسر لا أمان، (كم)
ويجزهم، قرأ رويسي، فضم الهاء، والباقون بكسرها.
(18 المذهب)
وينصركم، اتفق القراء على إسكان الراء.

أن يعمرنا مساجد الله، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب،

مسجد بالحريدة، لأن المراد به المسجد الحرام، وقرأ الياقوت، مسجد,

نافع، والمراد جميع المساجد ويدخل المسجد الحرام من باب أولى، وقيل هو

المراد وجعل لأنه قبلة المساجد. واتفق القراء على فرادة. إذا يعمر مسجد

الله، بالجمع.

مسجد (حق) الأول وحد

(المقال والملام)

الهكيريين، بالإدامة، لأبي عمرو، والدورى عن الكسائي، ورويس.

والفتح والإدامة، لإلي ذكوان، وبالتنقل، للذوق.

والتثور، مثل السكافرين عدا رويتس، والفتح.

والناس، والفتح والإدامة، لدورى، لأبي عمرو.

وتأتي، وأتى، بالإدامة، لريرة، والكسائي، وخلاف، العناصر، والفتح,

والتنقل، للذوق.

(المدغم)

ه الصغير، عادتهم، وجدتهم، بالإدامة، جميع القراء.

(أجعلم سقاية الحاج)

، بشر، قرأ أجرة، فتح اليا، وإسكان اليا، وضم اليمين مع تخفيفها.

مضارع، أشر بشر، وقرأ الياقوت، بضم اليا، ففتح اليا، وكسر اليمين

وتشديد، مصارع، بشر بشر. قال ابن الجزري

بشره ضم شددا كسرًا، إلى قوله، توبة (ف) هذا.

وضوان، قرأ شعبة، بضم اليا، والياقوت، بكسرها، وهم لغتان.

٢٧٤
قال ابن الجزري:

رضوان ضم الكسر (صقفـ)
أو لاح، إن، فرأ فأغفر، وأبن كبير، وأبو عمرو، وأبو جعفر
وروي، بسهيل المهمة الثانية بين بين، والباقيون بحقيقته.
هشام، المهمة، فأي شعبة،،، هشام، المهمة، ألف بعد الراء على الجمع لأن
كل منهم عشيرة، وقرأ الباقون، عشيرة، تكس،،،،،不断增加
إلى ألف ألف على الألف، أي
قال ابن الجزري:

عشيرات (صدق) جميعًا
كثيراً، شيتاً، وإن ختمم، إن شاء، صاغرون، يوفكو، الكافرون
لبيه، كة جلي.
وقال الهيثم دعير ابن الله، قرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب بن بنو عزير
وكسره حال الوصل على الأصل في التخصيص من النقاء الساكنين، ولا يجوز
ضمه للكسائي على مذهب، لن ختم، ضم، إعراب في غير لازمة.
وهو منصرف لكونه ثلاثية ساكن الوسط، وهو مصفر، عزير، وقيل هو
مكبر كسامان، وقرأ الباقون بضم الراء،،، وحذف التنوين للفتائ الساكنين
قل ابن الجزري:

عزير نونا (رُمِّ) م (تَلِ) (ظَـيـ)
هفبه، أعلم أن الأزرق له في عزير، ترقية الراء، وتفخيمها، وهو
اسم عربي لأنه من العزير وهو النقوية وليس اسم أعمجياً.
وياضاشنون، قرأ عاصم، يضاشنون، بكسر الها، وهمزة مضوسة.
بدها، وقرأ الباقون، يضاشنون، بضم الها،، وحذف الهمزة،، وها لثمان
حني المشابهة،
واهم يضاشنون (نُداً)
أن يطفوا، قرأ أبوجعفر، بحرف الهمزة وضم الفاء في الحالين، وحزة
- 275 -
وقفاً ثلاثية أوجهها الأولى، حذف المسمى وضم الفاء، الثاني، تسهيباً بينfirstName، الثالث، إبداله ياء خالصة، وفيها ثلاثية البديل الأزرق.

(المقل والمال)

كثيراً، بالإملاء وقفنا للكسائي، وهيزة بخلاف عنه.
وضاقت، بالإملاء خلوة وحدة.
{k}
{شام، بالإملاء لابن ذكوان، وهيزة، وخلف العاشر، وبالفتح، والإملاء لمام.
{الكافرين، بالإملاء لابن عمرو، والدورى عن الكسائي، وروتين.
{والفتح والإملاء لابن ذكوان، وبالتقليد للأزرق.
{وقالت النصارى المسيح ابن الله، بالفتح والإملاء للسومي وصلا.
{أما حالة الوقف على النصارى، فإلقاء لابن عمرو، وهيزة، والكسائي،
{وخلف العاشر، وبالفتح والإملاء لابن ذكوان، وبالتقليد للأزرق،
{والدورى عن الكسائي إملاء الألف التي قبل الراة، إتباعاً لإملاء الحرف
{الذي يبدها بالخلاف
{أبو، بالإملاء لهازة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليد
{الأزرق، والدورى عن أبي عمرو.

(المدغم)

{الصغير، ورحبت ضم، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وهيزة، والكسائي،
{وأبي ذكوان بخلاف عنه.
{الكبير، من بعد ذلك، لبناً المشركون نجس، ذلك قولهم، أرسل
{رسوله، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، وبوقع ولها الاختلاس في
{من بعد ذلك،

(يا أيها الذين آمنا، إن كثيرا)

{كثيراً، قرأ الأزرق بترقيق الراه، وتفخيمها وصلا، وبثقينها وفقاً،

- 276 -
والباقون بتفسيرها في الحالين

واثنتا عشرة، قرأ أبو جعفر بإسكان الدين مدا مشبها واجب الساكن، وقرأ الباقون بفتح الدين مع القصر، وهم لغمان، قال ابن الجزري

عين عشر في الكل سكن (ه) غنا.

فيين قرأ يعقوب بضم الهاء، ووقف عليها، فاؤها السك، تخفف عنه.

الله، قرأ الأزرق، أبو جعفر، الدوم، إبدال الهمزة ياء وإغام

الياء التي قبلها فيها فيصير النطق باء مشدة، وقرأ الباقون، النسي، بالهمر.

ويصيح الهم منه من قبل المد المفصل، فكل مسجد مذهبة.

ما به، قرأ أحفص، وجوزة، والكسائي، وخلف العامر، يضم

الياء وفتح الضاد، على البناة، البناة، مضارع، أصل، الذي كفره،

نائب فاعل، وقرأ يعقوب، بضم الياء، وكسر الضاد، على البناة، الفاعل

مضرع، أصل أيضا، والفاعل، ضمير يعود على الله تعالى، والذين كفره،

مفوع، وقرأ الباقون، بفتح الياء، وكسر الضاد، مضارع، ضل، والذين

كفروا فاعل، قال ابن الجزري

يضل فتح الضاد (صحب): ضم يا (صحب) (ظلم).

ه لبما، حكم مثل حكم، يطبقوا، وصلا ووقفا.

وسوء أعمالهم، قرأ، نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر،

وروي، بإبدال الهمزة الثانية واوا، والباقون بتوضيقها.

قيل: بالإشام لبما، والكسائي، وروي.

انفرموا، اتفقوا، بترقية ازاء وتفخيمها للأزرق.

والآخرى، قوم غريب، شيتا، عليه، يستذكى، كله جلي.

وكلمة الله، قرأ يعقوب، وكلمة، بنصب الناء، عطفا على كلمة الذين

كفرها، وقرأ الباقون، بالرفع، على الابناء، قال ابن الجزري

كلمة انصب ثانيا فاعل، إلى قوله (ظالم).

277
هَمَّهُمْ الشَّنْقَةُ، تَقْمَدُ مُتَّلَءًا غَيْرَ مَرَّةَ.
الْمَلِّ، وَقَفَّ عَلَى الْبَرْدِ، وَيَعْقُوبُ بِهَا الْسَكْتُ بِدَخْلِهِ عَنْهُ.
(المقَلَّ وَالْمَمَالِقُ)
(الْأَحْبَارُ، وَالْقَبُورُ، بِالْإِمَامَةِ لَعْبِيْعُ عُمْرُوٍ، وَالْدُوْرِيِّ عَنْ النَّكْسَانِ،
وَالْفُجْحُ، وَالْإِمَامَةِ لَعْبِيْعُ ذَكَوْنَ، وَبِالْتَقْلِيدِ لَلْأَزْرَقِ.
وَالْسَكَافِينَ، مَثْلُهُمَا غَيْرَ أَنْ رُوَيْسَا يَيْلَمَا.
وَالْحَرْبُ، وَالْفُجْحُ، وَالْإِمَامَةِ لِلْدُوْرِيِّ عَنْ أَبِي عُمْرُو.
دِينِي، فَقَوْيُ، بِالْإِمَامَةِ لَحْمَةٍ، وَالْنَّكْسَانِ، وَخَلْفِ الْعَابِرِ، وَبِالْفُجْحِ
وَبِالْتَقْلِيدِ لَلْأَزْرَقِ.
(الْدِينَا، وَالْسَفْلِ، وَالْعَلْيَا، بِالْإِمَامَةِ لَحْمَةٍ، وَالْنَّكْسَانِ، وَخَلْفِ الْعَابِرِ،
وَبِالْفُجْحِ، وَبِالْتَقْلِيدِ لَلْأَزْرَقِ، وَأَبِي عُمْرُوٍ، وَالْدُوْرِيِّ إِمَامَةٍ، الْدِينَا،
كَنِّيَّةُ، لَا إِمَامَةُ فِي فَظِّ، أَنَّا، لَانَ أَلْفُهَا لِلنَّكْسَةِ، وَلَا فِي عَفَا، لَانَهَا وَارَة،
(المدْعَمِ)
(الْكِبْرِيَّةِ، زِبْنِ الْعَلْيَا، لُقَّبَ لَكَمِ، يَقُولُ تَسَهْيُهُ، وَكَمَّةُ ائْتِيَاهُ، وَكَمَّةُ اللهِ هُمُ الْعَلْيَا.
يَقْبِلُ لَكَ، بِالْإِذْهَابِ، وَالْإِذْعَامِ لَعْبِيْعُ عُمْرُوٍ، وَيَعْقُوبُ.
كَنِّيَّةُ، لَا إِذْعَامٌ فِيهَا، وَجِبَاهُمُ، لَانَ إِذْعَامُ الْمَلَكِيَّةِ فِي كَلَّمَةٍ خَاصِ.
(الْبَقْلاَئِ، وَمَانَّكَهُمْ، وَأَصْلَكَهُمْ،
(وَلَوْ أُرَادُوا الْخَروْجِ)
يَقُولُ ائْتِنِّي لِي، قُرْأْ، وَرَش، وَأَبِي عُمْرُوٍ، وَأَبِي عُمْرُوٍ، بِإِبْدَالِ الْهُمْزَةِ
وَأَاكْثَرُهَا وَصْلاً، أَمَا عِنْدَ الْبَيْتِ، بِقَوْلِهِ، تَعَالِي، ائْتِنِّي لِي، فَكَلَّفَ الْقَرَأَ
يَبْدَؤُ الْبَرْدُ، يَأْكُثُرُهَا وَصْلاً، وَالْأَزْرَقِ، تَنْثَى الْبَرْدُ، فَبِأَقْلِبِ الْجُزُرِ;
أَوْ هُمْ، وَصَلَ الْأَصْحَ.
هُنَّطُتُ أَلَّا، قُرْأْ، جَمِيعُ الْقَرَأَبِ، بِإِسْكَانِ الْعِيَامِ لَانَهَا لَبَسَ مِنْ موَادِ المحْلَفِ.
هـ، تؤم، قرأ الأصبهاني، أبو جعفر، بإبدال الهمزة في الحالين، وكنها بحوزة عند الوقف.

هل تريصن، قرأ البيز بخلف عنه، تشديد الناء، وصلى في ظهور الكلام.

وأو كراها، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، بضم الكاف.

وقرأ الباكون بفتحها، وهما لننان، قال ابن الجزري: كراها مما ضم (شفا).

أن تقبل منهم، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وينبأ، بيتة النذكير، لأن الفاعل مؤقت غير حقق، وقرأ الباكون، نقبل، بناء。

التانية، لنائب الفاعل، قال ابن الجزري: يقبل (د) في.

ومنذ، وقف عليه حمزة بالتسهيل بين بين، وكذا هم ضم بخلف عنه.

مدخله، قرأ يعقوب، يفتح الميم، وإسكان الدال مخففة، امم مسكون.

ورد، وقرأ يعقوب، تفتح الميم، وفتح الدال مشددة، امم مسكون.

والأصل، مد تخلا، فأبدلت الناء، دالًا وأدغمت الدال في الدال.

قال ابن الجزري: ومدخله مع الفتح، لضم: يلمر ضم الكسر في الكل (ظلم).

沙درك، قرأ يعقوب، ضم الميم، والباكون بفتحها، وهما لننان، في المضارع.

قال ابن الجزري: يلمر ضم الكسر في الكل (ظلم).

المقل والمملال

هـ، زادوك بال الإمالة خيرة، وأو عمى بخلف عنه.

بـ بالإضافة، الإمالة، لا يذكرون، وحماس، وخلف العاشر، والفتح والإمالة لفضمام.

والألفين، بإمالة أبي عمرو، والدورى عن الكسايى، ورويس.

والفتح والإمالة لإي ذكوان، وبالقليل للأزرق.

إي، الدنيا بال الإمالة خيرة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح، والقليل.

والإمالة، لدورى أبي عمرو، والفتح والقليل للأزرق، والسومى.

ومولى، وكسائي، والإمالة، خيرة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والقليل للأزرق، ولدورى الكسايى إمالة الألف إلى بعد السين.

من كلمة كساى، من طريق الضرير.
(المدغم)

الصغير، هل ترضون، بالإذن للسماحة، والكسائي، وهشام.
بغفل عنه.

كبير، في الفتناء سقطوا، فهكمن تترتص بكم، بالإظهار والإذان.
له عرو، ويعقوب.

(إنا الصدقات)

والمؤلفة، قرأ ورش، وأبو جعفر، بإبدال المحمه ودوا في الحالين، 
وكذا حزمة عند الوقفة.

هؤلاء، يوم، لمؤمنين، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عرو.
بغفل عنه بإبدال الهمزة في الحالين، وكذا حزمة عند الوقفة.

أذن، معا: قرأ نافع، بإسكان الدال والباقون بدءهما، وهم لفظان.
قال ابن الجريري:
أذن (أ) تل.

ورحمة الذين آمنوا، قرأ حزمة بخفض الناء، طفأ على خير.
وقرأ الباقون بالرفع، طفأ على أذن من قوله تعالى، قال أذن خير.

أو خبرًا لمبدأ محفوظ آية وهو رحمة.
قال ابن الجريري:
ورحمة رفع تخفيف (ة) شا.

أن تزل، قرأ ابن كثير، وأبو عرو، ويعقوب، بخفض الزائ.
واسكان اللون، مضارع، أنزل، وقرأ الباقون بتشديد الزائ وفتح اللون.
قال ابن الجريري:
مضارع، نزل.

ينزل كلاً، تخفيف (حق).

عليهم، قرأ حزمة، ويعقوب بضم الهاء، والباقون بكسرها.
نثبوهم، وقف عليه حزمة بالتسهيل بين قين، وبالإبتدال يا، خالصة.

- 280 -
استهرهوا، فرأ أبو جعفر يذبح الهمرة وضم الزوايا وصلاة ووقفاً.
ومرة عند الرفع ثلاثة أوجه، الأول: كقراءة أبي جعفر، الثاني:
تسبيل الهمرة بين، الثالث: إبادتها ياء خالصة.
و الثانية: الأزرق حالة وصل استهمرها، بما بعده المدة حركاته.
عالاً بأقوى السبيعين: أما حالة الوقف فله ثلاثة البدلة.
و تسرهرون، حكوا حكم استهمرها، لأبي جعفر، وحرزة، إلا أن
الأزرق له ثلاثة البدلة وصلاة ووقفاً.
إن نعف عن طائفة منكم تذبح طائفة، فرأ حفص بن نون
العظمة مفتوحة وضم ألفاء، على الباء للفاعل، والفاعل ضمير يعود على
الله تعالى، تذبح بنون العظمة مضرومة،كسر الذال مشددة، على
الباء للفاعل، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى أيضاً، طائفة، بالنصب
مفعول به، وقرأ اليافون: يعف، بياء تخنيبة مضرومة وفتح الفاء، على
الباء للمفعول وناصب الفاعل، عن طائفة، تذبح، بناء فوقية مضرومة.
وفتح الذال مشددة، على الباء للمفعول، طائفة، بالرفع نائب فاعل.
قال ابن الجوري:

وعرف بنور صم مع
نون لدى أبيه: تذبح مثله، بعد نصب الرفع (ب) لل
المؤفتات، والمؤمنون، ونفسه، بالإبلاش لورش، وأبي جعفر.
وأبي عمرو، بخلف عنه، وأبدل قالون صرحة، المؤفتات، بخلف عنه.
قال ابن الجوري:
وافق في مؤفت بالخلف (ب) الر
دسلم: قرأ أبو عمر باسكان السين، والياقوت بضمها.
قال ابن الجوري:

- 281 -
ورضوان، قرأ شعبة بضم الراء، والباقون بكسرها، وهما لثنا.

قال ابن الجزري:

رضوان ضم الكسر (صف)

(المقلل والمال)

الدنيا، بالإمالة لتنزيل، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتنقل.

للأزرق، والسوسن، والفتح والتنقل والإمالة للدوري أبي عمرو، وما أثانيه، بالإمالة لترقة، والكسائي، وخلف العاشر،

والفتح والتنقل للأزرق.

(المدغم)

البكر، وبأمول المؤمنين، والمؤمنات جنات، بالإظهار والإدعاء

لأبي عمرو، ويعقوب.

(ومنهم من عهد الله)

سرم، والحيرات، قرأ الأزرق بترقية الراء، والباقون بفتحهما.

كما، يقر، ينقرأ، قرأ الأزرق بترقية الراء، وفتحهما،

والباقون بفتحهما.

كما، قرأ الأزرق بترقية الراء، وفتحهما وصلاة، وترقية وقفا،

والباقون بفتحهما في الحال.

الغيوب، قرأ شعبة، وحمرة بكسر التاء، والباقون بضمها، وهما لثنا.

قال ابن الجزري:

غيوب (ص)ون (ف)م

يشترك، قرأ يعقر بضم الميم، والباقون بكسرها، وهما لثنا.

قال ابن الجزري:

يلمز ضم الكسر في المضارع (ظلم)

- 282 -
معنٓ أبادأ قرأ نايم، وابن كبير، وأبو عمرو، وابن عاصم، وحسى، وأبو جعفر، بفتح ياء الإضافة، والباقون بإسكانها.

ومعنى عهدوا قرأ حفص بفتح ياء الإضافة، والباقون بإسكانها.

وجاء المعذرون قرأ يعقوب بسكون العين وكسر الذال مخففة، اسم فاعل من أعرّ. وقرأ الباقون بفتح العين وكسر الذال مشددة، وهذه القراءة تتحتم وجهين الأول أن يكون اسم فاعل من أعرّ، والثاني أن يكون اسم فاعل من

اعترى، فأذقه الناف. قال ابن الجزري:

وقال جمعه المعذرون الحقّب

(المقل والعمال)

آتانا، وآنا، ونخاهم، والمرضي، بالإملاء الجرزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل للأقرع، والفتح والتقليل لابن عمرو في ألفاظ، نخاهم، والمرضي، وداني، بالإملاء الجرزة، الكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل للأقرع، والسومي، والفتح والتقليل والإملاء لدورى أبي عمرو

(إما السبيل)

هياذاً تمن، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه بإبدال الهمزة في الحالين، وكذا حومة عند الوقف.

يعتذرون، لاعتمدروا، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتخفيفها، والباقون بتفخيمها.

قرية، قرأ ورش بضم الراء، والباقون بإسكانها، وهما للذين.

قال ابن الجزري:

قرية (ج) د.

- 283 -
والأنصار والذين أتبعهم، قرأ يعقوب بضم الرواء، على أنه مبتدأ
خبره، ورضى الله عنهم، الخ. وقرأ الباقون بخفض عطفاً على
المهاجرين،

الأنصار (كان) لا بفرع خفض

جنت تجري تحتها، قرأ ابن كثير بزيادة، من قبلي تحتها مع جر التاء.
بالكسرة مواقفة لرسم المصحف الملكي. وقرأ الباقون بخفض، من، وفتح
التاء، مواقفة لبقية المصاحف، قال ابن الجوزي:
تحتها أخفض وزد من (د) م.
وتركهم. قرأ يعقوب بضم الهاء، والباقون بكسرها
صلى الله، قرأ حفص، وحزة، والكسائي، وخلف العشائر،
صلى الله، بالتوجه ونصب التاء، والمراد بها الجنس، وقرأ الباقون
صلى الله، بالجمع، وكسر التاء، قال ابن الجوزي:
صلاته (الصحاب) وحد مع هود. وافتح ناه هنا
مرجون، قرأ ابن كثير، وأبو عرو، وأبي عامر، وشعبة ويعقوب
مرجون. بهذة مضمومة عدودة بعد الجيم، وقرأ الباقون. مرجون،
بوا ساكنة بعد الجيم من غير حاء، وهنا لفظن. يقول أرجى كابن أبي، وأرجى
كأطعم بهذيء أو خروج عن الذمة، قال ابن الجوزي:
مرجون ترجى (حق) (ض) م (ك) سا.
و الذين اتخذوا، قرأ نافع، وأبي عامر، وأبو جعفر، بخفض الواو
قبل الذين، مواقفة لرسم مصحف المدينة والشام، والذين مبتدأ،
خبره. لانتم فيه أبدا، قال الدنيا خبره، لا يزال بنينهم، الخ. وقرأ
الباقون بفتح الواو، مواقفة لرسم مصحف هكذا والبصرة والموطئة، والواو
للاستئناف والذين مبتدأ، وخبره لانتم فيه أبداً، الخ.
قال ابن الجزري:

وعداً وراء الذين (عَمَّ)

ضررًا، وإرصادًا، اتفق القراء على تفخيم الراء، فيما، لكون الراء مكررة في الأولى، ولوجود حرف الاستعال في الثانية، قال ابن الجزري والإخجيمغا ذهبت مع المكتير. وحيث جاء بعد حرف استعال غشيم، أرس بنيانه، في الموضوعين، قرأها نافع، وأين عامر، بضم الهمزة، وكسر السين فيما، على البناء للمفعول، ودبيانه، بالرفع نائب فاعل، وقرأ الباقون، بفتح الهمزة والسين فيما، على البناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود على دمسم، ودبيانه، بالنصب مفعول به، قال ابن الجزري:

بنيان ارتفع، مع أسس اضمام، واكس (١) علم (ك) معاً ورضوان، قرأ شعبة بضم الراء، والباقون بكسرها، وهما لفظان، قال ابن الجزري:

رضوان ضم الكسر (صورة) ف، جرف، قرأ ابن ذكوان، وشعبة، وحمزة، وخلف العاشر، وتشام، بخلاف عنه بسكون الراء، والباقون بضمها، وهما لفظان، قال ابن الجزري:

جرف (١) إلى الخلف (صورة) ف (فقي) (مـ) ني، إلا أن تقطع، فقرأ بمقوب، إلى، بيتفنح الفام، على أنها حرف جر، وقرأ الباقون، إلا، بتشديد الفام، على أنها حرف استثناوء، والمستثنى منه محدود، أي، لا يزال بنيانه República في كل وقت من الأوقات، إلا وقت تقطع قلوبهم، بحيث لا يقيد لها قابلية الإدراك، قال ابن الجزري:

إلا، إلى أن (ظ) فر

٢٨٥
تقطق قلوبهم، قرأ نافع، ابن كبير، وأبو عمرو، وشعبة، والكسائي، وخلف العاشر، بضم التاء، على الباء، للبهمول، مضارع قطع بالتشديد، وه قلوبهم، نائب فاعل، وقرأ الياقون، بفتح التاء، على الباء، للفاعل، مضارع تقطع حذفه منه إحدى النماذج، وقلوبهم، فاعل.
قال ابن الجوزري:
تقطقنا، قسم (ا) قيل (صف (حيرا) رويا).}
(المقلل والعمال)

من أخبركم، ونار، والانصار، بالإملاء لابن عمرو، والدورى عن الكسائي، وفم فتح والإملاء لابن ذكوان، والتقليد للازرق.
ففيما الله، بالفتح والإملاء حالة الوصل للسومي، وله على الفتح تفخيم لفظ الجلالة، وعلى الإملاء تفخيم والترقية.
قال ابن الجوزري:
واختلفت بعد مال لامرأة، وصف وما وأمه، والحسن، والقوي، بالإملاء لخدبة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليد للازرق، وبالفتح والتقليد لابن عمرو فيلفظ
والحسن، القوي،
هار، بالإملاء لابن عمرو، وشعبة، والكسائي، وبالفتح والإملاء لقانون، وابن ذكوان، والتقليد للازرق.
قال ابن الجوزري
هار (صرف (ح) لا (ر) م (ب) ن (ت) ه لا خلفهما
والتقليد (ح) ور للباب.
دنشو، لا إملاء في لفظ، مشفقا، لكونه واويا

280
(الدغم)

الكبیر، لن تنفق قربان، فن تعلیمهم، بالإظهار،
والإدیاع لابن عمرو، ويعقوب.

(إن الله اشتري)

فقتلوا، وقتلوا، قرأ همر، والكسائي، وخلف العاشر، بناء,
الأول للفعل والثاني للفاعل، وقرأ الباقون، بناء الأول للفاعل والثاني
للفعل.
قال ابن الجری:
و في النویة أخری قتلتوا (شفا)

على، قرأ ابن كثير، بصلة هاء الضمير.
و فاستشروا، الآمرة، يستغفروا، قرأ الأزرق بترقيق الرواه،
و وتفخيمها، والباقون بتفخيمها.

صغر، وكبر، قرأ الأزرق بترقيق الرواه، قولوا واحد.

6 استغفار إبراهیم، إن إبراهیم، قرأ ابن عام، خلف عن ابن ذكوان،
 وإبراهیم، ففتح الام، وألف بعدها، وقرأ الباقون، إبراهیم، بکسر الها، وباء
بعدها، وهو الوجه الثاني، لابن ذكوان.
قال ابن الجری:
ويقر إبراهیم ذی مع سورته، إلى قوله: أخيرا نوىته، الخيار،
العصرة، قرأ أوجعفر، بهيم السین، والباقون، بإسکانها، وهما لفطان.
قال ابن الجری:
وكيف عصر البسر (١٣)

وروف، قرأ، أبو عمرو، وشعبة، وحمرة، والكسائي، ويعقوب،
و خلف العاشر، وروف، بقصر الهمزة على وزن فعل، والباقون،
وروف، بعدها، على وزن فعل.

- ٢٨٧ -
قال ابن الجزري:

(وصحية) (حما) رُوِّفْ قَاتِرَ جَمِيعًا
كَانَ يَزِيْغَ، قَرَأَ حَفْصًا، وَهَرَامًا، وَيَزِيْغَ، بِيَاء التَذَاكِرَة وَأَسْمَ كَالْبَلْغَاء
الشَّأْنَ، وَجَلَّةٌ يَزِيْغَ قُلُوبَ خَبَرٍ كَانَ، وَقَرَأَ الْبَقَآُرَ، يَزِيْغَ، بِنَاهَيٍّ،
وُجِبَّهُ كَمَا بَيْعَت، وَيُبِيزُ قَوَانُونَ يَكُونُ، قُلُوبَ، أَسْمَ، كَانَ، وَيَزِيْغَ خَبَرَمَدْمَ.
وِجَازَ تَذَاكِرَةُ الفَعْلِ وَتَأْنِيَتُهُ لَا يَنَافِعُ مُؤْنِثَ حَقِيقٍ.

قال ابن الجزري:

يَزِيْغُ (عُنَ) (فَأَ) (وُزُّ)
وَلاِيَاتُونَ، قَرَأَ أُبُو جُمَّرَ، وَلَاِيَاتُونَ، بِخَذَفَ الْهَمْرَةٍ، وَخَمْرَة.
وَقَفَّا وَجَهَانَ، أَوْلَى، كَانَ أُبُو جُمَّرَ، لَبَلْيَانَ، النَّسْبُ بَيْنَ بَيْنِ.
وَمُوْطِنَا، قَرَأَ أُبُو جُمَّرَ بِخَذَفِ عَنْهُ إِبِلَانَ الْهَمْرَةِ، أَيَّاءٍ، وَكَذَا حَمْرَة.
عَنْدَ الْوَقْفَ,
وَأَوْلَى بُرُونَ، قَرَأَ حَمْرَةٍ، وَيَعْقَوبَ، وَتَرَّونَ، بَنَاءُ الحَطَّابٍ،
وَالْمَخَاطِبُانِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى جِهَةِ الْبَجْبَجَةَ، وَقَرَأَ الْبَقَآُرَ، بُرُونَ، بَيْاءُ الْغِيْبَ,
جِرَبَا عَلَى قُوَّةِ تَعَالَ، وَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضَ،
قَالَ ابن الجزري
بُرُونَ خَاطِبَوا (فَأَ) (مَن)
(المقلل والممال)
اَشْتَرَى، بِالإِمَالَةِ لَأْبِي عَمْرٍو، وَحَمْرَةٍ، وَالْكَسَائِيِّ، وَخَلْفِ العَاشِرِ
وَبِالْفَتْحِ وَالإِمَالَةِ لَأْبِي ذَكْوَانَ، وَبِالْتَقْلِيلِ لِلْأَزْرَقَ.
قَرِينَ، وَأَوْفَى، هَدَامٍ، بِالإِمَالَةِ حَمْرَةٍ، وَالْكَسَائِيِّ، وَخَلْفِ العَاشِرِ
وَبِالْفَتْحِ وَالْتَقْلِيلِ لِلْأَزْرَقَ، وَبِالْفَتْحِ وَالْتَقْلِيلِ لَأْبِي عَمْرٍو فِي لَفْظِ، قَرِينَ,
الْتُورَةَ، بِالإِمَالَةِ لِلْأَصْبِهَانِيِّ، وَأُبُي عَمْرٍو، وَأَبِي ذَكْوَانَ، وَالْكَسَائِيِّ
وَخَلْفِ العَاشِرِ.

٢٨٨
وبالتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل لقالون، وبالتقليل والإملاء لمزة، وبالفتح للباقين.

(المدغم)

ه الصغير، لقد تاب، بالإذن للجميع.
ه الكبير، تبين له، تبين لهم، بينهم، كاذ تريغ، إن الله هو، ولا يفتقرن نفقة، بالإظهار والإذان لأبي عمرو، وعقول.

تم الجزء الأول
من حكى المهنيث في القراءات العشر وتوجيهها، وليبه الجزء الثاني، وأوله سورة يونس عليه السلام

(م ١٩ — المهنيث)

٢٨٩
بيان الخطأ والصواب

الواقع في الجزء الأول من كتاب "المهندس"

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصواب</th>
<th>صفة</th>
<th>الكلمة الخطأ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بالشدد</td>
<td>39</td>
<td>بالشد</td>
</tr>
<tr>
<td>بياض الف فيه</td>
<td>20</td>
<td>بياض التذكر</td>
</tr>
<tr>
<td>بالإملاء لءٍ عمر، وحَرْمَةٌ</td>
<td>71</td>
<td>بالإملاء بحِرَّةٌ لح</td>
</tr>
<tr>
<td>ووجـَهـْ</td>
<td>22</td>
<td>وجه</td>
</tr>
<tr>
<td>وبالفتح والإملاء لشعبة</td>
<td>45</td>
<td>وبالفتح بالإملاء لشعبة</td>
</tr>
<tr>
<td>بالإملاء لءٍ عمر، وحَرْمَةٌ</td>
<td>70</td>
<td>بالإملاء بحِرَّةٌ لح</td>
</tr>
<tr>
<td>بفتح همه</td>
<td>29</td>
<td>بفتحها</td>
</tr>
<tr>
<td>قـَمـَّ</td>
<td>70</td>
<td>قـَمـَّ</td>
</tr>
<tr>
<td>بالخلاف</td>
<td>10</td>
<td>بلا خلاف</td>
</tr>
<tr>
<td>وإذا أتى</td>
<td>22</td>
<td>وإذا أتى</td>
</tr>
<tr>
<td>قول تعالى</td>
<td>74</td>
<td>قول تعالى</td>
</tr>
<tr>
<td>عند الوقوف بخلاف عنه</td>
<td>72</td>
<td>عند الوقوف</td>
</tr>
<tr>
<td>لن يقتل</td>
<td>77</td>
<td>لن يقتل</td>
</tr>
<tr>
<td>والكسائي وخلاف العاشر</td>
<td>77</td>
<td>والكسائي وخلاف العاشر</td>
</tr>
<tr>
<td>أن لا نافية</td>
<td>18</td>
<td>أن لا نافية</td>
</tr>
<tr>
<td>في الفظيل والفتح والإملاء لشعبة</td>
<td>103</td>
<td>في الفظيل</td>
</tr>
<tr>
<td>المنفصل</td>
<td>117</td>
<td>المنفصل</td>
</tr>
<tr>
<td>الفاعل غير يعود على تشددها على إظلاق التاء في السين</td>
<td>140</td>
<td>الفاعل غير يعود</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| المصنفات مـَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَــَـ~ | 150 | المصنفات مما
<p>| وابن عامر وابن عامر وعقوم | 17 | وابن عامر وعقوم |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصحواب</th>
<th>الصفحة</th>
<th>الكتامة الحرفية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>وصالح وإملاء الدورى</td>
<td>12</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>أم عمرو</td>
<td>16</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>لطمن</td>
<td>19</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>تعود بإسكان العين وتشديد الدال وذالك</td>
<td>8</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>بالإملاء ولفا للكسائى</td>
<td>23</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>والتقليل للنزى وآية عمرو مشيدة</td>
<td>13</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>قرأ أبو عمرو والكسائى ويعقوب الكفاسى</td>
<td>11</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>القراءة بقارائه</td>
<td>12</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عمرو</td>
<td>19</td>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>البصرة</td>
<td>9</td>
<td>271</td>
</tr>
<tr>
<td>وهشام بخلاف عنه</td>
<td>23</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>قرأ عموم</td>
<td>8</td>
<td>281</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## فهرست الجزء الأول
من كتاب المذبب، في القراءات العشر وتوجيهها

<table>
<thead>
<tr>
<th>الموضوع</th>
<th>ص</th>
<th>الموضوع</th>
<th>ص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>المبحث الثالث في كيفية مواطن إخفاء الاستناد والجر بها الأوجه التي تجوز أول كل سورة</td>
<td>31</td>
<td>مقدمة الكتاب</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30</td>
<td>المبحث الأول</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30</td>
<td>في مبادئ علم القراءات</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30</td>
<td>المبحث الثاني</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30</td>
<td>في القراء العشر</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>الرواة العشرون</td>
<td>30</td>
<td>نظام الآفة العشرة ورواتهم</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>(باب البسملة)</td>
<td>30</td>
<td>نظام الطرق الثلاثين</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>correlative clause</td>
<td>30</td>
<td>نظام الطرق الثمانين</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>حال الكلام على البسطة أول الفائقة</td>
<td>33</td>
<td>(المبحث الثالث)</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>32</td>
<td>في الفرق بين القراءات وروباتهم</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>حال الكلام على البسطة أول براءة</td>
<td>32</td>
<td>في شروط جميع القراءات</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>32</td>
<td>في أواسط الطرق</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>حال خمسة بين السورتين</td>
<td>33</td>
<td>في أركان القراءة الصحيحة</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>33</td>
<td>(المبحث الخامس)</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>حال من أثبت البسطة بين السورتين</td>
<td>33</td>
<td>في معنى قول الرسول أنزل</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>حال البسطة بين السورتين</td>
<td>33</td>
<td>القرآن على سبعة أحرف</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>مقدم زمن السكت</td>
<td>34</td>
<td>باب الاستناد</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>وجه السكت بين السورتين</td>
<td>34</td>
<td>المبحث الأول في حكم الاستناد</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>المواضع التي يتنين فيها البسطة</td>
<td>34</td>
<td>المبحث الثاني في صيغتها</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

292
<table>
<thead>
<tr>
<th>الموضوع</th>
<th>ص</th>
<th>الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>توجيه القصر والمد (المد المنفصل)</td>
<td>29</td>
<td>الكلام على الأربع الزهر</td>
</tr>
<tr>
<td>توجيه المد المنفصل</td>
<td>29</td>
<td>الأوجه الجائزة بين السورتين</td>
</tr>
<tr>
<td>مراجعة القراء في المد المنفصل</td>
<td>29</td>
<td>الأوجه الجائزة بين الألفين \ والنوبة</td>
</tr>
<tr>
<td>حكم إذا وصل أول النوبة بسورة عقبها في الترتيب</td>
<td>29</td>
<td>الحكم إذا وصل آخر النوبة بأولها</td>
</tr>
<tr>
<td>حكم ميم الجمع</td>
<td>29</td>
<td>حكم ميم الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>حروف اللين</td>
<td>30</td>
<td>حروف اللين</td>
</tr>
<tr>
<td>توجيه القصر والمد من المد</td>
<td>30</td>
<td>توجيه حرف اللين</td>
</tr>
<tr>
<td>توجيه القراء في اللين المذابح من المد</td>
<td>30</td>
<td>توجيه القراء في اللين</td>
</tr>
<tr>
<td>حكم نقل حركة المرء إلى الساكن قبلها</td>
<td>31</td>
<td>حكم نقل حركة المرء إلى الساكن قبلها</td>
</tr>
<tr>
<td>توجيه النقل وعدمه من السكت</td>
<td>31</td>
<td>توجيه النقل وعدمه من السكت</td>
</tr>
<tr>
<td>توجيه السكت وعدمه من الأسابيع التي يجوز السكت عليها</td>
<td>32</td>
<td>توجيه السكت وعدمه من الأسابيع التي يجوز السكت عليها</td>
</tr>
<tr>
<td>مقدار كل من القصر والوسط والابداع والابداع من أحكام النون الساكنة والتنوين</td>
<td>32</td>
<td>مقدار كل من القصر والوسط والابداع من أحكام النون الساكنة والتنوين</td>
</tr>
<tr>
<td>الموضوع</td>
<td>ص</td>
<td>الموضوع</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>توجيه إسكنان بارتكام الحرف</td>
<td>44</td>
<td>توجه يتعلق بباب الأوت الساكنة والتنوين</td>
</tr>
<tr>
<td>ترقية الرواية وتفضيلها</td>
<td>44</td>
<td>توجه الوقف على جميع المذكر السالم</td>
</tr>
<tr>
<td>إسكنان بأمركم الحرف</td>
<td>44</td>
<td>توجه الوقف عليه بهاء السكت وعدهم</td>
</tr>
<tr>
<td>الوقف بها السكت على ماهي</td>
<td>40</td>
<td>(سورة القادعة)</td>
</tr>
<tr>
<td>إسكنان في الحرف الخاص بالإسقاط</td>
<td>46</td>
<td>(سورة البقرة)</td>
</tr>
<tr>
<td>توجه خاصة السكت على لم</td>
<td>40</td>
<td>توجه السكت على فواحة الدور</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإسقاط</td>
<td>46</td>
<td>مدلات</td>
</tr>
<tr>
<td>باجتياز البديل والألأت للنثر</td>
<td>47</td>
<td>إبادلة لهما المذود بوحيدة</td>
</tr>
<tr>
<td>يتعلق بإ&gt;Dغام الميم في الباء</td>
<td>47</td>
<td>تفليس الام وترقية بها</td>
</tr>
<tr>
<td>يتعلق بحكم مصلى</td>
<td>47</td>
<td>التسيل والإدلال</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإدغام</td>
<td>48</td>
<td>إشمال قبل ويبها</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإسقاط</td>
<td>48</td>
<td>الفتح والإسالة</td>
</tr>
<tr>
<td>توجه الوقف بها السكت على مثل لهن</td>
<td>49</td>
<td>تبعه يتعلق بالإدغام الكبير</td>
</tr>
<tr>
<td>تبعه خاص بالإسالة</td>
<td>49</td>
<td>توجه الإطهار والإدغام</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإدغام</td>
<td>50</td>
<td>مهمه يتعلق بالإدغام الكبير</td>
</tr>
<tr>
<td>توجه الوقف بالباء على مارسم بالباء</td>
<td>50</td>
<td>توجه إسكنانها هو</td>
</tr>
<tr>
<td>فائدة تتعلق بالكلمات التي يميلها حزمة والكسائي ولا يقللها الأزرق</td>
<td>54</td>
<td>فتحه بالإضافة وإسكنانها</td>
</tr>
<tr>
<td>تبعه خاص بالإدغام</td>
<td>54</td>
<td>توجه إثبات يآات الروادد</td>
</tr>
<tr>
<td>فائدة يتعلق بضابط أني الاستئهامية</td>
<td>55</td>
<td>وحذفها</td>
</tr>
<tr>
<td>الحرف الدغم ساكن صحيح</td>
<td>58</td>
<td>تفعيل يتعلق بما إذا وقع قبل</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 494 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الموضوع</th>
<th>ص</th>
<th>الموضوع</th>
<th>ص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(سورة النساء)</td>
<td>100</td>
<td>تنبيه نصي بالتداعيات</td>
<td>923</td>
</tr>
<tr>
<td>تنبيه نصي بالإمالة</td>
<td>101</td>
<td>**</td>
<td>936</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>102</td>
<td>**</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالازرق في كلمة</td>
<td>103</td>
<td>**</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>أو جاء أحد</td>
<td>104</td>
<td>يتعلق بها، ينسى</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>108</td>
<td>يتعلق ببراءة</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>مهمته تنطلق بالقول ومن معه</td>
<td>109</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>تنبيه نصي بالإلقاء</td>
<td>110</td>
<td>يتعلق بكلمة، يوم،</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالكلام على فعل</td>
<td>115</td>
<td>مهمته تنطلق بوقف حمزة على</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>116</td>
<td>أُو نثك</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>177</td>
<td>تنبيه نصي ببعض</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>178</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>179</td>
<td>خاص بالإلقاء، باختلاس</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>هاء الكتابة</td>
<td>180</td>
<td>تنبيه نصي بالإلقاء</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>181</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>182</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>183</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>فائدة تنطلق بوقف حمزة على</td>
<td>184</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>وكاين</td>
<td>185</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>تنبيه نصي بالهمزة المفردة</td>
<td>186</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>للأزرق</td>
<td>187</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>شريحة الأزرق</td>
<td>188</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>ما بين عام</td>
<td>189</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>في سورة الأعراف</td>
<td>190</td>
<td>خاص بالإلقاء</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>**</td>
<td>290</td>
<td>**</td>
<td>**</td>
</tr>
<tr>
<td>الموضوع</td>
<td>ص</td>
<td>الموضوع</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تنبّیه لیس للزرق وجهانه</td>
<td>٢٧٠</td>
<td>تنبّیه خاص بالإذاعم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ذوالفوادکة واحده</td>
<td>٢٧٣</td>
<td>خاص بلقط آمنتم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>سورة الن电信</td>
<td>٢٧٥</td>
<td>خاص بالاذاعم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>تنبّیه خاص براء عزریر</td>
<td>٢٨٤</td>
<td>الصلا</td>
<td>بالامابة</td>
</tr>
<tr>
<td>الخطا والصراب</td>
<td>٣٩٠</td>
<td>(سورة الانفال)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>د</td>
<td>٣٩٠</td>
<td>تنبّیه خاص بال الإمابة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>د</td>
<td>٣٩٠</td>
<td>د</td>
<td>٣٩٠</td>
</tr>
</tbody>
</table>

بيان إيداع الكتب
بدار الكتب والوثائق القومية
رقم الإيداع ٢٩٦٩
تاريخ الإيداع ١٩٢٩
الله يذبـب في القـراءات العـشر وتوجيهها من طريـق طبـيـبة النـشر
نـاليـف الشكـور
جـمعت مـصر للمجـمـع
الارستاق بـشم القرأن وعـامة
جمعـة الإلـم الـحـمـم دـورـالـإيـاـلـاـرـاـسـم
تخصصـهـ في القرآـن وعـلـوم الـقرآن
وعـضوـنـة مـراجعة المـنـاـفـيـن

1417 هـ - 1997 م

البيـت
المكتبة الأزهرية في الهرمل
بسم الله الرحمن الرحيم

( سورة يونس عليه السلام )

السحر، سكت أبو جعفر علي، ألف، هلام، وراء سكتة خفيفة
من غير تنفس مقدار حركتين.

هالساحر، قرأ ابن كثير، وعاصم، وحياة، والكسائي، وخلف العناصر
هالساحر، بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء، اسم قال:
وقرأ الباقون، سحر، بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء،
على أنه مصدر.

قال ابن الجوزي:
وسر ساحر (شفا)، كالصف، هود ويوسف (د) (كافا). 

هديوير، قرأ الأزرق بترقيق الواو، تنفخيمها، والباقون بتقليمها.
هذكرون، قرأ: حفص، وحياة، والكسائي، وخلف العناصر،
بتخفيف الفالح، على حذف إحدى الناءين، لأن الأصل تذكرون،
وقرأ الباقون بتقليدهم، على إلغاء الناء في الفالح.

قال ابن الجوزي، تذكرون (صحب) خففًا كثلاً
إنه يبدأ لالحلف، قرأ أبو جعفر، أنه، بفتح الهمزة، على أن دان،
ومادخلت عليه معصول لقوله تعالى: ( وعهد الله، أي وعد إعادة الحلف بعد
بدته). أو على حذف لام الجر، أي كان يبدأ الحلف
وقرأ الباقون، إنه، بكسر الهمزة، على الاستثناء.

- 3 -
قال ابن الجزري:

وقد رسمت الهمرة في ميدان على وادٍ في رشوة وقاً وقشام
بخلع عنها خمسة أوجه الأول الإبدال حرف ماء الثاني النسيل
بالمروم الثالث الإبدال واو على الريض وعليه السكون المخض والروم
والإشعام.

وضياء قرأ قنبيل قبل الياء همرة على أن أصلها ضياء، فقامت
الهمرة على الياء فوقفت الياء طرفاً بعد ألف زائدة قلب همرة
وقرأ الباقون بالباء جمع ضوء، ويحوز أن يكون مصدر ضاء ضياء.

قال ابن الجزري:

ضياء ن
يفصل الآيات قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعوقيب
يفصل بيا، النبي لمناسبة قوله تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق.
وقرأ الباقون ونصال بنون العظيمة.

قال ابن الجزري:

وياً نفصل (حق) (ع) لا
اهتماؤا قرأ الأصدقاء بتسيل الهمرة في الخالين، وكذا حمرة
الوقت.

ماوام، قرأ الأصدقاء وأبو جعفر وأبو عمرو بحلف عنه،
إبادل الهمرة في الخالين، وكذا حمرة عند الوقت.

ديهم قرأ يعقب بضم الها، والباقون بكسرها.

تحتهم الأنهار قرأ أبو عمرو ويعقوب بكسر الباء واللهم وصلا
حمزة والكسائي وخلف العشير بضم الباء واللهم وصلا والباقون
بكسر الباء وضم اللهم وصلا. أما وقفًا جميع القراء يكسرون الها
ويستكن الميم.
(المقال والمال)

السري، أمال الراة، أبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، وحوامة، والكسائي، وخلف العاشر، وإجاه لألفها مجرى الألف المنقلبة عن الياء، وقللها الأزرق.

«والبدر» بالإمالة لأبي عمرو، والدورى عن الكسائي، والفتح، والإمالة لابن ذكوان، والنقليل للأزرق.

«الناس» بالفتح والإمالة لدورى أبي عمرو.

(المدغم)

الكبر، منزل لتعلم بالإظهار والإدظام لأبي عمرو، ويعقوب.

(ولو يعجل)

لاقي قلبي أجلس » قرأ ابن عامر، ويعقوب، قلبي »، ففتح القاف والضاد وقلب الياء ألفان، على الياء للفاعل والفاعل ضمير يعود على الله و: أجلس، بالنصب على أنه مفعول به، وقرأ الياء، للفتني، بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء، على الياء للفاعل، وله: أجلس، بالرفع، نائب فاعل. قال ابن الجرير: قضى سمى أجلس »، في رفعه انصب (كم) (طيب).

رسليم، قرأ أبو عمرو بسكيك السين، والباءون بضمها، وهمالفان.

قال ابن الجرير:

ورسلنا معهم كم وسبت (جزر).

لاقتنا، فقرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه، بإبدال هزة دانت، حالة وصل للاقتنا، بها، أما حالة البدء، بابتها، فشكل القراء يبدون بحمة وصل مكسورة، وبعدها ياء، ساكنة، مدبة مبدلة.
من الهمرة، وعلم أن الأزرق له حينئذ القصر والتوسط والمدخل عليه، قال ابن الجزري: أبو عمر وصل في الأصح بقريان، قرأ ابن كثير، بالنفل في الحالين، وكانا همرة عند الوقف، وعلم أن الأزرق ليس له فيها سوى القصر كباقي القراء، لأنها من المستثنىات، قال ابن الجزري: لاعن منون ولا الساكن صح بكلمة، إلا أن ، إلا أن، كأنا، قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ففتح ياء الإضافة، والباقيون بإسكانها، همها لفطان، من تلفقى، وقف عليها هومة، وهما يخلفون عليه بسماة أخرى، خاصة على القياس وهي: أبدال الهمرة ألفاً مع القصر والتوسط والمدخل، وأما بالروس والهوى: أبدال الهمرة، وآلة خالصة مع سكونها لأجل الوقف مع القصر والتوسط والمدخل بالصون المضض ثم الروم على القصر.

فليس إن قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ففتح ياء الإضافة، والباقيون بإسكانها.

إلى، وقف عليها يعمر بباء السكت يخلف عليه، وذلك لبيان حركة الحرف الموقف عليه.

ولا أدرناكم به، قرأ ابن كثير يخلف عن البزى بحذف الألف التي بعد اللام، على أن اللام لام ابتداء قصد بها التوكل أي لو شاء الله ما تلوته علىكم ولا إعلكم بعليك لسان غيرك، وقرأ الباقون بئات الألف وهو الوجه الثاني للبزى على أنها لا الفائدة مؤكدة أي لو شاء الله ما قرأه عليكم، ولا أعلكم به على لسان غيرك، قال ابن الجزري:

وأقصر ولا أدرى ولا أقسم الأولى (زن) (ه) لا ٠٠ خلف.

أعلم، قرأ الأزرق بتغليظ اللام وتركية، والباقيون بتركية.
فادنظروا، قادرون، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها، والباقون بتفخيمها، أعلىيرون، قرأ أبو جعفر، بذبف المهمرة وضم الباء في الحالين، وحرة، وقفا ثلاثة أوجه، الأول كأبي جعفر، الثاني، التسهيل بين ب، الثالث، إبدال المهمرة بأناصلة، إنا ينصرفون، قرأ حزرة، والكساء، وخلف العاشر، وشركنا، بنا الخطب، قرأ على قوله تعالى: دقل أتنبئون الله، وقرأ الباقون، بياء الغيب، على الالفات، قال ابن الجزري:
وعما يشركون كالنحل مع ٢٠، روم (سماء) (١٠) [(كم) هرسنا، قرأ أبو عرو بِإِسْكَانِ الْذِين، والباقون بضمها، وما لنان، وقال ابن الجزري: ورسنا مع هم وسسنا، [(حذ) هما تصرفت، قرأ روح، يمكررون، ياء الغيب، جربا على ما قبله، وهو قوله تعالى، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسته، وقرأ الباقون، تصرفت. بنا الخطب، على الالفات، قال ابن الجزري: وصرفوا، [(شف) نسيم، قرأ ابن عامر، وأبو جعفر، يمكررون، ياء مفتوحة، وبدينا نون ساكنة، وبعد الربع، ياء مجمحة مضمومة، من النثر ضد الطي، أيا يصرف،، وقرأ الباقون، نسيم، ياء مفتوحة، وبدينا سين مهملة مفتوحة، وبدينا، ياء، مكسورة مشددة، من النثر، أي يحملهم على السير، ويسكنم منه، [(كم) (٢٠) نا ينشر في نسيم، منع الحياة الدنيا، قرأ حفص، منع، نصب الدين، على أنه مصدر، مؤكد لعامله أي تشتملون منع، وقرأ الباقون، بالرفع، على أنه خبر مبتدأ، مخوف أي ذلك هو منع، قال ابن الجزري: منع لحفص.
писать. قال ابن الجوزي:

المقل والمال

للفاتحا، والفتح والإمالة لدوري أبي عمرو، طلبيبهم، والإمالة لدوري النكساتى، وجاءتهم، وجاءته، وجاءها، والإمالة لابن ذكوان، وحرمها، وخلف الماعشر، والفتح والإمالة لفطام، وهم، وعلي، ويحل، ويحل، وأنجام، والإمالة لفطام، والنكساتى، وخلف الماعشر، والفتح والتقليل للأزرق، والفتح والتقليل لأبي عمرو، في فطام، الدنيا، والدورى فيها وجه ذلك وهو الإمالة، وتفتى، لا إمالة في فطام، إلا، لكونه وايا، ولا في أختاف، لكونه رباعياً.

المدغم

الصغير، لبث، بالإذان لأبي عمرو، وابن عامر، وحمرة، والنكاسات، وأبي جعفر، الكبير، والخير لقضي، زين للمسررين، خلاف في الأرض، أظهر من، كتب بآياته، من بعد ضراء، بالإظهار والاذان لأبي عمرو، ويعقوب

وهذا الاختلاف في، من بعد ضراء
( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة )

ّقُطَّمَا، قرأ ابن كثير، والكسائي، وبعقوب، بإسكان الطاء، قيل هي ظلمة آخر الليل، وقيل سوا الليل، وقرأ الباقوين يفتحها، جميع قطعه، قال ابن الجوزي: قطعًا {ظ(ظ)أ} في {ر(ر)} م، {ر(ر)} ن سكونًا؛ وبوم نحشرم جميعًا، أتفرقت القراء على قراءته بالدنون في هذا الموضع.

لأنه الموضع الأول والخلاف إنما هو في الموضع الثاني.

{م} بلالاً، قرأ حمزه، والكسائي، وخلف العاهر، تلوا، بتاءين، من النثاء، أى تقرأ كل نفس ما عمله، وقرأ الباقوين بلالاً، بالناء المثلثة، فوقع والباء الموحدة، من البلااء، أي تختبر ما قدمت من عمل فتماين قبحه وحسنها، قال ابن الجوزي: {ب(ب)} تلوا {الله} (شفا).

{ه} الميت، معا، قرأ ثالث، حفص، حمزه، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، بتشديد الباء، والباقوين بتخفيفها، قال ابن الجوزي:

{و(و)} ب{أ(أ)}ر {حسب} يبت {بلد} (أ)، والبيت هـ، والحضرى:

{و}كنت ربك مقرأ ابن كثير، وأبو عمر، وعاصم، وحزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاهر، كتبت، ي仄ف الألف إلى بعد الميم على الإفراد والباقوين، كتبت، بإثبات الألف على الجيم، قال ابن الجوزي:

{و(و)} كلمات {الله} {вести} {الله} {في} {يرو} {و} {والطول} {شفا} {حنا} (ب)، وهي مسومة بالناء، وقد وقف عليها الباء، ابن كثير، وأبو عمر، ويعقوب، والباقوين بالباء.

أهمن لا يهدى، القراء فماعلى سبع مراتب:

{و} الأولى، خمرة، والكسائي، وخلف العاهر، يهدى، بفتح الباء، وإسكان الباء، وتشديد الدال.

{و} الثانية، لشعبة، يهدى، بكسر الباء، الباء، وتشديد الدال.
ثالثة، لاصمه، وبعقوب، بنيهدي، بفتح الیاء، وكسر الها، وتشديد الیاء.

رابعة، ابن وردان، وهمدی، بفتح الیاء، وإسكان الها، وتشديد الیاء.

خامس، لورش، وابن كنیر، وابن عامر، وهمدی، بفتح الیاء.

والتاها، وتشديد الیاء.

سادسة، لقالون، وابن جاز، وهمدی، بفتح الیاء، وتشديد الینها.

وهلما في الها، إسكانها، واحتلاس فتحها.

سابعة، ابن عمر، وهمدی، بفتح الیاء، وتشديد الینها، وله في الیاء، الفتح والاختلاس. وجه كسر الیاء التخلص من الساکنين لآن أصلها، وهمدی، فلما سكتت الیانا لأجل الإذهام والیاء، قبلها ساکنة كسرت الیاء، التخلص من الساکنين، ومن فتحها نقل فتحة الیانا، ووجه من كسر الیاء أنه أتبع حركة الیاء للیاء:

باب تلوا لانا (شفا)، لا ينبط خفم، وبا كسر (ص) مثقالا، ولهما (ط)، وأسكن (ذ) (ب)، فخلقهما (شفا)، يخدع إذا الإخفاء (ح)، يفخل (ب)، (د) يفخل، (ق) يفخل.

القرآن، فقرأ ابن كنیر بالنقل في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف.

صدق، فقرأ حزمة، والكسائي، ونسخاعير، ورون، يفخل، عنه بإشمام، والباقون بإصاد الحالية، وهو الوجه الثاني لرواية.

باب أصدق (شفا) والخفيف (ع) ر.

الابی، قرأ حزمة يفخل عنبه بمد لا، أربع حركات، والباقون بمدها حركتين وهو الوجه الثاني لحزة.

ولما يأتهم، قرأ روس بضم الها، وورش، وأبو حمیر، وأبو عرو.

يفتح عنه إبدال الهمزة.

بريون، وقف عليه حزمة بالذيد فئظ الان الیاء زائدة.
ولكن الناس، قرأ حمراء، والكسائي، خلف العاشر، ولكن،
وكسر النون مخففة وإيامها و الناس، بالرفع، مبدأ، ويظلمون خبر
وقرأ الباقون، ولكن، بتشديد النون و الناس، بالنصب اسم لكن،
ويظلمون خبرها، قال ابن الجوزري: ولكن الناس (شقا)
وهم يحشرهم كان لم، قرأ حفص وحشرهم بالباء، والفاعل ضمير يعود
على الله تعالى في قوله: إن الله لا يظلم الناس شيئًا، وقرأ الباقون وحشرهم.

بنون المظلة، قال ابن الجوزري:

يحشر بالحفص وروح: ثمان يونس (ع) يا

إذا جاء أهلهم، قرأ قانون، والبرى، وأبو عمر، بإسقاط الهمزة
الأولى مع المد والقصر، وقرأ الأصبهاني، وأبو جعفر تبسيل الهمزة
الثانية بين بين، والآزوق وجهان، الأول، تسيل الهمزة الثانية بين بين
الثاني، إبادلا حرف مد حضا مع القصر لأن بعده متحرك، ولا يعتبر المد
هنا مد، بدلا كأننا لأن حرف المد عاضد، والعارض لا يبعد به، ولفقيض
ثلاثة أوجه والأول، إسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر، الثاني، تسيل
الهمزة الثانية بين بين، الثالث، إبادلا الهمزة الثانية حرف مد حضا مع القصر
ولرويس وجهان، الأول، إسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر، الثاني،
تسيل الهمزة الثانية بين بين، والباقون بتحقيق الهمزة.

أرثيم، قرأ الأصبهاني، وقالن، وأبو جعفر، تبسيل الهمزة الثانية
بين بين، والأزوق وجهان، الأول، تسيل بن بين، الثاني، إبادلا
حرف مد حضا مع المد المشيع للساكنين، وقرأ الأكساسي بجذف الهمزة الثانية،
والباقون بتحقيقها إلا حمراء وفقا فله التسيل بين بين.

فه، أصل هذه الكلمة: آن، بحمرة مفتوحة مدويدة، وبعدها
نون مفتوحة، وهي اسم مبني علم على الزمان الحاضر. ثم دخلت عليه ألق
التي ينترف ثم دخلت عليه حمرة الاستفهام فاجتمع فيها همزتان مفتوحتان
منتصبان: الأولى همزة الاستفهام، والثانية همزة الوصل، وقد أجمع القراء على استبقاء الهمزة والنطق بها معا وعند حدث إحداهما، ولكن لما كان اللفظ بـ "مزا" متلاصقين فيه شيء من المشقة أجمروا على تغيير الهمزة الثانية وإن اختلافا في كيفية هذا التغيير، فمنهم من غزاها بأبيها ألفا مع الهمزة المشيع نظرا للفتة الساكينين، ومنهم من سهله بـ "مزا"؛ ألفاً، ألفاً، ومثل هذا الوجين جاوزان لكل واحد من القراء العشرة، وعلى وجه التسبيح لايجوز إدخال ألف الفصل بينها وبين همزة الاستفهام لأحد من القراء، وقد يكون قراءة كل قاري. ففي هذه الكلمة قرأ قالون، والاصبع، وأtain وردان بنقل حركة الهمزة التي بعد الهمزة إلى الامام وحذف الهمزة، وحينئذ يكون لكل واحد منهم ثلاثة أوجه، الأول، إباد الهمزة الثانية التي هي همزة الوصل أقطع المد المشبع نظرا للاص، وهو تكون اللام ولعدم الاعتداد بالعارض وهو تحريك اللام يسبب نقل حركة الهمزة إليها بالثاني، إباد الهمزة الوصل ألفاً مع التصدرها للأصل واعتدادا بالعارض والثالث، تسبيح همزة الوصل بينها وبين ألف، وهذه الأوجه الثلاثة جاوزة لهم وصلا ووقفاً، ويراد لحال الوقف قصر اللام وتوسطها ومدا نظرا للسكون بالعارض للفوق، فيكون لهم حالة الوقف تساوي أوجه حاسلة من ضرب الثلاثة المتقدمة في ثلاثة اللام، وأما الأزرق فقد قرأ كفان ومن معه بنقل حركة الهمزة إلى الامام وحذف الهمزة مع الأوجه الثلاثة المتقدمة في همزة الوصل وفيها إبادها أقطع المد والقصر وتسبيها بينة، ولا ينبغي أن له في مد بالعمر بالنقل الواقع بعد اللام ثلاثة أوجه: القصر والتوسط واللمد، ولكن هذه الأوجه الثلاثة في البدل لاتحقق في جميع أوجه همزة الوصول بل تتحقق على بعضها دون البعض الآخر، وخلاصة ما ذكره العلماء لبرز من طريق الأزرق في هذه الكلمة أن له فيها خمس حالات.
أولًا، انفردها عن بدل سابق عليها، أو واقع بعدهما مع وصلها، بما بعدها فله فيها سبعة أوجه.

ويهي: إبدال همزة الوصل ألفاً مع اللام المشع، وعليه في اللام ثلاثية أوجه القصر والتوسط والمد، ثم تسهيل همزة الوصل بين مع الأوجه الثلاثة السابقة في اللام، ثم إبدال همزة الوصل ألفاً مع القصر، وعليه في اللام القصر فقط.

ثانيًا، افردها عن بدل سابق عليها، أو واقع بعدهما مع الوقف.

عليها، فله فيها تسمية أوجه.

ويهي: إبدال همزة الوصل ألفاً مع اللام المشع والقصر ثم تسهيلها بين بعدها، كاجتماعها مع كلوته تعالى، وآمنت به، فله فيها ثلاثية عشر وجوها.

ويهي: قصر الذيل الذي قبلها وهو، آمنت، وعليه إبدال همزة الوصل مع اللام والقصر ثم تسهيلها، وعلى كل من هذه الأوجه الثلاثة قصر اللام، ثم توسيط، وآمنت، وعليه إبدال همزة الوصل مع اللام وتسهيلها وعلي كل منهما توسيط اللام وقصرها ثم إبدال الهمرة مع القصر وعليه قصر اللام فقط، ثم مد، وآمنت، وعليه إبدال همزة الوصل مع اللام وتسهيلها وعلي كل منهما مد اللام وقصرها، ثم إبدال الهمرة مع القصر وعليه قصر اللام فقط، فيكون على قصر، آمنت، ثلاثية أوجه، وعلى كل من التوسيط والمد خمسة أوجه.

رابعًا، اجتماعها مع بدل قبلها مع الوقف عليها كالآية السابقة قاله.

ففي سبعة وعشرون وجوها.

ويهي: قصر، وآمنت، وعليه إبدال همزة الوصل مع اللام والقصر ثم تسهيلها وعلي كل من هذه الأوجه الثلاثة تثبت اللام فيتسر الأوجه تسمية،
وهذه الأوجه النسعة تأتي على كل من أوسط، آمنم، ومذها، فيكون
جميع الأوجه سبع عشرون وقفا.

الخامسة، اجتاهها مع بدل واقع بعدها كقوله تعالى: وأيما، وقد
نصبت، إلى قوله: لتكون من خلفك أية، فله فيها ثلاثة عشر وقفا.

وهي: إبدل هوزة الوصل ألا يلقى مع المد ومع قصر اللام، وعلى هذا
الوجه القصر والوسط والمد في، آية، ثم أوسط اللام ووزسط، آية،
ثم مد اللام ومد، آية، ثم تسبيل هوزة الوصل مع قصر اللام، وعلى هذا
الوجه القصر والوسط والمد في، آية، ثم أوسط اللام ووزسط، آية،
ثم مد اللام ومد، آية، ثم إبدل هوزة الوصل مع القصر ومع قصر اللام،
وعلى هذا الوجه القصر والوسط والمد في، آية، فتكون على كل من إبدل
هوزة الوصل مع المد وتسبيل، خمسة أوجه، وعلى إبداها مع القصر ثلاثة
وجه. وقد نظم العلاماء فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي، هذه الحالات
الخمس على هذا الترتيب فقال:

1- فهمها، امدد مبدأ وسيلة، واللام ثلاث معهما وأقصرا، كلا.

2- ومد هوزاً وأقصراً وسيلة، واللام ثلاث عند كل تفضلا.

3- وأقصر لآمنم، في المبرخ، ثلاثه والسلام فاقصر تحتذي
وإن توسط بدلاً، فسيلة 0، أو امدد في المبرخ مع كلا
في اللام توسط، وقصر، وأقصراً، في المبرخ واللام كاكثرها
بدلاً مدر في الهمز، تفاصل، 0، مداً وتسبيلما تكن مسجل
ومعهما في اللام فامدد وأقصراً، وأقصر لم يمدد، لم تنصراً.

4- وزن نقليفالقسمة الأولى في أصل: على الثلاثة التي في البديل.

5- ومد هوزاً ثم سهل وأقصراً، لا أبداً ولا ثلث بدلاً تأخراً
وينبه وسطواً امدد واجعل، قصراً، همز ثم لام تفضل
وقد لا ذلك وذى حالاتها . خمسة الثقات عددها
ولا الباقون فكل منهم وجهان . الأول ، إذن هما الوصول
ألفا مع المد المشهور للساكنين ؛ الثاني ، تشبهما بين بين مع القصر ،
قال ابن الجوزي :
وهم وصل من كونه أدن . أبدل لكل أو نغيل وأقصن
قيل ، لرأى هشام ، والكسائي ، ورويس بالإشام ، والباقون بالكسرة
المغلصة ، وها لغتان ;) .
قال ابن الجوزي :
وقيل غيض جي أشي . في كسرها الضم (ر) (غ) (ن) (لا) (ز) (المقل وهمال)
الحسنى ، وفوكني ، ومولاء ، ومئتي ، وأناه ، وأنا ، بالإملاء لحمة ،
ولكسائي ، وخلف العاشر ، والفتح والتقليل للأزرق ، والفتح والتقليل
لأبي عمر في لفظ الحسني ، والفتح والتقليل لدورى لأبي عمر في لفظي
مئتي ، وأنا ،
وقولهم ، بالإملاء لأبي عمر ، وحمرة ، والكسائي ، وخلف العاشر ،
والفتح والإملاء لأبي ذكوان ، والفتح والتقليل للأزرق ،
الأهار، والناز ، بالإملاء لأبي عمر ، والدورى عن الكسائي ، والفتح
والإملاء لأبي ذكوان ، والفتح والتقليل للأزرق ،
هنا ، وشاة ، بالإملاء لأبي ذكوان ، وحمرة ، وخلف العاشر ، والفتح
والإملاء لهما .
(المدغم)
الصغير ، هل تجرون ، بالإخطام حرة ، والكسائي ، وهشام
بخلاف عنه .
هذا كبير ، نقول للذين ، يزنكم ، كذلك كتب ، أعلم بالمفسدين ،
بالإظهار والإدغام ، لأبي عمر ، ومعقرب .

- 16 -
وسيمنتوتك، قرأ أبو جعفر محفزهمة مع ضم الباء. في الحالين.

وسرت وقف رائعة ثلاثة أوجه، الأول: كام جعفر، الثاني: التسهيل بين بين

ثالث: إبدالهمزة بإاء، فلصة، والازرق تلقي البديل.

وهو، وقف عليها بعوق باء السكت.

وربى إنه، قرأ أعقوع، وأبو عمرو، وأبو جعفر يفتح بإاء الإضافة،

والباقون بسكونها،

ترجمون، قرأ يعقوب يفتح الناء وكسر الجيم، مبنا الفاعل،

وباقون يفتح الناء وفتح الجيم، مبنا الفاعل، قال ابن الجوزي:

وترجم العلم افتح وكس (فما)، إن كان الآخر.

فلخرجوا، قرأ روى بناء الخطياب، مناسبة قوله تعالى: وقد جاءتكم،

وقرأ الباقون باء النائب، مناسبة قوله تعالى: وهدى ورحمة للمؤمنين،

قال ابن الجوزي: تخرجوا (ع) في راهب

وجمعون، قرأ ابن عاصم، وأبو جعفر، وروي، بناء الخطياب،

والباقون ياء النائب، قال ابن الجوزي:

وجمعوا (ل) (ب) (ع) في

وقل آله أذن أكم لكل واحد من القراء وجهان، الأول: إبدالهمزة

الوصل أُلفاً مع المد المبيض لاجتماع الساكنين، الثاني: تقسيمها بين بين مع

القصر، ولورش النقل مع هذين الوجهين.

وشانه، قرأ الإصبهاني، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه بإبدال

الهمزة في الحالين، و كما حدر عند الوقفت.
يعرّب، قرأ الكسائيّ بكسر الزاي، والباقون بضمها، وهما لتان.

قال ابن الجرير:

اكسرب يعرّب ضنا معاً (رُوِيَ) م

دولا أصنعن ولا أكبر، قرأ حمزة، ويعقوب، وخلف العابر، برفع الرا، فيهما، عطفاً على محل مثال لأنه مرفع بالفاعلية ومن مريرة فيه مثل: وكني الباء، ومنع صرفهما للوصفية ووزن الفعل، وقرأ الباقون بفتحهما فيهما، عطفاً على لفظ مثال، أو ذره، فيما محرّرون بالفتح:

لكونهما متنوعان من الصرف. قال ابن الجرير:

أصغر أرفع أكبر (ظاهرًا) ل (في).

لا خوف عليهم، قرأ يعقوب، لا خوف، ففتح الغاء بلا تنرين.

وقرأ هو وحزة، عليهم، بضم الهاء.

ولا يزلنك، قرأ نافع بين البياء، وكسر الزاي، مضارع، أحزن،

والباقون بفتح البياء، وضم الزاي، مضارع. حزن. قال ابن الجرير:

يجوز في الكل اضخم مع كسر ضم (آم) م.

شركاء إن: قرأ نافع، وإن كبير، وأبو عمرو، وأبو جعفر،

وروي، بتسيل الحمزة الثانية بين بين، والباقون بتحقيقها.

(المقال والممال)

gages تك، بالإمالة لابن ذكوان، وحمرة، وخلف العابر، والفتح، والإمالة لهشام.

الناس، بالفتح والإمالة لدورى أبي عمرو.

البشرى، بالإمالة لابن عمرو، وحمرة، والكسائي، وخلف العابر،

والفتح والإمالة لابن ذكوان، بالتقليل للأزرق.

(م 2 - المذهب ج 2)
(المدغم)

الصغير، قد جاء تكم، بالإدغام لآبي عمرو، وهشام، وحمرة، والكسائي، وخلف العاصر.

إذ تبضعون، بالإدغام لآبي عمرو، وحمرة، والكسائي، وخلف العاصر، وبالإظهار والإدغام لشام.

الكبير، لا تبديله لكلمات الله، جعل لكم الليل لسكنوا، بالإظهار والإدغام لآبي عمرو، ويعقوب.

دليله، لا إدغام في كاف، يحونك قولهم، لسكون ماقبل السكاف.

واتل عليهم نبأ نوح)

فأجمروا، قرأ روى بخلف عنه بوصول الهمزة وفتح اليم، على أنه فعل أمرهم دعوت، ضد فرق، وقيل جمع وأجمع بمعنى واحد، وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وكسر اليم، على أنه فعل أمرهم دعوت، بأجمع، بقال وأجمع.

في المعاني كأجمعت أمرى، وجمع، في الأعيان مثل جمعت القوم.

قال ابن الجزري:

 sala فاجمروا وفتح (غ) لا خذفًا.

وشركاءكم، قرأ بعقول رفع الهمزة، عطفا على الضمير المرفوع، المتصل في، فأجمروا، ويجوز أن يكون مبدأ حذف خبره، أي وشركاؤكم كذلك، وقرأ الباقون بنصها، عطف نطق، على أمركم.

قال ابن الجزري:

(ظنًا، شراكونكم)

ولا تنظرون، قرأ بعقول بإنشابات الياء، لفظا وصلا ووقفا، والباقون بحذفها في الحالين.

---

- 18 -
ففتح يا الإضافة، والباقون بإسكانها.
عليهم، فكذبوا، فنجيناه، ليؤمنوا، لسحر، لأصح، للساحرون،
أجتنا، علينا، بمؤمنين، سبق مثله مراراً.
ونكون لجنا، قرأ شعبة بخفف عنه يا التذكير، لأن اسم كان
مؤت مجازياً، والباقون، بناء التأنيث، وهو الوجه الثاني لشعبة.
قال ابن الجوزر:
يكون (صف خُلقًا)
 بكل ساحر، قرأ حمزة، والكسائي، وخفف العاشر دسوار،
 بل ألف بعد السنين، وفتح الحاء، وتشديدها، وألف بعدها، على وزن دفعًا،
 للبالغة، وقرأ الباقون، ساحر، بألف بعد السنين، وكرس الحاء، خفيفة.
قال ابن الجوزر:
وصحار (شفا)، مع يونس في ساحر،
 في السن، وقرأ أبو عمر، وأبو جعفر، بزيادة همزة استفهم قبل
 همزة الوصل، وحينئذ تكون مثل آلذكرين، فيكون لكل منهما وجهان،
 الأول، إذال همزة الوصل، ألفا، مع المتشابه للساكنين، والثاني، تسبيهما،
 بين بين، وعلى قراءتهما، بوصول هاء، الضمير، فيه، ياء، و يكون المد، حينئذ
 من قبل المنفصل، فشكل، بد حسب مذهبه، وتوجه هذه القراءة، أن ما،
 استفهامية متبدأ، ودجتيت به، خبره، و السحر، خبر متبدأ، عذوف أي،
 أي شيء، أنتم به أو السحر، ويجوز أن يكون السحر، بد من ما،
 وقرأ الباقون، بخفف همزة الاستفهم، وزياء همزة الوصل، فثبت في
 حالة الابتداء، وتسقط حالة الوصل، وحينئذ يمين خذف ياء الفصلة فيه،
 نظراً لاجتماع الساكنين.
قال ابن الجوزي:
كتاب السحر (١٥٣) (١٥٤)
أن تبوأ،قرأ جميع القراء بتحقيق اللهمزة في الحالين إلا حمزة فله.
وقفا التسبيل بين بين.
تنبه، محكي عن حفظ من إباد اللهمزة يا. عند الوقف لم يثبت عليه من طريق صحيح، وقد صرح بذلك الإمام الشافعي حيث قال لم يصح فيهما. أي لم يثبت فينقل، ولذلك لا تجوز القراءة به.
البيوت، ويبوئ، قرأ قالون، وأين كبير، وأين عامر، وشعبة،
وحمرة، والكسائي، خلف العاشر، بكسر الساء، والباقون بضمها،
وهما لغنتان.
قال ابن الجوزي:
بيوت كيف جا بكسر الضم (٢٣٦) (٢٣٧) (٢٣٨) (٢٣٩) (٢٤٠) (٢٤١) (٢٤٢).
أ، واستوا، قرأ عاصم، وحمرة، والكسائي، خلف العاشر، بضم اليا، مضارع، أضلاً، والملفول محلوف أي غيرهم، وقرأ الآفون بفتح اليا، مضارع، ضل، يقال ضل نفسه، وأضل غيره.
قال ابن الجوزي:
واضح يصلوا مع يونس (٢٤٣).
ولا تبتاع، قرأ ابن ذكوان، وهشام بخلف عنه، ولا تبتاع،
بتخفيف النون مكسورة، على أن لا نافية ومعنا النهي كقوله تضال
لا تضايق، الؤدة، على قراءة الرفع، أو يجعل حالا من فاستقيا، أي فاستقيا غير متبعين، وقيل هي نون التوكيد الحقيقية وكسرت كما كسرت
الثقة، ويعتبر أن تكون النون هي الثقلة تخففت كما خففت مرب،
وحفظ النون الأولى ولم تخفث ثانية لالها لو حفظت لخففت نون محركة
واحتج إلى تحريك الساكنة، وحذف الساكنة أفل تغيرا.
وقرأ اليافون بتشديد الباء مكسورة أيضا وهو الوجه الثاني لهشام.

وتنبه، أعلم أن جميع القراء، يقرأون بفتح النامثانية وتشديدها وكسر الاباء الموحدة. أما ماعدا ذلك فهو أقرادة فلا يستند به ولا يجوز القراءة.

قال ابن الجوزي:

وفي خف مثنان النون (م) (أ) اختلف:

المقل والتمال

فإلهم، وجاههم، وجاءهم، بالإملاء لأبن ذكوان، وحزة، وخلف الفاعل، وبالفتح والإملاء لهشام.

وأبو موسى، والدتها، بالإملاء خزرة والكسائي، وخلف الفاعل، وبالفتح، والتقاطيل للزرق، وأبي عمرو، والدورى وجه ثالث في لفظ الدنيا، وهو الإمالة.

وسمار، بالإملاء لدورى الكسائي فقط لأن أبا عمرو، وورش، وابن ذكوان يقرأون دامن، وساحر،

الكافرين، بالإملاء لأبي عمرو، ودورى الكسائي، وورش، والفتح والإملاء لأبن ذكوان، وبالتلقيح للزرق.

المغم

الصغير، أجيب دعوتكم، بالإذنام جميع القراء.

الكبير، وقال لقومه، نظم علي، وما تحن لكم، قال لهم، فا آمن للمسرى، بالإظهار والإذنام، لأبي عمرو، ويعقوب، وهم الاختلاس.

وفي ما تحن لكم،

وجازنا

أسرائيل قرأ أبو جعفر بفتح الممزة مع المد والقصر في الحالين.

وأيضا حرة عند الوقف، وقرأ الأزرق بثليث مدة البديل، خلف عنه.
آمنت أنه قرأ حمة، والكسائي، وخلف العاشر، والأنه بكسر
الهمزة، على الاستناف، وقسمت البقاقون يفتحها، على أن
عمها تنصب
مفعولاً به لمكن لأنه بمعنى صدفة، أو على إسقاط الباء.
قال ابن الجزري:
وأنه (شفا) فاسم.
والآن تقدم قريباً
تنجيك قرأ يعقوب بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم، مضارع
أنجى، والبقاقون يفتح النون الثانية وتشديد الجيم، مضارع، نجى.
قال ابن الجزري:
وتنجي الحرف كيف وقع ( ظل)
فمن خلفه، قرأ أبو جعفر بإخفاء النون، والبقاقون بإظهارها.
كثيراً، قرأ الأزرق بترقيق الرا، وتفخيمها وصلا، وترقيقها وقاتا
وبقاقون يتفخيمها في الحالين.
فانتظروا، خير، قرأ الأزرق بترقيق الرا، وتفخيمها، والبقاقون
بتتفخيمها.
فناسأل، قرأ ابن كفير، والكسائي، وخلف العاشر، بالنقل في
الحالين، وكذا حمرة عند الرفظ.
كلت ربك، قرأ كلاً، ابن كفير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمرة
والكسائي، ومقوقب، وخلف العاشر، بالنوحيد والمراد بنا الجنس.
وقرأ البقاقون وكلم، بإيات التاء، على الجمع، لأن كلمات اتفاق
متناولة أمرنا ونها، وغير ذلك.
واله مرسومة بالباء في جميع المصاحف فن قرأها بالجمع ووقف بالناء.

- 27 -
ومن قرأهما بالإفراد فهم من وقف بالباء، ومهم عاصم، وحمرة، وخلف العارض، ومنهم من وقف باللاد، ومهم ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، قال ابن الجوزي كليات أقصر (كنى) (ظلا) لا وفي: يوحن والطول شفا (حقا) (ف) في أفنان قرأ الأصبهان بسويل الهمزة الثانية في الحالين، وكن حمرا عند الوقف.

ويمشله قرأ شعبة، ونجله،دون العظمة مناسبة لقوله تعالى: "مَا آمنا كفينا عليهم، اخل قرأ الباقون. وجعل يباهي الغيب، مناسبة لقوله تعالى: "إذ أن Allah قال ابن الجوزي وجعل بينه (ص) رقها، قل انظروا، قرأ عاصم، وحمرة، ويعقوب بكسر اللام وصلا، وبالباقون بضمها كذلك، قال ابن الجوزي والساكين الأول فهم، لضمن هرمز الوصل وأكبره: (ف) (ف) غير قل (ح) ولا غير أو (حما) وماتنقين الآيات، انفق القراء على إثبات الباء، وفقاً وحذفها وصلا للاتقان الساكين.

فهتم تنجي رسلنا، قرأ يعقوب، ونجي، بإسكان النون الثانية، وتخفيف الجم مضارع، ونجي، والباقون بفتح النون وتشديد الجيم، قال ابن الجوزي: ونجي الحذف كيف وقع (ظ) ل، وانفق القراء على إثبات الباء في الحالين، 22 -
ورسلنا، قرأ أبو عروء، بإسكان السين والباقون بضمها، وهما: فنان
قال ابن الجروي:
ورسلنا معهم ومكبعن وسبناء (ح).
ه نطق المؤمنين، قرأ حفص، والكسائي، وبعقوب، ونطق. بتخفيف
الثون مضرع، أنجي، والباقون بتشديدها مضرع، نجي،
ونطق النحو كيف وقع (ظاب) على
إلى قوله، يونس الآخرى (ظاب) (ر).
عى
ه، تنبه: أعلم أن جميع القراء يقومون، نطق بجذف دلالة وصلا
للساكنين، أما وقفاً فينيها يعقوب ونطقها الباقون. قال ابن الجروي,
والباء: إن تخفف لساكن (ظاب) (المقلل والملال).
جهنم، بالإملاء لابن ذكوان، وحمرة، وخلاف العاشر، وبالفتح,
والأملة لهشام.
ويتوافق، بالإملاء لحمزة، والكسائي، وخلاف العاشر، وبالفتح,
والنطق للأزرق (المدغم) (المصدق).
لقد جاءك، بالادعام لابي عروء، وهشم، وحمرة،
والكسائي، وخلاف العاشر.
والكبر، الفرق قال، بالاظهار والادعام لابي عمرو، ويعقوب،
(سورة هود عليه السلام)
ه القدر، سكت أبو جعفر على حروف الهجاء الثلاثة بدون تنفس,
مقدار حركتين. 4 -
حكم خير: قرأ أبو جعفر بإخفاء التنوين عند الحاء، والباقون

إظهارًا.

نافذ، ويشير، وأن استغفروا، يبئرون، قرأ الأزرق بترقيق الراء;
ونفخهما، والباقون ينفخهما.

إلا وإن تولوا، قرأ الزي خلف عنه بتشديد التنوين، وصلا مع بقاء إخفاء
النون، والباقون بعد التشديد مع الإخفاء أيضًا. قال ابن الجوزي
في الوصل تانيةما أشد تلقيف الخ.

إلا وإن قرأ، قرأ تفاعف، وإن كبير، وأبو عمر، وأبو جعفر، بفتح
باً الإضاف، والباقون بيسكانها.

إلا ما نوسيين، قرأ حزمة، والكسان، وخلف العاشر، ساحر، بفتح
السون وألف بعدها وكسر الحاء، اسم فاعل، وقرأ، الباقون حصر، بكسر
السون وحذف الألف وإسكان الحاء، على أنه مصدر.

قال ابن الجوزي:

وسره ساحر (شفا): كالصف هود

بأوهم، قرأ يعقوب بضم الهاء، والباقون بكسرها، وقرأ ورش،
وأبو جعفر، وأبو عمر بخيل عنه، بإبدال الحمزة في الحالين، كثاورة
عند الوقف.

يسيرون، قرأ أبو جعفر بحذف الحمزة وضم الزاي في الحالين،
وحزة وفظ أمه الثالث، وفظ أمه الأول، كان جعفر، والثانى، التسجيل بين بين
الثالث، إبدال الحمزة إياها خالصة.

معه، مسية، عليه، افراهم، يلوه، قرأ ابن كبير، بصلة هاء، المضمر،
والباقون بعذفها.

ليتوس، قرأ الأزرق بتبليت البديل، وحزة وفظ وفظان، الأول،
التسميل بين بين، الثاني، حذف الحمزة اتباعاً للرسم فيصير النطق بواو
ساكنة بعد الاء.

- 25 -
عن ابنه كأورد، وأبو عمر، وأبو جعفر، يفتح يا الإضافة، والباقيون يسكنوا.

مغفرة، قرأ الأزرق بترقيق الراة قولا واحدا، والباقيون يتفهموا.

نذير، كأورد، قرأ الأزرق بترقيق الراة وتيفهمها، والباقيون يتفهموا.

تيفهمها.

إليهم، قرأ حومة، ويعقوب، بضم الهاء، والباقيون يكسرها.

يضاعف، قرأ ابن كثير، وأبى عامر، وأبو جعفر، ويعقوب.

يضاعف، بحذف الألف التي بعد الصاد وتضخيم اليمين، والباقيون يضاعف، بإثبات الألف وتيفهم العين.

قال ابن الجوزري، وئله وبابه (له) (كسرة) مثلاً.

لأجرم، قرأ حومة تيفهم عنه بعد لل، أربع حركات، والباقيون.

بالقصر، وهو الوجه الثاني للقرة.

المقال والاملاء

الر، أمال الراة، أبو عمر، وأبى عامر، وشعبة، وحمرة، والكسرائي، وخلف العاشر، إجراء ل ألفها جري الألف المتقلبة عن الياء، وقللها الأزرق.

يوجى، الدنيا، وموسى، بالإملاء ل حرية والكسرائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل لأزرق عمرو في فظي الدنيا، وموسى، ويرد للدوري وجه ثالث في فظي الدنيا، وهو الإملاء.

و حا، بالإملاء ل حرية وحدة.

جاء، بالإملاء ل أي ذكوان، وحمرة، وخلف العاشر، وبالفتح، والإملاء لهما.

الناس، بالفتح والإملاء لدوري أبي عمر.

- 26 -
(المدغم)

الكبر، وعلم مستقرها، ومن أظلم من، بالإظهار والإذهام لإبى عمرو، ويعقوب.

(مثل الفريقين)

تذكرن، معاً: قرأا خفيص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر.
بتخفيف الدال، والباقون بتشديدها، قال ابن الجوزري.
تذكرن (صاحب) خفافة كُللا

إني لكم تذيل، قرأ ابن كبير، وأبو عمرو، والكنسائي، وأبو جعفر.
وباقون وخلف العاشر، بفتح الهمزة، على تقيير حرف الجر أي بأتي.
وقرأ الباقون بشهرها، على إيضاح القول، قال ابن الجوزري
إني لكم فتحاً (روي) (حق) (ثكنا)
إني أخاف، قرأاً نافع، ابن كبير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح
يا الإضافة، والباقون بإسكانها.

لبي الدل، قرأ أبو عمرو، بادي، بهمة مفتوحة بعد الدل أي
أوّل الراء بلا رواية وثاملاً، قرأ الباقون بغير همر، ويعتبر أن يكون
كالقراءة الأولى، وأن يكون من بدأ بمعنى ظهر أي ظاهر الراء دون بطنه،
وهو في المفعول كالأول، وأبدل همزة الراء، الأصبهاني، وأبو جعفر،
وأبو عمرو بخلاف عنه.

أرأيت، قرأ الأصبهاني، و قالون، وأبو جعفر، بفتح الهمزة الثانية
واللاآذق وجهان، الأول: التسهيل، والثاني: إبدال الهمزة، ألفاً مع المد
الشبع، وقرأ العكساً بذف الهمزة، والباقون بالتحقيق إلا همزة وقفاً.
التسهيل بين بين.

- 77 -
فقمبت عليكم، قرأ هفص، وجهزة، والكسائي، وخلف العداش، بضعف العين وتزيزهم الميم، أي عمداً الله عليكم، وقرأ الياقوت بفتح العين، وتخفيف الميم مبنياً للفاعل وهو ضمير البينة أي خفيت عليكم.

قال ابن الجزري:

عبيت اسمه شه (صحاب)
وأجرى إلا، قرأ نافع، وأبو عمر، والياجي، وحفص، وأبو جعفر.
بفتح جمه، والإضاافة، والياقوت بإسكانها.
ولكن آوّلما قرأ نافع، والياجي، وأبو عمر، وأبو جعفر، بفتح جمه، والإضاافة، والياقوت بإسكانها.

من ينصيري، اتفق القراء العشرة على فراهم ضمة كاملة.
وتزودي أعينكم، اتفق القراء العشرة على إسكان الياء في الحالين.
وألقهم الله خربى، إجرامي، سخروا، ظلوا، يأنه، ينمز، لا يخف من شيء.

إلى إذا، نصحي إن قرأ نافع، وأبو عمر، وأبو جعفر، بفتح جاء، والإضاافة فيها، والياقوت بإسكانها.
وذكرون، قرأ هفص، وجهزة، والكسائي، وخلف العداش.
بتخفيف الدال، والياقوت بتشكيلها.
قال ابن الجزري:
تذكرون (صحاب) خفافاً
وترجعون، قرأ يعقوب بفتح نافع، وكسر الحيم على البناء للفاعل.
والياقوت بضم الياء وفتح الحيم على البناء لمفعول.
قال ابن الجزري:
وترفع الضم افتحا واكسر (ظاملا) إن كان للآخرى.
قرأ أبو جعفر بإيذال المهمة يا، مع إدعاء الياء التي قبلها فيها وصلا ووقفاً، وكنا حمرة عند الوقف.

و جاء أربى، وقرأ قالون، والبرى، وأوغمرو، بإسقاط المهمة الأولى مع المد والقصر، والإضافي، وأبو جعفر، تسهل المهمة الثانية بين بين والكزرق وجهان، الأول، تسهل المهمة الثانية بين بين، الثانية، إبدها حرف مدبضا مع المد المشيع لأجل الساكن، ولفقيض ثلاثة أوجه، الأول، إسقاط المهمة الأولى مع المد والقصر، الثانية، تسهل المهمة الثانية، الثالث، إبدها المهمة الثانية حرف مدبضا مع المد المشيع لأجل الساكن، ولفقيض وجهان، الأول، إسقاط المهمة الأولى مع المد والقصر، الثانية، تسهل المهمة الثانية بين بين، والباقيون بنجليق المهمتين.

ومن كل زوجين، قرأ أخفص، كل، بالتنوين، والتنوين عوض عن المضاف إليه أي من كل ذكر وأشيء، وذوجين، مفعول، أحمّ، وقرأ الباقون بترك التنوين، على إضافة كل إلى زوجين، فائتن، مفعول، أحمّ، ود من كل زوجين، في محل نصب حال من المفعول.

قال ابن الجزري: 

نونا: من كل فيهما (ع) لا

المقفل والمال

، كالإمعي، وآثاني، بالإمالة لمجرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليب للأزرق.

نراك، وزرى، وافتراه، بالإمالة لأبي عمرو، ومحمرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والإمالة لأب ذكوان، وبالتقليب الأزرق.

شاء وجا، بالإمالة لأب ذكوان، ومحمرة، وخلف العاشر، وبالفتح والإمالة لهدام.

29
المدغم

الصغرى، قال نظلكم، بالإدغام للكسائي، قد جادلتنا بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر، والكبر، وباقي من، أقول لكم، أقول للذين، أعلم بما، بالإظهار، والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

وقال أركوبا فيها:

جمبها، قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، ففتح الميم مصدره، جري، الثلاثي، والباقون بضمها، مصدر أجري، الرباعي.

قال ابن الجزري:

جري أضما. (صف) (কণ্যা)
وهكذا قرأ قافون، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو جمفر، إسكان الها، والباقون بضمها.

قال ابن الجزري:

وكان هذا هو م بدعنا. واللام (ر) د (ت) نا (ر) ل (ن) ر.

باني، قرأ عاصم بفتح اليا، والباقون بكسرها، وهما النافن.

قال ابن الجزري:

رباني أفتح (ت) ت

سة، إلى أجمع القراء على حسن اليا، وقيل، وغيض، قرأ هشام، والكسائي، وروحين، إنشاء الكسرة.

الضم، والباقون بالكسرة الكاملة، وهما النافن.

قال ابن الجزري:

وغلب غيض حي أشمن...

في كسرها الضم (ر) جا (غ) نا (ل) زم
وبさまه ألقام، قرأ نافع، وأبى كثير، وأبى عمرو، وأبى جمعة،
وروي، بإيصال الهمزة الثانية وواوا، والباقون بحرفها.

هاء فإن عمل غير صالح، قرأ الكسائي، ويعقوب، علماً، بكسر الميم وفتح اللام، فعلاً ماضياً وغيرهم، بالنصب مفعولاً به، أو صفة لمصدر مخزوف أي عمل علا غير صالح، والجملة خبر إن، وقرأ الباقون عملهما، ففتح الميم ورفع اللام منونة، خبر إن، وغيرهم، بالرفع صفة على معنى إنه ذو عمل أو جعل ذاته ذات العمل مبالغة في الذم على حد قولهم ورجل عدل,

قال ابن الجزي:
عمل كعباً: غير انصاب الرفع (ظاهير). أما فلا تسأل بن، القراءة فيها على سبع مرات، الأولى، لفافاً، والاصبعان، وأبى ذكوان، تسألن الله، بكسر النون مشددة وحذف الية في الحالين وفتح اللام، الثانية، للآزور، وأبى جمع، وتساسن الله، بكسر النون مشددة وتثبت الية وصلنا، ففتح النبي منونة، وبلغت الة، ففتح النون مشددة وحذف الية في الحالين مع فتح اللام، الرابعة، لأب عمرو، تسألن الله، بكسر النون خفيفة وتثبت الية، وصلنا، وفجعوا مع إسكان اللام، الخامسة، لبعض، تسألن الله، بكسر النون خفيفة وتثبت الية، في الحالين مع إسكان اللام، السادسة، فشط، تسألن الله، بفسح اللام، وتشديد النون مع فتحها وكسرها، والباقين، تسألن الله، بكسر النون خفيفة وحذف الية، في الحالين مع إسكان اللام، ووجه تشديد النون، مع الفتح أنها نون التوكيد الثقيلة، ووجه التشديد مع الكسر أنها نون التوكيد الخفيفة أدغمت في نون الوقاية، ووجه التخصيص مع الكسر أنها نون الوقاية، ووجه حذف الية أنها لغة هديل، ووجه إيثانها أنها لغة الحجازيين.
قال ابن الجزري:

تسأل فتح التون (ر) (يا) الحليف، وأشهد (ك) ما (зем).

وقال: تسأل (ف) (حما) (ج) (ن)

إني أعزمك، إنني أعزمك، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمر، وأبو جعفر، بفتح بها الإضافة فيما، والباقون بإسكانها، وهم لفظان.

وترحمي أكن، اتفق جميع القراء على إسكانها في الحالين.

ماليكم من الله غيره، قرأ الكسائي، وأبو جعفر، وغيره، بخفض الوزن.

وكرس الها، لعل أن نhraَء أو ندل من خلافة، لفظاً، وقرأ الباقون

رفع الماء، وضم الهاء، لعل أنها نفت أو ندل من خلافة، لعلها، لفظاً، زائدة، أو، لله، مبناً.

قال ابن الجزري:

وادله غيره، بخفض حيث جاء رفا بهما (ر) (ن)

أجرى إلا، قرأ نافع، وأبو عمر، وأبو عمر، ولفظاً، وخفض، وأبو جعفر

بفتح بها الإضافة، والباقون بإسكانها.

فطراني أبلا، قرأ نافع، والباقون، وأبو جعفر، بفتح بها الإضافة، والباقون بإسكانها، وما لفظان.

متركزاً، أجمع القراء على تفخيذ الماء للتأكيد.

قال ابن الجزري:

والاعجوبين نظم مع المكّر

صراط، قرأ رويس، وفقيل يخف عن بخل، وخلف عن حرة

بالإيضاح، والباقون بالصوره، وهو الوجه الثاني لفظ.

إني أشهد، قرأ نافع، وأبو جعفر، بفتح بها الإضافة، والباقون

بإسكانها.

- 22 -
فكيكوني، اتفق القراء على إثبات النية في الحانين موافقة لرسوم
الصحف.
ثم لم أنظورن، أثبت النية في الحانين يعقوب، وحذفهالباقون كذلك،
وإن تولوا، فأقرأ الري بخفف عنه بتشديد الناء وصلاة، والباقون
بتخفيفها.
فجاء أمرنا، تقدم قريب في نفس السوره.
من عذاب غليظة، فرأ أبو جعفر بإخفاء التنوين، والباقون بإظهاره.
المقال والممال
هجريها، بالإمالة لأبي عرو، وحفص، وحمزة، والكسائي، وخلف
العشير، وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقيل للأزرق.
وتنبيه، أعلم أن حفصا لم يمل في القرآن الألفاتي بعد الراء إلا أدنى كلمة
هجريها،
الدنيا، ومرسها، نادى، بالإمالة لحمزة، والكسائي، وخلف
العشير، والفتح والتقليل للأزرق، والفتح والتقليل لأبي عمرو في نظرة
الدنيا، والدورية فيها وجه ياك وهو إملاءها.
الكافرين، بالإمالة لأبي عمرو، والدورية عن الكسائي، ورويس
والفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقيل للأزرق.
جبار، مثل الكافرين، عدا رويس، فله الفتح كالباقين.
فجاء بإمالة لابن ذكوان، وحمرة، وخلف العشير، والفتح
الإمالة لهما.
المدغم
الصغير، واركب معنا بالإدماج، لأبي عمرو، والكسائي، ويعقوب
م 3 - المذهب ٢٠٠
وبالإظهار والإذاعة، ألقاً الناس، وابن كبير، وعصام، وخلال,
وبالإظهار للباقيين.

 Places, قال لاعاصم، فقال رض، وطعن ذلك بإظهار والإذاعة.
لا يعزو، ويقوم لهما الاختلاف في وطعن ذلك.
 نبيه لا إذاع في تأ، كتب تعلم، لكنه تأ خطاب.

(وإلى نموذج)

مالكم من إله غيره، قرأ النساك، وأبو جعفر، غيره، يخفض
الرا، وكسر الها، بعدها، على أنها نعت أو بدل من إله، لفظاً، والباقون
رفع الرا، وضم الها، على أنها نعت أو بدل من إله، علماً لأن دم
زايدة، وإله مبدأ.

 قال ابن الجوري

ورا إله غيره يخفض حيث جا، رفعاً (تنزيره) م.
فاستغيره، قرأ الأزرق بترقية الرا، وتخفيها، والباقون تخفيفها
وقرأ ابن كثير بصلة هذه التمرير وصلة وحذفها وقفاً، والباقون يخفيفها
في الحالين.

أراب، قرأ قالون، والإسحاق، وأبو جعفر، بتسيل المحة.
الثانية بين بين، والأزرق وجهان، الأول التسجيل، الثاني إباداها حرف
مدحضاً مع للد المشبع، وقرأ النساك فينها، والباقون بتحقيق الحجة
وقرأ فله التسجيل.

و جاء أمرنا، تقدم قريباً في السورة.

ومن خرٍ ينتمي، قرأ أبو جعفر بإخفاء النون، وبدء الها بالأباقون
يظهرها، وقرأ نافع، والنساك، وأبو جعفر، ينتمي من اليم، على
 أنها حركة بناء، لإضافتها إلى غير ممكن.

 ---
والياقوت بكسرها، إجراء لليوم مجري الأسماء. فأعرب وإن أضيف إلى
ه، إذ ليوار انفصالة عنها. قال ابن الجزري
يومئذ مع هلال فافتح (ا) (ر) (غ) ق
ألا إن تمود، قرأ أفصى، وحزة، وهم伪造 ل، بغير تونين
على أنه متنوع من الصرف العلوي والتأنيث على إرادة القبلة، يقفون على
الدال ولا ألف، والياقوت بالتنوين، مصرفات على إرادة الحني، يقفون
بالالف، قال ابن الجزري
نون (كما) فزع . . واعكسنا مودها هننا
والياقوت الفرقان (ع) (ج) (ظ) (ئ) نا
ألا بعدا تمود، قرأ الكسائي، تمود، بنكسر الدال مع التنوين
مصرفات على إرادة الحني، والياقوت بالفتح من غير تنوين متنوع من الصرف
للعلوي والتأنيث على إرادة القبلة.
قال ابن الجزري، أكسر نون (ر) دمود
ورسلنا، قرأ أبو عمرو يسكن السين، والياقوت يضمها.
قال ابن الجزري:
ورسلنا مع هم وسمنا . . (ح) .
قال سلام، قرأ أصر، والكسائي، سلم، بكسر السين وسكون اللام
من غير ألف، والياقوت سلام، بفتح السين واللام وإثبات ألف بعدها.
قال ابن الجزري
قلس لم سكن . . واكسره وزصر مع ذرو (ق) (ر) (غ) با
فدرا ما أديهم، هو معد منفصل Manufacturer القراء، حيث ألفت البديل عبلا
بأقوى السفين، قال ابن الجزري
وأقوى السفين يستقل

- 35 -
ومن وراء إسحاق قرأ قالون، والبري، بتسهيل الهمرة الأولى مع المد والقصر، والأصهاب، وأبو عمرو، بتسهيل الهمرة الثانية، وأبو عمرو، بإسقاط الهمرة الأولى مع القصر والمد، والكسر وقحان الأول، تسهيل الهمرة الثانية، إبدالًا حرفاً محسماً مع المد المشبع للساكن ولقتيل ثلاثة أوجه أوز. الأول، إسقاط الهمرة الأولى مع القصر والمد، الثاني، تسهيل اله مرة الثانية، الثالث، إبدالًا حرفاً محسماً المد المشبع للساكن، وأربويس وجحان الأول، إسقاط الهمرة الأولى مع القصر والمد، الثاني، تسهيل الهمرة الثانية بين بين، والباقي

بتحقيق المحررين.

بعقوب، قرأ ابن عامر، وحفص، وهزة بالنصب، على أنه معقول لفعل مجرد مدل عليه الكلام أي وهبتاها بعققوب من وراء إسحاق، وقرأ الباقون بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر خبر الظرف الذي قبله.

قال ابن الجزري: بعققوب نصب الرفع (ع) (وز) (ك) بياولى، وقف عليها رويس مختلف عنه بها السكت مع المد المشبع، وذلك لزيادة التحسر والتوجو.

هالم، قرأ قالون، وأبي عمرو، وأبي جعفر، بتسهيل الهمرة الثانية، مع إدخال ألف بين الهمرتين، والأصهاب، وأبي كبير، وأبو رويس، بتسهيل الهمرة الثانية مع عدم الإدخال، والكسر وقحان الأول، تسهيل الهمرة الثانية مع عدم الإدخال الثاني، إبدالًا حرفاً محسماً مع القصر، لأن بعدها متحرك، ولهشام ثلاثة أوجه الأول، تسهيل الهمرة الثانية مع الإدخال الثاني، تحقيقاً مع الإدخال الثالث، تحقيقاً مع عدم الإدخال الأول، بتحقيق مع عدم الإدخال.
دَرَجَةُ اللّهِ، رَسُمُهُ باَلْثَائَةِ، وَوَقَفَ عَلَيْهِ بُنِيَانَ كَبِيرٍ، وأَبُو عَمَرَوُ، والكسائيِّ، ويبقوب، بالباء، وهي لغةً فَرِيش، والباقون بالباء، وهي لغةٌ طيٍّ، وسَيَّ، قَرَأَ تَفْعِيلَ، وَبُنِيَانَ عَمِّ، والكسائيِّ، وأَبُو جَعْفَرُ، ورُوس، يَشْأَمُ كَسْرَةَ السَّيِّنَ الضَّمَّ، والباقون بالكسرة الحاكمة، وهماَتانِ.

قال ابن الجزري:

وسَيَّ، سَيَتُ ( مما) ( ر) حَبَّ ( غ) لَالِةَ ( ك) اَيَّ، هَنَّ، وَقَفَ عَلَيْهِ بِيَقَوبِ يُصَبَّ السَّكَتُ بِعَلَفِهِ، وذَلِكَ لِيَبَانِ

حِرْكَةُ الْحَرْفِ الْمُوقُفُ عَلَيْهِ.

وَلاَ خَّدَرُونَ، قَرَأَ أَبُو عَمَرَوُ، وأَبُو جَعْفَرُ، إِبْنَاءَ لَيّاءِ، وَصِلاَ وَرَحَفُهَا، وَقَفَ قَرَأَ بِأَبْنَاءَ لَيّاءِ، وَصِلاَ وَرَحَفُهَا، وَالباقون بِحَذَفِهَا، فِي الْحَالِينِ.

مَشَيْنَ أَليِسَ، قَرَأَ تَفْعِيلَ، وأَبُو عَمَرَوُ، وأَبُو جَعْفَرُ، بَنْتَحُ بِأَيَّةِ الْإِضْفَاءِ.

وَالباقون بِإِسْكَانُهَا، وَهُماَتانِ.

فَأَسَرَّ، قَرَأَ تَفْعِيلَ، وَبُنِيَانَ كَبِيرٍ، وأَبُو جَعْفَرُ، بِحَمْرَةٍ وَصِلاَ وَرَحَفُهَا، فِي الْدِّرْجِ، وَهُبِّنَ يَدِيَةً الْتَنْطَقُ بِسِنْنِ سَاَكِنَةٍ بَعْدَ الْفَاءِ، وَهُوَ فَعَلُّ أَمَّرُ مِنَ الْسَّرِّيِّ، وَالباقون بِحَمْرَةٍ قَطْعَ مَفْتَرِحةٍ بَعْدَ الْفَاءِ تَتَبَثُّ فِي الْحَالِينِ، وَهُوَ فَعَلُّ أَمَّرُ مِنَ الْسَّرِّيِّ، يَقَالُ سَرِّيَّ، وَأَسْرِيَّ لِلسَّيِّرِ لِيَلَا، وَقَيْلُ أَسْرِيَّ لَأَوْلَ الْلِّيْلِ.

وَسَرِّيَّ لَآخِرِهِ، أَمَا سَأَرُ فَصِنَّصُ بِالْبَهْارِ.

قال ابن الجزري:

أَنْ أَسْرُ فَأَسَرَّ صَلَّ ( حَرْمٍ).

هُنِّيَّةٌ، يَجْعُزُ بَعْضُ الْقَرَأَةِ حَالَةً الْوَقْفَ عَلَى فَأَسَرَّ، الْتَرْقَيْقِ وَالْتَفْخِيمِ.

إِلاَّ أَمَّرُ أَنْ تُقَرَّ، قَرَأَ أَبُو كَبِيرٍ، وأَبُو عَمَرَوُ، بِرَفَعِ الْثَائَةِ عَلَى أَنَّهَا بَدِلَت مِنْ أَحَدِهَا، وَإِلَيْهَا، أَنْ يَقْرَأُهَا بِالْبَعْضِ، مِنْ أَنْهُمْ نَحْوًا عَنِ الْاَلْفَاتِ إِلاَّ الْمَرَأَةِ خَلَالَهَا، لِمْ يَنَتِهِ عَنْهَا، وَهَذَا لَا يَجْعُزُ، وَلِذَلِكَ قَلِيلُهُ هُوَ مَرْفُوعٌ بِالْبَعْضِ، وَالْجَمِيلُ بَعْدَهُ.

فَأَسَرَّ الباقون بالنَصِبِ عَلَى أَنْهَا مَسْتَنْدِيَّة، مِنْهُ، أَهْلُكَ. لِمْ يَنَتِهِ عَنْهَا، وَهَذَا لَا يَجْعُزُ، وَلِذَلِكَ قَلِيلُهُ هُوَ مَرْفُوعٌ بِالْبَعْضِ، وَالْجَمِيلُ بَعْدَهُ.

- ٢٧ -
قال ابن الجزري: وامرأتك (حفر)

المقال والمالي

أني اللباس، بالإمالة لخزة، والكسائي، وخلف العابر، وبالفتح، والتقليد للذكوان، وبالفتح والتقييد لدوري أبي عمرو في يالاني، داركم، ودياركم، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسانى، وبالفتح، والإمالة لابن ذكوان، وتقليد الأزرق.

إلا جاء، بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العابر، وبالفتح، والإمالة لشام، بالبشرى، والبشرى، بالإمالة لأبي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف العابر، وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، وتقليد الأزرق.

أني قرأ ابن ذكوان، وحزة، والكسائي، وخلف العابر، وهشام، وشعبة. فخلف عنهما بإمالة الرا، والهمزة معا، والذكوان بتقييد الرا، والهمزة، وأبي عمرو يفتح الرا، وإمالة الهمزة، والياقوت يفتحها معا، وهو الوجه الثاني لشام وشعبة.

ضاقت، بالإمالة لخزة فقط.

المدغم

الصغير، ولقد جاءت، وقد جاء، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحزة، والكسائي، وخلف العابر.

الكبيرة، خروه هو، خروه يومئذ، أمر ربل، أظهر لكم، قالوا، رسل ربل، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب، وله الاختلاف.

وفي أمر ربل.
(والي مدين)

من الله غيره: أرأيتهم ظاهر
بمسأله، عنه، عليه، عليه، قرأ ابن كثير، تصلة هاء، الضمير، والباقوين.

بسدن الصلاة.

إلى أراكي، قرأ نافع، والبراء، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح ياء الإضافية، والباقوين بيسكانها.

إلى أخاف، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح ياء الإضافية، والباقوين بيسكانها.

بقيت الله، رسم بالناء، ووقف عليه بالماء، ابن كثير، وأبو عمرو، والكساء، ووقف الباقون بالناء.

Console, قرأ حفص، وخمر، والكساء، ووقف الباقون بالناء.

وصلاتك، قرأ إبراهيم، خمسة، بالباقون، والباقوين، وأبو جعفر.

وما توافق إلا باقة، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو عمر، وأبو جعفر،

بفتح ياء الإضافية، والباقوين بيسكانها، وهم الفتان.

شقيق أن، قرأ نافع، ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح ياء الإضافية، والباقوين بيسكانها.

٣٩
أرحبٌ أعز، منافق، وابن كبير، أبو عمرو، وأبن ذكوان،
أبو جمفر، وهشام بخليف عنه، بفتح باء الإضافة، والباقون إسكانها.
وعلى مكاتكم، قرأ شميتة بالف بعد النون على جمع لطابق المضاف إليه.
وهو خضر الجائعة، والباقون بغير ألف على الإفراد، لإدارة الجنس.
قال ابن الجزيرى: مكاتب جمع في الكل (حرف).
وما نظره، قرأ ورش، وأبو جمفر، بإبدال الهاء، واو في الحالين.
وقدما حزمة عند الوقف، وقرأ الأزرق، وترفق الراو، تخفيفها، والباقون تخفيفها.
يوميون، قرأ ورش، وأبو جمفر، وأبو عمر، وبخليف عنه، بإبدال الهاء.
والهمزة في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف، وقرأ نافع، وأبو عمر،
والكسائي، وأبو جمفر، بإيات الهاء وصلاة، وأبن كبر، ويفقود إجابتها.
وصلا ووقفًا، والباقون مخففة في الحالين.
ولانكم، قرأ البرى بخليف عنه، بتشديد الناء وصلاة، مع المد المشبع.
والباقون بترقيق مع القصر.
(المقال والمال)
أراك، نراك، والقري، بالإمالة لابي عمرو، وحزة، والكسائي،
وخليف العاقب، وفتحًا، والإمالة لابن ذكوان، والتقيل للأزرق.
همسية، أنها كام، بالإمالة لحزة، والكسائي، وخليف العاقب، وفتحًا،
والتقيل بالأزرق، وفتحًا، والتقيل لابي عمرو، في نظم مدى، موسى،
وجاء، وشاة، بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، وخليف العاقب، وفتحًا،
والإمالة لهشام.
و زادوه، بالإمالة لحزة، وأبان عامر بخليف عنه.
ديارهم، والنار، بالإمالة لابي عمرو، والتقيل للكسائي، وفتحًا،
والإمالة لابن ذكوان، والتقيل للأزرق.
خفف، بالإمالة لحزة فقط.
المنذم

الدغيم، والمغنم، بالإظهار، لابن كثير، وحسين، وبالإظهار، والإدمام، لربوه، والإدمام، للباقي.

بعد خروج قرأ أبو عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي، وابن دكوان.

خف عن بالإدمام، والباقي، بالإظهار.

الأكبر، أمر يرك، الآخرة ذلك، النار لهم، بالإظهار، والإدمام.

لابي عمرو، ويعقوب، وهما الاختلاس، في أمر يرك.

(وأما الذين سعدوا)

سعدوا، قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاقر، بعض السين، على البناء، للفعل، والباقي بفتحها، على البناء، للفاعل.

قال ابن الجزري:

وضم سعدوا (شفاء) (ع) دل.

غير، وانتظروا، منتظرون، قرأ الأزرق بالترقيق في غيره، وبالترقيق والتفخيم في. وانتظروا، منتظرون، والباقي بالتفخيم في الثلاثة.

وإن كلما القراء فيهما على أربع مرات.

الاولى، لانفاج، ابن كثير، بتكوين نون دوان، ولاسم، على إعمال دان، المنفخة، وأنا مكاك، قاللام فيها هي المرحلة، دخلت على خبر دان، وما موصولة أو تكونة موصولة، ولاسم ليوتينهم، لايقسم وجعلة القسم، مع جواب صلة الموصول أو صفة لها، والموصول أو الموصوف خبر دان.

الثانية، لابي عمرو، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاقر، بتشديد نون دان، وتكوين لابي، وهم واضحة فإن المشدد عاملة على أصلها، لام...
هـ، لما، هي أسلم المرحومة دخلت على خبر إن، ولام، ليوفينهم، واقفة.
في جواب قسم محدود أي وإن، فلا الذين وافق ليروفينهم أعداهم.
ف، الثالثة، لابن عامر، وحفص، وحمزة، وأبي جعفر، بتشديدها،
فإن المصدفة عامل، وأما، لما، فقيل أصلها لمن ما، على أن من الجارة.
دخلت على ما المرصولة أو الموصولة ثم أذحانت النون في الميم فصار في.
الفظ ثلاث مياه تخفت الكلمة بحذف الميم الأولى.
، الرابعة، لامعة بتخفيف النون، وتشديد الميم، على أن إن،
مائية، وماء بمعنى إلا متصوحة فعل يفسره لروفينهم، قال ابن الجزري.
إلا كلا الخفـ (د) (نا) (ت) (لم) (و) (ه) (م).
ما كطارق (ن) (ي) (ك) (ف) (د) (ي) (ش) (م).
وزلفا، قال أبو جعفر، بضم اللام إتباعاً لضم الزياء جميع زلفة نحو.
، بسرة وبعسر بالضم، والباءون بالفتح.
قال ابن الجزري:
لام، زلف ضم (ن) (نا).
وبقية، قرأ ابن جاز، بكسر الباء وإسكان اللاف وتفخيف الباء.
واللَّاجئَة، المرة من مصدرها، والباءون بفتح الباء، وكسر اللاف وتشديد.
الباء، مصدر يبيّن القية.
قال ابن الجزري:
ضم ننا بقية (ذ) (ق) كسر وخف.
، لام، قرأ الأصبهاني بتسيل المهمة الثانية في الحالين، ولمره وقفاً.
تحقيق المهمة الأولى وتسيلةها وعلى كل تسييل الثانية.
овоادك، قرأ الأصبهاني بإبدال المهمة وأواصلا ووقفا، وكذا حمره.
عند الوقف.
وعلى مكانكم، قرأ شعبه باللف بعد النون على الجمع ليطابق المضاف.
إليه وهو ضمير الجمعة، والباءون بين ألف ألف على الإفراد لإرادة الجنس.

- 44 -
قال ابن الجزري:
مكانات جمع في الكل (صعت)
وإليه يرجع الأمر، قرأ نافع، وحفص يرجع، بضم الباء. وفتح الجيم، على البناء المفعول، والباقون يفتح الباء، وكسر الجيم على الباء الفاعل.
قال ابن الجزري:
واعكس (ت) (ع) (ما) الأمر
عملن، قرأ نافع، ابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ الباقون، مناسبة لقوله تعالى، وانخفروا، والحمان:
وقرأ الباقون، بيا الغريب، مناسبة لقوله تعالى، وقول للذين لا يؤمنون، الخ.
قال ابن الجزري:
خطاب عما يعملوا (كم) . هود مع نمل (لا) (ث) (ع) (د) (كم)
المقل والملام
دكاء، وجاءك، بالإملاء، لا ابن ذكوان، وحمرة، وخلف العاشر، وبالفتح والإملاء للشام.
المدغم
والكبير، فاختلاف فيه، الصلاة طرفي، السبئات ذلك، بالإظهار، والإدانة لابي عمرو، ويعقوب.
سورة يوسف عليه السلام
ه لئه، سكت أبو جعفر، على حروف الهجاء، الثلاثة بدون تنفس، مقدار حركتين.
أنزلت، لا يه، قرأ ابن كثير، بصلة هاء الضمير، والباقون، بعدم الصلة.
43
قراءة القرآن، قرأ ابن كثير بالنقل، وكذا حزمة وفقاً، والباقون بعد النقل.

وابن أبي، قرأ ابن عامر، وأبو جعفر، بفتح الناء، والباقون بكسرها، وأصلها بما فصّل عن الياء. فتاني الفلك ليدل على الياء، ولفتح لأنها حركة أصلها وهي الياء المفتوحة عنها بالناء. قال ابن الجوزي:

"يا أبي افتح حيث جا (كُمُّ) ؛ بلعه ووقف عليها باللهاء ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، والباقون بالناء.

وابنهم، قرأ الأصبانى بتسهيل الحمزة في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف.

وأحد عشر، قرأ أبو جعفر بإسكان العين، إشعاراً بأن الأصبعين جعلاً اسمها واحداً، والباقون بفتحها، وهم للناظر.

قال ابن الجوزي:

عين عشر في السكن (نَغَا) يا باني، قرأ حفص بفتح الياء، والباقون بكسرها، قال ابن الجوزي:

"يا باني افتح (ب) ما ؛ نحن جا حفص وروي الباني الأصبانى، وأبو عمرو بخلف عنه بالإبدال في الحالين وأبو جعفر بالإبدال مع الإدقام، وحزمة وفقاً وجاناً: الأول، كالاصبعان، الثاني، كأتي جعفر.

(المقل والعمل)

الس، قرأ، أبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر، بإعلاء الراء، إجراً للف، مجرى النافذة. وقرأ الأزرى بنقليها.
(المدغم)

الكبر، دخن نقص، والقمرزون، الظلم، بالإظهار والإغراق
لأبي عمرو، وificance، وهم الاختلاس في دخن نقص،
تبنيه، لإدغام فينون، إن الشيطان للإنسان، لأن ما قبل النون ساكن.

(لقد كان في يوسف)

ءيات للسائلين، قرأ ابن كثير دابة، بالإفراد على إرادة الجنس،
والباقونءيات، بالجمع.

آيات أفرد (د) ن

وأخوه، اعتره، وألف، بلئط، أرسله، أن يجلوه، إليه،
وأسروه، وشرعه، فيه، اشترى، قرأ ابن كثير جميع ذلك بصلة ها.

الضمير، والباقون بترك الصلة.

ميين أتلوا، قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمزه، ويعقوب، وقبيل،
وابن ذكوان يخلف عنهما، بكسر التنوين وصلاة، والباقون بالضم وهو
الوجه الثاني لتنبّل وابن ذكوان.

قال ابن الجزي،

والساكن الأول ضم

لضم همر الوصل، وأكسره (م) ما، (ه) ز غير قل (ح)، ولا غير أو (ح) م.

والخلف في التنوين (م) وان يجر، (ز) ن خلفه

غبابة، مما، قرأ نافع، وأبو جمفر، غببات، بالجمع، إشارة إلى أنه
كان للكبك غبمات، والغبابة الخفيرة في جانبه، وقرأ الباقون بالإفراد،
لأنه لم يلق إلا في واحدة منها، والحب البير التي لم تطوى.

قال ابن الجزي:

غبمات مما فاسم (مدا)
لا تأمنا أصله تأمنا بونين مظلمتين، وقد أجمع القراء على عدم إظهار النون الأولى، واختلفوا بعد ذلك في كيفية القراءة فقرأ أبو جعفر بالإدغام المحض من غير روم ولا إشام، وقرأ الباقون يوجين:

الأول، الإدغام مع الإشام، والثاني، اختلاس ضحها.

قال ابن الجوزي:

تأمنا أشام وروم لسليم. وبالمحض (؟) رم

يرتع القراء فيها على خمس مراتب: الأولى، النافع، وأبي جعفر

يرتع بالباء من تحت على إسند الفعل إلى سيدنا يوسف عليه السلام وكسر العين من غير يا، على أن الفعل يجوز بحذف حرف العلة وهو مضارع أرتقي على وزن أفعال الثانية، لاسم، وحزة، والكسائي، ويعقوب، وخلاف الباقون، يرتقي بالباء مع سكون العين مضارع يرتقي صحيح الآخر يجوز بالسكون.

ثالثة، لبني عمرو، وأبو عمرو، ورتقي بالنون مناسبة لقوله تعالى:

معنا، وجزم العين مضارع، يرتقي، والباء، الباء، الفعل، فالنون، وكسر العين من غير يا، والخامسة، لقنبل، يرتقي بالباء مع سكون العين وكسر العين مع إيثاء الباء، وحذفها في الحال.

ويلعب، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو عمرو، والباء، بالنون، مناسبة لقوله تعالى، وبناء، والباقون، يلعب بالباء على إسند الفعل إلى سيدنا يوسف عليه السلام.

قال ابن الجوزي:

يرتع ويلعب بون (دم)، (حم)، (كيف) يرتع كسر جزم (دم) (مدا).

ويرتع بتق يوسف (زن) خلصنا.

ليحرزنا، قرأنا نافع بن عمرو، وكسر الزاي، مضارع أحون.
والباقون فتح البياء وضم الزاي، مضارع حزن. قال ابن الجوزي:

"يجوز في النثل اسمها، مع كسر ضم (أ) م، الذابق، قرأ: ورش، والكسائي، وأبو جمفر، وخلف العاشر، وأبو عمرو. بخلاف عنه، بإبدال الهمرة في الحالين، وكذا حرة عند الوقف، لماسرون، قرأ الأزرق بترقيق الراو، وتفخيمها، والباقون: تفخيمها.

باب شرى، قرأ: عاصم، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر، وباشراه. بغير قراءة: تعظيم عظاءة، بعد الآلف الأخيرة، تداء للبشير أي أقبل، والباقون.

باب شرى، بيا، بعد الآلف مفتوحة، رصلا، وسكة، وفقا: إضافة إلى نفسه.

قال ابن الجوزي:

بشراي حذف البياء (كفا).

رهبت، القراء فيها على أربع مراتب، الأولى، للاعف، وأبو ذكوان، وأبو جمفر، وهمت، بكم الرها، ويا: سكة، وتأت مفتوحة، ففتح الحاء، وكمها لغتان، والفتح في الناء على تقدير قبائل، علبه نحو كيف وأين.

باب الثاني، لابن كبير، هميت، ففتح الحاء، ويا: سكة: وضم الناء، تشبيها لها مميت، الثالثة: لهام وهمت، بكم الرها، وهمة سكة: وفتح الناء، علبه: تبيه إلى أمرا، وتهينه: لك، الرابعة، للفين، هميت، ففتح الحاء، وسكن الناء، وفتح الناء، وتوجيه هذه القراءة: كنوجية قراءة نافع، وملجم، على أنها كلمة عربية، اسم فعل به معنى هم والقراءات، إلى فيها كلها لفان.

هيمت أكسراا، (عمر)، وضم الطاء، للفين (د) نافع، وأبو جمفر، وهو أحس، قرأ: نافع، وأبو جمفر، وأبو عمرو، وأبو جمفر.

ففتح بهاء الإضافة، والباقون، بتسكينها، والفحاء، إنه، قرأ: نافع، وأبو جمفر، وأبو عمرو، وأبو جمفر، ورويس، بتسبيه الهمرة، والباقون، بتسكينها.

- 47 -
المخلصين، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو عمار، ويعقوب،
بكسر اللام، على أنها اسم فعل، والباقون بفتحها، على أنها اسم مفعول.
قال ابن الجوزي:
والمخلصين الكسر (كم) (حقا)
وقد كننا، اتفق جميع القراء، بما فيهم يعقوب على عدم إحراق مناء
السكت به وفقاً لأن الذي فيه الخلاف هو موقع بعد هاء الضمير موجه.
الخاطئين، قرأ أبو جعفر بخفف الهمزة في الحالين، وكذا حزة عند الوقف.
(المقلل والمايل)
ووجاءوا، وجاءت، بالإمالة لابن ذكران، وحمرة، وخلف الباشري،
وبالفتح والإمالة لهشام.
فادل، ومثا، وعسي، بالإمالة لحزة، والكسائي، وخلف الباشري،
وبالفتح والتقليل للأزرق، والفتح والتقليل لدورى أبي عمرو في
لفظ وعي.
يا بشرى، بالإمالة لحزة، والكسائي، وخلف الباشري، والفتح
والإمالة لابن ذكران، وشعبة، والفتح والتقليل للأزرق، والفتح والتقليل
والإمالة لابن عمرو.
متوأ، بالإمالة للدورى عن الكسائي، والفتح والتقليل للأزرق.
هراى، مما قرأ ابن ذكران، وحمرة، والكسائي، وخلف الباشري،
وهشام، وشعبة خلف عنهما، بالإمالة الراء والهمزة معاً.
الأزرق بتنحيل الراة والهمزة، وأبو عمرو بفتح الراة وإمالة الهمزة،
والباقون بفتحها معاً، وهو الوجه الثاني لهشام وشعبة.

48
(الدمغم)

الصغير ، و بالسولت ، بالإذان خروج ، والكسائي ، والإظهار والإذان للهشام ، ووجهت سيارة ، بالإذان لأبي عمرو ، وحمرة ، والكسائي ، وخلف الأعابر ، والإظهار والإذان للهشام ، والكبري ، دراه معدودة ، ليس في الأرض ، وشدد شاهد ، إنك كنت ، يخل لكم ، بالإظهار والإذان لأبي عمرو ، ويعقوب ، ولهما الاختقال في يخل لكم ،

(وقال نسوة)

امرأة المرین ، رسم بالناء ، ووقف عليه بالباء ابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائي ، ويعقوب ، وهي لغة قريش ، ووقف عليه الباوقن بالناء ، وهي لغة طي ،

بمكره ، خان ، لهن ، على ابن ، فلدن ، منهن ، كيدن ، وقف يعقوب على الجميع بها السكك ، يخفي عنه ، وكذل لبيان حرقة الحرف الموتوف عليه ،

نكما ، قرآ أبو جعفر بوجه المهمزة ، فيصير النطق ، نكما ، بكاف منصرة منونة بعد الناف ، وإذا وقف يبدل النحوين ألفا ، ووقف عليه حمره بالتسويل فقط ،

قالت أخرج ، قرآ أبو عمرو ، وعاصم ، وحمرة ، ويعقوب ، بكسر الناف ، والباوقن بينهما كذلك ، قال ابن الجوزي ، والساكن الأول ضم ،

لضيم عمر الوصل واسكره (الها) (الها) في من ثم (الها) (الها) (الها) (الها)　(م ۴۲ - المذبحة)}
حاشة قد: قرأ أبو عمرو، بالف بعد الشمس وصلا، على أصل الكلمة، وحقماً وفاً اتباعاً للرسوم، والباقون بخلفها في الحالين اتباعاً للرسوم.
قال ابن الجوزي: حاشاً معاً صل (حم).
قال رب السجن، قرأ يعقوب بفتح السين في هذا الموضع خاصة على أنه مصدر أريد به الحبس، وإلى متطلق بثح، وليس أحب، هنا على بابه لأنه لم يجب ما يدعونه إليه قط، والباقون بالكسر على أن المراد به المكان.
قال ابن الجوزي: وسجى أولاً.
فتح (ظاً).
بدعوني إليه، افتح جميع القراء على إسكان اليا، في الحالين.
أراني، معاقرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح يا الإضافة، والباقون إسكاتها، وحما لسان.
أراني أعصر، أراني أهل، قرأ نافع، ابن كيفر، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح يا الإضافة، والباقون إسكاتها.
نبننا، قرأ أبو جعفر بخلف عنه، بتبادل الهمرة في الحالين، وكذا حمرة عند الوقف.
ترزقنا، قرأ قالون، وأبن وردان، بخلف عنهما، بكسر الها، من غير صلة، والباقون بالكسر مع الصلة، وهو الوجه الثاني، قالون.
وقال ابن الجوزي: ترزقنا اختلاف (بن)، نابساً، قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو، بخلف عنه، بتبادل الهمرة في الحالين، وكذا حمرة عند الوقف.
دربنا، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح يا الإضافة، وصلا، والباقون إسكاتها.
له أبا إبراهيم، قرأ نافع، وأبي كثير، وأبي عمر، وأبي عماد.

أبو جعفر، بفتح ياء الإضافة وصلا والباكون بإسكانها.

أرباب، مثل أندلتهم، وتقدم.

فإن أرى، قرأ نافع، وأبي كثير، وأبي عمر، وأبي جعفر، بفتح ياء الإضافة وصلا والباكون بإسكانها.

فملأ أفونى، قرأ نافع، وأبي كثير، وأبي عمر، وأبي جعفر، ورويس، بإبدال المهرة الثانية وآوا، والباكون بتحقيقها.

فأرسلن، قرأ يعقوب بإثبات الياء، في الحالين، والباكون بحذفها كذلك.

فعلى أرجع، قرأ نافع، وأبي كثير، وأبي عمر، وأبي عماد، وأبي جعفر، بفتح ياء الإضافة، والباكون بإسكانها.

فسابق، قرأ حفص بفتح المهرة، والباكون بإسكانها، وهما لنتان.

فمصدر ودأب، يدأب، يعني داوم ولازم، قال ابن الجوزي:

ومن أبا حرك (ع) لا

بعصرون، قرأ حمره، والكسائي، وخلف العاهر، بتأهلا الخطاب مناسبة لقوله تعالى: يا كان ما جمعتم لمن، والباكون ياء القيب، مناسبة لقوله تعالى: في يبغي الناس، قال ابن الجوزي: ويعصروا خاطب (شفا).

فملك أفنونى، قرأ ورش، وأبي جعفر، وأبي عمر، وخلف عنه:

فإبديل المهرة في الحالين، وكذا حمرة عند الوقف.
فقال، قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف العابر بنقل حركة الهمرة إلى السين مع حذف الهمرة، والبقانون بعدم النقل وإسكان السين.

والآن، قرأ ورش، وابن وردنان يخلف عنه بالنقل، والبقانون بعدم النقل، وهو الوجه الثاني لابن وردنان.

(المقل والملام
فناها، فانشأه، بالإملاءة لخزة، والكسائي، وخلف العابر،
وبالفتح والتقليل الأزرق.
والنها، وأرانق، ونراك، وأجري، بالإملاءة لأبي عمرو، ومروة،
والكسائي، وخلف العابر، وبالفتح والإملاءة لابن ذكران،
وبالتقليل الأزرق.
ورؤيا، بالإملاءة للكسائي، وبالفتح والإملاءة لإدريس، وبالفتح
التقليل الأزرق، وأبي عمرو,
لورؤيا، والإملاءة للكسائي، وخلف العابر، وبالفتح والتقليل الأزرق,
 وأبي عمر.
نجاء، بالإملاءة لابن ذكران، وحمزة، وخلف العابر، وبالفتح
والإملاءة لهشام.
تنبه، أعلم أنه لا إملاءة في لظى، بدأ، ونجاء، لكونهما وأوين.

(المدغم
الصغر، قد شغفها بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة،
والكسائي، وخلف العابر.

والكبير، قال رض، إنه هو، قال لابانيكا، وقال للذي، ذكر ربه،
مذ بعد ذلك، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، وعقوله، وهما الاختلاس
فيا إذا كان قبل المدغم ساكن صحيح.

- 52 -
دفنه، لا إدغام في ميم، وماحن بن تأويل الأحلام بالملين، لسكون م.
ما قبل الليل.
( وما أبري، نفسى،)
م. وما أبري، نفسى إن، وربى إن، قرأ نافع، وأبو عمر، وأبو جعفر،
بفتح جيم الباء، بالإضافة وصلا، والباقون يسكنها، وهما لفتن.
ن بالسوم إلا، قرأ قالون، والبئر يابدال، الهمزة الأولى واوا، وإدغام
الواو التي قبلها فيها، وبتسهيل الهمزة الأولى مع المد والقصر، والأصبة،
وأبو جعفر، بتسهيل الهمزة الثانية، وأبو عمر، بإسقاط الهمزة الأولى
مع القصر والمد.
والآزرق وجهان، الأول، تسهيل الهمزة الثانية، الثاني، بإدالها حرف
مد محضا مع المد المشبع للساكنين.
ولفنف الثلاثة أوجه، الأول، إسقاط الهمزة الأولى، مع القصر والمد
والثاني، تسهيل الهمزة الثانية، الثالث، إبجاد الهمزة الثانية حرف مد
محضا مع المد المشبع.
ولوريس وجهان، الأول، إسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمد
والثاني، تسهيل الهمزة الثانية، والباقون بتحقيق الهمزة.
دحي يشاة، قرأ ابن كثير، نشاة، بالنون، على أنها نون العظمة
قنه تعالى، والباقون يشاة، بالباء والضمير لسيدنا يوسف عليه السلام.
قال ابن الجزري: دحي يشاة، نون (د) نأ.
وجاء إخوة، قرأ نافع، وأبو كيصر، وأبو عمر، وأبو جعفر.
ورويش، بتسهيل الهمزة الثانية بين بين، والباقون بتحقيقها.
- 53 -
أن أوف الكيل قرأ نافع، وأبو جعفر متخف عنه بفتح باء الإضافه وصلاة والباقون إسکانها.
تقريرون قرأ يعقوب بن بانية لما في حالين، والباقون متخفها كذلك.
لفتيان قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر.
لفتيان، قرأ ألف بعد الباء ونون مكسورة بعد ألف، جمع قلّة لفتي.
والباقون، لفتيان، حذف الألف وناء مكسورة بعد لنا، جمع قلة لفتي.
قال ابن الجزري:
"فتيان في ٥٠، فتنة حفظا حافظا (صحب)
كملة، قرأ حمر، والكسائي، وخلف العاشر، كمل باليا، النحته،
والضمير راجع إلى أخيم، هما من الباء، نكمل بالباقون، وضمير راجع إلى الإخوة، قال ابن الجزري: ويا، كمل (شفا).
فخير حافظًا قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر،
حفاظًا بفتح الحاء، وألف بعدها وكسر ألفها، على أنه مقيد أو حال.
والباقون حفاظًا، بكسر الحاء، وحذف السهم، حفظا، ألفه التي بعدها وإسكان الفاء.
على أنه تميز
مانع، ياؤه ثابتة جميع القراء في الحالين.
حتى تؤتون، قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، بابات الباء، وصلى.
وابن كثیر، ويعقوب، بإثباتها وصلى ووقفا، والباقون بحذفها.
في الحالين.
يا، والباقون، وقف عليه يعقوب باء السكت بحذف عنه.
وإلى آنا، قرأ نافع، وأبو كثیر، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح باء الإضافه وصلاة، والباقون إسکانها
-$54$
من أخوك قرأ نافع وأبو جعفر، بابات ألف أنا وصلا ووقفاً،
و حيناً يصبح الميمن قبل المائة، فكل يوم حسب مذهبه، والباقون بذفك
الألف وصلاة وإثباتك ووقفاً.
مؤذن، قرأ ورش وأبو جعفر، بإبدال الهمزة وأوافك الحاليين.
وكذا حفرة عند الوقف.
وعاء أخيه، قرأ نافع، أبو كير وأبو عرو، وأبو جعفر، ورويس،
 بإبدال الهمزة الثانية ياء، والباقون بنهجها.
و يرفع درجات متى نشاء، قرأ يعقوب، ويرفع، يشاء، بإياء
التحتية فيما والفاعل ضمير يعود على الله في قوله تعالى، إلا أن يشاء الله،
و والباقون بنون المظلمة فيما،
و يا، يرفع من بناء (ظل).
وقرأ عاصم، ومجرة، والكمات، وخلف العاشر، ودرجات، بالثنوين
على أنه منصوب على الظرفية، ومن مفعول أي يرفع من يشاء مرائب
ومنازل، والباقون غير تنوين، على الإضافة، فدرجات مفعول به،
قال ابن الجوزي، ودرجات تونوا (كفأ) معاً.
(المقال والممال)
وجاء، بالإمالة لابن ذكوان، ومجرة، وخلف العاشر، وبالفتح،
والإمالة لشام.
قضاها وأول، بالإمالة الجزء، والكمات، وخلف العاشر، وبالفتح
والتقليل للغزير.
والناس، بالفتح والإمالة لدوري أبي عمرو.
(المدغم)
الكبر، ليس في الأرض، نصب برهمتلا، وقال لفتيته،
قال ان، فقد صواع، كذلك كننا، بالإظهار والإدفان لابي عرو، ويعقوب،

تنبيه، لا إهدام في قاف، وفوق كل ذي علم عايم، لان ما قبل
الفاف ساكن.

(قالوا إن يسرق)

استباصوا، ولا تباسوا، ولا يباس، حتى إذا استباس، قرأ البرى
بخلاف عنقه بتقديم الهمرة وجعلها في موضع الباب مع إبادها ألفا وتأخير الباب
وجعلها في موضع الهمرة، فنصير التنطق بالف وبدعاية، ياء مفتوحة، وقرأ
الباكون ياء ساكنة وبعدها هودرة مفتوحة، وهو الوجه الثاني للبرى
قال ابن الجوزري.

باب يباس اقلب لابد خلف (ه) ب.

«منه، كبيرهم، ياذن، وهو، خير، والجار، الخاسرون، استغفروا،
 بصيرا، فصلت الباب، كله جلي وتقدم مثله مرامرا.
»حتى ياذن ل يب، قرأ تافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ففتح ياء
الأضافة وصلاة، والباكون يسکانها، وهما لتان.
وأبى أو يحكم الله ل، قرأ تافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر،
يفتح ياء الإضافة وصلاة، والباكون يسکانها.
»ecc، قرأ ابن كبير، والكسائي، وخلف العاشر بالنقل في الحالين،
وكذا حورة عند الوقف.
ويا أسنى، وقف عليها روي، يخفف عنه بجا السك.
ونفسها، رسمت الهمرة فيه على واو، ووقف عليها حمرة، وهما
بخلاف عنقه خمسة اوجه وهي: إبدال الهمرة ألفا، وتسبيحها بالروم، وإبادها
وأبا ساكنة على الرسم مع السكون المخض والروم والإيشام.
وَحَرَّقَ الْلَّهُ، قَرَأَ نَافِعٌ، وَأَبِي عِمْرَةَ، وَابْنِ عَامِر، وَأَبِي جُفْفَرٍ.

بِفَتْحِ يَاءِ الإِضْفَاءَةِ وَصِلَا، وَالبَاقِونَ بِإِسْكَانِهَا.

وَأَنْبَكَ لَّانِتِ بُوْسِفَ، قَرَأَ ابن كُبْرَىٰ، وَأَبِي جُفْفَرٍ، يَهْمُّهُ إِبْتِنَاءً.

مَكْسُورَةً عَلَى الإِخْبَارِ، وَالبَاقِونُ بِهِ مَرَّتينَ الأَوْلى مَفْنُوْحَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَكْسُورَةٌ

عَلَى الاِسْتِفْقَامِ التَّقْرِيرِيِّ، وَهُمْ عَلَى أَصْوَلِهِمْ فِي الْهَمُرَتَيْنِ، فَكَفَّارُ وَأَبِي عِمْرَةٍ

بِتَسْهِيلِ الْهَمُرَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الإِدخَالِ، وَوَرَشٌ، وَرَوْسٌ، بِالْتَسْهِيلِ مَعَ

عَدْمِ الإِدخَالِ، وَهَشَامُ الْتَحْقِيقِ مَعَ الإِدخَالِ وَعَدْمِهِ، وَالبَاقِونُ بِالْتَحْقِيقِ مَعَ

عَدْمِ الإِدخَالِ

إِنَّهُ، قَرَأَ أَنْبَكَ إِبْتِنَاءً عَنْهُ بَيْثَاتِ الْيَاءِ وَصِلَا وَوَقْنَاٰ، وَالبَاقِونُ بِحِذْفِهَا

فِي الْخَالِيَنِ، وَجَهُ إِبْتِنَاتِ الْيَاءِ أَنَّهُ عَلَى لَغَةِ مِنْ بِثْبِ حَرَفِ الْعَلَةِ مَعَ الْحَجْزِ

كَفْوَةٍ، أَلَّمْ يَأْتِيَهُ الْإنْبَاءُ تَنْمِيَهُ

خَاطِئِينَ، وَالخَاطِئِينَ، قَرَأَ أَبِي جُفْفَرٍ بِحِذْفِ الْهَمُرَةِ فِي هَيْمَةِ وَصِلَا

رَوْقًاٰ، وَوَقَّعَ عَلَى هَيْمَةِ الْتَسْهِيلِ بَيْنَ بِينٍ وَبِالْحِذْفِ كَأَنَّتَ جُفْفَرٍ

إِبْتِنَاءً لِلْرَّسَمِ

لَالْتَشْرِيبِ، قَرَأَ أَحْرَةٍ بِحِذْفِهَا عَنْهُ بِمَدَالِ أَرْبِعَ حَرَكَاتِ، وَالبَاقِونُ بِقُصْرَهَا

وَهُوَ الْرَّجْحُ الْثَّانِيَ مَعْزُومًا

قَرَأَ أَحْرَةٍ بِحِذْفِهَا عَنْهُ بِمَدَالِ أَرْبِعَ حَرَكَاتِ، وَالبَاقِونُ بِقُصْرَهَا

وَهُوَ الْرَّجْحُ الْثَّانِيَ مَعْزُومًا

قَرَأَ أَحْرَةٍ بِحِذْفِهَا عَنْهُ بِمَدَالِ أَرْبِعَ حَرَكَاتِ، وَالبَاقِونُ بِقُصْرَهَا

قَرَأَ أَحْرَةٍ بِحِذْفِهَا عَنْهُ بِمَدَالِ أَرْبِعَ حَرَكَاتِ، وَالبَاقِونُ بِقُصْرَهَا

إِلَى أَعْلَمِ، قَرَأَ نَافِعٌ، وَابْنِ كُبْرَىٰ، وَأَبِي عِمْرَةٍ، وَأَبِي جُفْفَرٍ، بِفَتْحِ

يَاءِ الإِضْفَاءَةِ وَصِلَا، وَالبَاقِونُ بِإِسْكَانِهَا.

رُبِّي إِنَّهُ، قَرَأَ نَافِعٌ، وَأَبِي عِمْرَةٍ، وَأَبِي جُفْفَرٍ، بِفَتْحِ يَاءِ الإِضْفَاءَةِ

وَصِلَا، وَالبَاقِونُ بِإِسْكَانِهَا.

مَصْرُ، أَنْفَقَ الْقَرَاءَ عَلِي نَفْخِ الْرَّاءِ وَصِلَا، لِلْفِصلِ بِحَرَفِ الْعَسْتَالِاءِ.
وأما وقد أقتنيا التفخيم والترقيق، والتفخيم أرجح، قال بعضهم، واختار أن يوقف مثل الوصل: في مصرعين القطر إذا الفضل.

يا أبى، قرأ ابن عامر، وأبو جعفر بفتح الناء، والباقون بكسرها.

قال ابن الجوزي:

يا أبى افتح حيث جاء (ك)م (لاطما)

وإذا أخرجني، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتحه، بالإضافة وصلا، والباقون بإسكانها.

إخوتي إن ربي، قرأ الأزرق، وأبو جعفر، بفتحه، بإضافة وصلا، والباقون بإسكانها.

يا شاء إنه قرأ نافع، وأبى كثير، وأبى عمرو، وأبى جعفر، وروبس، بتسهيل الحكمة الثانية بين بين، بإبداها وواها خالصة.

(المقال والمقال)

ترك، بالإملاء لأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر.

وبالفتح والإملاء لأبو ذكرى، والتقليل للأزرق.

مرجة، وألفاء، وأمرى، بالإملاء حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق.

يا أسمى، بالإملاء حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، ودورى أبي عمرو.

جاج، وشاه، بالإملاء لأبي ذكرى، وحمزة، وخلف العاشر، وبالفتح والإملاء لتشام.

ورؤيا، بالإملاء للكسائي، وبالفتح والإملاء لإدريس، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو.
(المدعم)

الصغير، فقد سرق، بالإذن لابي عمرو، وهشام، وحزة، والكسامي، وخلف العاشر.

هل سولت، بالإذن لحزة، والكسامي، والإظهار والإذن للشام.

أستغفر لنا، والإذن لابي عمرو، خلف عن الدورة.

قد جعلها، بالإذن لابي عمرو، وهشام، وحزة، والكسامي، وخلف العاشر.

العظيم، يوسف في نفسه، أعلم بما، يؤذن ل، إنه هو، وأعلم من قالت لائتيب، استغفر لكم، تأويل رؤبان، بالإظهار والإذن لابي عمرو، ويعقوب.

رب قد آتيني من الملك)

فاطر، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتخفيعها.

ولديهم، ترأ حزرة، ويعقوب بضم الهما في الحالين، والباقون بكسرها.

كذلك.

وكان، قرأ ابن كثير، وأبو جعفر ووازن، بالله مسدودة بعد الكاف، وبعدها هزة مكسورة، وحيث يكون الله من قبل المفصل ممل.

منهما سندب مذهبه، إلا أن أبا جعفر يسهر المحرز مع الله والقهر.

والباقون، وكاين، بهزة مفتوحة بدلاً من الألف، بعدها ياء مكسورة مشددة، وما لنا أن نعبدي كثير، قال ابن الجزري.

كان في كاين (ط) ل (د) م.

وسبيل أدعو، قرأ نافع، وأبو جعفر يفتح ياء الإضافة وصلا، والباقون بإسكانها.

ومن أتبعني، انفق القراء على إثبات اليا، في الحالين.
وُصِيَ إِلَيْهِمْ قُرْآنٌ حَكِيمٌ، بِنَوْحِيِّينَ العَظِيمَةِ وَكَسِيرَةَ الْحَافِظِينَ
الفاعل والفاعل على خير؛ يعود على الله تعالى وَإِلَيْهِمْ مِتَّعَانِيْ، وَالباقِونِ
وُظَيَّيْنَ، بِالبُـهْـيَةِ الْحَبْنَاءِ وَفِي الْمَـهَا بَـيْنَ مِيْنَا يَمُؤْفَعُ وَإِلَيْهِمْ نَائِبُ فَاعِلٍ،
قَالَ اِنَّ الْجَوْزَـيْ: 
وَلِيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ وَالْحَافِظِينَ عَلَىَّ اَسْمَارٍ .١٠٠٧ (نَحُو) وَمَعَ إِلَيْهِمْ السَّكِّلٌ (٢)١٠٠٨
واً وَهَـمْ حَيْثَ، وَبَعْرَيْنِ، وَكُرِّرَاهَا الْبَاقِيْنَ.
وَنَبِلَانِ، قُرْأَانٌ نَافِعٌ وَأَبِنِ عَامِرٍ، وَعَاصِمٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَبَعْرَيْنِ، بَنَاءٍ
الجِهَالَةِ، عَلَى الْالْجَيْلَاتِ، وَالْبَاقِيْنِ بَيْنَ الْمَبْيَضَةِ مَنْ أَقَلُّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَ
هُ، أَفْلَمْ يَسْرُوا فِي الْأَرْضِ، إِلَّا لَهُ، قَالَ اِنَّ الْجَوْزَيْ: 
لَا يَقْلُونَ خَاطِباً وَمَتَّعَيْنَ (عَمِيَّ) .١٠٠٩ (عَنْ) (ظَلَّ) يُوسُفْ شَيْبَةً وَهُمْ
ذِكْرُيْنِ، قُرْأَانٌ عَاصِمٌ، وَحَيْثَ، وَأَلْسَانِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ، وَبَـعْرَيْنِ، وَبَـعْرَيْنِ
الجِهَالَةِ، بِتَخْفِيفِ الدَاـلِّ، وَقَدْ وَجَبَتْ بِوَجْهِ أَشْرِيْهَا مَا رَوَى عَن
ابِن عَبَـسِ رَضِيَ الَّهُ عَـلَيْهِ أَنَّ الضَّـيَارَ مِلَّا تِرْجَعُ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَـيْهِ، أَي
وَظَنَّ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ أَنَّ الْرَّسْـلِ قَدْ كَـذَّبُوهُمْ فِيَ اسْتَلَامُ مِنْ النَّبِيَّةِ وَفِيَ يَوْعَدُونَ
بِهِ مِنْ لَمْ يُؤْنِيْنَ مِنْ الْمُلْعَابِ، وَيُحَيِّنُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جَبِيرَ مَا أَجَابَ بِذَلِكَ قَالُ
الضَّـحَـيْكَ وَكَانَ حَاضِرَ أَمْ رَحَّلَتْ فِي هِذَهُ الْمَسْلَأَةِ إِلَى الَّذِينَ كَانُوا قَلِيلٌ، وَقَرَأَ
الْبَاقِيْنِ بِتَخْفِيفِ الدَاـلِّ، عَلَى وَعْودُ الْضَّـيَارَ كَابِرَ اَسْتَلَامُ إِلَيْهِ أَيْ وَظَنَّ الْرَّسْـلِ
أَنَّ أَمْهَمَّ مِنْ كَـذَّبُوهُمْ فِيْنَ جَاءُوا بِهِ لَنْشَدَةِ الْبَلَادِ وَطَوْلُهُ عَلَيْهِمْ جَاهِمُ نَصِرُ
اللَّهِ إِلَّا. إِلَّاء، قَالَ اِنَّ الْجَوْزَيْ: 
وَكَذَّبْنَا الْحَـفِـفَ (١٩٨٩) (شَفَا) (١٩٨٩)يُوْيِ 
فَنَجِيَّ مِنْ نَشَاءٍ، قُرْأَانٌ أَبِنِ عَامِرٍ، وَعَاصِمٍ، وَبَعْرَيْنِ، وَهُمْ وَاحِدَانِ
مَضْمُومَةَ وَبِعْدَهَا جَـيْمُ مَشْدُودٍ، وَيَوْعَدُ الْجَـيْمَ بِإِيَادِ مَفَوَّحَةِ، إِلَى أَنْ فَعَلَ مَاضِ
مِنْ مَـفْعُولٍ وَقُدْ نَائِبُ فَاعِلٍ، وَقُرْأَانٌ البَاقِيْنِ بِنَوْعِ مَـفْعُولٍ مَـضْمُومَةٍ
وَالثَّانِيَةِ سَاَكِنَةٍ وَبِعْدَ الثَّانِيَةِ جَـيْمُ مَـفْحَـ١٠٠٩ةُ، وَيَوْعَدُ الْجَـيْمَ بِيَدِ سَاَكِنَةٍ، مَدِيَةٍ، إِلَى
- ٧٠ -
أنه فعل مضارع أنجى مبين للمعلوم، والفاعل ضعير يعود على الله تعالى:

ومن مفاوضته قال ابن الجوزي:

'نذة نذى (تنر) لـ(ظار) (كت) وي تصديق، قرأ حرة، والكشف، وخلاف العاشر، وروسي بخلاف عنه، إشام الصاد صوت الزاوي، وهي لغة قيس، والباوقون بالصاد الخالصة وهو الوجه الثاني لرويم، وهي لغة قريش، قال ابن الجوزي'

باب أصدق (شنا)، والخلف (غبر)

(المقال والمال)

، الدنيا، بالإمالة حرة، والكشف، وخلاف العاشر، وفما التقليل، للأزرق، والسوس، وفما التقليل وفما الإمالة: لدوري أبو عمرو،

، القرى، بالإمالة لآبي عمرو، وحرة، والكشف، وخلاف العاشر، وفما التقليل وفما الإمالة لابن ذكوان، وفما التقليل للأزرق

، (المدغم)

، الكبير، والآخرى نوفي، بالإظبار، والإدغام لآبي عمرو، ويعقوب

، سورة الرعد

، السمير سك كأبو جعفر، على ألف، ولام، وميم، وراء، من غير تنفس مقدار حركتين، والباوقون بعدم السكت.

، يؤمنون، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو بخلاف عنه، إبادال الهمزة في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف

، يبغي قرأ شعبة، وحرة، والكشف، ويعقوب، وخلاف العاشر

ففتح العين وتشديد الشين، مضارع عشى المضاعف، والباوقون بإسكان
الفن وتخفيف الشين، مصارع أعشى، قال ابن الجزري:

يغشى معا شدد (ظ)ما (صحبة)
وزرع ونخيل صوان وغيره، قرأ ابن كثير، وأبو عرو، وحفص.
ويعقوب، برفع عين وزرع، ولام، ونخيل، ونون، صوان، وراء،
وغير، فرفع وزرع ونخيل، بالخطف على مقطع، ورفع صوان،
لكونه نمثا لنخيل ورفع غير، لITTLEYI سان، وقرأ الباقون
بخفض الأربعة، عطفاً على أعتاب، قال ابن الجزري:
وزرع وبعد الثلاث الخفض (عن) 2 (حق) أرفعوا

يسقي،قرأ ابن عامر، وعاصم، ويعقوب، بالباء النحية على التذكر، أي يستقاء مذكر، والباقون بتاء التانية مراعاة لنفسه ماتقدمت أي تبقى هذه الآسية.
قال ابن الجزري يسقي (ظ)ما ((ms)مر (ظ)من.
ونفصل،قرأ حمرة، والكسائي، وخلف العابر، بالباء النحية،
والفاعل ضمير يعود على الله تعالى المتقدم في قوله، َّالله الذي يرفع، والباقون
بئن المعظمة على الالتقات، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى.
قال ابن الجزري نفصل الباء (شفاء).

الأكل، قرأ تافع، ابن كثير، يسكن الساكن، وهو لغة تيم،
والباقون بضمها، وهو لغة الحجازيين، قال ابن الجزري
 والأكل أكل (ظ)ما (دنا.

فإننا كنا ترابا أثناء قرأ تافع، والكسائي، ويعقوب، ونحوهم،
الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام، وقرأوا، إلا، بحمرة
واحدة مكسورة على الحمير، وكل على أصله في الحميرين. فقالون يسل
الحمرة الثانية في أبدا، ويدخل ألفا بين الهمرين، وورش، ووريس، و
يسهلانها مع عدم الإدخال، والكسائي، وروح، يحققانها مع عدم الإدخال، وقرأ ابن عمار، أبو جعفر، بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، وكل على أصله كذلك. فأبو جعفر يسيل المهمة الثانية في أثناء مع الإدخال، وهم يحققون مع الإدخال وعدمه، وابن ذكرى يحققون مع عدم الإدخال، وقرأ أبو القارون بالاستفهام فيما، وكل على قاعدته فابن كثير بتسهيل المهمة الثانية بل الإدخال وأبو عمر ونسرهما مع الإدخال، وعاصم وحمرة، وخلف العابر بالتحقيق من غير إدخال.

ثم قيلهم الثلاثة، قرأ أبو عمار، ويعقرب بكسر الها، والميم وصلا، وحمرة، والكسائي، وخلف العابر بكسر الها، والميم وصلا كذلك، والباقون بكسر الها، وضم الميم وصلا أيضاً، وأما حالة الوقف على من قبلهم، فكل القراء يكرون الها، ويسكنون الميم، ومثلها في الحكم، لرهم الحسنى.

عليه، يدبه، قرأ ابن كثير بصلة الها، والباقون بعدم الصلة.

هاد، وال، قرأ ابن كثير بإثبات البااء فيما وقفاً، والباقون بعذفها.

في الحالين.

هاد، وال، قرأ ابن كثير، ويعقرب بإثبات البااء وصلا ووقفاً، والباقون بعذفها.

بعذفها في الحالين.

هاء، وال، قرأ ابن كثير، ويعقرب بإثبات البااء وصلاء ووقفاً، والباقون.

بعدنها في الحالين.

هل تسوؤ الظلال والدرو، قرأ شعبة، وحمرة، والكسائي، وخلف العابر بالباء على التذكير، والباقون بالباء على التأييد، وجاز في الفعل التذكير والتأييد، لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي، قال ابن الجزيري، هل يسوؤ (شال) (صداً).

يقودون، قرأ حفص، وحمرة، والكسائي، وخلف العابر بإلزام، مناسبة لقوله تعالى: أَمْ جَعَلْنَا هَذِهِ شَرَكًا وَأَبَاءُ نَبِيِّنَا اِخْتِيَاطًا، والباحثون، والمؤلفون، ونقوله، قال ابن الجزيري، ويردوا (صحب).

- 63 -
(المقال والممالة)

داير، أمال الرا، أب عمرو، ابن عامر، وهجوة، والكسائي،
وخلف العاشر، إجراء لألقه بجري الأنف المقلية عن الياء، وقلتها
الأزرق.

النار، ويمقرا، بالنهار، بالإمالة لأبي عمر، ودوري الكساي.
وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، ونفاية الأزرق.

الناس، بالفتح والإمالة لدوري أبي عمرو،
والكافرين، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكساي، ورويس،
وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، ونفاية الأزرق.

الأعمى، وماوراه، بالإمالة خمزة، والكسائي، وخلف العاشر,
وبالفتح والتقليل الأزرق.

(المدغم)

الصغير، وإن تعجب فيجب، بالإدغام لأبي عمرو، والكسائي،
وبالأنهار والإدغام لهما، وخلاء.

أتقنتم ببالأنهار لأبي كبير، وحفص، وبالأنهار والإدغام
لرويس، والإدغام للباقي.

قنبه، هل تستوى ظلالات والدور بالإظهار جميع القراء.

الكبير، يعلم ما، بالنهر له، فيصيب بها، المجال له، خالق كل شيء،
الأمثال لذلك، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، وبعقول.
(أفن يعلم)

يدخل قرأ الأزرق بتفخيم اللام وصلا ، وبالتفخيم والترقيق وقفا ،
والتفخيم أرجح ، والباقون بتفخيم في الحالين .
 София ، صح ، عليهم ، ويقدر ، إليه ، قرآنا ، سيرت ، سيما ملها .
وبدورون قرأ الأزرق بتشيل البديل ، وغمزة وقفا وحجان ، الأول ،
التسهيل بين بين ، الثاني ، الحذف ،
هيناب ، وعقاب ، أثبت الياء فيما يعقوب وصلا ووقفا ، والباقون
بجذفها فيما في الحالين .

وياس ، قرأ الأزرق يخلف عنه بتقديم الحمزة وجعلها في موضع الياء
مع إبدالها ألفا وتأخير الياء ، وجعلها في موضع الحمزة فيصير النطق يبايس ،
بالة وألف ، وحدها ألفا ياء مفتوحة . وقرأ الباقون ياء ساكنة وحدها
hamster مفتوحة ، وهو الرجع الثاني للبرزي
قال ابن الجوزي
وابن ياس ابن ولد خلف (ه) ب .

ولقد استهى ، قرأ أبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، ويعقوب بكسر
الدال وصلاة ، والباقون بضمها كذلك ، وقرأ أبو جعفر بإبدال الحمزة ياء
مفتوحة وصلاة ساكنة وقفا ، وحمزة وقفا ، وهشام يخلف عنده وحجان
الأول ، التسهيل بالروم الثاني ، إبدال الحمزة ياء مفتوحة ثم تمكن الوقف ،
هـ 3 . فتم تجفيته ، قرأ أبو جعفر بجذف الحمزة مع ضم الياء في الحالين ،
وحمزة وقفا ثلاثة أوجه ، الأول ، الحذف كابي جعفر ، الثاني ، التسهيل
بين بين ، الثالث ، الإبدال ياء خالصة .

وصدوا ، قرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف العلاشر
يضم الصاد على البناء للمهمل ، والباقون يفتحها ، على البناء للفاعل .
قال ابن الجوزي ، واضم ، وصدوا وصداء الطول كوفي الحضري .
(م 8 - المذهب ج 7)
من هاد، من واق، وقف عليهما ابن كثير يبا، ساكنة بعد الدال،
والقاف.

(المقلل والتمال)
أعمى، عقي لدى الوقف، الدنيا، طوي، الموتى، بالإمالة خزة،
والكمسان، وخلف العاشر، بالفتح والتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل
للأبي عمرو في غير، أعمى، والدورى وجه ثالثي، الدنيا، وهو الإمالة
والدادر، ودارهم، بالإمالة للأبي عمرو، ودورى الكمسان، والفتح
والإمالة لابن ذكوان، والتقليل للأزرق.

(المدغم)
الصغير، أخذتهم بالإظهار لابن كثير، وفحص، بالإظهار والإدغام
لرويس، والإدغام للباقي.

بل ذين، بالإدغام للكمسان، والإظهار والإدغام لهما.
الكبر، الصالحات طوي، ذن للذين، بالإظهار والإدغام لا يبي
عمرو، ويعقوب.

(مثل الجنة)
أكلها، قرأ نافع، وأبى الكبير، وأبو عرو، يسكان الكاف، والباقون
بضمها، وما لفان. قال ابن الجوزي: وأكلها شغل، لآدم ( журان).
ينكر، إليه، أنزله، وهو، كله جلي.
ء ملاب، قرأ يعقوب بائتات الباء إلى الحالين، والباقون بحذفهما كذلك.
ء ولاوين، قرأ ابن كثير، بائتات الباء، بعد القاف وفقا، وحذفها، وصل.
الباقون بحذفها في الحالين.
وبريت قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم، وبعقوب بإسكان
الباء، وخفيف الباء الوحدة، مضارع أبوتيث. والباءون بفتح الباء وتشديد الباء، مضارع ثبت عام.
قال ابن الجوزري:
"بدأت خفيف ( قضى حقي )
وسيعم الكفار، قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمرة، والكسائي،
وبهية وب، وخلف المشتر الكفار، بضم السكاف وفتح الظاء وتشديدها وتألف أشهد، جمع الفكسر، والباءون، السكاف، بفتح السكاف وألف بعدها وكرس الفاء على الإفراد، قال ابن الجوزري
والسكاف الكفار ( ش ) ( كثر ) ( غذى)
"سورة إبراهيم عليه السلام"
والسند، سكت أبو جعفر على حروف اللفاية الثلاثة بدون تغير مقدار حركتين.
وأنزله صراط، وهو، وإليه، كله جلي.
وحينما ذكر الله، قرأ نافع، وأبو جعفر برفع الهمزة من لفظ الجلالة، وصلا والأنباء، على أنه مبتدأ خبر، الذي، أو خبر مبتدأ معذوف، أي هو الله، وقرأ أبو سفيان برفع الهمزة في الأبدان، وخففهما في الواصل.
والباءون بالجزء في الحالين، على أنه بهد ما قبله، قال ابن الجوزري
( عم ) رفع الحضيض في الله الذي... والابتداء ( غدير
جوا، رمست الحمزة على واو، فضفة لجرة، وهما مبتدأ عنه وقنا خمسة أوجه وهم: الإبدال حرف مد، والتسهيل بالروم، والإبدال واوا خالصة على الرسم مع السكون المحض والروم والإشمام.
رسلي، قرأ أبو عمرو بإسكان السين، والباءون بضمها، وهم لغتان
قال ابن الجوزري:
"ورسلنام مع هم وك وسيلة". ( حِر)
المعقل والممال

النير، أمال الراية ابن عامر، وشعبة، وحمراء، والكسائي، وخلف
الاعصار، وغلام الأزرق.

صبر، بالإملاء لابن عروة، ودورى الكسائي، وبالفتح والإملاء
لاين ذكوان، والنقيل للأزرق.

ه جاءهم، بالإملاء لابن ذكوان، وحمراء، وخلف العاشر، وبالفتح
والإملاء لهمام.

المدغم

الصغير، وإذ تأذن بالإدام لابن عروة، وشيماء، وحمراء، والكسائي،
وخلف العاشر.

الكبر، ويستحبون نماك، تأذن ربك، بالإظهار والإدام.

لاين عروة، ويعقوب.

قالت رسوله

رسلما، ورسلما، قرأ أبو عمرو بإسكان السين، والباقون بضمها.

رسلنا، قرأ أبو عمرو بإسكان الباء، والباقون بضمها.

قال ابن الجزري ورسلنا معهم دعو وسننا: "(حرف)

ليغفر، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتخفيفها.

ويؤخر، قرأ ورش، وأبرجعف بإبدال الهمزة وواوا في الحالين،

وكنا حرة عند الوقف، وقرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتخفيفها.

وعيد، قرأ ورش بإثبات الباء وصلا، ويعقوب بإثباتها وصلا ووقفاء.

والباقون بجعلها في الحالين.

وما هو بمعنى، اتفق جميع القراء على تشديد الباء.

- 68 -
قال ابن الجزري:

واجمع فإيّاهِ شورى (١) (٢) (٣) (٤) 

خُصُصُ السَّمَلَاتَ والآرَضَ، قرآ أَحْزَاةَ، واللَّكْسَاءَ، وخلف العاشر 

خُصُصَ بِالْبُحُرَ، وكانَ الْبَعْيَةَ، وَرَقَّماً تَفْتَقَ حَتَّى يُقْصِرَ، لأنهُ أَنَّمَ قَاعْلًا 

وَالسَّمَلَاتَ، بِالْحِفْضِ عَلَى الْإِضْفَاءَ، والأَرَضَ، بِالْحِفْضِ عَطْفَاءً عِلَى السَّمَلَاتَ 

وَقَرَأَ الْباقِونَ، وَخُصُصَ بِالْحِمَا، واللَّامَ، واللَّقَافِ، وَقَرَأَ بِالْبُحُرَ، لأنهُ قَالَ، 

فَعَّلَ مَاضِيَ السَّمَلَاتِ، بِالْحِمَا، بِالْبَعْيَةَ، لَكِنَّهُ مُفَعُولُ بَهَ، والأَرَضَ 

بِالْحِمَا عَطْفَاءً عِلَى السَّمَلَاتِ. قال ابن الجزري:

خُصُصَ امْدَدُ وَأَكْسَرُ، وَقَرَأَ كُلٍّ، وَالآرَضَ، أَجَرَّ. (شَفَا) 

إِنْ يَشَا قَرآ الأّصْبَهَانٍ، وأَبُو جَعْفَرٍ، بِإِيَّادَ الْهَمْزَةِ فِي الْهَلَالِ 

وَكَذَا حَمْزَةُ عَنْدَ الْوَقُفَ.

دِلَّ عَلِيّكُمْ، قَرآ حَفَصَ بِفَتْحِ يَاءِ، الْإِضْفَاءَ، وَاللَّبَقَانَ، إِلَيْهَا. 

بِمَصْرُخِي، قَرآ حَزْمَةً بَيْنَ الْبَيْاءَ، وَهِيَ لِغَةُ بَيْنَ يَرْبُوعٍ، وَقَدْ وَجَهَتْ 

بِأَنَّ الْكَسْرَ عَلَى أَصِلَ النُّخْلَةَ مِنَ التَّقَاطِ السَّاَكِنِينَ، وأَصِلَ مَصْرُخَيْنِ لِ 

حَذْفِ النَّونِ للْإِضْفَاءِ. فَأَتَقُْ سَيْ بَيْنَانِ يَاءِ، الْإِضْفَاءَ، وَيَاءِ، الْإِضْفَاءَ، وَأَصِلَ 

الْسَّكَرَانِ فَكَسَرتُ النُّخْلَةَ مِنَ السَّاَكِنِينَ، وَقَرآ الْباقِنَ، بِفَتْحِ الْبَيْاءَ، لَكَنَّ 

الْبَيْاءَ المَدْغُومُ فِي أَصِلَهَا الْفَتْحُ.

وُسَعَ مَصْرُخُ الْبَيْاءِ (أَصِلَةً) خَرَ 

وَأَشْكُرُونَا، قُرآ أَبُو عُوَروٍ، وأَبُو جَعْفَرٍ، يَلِاَثَ الْبَيْاءَ، وَصَلَا، وَحَذِفُهَا 

وَقَدْ، وَيُعَرِّقُ يَلِاَثَهَا وَصَلَا، وَوَقَدُ، وَاللَّبَقَانَ، بِحَذِفِهَا. 

وَأَكْلَاهَا، قُرآ نَافِعًا، أَبُو كَبْرٍ، وَأَبُو عُوَروٍ، إِسْكَانُ السَّكَفِ، وَهُوَ لَغَةُ 

تَمْيِمٍ، وَاللَّبَقَانُ، بَضْمَهَا، وَهُوَ لَغَةُ الْحَجَّازِيَّينَ. قال ابن الجزري:

وَأَكْلَاهَا شَغْلٌ (أَنَّى) (حِبَّر)
خليبة اجنبت، قرأ أبو عرو، وعاصم، وحزة، ويعقوب. وقيل
وإن ذكوان يخفف عنهما بكسر التنوين وصلا ووالافق بضمه كذلك.
قال ابن الجزري:
والسائق الأول ضم
لضم هر الوصل وكسره (نا) ما (ف) غير قال (ح) لا وغير أوان (حما)
والخفف في التنوين (م) وابن بكر (ز) ن خلقه
المقلل والمانال
هدانا، وفأوحي، ويسنى بالامالة حزة، والكسائي، والخفف العلائي،
والفتح والتقليل للأزرق.
خاف، واللا، والإمالة حزة وحده.
جبار، بالإمالة لأبي عمر، ودوري الكسائي، والفتح والإمالة
لاين ذكوان، والتقليل للأزرق.
للناس، والفتح والإمالة الدورية عن أبي عرو.
فقراء، قرأ أبو عرو، والكسائي، والخفف العلائي بالإمالة والأزرق
والتقليل، وابن ذكوان بالفتح والإمالة، وخفيف عن حزة بالتقليل والإمالة،
وخلال بالفتح والتقليل والإمالة، والباقون بالفتح
الدنيا، بالإمالة حزة، والكسائي، وخفيف العلائي، والفتح والتقليل
الأزرق، والسومي، والفتح والتقليل والإمالة الدورية لأبي عرو.

المدغم
الكبير، هو يغفر لكم، الصالحين جنت، الأمثال للناس، بالإظهار
والإفهام لأبي عرو، ويعقوب.
ه نبئه، لا إفهام في نون، بلذن فيهم، ليكون ما قبل من ساكناً.
(آلم تر إلى الذين بدلوا)

نجمت الله، رضي بناها، ووقف عليها، باللهاء، ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ووقف الباولون بالباء.

وصومها، الصلاة، قرأ الأزرق بتغليظ الاسم، والباولون بترقيقها.

وبيس، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو بخلاف عنه بإبدال

الهمزة في الحالين، وكذا حزوة عند الوقف.

ليضلو، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس بفتح الياء على أنه فعل مضارع من هديل، وهو لازم أي ليضلوهم في أنفسهم، والباولون بضم الياء على أنه فعل مضارع من حذاء، وهو متعمدة والمغقول محفوظ، أي ليضلوها غيرهم.

قال ابن الجوزي:

يصل فتاح الصم كالحج الزمر. (حبر) (غنا)

قل لعباد الذين: قرأ نافع، ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وأبو جعفر، ورويس، وخلف العاشر يفتح ياء الإضافة وصلاة والباولون بإسكانها.

لا تع فيه ولا خلال. قرأ نافع، ابن عامر، وعاصم، وحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف العاشر بالرفع والتنوين، على أن لا نافية للوحدة لا عمل لها ومنه بدأ والجار والمجروح خبر، وخلال بدأ، والخبر محرف دل عليه الحبر الأول أي فيه. وقرأ الباولون بالفتح مع عدم التنوين، على أن لا نافية للجسم تعمل عمل إن وقع اسمها والجار والمجروح خبرها، وخلال اسم لا وخبرها محرف دل عليه الأول أي فيه.

قال ابن الجوزي:

لا يع ولا خلال لا حبر. (مدا) (كنو)

إبراهيم، جميع ما هذه السورة، والألف كان عام مرفوع عن ابن ذكران، وباليا، للباقيين وهو الوجه الثاني لابن ذكران، وهم لنتان.
قال ابن الجوزي:

ويقر إبراهيم ذي مع سورته. أص خلف (لا) 

إني أسكن، قرأ تائف، وأبي كرير، وأبي عمر، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة وصلاة، والباوقان بإسكانها.

أئدته وقرأ هشام بخلاف عنه ياء ساكنة بعد الحمزة، تفرض المبالجة.

وهي موافقة للغة المشهود من العرب على حد قولهم الدماغ والصباريف ووالباوقان بحفذ الياء، وهو الوجه الثاني لفظه، قال ابن الجوزي:

والابن شيعه أئدتنا: (لا) خلف.

إليهم، قرأ حفزة، وعقولي بضم الهاء في الحالين، والباوقان. 

بكسرها كذلك.

هداء، قرأ ورش، وأبي عمر، وحزة، وأبي جعفر إبنات الياء.

وصلاة ودحلفها وطفا، والبرى، وبحقوب، وقيل بحرفه عنه بإشباقها وصلاة ووفقا، والباوقان بحفذها في الحالين.

و لا تحبسن، فلا تحبسن، قرأ ابن عاس، وعاصر، وحزة، وأبي جعفر.

بفتح السين، والباوقان بكسرها، وها لفظان، قال ابن الجزري:

ويحسب مستقبلا بفتح سين (ك) بوا: (ف) (د) (ص) (ث) 

بات

لزول، قرأ الكسائي بفتح اللام الأولى ورفع الثانية على أن: إن مخففة من النقلة واسمه ضمير الشأن عذفوف أي وإنها واللام الأولى هي الفارقة بين (إن) المخففة والتافية ولفظ مرفوع والجملة خبر كان.

وقرأ الباقين بكسر اللام الأولى ونصب الثانية على أن: إن نافية واللام الأولى لام الجوجد والفعل منصب بعدها بأن مضمرة، قال ابن الجزري:

وافتح لزول أرفع (ر) ما
المقال والملامح

البارو، والغير، بالإمالة لأبي عمرو، ودوره الكسياني، والفتح،
والإمالة لابن ذكوان، والتقليل للأزرق،
وآتامك، ونفشي، بالإمالة لحرة، والكساني، وخلف العاشر،
والفتح والتقليل للأزرق.

ومن عصاتي، بالإمالة للكساني، والفتح والتقليل للأزرق.
وترى الجزمارين، بالإمالة وصلا للسومة،يخالف عنه، أما حالة الوقف.
فبالإمالة لأبي عمرو، وحرة، والكساني، وخلف العاشر، والفتح.
والإمالة لابن ذكوان، والتقليل للأزرق.

المدغم

الصغير، اغفر لي بالإنذام لأبي عمرو، يخلف عن الدورى.
ه الكبير، يأتي يوم، وسخر لكم، وعلم ما، وتبين لكم، كيف
فعلنا بهم، الأصدقاء سرايلهم، النار لجزي، بالإظهار والإذعام.
لا أبي عمرو، ويعقوب.

سورة الحجر

وال 순، سكت أبو جعفر على حروف الهجاء الثلاثة بدون تنفس مقدار
حركتين.

كران، قرأ ابن كثير بالنقل في الحالين، وكذا درجة عند الوقف.
درع، قرأ تأفع، وعاصم، وأبو جعفر يخفيف الباء الواحدة،
والبقوان بتشديدها، وهما لغتان.
قال ابن الجريزي:
وربما الخف (مدا) (نمل)
وربلهم الأول، قرأ أبو عمرو، وروح، ورويس يخلف عنه بكس.
الها، والميم وصلا، وحزة، والكساني، وخلف العاشر، ورويس.
في وجه الثاني يضم الها، والميم، والبقوان بكسر الها، وضم الميم.

٧٣
أما عند الوقف في جميع القراء يكسرون الهم، ويستcommitted الميم، إلا روضاً فإنه يضم الهم، ويستcommitted الميم يخفف عنه، والوجه الثاني له يكسر الهم، وإسكان الميم كباقي القراء.

ما نزل الملائكة، قرأ شعبة، تنزل، يفتح النهاة وفتح النون والزاى، مشددة مبنياً المفعول و، الملائكة، بالرفع ثلاث قاف، فعلى، وقأ أخص، وحمراء، والكستر، وخلف الحاشر، تنزل، بتنون الأولى مضمومة والأخرى مفتوحة وكسر الزاي مشددة مبنياً للفاعل، و، الملائكة، بالنصب مفصول به، والباقون، تنزل، يفتح النهاة والنون والزاى مشددة مبنياً للفاعل مسندة للنحوية، وأصله، تنزل، يخفف إحدى النواة تخفيفاً و، الملائكة، بالرفع فاعل، قال ابن الجوزي:

واختنا، تنزل الكوفر في النهاة النون مع، زاهلاً كسر (ضعف) بعدما فرع قرأ البزي يخفف عنه بتشديد النهاة وصل، قال ابن الجوزي:

في الوصول تأتيهما اشتد إلى قوله، في الكل، اختفاء عنه، فتعنتنا، لا خلاف بين القراء في تخفيف النهاة،

سكرت، قرأ ابن كثير بتخفيف الكاف، أي حبست أبصارنا مثل قوهم سكرت النهر أي حبست عن الجري، والباقون بتشديدها، يجوز أن يكون من الخفيش وشدللة الكثر، وأن يكون معي حيرت من السكر،

قال ابن الجوزي: وخف سكرت (د) هما نزله، لا خلاف بين القراء في قراءته بالتشديد.

الرياح، لواقعة، قرأ حزة، وخلف الحاشر، لأريش، بالإفراد، والباقون، قال ابن الجوزي:

والريح هم: كالكليف مع جائزة توحيدهم: حجر (فقي) من صلصال، قرأ جميع القراء، برفقية اللام لسكونها، فأناظر إلى، اتفاق القراء على إسكان اليا في الحالين،

المخلصين، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ابن عامر، ويعقوب،
بكسر اللام، اسم فاعل، والياقوت يفتحها، اسم مفعول، قال ابن الجزري:

والخواصين الكسر (٢٢٠) (حقا).

وعلى مستقيم، قرأ يعقوب بكسر اللام وضع الباء منونة، من علوا الشرف، والياقوت يفتح اللام والياقوت من غير تنوين، أي من مرّ عليه مرّ على والمعنى أنه أي المئار إليه بهذا طريق يؤدي إلى، وفي الكروخى على رعايتهم كالمي الذا تجب رعايتهم كفوه له تعالى، وكان حقاً عليه نصر المؤمنين.

قال ابن الجزري.

ولام على فاكمير نون ارفع (ظاهراً جزء). قرأ شعبة بضم الواي، والياقوت بإسناها إلا أن أبا جعفر حذف

الهمزة وشد الزاي، ووقف عليها حزة، وهما بتخفف عنه بالنقل مع السكون الحض والروم والإشام.

ومعيون ادخلوها، قرأ ابن كثير، وابن ذكوان، وشعيبة، وحمراء.

والكسان بكسر العين، والياقوت بضمها، وهما لفان، قال ابن الجزري:

عبون مع شيء مع جيوب (صفف) في (م) (دم) (رضي).

وقرأ بكسر التنوين وصلا أبو عرو، وعاصم، وحمراء، وروح، وقيل، وابن ذكوان تخفيفهما. والياقوت بالضم، قال ابن الجزري:

والساكن الأول ضم.

لضم همز الوصل واكميره (١٠٠) (ه) (ع) (دار ولا وعبر أو) (حم).

والخفي في التنوين (م) (ر) وان يخرج. (ر) خلافه.

وقرأ رويس يخفف عنه بضم التنوين، عبون، وكمير خاء، ادخلوها، على أنه فعل ماضي من الباء منون، أدخل، الرواسى فالميزة للقطع نطق حركتها إلى التنوين ثم حذفه، وقرأ الياقوت يضع الحاء على أنه فعل أسـ.

وهو الوجه الثاني لرويس واعلم أن جميع القراء يبدوان بها موضع ما.

قال ابن الجزري:

همداً دخلوا انتقل إكمير الضم، تخفيف (٢٠٠) يث.
(المقال والمقال)

(الثمر) أمال الراء أبو عمرو، وشعبة، وهجرة، والكسائي، وخلف
العاشر، وقلقالاروق.

(دك) بالإمالاء لأبي عمرو، ودورى الكسائي، وفيفتح والإمالاء
لابن ذكوان، وبالتقليل للاروق.

(المدغم)

(الصغير) خلقت سنة، بالإدغام لأبي عمرو، وحمراء، والكسائي،
وخلف العاشر، وهمش بنغب عنه.

ولقد جملنا، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحمراء، والكسائي،
وخلف العاشر.

(الكبر) خنان زلنا، قالربك، قالم، قالرب، بالإظهار والإدغام
لابي عمرو، ويعقوب، ولهما الاختلاس فيها قبل المدغم ساكن صحيح.

(بني عبادي)

(بني) قرأ أبو جعفر إبٍاداً البهرة في الحائلين، وكذا حمزة عندالوقف.

(بني عبادي أني أنا الفيروز) قرأ نافع، وابن ك blir، وأبو عمرو،
وأبو جعفر بنعما. الإضاف، فهما وصلا، والبقاون إسكانا، وكذلك.

(وئينهم) أفق القراء على عدم إبدال الحمزة، إلا حمزة عند الرمق.

إنها بيدها، واله حينفظاء الذكر، وكسرها.

(إنا نبشرك) قرأ حمزة بنعما الفنون، وإسكان الباء، وضم الشين مخففة،
مضارع، وأبشر، والبقاون بضم النون وفتح الباء، وكسر الشين مدبدة،
مضارع بشّر، قال ابن الجزري: وكاف أول الحجر توبة،(3) هذا
(تشرفون) قرأ نافع بكسر النون مخففة، والإصل تشرفون النون
الأول للرفع والثاني للوقية، لأنفنت نون الوقية بعد نفل كسرتها إلى

- 76 -
نون الرفع تخفيفاً ثم حذف الباء حمله على نظارتها في رؤوس الآي،
اء، بالكسرة التي قبلها في الدلالة عليها، وقرأ ابن كثير بكسر النون.
شدة مع المد المشبع، وذلك على إدام النون الأولى في الثانية، وقرأ
الباقون بفتحها مرفوعة، على أنها علامه الرفع، قال ابن الجوزي:
بُسرون نقل النون (د) ف... وكسروا (الع) م، وم.
، ومن يقبض، قرأ أبو عمرو، والكسائي، وبعوب، وخلف العاشر.
كسر النون كضرب بضرب وهو لغة أهل الحجاز وأسد، والباقون بفتحها.
كمل يقول وهو لغة أيضاً... قال ابن الجوزي:
وكسرها (الع) م كيقطط اجمعها. (روى) (حما).
لمجوع، قرأ أخزة، والكسائي، وبعوب، وخلف العاشر.
بالخفيف، مضارع أنقى، والباقون بالتشديد، مضارع نجصى،
قال ابن الجوزي: والحجر أولى العنكبا (ظلم) (شغفا).
قدرنا، قرأ شببة بخفيف الدال، والباقون بتشديدها، هما لحنان.
بمعنى التقدير، خف قدرنا (ص) ف مما.
، جاء آل، قرأ قالون، والبي، وأبو عمرو بإسقاط الهجارة الأولى.
مع القصر والمد، والأصبهان، وأبو جعفر، يكسير الهجارة الثانية.
ولالأزرق وجهان، الأول، تسيل الهجارة الثانية مع القصر والتونست والمد.
في البديل، الثاني، إبادها حرف مد منصب مع القصر والمد، فالقصر على
تقدير حذف الأملف، والمد على تقدير عدم الحذف ويزاد ألف ثالثة للمفصل.
بين الساكنين، ويتبع التونست على الإباد، ولقتثل ثلاثة أوجه، الأول،
إسقاط الهجارة الأولى مع القصر والمد والثاني، تسيل الهجارة الثانية،
، الثالث، إبادها حرف مد منصب مع القصر والإشاع، ولويس وجهان.
الأول، إسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمد، الثاني، تسبيح الهمزة الثانية، والباقيون بتحقيق الهمزة.

فأمر، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر بهمزة وصل، والباقيون بهمزة قطع.

وتفضحون، نخرون، قرأ يعقوب بإيات الياء فيما وصلا ووقفا، والباقيون بحذفها كذلك.

 себя إن كنت، قرأ نافع، وأبو جعفر بفتحه يا الإضافة وصلاة، والباقيون بإسكانها.

هبوتا، قرأ ورش، وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر، وبعوقب، بضم الياء، والباقيون بكسرها، ووها لغتان. قال ابن الجزري:

بيوت كيف جا بكسر الضم (كمم) (د) (سماحة) (ب) إلى أنها أن، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتحه يا الإضافة وصلاة، والباقيون بإسكانها.

وفاصفع، قرأ حزرة، والكسائي، وخلف العاشر، ورويس يخلف عنه بإشمام الصد صوت الزاي، والباقيون بالصاد الخالصة، وهما لغتان.

قال ابن الجزري: وباب أصدم (شفا) والخلف (غير) المستهرتين، قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة في الحالين، وحزة وقفا، وجهان الأول، التسهيل بين بين البعدين، الخذف كثير جعفر.

(المقلل والمال)

جاءة بالإمالة لا ابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر، وبالفتح والإمالة لتشام.

فاغنى، بالإمالة حزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق.
(سورة النحل)

وعما يشاركون قرأ أنس، والكسائي، وخلاف العلاشر، مناسبة لقوله تعالى: فلا تستعجلوا، والباءون ياء الفينق، على اللفظ.
قال ابن الجوزي:
وعما يشاركون كالنحل مع روم (سما) (ذل) (كس)،
بنزل الملائكة، قرأ ابن كثير، وأبو عروء، ورويس دينزل،
بتخفيف الزاي المكسورة وإسكان اللام، مضارع، أنزل، و، الملائكة،
بنصب مفعول به، وقرأ روح، تنزل، بناء مثناة من فوق مفتوحة ونون,
مفتوحة وزاي مفتوحة مشددة، مضارع، تنزل، حذف منه التاء,
و، الملائكة، بالرفع فاعل، والباءون، ينزل، باشديد الزاي المكسورة,
وفق النون، مضارع، ينزل، و، الملائكة، بنصب مفعول به.
قال ابن الجوزي: ينزل كلا خف (حق).
وقال:
ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح,
أنذروا، جائز، مستكبرون، أبطال، يزرون، قرأ الأزرق,
بترقيق الراء، وتفخيمها، والباءون، وتفخيمها,
فأتقنون، قرأ يعقوب بإثبات الباء في الحامل، والباءون بحذفه كذلك,
فافد، وقف عليه حروبة، وهشام، بحذف عنه بالناقل مع إسكان الفاء,
بالسكون المخصوض والروم، والإشمام.

- 79 -
،شق الأقاصي، قرأ أبو جعفر يفتح الشين، والباقون بكسرها، والقراءاتان مصدران يفتح الوتر واحد وهو المشقة، وقيل الأول مصدر، والثاني اسم مصدر، قال ابن الجزري: شق فتح شئه (ش) من لوحه، قرأ أبو عروة وشعبة وحجة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر بالقصر أي تخف حرف المد بالكلية على وزن فعل، والباقون بالمد على وزن فعلن، قال ابن الجزري: (وحده) (ما) رفف فاقصر جميعاً.
قصص، قرأ حرة، والكسائي، وخلف العاشر، ورويس يخفف عنه بالإشمام، والباقون بالصاد الخالصة وهو الوجه الثاني لرويس.
قال ابن الجزري: وباب أصدق (شفا) والخلف (غ) ر.
بنت، قرأ شعبة ف Sơn المعظمة، والباقون بالباء، مناسبة لقوله تعالى:
... هو الذي أنزل، قال ابن الجزري: يبتلعون (ص) ح.
الشمس والقمر والنجوم مستوا، قرأ ابن عامر برفع الأسماء.
الأربعة، وفحص بنصب الأولين ورفع الآخرين، والباقون برفع الأسماء.
الأربعة، قال ابن الجزري: والشمس أرفع.
حالف، مع عطف الثلاث (ك) م وثم م. معه في الأخررين (ع) د.
والذين تدرون،، قرأ عاصم، ويعقوب بيا الغيب، على الابنات.
والباقون بناء الخطاب، مناسبة لقوله تعالى ولهاء يعلم ماتسرون.
قال ابن الجزري: يدعون (ظ) يا (ن) ل.
قيل، قرأ هشام، والكسائي، ورويس بالإشمام، والباقون بالكسرة.
الخالصة، قال ابن الجزري.
قيل غيظ جي أشم. في كسرها الضم (ر), جا (غ) نا (ل) زم.
تشاقون، قرأ نافع بكسر النون على حذف إحدى النوين للخفيف.
والراجح أن المذكور هو نون الوقية وكسرون النون الرفع ثم حذفت الباء.

- 80 -
لدالالة الكسرة عليها، والباقون بفتح النون على أنها نون الرفع والمفعول محرض أئ المؤمنين أو ألقه، وثباقون أكر النون (أ) يا الذين توقفتم، ترى حمرة، خلف العاشير باليا، على التذكير، والباقون بالناء على التائي، وجاز تذكير الفعل وتأنيته لان الفاعل مؤنث غير حقيقة قال ابن الجزري: ونوقفهم معا (فتي) (المقلل والملام) أني، وعلي، ولهذا، وزنوفهم، ولي، بالإمالة لزهرة، والكسرى، وخلف العاشير: وبالفتح والتقليل للزرقى، وبالفتح والتقليل لدورى أبي عرو، في لفظ ميل، وشعبة فيها الفتح والإمالة. شاه، بالإمالة لابن ذكوان، وحمزة، وخلف العاشير، وبالفتح والإمالة لفهام. الكافرين، بالإمالة لابن عرو، ودورى الكسائي، ووتيس، وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، وبالتقليل للزرقى. (المدغم) حكيرى، ونحو أثك، والنجوم مستخرات، يخلق كن، يعلمها، قبل له، أنزل ربكم، الملائكة ظلال، بالإظهار والإعظام لابي عرو، وبعقوب، بتيبه، لإدغام في راه، الحير لتركبرها، ولا في البحر لتأكوا، لفتح رأهما بعد ساكن. (وقيل للذين انقوا) وقيل، خيراً، الأخرى، ظلمهم، يستمرون، أن أعيدوا، فسروا، لرود، داخرون، سبق مثله مرارة. (۶۲ - المهذب)
هل أن تأتيهم الملائكة ؛ قرأ حمراء، والتلكاسى، وخلف العاشر بالباء، على التذكير، والباقون بالناء على التأنيث، وجز تأتيه الفعل لأن الفاعل مؤنت
غير حقيقي،
قال ابن الجوزي:
واكسرها (شفا). "أئتمهم كالنحل عنهم وصفاً
لا يدئد، قرأ نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، أبو جعفر،
وبعقوم بضم الباء، وفتح الدال وألف بعدها، على بناء الفعل للمفعول ومن
نائب فاعل، والباقون بفتح الباء وكسر الدال وباء بعدها، على بناء الفعل
للفاعل ومن مفعول به،
قال ابن الجوزي:
وضع وفتح بديء (ك)م (سماً)
لكن فيكون والذين، قرأ ابن عامر، والتلكاسى بنصب نون ف يكون،
والباقون برفها،
قال ابن الجوزي:
كن فيكون فانصبا رفعاً، سوى الحق وقوله (ك)با
وتحلم مع يس (د) (ك)م
النبرتهم، قرأ أبو جعفر بإيذال الهمزة ياء في الحالين، وكذا حزة
عند الوقف.
نوحى إليهم، قرأ أحفص بالنون وكسر الحال، مبنياً للفاعل، والفاعل
بصير وإن تعلق بتوى، والباقون بالباء، وفتح الحال، مبنياً للمفعول،
وإلىهم نائب فاعل،
قال ابن الجوزي:
يوحى إليه النون والباء، أكسرأ (صحب) ومع إليهم الكل (ع) را
أفمن، قرأ الأضداني بفتح الهمزة الثانية في الحالين، وكذا
حزة عند الوقف.
ولم يروا إلا ما خلق الله، قرأ حمراء، والتلكاسى، وخلف العاشر
بتاء الخطاب، مناسبة لقوله تعالى، فإن زيمك لروف رجيم، والباقون

82
(المقل والممال)

والدانية، والإملاءة لحرة، والكسائي، وخلف العابر، والفتح والتقليل للأزرق، والسوي، والفتح والتقليل والإملاءة لدورى أبي عمرو، دابة، بإملاءة للكسائي وقفًا وكذا حيرة يختلف عنه، وتتوفاه، وهمها، وبوحى، وليل، بإملاءة حرة، والكسائي، وخلف العابر، والفتح والتقليل للأزرق، والفتح والتقليل لدورى أبي عمرو في لفظ، بي، والفتح والإملاءة لشيبة في لفظ، بي، دوحة، بالإملاءة حرة وجدته، وشاه، بإملاءة لابن ذكوان، حرة، وخلف العابر، والفتح والإملاءة للهشام.

الناس، والفتح والإملاءة لدورى أبي عمرو،

(المدعوم)

هُب الكبير، وقيل للذين، أُنزل ركٌّم، الملاك الكعبة، طبيبًا، أمر ربك، ليس لهم، نقول له، لتبين للناس، بالإظهار والإعدام لابن عمرو، ويعقوب،
لوقيع الراة مفتوحة بعد ساكين
(وقال الله لا اتخاذوا إلهين)
دفهرون، فرأي يعقوب بإثبات الباء في الحائلين، والياقوين يذكروا كذلك.
وأثير، وهو، لعمرة، لنا خالصاً، بيتاً، يستأخرون، كله جلي.
تجرعون، وقف عليه حرة بالنقل.
يؤخذ، يؤخرون، فرأى ورش، وأبو جعفر بإبدال الهمزة وارا خالصة.
في الحالين، وكذا حرة عند الوقف.
وجه أجمبو، فرأى قانون، والبرى، وأبو عسير بإسفاط الهمزة الأولى.
القصر والمواد، والأصيماً، وأبو جعفر بتسليل الهمزة الثانية بين بين،
والازرق وجمال الأول، تسليل الهمزة الثانية، الثاني، إبدالها حرف مدبحة مع القصر لأن بعدده متحرك، تبنيه، لا يعتبر المد هنا مدً بدل كائمها لأن حرف المد عارض والعارض لا يعتمد به، ولفتة ثلاثة أوجه.
الأول، إسفاط الهمزة الأولى مع القصر والمواد، الثاني، تسليل الهمزة
الثانية، الثالث، إبدال الهمزة الثانية حر مدبحة مع القصر، ورفوس
وجمال الأول، إسفاط الهمزة الأولى مع القصر والمواد، الثاني، تسليل
الهمزة الثانية بين بين، والياقوين بتحقيق الممرين.
لاجرم، قرأ: حمرة مخففة عنه دوماً، أربع حركات، والياقوين،
بقصرها وهو الوجه الثاني لحمرة.
دمفرطون، قرأ: نافع بكسر الراة، اختفاء اسم فاعل من أفرط، إذا
جاوز الحد، وأبو جعفر بكسرها مشددة من أفرط، بمعنى قصر
والياقوين بالفتح مع التخفيف اسم مرفوع من أفرطته خلقت أي تركبه.
قال ابن الجزري:
ورا مفرطون أكسر (مداً) واشدد (تاء) را

84
ناسقكم، قرأ نافع، ابن عامر، وعيسى، وعقوب بالون المفتوحة
مضارع عصي، وعليه قوله تعالى: و سفاحهم رحم، أبو جعفر بالنام المفتوحة
على النائم مسندا لضимер الأندام، والباوقون بالون المضموحة مضارع
أمس، ومنه قوله تعالى: فاستيناكوه، قال ابن الجري: 
ونون ناسقكم معا أنت (ه) ها، وضم (صحب) (حبر)
بيوتا، قرأ قولون، ابن كير، ابن عامر، وشعبة، وحمزة، والكشاف،
وخلف العاشر بكسر الباء، والباقون بضمها، وهما لفتن، قال ابن الجري: 
بيوت كيف جا بكسر الضم (ك) (م) (د) (ن) (صحبة) (ه) (ب) (لا)
يعرشور، قرأ ابن عامر، وشعبة بضم الراء، والباقون بكسرها,
وها لفتن، قال ابن الجري: 
يعرشور، معا بضم البكر (ص) (اف) (ك) مشوا
يجدون، قرأ شعبة، ورويس بتاء الخطاب، مناسبة قوله تعالى
"و اهله فضل بعطكم على بعض"، والباقون باء الغرب، مناسبة قوله تعالى
"فأ الذين فضلوا"، قال ابن الجري: ويجدوا (غ) (ن) (ص) (ب) (حا) الخطاب
وبنعت الله هم بكررون رسم بالناء، ووقف عليه ابن كير،
أبو عمرو، والكشاف، ويعقوب بالباء، وهي لغة قرش. والباقون
بالناء. موافقة للرسم وهي لغة طي
المقلل والممالي
بالنائي، والخسني، وأوجي، وبترفاكم، بالإملاءة للمرة، والكشاف،
والخلف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق، والفتح والتقليل لابن عرو
في لفظي: بالنائي، والخسني،
دبتوا، بالإملاءة لأبي عمرو، وحمزة، والكشاف، والخلف
العاشر، والفتح والإملاءة لابن ذكران، والتقليل للأزرق.
وجاء بالإملاء لابن ذكرى، وحمرة، وخلف العاشر، وبالفتح
والإملاء لشقام
فأحيا بالإملاء، للكساقي، والفتح والتقليل للأزرق.
۲ للناس بالفتح والإملاء لدورى أبي عمرو
(المدغم)
وكان الكبير، يعلمون نصيحاً، فزون لهم، فوه وايهم، لنبيهم لم يكن،
العمر لبكيلنا، يعلم بعد، وجعل لكم، وروقتكم، بالإظهار والإدمام
لابي عمرو، وبعقوب
نبه، لا إدمام في نون، يخبرون ليكنروا، ويجعلون لمسالاً،
ويجعلون لقناً، لوقوع النون بعد ساكن
(ضرب الله مثلا)
لا يقدر، قوا الأزرق بترقيق الزوا، وتفحيمها، والباقون يتفحيمها
وزقناها، فهو، سراً، وهو، مولاه، يوجه، لايات، صراط،
ويستكم، باكم، ينكر بها، الكافرون، ظلوا، سبق مثله مزاياً،
من بطنكم، أمها تكتم، قوا حريزة بكسر الهمزة والميم حالة وصل دبلون،
بأمها تكتم مناسبة الكسارة، والكساقي بكسر الهمزة فقط وصلاة، وإذا أبداً
بأمها تكتم فإما يقرأ أمها يحسن الهمزة وفتح الميم، والباقون بضم الهمزة وفتح
الميم في الحالين قال ابن الجزري
لإمه في أم أما كسر، هنا لدى الوصول (رضا) كذا الزس والتحلم نور
النجم والميم ببعضها (ف) أش
أتمروا إلى الطير، قوا ابن عامر، وحمرة، ويعقوب، وخلف
العاشر بنا الخاتاب، مناسبة لقوله تحمالي دواه أخبركم من بطن
أمها تكتم، وبالباقون ياء الغيب، على الانتفاس، قال ابن الجزري
نروا (ف) م، (روى) الخثواب والآخر (ك) م، (ظل) رف، (نف).

- 86 -
ما يمسك، ووقف عليها بعقوب بها السكت بخلاف عنه،
ظفكم، فأراً نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وعقوب
بفتحalmين، والباقون يسكنها، وهما لفتنان كالنهر والنهير، قال ابن الجزري
ظفكم حرك (سماً).

فإن تولوا، لا خلاف بين القراء في تخفيف تائفه لأنه ليس من
مواضع الخلاف.

 يعرفون نعمت الله، رسم بالناء، ووقف عليه بن كثير، وأبو عمرو،
والكسائي، وعقوب بالهاة، والباقون بالناء، وهو لفتنان.

(المقل والمال)

مولاه، بالإملاء حزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح
والتقيل للآزرق.

وأوبارها، وأشعارها، بالإملاء لابي عمرو، ودورى الكسائي،
والفتح والإملاء لابن ذكوان، وبالتقيل للآزرق.

رأى الذين، بإملاء الراة، وصلا لسعبه، وحزرة، وخلف العاشر،
أما حالة الوقف على رأى. فنكنها حكم ما بعدها متحرك وقد سبق
بالانعام، قال ابن الجزري:

وقبل ما كان أمل للراة (صفاء) (ف) وجميعهم كلا أول وقفاً
وشرى، بالإملاء لابي عمرو، وحزرة، والكسائي، وخلف العاشر،
والفتح والإملاء لابن ذكوان، وبالتقيل للآزرق.

(المدغم)

الكبير، جعل لكم، هو ومن، يعرفون نعمت الله، يؤذن للذين،
بالإظهار والإغام لابي عمرو، وعقوب.

بقية، لا إدغام في ميم، والانهام بنيان، لسكون ما قبل الميم.

87
إن الله يأمر بالعدل والإحسان

(1)

هـ وإن يأتم بالعدل والإحسان

وإن يتم الهدمة فيه على يا ولحرمة وقفا وكذا هشام بخلاف عنده تسمة أوجه: خمسة القياس وهي: إبدال الهدمة ألفاً مع القصر والتوسط والمد والتفصيل بالرمل مع المد والقصر، وكل منها يمد على أصله حسب مقدار المدعنه. ثم إبدال الهدمة ياء خاصية ساكنة مع القصر والتوسط والمد والرمل مع القصر، وهذه الأوجه تسمية في الهدمة الأخيرة أما الأولى فلحمزة فيها التحقيق والتفصيل تقيضه يكون له غمامة عشر وأها، ولتشام تسمة أوجه وللائرق ثنيلة البديل.

تذكرون، وقراً خفاص، وحمزة، والتكسائي، وخفف العاشر بتخفيف الدال، والباقون يتبديها، قال ابن الجزري تذكرون (صح) خفاف كلاً وقراً، وقراً أكبر بإمات الباء وقفا وحذفها وصلا، والباقون يذذبها.

في الحالين.

وليجزين الذين، وقراً، كبر، وعاصم، وأبو جعفر، وابن عامر

بخلاف عنه بدون المظلمة، والباقون ياء. الغيب مناسبة أقوله تعالى، وعائدة لله، وهو الوجه الثاني لا ابن عامر، قال ابن الجزري ليجزين النون (كم خلف (7) وما (د) ما) قلت، وهو مؤمن، الحامرون، لا يهدغم الله تعالى، فعليه، كله جلي

القرآن، قرأ ابن كبير بالنقل في الحالين، وكذا حرة عند الوقوف.

هما ينزل، قرأ ابن كبير، وأبو عمر، ويكون النون وتحريف الزاي، مضارع دائز، والباقون يفتح النون وتشديد الزاي، مضارع دائر.

قال ابن الجزري:

(2)

والنحل الآخر (ح) (د) قد

والقدس، قرأ ابن كبير بإسكان الدال، والباقون بضمها.

قال ابن الجزري: والقدس نكر (د) م.

88
نجدون، قرآءة، والكسائي، وغلب العاشر بفتح الباء والها مضارع
لهدء الثلاثاء، والباقون بضم الباء، وكسر الحاء مضارع، لهدء الراء.
وهما بمعنى الميل، قال ابن الجزري: «وفي النحل (٢) جمع (قفي).»
فتنوعوا قرأ ابن عاصي بفتح الفاء والتأل مبنيا للفاعل أي فتنا المؤمنين
يا كراهم على الكفر، أو فتنا أنفسهم ثم أصلوا الكفرة وسمل بن عمرو،
والباقون بضم الفاء وكسر الناء مبنيا للجواب أو فتنا الكفار بالإكراه على
التلفظ بالكفر وقلوبهم مطمأنة بالإيمان كعمارة بن ياسر، قال ابن الجزري
وهم فتنا واكسرسوا ١٢١، شام.

المقل والتمال
القربي، وأبي، والدنا، بالإملاء لحمة، والكسائي، وغلب العاشر،
والفتح والتالف الأزرق، وأبي عمرو، والدوري في لفظ حال، ودنا» ودنا» وده
ثالث وهو الإملاء.
والشرير، بالإملاء لأبي عمرو، وحمره، والكسائي، وغلب
العاشر، والفتح والإملاء لابن ذكوان، وغلب التالف الأزرق
الكافرين بالإملاء لأبي عمرو، ودوري الكساندي، ودروز، وفالفتح
والإملاء لابن ذكوان، وغلب التالف الأزرق
وأيضا، حكاهم الحكم: الكافرين، عدا رويس فالفتح.

المدغم
الصغير، وقد جعلهم بالإدغم لأبي عمرو، وهشام، وحمره، والكسائي
وغلب العاشر.
ه الكبيرة، والبغي يعطكم، بعد توكيدها، عند الله هو، فأعلم بما
بالإظهار والإدغم لأبي عمرو، ويعقوب، وللها الاختلاس في قبل المدغم.
ساكن صحيح.

تنبيه: لا إدغم في دال بعد ثوبتها، ليكون الدال مفتولة بعد
ساكن وليس بعدها التاء. ٨٩
(يوم ناقٍ)

نَقَّى بنُي يَسَرَّاع، وأبو جعفر، وأبو عمرو بجَلَف عنه
لِإِبَادَالِ هَمْرَتَةِ فِي الْحَالِيْنِ، وَكَذَا حَمْرَةٌ عَنْدَ الْوَقْفِ.

الملتنة، قَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِتَسْهِيلِ الْيَامِ مَكْسُورَةٍ، وَالباقون بِتَعْفِيفِهَا كَا نَةً.
قال ابن الجزري:

وميتة والملتنة اشتد (3) ب

فِينِ الْأَنْضِرِ، قَرَأَ أَبُو عَمْرَو، وَعَاصِم، وَحَمْرَةٌ، وَبَعْقُوبَ بِكَسْرٍ الْنَّوْمَ، وَالباقون بِكَسْرٍ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ بِكَسْرِ الْطَّاءِ، وَغَيْرِهِ
بَيْنَهُمَا، وَأَجْمَعُ الْقَرَاءِ عَلَى ضَمْ هَمْرَةِ الْوَصِّلِ فِي الْابْتِنَاءِ.

قال ابن الجزري:

والسائق الأول ضم.

لَضْم هَمْرَةِ الْوَصِّلِ وَأَكْسَرَهُ (تِلْبِّيَةً) (3) ‌ (مَا أَوْلاَهُ) وَغَيْرُ أَوْلَاهُ (حَدْبًا) وَالْأَنْضِرِ (4) ‌ (مَا ضَبْتُ) كَسْرٌ

وَإِبْرَاهِيمَ، مَعَاً قَرَأَ أَبُو هَشَامٍ، وَأَبِينَ ذُكُورٍ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ بِضَمِّ الْهَاءِ وَأَلْفِهِ
بَعْدَهَا، وَالباقون بِكَسْرِ الْهَاءِ وَيَاهِنَ بَعْدَهَا، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي لَابن ذُكُورٍ.

قال ابن الجزري:

وُقَّرَ إِبْرَاهِيمُ ذِي مَعَ سُوْرَتِهِ مَعَ مَرْيِمِ النَّبِلِ، ‌ (إِلَى قَوْلِهِ (مَا مِنْ الخَلْفِ لَهُ))
حَضْيَ قَرَأَ أَبُو كُثْرِ بِكَسْرٍ الْفَضَّادِ، وَالباقون بِفَتْحِهِ، وَهُمُ الفَنَانُ فِي الْمُصْدِرِ.

قال ابن الجزري:

وضِيق كَسْرَهَا مَعًا (دْ) وَيُ.

(سُورَةُ الإِسْرَاءِ)

دُسُرَائِلَ، قَرَأَ أَبُو جَعْفَر، بِتَسْهِيلِ الْهَمْرَةِ مَعَ الْمُدِّ وَالْقَصِيرِ فِي الْحَالِيْنِ.
وكَذَا حَمْرَةٌ عَنْدَ الْوَقْفِ، وَكَلِمٌ مِّنْهُ حَسَبَ مَنْحِبٍ فِي الْمُدِّ، وَقَرَأَ الْأَزْرِقِ.
بقليل النبال خلف عن، وقد أجمع القراء على تفخييم رأته لكونها اسمًا أعجمياً.

أما النخذوا، قرأ أبو عمرو ياء الهاء مناسبة لقوله تعالى، وجعلناه بناءً على إسرائيل، وأن مصدرة مصدرة جميرة محروبة جر مخزوف ولا نافية.

أي لذا يتخذوا من دوني وكيلاً، والباقيون بما يأتي المخاطب على الالتفات، وأن مفسرة يمنى أي ولا ناوية أي للاختذوا من دوني وكيلًا.

قال ابن الجزري:

يتخذوا (ح) لا كبرنا، وشيرا، ونجيرا، وحصيرأ، وندمرأ، وصيرا، قرأ الأرق.

كل ذلك ترقيق الرا، وتفخيمها وصولاً، وبترقية ورقاً، والباقيون بتفخيمها في الحالين.

بأس، قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو خلف عنه بإبدال الهمزة في الحالين.

وكان حراً عند الوقوف.

وأمام، حكمنا حرام، بأس، إلا أن الأصبعين يبدلاً.

ليسواوا، قرأ الكسائي بينون النقطة وفتح الهمزة من غيره بعد الهمة، على أن فعال مضاف مؤقت إلى ضمير المتكلم للعظم نفسه مناسبة قوله تعالى، بعثنا علىكم عبادة لئنا، وقرأ ابن عامر، وشعبة، وبركة، وحنفية.

وخلف العابر بالباء، وفتح الهمزة على أن الفعل مساعد إلى ضمير الوعد يبعني الموعود وهو المذاب والإسناد عمازي، أو هو النفت عن التحكم إلى اللفظ والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، وقرأ أتابع، وابن كثير، وأبو عمرو، وخصب، وأبو جعفر، ويعتبر بالياء، وضمن الهمزة وبدعها، وجاكنا ولفعل مساعد إلى وأروأ الجامع المئاد على العباد المبتعثين عليهم.

قال ابن الجزري:

يسوء فاضحتهم، هما وأشياعهم (ع)ن (سم) والتنون (ر) ما
وقرأ الأزرق بثنيت البديل، وفيها ثغرة وفقاً وكذا هشام بخلاف عنه النقل والإدعام مع السكون الحض لآن الراو أصلية.
وبيهر، قرأ حمزة، والكسراني بفتح الياء التحتية وسكون الباء وضم الشين مخففة، من البشر وهو البشارة، والباقون بضم الباء وفتح الباء.
وكسر الشين مشددة، من بيهر، المضعف، قال ابن الجزري:

بيهر اسمم شدن، كسره كالاسماء الكهف والملبس (رضي).
وقرأ الأزرق بترنيق الرا، وتفخيمها، والباقون بتفخيمها.

وبدع، افتح القراء، على حذف الراو في الحالين موافقة للرسم.
وخرج له يوم القيادة كتاباً، قرأ أبو جعفر دوُّخَرَرْج، بياء مضمومة وراء مفتوحة على أنه مضارع، خرج، مبني للجهول، وتائر الفاعل ضمير يعود على الطائر وكتاباً بالنصب على الحال، وقرأ يعقوب دوُّخَرَرْج، بياء مفتوحة وراء، مضمومة على أنه مضارع، خرج، وقافه خمير يعود على الطائر وكتاباً حالاً، وقرأ الباقون، وخرج، بتون مضمومة وراء مكسورة.

على أنه مضارع، خرج، المتدنى بالهمزة وكتاباً مفعول به.
قال ابن الجزري:

وخرج الجلاه (ثوى)، وفتح ضمٍّ، وضم راً، (ظا) ففتحها (و) كم، بلقاه، قرأ ابن عامر، أبو جعفر بضم الباء وفتح اللام وتشديد القاف، على أنه مضارع، وقعٍ، بالتشديد مبني للجهول، وتائر الفاعل ضمير يعود على الإنسان وهو المفعول الأول والهاء، مفعوله الثاني وهو عائد على الكتاب، والباقون بفتح الباء وتحريف القاف، مضارع، لون، والفاعل ضمير يعود على الإنسان والهاء، مفعول به وهو عائد على الكتاب.

اقل ابن الجزري:

بليغ اسمه ابراهيم (ع) بننا.
اقرأ، قرأ أبو جعفر بإيدال الهمرة في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف.

وأمرنا معرفتها، قرأ يعقوب وأمرنا، بمد الهمرة بمعنى كثرنا، والمعنى كثرنا معرفتها، ففسقوا فيها بارتكاب المعاصي وفتخة أخرى لله تعالى، والباقون، أمرنا، بالقصر من الأمر ضد النهي، والمعنى أمرنا معرفتها بالطاعة ففسقوا فيها بعدم امتثال الأمر، قال ابن الجوزي:

مد أمر (ظاهر).

وبصلاها، قرأ الأزرق بتغيظ اللام، والباقون بتقريظها.

المقل والملام

أوسرى، وأخرى، بالإمالة لابن عمر، وحزة، والكساسي، خلف العاشر، والفتح والإمالة لابن ذكوان، والقصر للأزرق، أولاهما، بالإمالة لحزة، والكساسي، خلف العاشر، والفتح والقصر للأزرق.

الاخصا، وعس، وياقه، وكني، واهتدي، وصلاة، وسعي، بالإمالة لحزة، والكساسي، خلف العاشر، والفتح والقصر للأزرق.

والبرت والقصر للدوري، أبي عمرو في لفظ عس.

الديوار، والأنهار، بالإمالة لابن عمر، ودوري الكساسي، والفتح والإمالة لابن ذكوان، والقصر للأزرق.

والكساسيين، حكمها حكم الديار إلا أن رويها يغلب.

و جاء، بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر، والفتح والإمالة لهشم.
(المدغم)

الكبير، إنه هو، وجعلناه هدى، كتابك كن، نهلك قرية، لن
نريدثم، فأولئك كان، كيف فضلا، بالإظهار والإذن لابن عمر، ويعقوب.

(و قضى ربك)

بيلغن، فرأ حزة، والكسران، وخلف العاشر، بيلغان، إناث
ألف بعد الفين مع المد وكسر النون مشددة، على أن الفعل مسدد إلى ألف
الاثنين، وهي الفاعل وكسرت نون التوكيد بعدها تشبها لها نون المثنى،
واحدها بدلاً من الألف، يد ببعض من كل، وكلها معروف عليه، والباكون
بيلغن، يخفف الألف وفتح النون مشددة، على أنهم ضارع مبني على الفتح
لاقتصال نون التوكيد، وأحدهما فاعل وكلها معروف عليه.

قال ابن الجورى:

وبيجعان مد وكسر (شفا)

أو، قرأ فئاق، وحوص، وأبو جماع بكسر الغاء مثونة، فالكسر
لغة أهل الحجاز والثين، والتنوين للتنوكيك، وقرأ ابن كثير، وابن عامر،
وبعوب يفتح الفاء بل تونين، فالفتح لغة قيس، وترك التنوين لقد
عدم التسكيك، والباكون بكسر النون بل تونين، قال ابن الجورى:

وإذ أ trái نون (ع) ن (مدا) .، وفتح فئاق (د) تا (غل) ك(حما)
صيغة، تبديلاً، خيرات، بصيراً، كبيرة، نور الازرق بترقيق الراء.

وتخفيفها وصلا وترقيقها وفqa والباكون بتخفيفهما في الحالات.

، خطأ، قرأ ابن كثير بكسر الجامع فتح الفاء، ولف مدردة بعدها.
 مصدر خاطئ يمتطى، خطأ، كفتيل يقتل فئاً، وابن ذكوان، وأبو جماع،
وهما يخفف عنه فتح الحاء والطاء من غير ألف ولا مصدر خطأ،
خطأ كنبت يبٰع بمعنى أتيم ولم يصب، والباكون بكسر الحاء، وسكون

- 94 -
الطاء. وهو الوجه الثاني لهشام، مصدر خطى، خطًا كائنًا (بما يمعنى
جنبة الصواب).
وقفع خطأ (م) ن (لا) الخلف (ن) رأ. حرك له وملح (د) د.ر
كلا يسرف، قرأ حزرة، والكسائي، وخلف العاشر بين الخطاب
على الالتفات والخاطب هو الولي، والبايون بيا، النبي، جريبا، على الأسلاب
السابق وضم الغائب أعاده للولي في قوله تعالى، فقد جعلنا لولي سلطانه
 والإسراف المنه، عنه هو التعدد في القراء كان يقتل بالواحد جماعة
أو يقتل غير القائل.

يسرف (شفا) خاطب
عساكن صحيج في كلثة واحدة، ووقف عليه حزرة بالنقل.
بالقططس، قرأ حفص، حزرة، والكسائي، وخلف العاشر كسر
القف، والبايون يضمها، وهما لفظان، الضم لفظ الحجازيين، والكسار
لفظ غيرهم.

وقططس أكثر، ضمًا (صحب).

كان سبتة، قرأ ابن عيام، وعاصم، وحزرة، والكسائي، وخلف
العشير بعض المهرة، وبعدها مامية مضمومة موصولة على أنها أسم كان ومركوا
خبرها، أي كل ماذكره لا أمرتم به ونتم عنه من، وقضى ربك ألا نعبدوا
إلا إبراهيم. وهو، عنا كان سبتة، وهو: ما بهته عنه خاصة مكروها، والبايون
فتح المهرة، وبعدها تأتي منصوبة مذوبة على التوحيد، خبر كان وأنت
حمل على معنى كل واسمها ضمير يعود على كل اسم الإشارة عائد على ما ذكر
من النواحي السابقة، وعند ربك متعلق بمكروها، ومكروها خبر بعد خبر
وذكر حمل على التوصية، والمعنى كل ما بسبق من النواحي المذكورة كان سبتة
مكروها عند ربك.
قال ابن الجوزي:

وصم ذكر.: سينة ولا تتوان (كم) (كفي).

ولذكروا، قرأ أحمرا، والكسائي، وخلف العاشر بسكون الذال وضم الكاف مخففة على أنه مضارع، ذكر من الذكر ضد الفسنان، والباقون بتشديد الذال والكاف مفتونتين على أنه مضارع، ذكره وأصابه يتذكر فأبدعت الناء، داذًا وأدغمت في الذال والذكر التباقر والمالقة في الانتهاك من النفثة،

ولذكروا أضحى خفيفًا (شفا).

وهما يقولون، قرأ ابن كثير، وحفظ بباء الغيب لتناسب قوله تعالى:

ومايزيدهم، والباقون بناه الخطاب مراعاة لحكاية مايقوله الرسول لهم.

قال ابن الجوزي:

يقول (ع) ن (د) عا.

وما يقولون، قرأ أحمرا، والكسائي، وخلف العاشر، ورويس، بخلاف عنه بناء الخطاب مراعاة لحكاية مايقوله الرسول لهم، والباقون بياهة

الغيب وهو الوجه الثاني لرويس مناسبة قوله تعالى: ومايزيدهم. قال ابن الجوزي:

الثاني (ضما) (كم) (زي). وفيهما خلف رويس وقرأ اليسيح، قرأ ونافع، وابن كثير، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر.

فرويس، بخلاف عنه بياهة التذكير، والباقون بناء التأنيث وهو الوجه الثاني لرويس، وجاء تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفاعل مؤنث غير حقبي.

قال ابن الجوزي:

يسيح (صدا) (عم) (د) عا. وفيهما خلف رويس وقوا السر، وقرأ القرآن، قرأ ابن كثير بالنقل في الحالين، وكذا حبرة عند الوقف، وقرأ جميع القراء بقصر البدل لأن الهمز واقع بعد ساكن صحيح. في كلمة.
لكن إذا كنا عظاما ورفا أنتنا، معا في هذه السورة، فنا، والكسائي،
وصواب، أنتنا، مهمرة، الثانى، مكسورة، على الاستفهام،
ودم، إنا، مهمرة واحدة، مكسورة على الخبر، وكل على أصله، قالون
يسللهم، الثانى، في أنتنا، ودمل، ألفاظ، المهمرين، وورش، ورويس
يسلمان، مع عدم، الإدخال، والكسائي، وروح، يحققها، مع عدم، الإدخال
وقرأ، ابن عامر، وأبو جعفر، بالإخبار، في الأول، والاستفهام، في الثاني، وكل
منهما أيضا، أصله، وأبو جعفر، يسحل، الهمرة، الثانى، في أنتنا، مع الإدخال
وهندام، يحققه، مع الإدخال، وعدهما، وأبو ذكوان، يحققهما، مع عدم، الإدخال
وقرأ، الباقون، بالاستفهام، فيها، وكل على قاعدته، فابن كثير، بنسهل، الهمرة
الثانية، بل، إدخال، وأبو عرو، بتسليمه، مع الإدخال، وعاصر، وحمرة، وخلف
العشير، بالتحقيق، مع عدم، الإدخال.

(المقل والأمل)
وصيب، الزنا، أوجي، نفقي، فتني، أصافك، أو كلاهما، بالإمالة
لحزمة، والكسائي، وخلف العشير، وبالتفتح، والتقليل، للأزرق، إلا، كلاهما،
فلبس، له، فيها سري، التفتح
القريب، ونجمي، بالإمالة لحزمة، والكسائي، وخلف العشير، وبالتفتح
وتقليل للأزرق، وأبي عمر.
وأدمهم، بالإمالة لأبي عمرو، ودور، الكساي، وبالتفتح، والإمالة
لا ابن ذكوان، وتبقليل الأزرق،
وأذاتهم، بالإمالة لدور، الكساي.

(المدغم)
الصغير، فقد جعلنا، وقد صرفنا، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام،
وحمرة، والكسائي، وخلف، العشير.

(م 7 - المنهب 21)
قيل كونوا حجارة
فسنغضون قرأ أبو جعفر بإظهار النون وإخفائها والباقون بإظهارها.

وروهم قرأ الأزرق بتنبيه البديل وحذرة وقفا وجمهان الأول، التسبييل بين من الثاني الحذف.

dلأنهم قرأ نافع بالمر ، والباقون بالإبدال مع الإدعاء.

ديشا قرأ الأصبانى، وأبو جعفر بإبدال الهمزة في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف. مستمأٌر

زبورا قرأ حمزة وحذف العاشر بضم الزاي والباقون، بفتحهما.

ومما لفتن في اسم الكتاب المنزل على سيدنا داود عليه السلام.

قال ابن الجوري:

وبسوميتهم (في) وعنىهما زاي زبورا كيف جاء فاضحها

قيل أدعوا قرأ عاصم، وحذفة وبعقول بكسر اللام وصلا والباقون.

وينما كذلك، والساكن الأول ضم همز الوصول وإكسره.

(ف) غير قال (حلا) وغير أو (حما)

ورهم الوسيلة قرأ أبو عمرو، وبعقول بكسر الهاء والميم وصلاة، وحذفة، والكسانى، وخلف العاشر بضم الهاء والميم وصلاة، والباقون
بكسر الهاة وضم اليم وصلاة أيضاً، أما وقا على جميع القراء يكسرون الهاة.
ويسكنون اليم.
والرواية، قرأ الأصبهاني، وأبو عمرو بخلاف عنه بإيادل الهمزة، وقرأ أبو جعفر بالإيادل مع الإدغام، ولمزة وفقاً وجابان الأول، الإيادل.
كالأصبهاني، الثاني، الإيادل مع الإدغام كأبي جعفر.
للمالكية: أبعادوا، قرأ أبو جعفر بخلاف عن ابن وردان بضم الهاة، وصلاة، وقرأ ابن وردان في وجه النافع بإيام كسرها الهمزة، والباقون.
قال ابن الجزري:
وبكسر الهاة وضم اليم (اليض)، والتشائم (الضم) خلف أباد.
وأثبت، مثل أندرهم، وتقدم حكماً. إلا أن ابن ذكران له هذا.
تسيل الهمزة الثانية بخلاف عنده بدون إدخال، كما قال ابن الجزري:
السجد الخلف (همز).
وأثبت، قرأ الأصبهاني، وقالون، وأبو جعفر بتسيل الهمزة الثانية.
واللوزرق وجهان الأول، تسيل الهمزة الثانية، الثاني، إيدلها حرف مدحة، وقرأ النبي عليه السلام الكاسناء بخاف الهمزة الثانية، والباقون بإيامها.
أخيرن، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بإيام الطلا، وصلاة.
وأبو عمرو، ويعقوب بإيامها وصلاة ووقفاً، والباقون بخافتها في الحالين.
ومن يثبت اليا، يقرأ بإيامها.
ورجاك، قرأ أحفص بكسر الجيم، على أنها صفة مشيدة بمعنى راجل.
ضد الراكن، والباقون بإيامها، على أنها اسم جمع لراجل كصاحب وصحب.
قال ابن الجزري:
ورجاك أكسر ساكناً (ع).
أولى بين الحفظ، أورسل، أن يعيدك، فيرس، يفرقك، قرأ ابن كيبر، وأبو عابور بن العظمة في الأفعال الخمسة على اللفظ عن الغة إلى السكم، وقرأ أبو جعفر، ورويس، يفرقك، باب الفاتح، إعادة إسنا، لضمن الرجح، وقرأ الباقون بناء الفثة في الأفعال الخمسة على أن الفاعل ضمي، يعود على، درك، في قوله تعالى، درك الذي يزجي،

قال ابن الجزري:

بخمسة، وعده الأربعون سهم، إذا يفرقكم منها فأنثى، بمعنى، من الرجح، قرأ أبو جعفر، بالزجاح والجيم والباء، وبالزجاح والجيم، والإضراد.

قال ابن الجزري:

وفدان الأسماء السبعة.

المقل والملام،

دقيق، ومعين، ونجمكم، كنون، بالغ من خذرة، والكسائي، وخلف العاطف، والفتح والتقليل للذرق، والفتح والتقليل لدورى أبي عمرو، في النطق، دقيق، ومعين،

بالناس، بالفتح والإملاء لدورى أبي عمرو،

أخرى، بالإملاء لأبي عمرو، والهزة، والكسائي، وخلف العاطف، والفتح والإملاء لابن ذكوان، بالفتح والتقليل للذرق.

المدغم:

الصغير، لب تمام، بالإسماع لأبي عمرو، وأبي عمر، وحمزة، والكسائي، وأبي جعفر،

ذهب فين، بالإسماع لأبي عمرو، والكسائي، بالإظهار والإدعم،

لحشام، وأخلاد.

١٠٠
ال كبير، د.أعلم بِنَ، رَبُّ كَانَ، كُنِّب يَا، فِي البحْر لَنَبَغْرَ،
فيَرَقْمَكَ، بِالإِطْهَار وَالإِدْخَام لَأْبِي عُمْرَو، وَيَعَوَّقُ،
هَلْ تَنَبِّه، لَا إِدْخَام فِي نُون، كَانَ لِلإِنْسان، لَوْقَعُ النُون بَعْد سَاكِنُ،
وَلَا فِي دَال دَادٍ زِبْرَا، لِكَوْنَ الدَال مَفْتَوَحَة بَعْد سَاكِنُ، لَوْسِب بَعْدَهَا
النَّاء، وَلَا فِي نَاءٍ مَخْلَقَت طَيْبًا، لَأَنَّهَا نَاءَ طَيْبُ.

(وَلَقَد كَرَمْنَا بَنِي مَدَمَ)

..مِن خَلَفَكَ. قَرَأ أَبُو جَعْفَرٍ بِإِخْفَاشِ النُّون، وَالبَاقِينَ بِإِظْهَارِهَا،
خَلَفَكَ. قَرَأْ نَافِعَ، وَابْن كَيْثَر، وَأَبُو عُمْرَو، وَشَعْبَةٍ، وَأَبُو جَعْفَرَ،
خَلَفَكَ، بِفَتْحِ النَّهَاء، وَإِسْكَانِ اللَّام مِنْ غَيْرِ أَلْفِ، وَالبَاقِينَ خَلَفَكَ،
بِكَسَرِ النَّهَاء وَفَتْحِ اللَّام وَأَلْفٍ بَعْدَهَا، وَهَذَا لِفَتْنَةٍ يَمْعَنُ بَعْد خُرُوجَكَ.

قُال ابْن الْجَزَرِيِّ:
خَلَفَكَ فِي خَلَفَكَ (١) رَأَى، (صُفُفٍ) (٣١) (حَبَّر).
رَسُلَنا، قَرَأَ أَبُو عُمْرَو إِسْكَانِ النَّسِين، وَالبَاقِينَ بِضَمَّهَا.
قُال ابْن الْجَزَرِيِّ:
وَرَسُلَنَا مَعْهٍ وَكُمْ وَسَبِيلَا (حَنْر).
وَنَزَلَّ، حَتَّى نَزَلَ، قَرَأَ أَبُو عُمْرَو، وَيَعْقُوب بِتَخْفِيفِ الزَّاي وَإِسْكَانِ
النُّون فِي مَضْرَعٍ، أَنْزُلَّ، وَالبَاقِينَ بِتَشْدِيدِ الزَّاي وَفَتْحِ النُّون فِي مَضْرَعٍ،
قُال ابْن الْجَزَرِيِّ:
يَنْزُل كَلا خَفَّ (حَنْر)، إِلَى قُوَّةَ الْأَمْرا (حَمْر).
وَنَلَا، قَرَأَ ابن ذَكْوَانَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ بِالْمَهْدٍ بَعْدَ النُّون، وَبَعْدَهَا
حَمْرَة مَفْتَوَحَةٍ مِثْل دِماَشَّةٍ، مِنْهَا يُمِنْ نَحْصٍ، وَقَرَأَ الْبَاقِينَ بِحَمْرَة مَفْتَوَحَةٍ
مَهْدَدَةً بَعْد النُّون مَثْل دِماَشَّةٍ، مِنْهَا يُمِنْ نَحْصٍ.
قال ابن الجزري:

تأي ناه معا (م) (نه٣) (ب)

هوسا، قرأ الأزرق بنتلت البديل، وحرة وقفار جهان والأول النسبي بين بين، الثاني، الحذف.

حتى تفجير لنا، قرأ عاصم، وحرة، والكسان، ويعقوب، وخلف العلاشر بفتح النان، وسكون الفاء، وضم الجيم خفيفة، مضارع، وجزء الأرض بمعنى شاهقاً، والباقون بضم النان، وفتح الفاء، وكسر الجيم مشددة، مضارع، وفجسر، المعنى، للدلالة على تكثير اللبيع أو الزيتون.

قال ابن الجزري:

تفجر الأول كمقل (ظ) (ب) (كنى)

كسرما، قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر بفتح السين، جمع كسرما مثل قطمة وقطع، والباقون بسكونها، جمع كسرما أيضاً مثل سدرا وسدر.

كسرما حركاً (ع) (ب) (ق)

قل سبحان، قرأ ابن كثير، وابن عامر. قال، بفتح الفاف وإثبات.

ألف بعدها بصيغة الماضي، إخباراً عما قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ردًا على ماطبة الكفار، والباقون دخل، بضم الفاف وحذف الألف. بصورة الأصر من الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بنزه ربه ردًا على ماطبة الكفار في قوله: وقالوا لن تؤمنن كن، الله. قال ابن الجزري:

وقيل قال (د) (نا) (ك) (م)

المهد، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بعثيات الباء وصلاة، وهمتوب. بعثياتها وصلاة، ووقفان، وثبتها بحذفهما في الحالين.

102
المقلل والمامل

أعمى الأول وهو قوله تمام دون كأن في هذه أعمى، بالإملاء لابن عمرو، وشبهة، وحزمة، والكسائي، وبعقوب، وخلف العاشر، وبالفتح والتقابل للائربق.

وأما أعمى الثاني وهو قوله تمام فهو في الآخرة أعمى، فحكمه حكم الأول إلا أن أبا عمرو، وبعقوب لها فيه الفتح فقط.

قال ابن الجزري:

وافق في أعمى كلا الإسرا (ص) دا. وأولا (حما)

عسا، وأهدي، وأفاني، والهدى، وكنى، وماوام، بالإملاء حزرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقابل للائربق، وبالفتح والتقابل لدورى أباب عمرو في لفظ عسا.

هNonce، بالإملاء لابن ذكوان، وحزمة، وخلف العاشر، وبالفتح والإملاء لهشام.

وهنائى، قرأ خلف عن حزمة، والكسائي، وخلف العاشر بإملاء النون والهمزة، وخلال إملاء الهمزة فقط، وشبهة بإملاء الهمزة وله في النون الفتح والإملاء، والائربق بالفتح والتقابل في الهمزة، والباكون.

قال ابن الجزري:

تأي الإسرا (صف) فمع خلف نوته وفيهما (صف) ف، (دوى)

وماروى من إملاء الهمزة السوسي في أحدوجهه فهو انفراضة لا يقرأ به.

قال في النثر: وأجمع الرواة عن السوسي من جميع الطريق على الفتح لانفعال بينهم في ذلك خلافاً، ولذا لم يؤول عليه في الطببة، وقد حكاه بقيل آخر.

الباب فقال:

وقيل قبل ساكن حزى رأي. عنه ورسوه مع همزة تائي.
(المدغم)
والصغير، ولقد صرفاً بالانغم لابي عمرو، وهشام، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر.
وإذ جاءهم بالانغم لابي عمرو، وهشام.
وكلما خفت زدناهم بالانغم لابي عمرو، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالإظهار، والانغم لهشام.
والكبر، والمات ثم، أعلم بيت، أرر برك، عليك كبيراً، تومن لك،
تفجر لنا، تؤمن ترقيق، بالإظهار والإغمام لابي عمرو، ويعقوب.
وتنبيه، لا إذنام في نون، أو يكون ذلك، وسماح ربي، لسكون
ما قبل النون فيما،
(أو لم يروا)
قادر، فيه، إسرائيل، بصائر، فأ🛍ناه، جتنا، أنزلناه، مبشر
ونوراً، قرآناً فرقتنا، عليهم، سبق مثله مرازاً.
ولا ريب، قرأ حمرة بعد، لا، أربع حركات، بخلف هنها، والباقيون
بقصرها، وهو الوهبي الثاني حرة.
درباً إذا، قرأ نافع، وأب عمرو، وأبو جعفر، ففتح بها الإضافة
وصلنا، والباقيون إسكنها.
فقال، قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف العاشر، بنقل حركة
الهمزة إلى السين في الحاليين، وكذا حمرة عند الوقف.
لقد علمت، قرأ الكسائي بضم البناء، مستندًا إلى ضمير المتكلم وهو
سيدنا موسى عليه السلام، والباقيون ففتحوا مستندًا إلى ضمير المخاطب وهو
فزعون عليه لمنا الله.
قال ابن الجزري:
وعلمت ما بضم التاء (ن) هؤلاء إلا حكمها حكم هؤلاء إنهم كنتم وتقدم بالبقرة. قال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قرأ عاصم. وحزمة بكسر لام. قال، وواو. أو، حال وصلها. وقرأ يعقوب بكسر اللام وضم الواو. والباقون بضمهمها معاً، قال، ابن الجزري:
والساكن الأول ضم همز الوصل واكسره (نما) (ن) غير قل (حلا) وغير أب (حا)
أباداً، وقف حزرة، والكسائي، ورويس على، أبأ وابنابون على
هما، ولكن قال ابن الجزري في النشر: والأقرب للصواب جواز الوقف
على كل من أبأ، وما، لسائر القراء، اتباعا للرسم لأنهما كلاهما منفصلان
운동ياً كما قال في الطبعة: أبأ أبأ ما (غ) فعل (رضي) وعند كلما الرسم أجل
المقلل المماثل
فاب، بتلي، بالإمالة لحزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح
والناقل للآزرق
المدغم
المصغير، إذ جاءهم، بالإدغام لأبي عمرو، وهدام
الكبر، وجه لهم، خرائن رحمة، قال، لقد، بالإظهار والإدغام
لأبي عمرو، ويعقوب
سورة الكهف
عرفوا فيها، قرأ حفص حال وصل عوجا بقية يخلف عنه السكتة
على الألف المبتدلة من التنوين سكتة طويلة من غير تنفس مقدار حركتين
دفنا لإيقام أن يكون قياً. نعتا لعوجا، فنفسد المعنى لأن، قياً، حال

105
لا معلومات قابلة للقراءة في الصورة.
فأووا، قرأ الأصبانى، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه بإبدال
الهمزة في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف
مرقفا، قرأ تافع، ابن عامر، وأبو جعفر بفتح الميم وكسر الناف، مع
تفخيم الراء، والباقون بكسر الميم وفتح الها، مع ترقيق الراء، وهما لغتان
فيا يرتفق به، قال ابن الجزري: مرفقاً أفتح واكسرون (عم)

المقلل والملمال

أحصى، وهدى لدى الوقف، بالإملاء حمزة، والكسنائي، وخلف
العاشر، وبالفتح والتقليد للآزرق

المدغم

الكبر، نحن نقص، أظلم من، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو،
وبعقول.

وتري الشمس

طلعت، قرأ الآزرق بترقيق اللام وتغليظها، والباقون بترقية
منه، ذراعيه، أطلعت، على، مراء، ظاهراً، فيهم، بس.
怎么样، ثياباً خضراً، تقدم مثله

نزلاء، قرأ عاصم، وحزة، والكسنائي، وخلف العاشر، تزارى
بفتح الزاي خفيفة وألف بعدها وتخفيف الراء، مضارع، تزارى،
وأصله، تتزارى، حذفت منه إحدى التائفين تخفيفاً، وقرأ ابن عامر،
وبعقول، تزارى، يسكن الزاي وتشديد الراء بلا ألف، دكحمر،
وقرأ الباقون، تزارى، بفتح الزاي مشددة وألف بعدها وتخفيف
الراء، مضارع، تزارى، وأصله، تتزارى، فأذعت الناف في الزاي
وكلها بمعنى الميل، قال ابن الجريري وخف: تواتر الكوفي وتتور (ظاهر). (576)
ولم يذكر: قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بإيات الباء وصلاة
ويعقوب بإياتها وصلاة ووقفاً، والباقون بخففها في الحالين
وتحكيم، قرأ ابن عاصم، وعاصم، وهجة، وأبو جعفر بفتح السين
والباقون بكسرها، وهنا لفظها، قال ابن الجريري
وحساب مستقبلاً بفتح سين (كـ) تبوا، (74) لو (تـ) يثبت
فؤاراً. أجمع القراء على تفخيم الراة من أجل التكرار.
و لما يت، قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو جعفر بتشديد الساكنة الثانية
للباء، والباقون بخففها، قال ابن الجريري: والباقون: وأمهات الثقل (حرم).
وأبدل همهم الأصبعان، وأبو جعفر، وأبو عمرو بخفف عنه.
ورعباً، قرأ ابن عاصم، والكسائي، وأبو جعفر، وعبوب بضم
العين، والباقون بإسكانها للتخفيف، وهنا لفظها، قال ابن الجريري
واخذًا: رعب الرعب (ر) (كـ) م (ثوى).
فوقهم، قرأ أبو عمرو، وشعبة، وهجة، وروح، وخفف العابر
بإسكان الراة للتخفيف، والباقون بكسرها على الأصل، قال ابن الجريري
ورقنهم: ساكن كسر (عـ) ف (ث) شاءف (ح) كم
لا رب، قرأ همزة ببعد، لا أربع حركات تخفف عنه، والباقون
بالقصر وهو الوجه الثاني للجزء
ربه أعلم، قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتح
يا الإضافة وصلاء، والباقون بإسكانها، وهنا لفظها
دیدين، قد قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بإيات الباء وصلاة.

- 108 -
وأبنا كثيراً، ويعقوب بإثباتها وصلا ووقفاً، والباقون بعدنها في الحالين.

ثالثة سنين، قرأ حزرة، والكمامتين، وخلف الاعمار يفرقون النونين

على الإضافة إلى ما بعدها على القياس في تميز المئات فيه جريوراً بإضافة،

وإياها وقع جماه والقياس أن يكون مفرداً رعاية للأصل، إلا الأصل أن

يكون الفذ متابعاً للذين كتبهم الترموز في تميز ما فوق العشرة أن يكون

مفرداً وبلا اختصار، ولا بد أن تتم بذلك الثلاثة يجب أن يكون جماه وهذا وقع

مفرداً لأن المئات وإن كان مفرداً في اللفظ فهو جمع في المعنى كحروف والكسر.

وقرأ الألفون بالذينين على أن ما بعده عطف بيان لثلاث المميز مماثلة.

قال ابن الجوزي:

ولا تنون ماتة (شفا)

وقرأ أبو جعفر إبدال المضمة ياء مفتوحة في الحالين، وكذا حمراء.

عند الوقف:

ولا يشرك، قرأ ابن عامر بناء الخطاب وجزم الكاف، على أن

لا نافية، والاظاظب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمراد أمه والجملة

معطوفة على الأمر قبلها وهو دقل الله أعلم، وقرأ الباقون ياء الغيب ورفع

الكاف على أن لا نافية والمضارع مسند إلى ضمير يومد على الله تعالى في

قوله تعالى (قل الله أعلم) وهي معطوفة على الجملة قبلها وهي (قل الله أعلم)

فيما من جملة ما أمر أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن الجوزي:

ولا جم، يشرك خطاب عبوم جروم (ك) ملها

بالغتواة، قرأ ابن عامر بالغتواة، أو بعض الفين، وإسكان الدال وعدها

وأو مفتوحة على أن، غدوات، نكرة دخلت عليها آل للفتتيف وهي لغة

ثانية حكاها سيبويه، والخليل تقول أنت لكل غدوات بالذينين، وقرأ الباقون

بالغتواة، أو بفتح الفين والدال وألف بعدها، لأن غدوات اسم لذلك

الوقت ثم دخلت عليها لم التعريف.

قال ابن الجوزي:

غداة في غدوات كالكيف (ك) ثم
تحترم الأنهار دقة أبو عمرو، ويقوم بكسر الهاة والعالم وصلى
وحزمة، والكسائي، وخلف العاشر بضم الهاة والعالم وصلى أيضا، والباءون
كسر الهاة وضم الهم كذاك، أما وقفنا جميع القراء بكمرون الهماء
ويسكنون الهم.

متكتمين قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة في الحالين، وخزة وقفا
وجبان الأول التسهيل بين مالكاني، الحذف كأبي جعفر، وقرأ الأزرق
بثاليث مالبدال.

(المقال والمامال)

وترة الشمس، عند الوقف على ترى، بالإمالة لأبي عمرو، وحزمة،
والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقليل
للأزرق، وعند الوصول بالإمالة للسوسية يختلف عنه.

أركي، وعسي، وهراء، والإمالة لحزة، والكسائي، وخلف العاشر،
والفتح والتقليل للأزرق، والفتح والتقليل لدوري أبي عمرو
في لفظ عسى.

الدنيا، بالإمالة لحزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل
للأزرق والسوسية، والفتح والتقليل والإمالة لدوري أبي عمرو،
مثا، بالإمالة لابن ذكوان، وحزمة، وخلف العاشر، والفتح
والمالة لشأم.

تنبيه: لا إمالة ولا تقليل في لفظ دمار، لأن الزوايا ليست متطرفة
بل متوسطة بالباء التي حذفت للجازر.
(المدعم)

الصغير، لينتمي بالإدginas لأبي عمرو، وابن عامر، وحمرة، والكسائي،
وباب جعفر.

والكبر، أعلم بما أعلم بهم، أعلم بعدمهم، لا مبدأ للكياني، تريد زينة،
للتايلين تارا، بالإظهار والإدglas لأبي عمرو، ويعقوب.

وتبنيه، لا إدغام في باء، أقرب من هذا، لأن الباء لا تدغم إلا في
مم، بعذب من، فقط.

(واضرب للهم)

كما، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، بإسكان اللكات والباقون
بضمها، وهم للثمان.

قال ابن الجوزي:

وأكلها شغل (أبتي) (حبر)

"综合体، قرأ عاصم، وأبو جعفر، ويعقوب، يفتح الناحية والميم، على أنه
اسم جمع مفردا، مترأ، وأبو عمرو، بلا، واسكان الميم، جمع تمرة،
ثم سكنت الميم تخفيفا، والباقون، بضم الناحية والميم، جمع دمرة، أيضاً مثل
قال ابن الجوزي:

وغيره بالفتح (ثوي).

(الصبر بصرة) (ذ) (ش) (اد) (و) (س) (م) (م) (ح) (لا
وهو كفيه، به، كله جلي.

يحاوره، خير، لا يفيد، قرأ الأزرق بترقيق الراء، وتفخيمها،
والباقون، بتفخيمها.

أنا أكبر، أنا أقل، قرأ نافع، وأبو جعفر، بعد أنا، ولا، فصيح الله
من قبل المنفصل، والباقون بعدم المد وصل، أما وفقاً لجميع القراء، بالمد.

قال ابن الجوزي: 

أمدا أنا، فيضم المهمة أو فتح (مدا)
منها منقلبا، قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر ومنهماء.

أي: برىادة ميم بعد الهاء على التثنية وعود الضمير إلى الجينتين، وعلى رسم المصحف المدنى، والمسكي، والشافى، والباطق ومنهم، أي يخفف للميم وفتح الهاء على الإفراد وعود الضمير إلى الجينة المدخلة، وعلى رسم المصحف البصري، والקורاني.

قال ابن الجوزي:

"ومنها منهما: (د)ن (عم)

لمهنا هو الله، حني، قرأ ابن عامر، وأبو جعفر، ورويس بإباص الألف بعد الهاء وصلا ووقفا، والأصل لمكن أن يخفف الميم تكره الاستعمال وأدعى النون في النون تخفيفا، والباقون تخفيفا وما وقفتا وقفت، لأن الأصل حذف ألف أنا وصلاة تخفيفا مثل: أنا يوسف واتها وقفتا تانيلا للرمم. قال ابن الجوزي:

لكنا فصل (ز)ب (س)ص (كم)أ، بريه أحدا، معاً، وربي أن قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر يفتح باء الإضافة وصلا، والباقون بإسكانا.

إن ترن أنا، قرأ قالون، والأصبهاني، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بإياتنا، وصلاً، وابن كثير، ويقوم ببائثنا وصلاة ووقفنا، والباقون بحذفنا في الحالين.

أن يؤتين، حكما حكم، فإن ترن، إلا أن ورشا يثبت وصلا من طريقه، بثمره، قرأ عامر، وأبو جعفر، وروح يفتح الباء واللهم، وأبو عمرو، بضم الباء، وإسكان اللهم، والباقون بضم الباء، واللهم، وثناه، مثل: (즘).

قال ابن الجوزي:

ثم ضما بالفتح (زة)ب: (ذ)صر بعده (ن)اد (ن)وي: سكناها (ح)لا، ولم تكن له فئة، قرأ حمرة، والكسائي، وخلف الحارث، يبن.
يها التذكير، والباقون فكن، بناء التأنيث، وجاز تذكير الفعل وتؤتيه لان الفاعل مؤتغ غير حقيق، قال ابن الجوزي: يكن (شفا) وقرأ أرب عجفر، بإبدال همزة فائقة، فناء مفتوحة في الحالين، وكذا حزرة عند الوقف.

الولاية، قرأ حزرة، والكسائي، وخلف العاشر بكسر الواو، والباقون ففتحها، وهم لغتان بمعنى واحد، قال ابن الجوزي:

ولاية فكسر (فقه) (ر) واله حزرة قرأ أبو عرو، والكسائي برفع القاف على أنه صفة الولاية، أو حرف لبدا مخفوف أي هو الحق، أو بدأ حرف مخفف في الحق ذلك أي لماちなみ، والباقون بجرها صفة للغة الجلالة، قال ابن الجوزي: ورفع خفض الحق (ر) م (د) عقباً قرأ عضم، وحمزة، وخلف العاشر بينون القاف، والباقون بضماً، قال ابن الجوزي: عقبا (فقه) (ث) والرياح، قرأ حزرة، والكسائي، وخلف العاشر، والريح، بالإفراد والباقون، الرياح، والجمع، قال ابن الجوزي:

الثاني (شفا) والريح، والكسائي، قال الكهف مع جانبي توحيده.

فسر الجبال، قرأ: ابن كبير، أو أبو عمرو، وابن عاصم، عسيرة بناء مثنى مضمومة مثبطة للباء المشددة على الباء المفعول. وجبال، بالرفع نائب فاعل، والباقون، فسيرة، بنون النقطة مضمومة مع كسر الباء المشددة على الباء للفاعل، والفاعل خمير يعود على الله تعالى في قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدر، وجبال، بالنصب مفعول به، قال ابن الجوزي:

بنا فسيرة افتحوا (حمر) (كرم) (م) والهانين أنب جبال ارفع، هامال هذا، حكمها حكم، قال هولاء، بسورة النساء، وتقدم.

(م 8 - المذهب ب ٢٠)
الملاكية اسجدوا، قرأ أبو جعفر خلف عن ابن وردن بضم الناء وصلاة، وقرأ ابن وردن في وجه الثاني إصدام كسره الضم، والباقيون بالكسرة الخالية، قال ابن الجوزري:

كسرنا الملاكية، قبل اسجدوا اضخم (٢٥) والأشكال (٢٥) خلفًا بكل.

(المقلل والممال)

كانت، اختلف في أنها قام فيها للتأنيث كإحدى وسيا، وقيل إنها للثنيه، فقيل الأول مثال وقفا لعمة، والكسائي، وخلف العلاير، ونقل للكرمة، وأبي عمرو خلف عليها، وعلى الثاني لا يكون فيها تقليد ولا إشارة، قال في النسر: والوجه جيدان ولكن إلى الفتح أochen.

هيئة بالالماة لابن ذكوان، وحرمة، وخلف العلاير، والقابع والالماه لهشام.

وتري الأرض، فتري الجمران، بالالماه وصلى للسوسية خلف عنه، وبالالماه وقفا لابن عمرو، وحرمة، والكسائي، وخلف العلاير، وابن ذكوان خلف عنه، والتقليد للكرمة.

(المغم)

الصغير، إذ دخل بالالدغام لابن عمرو، وهشام، وحرمة، والكسائي، وخلف العلاير، والالظهار والالدغام لابن ذكوان، ولقد جئتمنا بالالدغام لابن عمرو، وهشام، وحرمة، والكسائي، وخلف العلاير.

ويل زعمت، بالإلاظهار الخمسائي، والإلاظهار والإلاظهار لهشام، الحكير، فقال صالح، قال له، جبت كله، جاء لحكم، عن أمر ربه، بالإلاظهار والإلاظام لابن عمرو، ومعيبوب.
(ما أشهدتهم)

ما أشهدتهم قرأ أبو جعفر ما أشهدناهم، بئس وألف على الجمع
للعظمة، والباوقون، وما أشهدتهم بالبناء المضوومة من غير ألف على إسناد
الفعل إلى ضمير المتكلم وهو الله تعالى، قال ابن الجزري:

و(؟)م: أشهدت أشهدنا

و ما كنت، قرأ أبو جعفر يفتح التاء خطابًا للنبي محمد صلى الله عليه
 وسلم، والمقصود إعلام أنه لم يزل محفوظًا من أول نشأته لم يعترض بفضل
 ولم يتخذه عونًا له على نجاح دعوته، والباوقون، بالضم خبارًا، من الله تعالى عن
ذاته المقدسة، قال ابن الجزري:

و(؟)م: أشهدت أشهدنا وكنت الناقة ضمٌّ، سواه

و يوم يقول، قرأ حزة وتقول، بئس العظمة مناسبة لقوله تعالى
والباوقون، يقول، باء الغمبة على أن الفعل مسند إلى ضمير
يعود على ربك في قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا.

قال ابن الجزري: والبئس يقول (؟)ردا

شركائي الذين، اتفق القراء على فتح باء الإضافة وصلاة وإسكندرية،
و يستغفروا، أندروا، قرأ الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها،
والباوقون بتفخيمها.

قبلنا، قرأ أصمه، وحمره، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف العاشر
بضم اللائف والباء، جميع قبل بمثل أنواع وآلاً وأولاً ونصبه على الحال، والباوقون
بكسر اللائف وفتح الباء بمعنى مقابلة أي معاينة ونصبه على الحال أيضًا,
قال ابن الجزري، قبلا كسرًا وفتحًا ضم (حق). 

و في الكوف (كيف) (د) كرا (خلق)
هروا، فرأى حفص بإيذال الهمزة واأو للخفيف مع ضم الزاي وصلا ووقفا، وحمزة بالهمر مع إسكان الزاي وصلا فقط، وكذا خلف العاشر في الحالين، والبقؤون بالهمر مع ضم الزاي وصلا ووقفا، ووقف على لجزة بوجهين: الأول، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، الثاني، إبدال الهمزة واأو على الرقم، قال ابن الجوزي:

وبدلاً ... (ع) هزوا مع كفوا هزوا سنن: ضم (فقي)، يأخذهم، قرأ ورش، وأو جعفر بإيذال الهمزة واأو في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف، وأعلم أن الأزرق ليس له فيها سوى قصر البديل، كسائر القراء لأنها من المستثنىات، قال ابن الجوزي: وامنع يؤخذ وموئلاً، قرأ الأزرق كباقي القراء بعدم المد لأنها من المستثنىات.

قال ابن الجوزي: لا موئلاً.

ووقف عليها حمزة بوجهين: الأول، النقل، الثاني، الإدغام.

لم يلكهم، قرأ شعبة يفتح الميم واللأم التي بعد الهاء، مصدر ميمى قياسى من هناك، وـهـفص يفتح الميم وـكـسر الـلـام مصدر ميمى ساكنى من هناك، والمعنى على القراءتين وجعلنا له كلام موعداً، والبقؤون بضم الميم وفتح الـلـام مصدر ميمى قياسى من هكـا أـهـلك أـي وـجـعـلاً إـهـلا كـلام موعداً.

قال ابن الجوزي: ممـلك مع عـل افتـح الرـضـم (دعمه) ... والـلـام فاكس (ع)هـ درـأـة، قرأ: قالون، والأصبهانى، وأو جعفر بفسيــب الـهـمزة الـثانيــة بين هذه، والأزرق وجهان: الأول، التفسير، الثاني، إبدالها حرف مـحـضاً مع المد المشبع للسـاـكنين، هذا في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فليس له سوى التفسير فقط، ومنع الإبدال، وذلك إثلاً يجمع ثلاث سواكن، وظواهرولاً وجود له في كلام العرب، ولذا قبل نحو، أرأى أرخص أن تقف الأزرق: لا. لا. أرخص إمّنع بدلاً فيه وصف
قرأ الكسائي بذف الهمزة، والباقون بالتحقيق إلا حزة وفاء فله التسهيل بين بينه.

أنسانيه، قرأ حفص بضم الهاء من غير صلة، والباقون بالكسر من غير صلة إلا ابن كثير فله الصلاة حالة الوصول.

نبيغ، قرأ نافع، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو جعفر بإثبات الباء وصلا، ابن كثير، وَعَقَبُ بِإِثْبَاتِهَا وَصَلا وَفَقَاءٌ، والباقون بذفها في الحالين.

على أن تعلمن حكمها حكم نبغي إلا الكسائي فإنه يحذف الباء في الحالين.

هُمَّ عَلِيت رشدا، قرأ أبو عمرو، وَعَقَبُ بِفَتْحِ الراء والضم، والباقون بضم الراء وإسكان الشين، وَهَمَا إِسْتَفْنَانٌ لَبْخِلِلَ، أَمَا هَيْ، لَا تُنَّ أَمْرًا رشدا، ولأقرب من هذا رشدا، فقد انفق القراء على قراءتهما بفتح الراء والضم، قال ابن الجزري:

والرشد حرك وفتح الضم (شفا) وآخر الكاف (حما).

هُمَّة صبراء الثلاثة قرأ حفص بفتح ياء الإضافة فيها وصلا، والباقون بإسكانها.

وَسَمَّيَنَّ إِن شاء الله صابراً، قرأ نافع، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة وصلا، والباقون بإسكانها.

فلا تسألني عن شيء، قرأ نافع، ابن عاصم، وأبو جعفر بفتح اللفاء، وتشديد النون على أنها نون التركيد كسرت لناسبة السيد، والباقون بإسكان اللفاء وتحقيق النون على أن الفعل معرَّب والنون لوقفية.

قال ابن الجزري:

تسألن فتح النون (د) (أ) (الخلف)، واشده (ك) (حم) (وهم) (الكذب).

١١٧
وافق القراء على إثبات الياء بعد النون في الحالين إلا ابن ذكور فله الإثبات والحرف في الوصل والوقف، قال في النثر: والوجه صحيح.

قال ابن الجوزي، وثبت بن تأمل في الكهف والحرف (م)ت ذكر، وإمارة، قرأ الأزرق بترقية الراء وتفخيمها في الحالين، والباقوين بتفخيمها في الحالين أيضاً.

لفرق أهلاها، قرأ حوزة، والكسائي، والحرف العاشر، ليفرق.

بفتح الياء المتنئة من تحت وفتح الراء على الغريب مضارع غرق و أهلها، بالرفعة فاعل، والباقوين للفت رأى وينفر، فتضع الواحة المتنئة من فوق وكسر الراء

على الخطب مضارع أغرق، وأهلها، بالنصب مفعول، قال ابن الجوزي وغيب يغفرنا. والضم والكسر افتحا (تى) (ر) 10. وعنهم أرفع أهلاها.

وتأخذني، قرأ ورش، وأبو جعفر بأيدان الهزة وواوا في الحالين.

وكذا حرة عند الوقف، وافق القراء على قراءته بالقصر.

حرصاً، قرأ أبو جعفر بضم السن، والباقوين بإسكانها، وهما لحنان.

قال ابن الجوزي، والمسرو البار (أ) أثقلا، 

رذكية، قرأ نافع، وأبو كبر، وأبو عرو، وأبو جعفر، ورويس،

زاكية، بإثبات ألف بعد الوايا وتحقيق الياء، لاسم فاعل من زكية أي طاهرة من الذنوب لأنها صغيرة لم تبلغ بعد، والباقوين، زكية، بغذ في ألف وتشديد الياء على وزن عطبة صيغة مباينة من الزكاة، تمنع الطهارة

أيضاً، قال ابن الجوزي، وامتد وخف، زاكية (حبر) (م) 11.

نكر، قرأ نافع، وأبو ذكور، وشعبة، وأبو جعفر، وبعوض بضم الكاف، والباقوين بإسكانها، قال ابن الجوزي: نكر (ئو) (ص) (ب) (م) لا
(المقال والمال)

ورأى المجرمون بإمالة الراة وصلاً لشمحة وحرجة وخلف العاشر،
وعند الوقوف عليها بإمالة الراة والهمرة لابن ذكوان وحرجة والكسائي،
وخلف العاشر وهشام، وشعبة بخلاف عناها، وبتقيل الراة والهمرة
للأزرق، وفتح الراة وإمالة الهمرة لابن عمرو، وبفتحهما للباقي وهو
الوجه الثاني لهشام، وشعبة

للناس، بالفتح والإمالة لدوري أبي عمرو
جاءهم، وشاة، بالإمالة لابن ذكوان، وحرجة، وخلف العاشر،
وبالفتح والإمالة لهشام
الهدى، ولغتاه، بالإمالة حرة، والكسائي، وخلف العاشر،
وبالفتح والتقليل للأزرق
آذانهم، بالإمالة لدوري الكسائي
القرى، بالإمالة لابن عمرو، وحرجة، والكسائي، وخلف العاشر
وبالفتح والإمالة لابن ذكوان، وبالتقيل للأزرق
موسي، بالإمالة حرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح
والتقيل للأزرق، وأبي عمرو
أنساني، بالإمالة للكسائي، وبالفتح والتقليل للأزرق
آثارها، بالإمالة لابن عمرو، ودوري الكسائي، وبالفتح
والإمالة لابن ذكوان، وبالتقيل للأزرق

(المدغم)

الصغير، ولقد صرفنا، لقد جئت، بالإدغام لابن عمرو، وهشام
وحرجة، والكسائي، وخلف العاشر

- 119 -
إذ جاءهم بالإدغام لأبي عمرو، وهشام
الكبر، بالبطل ليدحضوا أطلالهم، لمجل لهم، لا أرح حقي،
فتحت سبيله قال لفتاه، فانخذ سبيله قال له، قال لا تواخذني بالأشياء
والإدغام لأبي عمرو، وبعقرب
(قال ألم أقل لك)
من لدين قرأ نافع، وأبو جعفر بضم الدال وتخفيف النون على
الأصل في ضم الدال وحذف نون الوقاف اكتملا، بكسر النون الأصلية
لمناسبة الباء، وقرأ شعبة بوجهين الأول، إسكان الدال مع الإيماء، بالظل بين
لمح الأصل فيصير النطق بدل ساكنة مشتقة فيكون الإحجام مقارنا
للإسكان النائلي، اختلاف ضمة الدال لقصد التخفيف وكلا وجهين
بتفحص النون، وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون لأن الأصل في لن
ضمن الدال والإدغام للباقين وألحقت نون الوقاف بهذه السلكمة لتبقي السكون
الأصل من الكسر، قال ابن الجزيري
نون (مدأ) (خافت)
(خافت)
ورفع، لدني نام أور أور الضم وخاف.. نون (مدأ) (خافت)
لا تخذل قرأ ابن كبر، وأبو عمرو، وبعقوم بتخفيف النا
الأول، وكسر الحاء من غير ألف وصل، على أنه فعل ماض من، تخذل
ي تخذل، ككل بعلم، الباقون بال ألف وصول وتشديد الباء الأول وفتح الحاء،
on أنه فعل ماض من، تخذل، أدغمت فاها السلكمة في تاء الافتام
قال ابن الجزيري
تخذل الحا أكبر وخاف.. (خافت)
فرف، أجمع القراء على تفسير الرواة لوجود حرف الاستعلا بعده
ذان يدلهما، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد
الدال، مضارع بدل، والباقون إسكان الدال وتخفيف الدال، مضارع
- 130 -
أبدل قال ابن الجزري: ومع تحرير مرن يبدلاً. خفف (ظ) (با) (كن) (د) (ما)
رحا، قرأ ابن عامر، وأبو جعفر، وبعقوب بضم الحاء.
وباقون يسكنها، قال ابن الجزري، رحاه (ركز) سا (ثوى).
ذكرها، وسيرة، قرأ الأزرق بترقية العلة وتخصيصها، والباقيون
بتفخيمها.
فأتبع سييا، ثم أتبع سييا، مما قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمرة،
والكسانس، وخلف العاشر بقطع الهمزة وسكن الناه، في الثلاثة، على أنه
فعل ماض على ورن، أفعال متعددة بالهمزة، وهل تعيد لواحد أو لائاني
اختلاف فيه، فعل إن متعدد لواحد فسيا، مفعول له، وعلى أنه متعدد لائاني فسيا
مفعول ثان والفاعل الأول مخزوف تقدير، فتأتي حصره سييا، وقرأ الباقون
بوصل الهمزة وتضديد الناه، على أنه فعل ماض على ورن، افعل من
تبع أدعوه تاء الانتقال في فاء الكسيرة، وهي عيني، أتبع، فيما عاببا، معنى
واحد، وقيل إن أتبع، معناه اقتني أثركه، وتبع، إذا قصد اللحاق به
قال ابن الجزري: أتبع الثلاث (ركز) (كن)
حمة، قرأ نافع، وأبو كبير، وأبو عمرو، وحصر، وبعقوب
حمة، بالهمز من غير ألف، صفة مشهية، قال حمة البَرْث تحمى حما في
حمة إذا كان في الحا، وهو النطي النسود، والباقيون بالف بعد الناه، وإبдал
الهمزة به مفتونة، اسم فعل من حمى يحسي أي حارة، ولا تنافا بين
القراءتين إذ لا منع من أن تكون العين ذات طين أسود وفها الحرارة.
قال ابن الجزري: حامية حمة وأحمي (أفا) * (عدد) (حمن)
فِهِم، قرأ يعقوب يضم الهاء، في الحالين، والباقيون صكراها.
ففأ جزاء الحمين، قرأ حفص، وحمرة، والكسانس، وبعقوب،
وخلف العاشر بفتح الهمزة مثنية منصوبة مع كسر التنوين وصلالسكين.

121
على أنه مصدر في موضوع الحال نحو في الدار قائمًا زيد، والباطون، بارفع من غير تنوين، على أنه مبتداً مؤخر خبره الجزار والجزر، قبل والحنس، مضاف إليه، والرفع، لتصن نون جزاء، (صحب) (ظاهي).

ويسرًا، قرأ أبو جعفر، بضم السين، والباطون، بتسكينها.

قال ابن الجزري: العصر واليصر (أثقالاً)

بين السدود، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفظ بفتح السين، والباطون، بضمها، وما لغتان بمعنى واحد، قال ابن الجزري: أفتح ضم سدود (ع) زا، (حبر).

يفقهون، قرأ أحمداً، والكسر، وخلف العاهر بضم الباء، وكسر القاف، من، أفقه، غيره أي أقحمه، وهو متعد لمفعولين المفعول الثاني، قوله، والمفعول الأول، مذود، أي لا يفهمون السامع، كلامهم، وهو، والمفعول الأول، مذود، فيعدي لمفعول واحد أي لا يفهمون كلام غيرهم، جهلهم، بلسان من خطاطبهم، وقلة فتاتهم.

قال ابن الجزري: يفقوها ضم أكسمرا، (شفأ).

ياجوج وماجوج، قرأ عاصم، بالكسر المخفف فيهما، وهو لغة بنى أسد، والفاطميين، بيدله حرف مد وهو لغة أكثر العرب، وهم ممنوعان من الصرخ، للملية والعجمة.

قال ابن الجزري: ياجوج وماجوج (ن) با، خرجاً، قرأ حمزة، الكسائي، وخلف العاهر، يخرج، يفتح الراء، وإثبات ألف، بعدها، والباطون، خرجاً، بإسكان الرا، وحذف الالف، وهما لغتان، بمعنى واحد، وقيل: الخراج، ما ضرب على الأرض كل عام، و: الخراج، ما يجعل من المال من غير قصد التكرار، وقيل: الخراج.
المصدر، و الخراج، اسم لما يعني. قال ابن الجوزي:

يقفوا أضمن أكرمًا . (شفا) وخرجًا قل خراجًا فيهما لهم هندًا، قرأت أنف ، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب بضم السن والباقون بفتحها، وهما لغتان يعنى واحد. قال ابن الجوزي:

افتح ضم سدائم (عزر) . (ح) بر وسدا (ح) ك (صحب) (د) بر.

ما كنني، قرأ ابن كثير بنون خفيفة، من الأول مفتوحة والثانية مكسورة بدون إدغام على الأصل، والباقون بنون واحدة مشددة مكسورة. بإدغام التون التي هي لام الفعل فيون الوقية.

قال ابن الجوزي: مكن غير المكن.

ودما آتونى، قرأ شعبة يخلف عنه بكسر تونين ودما، وهمزة ساكنة بعدة وصلاة، على أن آتونى فعل أمر من الثلاثي بمعنى المجي. فإن وقف على دما، وابنأكلت، وإن بامني، فاني ببندى، وهمزة وصل مكسورة وإبدال الحمزة الساكنة بعدها ياء، والباقون إسكان التونين في، دما، وهمزة قطع مفتوحة، وعدها ألف ثابتة وصلاة وقال: على أن آتونى، فعل أمر من الرباعي بمعنى أعطوني، وهو الوجه الثاني لشعبة.

قال ابن الجوزي:

آتونى هم الوصل فيهما (صرد). كخائف الصدفين، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب بضم الصاد والباقون فينها، وهمة قريش، وشعبة بضم الصاد وإسكان الباقون خفيفًا من القراءة إلى قبلي، والباقون يفتحهما، وهي لغة الحجازيين.

قال ابن الجوزي:

وصدفين اضمنا . (صحب) وشميم كل (حق).

قال آتونى، قرأ دما، وشعبة يخلف عنه بهمزة ساكنة بعد اللام.
وصلا، على أن داتوتي، فعل أمرٍ من الثلاثة، فإن وقفاً على قال، وابننا دابنحو، فإنما يبدئان بحمرة وصل مكسورة وإيذال الهمزة الساكنة بعدها ياء، والبايونف بحمرة قطع مفتوحة وعدها ألف وصلا ووقفاً على أن داتوتي، فعل أمرٍ من الرباعي، وهو الوجه الثاني لسمة.

قال ابن الجزوري:

آتون هم الرول فيهما (صدق) خلف وثنا (فقه)

فطرو لا خلاف بين القراء في تفظيم راهه في الحال.

فقا استطاعوا، قرأ حزة بتشديد الطاد، على إدغام الناء التي قبلها فيها، لأن أصلها واستطاعوا، والبايونف بخفيفها على حذف الناء. فخفيفاً، أما وما استطاعوا، فقد وجه القراء على قراءته بإثبات النار مع الأظهر.

قال ابن الجزوري:

فا استطاعوا اشداً، طاء (نفساً)

وكان، قرأ عاصم، وحمرة، والكسائي، وخلاف العاشر بمد الكاف وهمحرة مفتوحة بدءها غير منونة، ممتنع من الصرف، وأي أرضا مستوية، وحينئذ يكون المدر من قليل المتصلاً فكل حسب مذهبه، والبايونف يخفف، الهمزة والدمدمع التنوين، على أنه مصدر واقع موقع المقول به أي مكوكاً.

قال ابن الجزوري:

وكان (شياً) في كذا المد، وفي الكف (كن)

من دونه أولياً، قرأ نافع، وأي عمو، وأي جعفر بفتح ياء

بالإضافة وإلذا، والبايونف بإسكانها كذلك.

ويحسن، هزوا، نزالن خالدين، كله جلي.

فإن تندف، قرأ حزة، والكسائي، وخلاف العاشر بالباء على التذكير، والبايونف بالباء على التأنيث، وجاز تذكر الفعل وتأنيثه لأن الفاعل مؤمن

غير حققي.

قال ابن الجزوري:

و(د) (تقى) أب ينفد

144
المقال والمحالم

الحسن، بالإمامية الحرة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتنقل
للأزرق، وأبي عمرو.

سأوي، بالإمامية الحرة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتنقل، الأزرق.

جاء، بالإمامية لابن ذكوان، وحرزة، وخلف العاشر، والفتح والإملاء لهشام.

المذموم

الصغير، لا تخذل بالإظهار لابن كثير، ومحفظ، ورويس يخفف عنه
الكبير، قال له، وسأول له، يجعل لك بالإظهار والإدغام
لأبي عمرو، ويوقب.

سورة مرية عليها السلام

كما بعس، أجمع القراء على مد كاف، وصاد، مما مشبع لاجل
الساكن اللازم، وأجمعوا على قصرها، ويا، لعدم وجود الساكن،
والتفرق في جميع، وذهب بعض أهل الأديان إلى الإشعاع للفقه الساكين،
وذهب البعض إلى التفوق لقصور حرف اللين عن حرف المد واللتين
وذهب البعض الآخر إلى القصر وهو مذهب ابن سوار وسط الخيط.
وغيرها، وإلى هذه الأوجه الثلاثة أشار ابن الجرثي بقوله:

وخير عينين فالثلاثة لهم

وسقت أبو جحفر على كاف، وها، ويا، وعين، وص، سكنة أطيغة
مقدار حركتين من غير نفس.

135
ذكر، قرأ الأزرق بترقيق الزلاة وتفخيمها، والباقون بتقديمها،
ورحبت، رست بنا، ووقف على ابن كفير، وأبو عمرو، والكسائي، ومعقود باللهاء، وهي لنة طي، والباقون بالناه، موافقة للرسم وهي لنة قرشي.

ذكرى، قرأ أخص، وعنزة، والكسائي، وخلف العاشر بجذب
الحمرة والقصر، والباقون بناءة مفتوحة والمد، وجهت رأسه بعدم
من قبله المصل في كمل حسب مذهبه، وهماء لنفتن فاشتتان عن أن مال حاجز،
قال ابن الجزري: وحذف من زكريا بائما طلقاً. (صحب)

ندأ خفيا، إليهم، وبالدي، عليه، كله جلي،
ممن وراهم، قرأ ابن كثير يفتح بها الإضافة، والباقون بإسكانها، وقرأ
الأزرق بفتح تلث الباء.

يرث ويرث، قرأ أبو عمرو، والكسائي، بجموع الفعلين، على أن
الابن مجزوم في جواب الدعا، وهو قوله تعالى، في بلي، لقصد الجراء،
والنائي معروف عليه، والمعنى أن تسبق له من ذلك ولما يرث الماء
والباقون بالرفع فيها: على أن الأول صفة لولا والثاني معروف عليه،
والمعنى فيب ل من ذلك ولا وارثا ل ووراثا من آل يعقوب.
قال ابن الجزري: واحجوم برم (ر) د مما
ما ذكريا، تازا، قرأ أخص، وعنزة، والكسائي، وخلف العاشر.
ذكريا، بلغت فيكون اللد عندهم منفصلةٌ فك كل حسب مذهبه.
والباقون، ذكريا، بحمر مضمومة ويكون اللد عندهم متصلاً
وجهتش ينفيس همزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة، فقرأ نافع
ابن كهرم، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس: الهمرة الثانية بالتسيل
بين بين ويبديهما واوا خالية.

132
وقرأ ابن عامر، وشعبة، وروح، بتحقيبة، وكل من قرأ بالهمر، حقق الهمرة الأولى.

ذبهت، قرأ حمزة بفتح النون وإسكان الباء. وكسر الشين عقيرة.

من بابن البر، وهو البشارة.

والباقون بضم النون وفتح الباء. وكسر الصين مشددة. من بابن البر.

المستفلفة لأهل الحجاز، قال ابن الجزري.

يبيشرا ضم شدة. كسرًا. كالامبرة الكفف والعكس. وكاف أول الحجر توبة. (ق)ضا.

عنتبا. قرأ حفص، وجرة، والكسائي بكسر العين، والباقون بضمها.

وهنا للغتان، قال ابن الجزري.

بكيًا بكسر ضمه. (رضي) عنتبا. ومعه صليبا وجبنا (ع) عن (رضي).

وقد خلقتنا. قرأ حمزة، والكسائي خلقناك، بون مفتوحة. وألف بعدها. على إسناد الفعل إلى ضمير المعظمة لمناسبة قوله تعالى:

"إنا نشرك،..."

والباقون خلقتنا. بالناء المضمومة. وحذف الألف. على إسناد الفعل إلى ضمير المتكام لمناسبة قوله تعالى. دو هو على هين. قال ابن الجزري.

وقل خلقنا في خلقته (ق)ضا.

على آية قرأ نافع. وأبو عمرو. وأبو جعفر. بفتح ياء الإضافة وصلاة.

والباقون بإسكانها.

إلى أعد، قرأ نافع. وأبو كلثوم. وأبو عمرو. وأبو جعفر. بفتح ياء الإضافة وصلاة.

والباقون بإسكانها.
لاهب، قرأ ورش، وأبو عمرو، ويعقوب، وقالون يخلف عنه بالباء بعد اللام، على إسند الفعل إلى ضمير ديك، في قوله تعالى، إنما أنا رسول ربك، والإسناد على هذا حقيقى.

والفائقون بالمهمة وهو الوجه الثاني قالون على إسند الفعل إلى ضمير المنكم وهو الملك القائل. إنما أنا رسول ربك، والإسناد على هذا يجازى من إسند الفعل إلى سببه المباشر لأنه هو الذي يباشر التفعظ، قال ابن الجزري هم أهبة بالبياء (ب) خلف (ج) لاء (ح) (حم)

المقل والعمل

كدبعص، قرأ شعبة، والكسائي بإمالة الهاة والباء، وأبي ذكوان وحمزة، وخلف الفاعل فتح عامة الهاة وفتح الألواح، وأبو عمرو بإمالة الهاة وله في الياية فتح والعمل، وهشام فتح الهاة وله في الياية الفتح والإمالة، ونافع بالفتح والنطق في الهاة والباء، وما، والفاوقون بفتحها مما، بفتحها أما، بالإمالة خذرة، الفقيه، وإمالة الفتح، والإمالة، والفاعل، والفاعل، والفاعل، والفاعل، ودوري أبو عرو.

من المحراب، بالإمالة لابن ذكوان، والناس، بفتح والإمالة لدوري، أبي عرو.

المدغم

الصغير، كديبعص ذكر، بالإدغام لابن عمرو، وأبي عمرو، وحمزة والكسائي، وخلف الفاعل،

الكبير، ذكر رحمة، قال ربه، العظم، من، الرأس، شوقا، كذلك قال

128
قال ربك، الكتاب بقوة، فتمثل لها، رسول ربك، بالإظهار والإدعاء لابي عمرو، ويعقوب، وتبنيه، لا إدغام في نون، يكون لي، فإن ما قبل النون ساكن.

(خمته)

دمت، قرأ نافع، وحفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، بكسر الميم، والباقون بضمها، وهم لفظان، قال ابن الجوزي: أكبرهم. هكذا هنا في متن (شفا) (أ) الر، وأبو جعفر. وفيه جا (صاحب) (أ) الر، ونسبا، قرأ حفص، وحمزة يفتح النون، والباقون بكسرها، وهما لفظان كالزمر والوتر، يعني الذي المتوقع، قال ابن الجوزي، ونسبا فائفهان (ف) وز (ع) لا، من تحتها، قرأ نافع، وحفص، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وروح، وخلف العاشر بكسر ميم، ومن، وجر، تكسرها على أن من حرف جر وما بعدها بجر وفاعل، ناداه ضمير يعود على سيدنا عيسى عليه السلام المعلوم من اللقاح، أو الملك، ومن ابنن نبأ والجار والمجرور متعلق بناداه، ومن كون جبريل تحثه أي في مكان أسفل منها، والباقون يفتح لل민 ونصب التاء، على أن من اسم موصول فعل، نادي وتعت ظرف مكان متعلق بعدف صته، والمراد بمن سيدنا عيسى عليه السلام أو الملك، على ما سابق، قال ابن الجوزي، من تحتها أكبر جر (صاحب) (شفا) (من)

ه، نسافط، قرأ حفص بضم الناء، وتخفيف السين، وكسر الفاء، على أنه مضارع، نسافط، والفاعل ضمير يعود على النخلة ورطبا مفعوله، وحمزة (م) 9 (الهدب 54)

139
بفتح التاء وتحقيق السين وفتح القاف، عليه مضاف، تсаافت، حذف منه إحدى اللاءين تقيقا، وفاعل ضمير يعود على النخة ورطبا تميز وقرأ بعقول بالباء، من تحت مفتولة، على التذكير، وتشديد السين، وفتح القاف، على أنه مضاف، تساافت، ادغمت الناء في السين تقيقا، وفاعل ضمير يعود على الجذع ورطبا تميز، وشعبة له قراءتان، الأولى، مثل قراءة بعقول، والثانية، بفتح الناء، وتشديد السين وفتح القاف، عليه مضاف، تساافت، ادغمت الناء في السين وفاعل ضمير يعود على النخة ورطبا تميز، وقرأ وها قال ابن الجزري، خف تساافت، ظفر (ه) لا ذكر (ص) إضا، خفف (ظ) وضم واكسر (ع) في آن لاحق الكتاب، قرأ حزرة بيسكان، ياء الإضافة، وصلا مع حذفها لانتقاء الساكنين، والباقون بفتحها، وصلا.

نبدأ، قرأ أنفع بالهمر، و الباقون بالإبدال، ياء مع الإطعام، والصلاة، فاعبدو، صرطو، علومهم، إسرائيل، وقل.

قول الحق، قرأ ابن عامر، وعاصم، ويعقوب بنصب اللام، عليه مصدر مؤكد لعضمون الجملة قوله، وعامله مخوف، ووجوب تقديره، أو قول قول الحق، هذا إن أريد بالحق معنى الصدق، وإن أريد به أنه اسم من أسماء الله تعالى، فنصبه على أنه مفعول، لفعل مخوف، تقديره، أصح قول الحق، أي قول الله، كله الذي هو عيسى، والباقون بالرفع، على أنه خبر بعد خبر، والحق يمكن أن يكون معتاة الصدق، أو اسم من أسمائه تعالى، أو على أنه بدل من عيسى أو صفية له، والحق على هذا يتعين أن يكون اسمًا، من أسمائه تعالى، قال ابن الجزري، وفي قوته، نصب الرفع (ه) في، (ظ)، في قرأ ابن عامر، نصب النون، على تقدير إضمار، أنه، بعد الفاء، حملا للغظ البه، وهو كن على الأمر الحقيقي، وقرأ الباقون بالرفع، على 130.
الاستناف، قال ابن الجوزي: كن فيكون فائضًا. رفعاسبوي الحذ و قوله (كما)
 وإن الله ربي، قرأ ابن عاصم، وعاصم، وحزة، والكسرى،
 وروح، وخلف العاشر، بكسر الهمزة، على الاستناف، أو عطف على
 قوله تعالى: قال إنى أعد الله، والباقوين بفتحها، على أنه يجوز بلام
 عذوبة والجوار والجار متعلق بالفعل بعده، والمنصرف ولا يجوز تهيئة في
 الربوية أطيعرها، وقيل إنه معطوف على الصلاة، أي وأوما
 بالصلاة والزكاة، وإن الله ربي وربيك أيا يا بابكات ذلك، قال ابن الجوزي
 وآكسر وأسن الله (شم) (كذالك).

صراط، قرأ روايس، وقيل يخلف عليه بالسين، وخلف عن حزة
 بالإشمام، والباقوين بالصاد الخالص وهو الوجه الثاني: ابن الجوزي
 السراط مع: سراط (ز) خافها (غ) لا كيف وقع، والصاد كلالزا (هن) فأنا
 يرجعون، قرأ يعقوب بفتح الياء، وكسر الجيم على البناء الفاعل
 والباقوين بضم الياء وفتح الجيم، على البناء، ألف المفعول، قال ابن الجوزي
 وترجع الاسم افتحا وكسر (ظ وما) ها، إن كان للآخرة: وذر يوما (حما
 إبراهيم، قرأ حسام، وابن ذكوان يخلف عنه بفتح الهاء والباء بعدها
 في الثلاثة، والباقوين بكسر الباء وباء بعدها وهو الوجه الثاني: لابن ذكوان
 وهو لغتان، قال ابن الجوزي
 ويقر إبراهيم ذي مع سورته، مع سليم، إلى قوله (مازال خالف لا
 يا أبت، الأربعة، قرأ ابن عامر: فأب جمعه بفتح التاء والباقوين
 بكسرها، وأصلها يداني فلم يغوص عن الباء. تاء التاني تاء الكسر ليدل على
 الياء، وفتح لأنه حركة أصلها، قال ابن الجوزي
 يا أبت أفتح حيث جا (ككم) (ت طعا)
 ووقف عليها بالها: ابن كثير، وابن عامر، وأب جلفر، وبعقوب.
 والباقوين بالناء
 فاتبعها أهدك، اتفق القراء على إسكان الية في الحالين.
داني أحاف، قرأ نافع، ابن كثر، أبو عمرو، أبو جعفر فتحيلاء الإضافة وصلاة، والباقون بإسكانها، وهما لفتان، روي إنه، قرأ نافع، أبو عمرو، وأبو جعفر فتحيلاء الإضافة وصلاة، والباقون بإسكانها،

دخلصا، قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، فتح، اللام، اسم مفعول، والباقون بكسرها، اسم فاعل، قال ابن الجوزي والمتعلمين الكسر (كم؟) (حق) ودخلصا بكاف (حق) (عم).

وبكيا، قرأ حمره، والكسائي بكسر الباء، والباقون يضمها، وهم لفتان، قال ابن الجوزي، بكيا بكسر ضمه (رضي).

المثل والهمال

فنداءها، وقضى، وعصي، وتبتل، بالإمالة حمره، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للازرق، وبالفتح والتقليل لدوري أبي عمرو في لفظ، وعصي، وآتاني، وأوصاني، بالإمالة للكسائي، وبالفتح والتقليل للازرق.

وعسي لدى الوقف، وموسي، بالإمالة حمره، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للازرق، وأبي عمرو.

وكان، بالإمالة لابن ذكرى، وحمزة، وخلف العاشر، وبالفتح والإمالة لهاشام.

هقفية، لا إمالة في، فأجاءها، لكونه رباحيا.

ال مدغوم

الصغير، وقد جعل، لقد جئت، قد جاءني، بالإدغام لأبي عمرو.

وهشام، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر.

الكبير، جعل ربك، النخلة تساو، جئت شيتا، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

- ١٣٣ -
(خائف من بعدهم خائف)

وبدخلون الجنة، قرأ ابن كهير، وأبو عمرو، وشعبة، وأبو جعفر، وعجمة، بضم اليا، وفتح الحاء، على البناء للمفصول، والباقون بفتح اليا، وضم الحاء، على البناء، للفاعل.

قال ابن الجزري:

وبدخلون ضم يا، وفتح ضم الصاف (التا حاء) (حيد) (شبيه)، وكاف أول الطول، (الح) (صقر) في ولا يظلون قرأ الأزرق بتقليل اللام وترقيقها، والباقون بترقيقها.

نورث قرأ رواس، بفتح الواو وتشديد الراء، مضرع، دورته، المضاف، والباقون بسكون الواو وكسر الراء مضرع، أورث، منع بالهمم.

قال ابن الجزري:

وشهد نورث (الغ)، وأثناء مامت، قرأ ابن ذكرن بن خلاف عنه، وإذا، همزة واحدة على الحب، والباقون، أثناه، همزة تين على الاستثمام، وهو الوجه الثاني لابن ذكرن، لهم عصوه في الهاء تين فقالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر بتسليل المهمة وسيلة مع الإدخال، وورش، وأبي كثير، ورويس، بتسليل المهمة الثانية مع عدم الإدخال، وهم، بالتحقيق مع الإدخال، وعدهم، والباقون بالتحقيق، مع عدم الإدخال وهو الوجه الثاني لابن ذكرن، وقرأ، نافع، وحفص، وجمة، والكسائي، وخفف العامر بكسر الميم، والباقون بضمها، وهما الغتان.

قال ابن الجزري:

وأكسر ضفافنا في مم (شفا) (أ) (دير)، وحيث جا (صحب) (أ) (تي، وأولا يذكر، قرأ نافع، وأبي عامر، وعاصم بإسكان الذال، وضم الكاف، مضرع ذكر، من الذكر، ضد النسائم، والباقون بتشديد الذال، والكاف مفتحتين، مضرع ذكر، وأصله يذكر، فأبدلته التاء ذالاً، وأغتبت في الذال، والتذكر التيفظ والمبالغة في الانتباه من الغفلة.
قال ابن الجوزي:

لذكروا اسم خفف معا (شاو). وبعد أن (فقي) وسليم (بما). (أ) ذكركم جنبا، صليا، قرأ خفف، وحزة، والكسراني بكسر الجيم في جنباء، والعين في وعبيا، والصاد في صليا، والباقون بكسر الحروف الثلاثة، وهما لينان.

قال ابن الجوزي:

كونا. بكسر ضممه (رضي) عتيماً. معه صليا ونجي (عن) (رضى).

وهم منجي الذين اتبوا، قرأ الكسائي، وبعوب، ننجي، يسكنون النون الثانية وخفف الجيم، مضرع، أنجي، والباقون يفتح النون، وتشديد الجيم، مضرع، نجي، ونجي.

وقال ابن الجوزي:

ومنجي الحف كفوفماً. (ظل) وفي الثاني (أ) تل (م) من (حق) وق.

كاف (ظاي) (ر) دخير مقاما، قرأ ابن كثير بضم الميم الأول، عن أنه مصدر ميم، أو اسم مكان من، أقام، الرفاعي أى خير، إقامة، أو مكان إقامة، والباقون يفتحها، عن أنه مصدر ميم، أو اسم مكان من، أقام، الثلاثي أى خير قيام.

قال ابن الجوزي:

مقاما أخميم (ه) مام (ز) د.

آثنا، ووريا، قرأ قالون، وأين ذكوان، وأبو جعفر، وريا، بتشديد الاء بلا همر، وتحتم وجهين، الأول، أن يكون ميم، الأصل إشارة إلى حسن البشارة، والمجتمع. فضلة الهمزة ببداها ياء، ثم أدغم الاء، في الاء، الثاني، أن يكون من، الري، المصدر روي يروي إذا امتلا من الماء، لأن الريان له من الحسن والضارة ما يستحسن والباقون، ووريا، بالهمز، من رؤية الريان، فعل يعني مفعول أي حسن.
المنظر، ويوقف عليه لحمرة بوجهين، الأول، الإبدال ياء مع الإظهار، الثاني، الإبدال ياء مع الإظهار، ولا يبدل هذين كل من الأصهامين وأي عمرو لأنه من المستثنين.

أعزاء، قرأ الأصبان، وأبو جعفر بتسيل الهمزة الثانية بين "والكسائي بذنبها، والكريزوصلاوجهان، الأول، تسيل الهمزة الثانية بين "والثنى، أبدلاها حرف مدحضاً مع المد المشبع، أما وفاء فله وجه واحد وهو التسجيل فقط ويعتن الإبدال، كل ما ينتمي ثلاث سواكن ظاهر ولا وجود له في كلام عربي.

ولداه، قرأ عمة، والكسائي بضم الواو جمع، وولد كاسم وأسد والبايون بفتحها، اسم مفرد قائم مقام جمع، وقيل هما لغتان بمعنى واحد كالعرب والعرب.

وقد ذكر قبل فاضح أسكنا (رض)

تتكد السموات، قرأ تاذع، والكسائي بالياو على التذكير، والبايون بالناء على التأثيث، ووزر تذكير الفعل وتأثيثه لأن الفاعل مونت غير حقيق.

قال ابن الجوزي:

"ولا يعدف، قرأ تاذع، ابن كثير، وحفص، والكسائي، وأبو جعفر بناء فوقية مفتوحة بعد الياو، مع فتح الطاو، وتشديدها، على أنه مضاعف، وتقطر، يعني تشقق مطاوع، فشعر، بالتشديد إذا شهروه مرة بعد أخرى والبايون بنون ساكنة بعد الياو، مع كسر الطاو، مخفية، على أنه مضاعف وتتقطر، يعني انشق مطاوع، فطر، بالتخفيف إذا شهروه.

قال ابن الجوزي:

"وبتقطر بتقطر (ع) ل(حرم) (ر) تبتشر، قرأ حزمة فتح الانتاء، وإسكان الياو الموحدة وضم الشين مع
تخفيضها، من البشر، وهو البشرة، والبقاقون بضم الناء، وفتح الباء، وكسر الدين مع تشديدها، مضارع، بشر، المضعف لغة أهل الحجاز.
قال ابن الجوزي: 
"بشر، فتتم شدد كسره "الأسمرى" الكف والفك (رضى)، وكاف أول الحجرات، (ف) ضاحياً.
وقرأ الأزرق بتريفق الراو، والبقاقون بتخفيفهما.
المقل والملام
دنتي، وهدى لدى الوقف، وأحسام، بالإملاء، اللحم، والكسائي،
وخلف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق.
الكافرين، بالإملاء لابن عرو، ودورى الكسايى، ورودى
والفتح والإملاء لابن ذكوان، والتقليل للأزرق.
المدغم
الصغير، واصطبار لعبادته، بالإدغام لابن عمرو بخلاف عن الدورى
هل تعلم، وهم تحس، بالإدغام، اللحم، والكسائي، والإظهار والإدغام لفهام
لقد جئتما، بالإدغام لابن عمرو، وهشام، وحمرة، والكسائي،
وخلف العاشر.
الكبرى، أفر ربك، يعبده هيل، أعلم بالذين، أحسن ندياً، وقال
"التي، الصالحات سجح لحم، بالإظهار والإدغام لابن عمرو، وبميثوب.
سورة طه عليه الصلاة والسلام
طم، سكث أبو جعفر على دبا، وها، مقدار حركين بدون تنفس،
والبقاقون بعدم السكت.
القرآن، قرأ ابن كثير بالنقل، وكذا حزمة عند الوقف.
تذكر، قرأ الأزرق بتريفق الراو، والبقاقون بتخفيفهما
لأهل امكتوا، قرأ حزمة بضم الهاء، التسخير وصلام، والبقاقون بكسرها.
- - 136 -
 وإن آistics قرأناى، وأنين كنIER، وأبو عمر، وأبو جعفر بفتح باء،
الإضافة وصلاة، والباقون بإسكانها، وهم لغتان،
وعلو آتكم، حكمها حكم، وإن آistics، إلا أن ابن عاصر يفتحها
مع الفاتحين.
وإني أنا ربك، قرأ ابن كنير، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتح هزة
وإني على تقدير الباب أتى أتى.
والباقون بكسرها على إضمار القول أتى أتى، أو على إجراء النداء
جري القول وهو مذهب الكوفيين، قال ابن الجزري:
إني أنا أفتح (حمر) (ع).
وفتح باء الإضافة وصلاة نافع، وإنن كنير، وأبو عمرو، وأسكنها الباقون
والرود، وقف على يعقوب بإيات الباب، والباقون يخففونه.
وأعمر، وفَزَّع، وحياة، والكماء، وخلف الفاعل.
و طوي، قرأ ابن عاصر، وأعام، وفَزَّع، وحياة، والكماء، وخلف الفاعل.
بنوين الفواو، مصروفًا لأنه أول بالمسكان، والباقون بعدم التثنين، لمنوع
من الصرف للعلمية والتأنيث أو للعلمية والعجمة.
قال ابن الجزري:
طوي معا نونه (كنير)
وأنا اخترتك، قرأ بحمرة، وأنا، بفتح الحمرة وتشديد الالوان.
على أنها، أن نشيدة وهي المؤكدة والألين، أما أختناك، بون
بعد الراوي مفتتحة، وبعدها ألف ضمير المتكلم المعين نفسه، والجملة خبر، وأنا،
وقرأ، الباقون ونا، بفتح الحمرة وتشديد الالوان، على أنها ضمير
منفصل مبنياً، اختناك، بتاء مضمومة من غير ألف من أن الفعل مستند
إلى ضمير المتكلم والجملة خبر المبتدأ.
قال ابن الجزري:
أنا، شدد في اختيار قل أختنا (قنأ).
إني أنا، قرأ نافع، وإنن كنير، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتح باء،
الإضافة وصلاة، والباقون بإسكانها.

137
لذكرى إن، حكمها حكم درى رأى أنت إلا أن ابن كثير يستنها مع المسلمين.
أدركوا، فلمهرة على واو، ولّدة وقفا، وهشام بخلاف عته
خمسة أوجه وهي: إبداها أبدا، وتيسيرها بالروم وإبداها واو على الرسم مع
السكون المضي والروم والإشام.
وهي فيها، قرأ الأزرق، وحفص بفتحها الإضافة وصلا،
والباقون بإسكانها.
وهنا، قرأ في الأشياء قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتحها الإضافة
وصلا، والباقون بإسكانها.
ويسير في أمر، قرأ أردو، وابن عمرو وابن وردان بخلاف عته، وشذد،
بهمرة قطع مفتوحة وصل وبداء، على أنه مضارع شدء، والمضارع
من غير الرباعي يفتح أوله، وهو مجزوم في جواب الدعاء، وهو قوله تعالى
وإجعل لي وزيرا من أهل، وقرأ وأشرك، بضم اللها، على أنه فغل
مضارع، من أشرك، ومضارع الرباعي يضم أوله وهو مجزوم لأنه معروف
على، وشذد، وقرأ الباقون، وشذد، بهمرة وصل تدحف في الدمر وثبت في الإبداء
مضموما، على أنه فعل أمر يمتنع الدعاء من شدء والأمر من الثلاثي
مضموم الأيمن تضم همزة وصله بعدا لضم ذلك الفعل وهو الوجه الثالث
لابن وردان، وقرأ، وأشرك، بفتح اللها على أنه فعل أمر يمتنع الدعاء
من أشرك، والآخر من الرباعي يفتح أوله وهو معروف على، وشذد، وهو
الوجه الثاني لابن وردان، ومعنى ساء سيدنا موسى عليه السلام ربه أن
يصد أزهار بابن هارون عليه السلام وأن يشركه معه في النبوة وتبعه
قال ابن الجزري:
فتح ضم، أشذد مع القطع وأشرك بضم، (ك)م (خ)اف خلفا

- 138 -
أخي أشده، فرأى ابن كثير وأبو عمر بفتح ياء الإضافة وصلاة
والباقون بإسكانها.
هؤلاء، رأى الأصباغي وأبو جعفر وأبو عمر بخاف عنه إبادة
الهمرة في الحلب، وكذا حرة عند الوقف.
والتقين، رأى أبو جعفر بسكن اللام وجرم العين، على أن اللام
الأمر والفعال مجروح بها ويجب إدخال العين في العين نظرًا لأن أول المثلين ساكن.
وقرأ الباقون بكسر اللام ونصب العين، على أن اللام لام كي والفعل
منصب بأن مضمرة، ومنه: وتتقصع على عبنيّة أي للربى على وقائي
وحفظة الله، وهو معروف على عذوبة تقديره لسجد من الناس.
قال ابن الجوزي:
والتقين مك كسر ونصب (ب) مع
عبيّة إذا، قرأ ناقع وأبو عمر وأبو جعفر بفتح بها الإضافة وصلاة.
والباقون بإسكانها.
ولنفسي أذهب، وذكرني أذهبها، قرأ ناقع، وأبو كثير، وأبو عمر،
أبو جعفر بفتح ياء الإضافة فيها وصلاة، والباقون بإسكانها.
نهدًا، قرأ ناقع وأبو كثير، وأبو عمر، وأبو عاصر، وأبو جعفر،
ويعقوب، مهادة، بكسر الميم وفتح الهاء، وإثبات ألف بعدها.
والباقون: مهادة بفتح الميم وإسكان الهاء، وحذف الألف، وهما
مصدران بعنين واحد يقال مهادة مهادة ومهادة، والمهد والمهد اسم لما يهده
كالفرش أمم لما يقش، وقبل المهد جمع مهد مثل كعب وكعب.
قال ابن الجوزي:
مهادة (ك) ون (سما) كخرف بهذا.
أعلم أن هذه السورة إحدى السور الإحدى عشرة التي خرج فيها ورش من طريق الأزرق، وأبو عمر عن قاعدة مطردة المطهرة في التمثيل.
فأما الأزرق فقاعدته العامة أن له الفتح والتقليل في كل ما أصله حجة والكسائي أو أحدهما أو الدورى عن الكسانى من ذات بالا، إلا ما استثنى وأن له التقليل قولا واحدا في الألفات الواقعة بعد الراء نحو الشري، إلا في أراكم، فله فيها الفتح والتقليل كسب في الألف.
وجوهه عن هذه القاعدة في هذه السورة لأنه يقال ألفات روس أنها قولا واحدا إلا الألفات المبتدلة من التنين مثل أماثا، وهمسة، وضنكاء، فلكها الفتح لجميع القراء.
وأعيدت له من الألفات المبتدلة في هذه السورة من روس الآية ما فيه هاء، مثل ضحاها، وما سواها، فله فيها الفتح والتقليل التذكيرا، فله فيها التقليل قولا واحدا لأنها من ذات الراح.
وأبو عمر فقاعدته المطهرة أنه يقال من ذوات البياء ألفات التنين التي على وزن مفعول، بفتح اللاء أو كسرها أو ضحها، وأنه يحمل من ذوات البياء الألفات الواقعة بعد راء نحو الشري.
وجوهه على قاعدته في هذه السورة الإحدى عشرة لأنه يقال ألفات روس آياتها متطابقة سواء، أكانت على وزن مفعول أم لا وسواه، أكانت اسمها أو فعل إلا إذا وقعت هذه الألفات بعد راء مثل د ثرية، فله فيها الإمالة على قاعدته.
وأعلم أن ورشا يعتمد في عد روس الآية عدد المدنى الآخر.
وأبو عمر يعتمد في عد روس الآية عدد البصرى.
وذهب الجمعي تبعا لقانة إلى أن كلا من ورش وأبو عمر يعتمدان.
عدد المذق الأول. والقول الأول هو الراجح وعلى العمل وقد ذهب إليه الإمام ابن الجزري.

وقد سار كل من صاحب دغيث التفع، ووالدبور الزاهرة، إلى ذكر جميع روسى أي هذه السور الإحدى عشرة المتفق على عدها والمختلف فيها ولكن يرية للاختصار سأكوني ذكر الآيات المختلف في عدها وأبين من يملؤها أو يقللها.

وأما الآيات المتفق على عدها فسأذكر حكمها دون التعرض لذكرها لأنها معلومة بالضرورة، وبعد ذلك أقول وبالفقه النوفوق.

(المقلل والتمال)

طه، قرأ شعبة، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر بإملاء الطاء واللها، وأبو عمرو بفتح الطاء وإملاء اللها، والأزرق بفتح الطاء، وله في الهماء الإملاء والتقليل.

وأما روس الشااي حمزة، والكسائي، وخلف العاشر سواء أكانت من ذوات الله أم لا، وأمالي أبو عمرو ما كان من ذوات الله وقلل ما عهد.

وقال الأزرق جميع سواء، كان من ذوات الله أم لا.

، وناث، وأناها، والحري، وها، فالأها، واعظي، بالإملاء لحمرة والكسائي وخلف العاشر، وبالفتح والتيقينة الأزرق.

، وأمالي الأزرق بقلق القراءة وحمرة وناث، وناث، وناث، وناث، وحمرة والكسائي، وخلف العاشر، وهشام، وشعبة، وخلفه عنهم بإملاء القراءة.

وأبو عمرو بفتح القراءة وإملاء الحمرة، والباقون بفتحهما عهما، وهو الوجه الثاني لهشام وشعبة.

- 141 -
النار، بالإمالة لأبي عرو، ودوري الكنساني، والفتح والإمالة لابن ذكوان، بالتقليل للأزرق.

(المدغم)

الصغير، دوسرلي، بالإباغام لأبي عرو بخلاف عن الدورى، إذ تمشي بالإباغام لأبي عرو، وهشام، وزجرة، وكسائي، وخلاف العاشر.

قلبت، بالإباغام لأبي عرو، وابن عامر، وزجرة، وكاسائي، وأبي جعفر.

الثير، فقال لاهل: نودي يا موسى، قال: رباب، نسبح كثيرا، وذكر كثيرا، إنك كنت، ولقنت على عنين، أمك كي، قال: لا، بالإظهار والإباغام لأبي عرو، وعقوب.

(منها خلقناكم)

لا تخلعه، قرأ أبو جعفر بإسكن للباء، ويازمه في حذف الصلاة، وذلك على أنه مضارع جزوع في جرابة الأمر قبله وهو قوله تعالى، فاجعل بينا وبينك موعودا، يقترب اليابان برفع اللفاء مع الصلاة، على أنه مضارع مرفوع والجلة في

علو ينص صفة، لموعود، قائل: انجرى، واجزم: في نخله (؟) ب، وسوى: قرأ ابن عامر، وعاصم، وزجرة، وبأجيب، وخلاف.

الماهر بضم السين.

وبالقرون بكسرها، وهم لغتان بمثني واحد أي وسطا تثنويا إليه مسافة.

الجانب من الطرفين، قال ابن الجوزي، بسوى بكسره أضحم (ن) ل كام (ف) (ظان).
في سجكتهم، قرأ حفص، وحزة، والكسائي، ورويس، وخلف العاشر بين اليا، وكسر الحاء، على أنه مضارع، أسجنه، بمعنى استنسله، وهي لغة تجد وقتم.

وقرأ الباقون بفتح اليا، والحاء، على أنه مضارع، أسجنه، بمعنى استنسله أيضا، وهي لغة الحجازيين. قال ابن الجوزي وضع وأكسرنا. بسحت (صحاب) (ع) أب.

قالوا إن هذان لساحران » قرأ حفص، إن بتخفيف النون ووهدان، بالألاف بعد هنون خفيفة، على أن إن، خفيفة من الثقيل، مهملة، ودهان، مندا، ولهناسان، الحبار واللام هي الفارقة بين إن المنخصة والتأتي.

وقرأ ابن كثير مثل قراءة حفص إلا أنه شدد النون من هوهان، وذلك للتعويض عن ألف المفرد التي حذفت في النسبة.

وقرأ أبو عمرو بتشديد النون ووهدان، باليا، على أن إن، هي المؤكدة العاملة ودهان، اسمها واللام للتأكيد وساحران خبرها.

وقرأ الباقون وهم تافع، وابن عامر، وشعبة، وحزة، والكسائي، وأبو جمره، ويعقوب، وخلف العاشر بتشديد النون ووهدان، بالالاف على أن إن، هي الناصبة أيضا ودهان، اسمها جاء على لغة من يلزم المشن الآلف في الأحوال الثلاثة، واختاره أبو حيان، وقد حكي الكساي.

عن بعض العرب قولهم: من يشترى من خفان قال ابن الجوزي إن خفف (الف) (ع) لما ودهان بهنان (ح) لا.

فأجمعوا كيكم، قرأ أبو عمرو بهمزة وصل بعد الغاء وفتح الميم، على أنه فعل أمر من جمع، ضد فرق بمعنى الضم، ويلزم منه الإحكام، وقرأ الباقون بهمزة مقطعة مع كسر الميم، على أنه فعل أمر من جمع، أمره بمعنى أحكمه، وأعلم أن جمع، يتعدى للحسي والمعنوي تقول جمعت.
القوم وجمعت أمرى، وأن أجمع، لا يتعدى إلا للمعنى تقول أجمع أمرى ولا تقول أجمعت القوم، قال ابن الجزري فاجمعوا صل وافتح الميم (ح)لا.

يخيل، قرأ ابن ذكوان، وروح بناء التانيث، على أن الفعل مسند إلى ضمير يعود على العصى والخال، وهي مؤثرة، والمصدر المسبك من أن يسمى، بدل استئناف من ذلك الضمير.

وقرأ الباقون بياض التذكير، على أن الفعل مسند إلى المصدر المسبك من أنها تسمى، وهو مذكر، أي يخيلي إليه سبيها، قال ابن الجزري يخيلي التانيث (م)من (س)م

تلقيف، قرأ ابن ذكوان بفتح اللام وتشديد القاف ورفع الفاء على أنه مضارع من وتلقَّف بِتلقيف، ورفع على الاستئناف أي فإنها تلقَّف أي تبتلع، وقرأما حفص بإسكان اللام وتخفيف القاف وزجيم الفاء في جواب الأمر وهو قوله تعالى، وألق مافي يمينك، وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد القاف وزجيم الفاء، على أنه مضارع من وتلقَّف بِتلقيف، وجزم في جواب الأمر، قال ابن الجزري

وارفع جزم تلقَّف لابن ذكوان وعِنْ (ع)و. وخافا تلقَّف كلا (ع)د.

وقرأ البرى بشديد الناء وصلا تلقَّف عنه، قال ابن الجزري

في الوصل تأتيهموا إشتدت تلقَّف إلى قوله وفي الكلام اختفى عنه د كيد ساحر، قرأ حزرة، والكسائي، وخلف العاشر، سحر، بكسر السين وإسكان الحاء، وحذف الألف، على أنه مصدر بيني اسم الفاعل، أو على تقدير مضاف أي كيد ذي سحر، والباقون بفتح السين، وإثبات الألف وكسر الحاء، على أنه اسم فاعل مضاف إليه من إضافة المصدُر لفاعل، قال ابن الجزري وساحر سحر (شفا)
قال أبو مشرق: هذه الكلمة اجتمع فيها ثلاث همزة الأولى والثانية، مفتوحة، والثالثة ساكنة. وقد جمع القراء على إبدال الثالثة ألفًا واختلفوا في الأولى والثانية على ثلاث مرات.

الثالثة: قراءة قالون، والأزرق، الأبيض، وأبي عمرو، وابن ذو كن.
وأبي جعفر، وقنبل، وءيشام بخلاف سبعين تحقق الهمزة الأولى وتسبي.
والثانية وألف بعدها.

والثالثة: قراءة الأصبهاني، وحفص، ورويس، وقبل في وجهه.
الثالثة: إبسطاط الهمزة الأولى وتحقيق الهمزة الثانية وألف بعدها. وهي تحمل الخبر المحس والاجتماع. وحذف الهمزة اعتيادًا على قريبة.

الثالثة: قراءة شعبة، وحمراء، والكسائي، وروح، وخلف العاشر.
وهشام في وجهه الثاني بثمرتين مطتين وألف بعدها، قال ابن الجزري.
والخلف (ز) في أمين صغيرة، في الثلاثة. حفص رويès، الأسبهاني أخبره.
ورفع ثلاث (لائي الخلف شفا) (صف) (ش) م.

فتبكيه، وافق القراء على عدم إدخال ألف بين الهمزة. هذا حتى من مذهبه الإدخال وذلك للاصر في اللظاء أربع ألفات، كما أن ورشا لا يبدل الهمزة الثانية ألفًا وذلك كي لا يتبس الاستفهام بالحبر، أما القرص والتوسط.

والدخل في البديل، فإن دائمًا له حسب قاعته. قال ابن الجزري:

والبدل والفصل من نحو ًألف، يلتم خطط.
ومن يراه، قرأ قالون، وأبي وردن، ورويس بوجير، الأول،
باختلاس كسرة الهاء، والثاني، يشابع كسرتها
والسوس على وجهه الأول، إسکان الهاء، والثاني، إشباع كسرتها
م 10 (الهنبب 6)
قال ابن الجوزي:

والبايكون بإشباع كسرتها

بأنيه الخفيف (الخ) ذ(الغ) ث سكون الخفيف (الخ).

جوازها وقف خفية وهمام، وحثام في خفية عندهما إثني عشر وجة على

القول بأن المهمة صورتها وواو، وبخمسة أوجه فقط على القول بأنهم مفردة،

ولا صورة لها.

أن أسرى قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر بهمزة وصل توقف.

في الدور وثبت في أبدة مكسورة ولي فعل أمر من دسري.

وقرأ البايكون بهمزة قطع مفتوحة تثبت في الحالين، وهي فعل أمر من

أسرى، يقال مري وأمرى للسهر ليلة، وقيل أسرى لأول الليل وسري

لآخر، أما سار فخفض باللبر.

أن أسرى قام سل (حرم).

ولا تخف، فالأمر لا تخف، بدف الألف وجموع القاء، على أنه.

يجزم في جواب الأمر وهو قوله تعالى، أمر، أو فاضر، ويجوز أن

تكون لا نائية والعمل جزم بها واللبر حينئذ مثبتة.

وقرأ البايكون لا تخف، بإتبات الألف ورفع القاء، على أن

اللبر مثبت، أو حال من فعل أضرم أي اضراب حالة كونه غير خائف,

أو صفة لطيقة والعائد خذف بهم، أي فاضر لهم طريقا للاخفاق فيه دركا.

قال ابن الجوزي: لا تخف جزهم (فما).

ءة إسرائيل، قرأ أبو جعفر بتسهيل المهمة مع الهد والقصر في الحالين.

وكذا حجة عند الوقوف، وقرأ الأزرق بتبيل م مد البديل بخيف عنه

أنجابكم، ووعدكم، ما وردتكم، قرأ حجة، والكسائي، وخلف

العاشر بتاء المتكم من غير ألف في الثلاثة، مناسبة لقوله تعالى بعد وفيح.

عليكم غضب.

وقرأ البايكون بنون العظمة مفتوحة وألف بعدها فين، مناسبة لقوله

- 142 -
قال ابن الجوزي:

وقد أوجينا إلى موسى، وساحر سحر (شفا) أنجيكم، واعتدتم لهم كذا رزتم، وقرأ أبو عرو، وأبو جعفر، وبعقوب، ووعتناكم، بهذيف الآله التي بعد الواو، والواقون بإبهبها،

قال ابن الجوزي:

واعتنانا أقصراً، مع طه الاعرف ( alm)، فإنه في السماوية، وقرأ الكسائي بضم الحاء من فيجل، واللام الأولى من فيجل، على أنهما مضارعان من حليجل، بالضم إذا نزل المكان ومنه قوله تعالى: أو أتت قريباً من دارهم، ومعنى فيه زل على غضي خطاباً لبني إسرائيل.

وقرأ البقاع بكسرها، على أنهما مضارعان من حل عليه الذين يحمل بكرس الحاء أي وجب قضاؤه ومنه نجح عليه غضي، فهذا هو، قال ابن الجوزي: وضع كسر. يملي مع بجل (رنا).

المقال والمال،

أمال رسول آل عمر المنفق عليها حمراء، والكسائي، وخلف العاشور، وقلما الأزرق، وأمال أبو عمرو مابعد رأى، وقال ما عده.

وقرأ شعبة بإماله دسوى، عند الوقوف عليه، وقوله: بالإضافة وسوى، ووضعه: وتقول، وابروسو، وما أن تلقى، وموسى أن أسر، إلى الإمال، فبرك، والكسائي، وخلف العاشور، والتفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو.

خاب، وإماله حمراء وحده، جاء، بإماله لابن ذكوان، وحمراء، وخلف العاشور، وتفتح، والإماله لهشام،

خطاباً، بإماله للكسائي، والفتح والتقليل الأزرق، واعلم أن
الإملاء والتقليل في الألف التي بعد اليداء، والدورى عن الكسرى إمالة الألف التي بعد اليداء، بخلاف عنه إتباعا لإمالة الألف التي بعد اليداء.

(المدغم)

لكبير، دقال له، اليوم من استعمل كبد ساحر السحر سجداً، آذن لكم ليغفر لنا بالإظهار والإدعام لأبي عمرو، وبعقول (و ما أجمع)!

على أثرى، قرأ رويص بكسر الهمزة وسكون النها، والباقون بفتحهما، وهذا لغتان بمعنى بعد، يقال جاه على أثره وعلى إثره بمعنى جاء، بعد ولم يتفائل عنه طويلاً، قال ابن الجوزي:

أثرى، فكسر وسكون (غ) ث.

أبطال، قرأ الأزرق بنظيف اللام وترقيقها، والباقون بترقيةها، أن يحل عليهم غضب، أجمع القراء على كسر الحاء، لأن الأمر بالوجود لا الزوال.

نملكة، قرأ أتفاع، وعاصم، وأبو جعفر بفتح الحم، وحصرة، والكسرى، وخلف العاشر بصمها، والباقون بكسركها، وكول والفوات في مصدر ملك نملكة فهو بمعنى قدرتنا أو أمرنا، قال ابن الجوزي:

نملكة، ضم (شفا) وفتح (ل ل) نص (ه) نا

وحلنا، قرأ أتفاع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، ورويس بضم الحاء، وكسر الحاء مشددة، على أنه فعل ماض من حصل مزيداً بالضخيم مينبه للجهول، لم تعد لاثنين الأولى، نا، وهي نائب الفاعل والثاني.

أوزاراً.

وقرأ الباقون بفتح الحاء ولم يخففة، على أنه فعل ماض ثلاثي مجرد.
منبئ للعلم متعبد وحاد، وهو ذو وزاراً، وامرأة فاعل، قال ابن الجزري:
وبعدهما نقل حليها (ع)فا. (ك)م (هنالك) حرم.
تبنى، قرأ نافع، وأبو عمرو يأتين اليا، وصلا و厩ها وفنا.
وأبو كهف، يعقوب بإبناتها وصلاة ووقفاً.
وأبو جعفر بإبناتها مفتوحة وصلاة وسماكة وفنا.
والباقون يخففون في الحالين:

يدعو، قرأ ابن عامر، وشعبة، وحجرة، والكسائي، وخلف العاشر
بكم الرمي، والباقون يفتحوا، وهم لفانان
وأم ملته كسر. (ك)م (صحابه) مما
ولا يписать إلى، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر يفتحوا، بالإضافة.
وصلا، والباقون بإسكانها.

تبيصروا به، قرأ حجة، والكسائي، وخلف العاشر بين الخاطب،
والخاطب صيدنا مستمع عليه السلام وقومه.
والباقون ييا الغيب على ملة، والفعل مضيد إلى ضمير الغائب، وهم
بنو إسرائيل، قال ابن الجزري: تبيصروا خاطب (شفأ).

هل تخفف، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب بكسر اللام على أنه
مضارع مبني للعلم من، أخيل الوعيد، وهو يتعبد إلى مفصولين الأول
اللهاء العامدة على، موصداً، والثاني مخوف تقديره:减弱ونفع الوعيد، الله.
وقرأ الباقون يفتح اللام على أنه مضارع مبني المجهول من، أخيل
الوعيد، وهو يتعبد إلى مفصولين أيضاً الأول نائب الفاعل وهو ضمير
الخاطب المستتر، والثاني اللهاء العامدة على، موصداً، والمفعول له يخففه
موعداً.
قل ابن الجزري: تخففه أكسرم لام (حتى)
ه لنحافن، قرأ ابن وريطان يفتح النون ويسكان الحاء، وضم الراء مخففة،

- ١٤٩ -
على أنه مضارع محزي، التلاني يقال حزي الحديد بفتح الراح بحرفه بضعهما إذا برده بالبرد

وقرأ ابن جاز بضم التون وعسكر الهاء، وكرر الراح الخفيفة، على أنه مضارع محزي، بقال أي حزي، بقال إحرفانًا وأحرفه تعريفاً.
والباكون بضم التون وفتح الحاء، وكسر الراح مشددة، على أنه مضارع محزي، بقياس اللاحقة في الحراك، قال ابن الجوزي:

نحرفن، خففنا، وفتح لضم واضمنا، كسرنا (خ) لا.

وبهف ينفع في الصور، قرأ أبو عمر و «نخفنا» بفتح نونه الأولى وضم فتته، على أنه مضارع مني للعلم مستند إلى ضمير العظمة علّد عليّ الله تعالى المقدم في قوله تعالى، إنه إلهم الله، والإسلام هذا مجازي من إسناذ الفعل إلى سبب الأس، إذا النافخ في الحقيقة، إسرائيل.

وقرأ الباقون، ينفعن، بضم اليا، وفتح قافه، على أنه مضارع مني للجهول نائب فاعله الجار والجار بعده، قال ابن الجوزي:

نفعن باليا، واضمنا، وفتح ضم لا أبو عمرهم.

(المقل والمحمال)

أما رسول الآوى المنفخ عليها حزوة، والكسرشي، وخف العاهر، وقلحا الأزرق، وأمال أبو عمر وما بعد رماد، وقلّل ما عاده، وخالف في، إلهوموس، فعدد المداني الأول، والمكي، وترك يباقون وقد أمال حزوة، والكسرشي، وخف العاهر، وقُلحا الأزرق، وأبو عمر قولًا واحدًا على القول بأنهما يمتنزان عدد المداني الأول، وإذا جرنا على القول الراجح، وهو أن ورشا يعتمد عدد المداني الآخر، وأبو عمر يعتمد العدد البصري كان بشكل منهما أي الأزرق وأمي عمر وفتح التقليل، نرجع موضعي إلى، بالإمالة حزوة، والكسرشي، وخف العاهر،
والتفتح والتقليل للوزرق، وأبي عمرو.
ولا ترى، بالإمالة لأبي عمرو، وحوزة، والكسائي، وخلف العاشر.
والتفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقليل للوزرق.

(الدمحم)

الصغير، وفتحها، بالإدغام لأبي عمرو، وحوزة، والكسائي،
وخلف العاشر، بالإظهار والإدغام لشم.
فظاهب فإن لك، بالإدغام لأبي عمرو، والكسائي، والإظهار
والادغام لشم، والخاد.
وقد سبق، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحوزة، والكسائي,
وخلف العاشر.
ويلبهم، بالإدغام لأبي عمرو، وابن عامر، وحوزة، والكسائي،
وابي جعفر.
لكثير، قال لهم، تقول لاماس، هو وسع، أعلم بما، أذن له،
بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.
تنبيه لا إدغام في حاء، دبر عليه، لتخصيصه بحاجز حرر عن النار.

(وعنت الوجه)

 فلا يخفف، قرأ ابن كثير، فلا يخفف، بذحف الألف التي بعد الحاء
وجزم الفاء، على أن لا نهاية والفعل بعدها جزوم بها، والجملة في محل جزم
وجواب الشرط.

والباقيات، فلا يخفف، بإثبات الألف ورفع الفاء، على أن لا نافية
الفعل بعدها مرفع لتجريده من النصب والجزم، وجملة الفعل والفاعل
خبر لمبتدأ محدود تقديره فهو لا يخفف، وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم
وجواب الشرط.

- 151 -
قال ابن الجوزى: 

تخف فاصرزم(د)م.

أن يقضى إليه وحيه، قرأ: عقوب، نقضى، بون، مفتوحة وضاد مكسورة وراء مفتوحة بعدها ووحيه، بنصب الباء، على أنه فعل مضارع مبني للإملاء مسند لضمانة المظنة مناسبة لفظة الجملة، وكذلك أنزلها قرأا عرينا، وهو منصب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة ووحيه، مفعول به.

وقرأ اليابان، نقضى، باء مضمومة وضاد مفتوحة وبعدها ألف، ووحيه، برفع الباء، على أنه فعل مضارع مبني للإملاء ووحيه، الواقع.

قال ابن الجوزى:

ويقضي نقضىً، مع نونه انصب رفع وحى (ظل) مباً.

للملائكة إسجدوا، قرأ ابن جاز بضم الباء، وإن وردن بوجهين.

الأول: ضم الباء. الثاني: إشام كسرته الضم، والباقون بكسرها.

قال ابن الجوزى:

وكسرتنا الملائكة، إنقبلوا إسجدوا ضم(۪) وعالشام (ۭ) فقت خلقاً بكل.

وأنك لا تظلموا، قرأ نافع، وشبهة بكسر المد، عطفاً على قوله:

"تمال، إن لك أن لا تجمع، وهو من عطف الجمل."

والباقون بفتحها، عطفاً على المصدر المستقبلك من أن وما بعدها في قوله:

"تمال، إن لا تجمع فيها ولا تعرى، وهو من عطف المرفقات وتقدير الكلام إن لك عدم الجمع وعدم المرد وعدم الوضاء، قال ابن الجوزى: إنك لا بالكسر (ۦ) هل (صبر) يا."

وقف حرة، وهما بخلاف عنة على، للاطمئنا، خمسة أوجه.

١٥٢
لأن الهمزة مرسومة فيه على واقٍ، وهي: الإبدال ألفا، والتسهيل بالروم. وإن البديل واوا على الرسم مع السكون الحمض والروم والإشام.

سأشبهاُ قرأ الأزرق بقصر وتوسط حرف اللين وهو الواف، وبنتبتليه البديل، فإذا ركبتا اللين مع البديل يكون الأزرق أربعة أوجه وهي قصر الواف وعليه تثبت البديل، وتوسط الواف وعلى توسط البديل.

وقد نظم بعضهم هذه الأوجه فقال:

وسالت قصر الواف والهمزة ثنケアً. ووسطها فالكل أربعة قادر.

ويونف عليها حزرة يوجهين، الأول النقل والثاني، الإدغام.

لمحبتني أعمي، قرأ نافع، وأبب كبير، وأبب جعفر بفتح ياء الإضافة.

وصل، والباقون بيسكانها.

ومن آتائنا الليل، فيه حزرة في الهمزة الآخيرة وفقاً ثلاثة الإبدال والتسهيل بالروم مع المد والقصر وإبدال الهمزة باء على الرسم مع القصر، والتوسط والمد والروم على القصر، ولها في الهمزة الأولى ثلاثة أوجه وهي التحقيق مع السكت وعدهه والنقل. فتكون مجموعها جمعة حزرة سبعة وعشرون وجه حاصلة من ضرب ثلاثة الأولى في تسعة الثانية، وشام يخفف عنه الأوجه التي في الهمزة المنطارة فقط.

وقرأ ورش بالتقل، والائرق بنتبتليه البديل.

لاملك ترضى، قرأ شعبة، والكسائي بضم الناء، على أنه مضاعف، مبني للعجب من أرض، وتائب الفاعل ضمير المخاطب. والباقون بفتح الناء، على أنه مضاعف مبني للمعلوم من أرض، الثلاثة والفاعل ضمير المخاطب.

قال ابن الجوزري.

ترضى بضم الناء (صد) (ر) حباً.

زهرة، قرأ يعقوب بفتح الها، والباقون بيسكانها، وها لتنان.

١٠٣
أولما تأتمهم: قرأ ابن كثير، ابن عامر، وشبهة، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر، ابن وردان بخلاف عندهم، وأصحابهم، بِبَيَانِ التذكير، والباقون بباء التأنيث وهو الوجه الثاني لابن وردان، وجاز تأنيث الفعل وتذكيره لأن الفاعل مؤنث غير حقق: قال ابن الجوزي:

"بِهِمْ (صحبة) (كُرُفْ (تُخْ) وَفْ خَلَفْ (دُمَم)،" 

والسراج، قرأ رواض، وقتيل بخلاف عنه بالسين، على الأصل، لأنه مشتق من السراج وهو البلع وهي لغة عامة العرب.

وقرأ خلف عن حمة، وخلاد بخلاف عنه بالصاد الشاد صوت الزاي، وهي لغة قيس.

ووالباقون بالصاد الخالصة وهو الوجه الثاني للخلاد، وقتيل، وهي لغة قريش.

قال ابن الجوزي السراج مع "سراج (ز) خايفاً) (ع) لا كيف وقع.

والصاد كالزاي (ع) ف ما الأول (ت) ف "، وفيه والثاني وذي اللام اختلف.

(المقابل والممال)

أما رؤوس الآية المتفق عليها حمة، والكسائي، وخلف العاشر، وقلتها الأزرق، وأعمال أبو عمرو منها ما كان من ذرات الراة، وقلل معاذاً، وخالف فيمن مدني، وزهرة الحياة الدنيا، فدهم المدنى، والمسكي، والبصري، والشامى، وتركهما الكوفي، وقد أماهم حمة، والكسائي، وخلف العاشر، وقلتها الأزرق، وأعمال أبو عمرو قولاً وحناً، وأعمال دوّري أبو عمرو لفظة الدنيا، .
خَبَّ، بالإمالة خِزْرَة وحده.
فَنَعَلَ اللهُ لِذِي الْوَقْفِ عَلَى دَفَاعِكَ، وَعَصِي، وَاجْتِبَاهَ، وَلَمْ
حَشِرَتْ أَعْمَى، بالإمالة خِزْرَة، والخَسَائِسُ، وخَفَّفِ الدَّاعِر، وَبَفَتَحَ
والتقليب لِلْأَزْرقِ;
هَدَى، بالإمالة لَدْوَرِي الْخَسَائِسُ، وَبَفَتَحَ وَالتقليب لِلْأَزْرقِ;
الْتَنَاهُ، بالإمالة لَأَيِّ عَرْوٍ، وَدُوْرِي الْخَسَائِسُ، وَبَفَتَحَ وَالْإمَّالَة
لَا بِن ذَكْوَانِ، وَالتقليب لِلْأَزْرقِ.
(المدعوم)
دِكَيْرِه، أَمَـدَّ مـن، قَالَ رَبِّ، الْتَنَاهُ لَمْ يَكِلِّكَ، فَخَنْ نَزْقَكَ، بِالْإِظْهَارِ
وَالْإِدْعَامِ لَأَيِّ عَرْوٍ، وَبِعْقُوبَ، وَبِلِيْلِهِ الْخَلْصَلِّيَ، فَخَنْ نَزْقَكَ،
بَِنِيَّهُ، لَا إِدْعَامِ فِي قَافِ، نَزْقَكَ، أَهْدِمَ وَجْهَهُ، وَجِبَالِ السَّكَافِ.
سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
سَمَّى أَنْتِهِمْ، قَرَأَ وَرَشَ، وأَبَوَ جَعْفَرُ، وَأَبُو عَرَوْعِ خَلْفَهُ بِعِبَادَ
الْحَمْرَاةِ فِي الْخَالِيَنَّ، وَكَذَا حَرَّةٌ عِنْدَ الْوَقْفِ، وَقَرَأَ يَعْقُوبُ بِعْيِمَ الْهَاءِ،
وَالبَاقِونُ بَكْسِرَهَا.
قَالَ رَبِّ، قَرَأَ حَفْصٍ، وَحَمْرَةٍ، والخَسَائِسُ، وخَفَّفِ الدَّاعِر، وَقَالَ،
بَفَتَحَ الْقَافِ وَالْعَتَبَاتُ أَلْفَ بَعْدَهَا وَفَتَحَ الْلَّامِ، عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ مَسْنُودٌ
إِلَى شَيْرِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ، وَهُوَ إِخْبَارٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَ حَكِيَّةٌ
عَمَّا أَجَابَ بِهِ الَّذِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الطَّالِبِينَ فِي رَسَالَتِهِ وَفِي جَاهِهِ بِهِ;
وَقَرَأَ الْبَاقِونَ، قَلَّ، بِبَخْسِ الْقَافِ وَحَذْفِ الْأَلْفِ وَإِسْكَانِ الْلَّامِ، عَلَى
أَنَّهُ فَعَلَ أَمَرَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَ لِنَبِيِّ لَيْسَ بِالْتَّقَاعُدِ بِذَلِكَ
قَالَ عِبَارُ الْجَزْرِيَّةِ: قَلَّ قَالُ (عَلِيّ) (شُفَاءُ)
- 155 -
دَنُوَّحٍ إِلَيْهِمْ، قَرَأَ حَفْصٌ، نُوحِي، بِنُونَ العَظْمَةِ وَكَسْرِ الحَاءِ مِنْبَا.

أَءْلَامَهُمْ يَنْبُعُونَ بِكَبْلَكَ، وَالفَاعِلٌ ضَحْيَةٌ تَقَدِيرُهُ، وَإِلَيْهِ مَتَّعِقُ بَنُوُحٍ، وَالبَاقُونُ يُرِحُونَ بِبَيَاءِ الْعَلْتِ. وَفَنَّبَحُ الْحَاءِ مِنْبَا لِمَفْعُولِهِ وَإِلَيْهِ نَاتِبٌ فَاعِلٌ.

قَالَ إِنَّ الجُوَّزِيَّ:

يُوْحِي إِلَيْهِ النَّونَ وَالْحَاءِ اكْسِرَاً. (صَحِبٌ) وَمَعَ إِلَيْهِ السَّكِّلَ (عُرْعَاءُ) قَرَأُ أُبُو كَبِيرٍ، وَالْكُسَّانِ، وَخَلَفُ العَلْتِ، بِالْبِنَادِرِ فِي

الْحَائِلِينَ، وَكَذَّا حَمَّتْ عَنْ الْوَقْفِ.

مُعَسَّرٌ، قَرَأُ حَفْصٌ بِفَنَّغِي بَيْاءٍ إِلَيْهِ إِضْفَاءَةً وَصَلَا، وَالْبَاقُونُ بِإِسْكَانِهِمَا.

دَنُوَّحٍ إِلَيْهِ، قَرَأُ حَفْصٌ، وَصَلَا، وَالْكُسَّانِ، وَخَلَفُ العَلْتِ، وَالنَّورِ، بِنُونَ العَظْمَةِ وَكَسْرِ الحَاءِ مِنْبَا لِلْفَاعِلِ مَتَّعِقٍ لِفَوْقِهُ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ بَيْلَكَ، وَالْفَاعِلٌ ضَحْيَةٌ تَقِدِيرُهُ، وَإِلَيْهِ مَتَّعِقُ بَنُوُحٍ، وَالْمَصْدِرُ المَنْسِبُ مِنْهُ، أَنْهَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ كَوْنُهُ لاَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ كَوْنُهُ لاَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ كَوْنُهُ لاَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ كَوْنُهُ لاَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ كَوْنُهُ لاَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ كَوْنُهُ لاَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْ

فَعَادُونَ، قَرَأُ بِعَقُوبٍ بِبَيْاءِ الْيَاءِ وَصَلَا وَقَفَا، وَالْبَاقُونُ بِحَدِّيْهِ فِي الْحَائِلِينَ.

(المقال والممال)

الْقَصَّاءِ، بِالْفَتْحِ وَالْإِمَامَةِ لِدُورِيَّ أُبُو عَمَرٍ.

الْجُوُّيِّ لِيَةَ الْوَقْفِ، وَدِعَاءٌ، بِالْإِمَامَةِ لِبَيْاءِ، وَالْكُسَّانِ، وَخَلَفِ العَلْتِ، وَبِالْفَتْحِ وَالْبَعْلِ الْأَزْرَقِ، وَأَبِي عَمَرٍ.

١٥٦ -
اقرأوا، بالإمالة لأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقيل للأزرق.

يُوحَى إِلَيْهِمْ، بالإمالة خمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح، والتقيل للأزرق.

يُوحَى إِلَيْهِ، بالفتح والتقيل للأزرق فقط لأنهم يبكون يقررونها.

(المدغم)

الصغير، كانت ظالمة، بالإغهام الأزرق، وأبي عمرو، وأنعمر، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر.

وبل تقصف، بالإغهام للكسائي.

الكبير، يعلم ما بالإظهار والإغهام لأبي عمرو، ويعقوب.

(ومن يقل)

ومن يقل منهم أي نبه، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة وصلا، والباقيون بإسكانها.

أو لم ير الذين كفروا، قرأ ابن كثير، ولم يخف الواو بعد الهمزة، على أنه كلام مستأنف والمهمزة للاستفهام النويخي على تقسيمه في عدد.

عبادة الله وحده بعد قيام الأدلة الواضحة على وحدانيته تعالى.

والباقيون، ألم، يأتوا الواو على أنها عاطفة ومعطوف عليه مقدر.

بعد همزة الاستفهام الإنيكاري يبدل عليه الكلام السابق وهو قوله تعالى.

هَامَّ اتِّخِذُوا مِن دونه آلهةَ، وتقدير الكلام أشاركون به وألم يبدروا.

في خلق السماوات والأرض ليستدوا بما على وحدانيته تعالى.

قال ابن الجزري:

زأو كَلَّ أَلْمَ (کُلْ أَلْمَ)
بكسر الميم، وهو من، مات ثمث، كخاف يخف.
والباقون بضمها، وهو من، مات يموت، كقمام يقوم.
قال ابن الجزري:
اكسروا شيئا هنا في ضم (شفاء) (أ) وفعتهم سجا (صحاب) (أ) كم.
ورجوعا، قرأ بعقول بفتح الناه وكسر الجيم، على البناء، الفاعل،
والباقون بضم الناه وفتح الجيم، على البناء، الفاعل، قال ابن الجزري:
وتركع الضم افتحا واكسر عظيمًا. إن كانا للأخير،
وهروا، قرأ حفص بإبدال الهمزة واوا للخفيف مع ضم الزاي.
وصلا ووقفا.
وقرأ حمرة بالهمز مع إسكان الزاي وصلاة فقط.
وقرأ خلف العابر بالهمز مع إسكان الزاي وصلاة ووقفا.
وقرأ الباقون بالهمز مع ضم الزاي وصلاة ووقفا.
ويوقف علابها لحرة بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلا، ويبدل
الهمزة واوا على الرسم.
ولما تستعملوا، قرأ يعقوب بإباشر البناء في الحالين، والباقون.
بجذبها كذلك.
ولقد استهر، قرأ أبو عمو، عاوم، وحمرة، ويعقوب بكسر
dالوصلة، والباقون بضمها كذلك، قال ابن الجزري:
والساكن الأول ضم،
الضم كمشر الوصل واكسره (أ) وث (أ) زغرقل (ح) لا وغبر أو (حما).

- 158 -
وقرأ أبو جعفر يبدال الهمزة ياء مفتولة وصلا ساكنة وفقياً، ووقف عليها حزمة، وهاشم يخلف عنه يبدال الهمزة ياء ساكنة للوقف. 

حتى قال: قرأ الأزرق بتغليظ اللام وتريقها، والباقون بتريقها.

ولا يسمع الصح، قرأ ابن عامر: تَسْمِعْ، بئثة فوقية مضمرة، وكسر الميم و الحمص بنصب الميم، على أنه فعل مضارع من سمع، مسند إلى ضمير الخاطب وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاسم مفعول. أول والدعاء مفعول ثان.

وقرأ الباقون: يَسْمِعْ، بئثية مفتولة وفتح الميم و الحمص ورفع الميم، على أنه مضارع من سمع، والاسم فاعل والدعاء مفعول.

قال ابن الجزولي:

يسمع ضم، خطاه واكسر، ولهضم انصباً. لفظاً (ك) لا، الدعاء. إذا قرأ تاقع، ابن كثير، وأبو عروج، وأبو جعفر، ورويس تبسيل الهمزة الثانية بين بين، والباقون بتحقيقاً.

ومن قال: قرأ تاقع، وأبو جعفر برفع اللام، على أن كان تامة بمعنى.

ووجد ومفاعل فاعل.

والباقون بنصبة، على أنه خبر كان واسمه ضمير يعود على العمل المفهوم من قول الله تعالى: وقَرَّبَ عِنَادَكَ لَيْوَامِ الْقِيَامَةِ، لأنه يدل على وزن الأفعال.

قال ابن الجزولي:

مَدِينَةُ كَافِقِيَانَ ارْفَعْ. (كداء)

ويضحك، قرأ تقتلبه مفتولة بدل اللام، والباقون بفتحها، بدل الهمزة.

وذكرنا قرأ الأزرق بفتح الراء تريقها، والباقون بترقيةها.

- 109 -
المقال والجمال

ركاً، قرأ بإملاء الرا، والهمزة حزعة، والكسائي، وخلف العابر، والآزوق بلفتليهما، وأبو عمرو بفتح الرا، وإملاء اله즘، وقرأ كل من هشام، وشعبة بفتحهما وإملائهما معاً، وقرأ ابن ذكوان ثلاثة أوجه، الأول، إملاءهما الثاني، فتحهما، الثالث، فتح الرا، وإملاء الهزم. منى، وكني، بإملاء حزعة، والكسائي، وخلف العابر، والفتح، والتقليل للآزوق، والفتح والتقليل للدوري أبي عمرو في لفظ منى،

النهر، بإملاء لابي عمرو، ودورس الكسائي، والفتح والإملاء لابن ذكوان، والتقليل للآزوق.

موسي، بإملاء حزعة، والكسائي، وخلف العابر، والفتح، والتقليل للآزوق، وأبي عمرو.

(المدغم)

الصغير، قبل تأتيهم، بالإدغام حزعة، والكسائي، والإظهار.

الكبير، ذكر رؤهم بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

(ولقد منيتنا إبراهيم رضيه)

جناذاً، قرأ الكسائي يكسر الجيم، والباور بن ضمها، وهما لفظ في مصدر جذل، يعني قطع، قال ابن الجزري:

جناذاً يكسر ضمه (ر) يعني

أنت، مثل، من أندرتهم، وتقدم إلا أسر الآزوق له حالة.

الوقف السهل فقط ويبعد الإبادات، لذا يجمع ثلاث سواكن مظهرة، ولذا في نحو أنت أرأيت إن تقف، لأزوق امتنع بدلاً فيه وصف.

- 190 -
فسألوه، قرأ ابن كثير، والكسائي بالنقل في الحالين، وكذا حزمة.

عند الوقف.

أ، قرأ نافع، وحفص، وأبو جعفر بكسر ألفاء منوبة، فالكسر.

لغة أهل الحجاز والمثنين، والتثنين للتنكير.

وقرأ ابن كثير، والدراوي، وبعقول يفتحون ألفاء بلا تنوين، فالفتح.

لغة قيس، وترك التنوين لقصد عدم التنكير.

والباقيون بكسر النون بلا تنوين، قال ابن الجرير:

وحيثُ أَفْ تَوَّنَّ (عَنْ) (ٍمَدَا).

نَّ، وَكَتَبْ قَالَهُ (ذَ) (نَارِظًا) (كَيْدًا).

أَنْمَة، قرأ نافع، ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس بتسهيل الحمز.

والثاني بين بين، وثباثًا، خالصة مع عدم الإدخال.

وقرأ هشام بالتحقيق مع الإدخال وعده.

وقرأ أبو جعفر بتسهيل الحمز الثانى مع الإدخال، وثباثًا، خالصة مع عدم الإدخال.

وقرأ الباقيون بالتحقيق مع عدم الإدخال.

هئلخصكم، قرأ ابن عامر، وحفص، وأبو جعفر بالتساءل على

التأنيث، على أنه مضارع مسند إلى ضمير الصنعة وهي موقعة أو إلى ضمير

البنوس، وأن الفعل لتأويل اللبس بالنروج وهي موقعة تانيتاً مجازياً،

وإسناد الفعل إلى الصنعة أو البنوس إسناد مجازى من إسناد الفعل إلى سبيه.

وقرأ شعبة، ورويس بالنون على أن الفعل مسند إلى ضمير العظم.

مناسبة لقوله تعالى، وعلينا، وهو إسناد حقيق.

م 111 - المذهب 42
وقرأ الباقون بالبياء من تحت على أن الفعل مسند إلى ضمير اللبس وهو إسناد مجازي من إسناد الفعل إلى سببه . قال ابن الجزري:

ّيَكِسَحُونَ نُونًا (صَفْفُ) َّمَّنْ أَنْبِيَّ (ع) أَنْبِيَّا (كَفْنَوْا (تَّنَا

وسلسلان الريح، قرأ أبو جعفر، الريح، بالجمع لاختلاف أنواع الريح في هبوعها ووصفها، والباقون، الريح، بالإفراد . قال ابن الجزري:

وَجَمَعَ بِإِبِرَاهِيمَ شَوْرَيْ (لَا ذَٰلِكَ) َّوْصُصَادُ َّالَّدِيْرِيَ الْأَضْرَارِيَ الْأَبْيَّا سَبْاَبَا (تُنَّا

(المقال والمال)

دَنَّادِيَّ، بالإملاء الحزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتنقيل للأزرق .

الناس، بالفتح والإملاء لدوري أبي عمرو، وذكرى، بالإملاء لابي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والإملاء لابن ذكوان، والتنقيل للأزرق.

(المدغم)

الكبر، قال لا يبه، قال لقد كتب بالإظهار والإدعام لابي عمرو، ويعقب .

تنبه، لا إدغام في حاء، الريح عاصفة، لقصر ذلك على حاء، حرف عن الشار .

-162-
{وأيوب\}

{دمسي الضر، قرأ أجرة بإسكان باء الإضافة في الحالين، والباقون بفتحها وصلا وإسكانها وقطاً.

{ان لن نقدر عليه، قرأ يعقوب ويدر، يباه مضمومة من تحت ودلال مفتوحة، على أن الفعل مضارع مبني للمجهول والجائر والجرور نائب فاعل.

{لقرأ الباقون، نقدر، بون مفتوحة، ودلالة مكسورة، على أن الفعل مضارع مبني للمعلوم مسند إلى ضمير العظمة مناسبة لقوله تعالى:

{وادخننا، قال ابن الجوزي:

{قد يشترى بنا واضعم. {فاشتقب (ظلمي) .

{وقرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بفتحها.

{النبي المهندي، قرأ ابن عامر، وشعبة، نجي، بذخ إحدى النودين وتشديد الجيم على أنه مضارع، نجي، وأصله، نجي، حذف نونه الثانية لاجتماع المثنين كما حذفت النواة الثانية في تظاهر، وهي مرافقة لرسم المصف، وهو مسند لضمير العظمة مناسبة لقوله تعالى فاستجنبناه،

{وقرأ الباقون، نجي، بضم النون الأولى وسكون النون الثانية وتعظيف الجيم، على أنه مضارع، أجزيء مسند إلى ضمير العظمة أيضاً مناسبة لقوله تعالى فاستجنبناه، وحذفت منه النون الثانية فيها لكونها محظاة.

{قال ابن الجوزي:

{تشييّز الحرف أشدًّ (ا) {في (سم) 

{وزكريا إذ قرأ حفص، وحسة، والكعاني، وخلف العاشر، وزكرها بدون هم .

- ١٩٣ -
وقرأ الذين يذكروا بالآيات المفتوحة وجميعهم يجمعهم مرتين الأولى
مفتوحة والثانية مكسورة وهما في كلتين وفسيل الهمزة الثانية. بين نافع،
وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس، ويدعوها الباقون وهو:
ابن عامر، وشعبة، وروح.
فافعنون، قرأ يعقوب لابنات السبع في الحالين، والباقون بذفبا
كذلك.
وحرم، قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، وحرم، وحرم، وحرم.
وسكون الراة وذف الآلف.
وقرأ الباقون، وحرف، ففتح الحاء والراء وإثبات الآلف بعد الرا.
وهما لغتان في وصف الفعل الذي وجب تركه يقال هذا حرم وحرم
كما يقال فيها أبيع فعله هذا حل وحل.
قال ابن الجزري:
حرم، أكمر، سيكن، أقصن، (صيغة رفع).
وفتحت، قرأ أبا عامر، وأبو جعفر، ويدعوب بشديد النداء
الأول إلى التكثير.
والباقون يخفيفها، وهما لغتان.
قال ابن الجزري:
فأجوج وعاجوج، قرأ أعمام بهمزة ساكنة فيها، والباقون
يبداها ألفاً.
وهؤلاء الباقون، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر،
ورويس يتبادل الهمزة الثانية ياء مفتوحة، والباقون بتخاذليها.
ولا يجازهم، قرأ أبو جعفر بسم اليا، وكسر الؤاي، على أنه مضارع
من، أحم، والرباع.
وقرأ الباقون يفتح الباء، وضم الؤاي، على أنه مضارع من

- 164 -
حزنُهُ الثلاثيَّ، قَالَ أَبُو الْجُزَيرِي
يُصْرَحُونَ فَيَسَّأَرُونَهُمْ.
بَعْضَ كَتِبَيْنِ. مِنْهُ مَا الْإِنْدِيِّا (لِكَ) مَا
وَهُمْ مَظْوَأُ السَّيَاهِ، قَرَأَ أَبُو جُعْفِرُ، مِثْلَ مَا، بِعَضُمَ الْنَّفْسِ، مِنْ فُوقِ
عَلَى الْبَيْتِ وَفَتَحَ الْوَاعِيِّ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ مَضَارِعَ مَنْيِ. لِلْمَجِلُوَّةِ، السَّيَاهِ، بِالرَّفْعِ.
نَافِلٌ فَاعِلٌ.
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ، مَظْوَايٌ، بِنَونَ مِفْتَوَيَةٍ وَكَسَرَ الْوَاعِيِّ، السَّيَاهِ،
بِالْنُصْبِ، عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ مَضَارِعَ مَنْيِ. لِلْمَلَأِ مُسْتَنَدَّ إِلَى ضَمْيِ الْعَظْمَةِ مَنَاسِبَ
لِقُولِهِ عَمَلَ، اِنَّ الْذِّينَ سَبِّقَتْ هُمْ مِنْهَا. الحَسْنِ، والسَّيَاهِ، مَفْعُولُ بِهِ
قَالَ أَبُو الْجُزَيرِيِّ:
"لَمْ يَتَظَرَّدَ فَهَطَلَ، أُنْتِ النَّونِ السَّيَاهِ.
فَأَقْعَعَ (ٍسَبَبَ) مَا لِلْكِتَابِ، قَرَأَ حَفْصٌ، وَحَمَرَةٌ، وَالْكَسَائِيِّ، وَخَلِيفَ الْعَادِرِ بِضَمِّ
الْكَافِ وَالْبَيْنَة، وَحَذَفَ الْأَلْفِ، عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ كَتِبَ مَنْيِ. الصَّحِيفِ. وَقَرَأَ
الْبَاقُونَ، كَسَرَ الْكَافِ وَفَتَحَ الْبَيْنَة، وَمَا، أَلْفُ بَعْدَهَا عَلَى الإِفْرَادِ
قَالَ أَبُو الْجُزَيرِيِّ:
وَلِلْكِتَابِ (سَحِب) جَمِعَٰ.
بِدَأْنَا، قَرَأَ الْإِسْبَهَانِيِّ، وَأَبُو جُعْفِرٍ، وَأَبُو عُمَرَ، مِثْلَ عَدَّعُهُ إِبْدَالًا
الْهُمْرَةِ فِي الْحَالِينَ، وَكَذَا حَمْرَةَ عَنْ الْوَاقِفِ.
وَالْبَيْرُ، قَرَأَ حَمْرَةٍ، وَخَلِيفَ الْعَادِرِ بِضَمِّ الْزَّائِرِ وَالْبَاقُونَ بِفَتَحَهَا،
وَهُمَا لَغَنْهُيَانِ فِي أَسْمَ الْكِتَابِ مَنْزِلٌ عَلَى سَيْدَتَا دَاوُدٌ عَلَى الرَّحْمَ.
قَالَ أَبُو الْجُزَيرِي:
وَبَا سِيَوُتُهُمْ (قُتِّي) وَعَنْهُمْ ﴿وَازَيْ بِرَاكِفٍ جَاءَ فَاضِمًا﴾
                                                             — ١٥٠ —
عابد الصالحين، قرأ حمزة ياسبانك بإضافة وصلاة ووقفاً، والابناوات بفتحها وصلاة وإسكانها وقفًا، وإلى، وقف عليها بعقود بها، السكت بخفيف عنه.

قال رب الحكيم بالحق، قرأ حفص قال، بفتح الفاء وإثبات ألف بعدها وضع اللام، على أنه فعل ماض مسنداً إلى خبير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إخبار من الله تعالى عدا قبّله الرسول صلى الله عليه وسلم للمعرضين عن دعوته.

وقرأ الباقون، قال، بضم الفاء وحذف الفاء وإسكان اللام، على أنه فعل أمر من الله تعالى لنبيه ليجيب به المعرضين عن دعوته.

قال ابن الجوزري.

قل قال (عسدن) وأخرى (ع) علم.

وقرأ أبو الجعفر، ور، بضم الباء، على أنها ضمة باء، وهي أحداث الباء، الجزيرة في المنادي المضاف إباه المتكامن نحو، با غلامي مبنياً على الضم، مع نية الإضافة.

وقرأ الباقون، ور، بالكسرة، على أنه منادي مضاف إباه المتكامن المخرزة للتقفيز والكسرة لمناسبة البياء المخزفة، قال ابن الجوزري، قارفّم (م) ورّب للكسر احتضنها: عليه.

وتصفورون، قرأ ابن ذكران بخفيف عنه باء النbere على الألفات.

والباقون ببناء الحطاب لمناسبة قوله تعالى، فعل آتىكم على سواء، الج، وهو الوجه الثاني لابن ذكران، قال ابن الجوزري.

وخلف غنيب يصفون (م) وثاً.
(المقال المالي)

وء ذكرى، بالإملاء لأبي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر،
وبالفتح والإملاء لأبي ذكرى، وبالتقليب للأزرق.
فنادي، ونادي، وتنافلي، ويحي، بالإملاء لحزة، والكسائي،
وخلف العاشر، وبالفتح والتقييل للأزرق.

(المدغم)

(ال الكبير)، وعلم ما، بالإظهار والإدعاء لأبي عمرو، ويعقب.

(سورة الحج)

سكاري، سكاري، قرأ حزة، والكسائي، وخلف العاشر بفتح السين وء إسكان الكاف، وحذف الألف فيما على وزن فقيل، جمع سكار
ويطرد هذا الوزن في كل وصف على وزن، فقيل وفصل، دال على علة
أو زمانية نحو مرض ومرضي، وجريح وجرحي، وزمن وزمني.
وقرأ الباقون بضم السين وفتح الكاف وإثبات الألف فيما على وزن
فتمال، جمع سكار أيضًا، وقيل إنه اسم جمع، قال ابن الجوزي
سكاري معاً (شدة).

(هناك) إلى، قرأ نافع، وأبن كشير، وأبو جعفر، ووريس بسهيل
الهمزة الثانية بين بين، وإبادها وأوا خالية، والباقون بتمكيناً
وربيت، قرأ أبو جعفر، ووربيت، همزة مفتوحة بعد الباء بمعنى

- 127 -
اتفعلت، وهو فعل مهموز بقال فلاين يربراً بنفسه عن كذا بمعنى يرفع.
وقرأ الباقون، وربت، بحذف الهمزة، بمعنى زادت من ريايرو.
قال ابن الجوزي.
رَبَّتْ فِي لَبَابِ (۱۹۳) مَيَاً.
ليصل، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس بفتح الياء على أنه فعل مضارع من هل، وهو لازم أي ليصل هو في نفسه.
واباقون بضمها على أنه فعل مضارع من هل، وهو منتد والمفعول
مذووف أي ليصل غيره
قال ابن الجوزي:
يُبْضِلْ كَفْحَ الْقُضَمْ لِكَالْحَجْجِ الْرَّكْمِ، (۱۹۴) (غ) سنًا.
اطلمان، قرأ الأصبناي بتسهل الهمزة الثانية في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف.
دم ليقطع، قرأ ورش، وأبو عمرو، ابن عامر، ورويس بكسر
اللام، وصلا بدلاً لأن لام الأصل الآصل فيها الكسر.
وقرأ الباقون بمكانها وصلا للتخفيف، وكسرها بدلاً.
قال ابن الجوزي.
لاكم ليطلبع حصر كت.
بالكسر (جُهد) (۱۹۵) (ك) كث (غ) سنًا.
والصبيان، قرأ نافع، وأبو جعفر بحذف الهمزة، والباقون بفتحها.
وأخوة وقفها وجازها، الأول، التسهيل الثاني، الحذف:
(المقل والمال)
وترة الناس، وترة الأرض، بالفتح والإملاء للسومي وصلا،
أما وفقاً فبالإملاء لأبي عمرو، وحوزة، والكسائي، وخلف الواعر، وبالفتح والإملاء لابن ذكوان، بالتنقل للأزرق.

128
سکاری، وسکاری، والنصاری، حکم وتری عند الوقف، ویراد لدوري الكسائی إملاء الألف التي بعد السكلاى والصاد مخففة عنه، الموتی، والدنا، بالإملاء لحزة، والكسائی، وخفیف العیش، والفتح والتثقل للآزرق، وأبی عمرو، ولدوري أبي عمرو وجه ثالث في لفظ الدنا، وهو الإملاء، الناس، بالفتح والإملاء لدوري أبي عمرو، الموتی، بالإملاء لحزة، والكسائی، وخاف العیش، والفتح والتثقل للآزرق، وهو على وزن مفعل.

(المدغم)

الکبیرة، الساعیة شيء، الناس سکاری، لینین لكم، الأرحام ما العمر لکیلاً، يعلم من، الآخرة ذلك، الصالحات جنات، بالإظهار والإذعان لأبی عمرو، وبعقول.

(هذان خصمان)

هذان، قرأ ابن كثير بتشذیب اللون، والباقون بتخفیفها.
قال ابن الجوزی، یکی دل. لدان ذان ودین تنب شد، مک، ولولو، قرأ نافع، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب بنصب الهمزة، الثانية، على أنه معطوف على محل من أسائر، لأن محله النصب أی يحلون أساور ولولو، ویجوز أن يكون مفعولا لفعل محدود بدل عليه المقام، أی ویتطن ولولو.
وقرأ الباقون بخفضها، على أنه معطوف على ذهب، أی يحلون أساور من ذهب وأساور من ولولو، قال ابن الجوزی أنصب ولولو، (نجل) (شعری) .

- ١٣٩ -
وأبدل الهمزة الأولى شعبة، وأبر جعفر، وأبر عمرو بخفف عنه، ووقف عليها حوزة إبدال الهمزة الأولى أما الثانية فله فيها أربعة أوجه تقديرًا وتلاها تحقيقتًا وهي: إبدالها وأو ساكنة مدية، وتسهيلها بالروم، وإبدالها وأو على الرسم مع السكون المخص والروم، وهشام في الهمزة المتضفة ما حزة تخفف عنه.

صراطه، قرأ رويس، وقنبل بخفف عنه بالسين، وخفف عن حزمة.

بالإشام، والباقون في الصاد الخالصة، قال ابن الجزري.

السراط مع سراط (ز) ون خلفا (غ) لا كيف وقعت الصاد كالزاي (ع) فقا، دسوء الهاك في فيه، قرأ حفص بنصب الهمزة، على أنه مفعول ثان لجمنانة التي يعني صيرة، والناس متعلق بجلال، والهاك فاعل سواء لأنه اسم مصدر يعني اسم الفاعل والمعنى جُملًا مَثْوِىً فِي الهاك والباد.

وقرأ الباقون بالرفع، على أنه خبر مقدم والهاك مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب مفعول ثان لجلال قال ابن الجزري.

سواء، انصب رفع (ع) لم.

والباد، قرأ ورش، وأبر عمرو، وأبر جعفر بإبمات الباء. وصلا وحذفها، وقفها، وابن كثير، ويعقوب إبماتها وصلا ووقفها، والباقون بحذفها في الحالين.

ديتي للطائفين، قرأ نافع، وهشام، وحفص، وأبر جعفر يفتح باء.

الإضافة وصلا، والباقون بإسكانها.

ليقطعوا، قرأ ورش، وقنبل، وأبر عمرو، وابن عمار، ورويس.

بكسر الابن وصلا وبدأ، لأن لام الأمر الأصل فيها الكرم.

وقرأ الباقون بإسكانها وصولا للتخفيف، وكسرها بدأ قال ابن الجزري، لام ليقطع حر كت.
قال ابن الجوزري:

"لي ночьوا حرك أشد (صاً فِيْه)، فتخطفه، قرأ نافع، وابن جعفر يقول: تبتخ على الحرات والطاء مشدة، على أنه مضارع، تخطف، حذفت منه إحدى التامين تخفيفاً.

وقرأ الباقون بكون اللاء وفتح الطاء، خفيفة، على أنه مضارع، خصيف: بالكسر على ورن دونهم، قال ابن الجوزري:

"لي ночьوا حرك أشد (صاً فِيْه) كستخطف (أ نِل) قَتَ، قرأ أبو جعفر يخفف عنه، بالراجح، بالجع.

واباقون، الرجح، بالإفراد، وهو الوجه الثاني لأنبي جعفر.

قال ابن الجوزري:

"وساد الأسرى الأنصارا سببا (ث) ناتا)، والمج لخلفه.

منسكاً، مما قرأ حرة، والكسائي، وخلف الاعترض بكسر السين، والباقون بفتحها، وما لسن منقى واحد وهذا الوزن يصلح أن يكون مصدرًا ميميًا ومعنى النسك والمراد به هنا الفتح، ويصلح أن يكون اسم مكان أي مكان النسك، أو أمم زمان، أي وقت النسك، والفتح هو
القياس والكسر سماعي، قال ابن الجزيري:

وَسِيِّمَ مَنْ سِيَكَا (شَفَا) اكْشَرَن

وَلَن يَنَالُ الله حُومِهَا وَلَا دَمَّهَا وَلَكْنَ يَنَالُ النَّقِيَّ مَنْ كَشِكَّ، قَرَأ

يَعْقُوبَ، تَنَالَهُ، بَنَاؤُهُ، تَأَنَّى فِيـهُ:

وَالبَاقِونُ بِيَاهُ، التَذَكِّرَ، لَانَ الْفَاعِلُ فِيـهُ مَؤْنَتُ جَازِيَـا.

قال ابن الجزيري:

يخذَ بِنَالَ (ظَنَّ) آنَتَ

(المقل والحكم)

نَارُ، قَرَأ أَبُو عَمَرَ، ودُوَرُ الْكَسَّافِ، الإِمَالَةَ، وابن ذكَوَانُ، بالفَتْحَ،

الإِمَالَةَ، والأَزَرَقَ، بالهَذِيلَ.

الناسِ، بالفَتْحَ، والإِمَالَةَ، لَدْوَرِ أَبِي عَمَرَ،

نَبِيِّ، وَهَدَّاَكَمْ، بالإِمَالَةَ، لَحَزَّةَ، والكَسَّافِ، وَخَلفِ العاـثِرَ,

وَبالفَتْحِ، والهَذِيلِ، الأَزَرَقَ.

(المدغم)

وَالصَغيرِ، وَجِبِتُ جِنُوبُها، بالإِدْعَامِ، لَأَيْ عَمَرَ، وَحَمَرَةَ، والكَسَافِ،

وَخَلفِ العَاـثِرَ، وبالإِدْعَامِ، والإِدْعَامِ لِهِضَامِ،

وَالكَبِيرِ، الْصَالِحَاتِ جَنَاتِ، لِلسَّابِ لَسَاءَ، المَأْكَفِ، فِيهِ،

لِإِبْرَاهِيمِ مَكَانَ، بالإِدْعَامِ، والإِدْعَامِ لَأَيْ عَمَرَ، وَيَعَقُّوبُ:

(إِنَّ الله يَدَفِعُ عنَ الَّذين آمَنوا)

وَإِنَّ الله يَدَفِعُ، قَرَأ أَبِي كَبِيرٍ، وأَبِي عَمَرَ، وَيَعَقُّوبُ، يَدَفِعُ:

بِفَتْحِ الْيَاءَ، وِإِسْكَارِ الدَّالَّ، وَحَذِفِ الْآلِفِ، الَّتِي بَعْدَهَا، وَفَتْحِ الْفَا، عَلَى أنَّهُ مَضْرَعَ، وَدَفِعَ;

- ١٧٢ -
ورأى الباقون، يُدفَعُ، بضم اليا، وفتح الدال، وإثبات ألف بعدها.
وكسر الفاء، على أنه مضارع، دافع، والفاعل فيه ليست على بابها.
بل هي من جانب واحد مثل مسافر. وإذا للفاعلة لغص الدالة في الفعّ.
عن المؤمنين، قال ابن الجوزي.

يَدْفَعُ فِي يُدْفَعُ البَصَرِي وَمَسْكٌ
وأذن، قرأ نافع، وأبو عرو، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب،
وقدريس بخلاف عنه بضم الهزة، على أنه فعل ماض مبني للجهول
حذف فاعل للعلم به، والذين، في محل ورفع نائب فاعل.
ورأى الباقون يفتح الهزة، على أنه فعل ماض مبني للمجهر، والذين
متعلق به، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى المذكر في قوله تعالى، إن الله
يُدفَعُ، وهو الوِجْه الثاني لدرس.
قال ابن الجوزي:
وأذن الضَّمْم (حَمَّا) (كَمَا) (تَسْكِنُ) (تَسَّكِّنُ).
مع خلف إدريس.
وقالون، قرأ نافع، وأبان عامر، وحاصص، وأبو جعفر يفتح الناء،
على أنه مضارع مبني للمجهر والواو نائب فاعل لأن المشركين قاطعهم.
ورأى الباقون بكسرها، على أنه مضارع مبني للمجهر، والواو فاعل.
والمفعول محفوف أي يقاطلون المشركين، قال ابن الجوزي:
يَقَاطِعُونَ (عِزٌفَ) (عَزَفَ) (عَمِّي) (عَمِّي) (عَمِّي).
تعطش النا، دفع، قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب، دفع، بكسر الدال.
وفق الحاء وإثبات ألف بعدها، على أنه مصدر دفع، نحو كتب كِتَابًا.
ويجوز أن يكون مصدر دافع، نحو قادر قاله.
ورأى الباقون، دَفَعُ، فتح الدال، وسكان الفاء، وحذف الألف،
على أنه مصدر دفع، نحو فتح يفتح، قال ابن الجوزي،
وَكَلَا، دفع دفاع واكبسِرِ (لِذِ) (لِذِ) (لِذِ) (لِذِ) (لِذِ).

-١٧٩-
لهمت، قرأ نافع، ابن كثير، وأبو جعفر بتنفيس الدال، على أنه
فعل ثلاثي مجرد.
وبرق الأزوق بتشديدها، على أنه فعل مضوع الفين من التهديد للبلام.
قال ابن الجزري.
هـمذمـة (للـسـحرـم) خفـ.
وصلوات، قرأ الأزوق بتعظيم اللام، والباقون بترقيقها.
كثيراً، قرأ الأزوق بتنفيس الواو، وترقيقها وصلا، وترقيقها فقط.
وقفاً، والباقون بترقيقها وصلا وفكاً.
فاثبها، وفكا وفكاً، والباقون بحذفها في الحالين.
فلكينا، وكابن، قرأ ابن كثير، وأبو جعفر بالف بعد الكاف.
وبعد الفلكين همة مكسورة محققة لابن كثير مسحلة لابي جعفر مع المد والقصر.
وقرأ الباقون بهمزة مفتحة بعد السكاف، وبعدها ياء مكسورة مشددة.
وقفاً، أبو عمو، ويعقوب على الياء، والباقون على النون.
قال ابن الجزري.
كان في كابن (بـ) لـ (دـ)، وقال: كابن النون ولياء (حـ).
وألهكناها، قرأ أبو غمو، ويعقوب، وأهلكتها، بتاء ممتلئة مضمومة.
بعد الكاف من غير ألف، على أن الفعل مسند إلى ضمير المتكلم مناسبة.
وله تعالى، فأتمت للكافرين ثم أخذتهم.
وقرأ الباقون، أهلكنها، بتون مفتوحة بعد الكاف، وبعدها ألف.
على أن الفعل مسند إلى ضمير العظمة لمناسبة قوله تعالى، الذين إن مكنهم.
في الأرض أقاموا الصلاةً، قال ابن الجزري.

- 174 -
أُمَّة كُنْيَةُها البَصَرَيَّةَ.

بَيْنَ قَرْأَ وَرَشٍّ، وأَبُو جَعْفِرٍ، وأَبُو عَمروٍ بِخَلُفَ عَنْهَ إِبِيدَالِ الْهَمْرَةَ
في الْحَالِينَ، وَكَذَا حُرُمَةَ عَنْ الْرَّفْقِ.

تَعْتَدُونَ، قَرْأَا بِنَ كِثِيرٍ، وَحُرُمَةَ، وَالْخَساَفِيَّةَ، وَخَلْفَ الْعَادِرِ، بِالْيَأَءَمَ،
مِنْ تَحْتِهِ، علَى أَنَّ الْقُولَ مَسْتَنَدَ إِلَى غَيْرِ الْقَانِتِينَ، لَنَسْبَةً كُوَّلَهُ تَمَالِ.

وَيَمْسِكُونَهُ بِالْعَذَابِ.

وَقَرَأَ الْيَاقُونُ بِالْبَابَ مَنْ فَوْقَ، علَى الْحَطَابِ، وَالْمَخَاطِبِ المَسْلَدُونَ وَغَيْرِهِمْ،
قَالَ ابْنُ الْجُرْرِيٍّ :

وَيَبُدُّ (دَأَانَ) (شَقَّا).

وَمَعَاجِرِينَ، قَرَأَا بِنَ كِثِيرٍ، وأَبِي عَمروٍ، وَمُعَجِّزِينَ، بَعْدَ الْأَرَفَ,
الَّتِي بَعْدَهُ، وَكَشَدَ الْجِمَّ، علَى أَنَّهُ اسْتَفَاعَ مِنْ عَجْرَهُ، إِذَا لَبِثَهُ،
وَمَعَ مَعَاجِرِينَ أَيْ مُسْتَفَاعَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْ الإِيَمَانِ.

وَقَرَأَ الْيَاقُونُ، مُعَا جَرِّيٍّ، بِبَيْتٍ الْأَلْفَ، وَبَعْضِيَ الْعَالِفَ، وَكَشَدَ الْجِمَّ، علَى أَنَّهُ
عَمَّ فَاعِلَ مِنْ عَجْرَهُ، إِذَا لَبِثَهُ، وَلَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَسَاكِنِهِ، لأَنَّهُ يُعْرِضُ عَجْرَهُ عَنْ الْلَّحَاقِ
لَكُنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَسْتَفَاعِينَ، يَحْلُ الْمَسْبِقُ غَيْرَهُ، وَيَضَعُّ عَجْرَهُ عَنْ الْجَهَازِ
مَعَهُ، فَيُسْتَعْمَلُ فِي الْمَسَاكِنِ، لَكُنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَحْلُ الْمَسْبِقُ غَيْرَهُ، وَيَضَعُّ عَجْرَهُ عَنْ الْجَهَازِ.

جِهَـٰتِهِ، وَمَعَ مَعَاجِرِينَ مُسْتَفَاعَ الْمُؤْمِنِينَ، مَعَ الْيَاقُونِ يَحْلُ الْمَسْبِقُ غَيْرَهُ، وَيَضَعُّ عَجْرَهُ عَنْ الْجَهَازِ.

قَالَ ابْنُ الْجُرْرِيٍّ :

وَقَرَأَ الْيَاقُونُ بِبَعْضِيَ الْعَالِفَ، وَكَشَدَ الْجِمَّ، علَى أَنَّهُ اسْتَفَاعَ مِنْ عَجْرَهُ، إِذَا لَبِثَهُ، وَلَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَسَاكِنِهِ، لأَنَّهُ يُعْرِضُ عَجْرَهُ عَنْ الْلَّحَاقِ.

قَالَ ابْنُ الْجُرْرِيٍّ :

بَابَ الْأَمْسَاكِيَّةِ، أَمْتَهُ، الْجِرْفُ، وَالْجَرِّ، أَمْشَيْتِي ثَمَّ، وَقَرَأَ الْيَاقُونُ بِبَعْضِيَ الْعَالِفَ، وَكَشَدَ الْجِمَّ، علَى أَنَّهُ اسْتَفَاعَ مِنْ عَجْرَهُ، إِذَا لَبِثَهُ، وَلَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي مَسَاكِنِهِ، لأَنَّهُ يُعْرِضُ عَجْرَهُ عَنْ الْلَّحَاقِ.

قَالَ ابْنُ الْجُرْرِيٍّ :

وَالْيَاقُونُ بِبَعْضِيَ الْعَالِفَ، عُلَى الْأَصْلَ، قَالَ ابْنُ الْجُرْرِيٍّ :
ماقلوا، شدة (فيد) خلف وعند (كيف) فسأوا كالمجلح، مدخل، قرأ تافع، أبو جعفر فشتّح الميم على أنه مصدر أو اسم مكان من دخل، عليه فيقدر له فعل ثلاثي مطاوع ليدخلكم أي ويدخلكم فندخلون، مدخل، وقرأ الباقون بضم الميم على أنه مصدر أو اسم مكان من دخل، الرباعي، قال ابن الجوزي وقتّن هم مدخلاً (تعدًا) كالمجلح (المقال والمال)

ديرهم، بالإملاء لابي عمرو، ودورى الخساقي، وبالفتح والإملاء لابن ذكوان، والتقليل للأزرق. الكافرين مثل ديارهم، إلا أن روسا يلبيه مع المسلمين. دوماً، بالإملاء خمرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو.

нести، وغني، بالإملاء خمرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق.

(المدغم)

الصغير، لهدمت صوامع، بالإذاعم لابي عمرو، وابن ذكوان، وجمة، والكسائي، وخلف العاشر، والإهتز، والإذاعم لهشام، أختمها، وأخذتها، بالإهتز لابن كثير، وخفص، والإهتز، والإذاعم لرويس، والإذاعم للباقي.
(ذلك ومن عاقب)

وأوين مايدعون، قرأ أبو عرو، وحفص، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر باليا، من تحت، على إرادة الفنية وقرأ البقولون بالى، من فوق، على إرادة الخطاب والخاطب المشركون الحاضرون لأنه أدعى إلى تبكيتهم. قال ابن الجوزي:

يُدعَوُ كفّانٌ (ربما) "(صحاب")

بالسياق، أن قرأ قانون، والنزى، وأكبر عمرو بإسقاط الهمرة الأولى مع القصر والمد.

ورأى الأس拜ني، وأكبر جعفر بتسبيل الهمرة الثانية بين بين، والأزرق رجحان الأول، تسبيل الهمرة الثانية بين بين، التاني، إدالها حرف مدحضاً مع اللدم المشبع للساكتين.

ولتقبل ثلاثة أوجه، الأول، إسقاط الهمرة الأولى مع القصر والمد، الثاني، تسبيل الهمرة الثانية بين بين، التاني، إدالها حرف مدحضاً مع اللدم المشبع.

وارويين رجحان الأول، إسقاط الهمرة الأولى مع القصر والمد، التاني، تسبيل الهمرة الثانية بين بين،

ورأى البقولون بتحقيق الهمرتين.

وأررف، قرأ أبو عرو، وشعبة، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر بقصر الهمرة.

ورأى البقولون إددها، وقرأ الأزرق بتلبيه مد البديل، وخبرة وقفًا، القسيل بين بين.

(م 12 - المذهب حـ 3)
قيل: "نزول، فأقرأ ابن كثير وأبو عمرو، ويعقوب بإسكانالنون وتخفيف الزاي، على أنه مضارع، نزل."

وقرأ الباقون بفتحالنون وتثبيت الزاي، على أنه مضارع، نزل.

قال ابن الجوزى:

"ينزل كلاً خفًا (حق)"

إن الذين تدعون، فأقرأ تعقوب في أخلاقه على اللفظ، وقرأ الباقون بين الخطيئة للنون جملة تناص، ولا أبى الناس ضرب شمل.

قال ابن الجوزى:

"دعاوا كلفيان (حما) (صحب) والآخر (ظان)"

تراجع الأمور، فأقرأ ابن عامر، وحمراء، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر بفتحالنون، وكسر الجيم، على البناء للفاعل.

وقرأ الباقون لمعن البناء، وفتح الجيم، على البناء للفاعل.

قال ابن الجوزى:

وترجع الضم، افتحا واكسر (ظان) إن كان الآخر.

إلى قوله الأمور هم والشام

(المقال والملام)

النهر، بالإفالة لأبي عمرو، ودورى الكساى، ويفتح والإفالة.

لابن ذكوان، والتقليل للأزرق.

بالناس، والناس، والفتح والإفالة لدورى أبي عمرو.

أحبكم، بالإفالة الكساى، والفتح والتقليل للأزرق.

هَمَّدى لدى الوقف، وتنبي، واجتباكم، وسماكم، ومولاكم.
ورقي، بالإدالة الحمراء، والكسائين، وخلف الداعر، والفتح والتقليل
للأزرق.

(المدغم)

الكبير، عاقب بمثال، عرق هب، بأن الله هو، من دونه هو،
وأن الله هو، سخر لكم، تقع علي، أعلم بما، يعلم ما، تعرف في،
بالإظهار والإدامة لابي عمرو، ويعقوب.

تسبه، لا إدغام في نون، إن الإنسان للكفرون، لسكون ما قبل النون،
ولا في راء، الحبر لعلكم، لكون الراة مفتوحة بعد ساكن.

(سورة المؤمنون)

المؤمنون، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمر، يخفف عنه بإبدال
الهمزة في الحالين، وكذا حزة عند الوقف.
وفي Sitatthem، قرأ الأزرق بتفليظ اللام، والباقيون بترقية، وقد
أجم القراء على قراءتها بالتوضيح.

لا أماناتهم، قرأ ابن كثير، لأماناتهم، بحذف الألف التي بعد النون،
على التوحيد لإدارة الجنس.

وقرأ الياباقن، لأماناتهم، بإباعات الألف، على الجمع لإدارة الأنواع
وهي أنواع مختلفة.

أسماء مما، كُبْتُ (6) كم
على صلواتهم، قرأ حراء، والكسائين، وخلف العابر، صلاتهم،
بغير راو بعد اللام على التوحيد لإدارة الجنس.
وقرأ الياباقن، صلواتهم، براو بعد اللام على الجمع لإدارة الفراقض
الجنس، أو الفراض، والتهاف،

- 179 -
قال ابن الجوزي:

أمانات معاً وحيدًا (م) عم هـ، صلاة هم (مشقاً)
وعظاها، العظام، قرأ: ابن عامر، وشعبة فتح الدين وسكن الظاء,
وحذف الآلف إلى بعدها، على التوحيد لقصد الجنس على حد قوله تعالى:
"إني وهم العظام متي..."
ورأى الباقوه بكسر الألف مين وفتح الظاء وإثبات الآلف بعدها، على الجمع
لقصد الأنواع، لأن العظام مختلفة منها الدقيقة وال抜طة، والمستديرة
والمستطلة، على حد قوله تعالى، وانظر إلى العظام.
قال ابن الجوزي:

وعظهم المنظمين (ك) م، (م) ص، ف;
لمبتعن، أجمع القراء على تشديد باءه.
سيئان، قرأ فاكع، ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر بكسر
السين، لغة بني كنانة.
ورأى الباقوه فتحها لغاية أكبر العرب.
قال ابن الجوزي:

وسيئتان أكسيرو وا (يحمً) (ك) ما،
دنبت، قرأ: ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس بضم الناء وكسر الباء،
على أنه مضارع، نبت، يعني نبت ويعني نبت فيكون لازمًا وفاعل ضمير يعود على
الشجرة وبالدهن حال من الفاعل، وقيل هو معدى بالهمزة وتفعوله.
ونذوف وبالدهن حال منه والتقدير نبت مرتى حالة كونها مضطبة بالدهن.
وقرأ الباقوه فتح الناء وضم اليماء، على أنه مضارع، نبت، اللازم
وقال ضمير يعود على الشجرة وبالدهن حال من الفاعل والباء، والملاحصة
والتقدير نبت هي أي الشجرة حال كونها مضطبة بالدهن.

- 180 -
قال ابن الجوزري:

"تنبت أضمم وآكسير الضم (غ) نا (نُبَر) نسفيكم، قرأ نافع، وابن حارثة، وشعبة، ووقعوب بالنون المفتوحة، مضارع دسقي، وعليه قوله تعالى: "وبقاءكم"، وقرأ أبو جعفر بالباء المفتوحة على التاءين، مسندًا لضمير الاتجاع.

وهُو مضارع دسقيًا أيضًا، وقرأ بالاوزن بالنون المضموره مضارع دسقيًا، ومنه قوله تعالى: "دَقَّصْتُنَا كُونًا".

قال ابن الجوزري:

"وَقَرَأْ نَسْفِيْكُمْ مَعَ أَنْثِيَ (تَنَا) نَا وَضَمْ (صَحِب) (جَبَر) مَا لَمْ يَأْتِهِ مِنْ الْإِفْرَاءِ، قَرَأْ الكسائي، وأبو جعفر، وغيره، يخفض الواو، وكسر الحاء، ألونهما على النعمة أو البديل من، والهاء، لهفظاً. وقرأ بالاوزن برفع الواو، وضم الحاء، على النعمة أو البديل من، والهاء، معلانًا لأن من زائدة وإله مبتدأ.

قال ابن الجوزري:

"وَرَا إِلَهُ غَيْرَهُ اخْفَضْ، حَيْثُ جَا: رَقَعُ (تَنَا) مُرَد"، فقال الملائوم في قصة سيدنا نوح عليه السلام، رضي الله عنه، سمت露مة فيه على واقع، وفيه غمرة وقفاً، وهمش يخفف عنه الإبدال، ألفاً، والتسيل بالروم، والإبدال، وواوا على الرسم مع السكون الفصح والروم والإفصاح.

كذبرون، قرأ يعقب بإثبات البياء في الحالين، والياوزن بحذفها.

كذلك:

جاء أمرنا، تقدم مله في سورة الحج وهو، والسنا، أن، من كل زوجين، قرأ حفص، كلاً، بالنون، وهو عوض عن المضاف إليه آية من كل ذكر وأنثى، وزوجين مفصول به"
ورأيا الباقون بترك التلوين، على إضافة كل إلى زوجين، فإثنيين
مفصول به، ومن كل زوجين، في محل نصب حال من المفصل.
قال ابن الجزري:
نُزِّلَا، قرأَتْ شبيبة بفتح الميم وكسر الزاي، على أنه اسم مكان من
نزل، أي مكان نزل مبارك.
وقرأ الباقون بعض الميم وفتح الزاي، على أنه اسم مكان من
أي مكان إنزال مبارك.
قال ابن الجزري:
ْنُزِّلَا، افتحَتْ ضمهُا كاَكَرُ (صَحِبُ)
وقال الملا من قومه، رضي الله عنه، أن همزة فيه على ألفقيه لحزة وفاء وهشام
بخلاف عنه وجهان الأول، الإبدال حرف ماء الثاني، التسهيل بالرود
هَمَّمَ، قرأَ نافع، وحفص، وجمعة، والكسائي، وخلف العاشر
بكسر الميم.
وقرأ الباقون بضمنها، وهما لغتان.
قال ابن الجزري:
اكسر كسبها هذا في ميم (شما) (أ) ...، ويدت نجا (صحب) (أ)، في
المقل والمال.
دابتني، نجا، بالإضافة غمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح
والتقليل الأزرق.
قَرَأَ، بالإضافة لابي عمرو، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح
الأزرق، والفتح والإضافة لابي ذكران، والإضافة والتقليل خلف عن
حمرة، والفتح والإضافة والتقليل خلاد، والفتح للباقين.
وشا، وجاء، بالإضافة لابي ذكران، وحمرة، وخلف العاشر،
والفتح والإضافة لشام.
-182-
ههات، معا قرأ أبو جعفر بكسر الباء فيهما، وهي لغة نهم وأسد.
وقرأ الباقون بالفتح، وهي لغة أهل الحجاز، وهي اسم فعال ماض.
قال ابن الجزري:

"ههات ـ كسر الباء كفا (ص) بً. ووقف عليها الباء، والكسران، وقبل بعدها بالباء، والباقون باللثاء، وهو الوجه الثاني قابله.
ورسلنا قرأ أبو عمرو بإسكان السين، والباقون بضمان،
قال ابن الجزري:

"ورسلنا مع lem ركع سبأنا (ص) ز. نقرأ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر بالثنيان وصلا.
وإياها ألفها وقفا، على أنه منصرف وهو على وزن فعل كسر والألف، مبتدأ من التنوين نحو هما وعرجا، وقبل إن ألفه للإلحاني فهو على وزن فعل، إنها له بعفر كالمئة في أرطي، وهو منصوب على الحال أي.
ثم أرسلنا رسولنا حالة كسرهم منثابين،
وقرأ الباقون بالالفة ولا تنرين وصلا روقفا على أنه مصدر على وزن فعل، وألفه للفاتحة دكسري."

- 1383 -
قال ابن الجوزي:

نتكفّرُ كمّكَا (كم) نا (حكم)

جاء أمه، قرأ أناعم، وأين كبر، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس.

بتسبيه الهمزة الثانية بين بين، والباوقان بتحقيقها.

دربو، قرأ ابن عامر، وعاصم بفتح الراء.

وقرأ الباوقان بضمها، وهما لفتنان. قال ابن الجوزي:

تربيوكم بالكم (كم) (كم)

وإن هذه، قرأ نافع، وأين كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وعقوب،

بفتح الهمزة وتشديد النون، على تقدير حرف الجر قبلها أي ولان هذه.

أتمكم، وهذه اسم إن وأمتكم خبرها.

وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون، على أنها مخففة من الثقيلة.

واسمها ضيمر الشاين مذوف، واللام مقدرة أيضاً وهذه مبتدأ وأمتكم خبرها،

والجملة خبر، إن... 

وقرأ الباوقان وهم عاصم، وحمية، والكسائي، وخلف العاشر بكسر

الهمزة وتشديد النون، على الاستناد، وهذه اسمها وأمتكم خبرها (وأمة).

حال على القراءات الثلاث، قال ابن الجوزي:

وأين ككسر (كنى) خفيف (كنى) بري:

دليمهم، قرأ حومة، ويعقوب بضم الهاء، والباوقان بكسرها.

فافعون، قرأ يعقوب بإثبات الباء، وصلا ووقفاً، والباوقان بحذفها.

كذلك.

تهجرون، قرأ نافع بضم الباء، وكسر الجيم، على أنه مضارع، أهجر،

يقال أهجر يعجى معنى أفخش في قول
وقرأ الباقون بفتح الراء، وضم الجيم، على أنه مضارع، هجر، بماني:

هذى يقال هجر في القول إذا هدى فيه، أو من الهجران بماني الترك.

قال ابن الحرري:

وتبجرون اضطلم (أ) قرأ ميم كسر ضم، خرجاً فخرج، قرأ ابن عامر خرجا جنا، خرجج، بإسكان الراء، وحذف الآلف فيهما، وقraigمة، والكسائي، وخلف العاشر، خرجاً فخرج، بفتح الراء، وإثبات الآلف فيهما، وقraigمة

وقرأ الباقون خرجاً جنا الأول بإسكان الراء، وحذف الآلف، والثاني بفتح الراء وإثبات الآلف، والحاج الخرج والخرج لفظان يمني واحد، قبل: المقصور مصدر والممدوح اسم لما يخرج من المال.

قال ابن الجزري:

(قدما) وخرججنا فك خرجاً جنا فيهما لفسهم تخرجج (ك) م (المقابل والممال)

الدنيا، بالإمالة خرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، والوسى، وبالفتح والتقليد والإمالة لدورى أبي عمرو، وأفقي، بالإمالة لإبي عمرو، وحرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والإمالة لإبب الزواي، والتركيز للأزرق، وتري، بالإمالة خرة، والكسائي، وخلف العاشر، والإمالة لاين الذوكان، والتقليد للأزرق، لأنهم لا يقرعون بالتنوين فالآلف عندم ألف كأنبا مثل دذكرى، وأنا أبعمرو، فإن وصل فل الفتح فقط لأنه يقرأ بالتنوين، وإن وقف كان له وجه الفتح والإمالة، وجاء، وجمه بإمالة لاين ذوكان، وحرة، وخلف العاشر، وبالفتح والإمالة لفظهم.
موضى، بالإمالة لخززة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو.
قرار، بالإمالة لأبي عمرو، والكسائي، وخلف العاشر، وبالتقليد للأزرق، وبالفتح والإمالة لا بن ذكوان، وبالتقليد والإمالة لخلف عن حزرة، وبالفتح والإمالة والتقليل خلاد، وبالفتح للباقيين.
مسارع، ويسارعون، بالإمالة لدوري الكساي.
ه نتلى، بالإمالة لخززة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح، والتقليل للأزرق.

(المذغم)

الكبير، وما حين له، قال رب، وأها هرون، أيمن لبشرين، وتبين نسارع، بالإظهار والإدخام لأبي عمرو، وبعقوب.

(ولو رحناهم)

ففحا، أجمع القراء على تخفيف تائه، عليهم، فيه، وهو، وإليه، أساطير، قادرون، خسروا، الكفرون، ومن خفت，则 تقدم نظيره.

قالوا أتمتنا ؛ أنتم لمبعوثون، قرأ نافع، والكسائي، وبعقوب.
بالاستفهام في الأول والإحبار في الثاني، وكل في الاستفهام على أصله، فقالون بالتسيل مع الإدخال، وورش ورويس بالتسيل مع عدم الإدخال، والكسائي، وروح بالتحقيق مع عدم الإدخال، وقرأ ابن عامر، وأبو جعفر.
بالإحبار في الأول والاستفهام في الثاني، وكل على أصله نسيم بالتحقيق.

- 187 -
مع الإدخال وعدهم، وإن ذكوان بالتحقيق مع عدم الإدخال، وأبو جعفر بالفسيل مع الإدخال.

وقرأ الباقون والاستفهام فيما، وكل على أصله فإن كثير بالفسيل مع عدم الإدخال، وأبو عمرو، بالفسيل مع الإدخال، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر بالتحقيق مع عدم الإدخال.

وقرأ نافع، وهفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر من، يكون، وقرأ الباقون بضمها، قال ابن الجوزي:

أكر: ضحها من فم (شفعاء) (أي: (ويحي جا (صحب) أ) ق.

هذا يكرون، قرأ، وهفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر بتحفيظ الدال، والباحون بتشيدها، قال ابن الجوزي:

ذكرون (صحب) أخففنا كتبلاً.

وسيقولون لله، الآخرين أي الحادي والثاني قرأ أبو عمرو، ويعقوب الله، بإثبات همزة الوصل وفتح اللام وفتحه ورفع الهماء من لفظ الجلالة فيما والابتدأ، يهمل مفتوعة، على أنه مبتدأ، والحاج مخفف، تقدمه الله، ربيا في الآول، واقله بهذين ملكوت كل شيء في الثاني، والجواب على هذا مطلب للسؤال لفظا ومعنى.

وقرأ الباقون، الله، مفتوعة، وهو مخفف همزة الوصل وبلامين الأول مكسورة والثانية مفتوعة مرقة، وجوده الهماء من لفظ الجلالة فيما، على أنه بجوهر وخبر مبتدأ، مخفف، والجواب على هذا مطلب للسؤال لفظه الفعلي فالمغرب، ثم الجواب عن قوله من رب هذه الدار؟ يقال هي: لئن فإن اللام تفيد الملك، دفني من رب السماوات، إلى السماوات، والجواب، وقيل: SIP و说什么 هو؟
ولا خلاف بينهم في قوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم" إلا أن أئمة يذكرون الأول أن بلالاً بفتحاً مفتوحة والثاني مكسورة مرفقة.

قال ابن الجوزي:

والآخرين مما: "الله في الله الحفص ارفما"، بصر

بيدهما، قراء. رويت بخلاف كسرة الماء، والباءون بالكسرة الحالصة

عامت الغيب، قراء تائف، وشيبة، وحمرة، والكسائي، وأبو جعفر

وخلف العاشر برفع الميم، على القطع وهو خبر لمبدأ محفوض أي هو العالم

وروا ابن كثير، وأبو عمرو، وأبي عامر، وحفص، وروح، بحرف

الميم، على أنه بدل من ألف الجلالة في قوله تعالى "سبحان الله عما غلبه"

أو صفة له.

وقرأ رويت بحرف الجلف، وصلا، وحالة البد، وجهان الرفع والحرف

قال ابن الجوزي

كذا عالم "صحيفة" "مدأ"، وأبي نجد "ثوات الخلف".

لا يتحكمون، قرأ بعقوب إبنات أبيا في الحالين فيما

والباءون بعملها كذلك.

ه لعل أفضل، قرأ نائف، وأبي كثير، وأبو عمرو، وأبي عامر

وأبو جعفر يفتح ياء الإضافة وصلاة، والباءون بإسكانها.

ه شقوتنا، قرأ حزة، والكسائي، وخلف العاشر يفتح الشين والكاف

والباءون ألف بعدها.

وروا ابن كثير بكسر الشين، وإسكان الكاف، وحرف الآلف، وما المصدر،

لتشبيه واحد، وهو سوء العافية، أو الهوى وقضاء الذئب لأنه يؤدي

إلى الشقوق.
قال ابن الجزري:

وأقصىء والءدء هي خبر كنا ي لا ضوئين (شفا)

خولاء، قرأ لمع، وحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف

العاشر بضم السين.

وقرأ الباقون بكسرها، ثم لحنان بيني واحد وهو الاستهراء، وقيل

الضم يعني الاستخدام بغير أجرة، والكسر يعني الاستهراء.

قال ابن الجزري:

وهم كسر سخريا كصاد (ة) ب (أ) م (ء) (شفا)

أتهمهم، قرأ حرة، والكسران بكسر المهمة، على الاستثناء، وثابً

منقول، جزيتهم، مخوض تقديره الخير والنعيم في الجنة.

وقرأ الباقون بنفسها، على أنه المعقول الثاني، جزيتهم أي جزيتهم

فوزهم أو على تقدير حرف الجر أي لأنهم أو بأنهم، قال ابن الجزري.

وكسر إنهم وقال إن . . . قل (ف) قل . . . (ر)

قال كم، قرأ ابن كثير، وحزة، والكسائي، قل، بضم القاف وحذف

الكاف وإسكان اللام، على أنه فعل أمر والخاطب بهذا الأمر. الملك

المولى، بضم.

وقرأ الباقون، قال، بفتح الفاء وإثبات ألف بعدها وفتح اللام،

على أنه فعل ماض وفاعلية ضمير يعود على الله أو الملك، قال ابن الجزري.

وقال إن . . . قل (ف) قل . . . (ر) قل. فل كم، وما الملك، دُن

ه، قال، أن ابن كثير، والكسائي، وخلف العاشر بنقل حركة

الهمزة إلى السين في الحاين، وكذا حركة عند الوقف.

قال إن، قرأ حرة، والكسائي، قل، للفظ الأمر.

وقرأ الباقون، قال، للفظ الماضي، قال ابن الجزري:

وقال إن . . . قل (ف) قل . . . (ر) قل
ولا ترجعون قرأ حوزة، والكسائي، ويعقرب وخلف العاشر
بفتح التاء وكسر اليم على البناء للفاعل.
وقرأ الباقون بضم التاء وفتح اليم على البناء للمفصول.
قال ابن الجزري:
وتركع الفم افتحا وكسر (ظر) إلى قوله ... والمؤمنون (ظر) لم (سفا) وظا

المقال والممال

طقينهم، بالإمالة لدوري الكسائي.
والثمار، بالإمالة لابي عمرو، ودورى الكسائي، وفتح والإمالة
لابن ذكوان، وبالتقليل للأزرق.
وتأتي، بالإمالة لخزرة، والكسائي، وخلف العاشر وفتح والتقليل
للأزرق، ودورى أبي عمرو.
فتما لدى الوقف، وتبلي، بالإمالة لخزرة، والكسائي، وخلف
العاشر، وفتح والتقليل للأزرق.
هيا، بالإمالة لابن ذكوان، وخزرة، وخلف العاشر، وفتح
وأمامه لا إمالة في افظ، وصلاة، لكونه وويا.

المدغم

وانصهر، فاغفر لنا، بالإدقام لابي عمرو بخلف عن الدوري.
فاغفنه، بالإظهار لابن كثير، وحقص، بالإظهار والإداقه
لريس، والإداق لباقي.

- 190 -
لا إدفان في نوى ولا برمان له، سبقوه قالون، لكون
ما قبل النون.

(سورة النور)

وفرضاها، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو وتشدید الرا، لتأكيد الإيجاب
والإلغام، أو الإشارة إلى كرّة الأحكام المفروضة في هذه السورة كحد
الزنا والقذف واللان والإستذان وغض البصر، قال أبو عمرو:
وفرضاها أي فصلنا أحكامها.
وقرأ الباقون بتخفيفها، أي أوجينا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعباً،
 قال ابن الجزري:
تُقَلِّب قرَّضا (خبيث)  
وذكرهم، قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العامر
بتخفيف الذال.
وقرأ الباقون بتشديدها،
وقرأ أبو جعفر بن قديل المهمزه ياء في الحالين، وكذا حرفه.

عند الوقف.

191
قرأ ابن كثير خلف عن البرز في فتح الهمزة.
ورَايَ الباقون بإسكانها وهو الوجه الثاني للبرز، وهما لفظان في المصدر، وقرأ الأصبهاني، وأبو جعفر، وأبو عمرو خلف عنهم بإياع الهمزة.
في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف.
قال ابن الجزري:
رَأَيَةُ (مُدَّى) ﴿رَكَابُكَ﴾ تأخذكم، تؤمنون، المؤمنون، بأنوا، قرأ بإياع الهمزة في الحالين.
ورَشُ، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخلف عنه وكذا حمزة عند الوقف.
المحصنت، قرأ الكسائي كسر الصاد، والباقون يفتحا.
قال ابن الجزري:
وحنصه، في الجمع كسر الصاد لا الأول (ر) ﴿مَى﴾ شهداء إلا، قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر.
وروى بتسيل الهمزة الثانية بين بين، وإياعها واوا خالصة، والباقون بتحقها.
فشهدة أحمد أربع شهادات، قرأ خفص، وحمزة، والكسائي.
خلف العادر، أربع، يرفع العين على أنه خير المبتدأ وهو فيشهدة أحمد، أي فشهدة أحمد المتبررة لدرة الحد عنه أربع شهادات بالله الخ.
وقرأ الباقون نصب العين، على أنه مفصول مطلق ولا ناصبه قوله فشهدة أحمد، وحينئذ فشهدة مبتدأ والحبر مخفوف والتقدير نشهدة أحمد أربع شهادات بالله واجبة، أو خبر والمبتدا مخفوف، والتقدير والواجب شهادة أحمد الخ.
وأول أربع (كحيب)
قال ابن الجزري:
آن الله عليه، قرأ نافع، ويعقوب، وأن يسكن النون.
عفنة من التقليلة واسمها ضمير الشأن محذوف ودلالة، بالرفع مبتدأ والجائز
والبجرور بعده خبر والجملة خبر وأن، المنفعة.

وقرأ الباقون: أن، بتقدير النون ودلالة، بالنصب على أنها اسم ومضارب: أن، والجار والبجرور بعده خبر وأن، قال ابن الجوزي:

أن خففة معناها المنفعة (ظل) "أذ" ووقف كل من ابن كثير، وأبي عمرو، والكمائسي على: لمن، بالباء.

والباقون بالناها.

"والمعاصي أن غضب الله، قرأ: محقص، والحقيقة،" بنص الباء، على: أنها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ويدعى الشهادة الحائمة.

وقرأ الباقون برفعها على أنها مبتدأ وما بعدها خبر، قال ابن الجوزي:

وكما استدل الباقون، الأخر، قرأوا: لا خفيف، وهم، الباقون، على: أنها مبتدأ، لأن الله تعالى، قد أتفق القراء على رفع النها، فيها: أن غضب الله عليها، قرأ: محقص، لأن، بتخصيف النون على أنها مخففة من التقليلة واسمها ضمير الشأن محذوف وغضب، بكسر الضاد وفتح الباء، على أنه فعل ماض، والله، بالرفع فاعل وغضب، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. أن، وقرأ يقول: أن، بالتخفيض على أنها مخففة من التقليلة واسمها ضمير الشان محذوف وغضب، بكسر الضاد ورفع الباء، مبتدأ، الله، بالحلف، بمضاف إلى غضب و"عليها" في محل رفع خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ، والخبر في محل رفع خبر. أن، وقرأ الباقون: أن، بتشديد النون وغضب، بكسر الضاد ونصب الباء، اسم وأنا، والله، بالحلف، بمضاف إليها و"عليها" في محل رفع خبر: أن، (م 13 - الهذب 2)
قال ابن الجوزي:
إن خصيف معا لمعنیة (ظلمت) (إ) ذا عصب المحضر
والضاد اكسره وألته رفع الخفيف (أ) صل.
لا تحسجوه، وتخصبه، قرأ ابن عامر، وعامم، وحمرة، وأبو جعفر.
بفتح السين، والباقون بكسرها.
قال ابن الجوزي:
ويعتبر مستقبلاً يفتح بين (ك) تجوزاً
(ة) (ر) (ت) بيت.
كبره، قرأ بيموم بضم السكاف.
والباقون بكسرها، وهم لفظان في مصدر كبر الشيء، بماه في عظم.
قال ابن الجوزي:
كبير ضم: كسرآ (ظل) ياً
اذ تلقونه، قرأ البزى يخلف عنه بتشديد الناء وصلها،
والباقون يخفيفها.
(المقل والملال)
دجوا، مما بالمالمة لابن ذكوان، وحمرة، وخلف الناه، وهشام
يخلف عنه.
(تولى) بالإمالية لحرة، والكسائي، وخلف الناه، والفتح،
والتقليل للأزرق
(الدنيا) بالإمالية لحرة، والكسائي، وخلف الناه، والفتح، والتقليل
الأزرق، والسوسي، والفتح، والتقليل، والإمالة لدورى أبي عمرو.
(المصدغم)

الصغير، إذ سمعتموه بالإذنام لأبي عمرو، وهشام، حامة، والكسائي.

إذ تلقونه بالإذنام لأبي عمرو، وهشام، وحمرة، والكسائي،

وخلف العاشر.

الخبير، مائة جلدة، المخصصات ثم، بأربعة شهداء، من بعد ذلك،

وتحبنته هذه، نسبكم بهذا بالإظهار والإذنام لأبي عمرو، ويعقوب.

(يا أبي الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان)

(خطوطات) تقرأ ناقع، وأبو عمرو، وشعبة، وحمزة، وخلف

العاشر، والخزؤن يخفف عنه، بسكان الطاء، والباراقن بضما وهو الوجه

التاني للزورى، قال ابن الجوزى:

خطوطات (ا) (ي) دخانف (صف) (ف) (ف) (فا).

(ولا يأتى) قرأ أبو جمفر (بتان) بناة، مفتارة، بعد الباب، وبعدها

حمزة مفتارة، وبعدها لام مشددة مفتارة على وزن (يتنقل) مضارع

تالي بمعنى حلف والباراقن (بتان) ي[cell]يرة ساكنة بعد الباب، وبعدها تانا

مفتارة، وبعدها لام مكسورة مخففة على وزن (يتنقل) مضارع تانى

من الإفلاس وهي الحلف. فالقراءتان بمعنى واحد، قال ابن الجوزى:

وينتال (خفاف) (دم).

ورأى ورش، وأبو عمرو، يخفف عنه إبيدال هميتها في الحالين وركا

حمزة عند الوقف.

ه يصرف، المخصصات، عليهم، وأيديهم، يروفهم الله، مغفرة، بوتاء.

غير بيتكم، تستأنسوا، تذكرون، قبل، تقدم مثله مرارة.

يوم ينادى، قرأ حمرة، والكسائي، وخلف العاشر، باللهاء التحتية

على التذکر، والباراقن باللهاء الفوقية على التأنيث، وجاز تذكر الفعل

- 196 -
وابتنته، لأن الفاعل جمع تكسر، قال ابن الجوزي: يشهد (ر.د ق) في جوهر، قرأ ابن كثير، وباب ذكران، وحميدة، والكسائي، وشعبة يخلف عنه، بكسر الجيم، والباءون بضمه، وهو الوجه الثاني لشعبة.

قال ابن الجوزي:

عيون مع شيوخ مع جيوب (ص.)، في من (ص) م (رضي)، والخلف في الجيم (ص) رف. 

غير أولى، قرأ ابن عامر، وشعبة، وأبو حمراء، بنصب الراة على الاستثناء، والباءون بالجر نما للمؤمنين أو بدلا أو غطف بيان.

قال ابن الجوزي: غير نصب (صبا) (ك) م (ث) أب، فأبي المؤمنون، قرأ ابن عامر بضم الهااء وصلا وإسكانها وقفاً، وجه الفعل أن الألف لما حذفت للساكنين صن اللهاء، إتباعا لضمة الهااء، وقرأ الباءون بفتح الهااء، وحذف الألف وصلا، ووقفا عليها بالألف بعد الهااء، أبو عرو، والكسائي، وبقور، ووقفا الباءون على الهااء، مع حذف الألف، قال ابن الجوزي:

ها أبي الربومن نور الزخرف (ك) م (ث) ق (ر) ج (ح) بالألف، انتهى، انفر القراء على حذف ألف، أي، هناك وفي الزخرف، والربومن وصلا إتباعا للفم.

النهاة إلى، قرأ الفوالون، واللي在意 تسهيل الهزة الأولى مع الله والقصر، والاصبات، وأبو حمراء بتسهيل الهزة الثانية، والأزرق وجحان، الأول، تسهيل الهزة الثانية، أي، إبدالها حرف مد محضا، وله الممشيع إذا لم ينعد بعرض الفنون والقصران اعتنابه، والقنابل الثلاثة، أو وجه الأول، إسقاط الهزة الأولى مع القصر، والمد، والهزة الثانية، تسهيل الهزة الثانية، والثالث، إذابها حرف مد محضا مع الله الممشيع، ولرويس وجهان.
الأول، إسقاط الهمة الأول مع القصر والمد، الثاني، تسهيل الهمة الثانية، والباقون بتحقيق الممزتين.

دمينات، قرأ نافع، ابن كثير، أبو عرو، وبوعفر، ويعقوب بفتح الياء، اسم مفعول، والباقون بكسرها، اسم فاعل، قال ابن الجزري:

وداء (د) ما بفتح بابينة، والجمع (حرم) (ص) (حما).

المقلل والمملال

العربي، والدنيا، بالإمالة خزة، والكسائي، وخلاف العابر.

وبالفتح والتقيل للأزرق، وأبي عمرو، والدورى في نظف، الدنيا، الإمالة، أوزك، الأباي، آتاك، بالإمالة خزة، والكسائي، وخلاف العابر.

وبالفتح والتقيل للأزرق.

وأصبهن، وأضربوهن، بالإمالة، أبي عمرو، خمرة، والكسائي، وخلاف العابر، وإن ذكوان يتلفع عنه، والتقيل للأزرق.

وأكرههم، بالإمالة، لا ينذكوان يتلفع عنه.

وتلبه ولا إمالة في نظف زكا، لكونه وأويا.

المدغم

الكبر، يؤذن لكم، قبل لكم، يعلم ما، لا يوجد نكاها، بالإظهار، والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

الله نور السموات والأرض

هذي وقرأ أبو عمرو، والكسائي، ذري، يكسر الدال، وبعد الراء، بياء ساكنة مد، بعدها خزة، وهي صفة، لقوله تعالى، وكرب، على المبالغة، وقرأ شعبة، وحزة، ذري، مضت الدال، وبعد الراه، بياء ساكنة مد، بعدها.
همزة، صفة الكوكب أيضا من الدرجة بمعنى الدفع أي يدفع ضوءه ظلما الليل، وقرأ الباوقون دُرَّى، بضم البدل وبعد الراء، ياء، مشددة من غير همز ولا مدة، نسبة إلى البدل. لقد ضعفه ولمعانه، قال ابن الجوزي: درى أكرر الضم (ر)با (ح)ر. ومدد أهرم (ص)ف (رضا) (ح)ط ووقف عليها حمزة بالإبدال والإدغام لأن البياء زائدة مع السكون المحض والروم والإشمام.

وقد قرأ: شعبة، وحزة، والكسائي، وخلف العذر، وَظَفْد، بنا، فوقية مضربة ووأو ساكنة مدية بعدها مع تخفيف الفاف ورفع البدل، وهو فعل مضارع مبني للجهول ونائب الفاعل ضمير يعود على الزجاجة، وقرأ، ابن كبر، وأبو عمر، وأبو جعفر، ويعقوب، تُسَرَّقل بنا، مفتوحة ووأو مفتوحة مع تشديد الفاف وفتح البدل على وزن تفَّكَّل، وهو فعل ماض، والفاعل ضمير يعود على الزجاجة، وقرأ الباوقون، وهم نافع، وأبي عمار، وحفص، تُسَرَّقل. بيا، تحتية مضربة ووأو ساكنة مدية بعدها مع تخفيف الفاف ورفع الدال، وهو فعل مضارع مبني للمجهول من أوقات، ونائب الفاعل ضمير يعود على المصباح، قال ابن الجوزي: يرقد أنت (صحبة) تفصَّل. (حق) (؟)نَا. بضي، ووقف عليها حمزة، وهشام مخالف عنه بالنقل والإدغام لأن البياء أصلية وعلى كل السكون المحض والروم والإشمام.

ت نفسها، البيت لا تلبثهم، الصلاة، والطير، يُؤلف، من خلالة، وينزل، يشاء إلى، مرايا، تقدم نظيره

يبيح، قرأ ابن عامر، وشعبة: فتح البياء الموحدة، وهو فعل مضارع مبني للجهول ونائب الفاعل له، ورجال فاعل لفعل منحرف يدل عليه للقم كأنه قبل من الذي يسبحه قبل الرجال أي يسبح رجال، وقرأ.
الباقون بكسر الباء، على أنه مضارع مبني للمعلوم والمحكم، يتعلق به و«بالحال».

قال ابن الجوزي: وافتحوا لشعبة والشام بايضاح.

نعم، قرأ ابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر بفتح السين، والباقون بكسرها.

الطolley، لا توسط فيه، ولا مد الأزرق لوقع الهمزة بعد ساكن.

جميع، وفي غمرة وقفا الفعل.

سحاب ظلال، قرأ الزي بترك تنوين سحاب مع جر ظلال على الإضافة، وهي إما إضافة بيانية أو من إضافة السبب إلى المسبب، وقرأ، قبل بينوين سحاب مع جر ظلال على أنها بدل من ظلال، الأولى، وقرأ الباقون بينوين سيام ورفع ظلالات على أنها خبر لمبتدأ محدود تقديره.

هذه أو تلك ظلالات، سحاب على القراءات الثلاث مبيناً خبره مقدم عليه وهو، من فوقة، قال ابن الجوزي:

سحاب لا تنون (ه)لا. وخفض رفع بعد (د)م، يؤلف، قرأ ورش، وأبو جعفر بإيدال الهمزة وأوا في الحالين، وكنا حمراء عند الوقف.

ويذهب بالأبصار، قرأ أبو جعفر بعض الباء. وكسر الها، مضارع.

أذهب، المراد بعامل الها، في الأبصار زائدة مثل تثبت بالدهن، والأبصار مفعول به، وقيل الباء أصلية وهي معن من والفاعل محدود تقديره. بذهب الورى من الأبصار، وقرأ الباقون بفتح الها، وراء ماضر دم، الثلاثة المجردة البا. والفاء النافع على القراءتين. خبير تقديره هو يعود على سباقره، قال ابن الجوزي:

يذهب ضم وراك (ه)نا.

خلق كل، قرأ أخبرة، والكساسي، وخلف العاشر، خالق، بلف.
بعد الحاء، وكسر اللام، ورفع الفاء، وخفض لام وكل على أن خالف
اسم قاع مضاف إلى كل من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وقرأ الباقون
خلاق، بحرف الفاء وفتح اللام والقاف ونصب لام كل على أن
خلق فعل ماض، وكل مفعول به قال ابن الجوزي:
ثالثة، واتجاه كنور كل والأرض أجور (ش)فا
ليحكم، مما قرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح السكاف على البنك
لمفعول، والباقون بفتح الياء وضم السكاف على البنك. قال ابن الجوزي:
ليحكم كنور وفتح النص (ش)فا
د وقته، القراء فيها على سبع مرات.
أولى، قالون، ويعقوب يتقبه، بكسر القاف واختلاس
كسرة الهاء.
ثانية، ودغم، يتقيه، بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء.
ثالثة، لاب عمرو، وشعبة، يتقيه، بكسر القاف وإسكان الهاء.
رابعة، لورش، وأبي كير، وخلق عن حراء، والكسائي،
وجوف العاشر، يتقيه، بكسر القاف وإشباغ كسرة الهاء.
خامسة، لا يذكوان، وأبي جاز، يتقبه، يتقيه، بكسر القاف.
وهما في الهاء الاختلاس والإشباغ.
سادسة، خلاد، وأبينوردان، يتقبه، يتقيه، بكسر القاف، وليما
في الهاء الإسكان والإشباغ.
سبعة، ليشام، يتقبه، يتقيه، يتقيه، بكسر القاف، وله في
الهام الاختلاس والإسكان، والإشباغ. قال ابن الجوزي:
ويقع (ظلم) على (ع)د وخلافا (ك)م (ذ)كا وسكا
(خ)ف (ذ)موم خلفهم (ص)م (غ)نا والقاف (ع)د
- ٢٠٠ -
المقال والمقال

(كمشكاً، بالإمالة الدورية الكسائي فقط، والانتقال فيها لورش
الناس، والفتح والإمالة للدوري أبي عمرو
راجع، بالإمالة لابن ذكوان وحيرة، وخلف العاشر، ويشام خلف عنه
فؤاه، ويبشاه، ويتنوي، بالإمالة الحرة، والكسائي وخلف العاشر)

والفتح والنقل للأسور.

يراها، فزير الوقوف عند الوقوف في، فزير، بالإمالة لابن عمرو،
وجرة، والكسائي، وخلف العاشر، وابن ذكوان خلف عنه، والانتقال
لأيورق. عند وصل فزير الوقوف في، إبليها السومي فقط خلاف عنه.

الأسور، والأبصر، بالإمالة لابن عمرو، ودوري الكسائي،
وابن ذكوان خلف عنه، والنقل للأسور.

متبنيه، لإمالة في فظة سنة الكونه، وأوا

(المغم)

الكبر، يكاد زيتها، الأمثال الناس، والأصال رجال، والأبصر
ليفزيهم، فنصيب به، يكاد سنا، ينبع بالأصر، خلق كل، من بعد
ذلك، بالإطيار والإدعام لابن عمرو، ويعقوب، ولهما الاختلاس في
ومن بعد ذلك.

(ونقسموا بالله)

فإن تولوا، قرأ البرى وصلا بتشديد النداء، خلاف عنه.
كما استخلص، قرأ شعبة، بضم النداء، وكسر اللام، على البناء للمعول
و، الذين، نائب قاعل، ويبتدع، في خبرة، الوصل مضمومة، وقرأ السياقون
بفتح التاء، ولام على البناء للفاعل، والذين، مفعول به، والفاعل ضمير، يوماً على
الله في قوله تعالى، وعند الله، قال ابن الجوري:

ينصب ضم، وأكسر (ت)، ينكر إذا كما استخلف (ص)،
ولبيداتهم، قرأ ابن كثير، وشعبة، ويعقوب بإسكان الياء، وتشديد الموحدة وتخفيض الدال، مصارع، ليبيا، والياقوت يفتح الباء، وتشديد الدال، مصارع، بدلاً، خفف (ظالماً) (كنزن): (د) (النور) (د) لا
(صاف) (ظان).

ألا تحسن الذين كفروا، قرأ ابن عاصم، وحزة، وإدريس: يخفف عنه بيا الغيبة، والفاعل مقدر تقديره حاسب أو أحد، والذين مفعول أول ومجزوح مفعول ثان، وقرأ الباقون، بإضافة وهو الوجه الثاني لإدريس، والذين مفعول أول ومجزوحين مفعول ثان، أيضاً بالفاعل Pricing للاحتساب، يعكس الذين كفروا الخ

قال ابن الجوري: وحسن (في) (على) (كم) (د) (نا)

والنور (ف) (شبيه) (كم) في فيما خلاف (درس) أضخم
ورأ ابن عاصم، وحاصم، وحزة، وأبو جعفر يفتح السين، والياقوت
بكسرها، وماوام، وليش، ليساذاك، صلاة، الظهر، يفهم على
خير، شتات، تقدم نظيرة غير مرة.

ثالث عورات، قرأ: شميته، وحزة، والكسائي، وخلف الاعثر,
ثالث، بالنصب على أنه بدل من ثلاثة مرات المتروب على الظرفية،
ورأ الباقون، بالرفع على أنه خبر لمبتدأ عذوق تقديره هي أى الوقفات
السابقة عورات للنكر.

قال ابن الجوري:

ثاني ثلاث (كم) (سما) (د)

يوبتكم، بيوتكم، قرأ: قالون، وابن كثير، وابن عاصم، وشعبة،
حوزة، والكسائي، وخلف الاعثر، والياقوت، بكسر الباء، والياقوت، بكسر
أدباتهم، فرأ حزة وصلا بكسر الهمزة والميم، والكسائي، بكسر

- 202 -
الحمزة وفنح الميم، والbacون بضم الحمزة وفنح الميم. قال ابن الجرذ: لايم في أَمْهَا كسر. نما لدي الوصل (رضي) كَذَا الاسم والتحل نور النجم والبيم تبع. (ه) أَش برجمون، قرأ يعقوب فنح اليا. وكسر الجيم، على البناء الفاعل، والbacون بضم اليا وفتح الجيم على البناء للمفصول.
قال ابن الجرذ:
ورجع اليم افتح واكسير (ظاهرا) إن كان الآخر
ي (المقل ومال)
ءارضي، وماواهم، والإسم، بالإملاء الجرزة، والكسائي، وخلف
الباشر، وعُلَّج، والقَتِيلَ، لِلأَرْزَق.
ي (المغم)
ه الصغير، واستفزُّر لهم، بالإدغام لأَبِي عمرو بخلاف عن الدورى.
ه الكبير، والرسول لمكم، الحلم متفك، من بعد صلعة الفجر، يرجون نكاحاً، لبعض شأّنهم، بالإظهار والإدغام لأَبِي عمرو، وبموجب
ولهم الاختلاس في من بعد صلعة الفجر، لبعض شأّنهم،
(سورة الفرقان)
هذا، تقدم الكلام عليها في سورة النساء ص[165] والأصح.
جوز الوقف الاختياري أو الاضطراري على مأوى للالم لجميع
ويا كل قرأ حزة، والكسائي، وخلف العاصر، ويا كل، بالنون، والفاعل
ضيفر برد على الرار في قوله تعالى في قيل، وقالوا مال هذا الرسول، وقرأ
الbacون بأول، بالياء النحية، والفاعل ضيفر برد على الرار.
قال ابن الجرذ: يا كل نون (شبهها)
مسحورا، انتظر، قرأ أَبِ عمرو، وعاصم، وحمزة، وبعقوم، وابن
-٢٠٣-
ذكوان يخلف عنه بكسر النون وصلا، والباقون بضمه، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان:

«ويلك» قرأ نافع، وأبو غزرة، وخالص، وحمرة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف الخاير بجروح اللام، عطفاً على محل قوله تمامًا «جعل ذلك جنات» لأنه جواب الشرط، ويلزم من الجزء وجوب الإعدام، وقرأ الباقون بالرفع على الاستثناء أي وهو يفعل أو سيجعل,

قال ابن الجزري: ويلقى فاجزرم حصاً (ياء) مداً، ضيقة، قرأ ابن كثير بسكون الياء خفيفة، والباقون بكسرها مشددة، وهما بنتان كتايت وبينت، وقيل التقيد في الإجرام، والتخضيف في المعاني، قال ابن الجزري: ضيقة، مما في ضيقة مكّة، وفي مستواه، لا تسوط في بدله ولا في الأوزق لأنه واقع بعد ما ساكن صحيح، ووقف عليها حمرة بالنقل، فجعفر، قرأ ابن كثير، وخالص، وأبو جعفر، ويعقوب بالباء

التحتية والفاعل ضمير يعود على، «ربك» في قوله تعالى: «كان على ربك وحداً مستواه، والباقون بسن المتصلة على الالتفات من الفهم إلى السكال وهو مواقف، ل قوله تعالى: وأعدنا لمن كتب بالساعة سميرًا» قال ابن الجزري: يا يعمر (د) نعيم (ئويم) يقول: «فيقول» قرأ ابن عامر بالنون، والباقون بالباء وتوجيه كنوجيه، فيحكم، مثل: «أنذرهم» وتقدم بالبقرة، 74، هؤلاء أم، قرأ نافع، وأبو كهف، وأبو غزرة، وأبو جعفر، ورويس بيذال المهمزة الثانية ياء مكسورة، والباقون بتحققة بـ«تتخذ» قرأ أبو جعفر بضم النون وفتح الحاء، مبينًا للمفعول

ونائب الفاعل ضمير تقديره ممن، يعود على قولهم، قالوا سبحانك، ومن
دونك متعلق بنتخذ، ومنه زائدة لتثبيك النفي، وأولاها حال، وقرأ الباقون بفتح الون وكسر الحاء على الباء، الفاعل والفاعل ضمير تقديره، وين، يعود على الواو في قالوا سبحانك، أيضاً، ومن دونك متعلق بنتخذ، ودمن، زائدة، وأولاها مفصول به، قال ابن الجوزي:
نتخذًا خمسة (۷۰۰) روا وافقه.
فقد كذبتمكم ما تقولون، قرأ أقبل يختلف عنه، يقولون، ياء الغيب.
وتوجه ذلك أن السكاف في كذبكم للكسر في الواو وقولون للمعبودين من دون الله، والمفعون، فقد كذبكم أيها المشتكومن المعبودون بقولهم.
سبحان ما كان ينبغي لنا الح.
وقرأ الباقون بتاء الخطاب وهو الزوج الثاني للفعل وتوجه ذلك أن الخطاب للمشركين والواو في كذبكم للمعبودين أيضاً، والمفعون، فقد كذبكم أيها المشتكومن المعبودون في قولكم إنهم أحلامكم، قال ابن الجوزي:
(۷۰۰)
ونزل خلف يقولوا، وتأتبطعون، قرأ حفص بتاء الخطاب والخطاب المشترك.
واليباكون ياء الغيبة على إسناة الفعل إلى المعبودين، قال ابن الجوزي:
(۷۰۰) فما يستطيعوا خاطباً
(المقال والمال،)
فافطر، بالإمالة لابن عمرو، وحمراء، والكسرى، وخلف العابر وفافطر والإمالة لابن ذكوان، والتقيل للأزرق.
فجاءوا شاء، بالإمالة لابن ذكوان، وحمراء، وخلف العابر، وفافطر والإمالة لهشام، وتملي، وليلي، بالإمالة لحمراء، والكسرى، وخلف العابر، والتقيل للأزرق.
(المدغم)

vs. الصغير، فقد جاموا، بالإعدام لأبي عمرو، وهشام، وحزة، والكسائي، وخلف الخاشر.

vs. الكبير، للملائكة ذهرا، خلق كل شيء، كتب بالساعة، بالساعة، سمياء، بالإظهار والإعدام لأبي عمرو، وبعقب.

(وقال الذين لامرون)

vs. تشقق، قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمرة، والكسائي، وخلف الخاشر، بتخفيف الشين، على أنه مسائل تشقق على وزن، تفصل، وأصلة تشقق، تخفيف إحدى التاءين تخفيفا، وقرأ الباقون تخفيفا، على إدام إناء في التين، قال ابن الجوزي: وخففوا شين تخفيف كفاف (م) (كفا)

vs. ونزل الملائكة، قرأ ابن كثير، ونزل، بنوين الأول، مضمومة، والثانية ساكنة، مع تخفيف الؤلؤ ورفع اللام، على أنه مضارع، ونزل مسند إلى ضمير المجزأة. ونزل الملائكة، بالنصب مفعولا، وقرأ الباقون بنون واحدة مضمومة مع تشديد الؤلؤ وفتح اللام، على أنه ماض بمنى للمجزأة، ونزل الملائكة، بالرفع نائب فاعل، قال ابن الجوزي:

vs. نزل زده اللون وارفع خففا، بعد نصب الرفع (د)

vs. بالإبنى اتخذت، قرأ أبو عمرو بفتح باء الإضافة، والباقون بإسكانها، فلاتأخل، يومئذ خير، حجرا، القرآن، بني ونصير، مؤذن، وزира، تحسب، حورا، كله واضح.

vs. حرصوا، قرأ نافع، والبي، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وروح بفتح باء الإضافة، والباقون بإسكانها، ومؤود قرأ خفيف، وحزة، ويعقوب بترك التنوين متنوعا من
الصرف العلمي والتأنيد مرادا به القبيلة، وقرأ الباكون بالتونين مصروفاً، مرادا به المحي.
قال ابن الجوري:
(علف) نون (كفا) فزع وايكسوا مومدا هامها.
والمنكبا الفرقان (علف) (زقب) (فنا).
وسمى، قرأ الأزرق بالنوسط، والمد في الواو، والباكون بعده.
وسمى، أغلب، قرأ نافع، وأبي كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس، يبتدل البميرة الثانية باء، والباكون تحقيقاً.
لأول، قرأ أزرق، والأصبان، وأبو جعفر، يبتدل البميرة الثانية والعالمان ببنتها، والأسمر، وجهان، الأول، تسيلياً، الثاني، إباداً.
خرف مدعضاً مع الد المشيع لساكنين، والباكون تحقيقاً.
فتبنيه، أعلن أن الأزرق إذا وقفت على فأريت، قبض له سوى البيان ويمت بايدال لأنه يؤدى إلى إجتناب ثلاث سواكن مظهرة وهذا غير موجود في كلام العرب ولذا قبل:
وقرأ: أريت إن تقف . الأزرق امتدت بدلاً فيه وصف
الأیاح، قرأ ابن كثير بالإفراد، والباكون بالجمع نظراً لاختلاف
أنواع الرأي في هبوبها جنوباً، وبشلا، وبها، ودوبا، وفي أوصافها
جايرة، وباردة، قال ابن الجوري: الفرقان (د) ع.
هبها، قرأ عاصم بنشراً، بالباء الموحدة المضبوطة، وإسكان الشين،
جمع بشير، وجمع، والكسافي، خلف الفاعل، ونشراء، بالنون المفتوحة،
وإسكان الشين، مصدر وقع موقع الحال يمتحي ناشتراً، أومنورة، ونافع،
وأبو كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، ونشراء، بصم النون والتين
جمع ناشرة، وابن عامر، ونشراء، بصم النون وإسكان الشين، وهي متغيرة.
من قراءة الفص، قال ابن الجوري:
نشر الفص . فالفتح (شفا) كلا وساكنة (سما) . ضم وبا (نبن).

- ٢٠٧ -
قال ابن الجوري: لم يذكرنا ومض حمزة والكسائي، وخلف العابر بإسكان الدال، وضم السكّاف خفيفة، على أن مضارع ذكر، من الذكر ضد النسائ، وقرأ الباوقون بفتح الدال والسكّاف مشدّدتين، على أن مضارع ذكر، وأصله تذكر، فأذَّن للنا للنSCORE في الدال من التذكّر بالتفاوت في الابتداء من النقلة،
قال ابن الجوري: لم يذكرنا ومض حمزة، ما (شفا)

المقل والمال

بَيْنِي، وبَيْنِي، بالإِمَالة لْأَبِي عَمْرِو، وحمزة، والكسائي، وخلف العابر، والفتح، والإِمَالة لْأَبِي عَمْرِو، والفتح، لِلْأُزْرَقِ، وَلِلْكَافِرِينَ، بالإِمَالة لْأَبِي عَمْرِو، ودورى، الكساي، ورويس، وَلِلْرَّكِ وَلَى، بالإِمَالة لْمَحْرَة، والكسائي، وخلف العابر، والفتح والتقيل، لِلْأُزْرَقِ، ودورى، أبي عَمْرِو، وجَانِي، وشَاهِ، بالإِمَالة لْأَبِي عَمْرِو، وحمزة، وخلف العابر، وهما مضمون عنه، وَلِلْرَّكِ وَلَى، قَانِي، بالإِمَالة لْمَحْرَة، والكسائي، والفتح، والتقيل، لِلْأُزْرَقِ،

المدغم

دَيْنِي، دَيْنِي، بالإِمَالة لْأَبِي عَمْرِو، وحمزة، وبالإظهار والإمظم، لَوْسِ، وبالإظهار للباقي، وَإِذْ جَانِي، بالإِمَالة لْأَبِي عَمْرِو، وهما م،

208
ولقد صرفاً بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسي،
وخلف العاشر:

(وهو الذي مرح البحرین)

وهو، قرأ قالون، وأبو عمرو، والكسي، وأبوعرف يسكن الهام
والباكون بضمها.

وهجراً، وصبراً، قدراً، الكافر، ظهيراً، مبرراً، وبذراً
ذكروا، لم يخروا، فيها الأزرق القرقيق والتنقيق، والباكون النفخ.

د شاه أن: قرأ قالون، والبزي، وأبو عمرو بإسقاطORM_أزهأة الأولى
مع القصر والمد، والاحصائي، وأبو حمزة بتسليم الأزرق الثانية بين بين
الأزرق وجمان الأول، تسليم الأزرق الثانية، الثاني، إيدالها حرف
مدة مشاعر الله المنيش للساكرين، وكنين ثلاثة أوجه، الأول، إسقاط
الهامة الأولى مع القصر والمده الثانية، تسليم الهامة الثانية، والثالث
إيدالها حرف مدة مشاعر الله المنيش للساكرين، ولرويد، وجمان الأول، إسقاط
الهامة الأولى مع القصر والمده الثانية، تسليم الهامة الثانية بين بين
والباكون بتحقيق الهمزتين.

فليس، قرأ ابن كثير، والكسي، وخلف العاشر بالنقل في الحالين.

وقد حمزة عند الوقف.

تأمننا، قرأ حمره، والكسي، بناء الخطاب، والباكون، بياء الجيب,
والفعل على القراءتين مسند إلى السروج محمد صلى الله عليه وسلم، قال
ابن الجزري: تأمننا (ب) وز (ر) جا.
د سراجاً، قرأ حمره، والكسي، وخلف العاشر بضم السيم وراء
من غير ألتف على الجمع على أن المراد بها الشمس والنجوم، والباكون بكسر
(م 14 - المذهب)
السِّن وفتح الْوَاء. وَأَلْفُ بَعْدَهَا عَلَى التَّوَجُودُ الرَّمَادُ بِشَكِّ مَا قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرِيَّةً دُجَّلَ الشَّمْسُ سَراَجًا، قَالَ ابْنُ الجُزُرِيٍّ: وَسِرْجًا قَاطِعًا (شَفَّا).

وَلَمْ يُقْتَرَّوا، قُرْءَا نَافِعًا، وَابْنُ عَامَّرٍ، وَأَبُوبِجَرَفْ، بِمَيْتَانِ الْيَاهِ، وَكَسَرُّ الْنَّاءُ، وَمَضَارِعٌ، فَأَنْفُقْ، مثِلَ أَكْرِمٍ بَكْرُمٍ، وَعَاصِمٍ، وَحَزَّةٌ، وَالْكِسَائِيٍّ، وَخَلِفُ الْعَالِيِّ بِفَتحِ الْيَاهِ، وَضَمْ الْنَّاءُ. مَضَارِعٌ، فَقَرْنُ، مثِلَ قَتَلُ يَقْتَلُ، وَابْنُ كِرْمٍ، وَأَبُو عَمْروٍ، وَيَقْبُولُ بِفَتحِ الْيَاهِ، وَكَسَرُّ الْنَّاءُ، مَضَارِعٌ، فَقَرْنُ، مثِلَ ضَرْبٍ.

يُضَافِعُ، قُرْءَا اِبْنُ جُزُرِيٍّ، وَشَعْبَةُ بِرَفِعِ الْقَلَالِ، وَالْمَيْنِ عَلَى الْإِسْتِنَافِ أو الْحَلَّ الْمَيْنِ مِنْ فَاعِلِ بَلَقٍ، وَقُرْءَا الْبَاقِونِ بِالْجِرْمِ، فِي هَمَّاءِ أَنْ يُضَافِعَ بِدَالِ إِشْتَالِهِ مِنْ بَلَقٍ، وَيِتَّجَلِدُ مَعَوِّظُ عَلَيْهِ، قَالَ اِبْنُ الجُزُرِيٍّ، وَيِتَّجَلِدُ يُضَافِعُ مَاجِرِمٍ (كُمْ، صَفِّ) وَقُرْءَا اِبْنُ كِرْمٍ، وَابْنُ عَامَّرٍ، وَأَبُو جَفَرٍ، وَيَقْبُولُ يُضَافِعَ، بِتَشْدِيدِ الْمَيْنِ وَحَدِفِ الْأَلْفِ الَّتِي قَبْلَاهَا، وَالْبَاقِونِ بِتَخْفِيفِ الدَّلَّاءٍ، وَإِنَّ الْأَلْفِ قَالَ اِبْنُ الجُزُرِيٍّ، وَثُقِفَ فَوَابِهِ (ثُوَيْ) (كُمْ، دَ) نَ، فِي هِمَّاءٍ، قُرْءَا اِبْنُ كِرْمٍ، وَخَفْصُ بِسَلَةٍ الْبَصِيرَةِ، وَالْبَاقِونِ بَرِكَ الْصَلَةِ، وَدُرِيَّةُ، قُرْءَا أَبُو عَمْرٍ، وَشَعْبَةُ، وَحَزَّةٌ، وَالْكِسَائِيٍّ، وَخَلِفُ الْعَالِيِّ بِحَدِفِ الْأَلْفِ الَّتِي بَعْدَ الْيَاهِ، عَلَى الْتَوَجُودِ لِإِدَارَةِ الْجَمِينِ، وَالْبَاقِونِ بِإِثْبَاتِ الْأَلْفِ عَلَى الْجَمِينِ لِإِدَارَةِ الْأَنْدَارِ، قَالَ اِبْنُ الجُزُرِيٍّ، وَذَرِيَّةُ (حُطُ، عَمْهَا) وَبَلَقُونِ، قُرْءَا نَافِعٍ، وَابْنُ كِرْمٍ، وَأَبُو عَمْرٍ، وَابْنُ عَامَّرٍ، وَخَفْصَ، وَأَبُوبِجَرَفْ، وَيَقْبُولُ بِفَتحِ الْيَاهِ، وَفَتْحِ الْلَّامِ، وَتَشْدِيدُ الْقَافِ عَلَى أَنْ مَضَارِعٍ، وَلَقِ مِنْ لَمْ يَجْهَلَ لَّمْ يَمْتَدَّ بِالْتَّضَمْيَفِ إِلَى مَفْلُونِ أَوْلِمْبَا الْوَلاَءُ، تَثْبَتُ الْقَافِ وَثَانِيَةٌ، وَلِبَاقِونِ بِفَتحِ الْيَاهِ، وَسَكَوْنِ الْلَّامِ، وَتَخْفِيفُ الْقَافِ.
على أنه مضارع، وله، وحية مفعول به، قال ابن الجوزي:
"يتجهوا يلمعوا ضم (كم) (سما) (عتا)"
 Maiduwa al-mamra fī marsumah wa-arqamah al-amr wa-qafa, wahdām بخلاف
"عنه خصة أوجه وهي: إبدال الممارة حرف مد، وتسيلها بالروم، وإبدالها
وازاعا على الاسم مع السكون الحمض والروم والإشام.

(المقلل والمال)
Mashah, bil-imala' lābī allān, ważarah, wahdām، وهما بخلاف عنه.
"كن، واستوى، بإمالة حمرة، والكسائي، وخلاف العاشر، وواسمة
التقليل للأزرق.
Dulnas, bifatih bil-imala' lidawri lābī umro.

(المدغم)
عجف، يفعل ذلك بالإدغام لـ أبى الحارث.
"الكبير، ودك قلبياً، قيل لهم، ذلك قواما بالإظهار والإدغام.
لأبى عمرو، وبعقوب.

(سورة الشعراء)
"طعم، قرأ أبو جعفر بالسكتة على حروف الهجاء الثلاثة بدون تنفس
"مقدار حركين.
"إذن تشا، قرأ الأسهانى، وأبى جعفر يبدال الهجاة في الحالين، وكذا
حمزة عند الوقف، ولا إبدال فيها لأبى عمرو لأنها من المستثنين.
"نزل، قرأ أبى كثير، وأبى عمرو، وبعقوب بسكون النون وتخفيف

211
الواي، والباقون يحكمون وتشديد الزاي، قال ابن الجوزي:

ينزل كلا خف (حق)

عليهم، فظلت، يأتهم، عنه يستهون، له، إلهاً غيره، لساحر،

وقيل، تقدم مثله مراراً.

ومن السياء، قرأ تافع، وابن كثير، وأبو عرو، وأبو جعفر،

وروي بصداد الهمزة الثانية باء، والباقون بتحقيقها وقرأ الأزرق

بتأليف البديل.

وأنابوا، رسمتهم الهمزة فيه على وار في بعض المصاحف، ومفردة في

في البعض الآخر، فعلى قول بأنها مرسمة على وار يكون لحزة وقفاً،

وهي تحلف عندنا عشرونها وهي: إباد الهمزة ألفاً مع القصر والتوقف

والحذاء، وتسليبها بالروم مع المد والقصر، ثم إباد الهاو او على الرسم مع القصر

والعطو، والمد بالكرون المخصب، وهم كما نسمع، والروم على القصر، وعلي

القول بأنها مفردة يكون فيها خمسة أوجه وهي: ثلاثة الإبدال، والسهم

بالروم مع المد والقصر.

وأنبوا، قرأ أبو جعفر يحذف الهمزة مع ضم الزاي وصلا ووقفاً.

ومرة وقفاً ثلاثة أوجه، الأول: كا ن جعفر، الثاني: التسهم بين بين

ه الثالث، إباد الهمزة بالخاصة، وقرأ الأزرق بتأليف البديل.

وأنبوا، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يحلف عنه بإبدال

الهمزة وصلا، أما عند الوقف، لأنهم قرأوه يبتدئون بهمزة وصل

مكسورة مع إباد الهمزة الساكنة باء، ساكنة مدينة.

د إن أخف، قرأ تافع، وابن كثير، وأبو عرو، وأبو جعفر بفتح

باء الإضافة وصلا، والباقون بإسكانها.

(يكتبون، يقتلون) قرأ يعقوب بإيابات الياء فيما في الخالتين.

والتقيون بحذفها كذلك.

212
ويبقى صدره ولا يطلق لسانه، قرأ: مَقُوبَةٌ بِنَصْبَةٍ لَغَافِقٍ فِيما
عطفًا يُكذّبون المنصوب بأن، والباقيون برفعها كذلك في الاستثناء.
قال ابن الجزري: يضيق ينطلق نصب الرفع (طان).

إسرائيل، قرأ أبو جعفر بتسيل الهزة في الحالين مع المد والقصر،
وكذا حزمة عند الوقف، وقرأ الأزرق بتثنى البديل بخلاف عنه.

أرجه، فيها قراءات الأولى، قالون، واليء، وردان بخلاف
 عنه، أرجه، بترك الهزة وكسر الهاء من غير صلة الثانية، لورش،
والكسائي، والباء، وخلف العاشر، وابن وردان في وجهه الثاني، أرجى،
بترك الهزة وكسر الهاء مع صلة الثالثة، لخفس، وحزمة، وشعبة بخلاف عنه.

أرجه، بترك الهزة وسكن الهاء، الرابعة، لا ابن كبير، وهشام بخلاف
عنده، أرجته، بالهمزة وضع الهاء. مع الصلة الخامسة، لا بوبورع،
ويعقوب، وهشام، وشعبة في وجههما الثاني، أرجته، بالهمزة وضع الهاء
من غير صلة السادسة، لا ابن ذكوان، أرجته، بالهمزة وضع الهاء وكسر الها، من غير
صلة، قال ابن الجزري وهو أرجته (ك) سا (حقاً) وها، فاقصر (حما)،
(ب) ل وخلف (خ ذ ل) وأسكن، (ه) ل وضم الكسر (ل) (حق) وعن شعبة كأبصرنا نقل

أنا لنا، قرأ قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر بالتسيل مع الإدخال،
وورش، ابن كبير، ورويس بالتسيل مع عدم الإدخال، وهشام بالتحقيق
مع الإدخال وعده، والباقيون بالتحقيق مع عدم الإدخال.
نعم، قرأ الكساي بكسر العين وهي لغة كنانة، وهذيل، والباقيون
بفتحها وهي لغة باقي العرب، قال ابن الجزري
نعم كلا كسر علينا (ر) جا.
لا، وقف عيا بعقوه بآله السكت.
فإذا هي تلفف، قرأ الزي خلف عنه بتشديد الناء وصلة وفتح اللام،
وتثبيت القاف مطلقًا، وعند الابتداء، خلف الناء وفتح اللام، وشد القاف،
وقرأ خفف بعض اللام، وخلف القاف، مضارع للفف، كمل بعمل.
يقال للفف الشيء، أخذته بسرعة فأكلته وأبتلعته، وقرأ الباقون بفتح اللام،
وتثبيت القاف مضارع للفف، وهو الوجه الثاني للبرزة، قال ابن الجوزى:
لا، خففًا تلفف كلاً (ع).
أمست، أصل هذه الكلمة (البينت)، بثلاث همّرات الأولى، لسنتها
الإسمارى، والثانية همزة أصل، والثالثة قلّة الكلمة، فالثالثة يجب قلبها
أناً جميع القرار، قال ابن الجوزى: وسّم مبدل كمشوي أَوْتِيَا، واختفتر
في الأولى والثانية، واختلافهم في الأولى من حيث حذفها وإضافاتها
وتبديلها، واختلافهم في الثانية من حيث تحقيقها وتسهيلها، والقراء في
ذلك على أربعة مناهج: الأول، قراءة قالون، والأزرق، والبرزة، وأبي
عمرو، وأبي ذكوان، وأبي جعفر، وهما خلف عنه بتحقيف الهمرة
الإسمارى، وهما، ورضي بإسقاط الهمرة الأولى، وتحقيق الهمرة الثانية، وألف
بدها، وهم تحتوّل المثير المحض والاستفهام وحذف الهمرة اعتيادًا على
قرن التويع، الثالث، قراءة قيلي بابده الهمرة الأولى، وأنا خالصة حالة
وصل آمنة بفرعون، وأختلاف عن في الهمرة الثانية، فروى عنه تسهيلها
ومحققة، أما إذا بابدت آمنة، فإني قرأ كابرى بهمزة ثانية وحصلاة
الرابع، قراءة شعبه، وحزة، والكسائي، وروح، وخلف العامل،
وهما في وجهه الثاني، بهمزة محققتين، وأنا بما بعدهما، قال ابن الجوزى:
وفي الثلاث عن: خفف رويس الإباهاني، خيرًا وحق الثلاث.
في الوصل واوا (ز) روثان سهلا. يمتحن
تهبى، اتفق القراء على عدم إدخال ألف بين الهمزة تبين من
منتهة الإدخال وذلك لتلا غوص أربع ألفات لان في ذلك تطور
خمر واجن كلام العرب، كما أن ورشالا يبدل الهمزة الثانية ألفاً، وذلك ك
لاق يلتبس الاستفهام بالختير، أما القصر والنطوس والمد في البديل فين
جاعِزة لحسبة قادعته، قال ابن الجوزي والبدل والفص من نحو ما تم خطبل
(المقل والمال)
قلم، أفلاس الظاهرة، وحمزة، والكسائي، خلف العاشر،
وتفتح الباقون.
ولاذ، فاتني، وهو في الإشارة، والكسائي، خلف العاشر،
وبالفتح والتقليل الأزرق، وبالفتح والتقليل لأبي عمر في نظرة، وفوني
الكسائيين، بالإشارة لأبي عمر، والدورى عن الكسائي، وروبس.
وأبو ذكرى خلف عنه، ونال الازرق
محار، بالإشارة لأبي عمر، ودورى الكسائي، ونال الازرق
الناس، والفتح والإشارة للدورى لأبي عمر
يهام، بالإشارة لأبي ذكرى، وحمزة، وخلف العاشر، وهما
خلف عنه.
خطابان، لإشارة الألف التي بعد الإية، للكسائي، ونال الازرق
خلف عنه، ولدوري الكسائي إشارة الألف التي بعد التاء خلف عنه
(المدغم)
صغر، ها، بإدغام نون سين في الميم جميع القراء إلا حورة
فيطهرها
لبي، بالإدغام لأبي عمر، وأبو عمار، وحمزة، والكسائي، وأبي جعفر
- 215 -
أوقفت، بالإظهار لابن كثير، وخفص، وبالإظهار والإدمام،
لريس، بالإدمام للباقين
الكبير، قال رب، رسول رب، قال مل، قال ربيكم، قال لئن
قال للكل، وقال للناس، قال لهم بالإظهار والإدمام لأبي عرو، ويعقوب
( وأوحيت إلي موسى)
وأن أسرى قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر بوصل همزة أسر
وهم من هذين كسر التون وصلا، وإذا وقفا على التون ابتدأوا بهمزة
مكسرة، والباقون بهمزة قطع مفتوحة في الحالين مع إسكان التون من
قرأ بوصل الهمزة رقيق الرا، وفقاً، ومن قرأ بقاتها له في الرا، وفقا
النفخ والترقيق.
بعداد إنكم، قرأ نافع، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة، والباقون
إسكانها.
داذرون، قرأ ابن ذكوان، وحاشم، وعاصم، والحزمة، والكسائي، وخلف
العشرة، وهشام بتغلب عنه ألف بعد الحاء، على أنه اسم فاعل يميل
خاضع من حدن إلى، إذا خافه، وقرأ الباقون ب Jaune ألف وهو الوجه
الثاني لبسام، على أنه صفة مشبهة بمعنى متبغتون، قال ابن الجوزي
وحذرون أحد ( كني) ( لا) الخلف ( مهن).
وعيون، قرأ ابن كثير، وابن ذكوان، وشعبة، وحمزة، والكسائي
بكسر المين، والباقون يضمها، قال ابن الجوزي
عبون مع شيوخ مع جواب ( صاف) ( مهن) ( دم) ( رضي).
دمى ربي، قرأ أخص بفتح اليماء، والباقون بإسكانها
مسيدين، يهدين، ويسفين، وبشغين، ويحيين، وأطعون، كل مافي
السورة تثبت الياء فيه بعقوم في الحالين.
فرق، فيه جميع القراء ترقيق الراح من أجل كسر القاف، وتفخيمها.
لكون القاف من حروف الاستعارة.
ثم، وقف عليها روس بما، السكت بخلف عنه.
هو، عليهم، وقبل، ينصرون، لا يغنى ما فيه.
نها إبراهيم، قرأ نافع، وأبى كثير، وأبوب عرو، وأب جعفر،
ويروس بتسهيل الحموزة الثانية، والباقون بتحقيقها.
أفر إبراهيم، قرأ الأصبان، وأبوب جعفر بتسهيل الحموزة الثانية، والكسائي
بعذابها، والآزرق، وجهان، ه، الأولى، تسيلها، الثانية، إبدها حرف مد
محيتا مع المد المنتهى للسادتين، والباقون بتحقيقها.
عدول إلا، لا يفي، قرأ نافع، وأبوب عرو، وأب جعفر بفتح بأاء
الإضافة فيما، والباقون بإسكاتها.
إين أجرى إلا، قرأ نافع، وأبوب عرو، وأبى عامر، وحفص، وأب
جعفر بفتح بأاء الإضافة، والباقون بإسكاتها.

(المقل والممال)
emosi، أي الله لدى الوقف على، أي، بالإملاءة لحمراء، والكسائي،
وخلف العاشر، وبالفتح والتقليب الأزرق، وبالفتح والتقليب لأبي عرو
في لفظ ظوموس،

تراوا الجمان، تأحرة، وخانات العاشر، بإمالة الراح، فقط وصلا، ووقفا
إمالة الراح، والحموة مما، وحمراء تسهيل الحموزة مع المد والقصر.
والكسائي بفتحهما وصلا بإمالة الراح، فقط وقفا، والآزرق بفتحهما
وصلا وفتح، وتقليب الحموزة وقفا، وله أيضا تلبية البديل.

- 217 -
الصدور، إذ تدعون، بالإدكام لأبي عرو، وهشام، وحمزة،
والكسائي، وخليف العاشر.
واغفر لآبي، بالإدكام لأبي عرو، يخفف عن الدور.
الكبر، قال لأبيه، إن يغفر لي، ورثة جنة، وقيل لهم، من دون
الله هل، قال لهم بالإطهار والإدكام لأبي عرو، ويعقوب،
(قالوا أنؤمن لك)
واتبعك، قرأ يعقوب، وأتبعك، يهمزة قطع مفتوحة وسكون النها،
وألف بعد اللباء الموحدة ورفع المذ، على أنها جمع تابع مبتدأ والآذون
حر والجملة حال من الكاف، وقرأ الباقون، واتبعك، وصلب الهمزة
وتشديد النها مفتوحة وحذف الآلف وفتح المذ، على أنه فصل ماض
والآذون قاع والجملة حال من الكاف أيضا، قال ابن الجوزي:
واتبعك أتباع (ظا) من
إن أنا إلا، قرأ قاولون يخفف عنه بإثبات آلافًا وأصلا فصيهر المد
على عدة من باب المنفصل، والباقون يخففها وهو الوجه الثاني لقالون، أما
وقفا فجمع القراء يبتون الآلف، قال ابن الجوزي
امدا أنا بضم الهمزة أو فتح (مدا) والكسر (ب) نخلقا
ومن معنى، قرأ ورش، وحرف فتح ياء الإضافة والباقون بإسكانها
وعيون، ويرينا، وأطيعون، عليهم، كله واضح.
إن أجري إلا، قرأ نافع، وأبو عمر، وابن عامر، وحرف
أبو جعفر، يفتتح ياء الإضافة والباقون بإسكانها.
إلى أخفى، قرأ نافع، وأبو كناير، وأبو عمر، وأبو جعفر يفتتح ياء
الإضافة، والباقون بإسكانها.

- ٢١٨ -
خلق الأولين، قرأ: نافع، وأين عامر، وعاصم، وحمرة، وخلفه.
العاشر بضم الحاء واللام بمعنى العادة أي ما هذا إلا عادة آبائنا السابقين،
وقرأ الباوقون بفتح الحاء، وإسكان اللام بمعنى الكذب والاختلاق أي ماهنا
إلا كذب الأولين، قال ابن الجزري.
خلق قاضم حركاء، بالضم (ة) ل (لا) (كم) (فظ).
فارهين، قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمرة، والكسائي، وخلف العاصر
باثبات ألف بعد ألف، على أنه اسم فاعل بمثني حاذقين، وقرأ الباوقون
بذف الألف، على أنه صفة مشبهة بمثني أشرين،
قال ابن الجزري: فارهين (كن).
أصحاب الآية، قرأة نافع، وأين كبير، وأين عامر، وأبو حمفر.
ليبكي، بلام مفتوحة من غير هر مقبلها ولا بعدها ونصب الناء، على أنه
اسم غير منصرف للعلبة والتأين كطلحة، وقرأ الباوقون، الآية، وإسكان
اللام وجودة وصل قبلها وهمزة قطع مفتوحة بعدها وجزر الناء،
قال ابن الجزري، والليكة (كم) (حرم) كصدغ وقت.
(المثل والمال)
جبارين، بالإملاء لدورى الكسائي، وبالفتح والتقليل للازروع.
(المدغم)
الصغير، كتب تموذل الإدخام لأبي عمرو، وهشام، وحمرة، والكسائي،
وأين ذكران بخلاف عنه.
الكبير، أيمن له، قال رب، قال لهم بالإظهار والإدخام.
لأبي عمرو، ويعقوب.
(أوقوا الكيل)
بالقسطس، قرأ حفص، وحمرة، والكسائي، وخلف العاصر بكسر.
- 219 -
قال ابن الجوزي:

وقسطاس أكبر ضحاماً (صحب)

وكشفا، قرأ أخفص بفتح السين، على أنه جمع كمسة كقطعة وقطع، والباقون بإسكان السين، على أنه اسم جمع كمسة كسرة وسدر.

قال ابن الجوزي: وكشفا حركة (عند) نفس والشعراء ساباً (ع) لا.

وبيري أعلم، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عرو، وأبو جعفر بفتح ياء.

الإضافة، والباقون بإسكانها.

и

نورب، على الروح الأمين، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عرو، وأبو جعفر، وخفص، وابن جعفر، كذب، يتخفف الزاي، الروح، برفع الماء، الأمين، برفع اللون، على أن نزل فعل ماض، والروح فعلى، والأمين صفة له، وقرأ الباقون بشديد الزاي، ونقص الحاء، والنون، على أن الفعل مهد بالضبط، ووقع فعل ضمير يعود على الله تعالى، والروح مفعول به، والأمين صفة

قال ابن الجوزي: نزل خلف والآمين والروح (ع) الن (حيح) (ع) لا.

وأيام لم يكن لهم آية، قرأ ابن عامر، ذكرون، بثاء، النافع، وآية، بالرفع، على أن كان تامة وبينة فاعلها، ولهم متعلق بتكن وأن يعله في تأويل مصدر، فبل من آية أو عطف بيان، وقرأ الباقون، ذكرون، بثاء، التذكير، وآية، بالنصب، على أن كان ناقة وآية أخرى مقام، وأن يعله في تأويل مصدر، اسمها مؤثر، ولم حال من آية، قال ابن الجوزي:

أنت بكم بعد أرمن (كم).

على أثر، رستة التهمة على واق في بعض المصاحف ومفردة في البعض.

آخر ولا يغني حكم الوقوف عليها على كل الرسمين.

عليهم، أفران، منذرون، عشرين، كبراء، ظلوا، وكله واضح.

وتوكل، قرأ نافع، وأبو عرو، وأبو جعفر بالفاء على أنه وقع في جواب شرط مقدر يعلم من السباق أي إذا أقرت عشيرك فصوصك.

٢٣٠
فَخَذِوْلَكَ وَقُرُّوا الْبَاقِرُونَ بِالْوَلَوْهُ، عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّمُ عَلَى فُوْهَهُ نَمَالُوْلُ، وَلَا تَفْقَعِ مَعَ اللَّهِ، قَالَ ابن الْجَزَرِي: "وَخُذِّكُمَا (عَمَّ) فَا. تُنَزِّلُ عَلَى مِن نَّزْلٍ الْمُشْيَأَينَ تُنَزِّلُ عَلَى فَقْرَ الْبَيْتِ بِخَلْفِ عِنْهَ بِفَتْحٍ لَّانْتَ، وَصَلَا فِيهِمَا، وَلا تَبْقَىَ بِنَزْلَةٍ وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَنَاَلُ لِلْبَيْتِ، أَلَا إِنَّ تُرْبَةَ. فَكَلِّمَ الْقُرَأَةِ يَقُولُونَ بِفَتْحٍ لَّانْتَ، وَلَا تَبْقَىَ فِي مَلَكُوْمَا وَبِخَلْفِ عِنْهَ وَلَا تَبْقَىَ فِي أَيْنَاءٍ، هُمْ أَوْلَادُ عِنْهَ، أَلَا إِنَّ تُرْبَةَ قَالَ ابن الْجَزَرِي: "بَيْنَا كَالْقُرَأَةِ بِفَتْحٍ لَّانْتَ (أَتْلُ). "(الْمَقَلَّةُ وَالْمِمَالُ)

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.

١٩٦ -١٩٨.
إلى ألمست، قرأ نافع، وإن كثير، وأبو عرو، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة، والباقون يسكسنها.

شما بف، قرأ عامم، وحزة، والكسائي، وعقوم، وخلفه.

القاصر بنوين شما بفتح على القطع عن الإضافة وفِس بدل منه أو صفة له، بمثني مقتبس أو مقوبس، والباقون بترك النون على الإضافة وهي بمعنى من كحم في فس، قال ابن الجوزي: نون (كما) (ظال شما).

آيه أرأى الأصهابي بسهيل الهمزة في الحالين، وكذاهرة عند الوقف، ليات، على، والى، وقف يعقوب عليها، إلا السكت، يخفف عنه، على واد التل، وقف الكسائي، وعقوم باليا، والباقون يعذفها وتعقف الجمع على حذفها وصلاة الضاكين.

لا يعطيناكم، قرأ روبس بإسكان النون على أنها نون التوكيد الحميدة، والباقون بتشديدها، قال ابن الجوزي، يفرنك والفين يعطينا، أو نين ويستخفن تنحين.

وقف هذا بالف (ع)*.

أوزعني أن قرأ الأزرق، والبرن يفتح ياء الإضافة، والباقون يسكسنها، والبرن لا أرى، قرأ ابن كثير، وعامم، والكسائي يفتح ياء الإضافة، وكذا همهم، وإن وردان يخفف عنهما، والباقون يسكسنها.

أو لائتي، قرأ ابن كثير، بتونين الأولى مصددة مفرحة، والثانية مكسورة خفيفة على أن النون الأولى، للتوكيد والثانية نون الوقاية، والباقون بنون واحدة مصددة، مكسورة على أنها نون التوكيد كسرت مناسبة اليمين.

وحذفت نون الوقاية للتخفيف، قال ابن الجوزي: لائتي (د) قا، فكذك، قرأ عامم، وروح، بفتح الكاف، والباقون بضمها.

قال ابن الجوزي: مكت (ن) (ن) (ق) بفتح ضم.

من سبأ، قرأ البري، وأبو عرو بفتح الهمزة من غير تنوين، على أنه متنوع من الصرف الفعلية، والتأثير اسم للقبلة أو البقمة، وقرأ قبل بسكون...
الهمرة بناء على إجراء الوصل بجري الوقف، والباقون بالقصر والتنوين.
على أنه مصروف لإرادة الحمي، قال ابن الجزري:
سابقاً لاونون وانتح (ه) (م) (ف) (ك) (س) (ك) (ز) (ك)
ألا يسجدوا، قرأ الكسائي، وأبو جعفر ورويس، بتخفيف اللام
على أن ألا، للاستفاح، وبا حرف نداء، والمنادي مخذوف أي، يا هؤلاء
أو ياقوموا، سجدوا، فعل أمر، وتلم الوقف انطلاق، على ألا، بيا، وما ويبدون
بمسجدة يدعوها مضمومة، فلم تل فعلاً، ولم الوقف اختياراً على ألا
وقدها و ييا، وقدها، والابتداء، أيضاً، يبدون بها، يبدونمضمومة، أما في
حالة الاختيار فلا يصح الوقف على ألا، ولا على ييا، بل يتعم وصلهما
بمسجدة، وقرأ الباولون، بتشديد اللام، على أن أصلهاً، أن لا، فأدغمت
النون في اللام، ويبدون فعل مضارع منصب بأن المصدية وأن
وما دخلت عليه بد من أعماهم، قال ابن الجزري:
ألا ألا وأمنت فف بالاحسان، وأبدأ، بضم، سجدوا (ر) (ج) (ع) (ف) (ع) (ع)
ويعلم ما تخفون، وماجعلون، قرأ فحص، والكسائي، بابت الخطاب
على اللفظ، والباقون، بيا الغيب جريباً على نسق الآية.
قال ابن الجزري، إنمانون خاطب (ع) (ع) (ع) (ع) (ع) (ع) (ع) (ع)
(المقال والمال)
وطلس، وأمال الطاء شعبة، وحزة، والكسائي، وخلف العابر
وهدى عند الوقف، وولى، وترضاه، وممري، بالإماله، حمراء، والكسائي
خلف العابر، وبالفتح والتنقل الأزرق، وبالفتح والتنقل لأبي عمرو
في لفظ نموسي، ويشري، لا أرى عند الوقف، بالإمالة، أبي عمرو، وحزة، والكسائي.
خلف العابر، وبالفتح والإماله لابن ذكوان، والتنقل الأزرق
- 442 -
وعند وصول لا أرى بالهده يكون للسومي الفتح والإملاء بوجههم، واجهتهم، بالإملاء بابين ذكوان، همزة، وخلف العاشر، وبالفتح والإملاء ليشمل.

النار والإملاء لأبي عمرو، ودورى الكساسى، وأبين ذكوان خلف عنه، والتقليل لازرق.

، وآها، قرأ حمة، والكساسى وخلف العاشر بإملاء الراة والهمره، والأزرق بتبليهما، وأبو عمر بإملاء الهمزة فقط، وعثمان، وشعبة لها، وجهان والأنثى: فتحهما، الثاني: إملاؤهما، وأبين ذكوان له ثلاثة أوجه، الأول، إتمالهما، الثاني: فتحهما، الثالث، فتح الراة وإملاء الهمزة، والباقيون بفتحهما.

(المدغم)

، الصغير، أحتف، اتفق جميع القراء على إدغام الطاء في النا، مع بقاء صفة الإطباق التي في الطاء.

، الكبير، بالآخرة وينا، وورث سليمان، وحشر سليمان، وقال رب، زين لهم، بالإظهار، والإدغام لأبي عمرو،، ويعقوب.

(قال سنتظر)

فألقاه إلهم، القراء فيها على سب ما راحل.

الأول، لأبي عمرو، وعاصم، وهمزة، بإسكان الهاء الثانية، قالون، ويعقوب بالاختلاس كسرة الهمزة، ولورش، وأبين كبير.

والكسائي، وخلف العاشر بإنشاع كسرة الهمزة، الرابعة، لأبي ذكوان بالاختلاس والابناء، الخامسة، لأبي جعفر بالإسكان والاختلاس، السادسة، لماش بالإسكان والإختلاس والابناء، قال ابن الجوزية.

سكن يؤده نصف توجهه نول، (صوتي) (الناء) خليفة، (الناء) (الناء) (الناء) (حول).

- 244 -
ومهم وحفظ ألقمه انعره (كم خلف (ظر)ي (من)ن (ث)ق) \\
الملاوإ إلى نافع، وأبو كبير، وأبى عمرو، وأبو جعفر، ورويس \\
بتسيل اللهمزة الثانية بين بين وبادلاها وارا مكسورة والباقون بتحقيقها \\
وقد رسمت اللهمزة فيه على وار قبته خمرة وقفا وكذا هشام خلف عتمة \\
أوجه وهي إبدال اللهمزة ألفا على القوس، وتسهيلا بالروم، وبدلالها \\
واولا على الرسم مع السكون النصص والروم والإشام، وهملا في الرسم \\
الملاو أبقف، الملاو أيكم، \\
إلى أبي، قرأ نافع، وأبو جعفر يفتح يا، الإضافة، والباقون إسكاتها \\
على وأبقر، خبر، إليهم، صاغرون، مستقر، نكرنا، نبراه، \\
حسبه، قوارير، ظلمت، تستفرن، طلوك، بورهم، كله واضح \\
الملاو أبقر، قرأ نافع، وأبى كبير، وأبى عمرو، وأبى جعفر، \\
ورويسبがあبادال اللهمزة الثانية واوا مفتوعة، والباقون بتحقيقها \\
هتشهدون، قرأ بعمر بابيات الياء في الحالين، والباقون تعدها \\
بهم، ولم، وقف عليها الرزى، ويعمر بحما السكت بخلاف عنها \\
أبدوين، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بابيات الياء، وصلا، \\
وأبى كبير، وحمرة، ويعمر ببابياتها في الحالين إلا أن حمزة، ويعمر ب \\
بدعان الذرن الأول في اللهمزة الثانية مع المد المشبع وصلا ووقفا، والباقون تعزف \\
اليا، في الحالين، قال ابن الجزري: تمدويني (ت)ي (سما) \\
وقال: تمدويني (ب)ضلة (ظر)ف. \\
آناني الله، قرأ نافع، وأبو عمرو، وحفظ، وأبو جعفر، وروع، \\
بابيات يا، مفرحة بعد اللون في الوصل، والباقون تعزفها وصلا أيضا وأما \\
في الوقف نافانون ورالي، وأبى عمرو، وحفظ حذفوا وبابياتها ساكنة، \\
وليعمر ببابياتها ساكنة قولًا واحدًا، والباقون حذفها، قال ابن الجزري، \\
(م 15 - المذهب)
آنان نزل واصبحوا (مداء) (غاي) (حمر) (عاء)
وقف (ظاء) وما خلف (عين) (حاء) (س) (ب) (ن) (ز) (ر)
الملا أبكم، مثل الملاو أفيوني
أنا آليك، مما قرأ تافع، وأبو جعفر يائبات ألف أنا وصلى ووقفا
الباقون بعذفنا وصلى بإثبات، ووقفا قال ابن الجزري
أمديأ أنا بضم الهمز أو فتح (مدا)
لبلوين أشكر، قرأ أنا فاتح، وأبو جعفر فتحه بالإضافة، والباقون
يسكنها
سابقا، قرأ فنيل دساقيفا، بحمة ساكنة، والباقون بلف بدل
الهمزة، وها لغتان
قال ابن الجزري: والسوق سابقا وسلمت أمر (ز) قأ
أن اعتديا، قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمرة، وبعقوب بكسر الون
وصلا، والباقون بضمها
لبتيته، وأهله، ثم لنقول، قرأ أمة، والكسان، وخلف العاصر
لبنيته، بناء الخاطب المضموم، وضم أئذان البيثة القنونية التي هي لام
كلمة، ونقولن، بناء الخاطب وضم اللام، على قصد حكاية ما قاله
بعض الحاضرين إلى بعض، والباقون، لبنيته، بنون المظلمة وفتح التاء
نقولن، بنون المظلمة أيضاً، وفتح اللام، إخباراً عن أنفسهم وحكاية
لما قالوا، قال ابن الجزري:
ظم تانيتهن، لا تقولن ونقولن (شفاء)
هملك، قرأ شعبة فتح الميم واللام، على أنه مصدر ميم قباسم من
هملك، وحفص فتح الميم وكسر اللام، على أنه مصدر ميم سماي
من هملك أيضاً، والباقون فتح الميم وفتح اللام، على أنه مصدر ميم من
أهمل، قال ابن الجزري

- ٢٢٢ -
مهلك مع تل افتح الضم (نَبِيًا واللَّهُمَّ تَأْكُرَ(عَلَيْهِ
أنا درنهم، قرأ عامم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف
العاشر بفتح الهجرة على تعديل حرف الجر، وكان تاءة وعاقبة فلاعها، وأنا
درنهم في تأويل مصدر بدل من عاقبة أي فانظر كيف تحت تدميئنا
لليهم، وقرأ الباكون بكسر الهجرة على الاستئناف وكان ناقصة وعاقبة اسمها
أنا درنهم خبرها، قال ابن الجورئ:

وفتح أن: نَنَان السَّنَاس أنا مكرهم (كَفِي) (ظَة) من،
أتكم، قرأ ألون، وأبو عمرو، وأبو جعفر بتسهيل الهجرة الثانية
مع الإدخال، وورش، وابن كثير، ورويس بالتسهيل مع عدم الإدخال،
وهشم بالتحقيق مع الإدخال وعده، والباكون بالتحقيق مع عدم الإدخال
المقال والمالِ (جاه، وجاهت، بالإملاء لابن ذكوان، وحمزة، وخلف العاشر،
وبالفتح والإملاء لهشم،
وآتائي، بالإملاء للكسائي، والفتح والتسهيل للأزرق،
آتاك، بالإملاء لحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح،
والتسهيل للأزرق.
آتائ، بالإملاء لخانف عن حمزة، وخلف العاشر، وخلاد بخلاف
عنهم، والفتح والتسهيل للأزرق،
وأمي مثل رآاه وقدم،
كافرين، بالإملاء لأبي عمرو، ودوري الكسائي، ورويس، وابن
ذكران بخلاف عنه، والفتح والتسهيل للأزرق.
(المدغم)

الكبيرة، لا قبيل لهم، تقوم من فضل رب، يشكر نفسه، عرشك قاتل

- 217 -
كان هو، العلم من، قبل لها، معك قال، المدينة تسعة، قال القوم، بالإComparator والإساذ، لبي عمرو، وبعذوب، قدروننا، قرأ شما، بخيف الدال، والباقون، تشددها، وهو لقتان.
قال ابن الجوزي: خف قدروننا (ص)، ف، معا، عليه، خير، أمن خلق، سيرا، من غاية، القرآن، إسرائيل، فيه، وهو، تقدم مثقال غير مرة، آلهة، فيها، لكل واحد من القراء، العشرة وجهان الأول، إبدال حمرة الوصل أنفا، مع المد المشبع، الثاني، تسيلما بين بين، وليس أحد، فيها إدخال لضمنها عن حمرة القطع.
أما يشكركون، قرأ أبو عمرو، وعاصم، وبعذوب بيا، الغيبة، رعاية خلال الخكية، أي أن الله سبحانه وتعالى أمير خالقهم، وأيما، قرأ يشكركون، قرأ بالاقون، بتها الحكمة، رعاية خلال الخكية، وهو ما يقوله النبي لهم حال خطابهم، وخرج بفجأ، أما، يشكركون، المتفق على قراءته، بالغب، قال ابن الجوزي: ويشكركون (حما)، لزي.
ذلك بجع، وقف الكسائي، على، ذات، بالإضاء، والباقون، بالنا، 
أ إله، الخسية، حكمة، للقراء، حكمة، أنتكم، وتقدم قربا، تذكرون، قرأ أبو عمرو، وهشام، ورواح، بيا، الغيبة، على الافتات، ومناسبة قوله تعالى قبل، بل هم قوم يعدلون، والباقون، بتها، الخكية، مناسبة لقوله تعالى قبل، ويجعلكم خلفاء الأرض، وقراءة حفص، وحومة، والكسائي، وخلف العاشر، بتخيف الدال، والباقون، بتشيدها، قال ابن الجوزي، يذكروا (دام، حر، يذكروا، وقال: تذكرون (صح)، خفافا، كلا، الرباب، قرأ ابن كثير، وحومة، والكسائي، وخلف العاشر، بالإفراد، والباقون، بالجمع، قال ابن الجوزي: ترك (دام، يذكروا).
، قرأ: قراءة تأفع، وأبا عباس، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف
العاصر، أدرك، يعمر وتشديد الدال، وألف بعداً على أن أصله
هذا، تدأرك، أبادت الدلالة، وأدخلت في الدلال، ثم أفل بيهمزة الوصل
توصلاً إلى النطق بالسما، وسمعتها تتابع وتلاحظ، وقرأ الباقون، أدرك
بههمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال، مرفقة، ربة ألف بعدها على رزن، وألف
قيل هو بمثني تدأرك، فتستعد القراءتان، وقيل أدرك بمعنى بلغ وانتهى وقيل
قائل ابن الجوزي: أدرك في أدرك (أ.) بن (كذ.)

أعذره أسماء قرأ تأفع، وأبر عجم مر إذا، وهمزة واحدة على الجبر،
هذى، يهملون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وليست هناك وكل على
أصله فظائع، وأبر يغفر يعلان الهمرة الثانية مع الإدخال، وورش
يسهلها من غير الإدخال، وقرأ ابن عامر، والكسائي، وأصله، والاستفهام، إذا،
بالإخبار، مع زيادة نون وكل على أصله قابان ذكر، والكسائي بالتحقيق
مع عدم الإدخال، وهم بالتحقيق مع الإدخال، وعده، والباقون
بالاستفهام، فيما، لكل على أصله قابان كبير، وروسو بالتسهيل مع عدم
الإدخال، وأبر عمو بالتسهيل مع الإدخال، وعاصم، وحمزة، وروح
وخلف العالم بالتحقيق مع عدم الإدخال.

فوجب قرأ ابن كثير: يكسر الضاد، والباقون يفتحهما، وهم للناح في
المصدر قال ابن الجوزي: وضد كسرهما مما (د.) ترى.

ولا يسمع الصم الدعاء، قرأ ابن كثير: يسمع، يباع، يباع مفتوحة مع فتح
الميم، على أنه فعل مضاف، من ملعب الذي يسمع، يسمع من الفعَّال، برفع الميم قاعدة
بسمة والدعاء مفعول به، وقرأ الباقون، تسعم، نبتاً، مضمومة مع كسر
الميم، على أنه مضارع، مبني للجهول من أصحاب الصم، يفتح الميم، مفعول
أول، والدعاء مفعول ثان، قال ابن الجوزي: 219.
يسع ضم خطابه واكر ولاقصمinqبا
رفنا (كمسيا والدفكس في الفلم (د) بالكرون.

الالام
اذا قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس

بتسهيل الهمزة الثانية، والباقون بحقيقها

بهادى العمي، قرأ حمزة، تهدي، بتاء فوقية مفتوحة وإسكان الها،
من غير ألف، على أنه مضارع مسند إلى ضخيم المخاطب وهو النبي صلى الله
عليه وسلم، العمي، بالنصب مفعول به. ووقف على، تهدي، بالباء
موافقة للرسم، وقرأ الباقون، بهادى، البياء موحدة مكسورة وفتح الها،
ووقف بعدها، على أن البياء حرف جر وهدام اسم فعل خبر، ما، والعمى
بالمجر مناف إليه من إضافة اسم الفاعل للفعل، ووقف الجمع على
بهادى، بالباء، موافقة للرسم، قال ابن الجرير
بهادي العمي في معاى بهادي العمي نصب، (ت) النا

(المقل والممأان)

اصطي، وعمال عند الوقف، ومنى، وعسى، بالإمالة حمزة، والعكساء
وخلف العاشر، والفتح والتقليل للآزرق، والفتح والتقليل لدوري أبي
عمرو في لفظى، ومنى، وعسى،

الناس، بالفتح والإمالة لدوري أبي عمرو
المؤون، بالإمالة حمزة، والعكسائ، وخلف العاشر، والمقابل والتقليل
للآزرق، وأبي عمرو.

(المدغم)

الكبير، آل لوط، وأنزل لكم، وجعل لها، برسقكم، بعلم ما
لعلم ما بالإظهار والإدائم لأبي عمرو، ويعقوب.

- ٢٣٠ -
( وإذا وقع القول عليهم )

أن الناس قرأ عاصم، وحمرة، والكسائي، وبعوض، وخلف
العاشر بفتح الهاء على تقدير حرف الجر والحرف المقدر إما باء التدبية
أي تكلمهم أن الناس لغة أي تقدمهم بذلك وإما باء السببية أي تكلمهم
بسبب أن الناس الأخ، وقرأ الباقيون بكسر الهاء على الاستئناف، قال ابن الجزري
فح أن الناس أتاه مكرهم ( كي ) ( ظا ) من
عليهم، ظلموا فيه مصيرًا، وهي خيـر القرآن كله واضح،
أنهم قرأ أخفض، وحمرة، وخلف العاشر بقصر الهاء وفتح الناء،
على أنه فعل ماض مستند إلى واروا الجامعة وأيها منقول به، وقرأ الباقيون بـ
الهمزة وضم الناء، على أن الناطق اسم فعل والواو علامة الرفع وحذف النون
الإضافة، وأيضاً مضاف إليه على حد قوله تعالى، وكلم آتيا، وأصله
أثيون نقلت فيه إلى إلى الدواء قبلها ثم حذفت لسلا كين ثم حذفت النون
المقالة، قال ابن الجزري: أثيو فقصر وأفتح الضم ( فقط ) ( عهد).

نعمها، قرأ ابن عاصم، عاصم، وحمرة، وقرأ جعفر بفتح السين،
والباقيون بكسرها وهم لثمان، قال ابن الجزري
ويحسب مستقبلا بفتح سين ( ك ) بترا ( في ) ( ذات ) ( ثمانية).

تفلون، قرأ ابن كير، وقرأ عمرو، وبقينر، وقرأ عاصم،
وشيئها مخالف عنهما بيا الغيبة على الأصل لمناسبة قوله تعالى، وكلي آتيا.
وقرأ الباقيون بتأكيد المطلب على الانتظار وهو الرجل الثاني لابن عاصم وشعبة
قال ابن الجزري يفعلوا ( حقا ) وخاص ( ص ) برنا ( كام).

فزع understood، قرأ عاصم، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر.
فزع بالتنرين على إطلاق المصدر في الطرف الذي يبدو رجع.

- 211 -
بومتد، قرأ الباقون بعد التنوين على الإضافة، وقرأ نافع، وعاصم، وحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف العاشر، بومتد، بفتح الميم، وهي فتحة بنا، لإضافة إلى غير متمكن وهو إن، والباقون بكسرها وهي كسرة إعراب وإن أضيف إلى غير متمكن لجواز انفصاله عنه، وإذا ركنا الكلمتين مع بعضهما يكون فيما ثلاث فرائط، الأولى، حذف التنوين فوق وفتح ميم، بومتد للفا، وأي، جعفر، الثانية، حذف التنوين معكسر الميم لابن كثير، وأي، عرو، وأي، عمو، والباقون بوقف، الثالثة، التنوين معفتح الميم لعاصم، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر، قال ابن الجزري:
ثون (كفي) قفز وقال:
بومتد مع سال فافتح (ل) ماز (ر) فا (ث) نق (ن) كوف (مدن).
تعمرون بناء، قرأ نافع، وأي، عمو، وخصص، وأبو جعفر، وعقوم بناء، الخطاب جربا على سباق الآية، والباقون بناء الغيب على الالتافات، قال ابن الجزري:
خطاب صلاح تصلما (كام هو دمع) (ع) (ثوي) (ل) (كس، المقال والممال)
فجا، وشان، بالإملاءة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر، وفتح، والإملاءة هشام، ودوري الجبال، وفتح بالإملاءة لابن عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر، ابن ذكوان، خلف عنه، والتقليل للأزرق، ووصل بالإملاءة السوشي خلف عنه.
النار، بالإملاءة لابن عمرو، ودوري الكساي، ابن ذكوان، خلف عنه، والتقليل للأزرق.

- 222 -
الصدير. وله تجوزون، بالإدامة ثمرة، والكسانى. وشمـام. خلف عنه.

لكثير، يكذب آياتنا، الليل لفسكوا، بالإظهار والإدامة لأبي عروء، ويعرب.

سورة القصص (الدمغ)

دمم، سكت أبو جعفر على طالوسين، ومع كتلة طبقة بدون تنفس مقدار حركتين ويلزم من السكت على سين إظهار نونها وعدم إدغامها في ميم.

أئمة، فرأوا نافع، وابن كثير، وأبو عروء، ورويس، بتسيل الهمزة الثانية، وإليها، بالخالية مع عدم الإدخال، وآب جعفر بتسيلها مع الإدخال، وإليها، ياء مع عدم الإدخال، وشمـام بالتحقيق مع الإدخال.

ودعمه، والبواقر بالتحقيق مع عدم الإدخال، ونرى فرعون وهمان وجنودهما، قرأ حمزة، والكسانى، وخلف العاص، وويري، بيا، تحتية مفتوحة، وبعدها راء، مفتوحة وألف بعدها حالة مضارع، ورأي، الثلاثة، وفرعون بالوفق، وإلهام وجنودهما بالرفع، أيضاً عطفاً على فرعون، وقرأ الباقون، ونرى، بين مضمومة وكسر الرا، وفتحه، مضارع، أري، الرفع، وهو منصب متفق عليه قوله تعالى، وزيد أن فن، وفرعون بالنصب مفعول، وهمان وجنودهما بالنصب، أيضاً عطفاً على فرعون.
قال ابن الجزر: "نرى الهمزة فتحية (شفا)، ورفعهم بعد الثلاث، أرضية، عليه، خلقته، ردوه، وجاهلته، فأنا ابن كثير جصلة...

الضمير والباقون يترك الصلا: وحورنا، قرأ حمراء، والكسائي، وخلف العاشر بضم الحاج، وإسكان الهاج، مصدر حزن بكسر الزياء يجوز بضمها، والباقون يفتح الحاج، والزايا مصدر حزن، بكسر الزياء يجوز بفتحها، قال ابن الجزر: "نرى الهمزة فتحية (شفا).

ورفعهم بعد الثلاثة وحزة. فهم وحسن عنهم، خاطنين، قرأ أبو جعفر يحذف الهمزة في الحالين، وحزة وشفا، وجهان التسهيل بين بين، والفذ: إمرات، قرت، وقف عليهاما ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، يعقب باللهاء، والباقون بالناء.

(المقلل والممل)

طمس، أمال الطاء، شعبة، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر، عصي، بالإماة، حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل، للاترق، ودوري أبي عمرو، موسى، مثل، عصي، إلا أن السويحي له فيها الفتح والتقليل، نبيبه، لا إمالة في لفظ، علا، لكونه، أويا.

(المدغم)

الكبير، وتمكن لهم، بالإظهار واللاذام لأبي عمرو، يعقب

(ورحمتاه عليه المراضع من قبل)

بت بكفظته، رددناه، آتيناه، ظلت، ظهيرًا، باترون، من خير.
استأجره، خير، تأجرني، تقدم مله.

بيطش، فرأ أبو جعفر بضم الطاء، والباقون بكسرها، وهما لتان.
قال ابن الجزري: بيطش كله بضم كسر (م)(ب).

ربى أن، فرأ تافع، وابن كثير، وأبو عرو، وأبو جعفر بفتح باء.

الإضافة، والباقون يسكنها.

هذين، فرأ الجمع يابات اليا، في حالين مرفقة للرسم.

ـ من دونهم أمر أني، فرأ أبو عرو، ويعقوب، بكسر الها والميم،
وهمزة، والكسراني، وخلف العامل بضم الها والميم، والباقون بكسر الها.

وضم الميم.

ـ يصدر، فرأ أبو عرو، وأبو عامر، وأبو جعفر بفتح اليم، وضم
الدل، مضارع صدر يصدر مثل نصر ينصر، وهو لازم والرائع، فاعله أي
حتى يرجع الرعا، بموضهص، وقرأ الباقون بضم اليم، وكسر الدال مضارع
أصدر معاذ، بهمزة والرائع، فاعل، والمفعول عذوف والقدير جنى نرن.

الرائع، مواشيهم، قال ابن الجزري،

يصدر (م)(ب) (ك) بفتح اليم والكسر بضم
وقرأ الأزرق بترقيق الرا، وقرأ هزة، والكسراني، ورويس،
وخلف العامل بإنشمام الصاد صوت الزاي، والباقون بإلصاق النافع،
قال ابن الجزري،

ـ يا أبت، فرأ ابن عامر، وأبو جعفر بفتح اليا، والباقون بكسرها.
قال ابن الجزري: يا أبت افتح حيث جا (ك) بطق
وفق عليها، اليا، ابن كثير، وأبو عامر، وأبو جعفر، ويعقوب،
وقوف الباقون بالثاء.

٢٤٥
إلى أربد، ستجدني إن قرأ فاضع، وأبر حمفر ففتح اليد، والباحثون بإسكنانها.
هاتين، قرأ ابن كثير بتشد يد النون مع القصر والتوصت والمد وصلا.
وقفا، والباحثون بتخفيفها، قال ابن الجوزي: تين شمك.
على، ووفق عليها يعقوب بيهاء، السكت مخفف عنه.
المقال والممال
واسمو، فقصي، وأقصى لدى الوقف، ويبدي، وعسي، وسفي،
تولى بالإملاء لثمة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق،
وبالفتح والتقليل لدورى أني عمرو، لفظ، عسي،
موسي، وإحدامها، وإحدى لدى الوقف بالإملاء لثمة، والكسائي،
ورلغف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي، عمرو.
وجاء، حجمه، ووجهه، وشاه، بالإملاء لابن ذكوان، وحمزة، وخلف
العاشر، وهمام مخفف عنه.
ه الناس، بالفتح والإملاء لدورى أني عمرو.
المدغم
الصغير، فافرغلي بالإذاعم لابني عمرو، مخفف عن الدورى.
الكبير، قال رب، فافرغه، إنه هو، قال له، فقال، رب، قال
لافتح بالإظهار والإذاعم لابني عمرو، ويعقوب.
فلا قصي
لأهله لمكنوا، قرأ حمرة بضم الهاء وصلا بما لفظ ذلك الفعل
والباحثون باكرها على الأصل في التخلص من النقاء، الساكنين.
ـ ٣٣ ~
إلى آنست، إلى أنا الله، إلى أعارف، إلى آلف، فتح الباب في الجمع.

نافع، فإن كبير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وأسكنها الباقيون.

فلم إلى آتيكم، فتحبا من ذكر واقبل وابن عامر، وأسكنها الباقيون.

جذوة، قرأ هيئة، وخلف العاطر بضم الجم، وعاصم بفتحها.

والباقيون بكسرها، وألما لفظ، قال ابن الجوزي:

وجذوة ضم (فقي) والفتح (ن)،

ومدبا، من غير، سمح، إله غياب، بصائر، أناشيد، لنفس،

كنا يرون، عليهم العمر، أديهم، كله واضح.

ويا، قرأ الأصباغ، تحسب الهمزة الحالية. وكذا محررة عند الوقف.

الوهب، قرأ ابن عامر، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف

العاطر بضم الراء، وكسون الها، وحفص بفتح الراء، وكسون الها، والباقيون

بفتحها، وألما لفظ. في مصدر رهبة بمعنى الحروف، قال ابن الجوزي:

والوهب ضم، (صحبة) (كم، سكتا، كنوز).

فذانك، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس بتشديد النون مع

المد المشبع، والباقيون بخفضها، قال ابن الجوزي، فذانك (ع)، قال:

همثل، قرأ حفص بفتح الباء، والباقيون يسكانها.

زدنا، قرأ نافع، وأبو جعفر بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع حذف

الهمزة إلا أن أبا جعفر أبدل النونين ألفا في الحالية. وآن تافها أبدلها ألفا

عند الوقف فقط، ووقف عليه حزمة البديل، قال ابن الجوزي:

وترش (منا) ردا، و(ب) البديل.

يسدقي، قرأ عام، وحزمة يرفع الكاف على الاستثناء. وأوصية

لربما أوحاء من الشميرة. والباقيون بالجزم في جواب الأمر.
أو جواب لفعل مقدر كل عليه أرسله: قال ابن الجوزي:

بصدق رفع جزم (هناء) 

كذب، فأو روح بإسم الله وصلا، ومعنوب بإسمها وصلا.
وقفا، والباقون بعدنها في الحالين.
وقال موسى: قرأ ابن كثير بجذع الواو على الاستثناء، والباقون بإسم الواو عطنا على الجملة التي قبلها، وهي قوله تعالى: قالوا ما هذا إلا سحر مفبره. وقال موسى: وقال ابن الجوزي: وقال موسى الواو دع (دم).

ومن تكون: فأو حزرة. والكسائي: وخلف العاشر بباء التذكير، والباقون بتاء التثاني، وإنما تذكر الفعل وتانيته لأن الفاعل مؤمنات، جمازها، قال ابن الجوزي: ومن يكون كالقصص (شفاء).

ولا يرجعون: فأو دافع، جمازها، والكسائي: ويعقوب، وخلف العاشر بفتح اليمين، وكسر الحمام على البناء للفاعل: والباقون بضم اليمين، وفتح الحمام على البناء للفاعل، قال ابن الجوزي: وترفع الهم انحا وأكر.

(ظا) ما إلى قوله: والقصص الأول (أ) تاء (ظاء) لم (شفاء).

أثناء تقدم أول السورة.


قال ابن الجوزي: وإن يجل فيها ألف أو إن يمل مع ما كان الوقف، اختلف 

- ٢٣٨ -
المقال والعمال

فقيض، وأناها، وولي، وبالهدي، وأناهم، وأهدي، هراء، بالإمالة
لمروة، والكسانة، وخلف العاش، وبالفتح والتقيل للأزرق.
مفتي، بالإمالة لأبي عمرو، وحمزة، والكسانة، وخلف العاش
والفتح والإمالة لابن ذكوان، والتقيل للأزرق
النار، والدار، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسانة، والفتح
والإمالة لابن ذكوان، والتقيل للأزرق
رارها، قرأ حورة، والكسانة، وخلف العاش بإمالة الرواء والممزقة
وأبى عمرو بإمالة الهمرة، والأزرق بتقليهما، ابن عامر، وشعبة بفتحهما
وإمالةهما
جاجهم، وجاء، بالإمالة لابن ذكوان، حمرة، وخلف العاش،
وهمام تخلف عنه
لناس، والفتح والإمالة لدوري أبي عمرو
المدغم
الكبرى، قال لأهله، النار اللذكم، قال رب، وجعل ليكها، أعلم بن،
مر وجنده، بصار للناس، عند الله هو، بالإظهار والإدعلام لأبي عمرو
ومقرب
(ولقد وصلنا)
ويؤمنون، عليهم، يؤتون، وهو، فهو، ترآنا، وقيل، بطرت
خير، عليهم القول، عليهم الإنباء، أو أتيم، إله غيره، نبهرون، نقدم
مثله مراراً
هيجي، قرأ نافع، وأبو جعفر، ورويس، بناء التانيك، والباقون بباء
الذكرى، وجاز تأييد الفعل وتذكره، لأن الفاعل موصى مجازياً.
قال ابن الجوزي: ويجيأ أثنا (مدا) (ع)ب.
في أمها، فرأ حواء، والكسائي بسرالزهرة وصلاة، والباقون بنهم.
كذلك، أما حالة البده، بلقد، أمها، جمع القراء، وبدونهن بضعة مضمرة.
قال ابن الجوزي: لأمها في أمها كسر، ضنا لدى الوصل، (رضي).
تعقلون، فرأ أبو عمرو لمثل عن السومي، بباء الفقيب على الالفات.
والباقون بناء الخطيب، وهو الوجه الثاني للسومي، لمناسبة قوله تعالى:
وماء أو تبتي من شيء، قال ابن الجوزي: يعقلوا (ط)ب (ب)ب调查显示.
ثم هو، قرأ الكسائي، وقالون، وأبو جعفر بكفل عليه، يا سكان.
الهة، والباقون بضوا، قال ابن الجوزي:
(س)ب مثم هو والحلف يمل هو ومَثِب (ث)بب، بنيهم، فرأ يعقوب بضم الهاء، والباقون بكسرها.
شركاء الذين، اتفق القراء، على فتح البيت، وصلى، وإسكانهما، وقفا.
دفعتهم، لا خلاف بين القراء، في فتح البيت، وتخفيض الميم هنا.
الخبرة، قرأ الأزرق بترقيق، الزاي، والباقون بتكافمها.
أخرجون، قرأ يعقوب، يفتح الناه، وكسر الجيم على البناء للفاعل.
والباقون بضم الناه، وفتح الجيم على البناء للمفعول، قال ابن الجوزي:
وتروج النا، افتحها واكسر (ظ)ما إن كان للآخر.
にして، قرأ قفل بسرة مضمرة بعد الضاد، والباقون بياء خفية.
مضمرة في مكان اللحرة، وفيها حمزة، وقفا، وهمان بكفل عنة خسة أوجه.
ثلاثة الإبتدال والتسبيل بالروم، مع المجاز والقصر.
(المقلل والملمال)
ذينى، والهدى، ويجي، وأثة، فصى، وتعالى، بالإملاء، لغزة،
والكسائي، وخلف العاشر، ونفتح وتقليل الأذرق، ونفتح وتقليل
240
للوري أبي عمرو في فظ النفس، القريبي، والداني، والأول، بالإمالة في لجرة، والكسائي، وخفاء العابر، والفتاح، والتقليل للازيق، وأبي عمرو، ولدوري أبي عمرو الإمالة في لفظ الدنيا.

(المغم)

الكبر، القول اعلم، قلبه هم، أعلم بالمهينين، القول ربا، الحيرة، سبحان، إنما جعل لكم، بالاظفار واديغام لأبي عمرو، ويعقوب. 

(إن قارون)

ه تنوء، وقف عليها حرة، وهشام يخلف عنه بالنقل والإدغام وعلى كل منهما السكون الممض، والروم، والإشام.

إذا أرى أول، قرأ نافع وأبي عمرو، وأبي جعفر، وابن كثير يخلف عنه بفتحاء الإضافة، والباوقون يسكانها.

عن ذنوهما الجزرون، خير، الصابرون، ثقة، الكافرون، القرآن، ظهيرة، تقدم نظيره غير شرة.

و يكنان الله، وكنائه، وقف الكسائي على البان من السفلتين، وأبو عمر، على السكاف، والباوقون على الكلمة كابا، وهذا في وقف الاختيار بالباء الموحدة أو الاضطراب، والابتداء. في قراءة الكسائي، يكنان، وفي قراءة أبي عمرو ديان، وأما في وقف الاختيار فتبهم الوقف على آخر الكلمة، قال ابن الجزري في النشر المختار للجميع الوقف على الكلمة بأمرها لاتصالها رسمًا بالإجماع، ووقف عليها حرة بالنقيل فقط.

(مازنير 106 - المذهب 21)
فلحص بنا، قرأ خصص، وبعث بفتح لاثنا القائم على الباء الفاعل، والفاعل يعود على الله تعالى، وقرأ الباقون بضم الخاء، وكسر السين على البناء للمفعول، وبنا ثانفاً فاعل، قال ابن الجوزي:
وخفف المجول عم(ع)ن (ظ)بنا.
وأرى أعلم، قرأ نافع، وأبي كثیر، وأبو عمر، وأبو جعفر بفتح باء الإضافة، والباقون بإسكانها.

دترجمون، قرأ يعقوب بفتح الناء، وكسر الجيم على الباء الفاعل، والباقون بضم الناء، وفتح الجيم على البناء للمفعول، قال ابن الجوزي.
وترجم الضم، أفتحا واكسر، (ظ)ما إن كان للأخرى.

المقال والممال:
موسى، والدنيا، بالإملاء لخزة، والكسائي و خلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأُزْرِق، وأبي عرو، ولدوري أبي عمرو الإملاء في سطوة النُّبِي، وفظ، وآتلك، ويلقاه، ويجري لدى الوقف، والهدى، ويلقي بالإملاء لخزة، والكسائي، خلف العاشر، والفتح والتقليل للأُزْرِق، وبداره، والكافرين، بالإملاء لاَيِّ عَرو، ودوري الكسائي، وابن ذكران خلف عنه، بالتقليل للأُزْرِق، وأرويس الإملاء في لفظ والكافرين،
وجاء، بالإملاء لاَيِّ ذكران، وخزة، وخلف العاشر، وهشام.
بخلف عنه.

المدغم:
الكبير، قوم موسى، قال له، ويدر لولا، أعلم من، بالإظهار والإدمام لاَيِّ عرو، وبعقول.

- 242 -
سورة العنكبوت

المأحسب، قرأ أبو جعفر بالسكت على حروف الهجاء الثلاثة ألف ولام ومعم سكتة طيفة بدون نفس مقدار حركتين، وقرأ ورش بنقل حركة الهززة إلى اللام وفجنت يجوز له في ميم المد نظراً للأخذ والقصر اعتدانا بعارض النقل.

وهو، للكفرون، بالديه، فيهم، سروا، اقفوه، حرقوه، كله واضح.

تروجرون، قرأ بعقوب يفتح التاء وكسر الجيم على البناء. القاعل، والباقون، يضم التاء وفتح الجيم على البناء. المفعول، قال ابن الجزري:

وتروج بناء اللفظ، متناسبة قوله تعالى قيل، فإن نكذبوا، والخطاب، هم أهل مكة، والباقون. ياء الغيب، وهو الوجه الثاني لشعبة على أن الضمير، عائد إلى الأأم السابقة في قوله تعالى فقد كذب أم من قبلكم، قال ابن الجزري.

تروكمس (شناء) والخلف (صف). بيدى، ينشئ، وقف، على أحزمة، وهشم، يخلف عنه بإبدال الهززة حرف ميد، ثم إبدالها يا. ساكنة على الرسم، ثم تسكن للوقف فينكد مع ماقبله، ويجوز عليه السكون، الحمض، والروهم، والإشام، ثم بالتسيل بالروم.

والنشأة، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو يفتح الشين وألف بعدها، والباقون، ياء الغيب، وحذف الالف، وهما أغلب في مصدر نشأ. نشأة ونشأة مثل رأفة وورآة، قال ابن الجزري:

والنشأة، ل_OIDي حيث جا (حوظ) (د) نا.

٢٤٣
وقف عليها حمرة بالنقل، وحكى ابن الجزري في التشر وجاها آخر وهو
إباد الهمزة ألفاً على الرسم وقال: إنه مسموع قوي
مودة بينكم، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ورويس
رفع ناه مودة بلانوين على أنها خبر لمتباء محدود وإنما كافية ومكروهة
وتقدير الكلام إذا اتخاذ من دون الله أوله وثناها هي مودة و بينكم
بالخفض على الإضافة، وجلة المبتدا والخبر صفة لأثناها، وقرأ نافع
واي بن عامر، وشمية، وأبو جعفر، وخلف العاشر بنصب تاء مودة وتنويه
ونصف بينكم، ووجهها أن مودة مفعولا لاجله أو مفعول ثم للنظر بينه
المفعول الأول أو أثناها، وبين ظرف مكان متعلق بودة أو محدود
صفة مودة، وقرأ الباقر، ومحمص، وحمر، وروح بنصب تاء مودة
بلا تنوين مفعولا لاجله أو مفعولا ثانيا لاختزوبينكم بالخفض على الإضافة
قال ابن الجزري:
مودة رفع (ع)نا، (خ)نا، (ر)نا، ونون انصب بينكم (عم) صفا
المقال والمال
ه الناس، بالإملاء لدوري أبي عمرو،
ه جاء، بالإملاء لابن ذكوان، وحمر، وخلف العاشر، وهما
يخالف عنه ه خطاباكم، وخطاباهم، بالإملاء الألف التي بعد اليناء للكسائي، وبالفتح
والنقل للآزرق
ه فأجاه، وماناكم، بالإملاء لحمر، والكسائي، وخلف العاشر,
والفتح النقل للآزرق.
ه النار، بالإملاء لأبي عمرو، ودوري الكسائي، وابن ذكوان مختلف عنه
والنقل للآزرق.

- ٤٤٤ -
الدنياء بالإمالة لخزيمة، والكسائي، وخلف العاشر، و بالفتح والتلفيق،
الأزريقي، والسورى، و بالفتح والتلفيق والإمالة لدورى أبي عمرو.
(المدغم)
الصغير، اتخذتم بالإظهار لن يكن كبير، و حفص، والإظهار والإدغام
لأبو عمرو، والإدغام للباقون.
الكبير، أعلم بما قال أقومه، يعذب من و يرحم من، بالإظهار
والادغام لأبي عمرو، ويعقوب.
(فآمن له لوط)
مهاجمة، النوبة، عليه، البيوت، كله واضح.
درب إن كان صعب، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتح يا، الاضافة،
والباقون يسكناها.
إنكم لنا نتون... إنكم، قرأ نافع، وأبو عمرو، وحفص،
أبو جعفر، ويعقوب بالأخبار في الأول والاستفهام في الثاني، والباقون
بالاستفهام فيها، وكل على أصله من التحقيق والتمسيل والإدخال.
رسلنا قرأ أبو عمرو يسكان السين، والباقون بضمها.
إبراهيم بالبشرى، وهو الموسع الأخير قرأ أن عمر يخلف عن ابن ذكوان بفتح الهاء وألف بعدها، والباقون بكسر الهاء، و ياء، بعدها وهو
الوجه الثاني لابن ذكوان.
ه التي، قرأ حزيمة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر يسكان
الثنانية و تخفيف الحم، والباقون بفتح اللين، وتشديد الجيم.
قال ابن الجري: أول العنكبا (ظلم (شفه).
ذهب، قرأ نافع، وابن عمر، والكسائي، وأبو جعفر، ورويس
بالاشتراك، والباقون بالكسرة الخالصة، ووقف عليها حزيمة، وهم يخلف
عنة بالنقل والإدغام.

- ۴۳۰ -
قال ابن الجزري: من سنة (مدأ) (ر) حب (ع) اللالة (كس) منجوك، قرأ ابن كبير، وشعبة، وحزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العابر، تخفيف الجيم وإسكان النون، والباقون بشديد الجيم.

وفتح النون

أولى العنكبا (ظا) (شفا) ، والثان (صحبة) (ظا) (بر) لقا، وملتمنان، قرأ ابن عامر، بفتح النون، وتشديد الزيام، اسم فاعل من نزل، والباقون، بإسكان النون، وتشديد الزيام، اسم فاعل من أنزل.

قال ابن الجزري: وشددوا منزلين منزلون (كس) (بر) إذا، ومجد، قرأ أحبص، وحومة، ويعقوب بترك التنوين، والباقون.

بالتنوين.

قال ابن الجزري: والعنكبا القرقان (ع) (ظا) (ف) (د) (ف)، يدعون، قرأ أبو عرو، وعاصم، ويعقوب بيا الغيب مناسبة لقوله، تعالى، مثل الذين اتخاذوا الخ لوقرأ الباقون بتاء الخطاب على الاتفاق.

قال ابن الجزري: يدعو كلذك (حما) (صحب) والإخري (ظا) (ب) (حما) (حما) (حما).

(المقلل والممال)

الدنيا، وموسى، بالامالة، حزة، والكسائي، وخلف العابر، وبالفتح وتقيل اللاترق، وأبي عمرو، ولدوري أبي عمرو، الامالة.

في لفظ الديناء، بالإضافة، بالامالة، لا أبي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف العابر، وابن ذكوان، يختلف عنه، وبالتقيل للاترق.

وجات، وجاه، بالأمالة، لا ابن ذكوان، وحزة، وخلف العابر، ومشام يختلف عنه.

ووضاح، بالأمالة، حزة.

- ٢٤٦ -
، دارهم، بالإملاء لابن عمر ودوري الكسائي، وإن ذكره خالف
عليه، والتقليل للازرق.
والناس، بالفتح والإملاء ليدوري أبى عمو .
نتهى بالإملاء لمجرة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح
والتقليل للازرق.
( المدعم )
الصغير، ولقد تركا، وقد ثنين بالادغام لجميع القراء.
ولقد جاءهم بالادغام لابن عمر، وهمام، ومجرة، والكسائي
والخلف العاشر.
والكبير، فآمن له، إنه هو، قال لقومه، سبقكم قال رب أعلم
بما أمرأتك كانت، تنين لكم، ورتن لهم، الشلة تنهى، بالاظهر والادغام
لابن عمر، ويعقوب.
( ولاتجادلوا )
ظلوا، يؤمن، الكافرون، نذير، عليهم، الحامرون، من خلق,
ويقدر، أظلم، وهو، ولن، تقدم مثله غير مرة .
آيه من ربه، قرأ ابن كثير، وشعبة، ومجرة، والكسائي، وخلف
العاشر، آية، بالتوحيد على إرادة الجنس، والباقون، آيات، بالجمع على
إرادة الأنواع، قال ابن الجزري .
آيات التوحيد (صحبة) (د) فا
، أو لم يكنهم، قرأ رويض بضم الهاء، في الحالين، والباقون بكسرها
ويقول ذوقوا، قرأ نافع، وعام، ومجرة، والكسائي، وخلف
العاشر بالباء، والفاعل ضمير يعود على لفظ الجلالة في قوله تعالى، والذين
آمنوا بالباطل وكفرنا بهم، قرأ الباقون بالتنوين على اللفظات وانساد
الفعل إلى ضمير العظمة، قال ابن الجزري يقول بعد اليا (كني) (أ) تل،
- ٢٤٧ -
ه يا بعثادي الدين، قرأ نافع، وكان كبير، وكان عامر، وعاصر.
وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة، والباقون إسكانها.
إن أرضي واسعة، قرأ ابن عامر بفتح ياء الإضافة، والباقون إسكانها.
واعبون، قرأ بعوقب بإيات الياء. في الحالين، والباقون بعوقبها كذلك.
ثم إلينا ترجعون، قرأ شعية ياء الغيبة مناسبة لقوله تعالى: "كل نفس
دوقفة الموت، والباقون بناء الخطاب مناسبة لقوله تعالى: "يا بعثادي الذين
آمنوا، وقرأ بعوقب بفتح الناء وكسر الجيم على البناء. للفاعل، والباقون
بضم الناء. وفتح الجيم على البناء. وتنكر، قال ابن الجزري: بجمع (ص) ود.
وقال: وترجم النوم إفتحا واكسر (ظ). ما إن كان للخريج
لنبوئتهم، وقرأ حزرة، والكسائي، وخلف العاشر، كسينهم بناء.
متلكة ستة ألف ياء بعضها ياء تحتية مفتوحة، على أنه
مضارع من أثرها بالمسكان آتائه به وأنزله فيه، وقرأ الباقون، لنبئتهم
ياء. موحدة مفتوحة في مكان الناء وتشديد الالواو، وبعدها هيزة مفتوحة
على أنه مضارع من نوع ما إذا أنزله فيه في متحدة مع القراءة الأولى في
المبنى، قال ابن الجزري: لسوم الباء مثل مبذال (شئا).
وأبدل أبو جعفر همه جاء مفتوحة في الحالين.
وكان، قرأ ابن كبير، وأبو جعفر، وكان، بالف، بعد السكاف.
وهيزة خفيفة مسكان الياء. إلا أن أبو جعفر سهل همزها في الحالين، مع المد
والقصر، وقرأ الباقون، وكان، بهمزة بعد السكاف، وبعدها ياء مشددة.
وقرأ احذة بتسهيل الهمزة وقناً قولاً واحدا.
قال ابن الجزري: كان في كان (س) ل (د) م
وليمتعنا، قرأ قالون، وابن كبير، وحزة، والكسائي، وخلف
العذرة بسائر اللام، والباقون بكسرها، وهم وجهاً في لام الأمر، قال
ابن الجزري: وسكن كسر و (شئا) (ب) فب (د) م

- 448 -
سِلَانَا ، قَرَأَ أُبُو عَمَرَو لِيَسْكَانَ الْبَاءَ ، الْبَعْقَٰرَةَ بَعْضَهَا ، قَالَ ابْنُ الْجُرُوِّي
وَرَسَّلَهَا مَعَ هِمْ وَسِلَانَا ( ُحُ ) زَ.
(الملقل والممال)
هَنَالِكْ ، وَكَنَّى ، وَمُسْمَى لَيْدَى الْوَقَفَ ، وَبِخَمَامَةَ ، وَبِنِعْمَةَ، وَمُؤَوَّيٍّ
لَيْدَى الْوَقَفَ ، بِالْعَمْلِ لِلجَّزَاءَ ، والْاَكْسَائِيَ ، وَخَلْفَ الْعَاشِرَ ، وَبِالْفَتِحَةَ
وتَتَقْلِيلَ الْلَّازِرَقَ ، الْدِّينَا ، بِالْعَمْلِ لِلجَّزَاءَ ، والْاَكْسَائِيَ ، وَخَلْفَ الْعَاشِرَ ، وَبِالْفَتِحَةَ
وتَتَقْلِيلَ الْلَّازِرَقَ ، السُّوسَيِّ ، وَبِالْفَتِحَةَ وَالتَّقْلِيلَ وَالْعَمْلِ لِدورَيْ أُبُو عَمَرَو
وَذُكَّرَى ، وَقَعْرَةَ ، بِالْعَمْلِ لِأُبُي عَمَرَو ، وَحَزْرَةَ ، والْاَكْسَائِيَ ، وَخَلْفَ
الْعَاشِرَ ، وَابْنَ ذِكْرَى بِخَلْفَ عُنْهِ ، وَبِالتَّقْلِيلَ لِلْلَّازِرَقَ
مَجَآمُهُ ، وَجَاهِهِ ، بِالْعَمْلِ لَأَبَي ذِكْرَى ، وَحَزْرَةَ ، وَخَلْفَ الْعَاشِرَ ،
وَهِشَامُ بِخَلْفَ عُنْهِ
هَا الْكُفَّارِينَ ، وَالْاَكْسَائِيَ ، وَبِالْعَمْلِ لِأُبُي عَمَرَو ، وَدُورَيْ الْاَكْسَائِيَ
وَرُوْسَى ، وَابْنَ ذِكْرَى بِخَلْفَ عُنْهِ ، وَبِالتَّقْلِيلَ لِلْلَّازِرَقَ
فَأَنَى ، بِالْعَمْلِ لِلْجَّزَاءَ ، والْاَكْسَائِيَ ، وَخَلْفَ الْعَاشِرَ ، وَبِالْفَتِحَةَ وَالتَّقْلِيلَ
لِلْلَّازِرَقَ ، وَدُورَيْ أُبُي عَمَرَو
فَأَحَبَّا ، بِالْعَمْلِ لِلْاَكْسَائِيَ ، وَبِالْفَتِحَةَ وَالتَّقْلِيلَ لِلْلَّازِرَقَ
(المدمم)
هَالْكِبَرِيَّ ، وَخَنَّهُ ، بَعْلَمُهَا ، لَا يَعْمِلُ رَزَقُهَا ، وَالْقُمَّر
لِيَقُولُنَّ ، وَيَقُولُنَّ لَهُ ، أَلَا ظَلَامَ مِنْ أَمَامَكَ ، كُنِّبَ بِالْحَقِّ ، جَهَنَّمَ مَشْوَىَ ، بِالْإِظْهَارِ
وَالاَلْدِعْامُ لِأُبُي عَمَرَو ، وَبِعَقْوَبَ وَلَهَا الْخَلْالُ فِي ، وَخَنَّهُ.

٢٤٩
سورة الروم

الم، قرأ أبو جعفر بالسكت على ألف ولام وهم سكنة مطيفة بدون
نفسل مقدار حركتين

المؤمنون، وهو ظاهرا، الآخرة، كثيرا، لكافرون، نظرون،
تنشرون، فيه، ظلوا، كله واضح

ه لقاء رحم، ولقاء الآخرة، مختلف في تسمة الهمرة، فيما فقيل هي
مرسومة على ياه وعلى يكون فيما وقفا، وهميش يختلف عنه تسمة
أوجه وهي: الإبدال ألفا، بالقصر والتوسط والمد، والتسيل بالروم مع
الحد والقصر، ثم الإبدال ياء، على الرسوم مثل القصر والتوسط والمد والروم
مع القصر، وقيل هي مرسومة مفردة والباء، زائدة، ولا تسمى صورة للحمرة
وعليه يكون فيها خمسة أوجه فقط، وهي ثلاثة الإبدال والتسيل بالروم
مع الملد والقصر

 وسلم، قرأ أبو عمرو بإسكان السين، والباءون بضمها

فم كان عاقبة الذين، قرأ نافع، ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر،
ويعقوب برفع الناء، على أنها اسم كان وخبرها السواكي. أي كان عاقبة الذين
أساءوا أسماء عاقبة، وقرأ الباءون بنصب الناء، على أنها خبر كان واسمها
السواكي. أي كان أسماء عاقبة الذين أساءوا، قال ابن الجزري:

فم كان عاقبة رفها (سما)

وفيده بالثاني ليخرج الأول والثاني المنفق على رفعهما

ه السواكي أن، فيها للازرق، ولا سلاح المد المشبع فقط، فيها بقوى السبيبين

 وهو المحرر المنفصل، أما وقافله فيها ثلاثية البديل، وفيها لحرة وقتها وجمان.

 المنقل والاندام، لأن الواو أصلية

 ويستهزؤون، قرأ أبو جعفر، بحذف الهمرة وضم الزاي وصلا ووقفا،

250 -
وفيها ثمرة وقفا ثلاثية أوجه: التسهيل بين بين، والابتدال بين، والخفف مع ضم الهمزة.

وإذا وقف عليها الازرق في روى عنه المد وصلا في البند وقف كذلك المد ومن روى عنه التوسط وصلا وقف بالتوسط إن لم يبعد بالاصرار، والمد إن اعدبه ومن روى عنه الصر وصلا وقف بالقصر إن لم يبعد بالاصرار، وبالتوسط والمد إن اعدبه.

هذا دواء الهمزة مرسمة على و واقبة لحرة وقاها وهمام بخلاف

عنده خسارة أوجه وهي: إبدال الهمزة ألفا، ثم تسميتها بالروم، ثم إبذاها وواها على الاسم بين السكون المحض والروم والإشام.

ترجمون، قرأ أبو عرو، وشيء، وروح بيا الغبنة مناسبة لسباق السكلام، والباوقون بينا الخطاب على الانتفاض.

قال ابن الجوزي: يرفعوا (صر) وتحت (صر) فهو (ح) لو (ش) عموا، وقرأ يعقوب بناته الفاعل، والباوقون بيناته المفعول.

قال ابن الجوزي: وترجم الفم اعتجا وآكسر (ظها) إن كان للآخر، شفعوا، رسمت الهمزة فيه على و واقبة لحرة، وقاها وهمام بخلاف.

عندهما عشر وجها خسارة القياس وهي: ثلاثية الإبدال والتسهيل بالروم، مع المد والقصر، وسبعة الاسم وهي الإبدال وواها على الصر والتوسط والمد، بالسكون المحض ومثلها مع الإشام والروم مع القرص، ودليلا، قرأ نافع وحفظ وحمرة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلاف العاشر بالتشديد، والباوقون بالخفيف.

قال ابن الجوزي: ولي (أو) (حم) (ميت) (مية) (بند)، والمد والهمزة وحمرة، وكذلك تخرجون، قرأ حرة، والكسائي، وخلاف العاشر، وابن ذكوان بخلاف عنده فتح الناء وضم الراة على البناء الفاعل، والباوقون يضم.

الثاني وفتح الراة على البناء للمفعول وهو الوجه الثاني لا ين ذكوان.

- 380 -
قال ابن الجزري: وتخرجون ضم فافح وضم الرا إلى قوله:
أولا روم (شفا) (م)ن خلفه
أما الموضع الثاني وهو إذا أتم تخرجون فبر بالبناء للفاعل جميع
القراء.

العالمين: قرأ حفص بكسر اللام التي قبل الميم على أنها جمع عالم،
من الجاهل، والباوقون يفتحا جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى
قال ابن الجزري: العالمين أكسر (ع)دا،
وينزل، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب بتخفيف الزاي وإسكان
النون، والباوقون بتشديد الزاي وفتح النون.
قال ابن الجزري: ينزل كلاخف (حق)
فظلت، رست بالناء، ووقف عليها بالباء ابن كثير، وأبو عمرو،
والكسائي، ويعقوب، ووقف الباوقون بالناء، وقف عليها الكسائي
بالإملاء بالخلاف.

( المقلل والممال )
أدنى، ومسمى لدى الوقف، والأعلى، بالإملاء اللخة، والكسائي،
وخلف العاشر، والفتح والقيل لللؤرق.
الناس، بالفتح والإملاء للدوري أبي عمرو
الدنيا، والسوآي، بالإملاء اللخة، والكسائي، وخلف العاشر،
والفتح والقيل لللؤرق، وأبي عمرو، ولدوري أبي عمرو الإملاء
في لفظ الدنيا.
وجهازهم، بالإملاء لابن ذكروان، اللخة، وخلف العاشر، وهمام
خلف عنه.

254
ديكترين، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسائي، ورويس، وابن ذكران يخف عنهم.

البار، مثل السكائيين عداروس في الفتح.

(المدغم)

و الكبير، خلفكم، لا تبدؤ في حلق الله، بالإطبار والإذاج لابن عمرو، ويعقرب.

(منبين إليه)

إليه، واتقوه، الصلاة، لديهم، فهو، ويقدر، خير، سيروا، مبشارات، فشيء، من خلافه، يستشروان، ينزل، عليهم، الله، إذا تقدم مثله غير مرة.

فرقوا، قرأ حراء، والكسائي، فراقوا، بالف بعد الفاء، وتخفيف الرا، من المفارقة، وهي النكر لأن من آمن بالبعض وكفر بالبعض فقد ترك الدين القيم، قرأ الباكون، فروا، يعجف الألف، وتشديد الرا، من التفرق.

قال ابن الجوري:

وفرقوا أدم وخفه مما (رضي).

يقترون، قرأ أبو عمرو، والكسائي، يعقرب، وخلف العاشب، كسر النون كضرب بضرب، والباكون يفتحها كالم يعلم.

قال ابن الجوري: وكسرها أعلم دم كقيق اجها (روى) (حما).

دائم فرما، قرأ ابن كثير، آتينهم، بقصر اللهمزة بمثني جثم، والباكون، آتينهم، بالمدة بمثني أطعة.

قال ابن الجوري: آتينهم قصره كأول الروم (د) نا.
وأما آنكم من زكاة، اتفق القراء على قراءته بالمد.

إيبراوية، قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب بنه محادثة مفتوحة مع إسكان الواو على أنه مضارع، أربى، معدن الباهر والمفعول مسند إلى ضمير الخاطبين وهو منصوب بحذف النون وناصبه أن المضمرة بعد لام التأمل وقرأ الباقون بباجة مفتوحة مع فتح الواو على أنه مضارع.

ربى، ثلاثم وفاعل ضمير يعود عل الربا وهو منصوب بالفتحة الظاهرة.

قال ابن الجزري: تربو (ظاهرا) مدا خطاب ضمن أسكن.

فلا يربوا، اتفق القراء على قراءته بباجة الغيب.

هما يشتركون، قرأ نافع، وأبو بكر، وأبو عرو، وأبو عامر، وعاصم وأبو جعفر، ويعقوب ياء الغيب على الالتفات، والباقون بناء الخطاب جرباعي نسق الآية، قال ابن الجزري.

وعنا يشتركون كأن نحعل مع روم، سما (ثم) ل (كم).

لديهم، قرأ روح، وقنبل يخلف عنه بنون العظمة، والباقون بالباهوا، لإسند الفعل إلى ضمير لفظ الجلالة وهو الوجه الثاني لقنبل.

قال ابن الجزري: وأ(ش)م (و)ONY بين خلاف النون من نديهم.

الريح فثنير، قرأ ابن كثير، وهركة، والكسائي، وخلف العاشر بالإفراد، والباقون بالجمع.

قال ابن الجزري: ثانى الروم مع فاطر نمل (دم) شفا).

والريح مبشرات، أجمع القراء على قراءته بالجمع.

كمساف، قرأ ابن ذكوان، وأبو جعفر، وهما بخلاف، عنه بإسكان السين على أنه جمع كمساف مثل سوق وسدر، وقرأ الباقون بفتح السين وهو الوجه الثاني لمشام، على أنه جمع كمساف أيضا مثل قطمة وقطع.

- 254 -
قال ابن الجزري: وكسبا حر ك(عم) (ث) نفس والشعراء سب(ع)

الروم عكس (3)ن (4)ء ب خلف (5) ق.

دنزل عليهم قرأ ابن كثير وأبو عمرو، ويعتبر بتخفيف الزائ

إسكان النون، مضاوض لأنزل، والباقيون بتشديد الزائ وننع الغون مصارع

نزل، قال ابن الجزري، ينزل كلا خف (حق).

وآثار رحمت، قرأ ابن عامر، وحفص، وحزة، والكسائي، وخلف

العاشر بألف بعد الهزة وألف بعد الناء على الجمع وذلك لتعدد أو المطر،

ورقام الباقون بحذف الآلفين على التو رد لقصد الجنس.

قال ابن الجزري، آثار فاجع (3) يف (صحب).

ورحمت، وسمت بالباء، ووقف عليها بالباء. ابن كثير وأبو عمرو،

والكسائي، ويعتبر، ووقف الباقون بالباء ووقف عليها الكسائي بالإملاء.

ولا تسمع الصم، قرأ ابن كثير بالباء. التحتمة المفتوحة وفتح الميم

ورفع الصم، على أن الفعل مبني للسكون والصمد فاعل، والدعاء، مفعول

به، والباقيون بالباء الفوقية المضمومة وكسر الميم ونصب الصم، على أن

الفعل مبني للجهول والصمد مفعول أول، والدعاء، مفعول ثان.

قال ابن الجزري: يسمع ضم خطابه وآخره، باللهم نصبه رفما، (ك) أت هو،

والعكس في النمل (د) بلال روم.

الدعاء إذا قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر،

وروي بتسهيل الهزة الثانية بين بين، والباقيون بتحقيقها.

بهاذي الميم قرأ حزة، لهذي، وفتح الناء الفوقية وإسكان الهماء

وحذف الآلف، الميم، بالنصب، على أن تهذى فعل مضارع مستند إلى

ضاح المخاطب وهو الذي تحدث صلى الله عليه وسلم والمهم مفعول به، وقرأ
الباقون "بهادى، بالباء الموحدة المكسورة وفتح الهماء وألف بعدها ه العمي، بالخفيض على أن هادى اسم فاعل خبر ما والعمي بالجر مضاف إلىه من إضافة اسم الفاعل مفعوله. قال ابن الجرير: نتها العمي في ٦٣، مما يهدى العمي نصب (ت) لنا، ووقف على بهادى بالباء يعقوب، وحمزة، والكسائي يختلف عنهما، ووقف الباقون بعدم الياه.

المقل والتمال.

الناس، بالنفتح والإملاء لدورى أبي عمرو، القربي، والموق، بالإملاء لحمزة، والكسائي وخلف العاشر، بالنفتح والتقليل للأزرق، يبنى عمرو، فتى الودق، بالإملاء وصلا للسوosi يختلف عنه، أما وقفا بالإملاء لآبي عمو، ويعبر، والكسائي، وخلف العاشر، بالنفتح والإملاء لابن ذكوان، بالنقليل للأزرق، من رباء بالإملاء وقاها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وعلان أثر الأزرق ليس له فيها سوى الفتح، الكفارين، بالإملاء لآبي عمو، ودورى الكساندي، وروديس، وأبن ذكوان يختلف عنه، والنقليل للأزرق، وجاءهم، بالإملاء لابن ذكوان، ويعبر، وخلف العاشر، وهما يختلف عنه، أثار، بالإملاء لدورى الكساندي، وحده لأن كل من يميل غيره يقرأ، أثر بإفراد.

المدغم.

الكبر، يتكلم بما، فألا ذا، على أحد الوجهين، خلقكم، رزقكم، يأتي يوم، أصاب به، أثر رحبت، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

- ٢٠٧ -
سورة لقمان عليه السلام

الله، قرأ أبو جعفر بالسكك على ألف وثلاثة وستين فاتحة، وقى له، وقرأ حمزة برفع الناء على أنه خبر ثان لاسم الإشارة وهو كأو خبر لمتبناها رحساً من رحسة وقرأ الباقون بالنصب على الحال وهو مخالف علي هدي، قال ابن الجوزي: ورحسة (ة) وز

له، وأجمع القراء على إسكان الهاء لكونها اسمًا ظاهراً لا خبيراً

وبلط، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس، يختلف عنه بفتح الباء، مضارع، ونال الباقون بضم الباء، مضارع، وأصل وهو الوجه الثاني لرويس,

قال ابن الجوزي:

يبدل فتح الضمة بألف الزمر (حب) (نة) لقينان (حب) وأثناء عكس رويس، ويختلف به، قرأ حفص، وجرجس، والكسائي، وبعوب، وخلف العابر

بنصب الدال عطفًا على ، وبلط، والباقون، بفتحه، عطفًا على، يشترى،

قال ابن الجوزي: ورفع بفتح النصب (ظا) (حب).

وهوا، عليه، مستكبار، وهو، براليه، حملته، من خردة، لطيف

خبير، الصلاة، قبل، عليه، تقدم مثله غير مرة.

وكان، قرأ الاصبعان، بتسهيل الهاءة في الحالين، وكذا حمزة وقفاً

يختلف عنه.

وأتاه، قرأ نافع، بإسكان الدال، والباقون بضمها، وقرأ ابن كثير بصلة

ها، الضمير، والباقون بضم الصلة.

وأتاه، قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمزة، وعقوب، بكسر النون، والباقون بضمها.

وأتاه، قرأ حفص، بفتح الباء في المواضع الثلاثة، ووافقه البزي في

الوضع الثالث، ودر، وآن أن، أقيم الصلاة، والباقون، بكسرها في الثلاثة، وقرأ

ابن كثير، بإسكان الباء في المواضع الأولى، ودر، وآن أن، لا نذكر اتفاً، وقرأ

- 257 -

(16 - المذهب 24)
قبل إسكان الباي في الموضع الثالث، أما الموضع الثاني وهو ياهب إنهاء فليس فيه خلاف بين الإنسان والتحرك بل هو بالتحرك للجميع، قال ابن الجوزي.

ويا بني افتح (4) وما حيث حفص وفي لقاني الأخر (5) ديد (6) لوسكن (3) لن وأولا (د) ن.

والخلصة أن الموضع الأول فيه ثلاث قراءات، الأولى، فتح الباي مشددة لحفص.

والموضع الثاني فيه قراءتان، الأولى، فتح الباي مشددة لحفص، الثانية كسرها مشددة للباقين، ولفت внимание إلى أن الباقين فيه ثلاث قراءات، الأولى، فتح الباي مشددة لحفص والبازى، الثانية، كسرها مشددة للباقين، الثالثة، كسرها مشددة للباقين.

قال: مثال، قرأ نافع، وأبو جعفر بالرفع على أن كان نافع، والبايون يمكن على أن كان نافع، مثال قائل.

قال ابن الجوزي: مثال كلهان لرفع (مداء).

ولا تصر، قرأ نافع، وأبو عمر، وحزماء، والكسائي، وخلف، العابر في ألف، بعد خانى وخفف الميل، فعلى أحد المذكور، وهو لغة، هو ألف لحجاز، وهو ألف لحجاز، وهو ألف لحجاز، وهو ألف لحجاز.

وقرأ البايون في ألف، وخشيد الدين، فعلى أحد المذكور، وهو لغة تيم، والصر، مرس، صص، في الشيء، في أعناقها، في ميلها، والمعنى لا تمت خذك للناس أي لا تمرض عنهم، بوجيه، تكراراً، قال ابن الجوزي.

نصير (5) (ذ) (ش) خفف مد.

نعمه، قرأ نافع، وأبو عمر، وحفص، وأبو جعفر، تيفالم، وهو مضموم غير مذكور على التذكير، جميع نعمة كسرة، وصدير الواها، خذير يعود على الله تعالى، وقرأ البايون، إسكان البايون وفاء مذكرة على التذكير، والإفراد، وهو مصدر أريد به اسم الجنس، قال ابن الجوزي.

نعمه نعمة (6) (د) (مداء).

258
المقال والمال (المدغل)

الناس، بالفتح والعلامة لدرورى أبي عرو،
هدى لدى الوقف، وتليل، وولي، رأى، بإلمامة الصُرعة، والكاسمى،
رخلف العضل، وبالفتح والتقليل للصرر.

دالن، بإلمامة الصُرعة، والكاسمى، ورخلف العضل، وبالفتح والتقليل
للصرر، والسومى، وبالفتح والتقليل والإلمامة لدرورى أبي عرو،

الصغير، ليست بالإدغام لأبي عمرو، وابن عاص، وحَّرْة، والكاسمى،
وأبي جعفر،

وقد ضرفنا، بالإدغام لورش، وأبي عمرو، وابن عاص، وحَّرْة،
والكاسمى، ورخلف العضل.

وأشركنا، بالإدغام لأبي عمرو، ورخلف عن الدورى،
وبل تقيل، بالإدغام للكاسمى،

وأكبر، ورخلفكم، كذلك كانتوا، يشركونفسه، قال لقبان، سخر لكم،
قيل لهم، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقرب.

ومن يسلم وجهه إلى الله.

هُوَ، عذاب غليظ، من خلق، بنعمت الله، علائم خبئه، كله ظاهر.
قلما مرزك، فرأى عافع بضم اليماء، ركز الراى مضارع، أحزن،
والباقون يفتح اليماء، وضم الراى مضارع، حرون، قال ابن الجوزي،

يغرى ن في البكل أضعاً مع كسر ضم، (أَلَام)،
والبحر، ترأى أبو عمرو، يعقرب بالنص عطنا على علم، أَنَّه
والباقون بالرفع عطنا على المصدر المنسبي من أن دَا بِه، وهذا المصدر

- ٩٥٢٣ -
فألف لفعل مذكور في التقدير الوثِّب كون ما في الأرض من شجرة أقلاع والبحر بمحلة، قال ابن الجوزي: والبحر لا البصرى وسم، وإنما يدعون، قرأ أبو عموه، وحسن، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخليف العاهر بياء النحى على الالفات، والباقون بانتهاء الخطاب جريا على السباق، قال ابن الجوزي:

أدعو كلفان (حما) (صحب)

وينزل النثيف، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخليف العاهر بتحريف الزاي وإسكان النون، مضارع، أنزل، والباقون بتشديد الزاي وفتح النون مضارع، نزل، قال ابن الجوزي:

والنثيف مع مزبه ( حق) (شفا).

باب، قرأ الأصباهي، خلف عنه إبدال الهمزة ياء في الحالين. قال ابن الجوزي: وخلفه بأي: وفيها حمزة وقفا وجهنان التحقق والإيدال ياء.

المقال والمالام

الرقيق، بالإملاءة بنرة، والكسائي، وخليف العاهر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو.

صبور، وخثار، بالإملاء لأبي عمرو، ودوري الكسائي، وأبي ذكوان، خلف عنه، والتقليل للأزرق.

المدعم

إني الله وحده، يعلم ما في بالإظهار والإهدام لأبي عمرو، ويعقوب.

- ٢٢٠ -
سورة السجدة

دام، قرأ أبو جعفر بالسكت على ألف ولام، وهم بدون تنفس مقدر
حركتين.

و افتراة، لندن، يبدر، واضح.

 clans، قرأ أحمد، خلف عنه بمئات أربع حركات، والباقون بالقصر،
السجدة، قرأ قالون، والبنى بتسويل المهمة الأولى، مع المدخل،
والأسسائي، وأبو جعفر بتسويل المهمة الثانية، وأبو عمرو بإسقاط المهمة
الأولى مع القصر، والذين، والبرقق وجها، والذين، بتسويل المهمة
الثانية، إبدها حرف مدع إلى القصر، ولفت ميل ثلاثة أو ألف.

الأول، إسقاط المهمة الأولى مع القصر، والذين، تسهل المهمة
الثانية، والثالث هو إبدها حرف مدع مع القصر، وروبر وجها، الأول،
إسقاط المهمة الأولى مع القصر، والذين، تسهل المهمة الثانية،
والباقون بتحقيق المهمتين.

و خلقه ، قرأ نافع، وعاصم، وحمرة، والكسائي، وخلف العلاصر.

يفتح اللام على أنه فعل ماض ولاجعة صفة لكل أو لشيء، والباقون بإسماها
على أنه مصدر وهو نبِيل من كل بدل اشتمل، قال ابن الجوزري:

و(ب) (كثي) خلقه حرك.

ف أذا ضئلت نافع، وأبو جعفر، والسكون، ويعقوب بالاستفهام
في الأول والإخبار في الثاني، وابن عامر، وأبو جعفر بالإخبار في الأول
والاستفهام في الثاني، والباقون بالاستفهام فيما، وكل من قرأ والاستفهام
على أصله في المهمتين قالون، أبو عمرو بالتسويل مع الإدخال، وروبر
وابن كثير، وروبر بالتسويل مع عدم الإدخال، وهما بالتحقيق مع
الإدخال وعدم، والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال.

321
(المقل والملمال)

أناهم، استوياً، سواء، بالإنماطة لمزة، والكسائي، وخلف العاشر،
والفتح والنقيل للأزرق.

(المغم)

ه الكبير، وجعل لكم، بالإظهار والإدامة لأخي عمرو، ويعقوب.

قل بوقفكم ملك الموت

وه ترجعون، فرأ أربع، وبعث الخفاج، وكسر الجم، على البناء، المفاعل،
والباقون، بضم الناء، وفتح الجم، على البناء، للمفاعل، قال ابن الجزري.
وتراجع الجم، افتحوا، وأكسر (ظافة)، إن كان للآخر
دروسم، شئناً، يستبكون، وقيل، أظلم، ذكر، إسرائيل.
تأكل، منه، يبصرون، كله واضح.
والملمان، قرأ الأصبهاني، تسبيح، المهمزة الثانية في الحالين، ومهرة
وتفا، وجحان، تعقيق المهمزة الأولى، وتسبيحها، وعلى كل تسبيح المهمزة الثانية
أخني، قرأ حمزة، ويعقوب، يذكر، بإسكان الياء، على أنه فعل مضارع مرفوع.
عنجرن من الناصب والجزام، وهو مسند لضم، المتكلم، وقرأ الباقون، بفتح
الياء، على أنه فعل ماضي مبني للجهول، ونائب فاعلاً، ضمير يعود على ما
قال ابن الجزري: أخني سكى (ظاها)، بلماء، قرأ الأصبهاني، وأي جعفر، وأي عمرو، بخلاف عنه.

المدح، قرأ الأصبهاني، وأي جعفر، وأي عمرو، بخلاف عنه.

يدل المهمزة في الحالين، وكذا، حموه عند الوقف.

أئتمه، قرأ، قالون، والأزرق، وأي كبير، وأي عمرو، ورويس
بتسبيح المهمزة الثانية، بإبداًها ياء، والأصبهاني، وأي جعفر، وجحان
الأول، تسبيح المهمزة الثانية، مع الإدخال، الثانية إبدها ياء، مع عدم

- ٢٨٢ -
الإدخال، ولهشم التحقق مع الإدخال وعدمه، والباقون بتحقيق
مع عدم الإدخال.
ما صبروا، قرأ حزرة، والكساني، ورويس بكسر اللام، وتحقيق
الميم على أن اللام حرف جزء مؤسسة مسيرة جزيرة بلام والجار والمجرور
متعلق يجعل أي وجعناهم أمة هادين لصبرهم، وقرأ الباقون فتح اللام
وشديد الميم، على أن هما فظية بمعنى حين أي وجعناهم أمة هادين
حين صبرهم، قال ابن الجوزري.
لما أكبر خففا (غ) بين (رضي).
الماء إلى، قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عرو، وأبو جعفر، ورويس
بنسيل المحمولة الثانية، والباقون بتحقيقها.
(المقلل والمال)
دير نافك، وهداها، تجاجين، لماوى، فواحم، الأدنى، ومقي
بالإمالة لحزة، والكساني، وخلف العاشر، وفتح التقليل
للأزرق، وبالفتح والتقليل لدوري أبي عرو في لفظ متى،
دروي بالإمالة لأبي عرو، وحزمة، والكساني، وخلف العاشر،
وأب ذكران مختلف عنه، والتقيل للأزرق.
و الناس، بالفتح والإمالة لدوري أبي عرو،
والنار، بالإمالة لأبي عرو، ودوري الكسانى، وأب ذكران مختلف
عنه، وبالتقيل للأزرق.
(المدغم)
ء البصر، المجرمون ناكسوا، جهنم من، وقيل لهم، الأكبر علمهم،
أظلمن، وجعناهم هدى، بالإطاعة والإدامة لأبي عرو، ويعقوب.
سورة الأحزاب

كانت، قرأ نافع بالهمر، والباقون يليا، المشددة.

وأما يعملون خيراً، بما يعملون بصيراً، قرأ أبو عمرو بيا، النبي فيها فيما جربا على نسك الكلام، والباقون بتاء الخطاب على الافتاء.

قال ابن الجوزي: وعملوا معنا (م) وياء اللاتي، قرأ أقالون، وقنبل، وبعقرب بعمر مكسورة خفيفة من غيريه، بعدها وصلا ووقفاً، وقرأ ورش، وأبو جمعر بعمر مكسورة مسيلة مع اللد والقصر من غيره، بعدها وصلاً، أما وقفاً فلهم تسبيل الهزمة بالروم مع اللد والقصر وإبدالها ياء ساكنة مع اللد المشبع، وقرأ الزبي، وأبو عمرو وصلى بعمر مكسورة مسيلة مع اللد والقصر من غيره، بعدها، ولها أيضاً إبتدال الهزمة بالروم مع اللد والقصر وإبدالها ياء ساكنة مع اللد المشبع، وقرأ ابن عامر، والكوفيون بعمر مكسورة بعدها ياء ساكنة وصلا ووقفاً، وهم على أصولهم في اللد المشبع، وحزة ووقف تسبيل الهزمة مع اللد والقصر.

قال ابن الجوزي:

وحذف بياء اللاتي (سما) وسهر نغير (ظما) (ل) (ز) كا

والبدل ساكنة اليا خلف (م) (ديه) (م) (سب)

tظاهرهون، فيها أربع قراءات "الأول" لناحيف وأبو كثير، وأبو عمرو، وأبي جمعر، تظاهرهون، بفتح النا، وتشديد الظاء. وحرف الآلف التي بعدها وفتح الها، وتشديدها وهو مضارع تظاهر، وأصله تظاهر، فأذعت الناء، في الظاء، الثانية، لأبي عامر، تظاهرهون، بفتح النا، وتشدده الظاء، وحرف آلف بعدها وفتح الها، وتشذيفها وهو مضارع تظاهر، وأصله تظاهرهون، فأذعت الناء في الظاء، الثالثة، لعاصم

٢٩٤
ه تظاهر اليم، بضم اليم وتخفيف الظاء، وألف بعدهما وكسر الهماء عنقمة
وهو مضارع، ظاهر، الرابعة، تظاهر، بفتح اليم، وتخفيف الظاء
وألف بعدها وفتح الهماء عنقمة وهو مضارع، ظاهر، وأصله تظاهر
غذف إحدى التاءين تخفيفا
تظاهر اليم، والكسر (لؤي)
وخفف الهماء (كنز) والظاء، (كنز) (ذي، وأقصر (سماء)
وهو، أخطام، البنيان، مثاقٌ غليظاً، علىهم، بصيرا، الحناجر،
وبستانون، يوتنا، تقدم نظيره
التي أذن، قرأ نافع بالهمز وعلى يجمع همزة الأولى مضومة
والثانية مفتوحة فيها في الوصل فاها خالصة، وقرأ الباوقون ياء مشددة
والظفر، قرأ نافع، ابن عامر، وشعبة، أبو جمجفر بالكسر، وباوقون وصلان وصلا
ووقف لتبعال للرسم، وقرأ ابن كثير، وخفف، والكسائي، وخلف الباوق
باثرات الألم، وقف وخففها وصلا إجراء الفواصل مجرى القوافي فينبوت
ألف الإطلاق، والباوقون يخففها في الحالين لأنها لا أصل لها
قال ابن الجوزي:
وفي الظفر، وقع مع الرسولا والسبيلا بالأنف
(ден) (ع) (روي) (حياة) ( عم) (صغير)
ولا مقام، قرأ حفص بضم الهم، الأول على أنها اسم مكان من هؤلاء
أي لا مكان (إقامة) لكم، أو مصدر من هؤلاء، إنما أي لا إقامة لكم،
وقرأ الباوقون يفتتح الهم على أنها اسم مكان من هؤلاء، أي لا مكان قيام لكم
أو مصدر منه أي لا قيام لكم
قال ابن الجوزي: مقام ضم (ع) (د)
فراراً، القرار، أجمع القراء على تفخيم الراء فيما للتكرار.
لاقروا، قرأ نافع، وابن كثير، وأبووجعفر، وابن ذكوان بخلاف عهده بقصر الهمرة أي يصف الآف التي بعدها من الإتيان بمعنى جاءوها، وقرأ الباقون بقصر الهمرة أي يصف الآف التي بعدها من الإتيان بمعنى أعطرها، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان.
قال ابن الجوزي:
وقصر آهوه (مدا) من خلف (د) مقلق والملام.
الوسي، وكبنى، أولى، بالإملاءة لجمع، والكسائي، وخلف العاشر.
والفتح والتقليل لازرق.
وهو، عيسى، لدى الوقف، بالإملاءة لجمع، والكسائي، وخلف العاشر.
والفتح والتقليل لازرق، وأبي عمر.
ولكافرين، للكافرين، بالإملاءة لاتي عمرو، ودوري للكسائي،
رويس، وابن ذكوان بخلافه، و фильм الرقف.
أقطارها، مثل الكافرين عدا رويس فليس له سوى الفتح.
بناكم، جاءكم، بالإملاءة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر.
وحشام، بخلاف عهده.
وتقبيه، لا إملاء في لفظ زاغه، لأنه مستنى.
المدخل.
الصغير، إذا جاءتمكم، إذا جاءكم بالإذن لابي عمرو، وحسن.
وإذ زاغت، بالإذن لابي عمرو، وهشام، وخلاء، والكسائي
الكبر، من قبل لايلون بالإظهار والإذن لابي عمرو، ويعقب.
قد يعلم الله المعوقين.
نبالس، يسرى، يصبون، ينظر، شاء عليهم، خيرا، صياحيم
التي تقدم مثله غير مرة.

277
يسألون، قرأ رويس، يسألون، بتشديد السين المفتوحة وألف بدها، وأصلها يسألون، فادغعت الناقة في السين، أي يسأل بعضهم بعضاً.
وقرأ الباقون، يسألون، سيكون السين بدها هزة بلا ألف مضاف وسال.
قال ابن الجزوري: وسألون اشهد ومد (غاء).
توقف عليها حزة بتنقل وحذف الهزة، وروى عنه الوقوف عليها تبعاً للرسم بحذف الهزة وألف بدها بعد السين، لسهم بالآلاف فيصير النطق بين مفتوحة وألف بدها.

أسوأ، قرأ عاصم بضم الهزة وهي للقاؤس وتيم، والباقون بكسرها.
وهي للفاء أهل الحجاز، قال ابن الجزوري: وضع كسر لدى أسوا في السكن (ض). و
لم تطوله، قرأ أبو جعفر بحذف الهزة في الحالين فيصير النطق بو أو ساكنة بعد الطاء، وحزة وقفها وجهان الحذف كأتي جعفر، والتسهيل بين بينها.

ميينة، قرأ ابن كثير، وشعبة بفتح الباء، والباقون بكسرها.
قال ابن الجزوري: و (صف) (د) ما بفتح يا مينة.
يضاعف لها العذاب، قرأ ابن كثير، وابن عامر، نضعهم، بون
مضوعة وحذف الآلف بعد الضاد مع كسر العين وتشديدها على الباء للفاعل، العذاب، بالنصب مفعول به، وقرأ أبو عرو، وأبو جعفر، ويعقوب، ويضعف، ياء تحتية مضوعة، وحذف الآلف بعد الضاد مع فتح العين وتشديدها، على الباء، للمفعول، العذاب، بالرفع نائب فاعل، والباقون.
يضاعف، ياء تحتية مضوعة، وإثبات الآلف بعد الضاد مع فتح العين.
وتخفيها على الباء، للمفعول، العذاب، بالرفع نائب فاعل.

- ٢٧٧ -
قال ابن الجروي: نقل يضافف (كميم) (تُنَا) (حق) وبا...

(المقل والمال)

جاء، وشاء، بالإمالة لابن ذكران، وحمزة، وخلف العاشر، وهشام...

وله، وقبض، وكنى لدى الوقف، بالإمالة لحررة، والكسائي،...

والعاشر، وبالفتح والتقليل للازرق.

لأسيء الميلود، حالة الوصل بإمالة الزامق لثابثة، وحرم،...

والسعالي، أما حالة الوقف على وجه، فيكون حكما حكما، وأمر، كوكب،...

وقدم بالانعام...

الدنيا، بالإمالة لحررة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل...

للأزرق والصورى، بالفتح والتقليل، والإمالة لدوري، أبي عمرو...

(الدمغ)

لكبر، وقف في بالاظهار، والادفام لابن عمرو، ويعقوب...

(ومن يقت)

وتحمل صاحباً تؤتها، قرأ حمرة، والكسائي، وخلف العاشر يا...

التذكر فيهما على إسناد الفعل الأول إلى لفظ دمن، والثاني لضمير الجرًا...

وهو، وقرأ الباقون، وتحمل، بناء التأنيث على إسناد الفعل لعشي...

همن، وهم النساء، وقرأها، بالون مستنداً لضمير المتكلم المعروف نفسه،...

قال ابن الجروي: يعمل ويتلوه البيانا).

وقرأ ورش، وأبو جمفر، وأبي عمرو بخلاف عنه بإبدال البمزة...

في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف...

٣٦٨
النبي، الصلاة، وطهربم تطهيراً، بيوتك، لطيفاً، وصابرات، والذكرات، مغيرة، طقوس، من النسا، من أنقيات كله وأصح.

ومنه، فقرأ نافع، وعاصم، وأبوingham يفتح القاف، على أنه فعل أمر من قرر، بكسر الراه الأولى يقرر يفتحها، والأمر منه وقرر، حذف منه الراه الثانية الساكنة لاجتناب الراءين ثم نفت فتحة الراه الأولى إلى القاف ثم حذفت امدة الوصل للاستفادة عن الفتح، قرر، على ورن، فمن، يفحفف لام الكعبة، وقرأ الباقون بكسر القاف، على أنه فعل أمر من قرر بالمكان بقرر بكسر الراه الأولى والأمر منه وقرر، ثم حذف منه الراه الثانية إخ قال ابن الجوزي.

وفتح قرن (ن) لام (عما).

ولا يلحن، قرأ البزي يخفف عنه بتشديد التاء، وصلاة مع المدب، للضاكان، والباقون بعدم التشديد مع القصر وهو الوجه الثاني للبزي.

أن يكون له، قرأ هشام، وعاصم، وحزة، والكساني، وخلف الاسم، ياء البصر، والباقون بتاء التائب وحجاز تذكر الفعل وتأنيته لنأس الفاعل مؤتمد غريح حقيق، قال ابن الجوزي: (اذبي (كمي) يكون، وخاجام، قرأ عاصم يفتح التاء على أنه اسم للكلة كالطالب، والباقون بكسرها على أنه اسم فاعل، قال ابن الجوزي، خائم افتتحها (فيص).

التي إذا أرسلتاك، الذي إذا أحللنا، قرأ نافع بالزهر، ولا يجمع همزان الأولى مضمنة والثانية مكسورة فيكون له تحقيقاً الأولي وتسبيلاً.

أطمنه، قرأ حرة، والكساني، وخلف العاشر يفتح التاء، وألف بعد الميم فيصير مداً لازماً، والباقون يفتح التاء ولا ألف بعد الميم.

قال ابن الجوزي تمسون ضم امدد (شنا).

269
على، قرأ يعقوب، بضم الهاء في الحالين، ووقف عليها بها.

السكت يختلف عنه

النبي إن، قرأ كأن حال الوصل بإدال الهمرة ياء مشددة وهو المختر.

والوجه الثاني له تسهيل الهمرة بين بين وهو ضمير وأنا قال في الطيية: وفي مكة، والنبي، الادغام اصطنى، أما إذا وقف في الهمر، قولاً واحداً.

وقرأ ورش بالهمز في الحالين. وحينذاك يجمع همزة مكسرتان حال الوصول.

فتكون له تسهيل الهمرة الثانية بين بين، والازرق إبادها حرف مدفعاً، مع المد المشبع إن لم يبدع حركة النون المارضة بالنقل، والقصران اعتديها.

وقرأ الباقون ياء مشددة في الحالين.

النبي إن، قرأ نافع، بالهمز، وحينذاك يجمع همزة من حالان الأولى المضمومة والثانية.

مفتولة فيكون له في الهمرة الثانية الإبدال وأوا، والباقون ياء مشددة.

المقل (الملال)

الأولى، بالإملاء الحزة، والكسائي، وخفف العابر، وبالفتح والتنقل.

الأزرق، وأبي عمرو،

قيل، وقضى، وخشى لدى الوقوف، وتخشاه، وكنى، وأما م.

بالإملاء الحزة، والكسائي، وخفف العابر، وبالفتح والتنقل لازرق،

الكسائيين، بالإملاء لأبي عمرو، ودورى الكسائي، ورويس،

وأبي ذكرى، يخفف عنه، وبالتنقل لازرق.

تنبه، لا إملاء في لفظه أباه لكونه راويًا.

المدغم

الصغر، فقد صلى بالإدمام نورش، وأبي عمرو، وأبي عمير، وحمرة،

والكسائي، وخفف العابر.

وإذ تقول، بالادغام لأبي عمرو، وهشام، وحمرة، والكسائي،

وخفف العابر.

- ٢٧٠ -
ترجمة

ترجمة: قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، ويعقوب.

بهيرة مرفعه، والباقون، باء ساكنة.

والنون، قرأ أب جعفر، يبدل الهمزة، ووا مظهرة في الحالين، وعشرة.

وقف الله، ووقف، والابن، الكاف، في الحالين، والإبدال، مع الادعاء.

لا يحق، قرأ أبو عمرو، ويعقوب بناء التأنيث، لأن الفاعل، حقيق.

التأنيث، وقرأ الباقون، يباء التذكير، للفصل بين الفعل والفاعل.

قال ابن الجزري: يحل لا بصر.

ولا أن يبدل، قرأ البر، يخفف عنه، بتشديد الناء، وصلاة، والباقون.

بعد التشديد، وهو الوجه الثاني للبر.

ه يبوت، طعام غير: فاشتراوا، مستأنس، يؤذى، النبي، عليهم.

أبناء أخواتهن، أبناء أختهن، تقدم مثله مراة.

ه التي إلا، حكما، حكم، النبي إن، إلا أن الأزرق له الإبدال، مع المداخل،

قولاً واحداً.

والمالون، قرأ ابن كثير، والكسراني، وخلاف العابر بالنقل.

في الحالين، وذلك حصر عند الوقف، ووقف عليها، بعقوب بها السكت.

خيلف عنه.

المقل والمالام

أدنى، إناء بالمالمة، فمزة، والكسراني، وخلاف العابر، والفتح.

التقليل الأزرق، والفتح، والمالمة، لهشام، في فظ، إناء.

ه الدنيا، بالمالمة، فمزة، والكسراني، وخلاف العابر، والفتح والتقليل.

الأزرق، والسومي، والفتح والتقليل، والمالمة، لدورى، ابن عمرو.
(المدغم)

حكير، يعلم ما يذبن لكم، أظهر لفلوبكم، بالإظهار والأذنام
لأبي عمر، وبعقوم.

(لبن لم ينه المناقبون)

لا يجاورونك، سمراء خالد، نصيرا، كله واضح.
روسلا، السبيلا، حكمهما وصلى ووقفا حكم، التوفان، وقد تقدم
ساداتنا، قرأ أبي عامر، ويعقوم بابجع بالذات بعد الذال مع كسر
التانج، جمع سادة، والياقون يفتح التانج، بلا ألف جمع سيد.
قال ابن الجوزي: وساسات اجنا بالذكر، (كم) (ظل).
هكما، قرأ أعمان، وهزام Nigel عنبه بالباء الموحدة من الكهر أي
أشد اللعنة وعظمه، وقرأ الياقون بالباء المعلقة من الكهرة أي مرة بعد
أخرى، قال ابن الجوزي: كبيرا ثامبا (لي) (لى) (لمعل).

(المقلل والممل)

الكافرون، بالإمالة لأبي عمر، ودوري الكسائي، ورويس،
وأبى ذكران بخلاف عنه، وبالتقيل للازرق.
في النار، حكما حكم، الكافرون، ما هذا روسا فيفتح.
موسى، بالإمالة لحرة، والكسائي، وخلاف العاثر، وبالفتح
والتمليل للازرق، وأبي عمرو.

(المدغم)

الصغير، يغفر لكم بالاذنام لأبي عمر، بخلاف عن الدور.
لكثير، الساعة تكون بالإظهار بالاذنام لأبي عمرو، وبعقوم.

274
( سورة سبأ )

(وهو ؛ مخفرة ؛ صراط ؛ أبيهم ؛ من السماء إن ؛ تقدم مثله كثيرا)

عالم الغيب ؛ قرأْ تأিِفَعْ ؛ ابن عاصم ؛ وأبو جمفر ؛ وروس دعائم ؛ يرفع
الميم على وزن قاعل على أنه خير لمبدأ محذوف أي هو عالم ؛ وقرأ ابن كثير
وأبو عمرو ؛ عاصم ؛ روح ؛ وخلف الباقون ؛ عالم ؛ يخفض الميم على وزن
قاعل على أنه بدل من ربي أيضًا ؛ قال ابن الجوزي ؛
عالم علام ( ر ) ( ف ) ؛ ورفع الميم ( غ ) ؛ ( عام )
لا يعرف ؛ قرأ الباقون بكسر الزاي ؛ والباقون بضمها ؛ وهما لفتان
قل ابن الجوزي ؛ أكسر يعرف ضمها ( ر ) ؛
معاجزين ؛ قرأ ابن كثير ؛ وأبو عمرو ؛ معاجزين ؛ يخفض الألف
بعد الفين مع تشديد الجيم على أنه اسم قاعل من عجزه إذا ثبته ؛ وقرأ
الباقون ؛ معاجزين ؛ بإثبات الألف ؛ وتخفيض الجيم على أنه اسم قاعل من
المماثلة بين المبالغة والمساوية ؛ قال ابن الجوزي ؛
واقصر تم شدم معاجزين الكل ( حبر )
من رجز اليم ؛ قرأ ابن كثير ؛ وخفض ؛ ويعقوب يرفع الميم على أنه صفة
د منابع ؛ وقرأ الباقون يخفضها على أنه صفة ؛ لرجز ؛ قال ابن الجوزي ؛
ورفع الميم ؛ ( غ ) ؛ ( عام ) ؛ ( كذا ) أليم الحران ( شم ) ؛ ( دن ) ؛ ( ع ) ؛
( إذا ) إن نشأ تخفيض بهم الأرض أو نسف عليهم ؛ قرأ حمزة ؛ والكسائي ؛
وخلف الباقون بالنبي التحية في الأفعال الثلاثة إسنادًا لضمير الله تعالى ؛
والباقون بذل العظيمة فيها ؛
قال ابن الجوزي ؛ ويايماً تخفيض بهم يسقط ( شفأ ) ؛
وكسافآ ؛ قرأ حفص يفتح السين على أنه اسم جمع كسمة كقطعة وقطع ؛
وقرأ الباقون بإسكان السين على أنه اسم جمع كسمة ككدرة وسدر ؛

- 273 -

( م 188 - البذل ج 4 )
قال ابن الجزري:
وكشفاً حكاءاً (عم) (تنفس والشعراء شبيه) (ع) لا
المقل والمعمال
وأقرى، بالإمالة لأبي عمرو، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر;
وابن ذكوان يخلف عنه، والنقل للأزرق.
ويبلي، بالإمالة لحمرة، والكسائي، وخلف العاشر، وشعبة يخلف عنه،
وبالفتح والنقل للأزرق. ودوري أب عمرو
المدغم
الصغير، هل تدلكم، تخسف بهم، بالإمالة للكسائي.
الكبير، بعلم ما يلاف، بالإظهار والادعام لأبي عمرو، ويعقوب.
ولقد آتينا دار من فضلا
والطير، يديه، تدفق ظاهرة، السير، سير، ظلما، وهركلجل
الرخ، قرأ شبهة بوهف الحنا، على أنه مبتدأ خبره الجار والمحور.
قبله وهو، ولسلبان، وقرأ ألقاقون بنصها على أنه مفعول لفعل مذعوف
أي وسخروا لسلبان الرخ، وكأنه يقرؤونه بالإفراد إلا أبا جعفر بالجامع.
قال ابن الجزري والريح (ص) فو، وقال: وصادما الأسرسناب (ص) منانا
الفقر، اتفقوا على ترقية راهنة وصولا، واحتفلوا فيه وقفا كالوقف
على مصر، فأخذ بالتفخيم جماعة نظرا للحرف الاستعمال، وأخذ بالترقيق
آخرون منهم الثاني، واختار في النشر التفخيم في مصر والترقيق في القطر
نظرًا للوصل وعملا بالأسفل، ولذا قال:
وأخير أن يوقف مثل الوصول في مصر عين القطر إذا الفضل
والجابري، قرأ ورش، وأبو عمرو ياذب الله وصولا، وابن كبير.
وبعقوب بإرادتهم في الحالين، والباقون بعذشبها وصولا ووقفًا

---
عبادي الشكور، قرأ حمرة بإسكان الياء في الحالين مع حذفها وصلا للفاء.

الساكنين والياكون بفتحها وصلاة وإسكانها وفقةً منسخة، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، منسخة، وألف بعد السين بدلاً من الهاء لقاء أهل الحجاز، وقرأ ابن ذكوان، وهما مشابه عنهم منسخة، بعد السين مفتوحة، وقرأ الياقون منسخة، وهما مشابه عنهم منسخة، بهمزة مفتوحة بعد السين على الأصل اسم الله على وزن مفتوحة ككسنة.

والصابتة وهو الوجه الثاني لشمام.

قال ابن الجوزي: منسخة أبدل (ح) فاً (مد) سكون الهاء (ا) الحرف (م).

هيئة البناء، رواه بناء الأول وضم الباء المدودة بعدها، وكسر الباء النحية المشددة على الباء، للمفصول ونائب الفاعل واللحن، وقرأ الياقون بفتح الثلاثة على الباء، لها البناء، والفاعل، والفاعل، الجين، قال ابن الجوزي: يبين مع إن تولبت (غ) لا ضمان مع كس في لسما، قرأ البيزي، وأبو عمرو، ففتحت الهمزة من غير تنوين متنوعاً من الصرف النصري والتأبم، وقرأ ألقيل إسكاتها إجراً للوصول جزية الوقوف، وقرأ الياقون بكسرها مع التنوين على أنه عم على الملي.

قال ابن الجوزي: سبداً مما لا نون وفتح (م) ل (ح) كم سكن (ز) كا، وسكتهم، قرأ حفص، وحومة، بسكون السين، وفتح السكاك، بلا ألف، على الإفراد، بمعنى المصدر أي في سكاكه، قرأ الكاسكي، وخلف العاشر بالتوحيد وكسر السكاك لغة العين، وقرأ الياقون بفتح السين، وألف، بعدها، وكسر السكاك على الجم إضافة إلى الجم، لأن لكل مكن: قال ابن الجوزي: مساكن وحداً (صحيح) وفتح السكاك (ع) الم (ي) دا، أكل خط، قرأ نافع، ابن كثير بإسكان السكاك، وتنوين اللام على أنه مقطع من الإضافة، وقرأ أبو عمرو، ويعقوب: بضم السكاك وترك التنوين على إضافته إلى خط من إضافة النون، إلى جنسه كوب خر، وقرأ الياقون، وهم ابن عامر، وعاصم، وحيرة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف.
الباشر بضم الكاف مع التنوين، قال ابن الجزري: أكل أضعف (عما)
وقال: واللاكل أكل (ل) (د) (ن)
وهل نجازي إلا الكفور، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عروة، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر، نجازي، بإباء المضوية وفتح الواى: ملني المفعل، الكفور، بالرفع نائب فاعل، وقرأ الياقوث، نجازي، بين المنظمة وكسر الواى مبنايا للفاعل، الكفور، بالنصب مفعول به،
قال ابن الجزري:
نجازى البسما افتحن زاي الكفور رفع (جبر) (ص) ن، وريناء ببعيد، قرأ ابن كثير، وأبو عروة، وهشام، وريناء، بالنصب على النداء، بعد، كسر العين المشددة بلا ألف، فكل طلب، وقرأ يعقوب، وريناء، بضم الباء على الابتداء: ببعيد، بالالف وفتح العين، والدال، ففعل ماض، والجملة خبر، وقرأ الياقوث، وريناء، بالنصب على النداء، وبعيد، بالالف، وكسر العين، وسكون الدال، فعل طلب، قال ابن الجزري:
وريناء أرفع (ظ) لمننا وبعدها، فامتد وحرك عنه وأقصر شدداً (نور)، وصدق، قرأ عاصم، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر بتشديد الدال، على التضضيف: والياقوث، بعد التشديد: على أصل الفاعل، قال ابن الجزري:
وصدق الثقل (كنى).
وقل؛ ادعوا، قرأ عاصم، وحمرة، ويعقوب بكسر اللام، والياقوث، بضمهم.
فيهما، قرأ يعقوب بضم الهاء في الحالين، والياقوث بكسرها، أذن له، قرأ أبو عروة، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر بضم الهاء، على البناء، المفعول، وله نائب فاعل، وقرأ الياقوث، أفتحوا على البناء، للفاعل، وهو الله تعالى، قال ابن الجزري:
وأذن أخمص (ح) (شما)،
- ٢٧٢ -
فزع، قرأ ابن عامر، ويعقوب بفتح الفاء والزائى، على البناء النافع، والفاعل ضخيم يعود على الله تعالى أي إذا أزال الله الفزع عن قلوب الشافعين والمشفعين، فهم بالإذن، وقرأ الباقون بفتح الفاء، وكسر الزائى، على البناء المفعول ونائب الفاعل، عن قولهم:
قال ابن الجزري: وسما فزع (كمال). (رقا.)
(المقل والملعال)
بفتح، والتقيل للأزرق، ولا إملاء فيها لمدنول، شفاء لهما، يقرءون بكسر الزائى.
والتقوى التي، وقري لدى الوقف عليها بالإملاء لأبي عمرو، وحزة، وكشاف، وخلف العاسير، والكساتى، وخلف العاسير، ابن ذكوان يخفف عنه، والتقيل للأزرق.
وعدل وصل القرى التي يكون فيها الإمالة للسوعي يخفف عنه.
وإسفنا، بالإملاء لأبي عمرو، ودوري الكساتى، ابن ذكوان يخفف عنه، والتقيل للأزرق.
(المدغم)
له الصغير، وهؤلاء يجازي بالإدغام للكساتى.
وقد صدق، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحزة، وكشاف، وخلف العاسير.
الكبر، لعلم من، أذن له، فزع عن، قال ربك، بالإظهار والإدغام.
لأبي عمرو، وبعقوب.
(قل من يرزقكم)
أروى الدين، اتفق القراء على فتح البياء، وصلا وإسكانها وفاء.
وهو، بشيراً ونذيراً، تساؤلون عنه، القرآن، يديه، كافرون.
ويقدر خير، ظเศرا، سهر، إلقاء، تقدم مثل غير مغرة
بجاء الضف، قرأ رويس جراء، بالنصب مع الشوجه وكسره
وصل لسانا كنّين والنصب على الحال من الضمير المستقر في الحُبر المقدم
الضغف، بالرفع مبتدأ مؤخر، وقرأ الباقون جراء، بالرفع من غير
توبين مبتدأ مؤخر الضف، بالجر على الإضافة،
قال ابن الجريري: نون جزءا ترفع الضف، أرفع الحضف (ع) واء.
الغرافات، قرأ حوة بسكان الرا، من غير ألف بعد اللفاء على العوجد والباقون بِعَمْل الرا، وآلف بعد اللفاء على الجمع، وانفق القراء العشرة على
الوقف عليها بالتأطير، قال ابن الجريري: والفرقة التوحيذ (ع) د
معاجرين، قرأ ابن كثير وأبرعه دعف الزلف بعدنالمين، وتشديد
الجم، والباقون بإثبات الألف وتخفيف الجِم، قال ابن الجريري:
واقصر ثم صد معايجين السكل (جبر).
ه تَحَضيرة، يقول، قرأ حفص ويعقوب بالباء النحية فيما، لمناسبة
ما قبله، والباقون بئن العظمة فيما على الألفات، قال ابن الجريري،
وتعشر بالقول (ظاية) . . ومهم حفص في سبأ
أؤول ؛ إياكم، قرأ قانون، والبرزي بتسين الهُرمة الأولى مع المد،
القصر، أبو عُمرو بِيسقاط الهُرمة الأولى مع القصر والملد، والأوزوق،
وجهان تسين الهُرمة الثانية، وابداها حرف مخضا معا، مع المد المشبع،
الأصبع، وأبو جعفر تسين الهُرمة الثانية، واتنيل ثلاثة أوجه، إسقاط
الهُرمة الأولى مع القصر والملد، وتسين الهُرمة الثانية، وإبادها حرف، مد
مخضا مع المد المشبع، وابروز وجهان إسقاط الهُرمة الأولى مع القصر والملد،
وتسين الهُرمة الثانية، والباقون بتحقيق الهُرمة،
فَكَّير قرأ ورش بإثبات الباب وصار وحذفها وقفاً، ويعقوب بإثباتها
وصلا ووقفاً، والباقون بحذفها في الحالين.

-٣٢٨-
(المقال والممال)

هدى لدى الوقف، ومشى، والهدى، ونأتي، بالمالمة، بحرة، والكسان
وخلف العاشر، وبالفتح والنقيل للأزرق، والفتح والنقيل للدوري أبي عمرو
وفي نظم من مثا،

للفاس، والناس، بالفتح والمالمة، لدوري أبي عمرو.

هدى، وتمتري لدى الوقف، بالمالمة، لأبي عمرو، بحرة، والكسان
وخلف العاشر، وبالنقيل للأزرق.

وزيني، بالمالمة، بحرة، والكسان، وخلف العاشر، والفتح والنقيل
الأزرق، وأبي عمرو.

هجاكم، وجاحم، بالمالمة، لابن ذكوان، بحرة، وخلف العاشر،
وهشام، بخلف عنه.

والنوار، والئار، بالمالمة، لأبي عمرو، ودوري الكسان، وأبي ذكوان
بخلف عنه، بالنقيل للأزرق.

(المعتمد)

الصغير، إذ جاءكم، بالانغام، لأبي عمرو، وهشام.

وقد تأمونا، بالانغام لأبي عمرو، وهشام، بحرة، والكسان،
وخلف العاشر.

والكبر، يريدكم، يجعل له، ويقدر له، نقول للقابلة، ونقول
لذين، كان نكره، بالإظهار والانغام، لأبي عمرو، وعقول.

- 779 -
(قل إنما أعظمكم بواحدة)

فَمَن تَفَكَّرُوا فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ نَحْرٍ أَلوَاحٍ فَزَيَّنَهَا بِمَآءٍ نَبِيْلٍ فَهُوَ وَهُوَ جَيِّلٌ

إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا قَرَأَ نَافعٍ وَأَبُو عَمَروٍ وَأَبِي عَامَرٍ وَحَفْصٍ

وَأَبِي جَعْفَرٍ فَبِفَتْحِ يَاهُ الْإِضَاحَةِ وَالْبَاقِونِ يِسَانُهَا

وَالْفَيْوَبِ قَرَأَ شَعْبَةٌ وَحُجْرَةٌ بِكَسْرِ الْغَنِيٍّ وَالْبَاقِونِ بِبَعْضِهَا

دِرِّي إِنَّهُ قَرَأَ نَافعٍ وَأَبِي عَمَروٍ وَأَبِي جَعْفَرُ فَبِفَتْحِ يَاهُ الْإِضَاحَةِ

وَالْبَاقِونِ يِسَانُهَا

فَحَلَّ الْبَاقِونُ وَقَرَأَ أَبُو عَمَروٍ وَشَعْبَةٌ وَحُجْرَةٌ وَالْكَسَائِيٍّ وَخَلَفُ

الْبَاقِونِ بِمَآءٍ مُضِمَّوْمٍ بَعْدَ الْأَلْفِ فِي صِبْرِ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنَّهُ مُصْدِرٌ

فَتَنَاشِ، وَقَرَأَ الْبَاقِونُ بُيَأْوِ بِمَآءٍ مُضِمَّوْمٍ بِلا هُمُّ مُصْدِرٌ نَافِعٌ

قَالَ أَبُو الْجَزَائِرِ وَالْبَاقِونُ هُمْرِ الْجَزَائِرِ (صَحِيحَةَ)

وَجَهْلٌ قَرَأَ أَبِي عَامَرٍ وَالْكَسَائِيٍّ وَرُوِيَ قَالُوا إِبْتِغَتُمُ الْحَامِلَ الْكَحْلِ

وَالْبَاقِونُ بِالْبَكْرَةِ الْخَالِصَةِ

(سُورَةَ فَاطِرَ)

لَمْ يَنْبُخَ إِلَّا عَلَىٰ مَنْ فَضَلْنَا فِي نَفْسِهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُ وَمَاتَ إِذَا أَرْضَى، كَذَٰلِكَ وَضَعْنَا

أَنْ خَلَقَ الرَّحْمَةَ وَالْكَسَائِيَّةَ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَخَلَفَ الْعَالِيِّ

هُمْ مِن قَلِيلِ غَيْرِ عَزْوَةٍ وَالْكَسَائِيٍّ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَخَلَفَ الْعَالِيِّ

هُمْ بِالْجَرْجَةِ عَلَى الْلُّفْظِ وَالْبَاقِونِ بِالْمَهْجُورَةِ عَلَى الْمَلِكِ
ومن زائدة للتأكيد وخلقي مبناً والخبر جملة ترتقي، قال ابن الجوزي:

غير اخضفالرفع (٧٣) با (شفاء)

وقرأ أبو جعفر بإخفاء النون عند الحاء، والتنوين عند الفين.

ترجم الأمور، قرأ ابن عامر، وحمراء، والكسرى، ويعقوب،

وخلف العاشر يفتح الواو. وكسر الجيم مبناً للفاعل، واللائقون بضم الناء.

وفتح الجيم مبناً للمفعول، قال ابن الجوزي: الأمور هي الشام.

وفرعت نخفض، قرأ أبو جعفر و Decompiled، بضم الناء وكسر الها.

مضارع، أذهب، نفسك، بالنصب مفعول فيه، وقرأ اللائقون

تذهب، يفتح الواو والإملاء مضارع، ذهب، نم Ged، نفسك، بالرفع

فعال، قال ابن الجوزي: وتدهب ضم واكسر (٧٣) هيا نفسك غيره

الرياح، قرأ ابن كبير، وحمراء، والكسرى، وخلف العاشر

بالإنفراد، واللائقون بالجمع، قال ابن الجوزي: فاطر حال (٧٣) م (شفاء)

ميت، قرأ نافع، وفحص، وحمراء، والكسرى، وأبو جعفر،

وخلف العاشر بالتشديد، واللائقون بالخفض، قال ابن الجوزي:

ويقتضى افتحاً، ضم وضم (٧٣) وثم خلف (٧٣) حا

(المقل والملام)

همني، وفرايدي، ومسمى لدى الوقف بالإملاء حمراء، والكسرى

وخلف العاشر، والفتح والتقليل للآخر.

و جاء بالإملاء لا يثبت ذكران، وحمراء، وخلف العاشر، وهما لخلفه عنهم

- ٢٨١ -
لابن ذكوان يخلف عنه، والتقليل للأزرق. فإن وصل ترى بالفلك فإن الإملاء للسوسي يخلف عنه، ودوري أبي عمرو، والكسرى، وخلف العاد، والفتح، والتقليل للأزرق، وأبي عمرو، والدور، عن أبي عمرو إملاء الفظ، والدنيا، فأبى، فأبى إملاء الرزة، والكسرى، وخلف العاد، والفتح، والتقليل للأزرق، ودوري أبي عمرو

(المدعم)

اللكبر، مرسل له، يزعم، زين الله، المرأة جمیما، خلفه، ماهر

(يا أنها الناس أنتم الفقراء إلى الله)

الفقراء إلى الله، يترا، ولاتذر وازرة وزر، تذر، المصير، البصير، بشيراً وذيراً، الصلاة، سراً، عزيز غفور، صالح غافر، أرأيتهم، وسلم،

تقدم مثله مكارمة

282
فذكر: قرأ ورش بإبناه اليوم، وصل، ويعود بإبناها وصلاة.
ووافق، والباقون يحدث في الحالين.

العلماي: إن قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عرو، وأبو جمفر.
وروى بتشيل الهجرة الثانية بين بين وإلابالا وآوا خالصة، والباقون تحقيقها.

د بدخلونا، قرأ أبو عرو بضم اليوم، وفتح الحاء على البناء المفعول.
والباقون بفتح اليوم وضم الحاء على البناء للفاعل.
قال ابن الجوزي: وفاطر (مغزلم).

د ولؤوزا قرأ نافع، وعاصم، وأبو جمفر بنصب الهجرة الأخيرة.
أنه متبعض على عجل الجمار والمجرور وهو من أسوار لان محله النصب ألي.
فهطول أسوار ولؤوزا، ويجوز أن يكون مفعولا لفعل عذف بدل عليه.
لمقام أي، يمتهون لؤوزا، وقرأ الباقون ينقضيهم على أن معطوف على ذهب.
أي يقلعون أسوار من ذهب وأسوار من لؤوز.

قال ابن الجوزي: لؤوزا (مل) (نم) وفاطر (مغزلم).
ورأبادل الهجرة الأولى لعصر، وأبو جمفر، وأبو عرو بخاف عنه، ووقف.
عليها حرة إبالة الهجرة الأولى، أما الثانية، فله إبالة وإبالة ساكنة.
مدينة وتسهيلة بالروم، وإبدالها وإبدالها على الرسم مع السكون المحيط والروم.
وللمخال في الهجرة المترفقة من الحرة بخلاف عنه.

نجزي كل قرأ أبو عرو، نجزي بإبالي التحية المضمومة وفتح الزاي.
وألف بعدها على البناء المفعول و وكل، بالرفع ثاب قاعل، وقرأ الباقون.
نجزي، بالذون المفتحة وكسر الزاي ويا ساكنة مدية بعدها.

- 283 -
و بكل، بالنصب مفعول به، قال ابن الجوزي
بَيْنَاءَ جَهِلَةَ وَكِلِّ ارْفُعَ (حَنَّا)
بينت قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وفحص، وحمرة، وخلف
العابر بغير ألف بعد النون على الإفراد، والباقون بالإفلاس على الجمع، قال
ابن الجوزي، والعرفة التوحيد (ة) دِوَابِنِتُ (حَبَّ) (قَيْ) (ع) د
ومن قرأ بالجمل وقت بالناء، ومن قرأ بالإفراد فنهم من وقف بالها،
وهما: ابن كثير، وأبو عمرو، ومنهم من وقت بالناء، وهم: حفص، وحمرة،
وخلف العابر.

(المقلل والممال)

أخيرًا، بالإملاء لابن عمرو، وحمرة، والكسائي، وخلف العابر،
وإن ذكوان بخلف عنه، وبالتقليب للأزرق،
قهري، بالإملاء حمرة، والكسائي، وخلف العابر، وبالفتح والتقليب
لالأزرق، وأبي عمرو،
وزكي، يتركي والإعسي، وتشي لدى الوقت، وبحثي، بالإملاء حمرة،
والكسائي، وخلف العابر، وبالفتح والتقليب للأزرق،
وجامعهم، وجاءكم، بالإملاء لابن ذكوان، وحمرة، وخلف العابر،
وهم بخلف عنه.

الناس، بالفتح والإملاء لدوري لأبي عمرو،
والكعفر، بالإملاء لابن عمرو، ودوري الكسائي، ورويس،
وإن ذكوان بخلف عنه، وبالتقليب للأزرق،
وتبنيه، الإملاء في لفظ خلا، لكونه وأويا.
(المدمج)

الصغير، أخذت بالإظهاران كبير، وحفص، وبالإظهار والإغلاق
لوييس، وبالإلغاء الباقي.

الكبر، فلهان، كان ينكر، والأنعام مختلف، خلاف في
الأرض، بالإظهار والإغلاق لأبي عمرو، ويعقوب.

(إن الله يمسك السموم والأرض أن تزول

، حليها غفوراً، نذير، يسيروا، قدراً، يأخذ، يخرجهم. للسما

إلا، جاء أجلم، بصيراً، تقدمن نظره غير مرة.

وكرس السما، قرأ، حريت بإسكان البهجة وصلاة إجرا، للوصول مجرى

الوقوف لترابل الحركات تخفيفاً، وقرأ الباقون بكسرة على الأصل.

قال ابن الجزيزي، السما، المنقوص سكته (ف) دا

وإذا وقف عليه فنيه حريت الإبديال حرف مد، ولميشم بخف في عنه

ثلاثة أوجه، الأول، كحمرة، والثاني، إبديالابا بامكسور مع روم

حركها، والثالث، تسهيلها بين بين مع الروم.

سياف، الثلاث، سلمت بالسما، وقف عليها بالباء ابن كثير، وأبو عمرو

والكسائي، ويعقوب، والباقون بالضاء. وأماها الكسائي وقفا

(المجال)

وكانن، جاء، بالاملاء لا ينكول، وحرقوخف الخائر، وهشام

بخف عنه.

285
سورة يس

لا يعترس القرآن، قرأ أبو جعفر بالسكت على يوسيس سكّة لطيفة بدون تنفس مقدار حركتين ويلوم من السكت على يوسيس إظهارها، وقرأ أهدام، والكسائي، وموقف، وخف الخراش، بإضاف إنّهم في الواو، وأبو عرو، وقتي، وجمة، وأبو جعفر إظهارها، ونافع، والبرة، وإن ذكران، وعاصم بالإظهار والانفعال، قال ابن الجوزي.

ويس (روى)، (ظاهر) من (ا) و(الخلف) (م) (ي) (ل) (ه) ذه (ي) وقرأ ابن كثير، والقرآن، بالنقل في الحالين وكذا حثه عند الوقف.

صراط، النذر، الإبداع، في، أبيهم، ومن خلقهم، يصرفون عليهم، وأخذتهم، أخذ الأكيد، إذ اثنين، قبل، تقدم نظرة ماراً، تنزيل، قرأ نافع، وإن كثير، وأبو عرو، وشعبة، وأبو جعفر، وموقف برفع اللام على أنه كُرر لم يتماً، مهذب أي هو أو ذلك أو القرآن تنزيل، وقرأ الباقون نصفها على المصدر يفعل من نظاقه، قال ابن الجوزي:

تنزيل (صن) (سما).

سدا، مما قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخف الخراش بفتح السين، والباقون بضمها: وهما لغتان: يعني واحد، قال ابن الجوزي.

انفح ضم سديم (عبر) وسدا (ح) كم (صح) (د) برسايسين (صح)

فمرنا، قرأ شعبة بتحقيق الواو الأولى من رمزتي غلب، وهو مندم ومفعول مهذب أي نفظنا أهل القرية بالثوم، وقرأ الباقون بتشديد، من عن يعني قوى وهو لازم عند التصريف ومفعول مهذب أي تقولنا الرسول إلى الباقث، قال ابن الجوزي: عزنا الخف (صف)
أذن ذكرتم، قرأ أبو جعفر بفتح الهامزة الثانية وتساها وإدخال ألف بينهما على حذف لام العلة أي لأن ذكرتم، وقرأ الباقوان بجمارتين الأولى للاستفهام والثانية مكسورة وهي ه مرة إن الشرطية، وهو في الحمزة على أصولهم فقرأون وابن عمر بتسهيل الهامزة الثانية مع الإدخال، وورش وأبن كثير ورويس بالفسيفساء مع عدم الإدخال، وهمبالتحقيق مع الإدخال وعددهم، والباقوان بالتحقيق مع عدم الإدخال، قال ابن الجوزي

وافتح أين (ثم) ق.

وذكرتم، قرأ أبو جعفر بتخفيف السكاف، والباقوان بتشديدها.

قال ابن الجوزي: وفتح أين (ثم) ق وذكرتم عنه خف.

ومال لا أعد، قرأ حرجة، وبعقوب، وخلاف العاشر، وهما في خلاف عنه، يسكن اللاء وصلاة ووقفا، والباقوان بفتحها وصلا وإسكانها وفقا وهو الرجوع الثاني لليهود، قال ابن الجوزي.

ولي يس سكن (ال) لاح خلاف (ظل) ال (فتح).

撺رون، قرأ بعقوب بفتح الناء، وكسر الجيم على البناء، والباقوان بضم الناء، وفتح الجيم على البناء، المفعول، قال ابن الجوزي.

وتردد في التم افتحا واكسر (ظالم) ما كان للنهاي.

إذن يرد، قرأ أبو جعفر بإيضات اللاء مفتوحة وصلاة وساكنة وقفها وعقوب بإيضاتها ساكنة وقفا فقط، والباقوان بعذفها في الحالين.

ينقدون، قرأ ورش بإيضات اللاء وصلاة، ويعقوب بإيضاتها وصلاة ووقفا، والباقوان بعذفها في الحالين.

إلى إذا، قرأ نافع، وأبو عرو، وأبو جعفر بفتح اللاء، والباقوان بإسكانها.

- ٢٨٧ -
إلى آمن، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتح الباب، والباقون بسكونها،
ه فاضمون، قرأ يعقوب بإثبات البيا في الحالين، والباقون
بخذما كذلك.

(المقال والممال)

ه جاءهم معاً، وجاهم، وجاهم، بالإملاء لاين ذكوان، وحزة، وخلف
العاشر، وهشام يخلف عنه.

ه زادهم، بالإملاء حزة، وأين ذكوان يخلف عنه.
وأخيه، ومسمي، وأقوا لدى الوقف، ويسمي، بالإملاء حزة، والكسائي
خلف العاشر، وبالفتح والتقليل الأزرق.

ه إحدى لدى الوقف، والموقي، بالإملاء حزة، والكسائي، وخلف
العاشر، وبالفتح والتقليل الأزرق، وأبي عمرو.

ه، بالإملاء لشعبة، والكسائي، وروح، وخلف العاشر،
والتقليل والإملاء حزة، والفتح والتقليل لنافع، وبالفتح للباقيين.

(المدغم)

ه الصغير، إذ جاءها، بالإدغام لأبي عمرو، وهمام.
ه الكبير، لأن نجي، بما حفر لي، بالإظمار والإدغام
لأبي عمرو، ويعقوب

- 288 -
( وما أنزلنا على قومه من بعده من جنيد)

إن كانت الإصبيحة واحدة، في المواضيع قرأ أبو جعفر برفعهما فيما على أن كان تامة وصيحة فاعل وواحدة صفة أي ما وقع إلا الإصبيحة واحدة، والباقون بصفهما فيما على أن كان ناقصة واسمها مضمور وصيحة خبرها وواحدة صفة أي إن كانت الأخذة إلا صيحة واحدة، أما ما نظرنا إلا صيحة واحدة، فالكل متفق على قراءتها بالنصب.

قال ابن الجوزي: أولى وأخرى صيحة واحدة (ق). ب.

augebمهم، يستهرون، أبدهم، تقدر، وإن نشا، قبل معا، تأتيهم، لا تظلهم، متكعون، تقوم نظيره.

ولا عمله، قرأ: شعبية، وحمرة، والكسائي وخلف العاهل وعمله، 
بجذف ها، الضمير وهي مواقفة لرهم مصحف الكوفة، والباوضون، عمله، 
بابات الها، وهي مواقفة لرهم بقية المصاحف وما موصولا، والعادل محدود، 
على القراءة الأولى أي ومن الذي عمله أيديهم، قال ابن الجوزي: 
عمله بجذف الها (صحبة).
وقرأ ابن كثير: الصحة ها، الضمير على قاعدته، والباوضون، بعده الصلة، 
والفرس، قرأ: تابع، وابن كثير، وأبو عمر، وروح يرفع الرا، على 
أنه مبتدأ وما بعده خير، والباوضون بالنصب بإضمار فعل على الاشغال، 
قال ابن الجوزي: والفرس، أرفع (إذا: شيدا (جابر) 
جرتهم، قرأ: ابن كثير، وأبو عمر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، 
وخلف العاهل بجذف الآلف التي بعد إليها، وفتح الناء، على الإفراد، 
والباوضون يبئات الآلف وكسر الناء على الجمع، قال ابن الجوزي: 
ذوية أقصر وفتح الناء، (د) نف، (كين) كائي الطور كيسهم وأبان، 
صاحبون، قرأ: ورش، وابن كثير، ففتح الباء، والخاء، وتشديد الصاد، 
وابن ذكوان، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاهل يفتح الباب، 
وكسر النداء، وتشديد الصاد، وحماية فتح الباب وإسكان الحاء، وتشديد الصاد، 
وأبو جمر يفتح الباب وإسكان الحاء، وتشديد الصاد، وأبو عمر، وفتح الباب، 
وتشديد الصاد وله في الحاء الفتح والكسر، وشديدة بكرن الحاء، وتشديد الصاد وله 
في الحاء الفتح والكسر، وقالن: فتح الباب، وتشديد الصاد وله في الحاء 
الإسكان والفتح والاختلاس، قال ابن الجوزي: 
وابحثم واكسر خلف (ص) في الحاء (ب) 
خلف (ر) (ة) ل (م) ن (ط) ي، واختلاس، بالخلف (ح) ط، (ي) د (رب) 
وسكن (ب) خسا بالحاف (ق) (ة) ب، وخفيفا (ق) (ة) (ب) 
- 290 -
مرقدنا، قرأ حفص بخلف عنه بالكبت على ألمه بدون تنفس مقدار
حركتين وذلك لثلا يوهم أن ما بعدها صفة لها، وقرأ الباقون بعد السكت.
قال ابن الجوزي:
وهو الوجه الثاني لخفص
ولبني مرقدنا وعوجا. بل ران من راق لخلص الخاف جا
وشغل، قرأ نافع، ابن كثير، أبو عمرو بإسكان الفين، والباقون
بضما، قال ابن الجوزي:
ولفکرون، قرأ أبو جعفر بخلف الآلف التي بعد الفاء على أن صفه
مشهة، والباقون بإيات الآلف على أنه اسم فاعل كلا بن ونام.
قال ابن الجوزي:
وقفن فاکرون، فاکرين، اقتصر، اقتصر، اقتصر،
طلال، قرأ حزة، والكساني، وخلف العاجر بضم الظاء، وخلف
الآلف جمع ظلة مثل غرفة وغرف، والباقون بكسر الظاء، وإنات الآلف
جمع ظلة مثل ذنب وذنب أو جمع ظلة أيضا مثل قلة وقلال.
قال ابن الجوزي:
طلال للكسر ضم واقتصروا (شفا).
دلمكون، قرأ أبو جعفر بخلف الهملة مع ضم الكاف، ولحمه
وقفا ثلاثية أوجه، الأول، كابي جعفر، الثاني، الفسول بين بين وثالث،
الإبدال ياء.

المقل والملام:
ه النهار، بالإملاء لأبي عمرو، ودورى الكسانى، وابن ذكوان
بخلف عنه، والتقيل للآزرق، والمسوي وقتا الإملاء والنح والتقليل
وزي، بالإملاء لحزة، والكسانى، وخلف العابر، والنح والتقليل
لالآزرق، ودورى أبي عمرو.
(المدغم)

و الكبير، فيهم رزقكم، أنتم من بالأظهر والإجماع
لأبي عمرو، وبسقوب.

(ألام أهلك إليكم يا بني آدم)

و فإن أعبدني، مراط، صراع، كيرو، أصوحا، أبديهم،
يبصرون، الشمر، ذكر، وقرآن، يسرون، ومي، وهو منه دلك وواضح
جبيل، قرأ نافع، وعاصم، وأبو جعفر بكسر الجيم وإباه، وتشديد
اللام، وأبين كسر، وحزة، والكسائي، ووريس، وخلف النافع
الجيم وإباه، وتشديد اللام، وروح يضمها، وتشديد اللام، وأبو عمرو،
وأبى عامر، يضم الجيم وسكون الباء، وتشديد اللام، وكلها لمات وممتناً
هلاق.

قال ابن الجريري:
جبل في كسر ضعيه (مدا) (ة) لواشدا لهم وروح ضمه اسكن (ك) (ح) (دا)
مكاتهم، قرأ شعبة بلف، بعد النون على الجمع، والباقيون بذاتها على
الإفراد. قال ابن الجريري:
مكاتين جمع في السكل ك(ص)كن
و نكش، قرأ عامم، وحزة يضم النون الأولى وفتح الثانية، وكرر
الكاف مشدة من ضعير نكس بالتشديد للشديد إشارة إلى تمدد الرد من
الشريان إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الحرم، والباقيون يفتح النون الأولى
وإسكن الثانية، وضم الكاف مشدة من ضعير نكس بالتشديد أي ومن نتلل
عمرو نزده من قوة الشريان إلى ضعير الحرم.

قال ابن الجريري:
نفسه ضم حرك أشد كسر ضعيم (ة) ل (ة) (ة)
ه أبلا يمقاون، قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب، وأبى عامر يخفن
عنهم بناء الخطاب، والباقيون يباه القيب وهو الوجه الثاني لا بني عامر.

- 294 -
قال ابن الجزري: لا يعقلون خاطبوا إلى قوله يس (كوك) خلف (مدا) (ظل).

هـ ليندر، قرأ نافع، ابن عامر، أبو جعفر، ويعقوب بناء الخطاب والمخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، والباحثين بيئة الغيبة والضمير للقرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الجزري:

ليشر الخاطب (ظل) (عم).

وقرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتخصيصها.

وكل يزنك، قرأ تائف بضم الباء وكسر الزاي ضارع، حزن، والباقون بفتح الباء وضم الزاي ضارع، حزن.

قال ابن الجزري:

يقوم في الكل، اسماؤها، مع كسر ضمة (أ) م.

هـ بقادر، قرأ رؤيس، يندر، باء تحتية مفتوحة وإسكان الفاعل وضم الراء، على أنه فعلى ضارع من قدر، والباقون، بقادر، بباء مرفعة. مكورة.

في مكان الباء، مع فتح الفافل وألف بعدها وكسير الراء منوطة على أنه اسم فاعل.

قال ابن الجزري:

بقدر يقدر (غص).

فيكون، قرأ ابن عامر، والكساني، بالنصب وهو منصب بعد فاء السببية لها مسبوقة بلفظ كن فشبة بالأمر الحقيقي، والباقون بالرفع على الاستثناء قائل. ابن الجزري: والنحل مع يس (ر) د (كوك).

وبيده، قرأ رؤيس باختلاف كسره للباء، والباقون بإشباعها.

قال ابن الجزري:

بيده (غت)

وتراجعون، قرأ مفرقع بفتح الباء. وكسر الجيم، والباقون بضم الباء.

وفتح الجيم.

وترجع الضم افتتحا وأكسر (ظل) ما إن كان للآخر.

٢٨٣٢ ـ
المقال والمقال

فأني، بالإملاء لهمزة، والكسائي، وخلف العابر، ولفتح والنقابل
للوزرقي، ودوري أبي عمرة.

والفكرين، بالإملاء لأبي عمرة، ودوري الكساوي، ورورس،
وأبن ذكوان يخلف عنه، وتلفيق للوزرقي.

ومشارب، بالفتح والإملاء لابن عامر.

بل، بالإملاء لهمزة، والكسائي، وخلف العابر، ولفتح والنقابل
للوزرقي، ودوري أبي عمرة، ولفتح والإملاء لدمعة.

(المدعم)

الكبراء، لا يستطيعون نصرهم، نعلم ما جعل لكم، يقول له:
بالاظبار والادعاء لأبي عمرة، ويعقوب.

(سورة الصفات)

قالواجرا، ذكرنا من خطف ذكرى، من خلفنا، يستسلمون،
صهر، داخرون، كله واضح.

و بنين الكواكب، قرأ شعية، بنين، بالتنوين، الكواكب،
بالنصب على أن البنينة مصدر والكواكب مفعول به قوله تعالى: أو إطعام
في يوم ذي مسحة يتها، والفاعل مذيد أو أي بنين الله الكواكب في
كونها مضيئة حسنة في أنفسها، وقرأ أحفص، وحمزة، بنين، بالتنوين،
و الكواكب، بالخفض على أن المراد بالبنينة ماينزين به هي مقطوعة عن
الاضافية والكواكب عطف بيان أو بدل بعض من كل، وقرأ الباكون
و بنين، مخفف التنوين، الكواكب، بالخفض على إضافة البنينة للكواكب
من إضافة الإأم إلى الأخص في إضافة بيانية مثل ثوب خز.
قال ابن الجزري: بزيتة نون (ف) إذا (ل) بعد (صرف) فانصب.

لاواعمون، قرأ فحق، وحفرة، والكسائي، وخلف العشراك
بتشديد السين والميم على أن أصلها، يوسعون، مضارع تسمع فادغثت الناء.
في السين، والباقون يسكن السين وخفيف الميم مضارع سمع.
قال ابن الجزري: وتقيل يسعوا (شفا) (ع)رف.

فاستقنهم، قرأ روي بضم الهاء، وصلا ووقفوا، والباقون بكسرها.
عجبت، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العشراك بباء المتكلم
المضمومة أي كل واحد بل عجبت أنا، وقرأ الباقون بباء الخاطب المفروضة
والضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أي بل عجبت من قدرة الله تعالى على
هذه الخلقية المظيمة، قال ابن الجزري: عجبت ضم الناء (شفا).

أي إذا متنا . . . أئنا لمقوون، قرأ تائف، والكسائي، وأي جعفر،
ويعقوب بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني، وابن عامر بالخبر في
الأول والاستفهام في الثاني، والباقون بالاستفهام فيما، وكل من استفهم
فهو على أوله فقلون، وأي بعرو، وأي جعفر بالتسبيح مع الادخال
ورش، وأي كثر، ورويس، بالتسبيح مع عدم الادخال، وهمان
بالتحقيق مع الادخال وعدهم، والباقون بالتحقيق مع عدم الادخال.

منها، قرأ تائف، وحفرة، وحفرة، والكسائي، وخلف العشراك
بكسر السين، والباقون بضمها، قال ابن الجزري:
إكسر هنا في منم (شفا) (أ)ري . . . حيث جا (صاحب) (أ)ري
أو أبلاء، قرأ قالون، وابن عامر، وأي جعفر بإسكان الواو على
أنها غاطفة لأحد الشفيتين، وقرأ الأصبهاني كذلك إلا أنه ينقل حركة الهمرة
إلى بعد الواقف إليها على قاعدته، وقرأ الواقف يفتح الواو على أن العطف بالواو وأعيدت معها حمزة الاستفهام الإسكياري، قال ابن الجزري اسكن أو (عم) لا أزرق، نعم، قرأ الكسرائي بكسر العين، والواقف يفتحها وهما لفظان، قال ابن الجزري: نعم، فلا كسر عيننا (ر) جا.

(المقلل والمحمل)

الأعلى، بالإمالة خزة، والكسرائي، وخلف العашر، والفتح والتقليل للإزرق.

الدنيا، بالإمالة خزة، والكسرائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل للإزرق، والسوسى، والفتح والتقليل والإمالة لدوري أبي عمرو.

(المدغم)

الكبرى، والصافات، صفاء، زوجات زجرا، فالناثيات ذكرها بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب، والإدغام قولا واحدا خزة، واعلم أن حمزة يدغم مع المد المشعم لأنه عندنا من باب المد الواضح، ولذلك لا يجوز فيها الروم، أما أبو عمرو، ويعقوب، والإدغام عندها من باب المارض، ولذلك يجوز فيه القصر النطسوت والمد، والسكون المحس والروم.

و تنبه، لا إدغام في قاف، يجوزن كونهم، لا خفاء النون قبل الكاف.

(احشروا الذين ظلوا)

ولذا، صراط، قبل، يستكرون، عليهم، بكأس، قاصرات، فاطلع، خير، رووس، فيهم، تقدم مثله مراراً.

وللنافرون، قرأ أبوجمفر، والعزي يخلفه مباشرة، وشددة الناس، وصلا.
مع المد المشبع للمساكين، والبايقون بتخفيفها مع الفرض في الحالين، وكذلك أبو جعفر والزي في الابتداء فإنهما يقرآن بالتفريق.

وأنا لئاكن، قرأ قانون، وأبو عمرو، وأبو جعفر بالتفريق مع الإدخال، وورش، وابن كثير، ورويس بالتفريق مع عدم الإدخال، وهما بالتحقيق مع الإدخال وعدمه، والبايقون بالتحقيق مع عدم الإدخال.

الخاصة، مماقرأ، نافع، وعاصم، وحزة، والكسائي، أبو جعفر، وخلف العاشر بفتح اللام، والبايقون بكسرها، قال ابن الجزيري، والمخصصون الكسر (كم) (حق).

وينزون، قرأ حزة، والكسائي، وخلف العاشر بفتح الياء وكسر الزائ مضاف، أنف الرجل بمعنى ذهب عقله من السكر، والبايقون بضم الياء، وفتح الزائ مضاف، أنف الرجل بمعنى سكر وذهب عقله.

أنتك، مثل أنا في الحكم.

وأما هذا مننا.... أنا لمدينة، مثل الأول غير أن أبا جعفر قرأ هنا بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني كابن عامر.

أدرج، قرأ ورش إثبات اللاء وصلا وحذفها وفما، ويعقرب بإثباتها وصلا ووقفا، والبايقون بحذفها في الحالين.

أفنون، قرأ أبو جعفر بحذف المهمة وضع اللام في الحالين، وحزة وقفا ثلاثية أوجه، الأول: كابن جعفر، الثاني: التسجيل بين، الثالث: الإبدال ياء.

المقل والمال (جاز، بالإضافة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر، وهشام، بخفيف عنه.)

397
ه فراً، تقدم في سورة فاطر في قوله تعالى، فراً حسبًا،
الأول، نادان، بالامالة خروة، والكسائي، وخلف العاشر، وفتح
والتقليب للأزرق، وفتح التقليب لأبي عمرو في نظم أول،
آمنهم بالامالة لأبي عمرو، ودوري السكائي، وابن ذكرى
يتفح عنه، وتقليب الأزرق.

(المدام)

الصغير، ولهد ضع بالادغام لورش، وأبي عمرو، وأبي عامر،
رحمة، والكسائي، وخلف العاشر.

الكبر، اليوم مستسلمون، قول ربي، قبل لهم ذريتهم، بالإطبار
والإدغام لأبي عمرو، يعقوب.

وإن من شيعته لإبراهيم)

ه أنفسك، مثل أنبك.

فعته، عليهم، إليه، وفدينه، عليه، وشرنئ، نبيا، الصراط،
عليهما، الخواصين، نجيه، عليهم، كله واضح.

يزنون، قرأ حمراء بضم الاباء مضارع، أذف، يعني أسرع، والياقون.
بفتح الاباء مضارع دوزف، يعني عدا بسرعة، قال ابن الجزري،
معي يزنون (وزن ضم).

سهدين، قرأ يعقوب بإثبات الاباء في الحالتين، والياقون بذكرا كذلك
ه، قال، قرأ حفص بفتح الاباء، والياقون بكسرها، قال ابن الجزري.

وابن أفتح (نما) وحيه حفص.

إنى أرى، إنى أذبحك، قرأ نافع، وأبي عمرو، وأبو عمرو، وأبوجفر.
بفتح الاباء فيما، والياقون يسكانها.

- 298 -
ماذا ترى قرأ حمزة، والكسانى، وخلف العشير بضم النا وكسر الرا، ويا بعدها أي ماذا ترى من صبرك قلباً علماً عذوفان، والبايون ففتح النا والرا والف بعدما يرأس بمعنى اعتقد وهو يتدبر إلى مفهول واحد أي أي شيء الذي نرأه قال ابن الجوري.

ماذا ترى بالضم والكسر (شفا).

يا أبا، قرأ ابن عامر، وأبو جعفر ففتح النا والبايون بكلساها،
قال ابن الجوري: يا أبا، افتح حيث جاء (ك) طما، ووقف عليها باللهاء ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ومقوب، ووقف البايون بالباء.

سجندن إن شاء الله، قرأ نافع، وأبو جعفر ففتح الباء والبايون بإسكانها.

ه الروبة، قرأ الأصباني، وأبو عمر، فخلف عنه بإبدال الهمزة وأبو جعفر بالإبدال مع الادغام، وخزية وفقا، وجيحان الأول والإبدال بدون إدغام، الثاني، الإبدال مع الادغام.

ه أنه، قرأ قالون، وأبو عمر، والكسانى، وأبو جعفر بإسكان الهاء والبايون بضمها.

ه البلؤاء الهمزة فيه مرسومة على واروقيه، ثم فتحها وقفها وهبها خلف عنه أثنا عشر وجها. وسبق بياتها غير مرة.

ه وإن إلياس، قرأ ابن عامر، فخلف عنه بوصل همزة إلياسcharged

لفظ بلام ساكنة بعد إن، فإن وقف على إن، إدغام بهمزة مفتوحة لأن أصلها إلا، دخلت عليها ال، وقرأ البايون بهمزة قطع مكسورة في الحالين وهو الرمط الثاني لابن عامر، ووجه القراءة أن إلياس اسم عجمي سرياني قطعت هرمزه تارة ووصلت أخرى قال ابن الجوري:
الباس وصل المهمة خلف (أ) (ت) (م) (ن)

هل تُرِكْنِ وَرَبُّ، قَرَأَ حَفْصٍ، وَحَمْزَةٍ، وَالْجِمَالِ، وَبَعْقُوبٍ،
وَخَفِيفٌ الْعَارِشِ بِنَصْبِ الْأَسْمَاءِ الحَتِّى فَلَفَظَ الجُلَّةَ بَلْ مِنْ دَاحْسِنِ،
وَرَبِّكَ صَفَّحَهُ، وَرَبُّ غَطَّى عَلَى رَبِّكَ، وَقَرَأْ الْبَاقُونُ بَرْفَعِ الْثَلَاثَةِ عَلَى أَنْ
لَفَظَ الجُلَّةَ مِبْتَدَأٌ وَرَبِّكَ خَرَبَهُ، وَرَبِّ مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ، قَالَ اِبْنَ الْجُزَّارِ
أَفْهِكَ رَبَّ غَيْرَ (صَحِبٍ) (ظَارِئٍ)

الْيَاسِمِينِ، قَرَأَ تَفَافُ، وَابْنَ عَامِرٍ، وَبَعْقُوبٍ، بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ وَمَدْهَا,
وَكَرِشُ الْلَّامِ وَفَصَّلَهَا عَمَّا بَعْدُهَا، وَعَلَى هَذَا كَيْنَآ لَكُلَّمَا وَيَاسِمِينَ كَلَمَةً
فِي جُوْرُ فَطُحٍ أَلِثٍ عَن يَاسِمٍ وَالْوَقْفِ عَلَى أَلِثِّ الْإِضْطَرَارِ أوَ الْأَخْتِباَرِ،
وَقَرَأْ الْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْحَمْزَةِ وَبَعْدُهَا لَامِ سَاكِنَةً مُوْضَعَةً بَيْنَهَا فَتَقْرَبُكَنَّ
كُلَّمَةً وَاحِدَةً، فَلا يَجُوْرُ فَضْلُ بَعْضٍ عَنْ بَعْضٍ فَبِفَتْحِ الْوَقْفِ عَلَى أَخْرَيْهَا،
وَإِنْ اِنْفَصَّتْ رُسُمُهَا، قَالَ اِبْنَ الْجُزَّارِ

وَآَلِ يَاسِمٍ بِيَاسِمِينَ (كُرْمَ) (أَ) (تِ) (ظَآِئِ) (يِ)

أَصْطَانِيَ، قَرَأْ أَبُو جَعْفَرٍ، وَوَرَشَ بِفَتْحِ عَنْهَا بِفَتْحِ الْحَمْزَةِ فِي الرَّوْلِ
وَذَلِكَ عَلَى حَذِيفَةِ الْإِسْتِفْهَامِ لِلْعَلَّمِ بَيْنَا الْبَقْـٰحُ بِهِمْـزَةٌ مُكَسَّوَةٌ،
وَالْبَاقُونَ بِهِمْزَةٌ مَفْتَوَحَةٌ فِي الْحَالِينَ عَلَى الْإِسْتِفْهَامِ الإِسْكَارِيَ، وَهُوَ الْوَجْهُ
الثَّانِي لِأَلِثِّ، قَالَ اِبْنَ الْجُزَّارِ

وصل وصل أَصْطَانِي (جِل) خَفِيفٌ (مُ) (م).

تَذْكِرُونَ، قَرَأْ حَفْصٍ، وَحَمْزَةٍ، وَالْجِمَالِ، وَخَفِيفٌ الْعَارِشِ
بِتَخْفِيفِ الْدَّالِ، وَالْبَاقُونُ بِذُكْرِهَا، قَالَ اِبْنَ الْجُزَّارِ
تَذْكِرُونَ (صَحِبٍ) خَفِيفَ أَكْلٍ

حَصَالَ الْجَحَمِ، وَقَفَّ يُعْقُوبُ عَلَى وَصَالِ، وَبَلَاءِ، وَالْبَاقُونَ بِذُكْرِهَا
قَالَ اِبْنَ الْجُزَّارِ: وَالْبَلَاءِ إنْ تَذْكِرْ لَسَاكنٍ (ظَآِئِ) (يِ)

٢٠٠٠
(المقال والممال)

(المدغم)

(سورة ص)

وضاء، وفاة، بالإمالة لابن ذكران، وحمزة، وخلف العشير.
وهشم بخلاف عنه.
داري، بالإمالة لابن عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العشير.
وأبي ذكران بخلاف عنه، وبالتقليد للذرق.
موسي، أصطفى دوقا بالإمالة لحمزة، والكسائي، وخلف العشير، وبالفتح والتقليد للذرق وبالفتح والتقليد لابن عمرو في أفظع موسي.
بترى، بالإمالة لابن عمرو، وأبي ذكران بخلاف عنه، وبالتقليد للذرق.
الزرايا، بالإمالة للكسائي، وخلف العشير، وبالفتح والتقليد للذرق، وأبي عمرو.

الصغير، إذ جاء، بالإدغام لابن عمرو، وهشم.
قد صدقت، بالإدغام لابن عمرو، وهشم، وحمزة، والكسائي، وخلف العشير.
الكبير، قال، لابن عمرو، خلقكم، قال لقومه بالإطبار والإدغام لابن عمرو، ويعقوب.

(قرآن) قرأ أبو بكر السكك على فص، سكتة خفيفة بدون تنفس مقدار حركتين، وقرأ ابن كثير، والقرآن، بالنقل في الحالين

- 301 -
وكذا حمزة عند الوقف، وليس للأذقين في القرآن، سوى القصر لأن البديل وافق بعد ساكن صحيح.
ولات، وقف على الكائني بالباء. على الأصل في تاء التاء.
وقف الباقون بالناء تبعا للرسم،
أن امشوا انفق القراء على كسر النون وصلا لأن ضمة الشين.
عمر.
واصبروا الشيء، الآخرة، الذكر، هؤلاء والطير، وفص.
واضح.
أنزل، قرأ فألون، وأبو عمرو، بتسليحهمزة الثانية مع الإدخال.
وعدهم، وورش، وابن كثير، ورويس بالتسهيل مع عدم الإدخال.
أبو جمفر بالتسهيل مع الإدخال، ولمشام ثلاثة أوanje، الأول، التسهيل
مع الإدخال والثاني، التحقق مع الإدخال والثالث، التحقق مع عدم
الإدخال، والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال.
عذاب، عقاب، قرأ يمقوب بابيات البقاء فيما في الحالين والباقون
بتعنافها كذلك.
وأصحاب الأبيك، قرأ فائف، وأبو كحيل، وأبو عمرو، وأبو جففر
لبيك، بلام مفتوحة من غير همر قبلها ولا بعدها، نصب التاء، على أنه اسم غير
منصرف للعربية والتأنث كطلحة، وقرأ الباقون، الأبيك، بيسكان اللام.
وهمرة وصل قبلها وهمرة قطع مفتوحة بعدها وجر التاء.
قال: ابن الجزري: والأبيك لية (ك) (حرف) كصاد وقت.
فوق، قرأ حمراء، والكسائي، واللغة.
عنهم، وأسد وقين، والباقون يفتحها وهو لغة
عمر بين حلي من الحيل.
- 302 -
والإشراق، قرأ الأزرق بترقيق الراة، يخلف عنه لأن حرف الاستعلاء مكسور.  
وفصل، قرأ الأزرق بتخفية اللام وصلاً، وبالنافاظة والترقيق وتقأ،  
والباقيون بالترقيق في الحالين.

(المعال)  
jاعم، بالإمالة لابن ذكران، وحمزة، وخلاف العشير، وهشام  
يختلف عنه.

(المدغم)  
الكبر، خزائن رحمة، بالإظهار والإلغام لأبي عرو، وبعقوب.  
تنبيه، لا إذام في دال، دادا دا اليد، لأن الدال مفتوحة  
بعد ساكن.

(وهل أناك نبأ الحرصم)  
نبأ، السمارة فيه مرسمة على وإسهامية حرة وقاً، وهشام يخلف  
عنده خمسة أو وجه الإبادل الفاء، وإبادلةها، وإنا على الرسم مع السكون المحض  
والروم والإشام، والسجوب بالروم.

وكتيراء، السراج، ظلاله، ذكر، كبرت، متكين، كله واضح.

المحراب، قرأ الأزرق بترقيق الراة، والباقيون يخفونها.

وأول نهج، قرأ حفص يفتح البناء، والباقيون بإسكانها.

ففيك، يسترون، لا خلاف بين القراء، في عم البناء في الفعل الأول  
وفتحها في الثاني.

وأبو جعفر قرأ أبو جعفر بناء فوقية بعد اللام مع تخفيف الدال،

- ٣٠٣ -
أصلما، تلدبروا فذفت إحدى النائين، وقرأ الباقون باللهجة.

وتشديد الدال، وأصلما، تلدبروا، فأذقت الناء في الدال.

قال ابن الجوزي: وخف بدرموا (3مث).  

ه إلى أحبتي، قرأ نافع، وإن كيمر، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتح

ياء الإضافة والباقون بإسكانها.

ورى السوق، قرأ قبيل يمرة ساكنة بعد السن، وقرأا أيضاً بهمزة

مضومة بعد السن وبعدها واو ساكنة مدية، وقرأ الباباقون

بغير همز.

قال ابن الجوزي:

والسوق ساكبا وسوق اهمز (3مث). سُقّع عنه ضم.

ويا إبنك، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة

والباقون بإسكانها.

ه للريح، قرأ أبو جعفر بالجمع، والباقون بالإفراد، قال ابن الجوزي

وصاد الأمير الأثني سبأ (3مث).  

مسن الشيطان، قرأ حمرة بإسكان الباء، والباقون بفتحها.

بنصب، قرأ أبو جعفر بضم النون والصاد، ويعقوب بفتحهما،

والباقون بضم النون وإسكان الصاد، وكلها لفظًا مبنيًا واحد وهو التمث

والتشكية، قال ابن الجوزي: قبل ضماً نصب (3مث) بضم اسكنا لا الحصر.

وعذاب أركض، قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمره، ويعقوب،

وقبل، وإبن ذكوان بكسر النون وصلا، والباقون بضمها، وانتفقوه على

ضم همزة الوصل في الإبداء.

وافق عبادنا ابراهيم، قرأ ابن كثير، عبدها، بفتح العين وإسكان

الباء، وحذف الآلف على الإفراد والمراد الجنس وإبراهيم بدل

أو عطف.

٤٠٤
يبيان: قرأ الباقون، عبادنا، بكسر اليمين، وفتح الياء. وألف بعدها على الجمع والمراد الثلاثة. وإبراهيم، وعطف عليه بدل أو عطف بيان.
قال ابن الجوزى: عبدنا وحد (دالت).
واتقف القراء على قراءة إبراهيم، في هذه السورة بإياء لأنه ليس من مواضع الخلاف.
بпрلاقة، قرأ نافع، وأبو جعفر، وهم يخففون عنهم بجذف التنوين مضافًا إلى مابعده، وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافه، وهو الوجه الثاني لبسام.
قال ابن الجوزى: خالصة أضيف (أيتها خلف (مداً)).
ذكرى الالزورق، قرأ الأزرق بتكرير راء، وذكر، حالة الوصل على قاعدته، وإذا وقف فله التكرير مع التكبير.
والبضع، قرأ حمراء، والكسائي، وخلف العاشر بلام مشددة مفتوحة، وبدوها بإياء ساكنة على أن أصله ليس كضيغم. وقدر تشكيره فدخلت عليه أب للفتية تدغمت اللام في اللام، قرأ الباقون بلام خفيف، ساكنة، وبدوها إياء مفتوحة، على أن أصله ليس على وزن يضعه ثم دخلت عليه اللف واللادم كما دخلت على وزيد. قال ابن الجوزى، واليسا سم وبرك سكان مهما. (شفا).

المقال والمال.
أناك، وبيس، والإبرى، ونادي، بالإمالة، الحمراء والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق.
المحراب، بالإمالة، لابن ذكوان يخفف عنه.

- 205 -

(20- المذبج)
لزائني، مما بالإملاء خزرة والكسائي، وخلف العاشر، والفتح، والتقليل للأزرق، وأبي عمرو، وذكري، ذكرى الدار، لدىوقف بالإملاء لأبي عمرو، وحمزة، والكسائي وخلف العاشر، وأبي ذكوان مختلف عنه، والتقليل للأزرق، أما عندما وصل ذكرى الدار فبالإملاء للسوسية مختلف عنه.

الناس، والفتح والإملاء لدورى أبي عمرو.

النار، كالفجار، والبصائر، والدار، الأخبار، والإملاء لأبي عمرو، ودورى الكسائي، وأبي ذكوان مختلف عنه، والتقليل للأزرق، والسوسية حالة الوقوف على كل ذلك الإملاء والفتح والتقليل.

(الدمخ).

السحري، إذ تسوروا، بالإدمام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر.

إذ خلوا، بالإدمام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي.

خلف العاشر، وأبي ذكوان مختلف عنه.

لقد طالك، بالإدمام لورش، وأبي عمرو، وأبي ذكوان، وحمزة.

والكسائي، وخلف العاشر، وهشام مختلف عنه.

اغفرني، بالإدمام لأبي عمرو، مختلف عن الدورى.

الكبر، وتسعن نجسة، قال لقد، فاستغفر ربه، سبلان نم، ذكرربي، قال رب، بالإظهار والإدمام لأبي عمرو، ويعقوب.

وفي الاختلاف في ذكرى، تنبه، لا إدمام في ذلك، لذا دعوة سبلان، لكون الدال مفتوحة.

بعد ساكن،

(وعندهما قاصرات الطرف).

هذا ما يوجد، قرأ ابن كثير، وأبي عمرو بالباء من تحت الغيب.

- 307 -
جربا على السباق، قرأ الياقون. بناء الخطاب على الالتفات، قال:

"أن الجزري، وبوعون (ح) رِّزَ (د) ِعَ ِءِ، غشاق، قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلاف العاد يشدف السين على أنه صفقة وموضوعه محدود والتقدير شارد غشاق وهو عصرة أهل النار والتشديد للملحمة، وقرأ الياقون بالخفض على أنه اسم وهو الزهرير أو صيد أهل النار، قال ابن الجزري:

غشاق القليل معاً (صاحب).

وآخر، قرأ أبو عرو، يعقوب بصم المهمزة مقصورة جمع أخرى مثل الكبري والكبر وهو من نوع من الصرف للوصيفة وعذل وقرأ الياقون بالفتح، والمد على أنه مفرد وهو من نوع من الصرف للوصيفة ووزن الفعل.

قال ابن الجزري: وآخر امضى اقصره (حما).

إذ ذهبنا، قرأ نافع، ابن كثير، ابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر بهمزة ققطع مفتوحة وصلاة ابتداءا على الاستفهام، وقرأ الياقون بمهمزة وصل تخف وصلاة وثبت بدء مكسورة على المنبر.

قال ابن الجزري ققطع: اتخذنا (ع) (ت) ل (د) م، دسريا، قرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلاف العاد يضم السين، والباون بكسرها، وهما لفنان يمذي واحد وهو الاستهزاء، ويسيل الضم يعني الاستخدام بغير أجرة، والكسر يمذي الاستهزاء.

قال ابن الجزري: وضم كسائر سخري، ككساد (ثار) ب (أ) م (شفا) دونه، مثل نوا الحصم، وتقدم:

دلى من علم، قرأ حفص بفتح الباء، والباون بكسرها.

307
كما بعدما قرأ أبو جعفر، فإنه، كسر الهزة على الحكاكية وإن وراءها، نائب فاعل أي ما يوجي إلى إلا هذه الجملة، وقرأ الباقوان بفتحها على أنها وما في حينها ناتب فاعل أي ما يوجي إلى إلا كوني نذري مبيناً.
قال ابن الجزري، إنما فإنا، لمعنئي إلى، قرأ نافع، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة، والباقوان بإسكانها.
ه المخلصين، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب كسر اللام اسم فاعل، والباقوان بفتحها اسم مفعول.
قال ابن الجزري، والالم في الكسر، كلام (كان) (حق).
فقال، قرأ عاصم، وحزة، وخلف العاشر بالرفع على أنه مبتدأ وجملة لألامان خبره، وقرأ الباقوان بالنصب على أنه مفعول مطلق أي أحق الحق.
قال ابن الجزري، قال (ف lagi).
ألامان، قرأ الأصباح بتسبيل الهزة الثانية في الحالين، وحزة، وقفا تطبيق الهزة الأولى وتسهيلها وعلى كل تسبيل الهزة الثانية.
(المقلل والململ)
ه النار، الثلاثة بالإمالة لائي عمرو، ودورى الككسائي وأبن ذكوان بخصف عنه، وبالتقيل للأزرق، وفي السوسي وقفا الإمالة والفتح والتقيل، لائي بالإمالة لائي عمرو، وحزة، والكسائي، والكسائي، وخلف العاشر، وأبن ذكوان بخصف عنه، وبالتقيل للأزرق، للأشرار بالإمالة لائي عمرو، والكسائي، وخلف العاشر، وبالتقيل للأزرق، والإمالة والتقيل خلف عن حزة، والفتح والإمالة لاي ذكوان، والإنمالة والتقيل والفتح للحذاء، والفتح للباقوان، والكسائي، والإمالة لائي عمرو، ودورى الككسائي، ورويس، وأبن ذكوان بخصف عنه، وبالتقيل للأزرق.
الأخي يوحى، بالإملاء اللمزة، والكسرائي، وخلف العاشر، ولفتح، والتقليل للفاتور.

هذين، لا إملاء في لفظ، زاغت، لاستنادهما.

(الدنام)

الكبر، قال ربك، قال ركب، أقول لاملاين، جهوم، منهم بالإظهار، والإدمام لأبي عمرو، ويعقوب.

(سورة الزمر)

يكون، ويكور، قرأ الأزرق بترقيق الرا، وتفخيمها، والإلفون، بتفخيمها.

ففي بطن أمها، كيهم، فرأ حمزة وصلى بكسر الهمزة والميم، والكسرائي وصلى بكسر الهمزة وفتح الميم، والباقون بضم الهمزة وفتح الميم وصلى أيضاً، وأجمع الأئمة العشرة على حسن الهمزة وفتح الميم عند البدء، بأمانهم، قال ابن الجوزي: لا مثري في أمها، كيهم. فمن ديا، والوصل (رضى).

كذا الزمر، والتحل نور النجم والميم، وتحل دينه، (فناش).

ويره، للفاء، فيه على ست مراتب، الأولى، للفاء، وخفص، وهمزة، ويعقوب باختلاس ضعف الها، بالتانيه، لا كثير، والكسرائي، وخلف العاشر بالإشاع، بالتانيه، للسويس، بالإسكندرية، الرابعة، لدورى أبي عمرو، وأبين جام، بالإسكندرية، الخامسة، لشام، وشعبة، بالإسكندرية، والاختلاس، السادسة، لابن ذكوان، وابن وردان بالاختلاس، والإشاع.

قال ابن الجوزي: يرمه (ي) في وحلف (ل) (نص من (د) (ط) (وا)) أقصر (غ) (ط) (ل) (أ) ولا وحلف (ح) (ال) (م) ٣٠٩.
المقال والمال

زليفي، بالإملاءة لمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتميل للأزرق، وأبى عمرو.
للاصطفى، مسمى، لدى الوقف بالإملاءة لمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتميل للأزرق.
فأني، بالإملاءة لمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتميل للأزرق، ودوري أبي عمرو.

( المدغم )

اللذين، الكتاب بالحق، بحكم بينه، سبحانه هو، خلفكم، وأنزل لكم، تخلقكم، بالإظهار والإدامة لأبى عمرو، ويعقرب.

( وإذا ماس الإنسان ضر )

إليه، منه، الصابرون، شتم، خصروا، وأهلهم، فهو، تقشعر.
وقيل، القرآن، قرآنا، عريبا غير، كله واضح.
ووزر، قرأ الأزرق بترقيق الراء، وปรับعهما، والباقون بتفعيمها.
ليضل، قرأ ابن كثير، وأبى عمرو، ورويس بفتح الباء مضاف.
وضل، والباقون بضمها، مضارع، أضلا.
قال ابن الجوزي: يضل فتحال بالمجم المزمر ( حب ) ( غ ) تا.
أما، قرأ نافع، وأبى كثير، وحورة بنكسف الميم على أن، "من، "موصولا دخلت عليها همز الاستغفار المقرور، وقرأ الباقون بتمديد الميم على أن، "من، "موصولا دخلت عليها، "أم، "التصلا ثم أذعت الميم في الميم.
قال ابن الجوزي: أمن خف ( أ ) تل ( ه ) تز ( د ) م.

- ۷۹ -
ياعباد الذاذين آمنروا، اتفق القراء على حذف الياه وصلاة ووقف، وقرأ الأزرق بتثليث البديل، والباقون بقصره.

إني أمرت، قرأ نافع، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة، والباقون بإسكانها.

إني أخفف، قرأ نافع، وأبو كشير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وفتح ياء الإضافة، والباقون بإسكانها.

ياعبد الذاذين قرأ روس بجعله عنه بإيات ياء، ياعبد، في الحالين، والباقون بحدبها كذلك وهو الوجه الثاني لروس.

قال ابن الجوزي: عبد فاتقوا خلف (غنا)

ورأ يعقوب بإيات ياء، فاتقوا، في الحالين، والباقون بحدبها كذلك.

فبشر عبد الدين، فيها السوسي الثلاثة أوجه، الأول: إذنها في الحالين مفتوحة وصلاة ووقف، وهو خفيف، وسكونها في الحالين، الثالث: إذنها مفتوحة وصلاة ووقف، ويعقوب بإياتها وقف لا وصل.

والمباقون بحدبها في الحالين، قال ابن الجوزي: 

بشر عبد افتح (ب) قوله بالخلف والوقف، إلى خلف.

لكن الذين، قرأ أبو جعفر، لكن، بنون مفتوحة مشددة، على أن

لكن، عامة والذين اجتهارد في علم نصبه، وقرأ الباقون، لكن بنون

سكونها خفيفاً علية وصلاب الكريم تخلصاً من السكون، على أن

لكن، خفيف مهملة والذين مبتداً،

قال ابن الجوزي (م) في مبداً: شهد لكن الذين كالمير.

من هاد، قرأ ابن كثير بإيات الياه ووقف وحذفها وصلاة، والباقون

بحدبها في الحالين.

ورجال سلمان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو، ويعقوب، سالم، بالف

---

311
بعد السين وكسرك اللام على أنه اسم فاعل بمعنى خالصاً من الشركة، وقرأ الباكون سلماً، فيذف الآلاف وفتح اللام. على أنه مصدر صفة نحلاً مبالغة في الخلوص من الشركة، قال ابن الجوزي: سلماًخذلكن (حقاً) دميت، ميتون، لا خلاف بين القراء في تشبيهما
المقل والمال
النار، بالإملاءة لابي عمرو، ودورى الخساكي، وأين ذكرنا الخاص عنه، وبالنقلة للآزرق، والسوسي وفقاً بالإملاءة والفتح والتقليل، الدنيا، والإملاءة لحزة، والكساكي؛ وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للآزرق، والسوسي، والفتح والتقليل والإملاءة لدورى أبى عمرو البشري، فيرنا، للذكري، بالإملاءة لابي عمرو، وحزة، والكساكي، وخلف العاشر، وأين ذكرنا الخاص عنه، وبالنقلة للآزرق، وهم، وهم، بين الوقف عليها، ومندام، فذاك، بالإملاءة لحزة والكساكي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للآزرق، للناس، بالفتح والإملاءة لدورى أبى عمرو، تنبه، لا إملاء في لفظ دعا، لأنه وواوي
المدغم
الصغير، وقد ضربنا بالإلقاء لورش، وأبي عمرو، وأنس، وحزة، والكساكي، وخلف العاشر، الكبير، وجعل له بيكفرن قليلاً، في النار للكن، وقبل للظلمين، أكبر لو بالله، والأثار والإلقاء لابي عمرو، ومعقوب (فمن أظلم من كذب على الله)
أظلم، ظلوا، لبكر، من هاد، من خلق، أفرايم، يتأبه، يخنز، عليهم، ذكر، يستبئرون، يستهرون، قاطر، يقدر، كله واضح
- 312 -
هجزاً، رسمت الحمزة فيه على وارد في بعض المصاحف وجردة عن الورا في بعضها فعل رسمها بالورا يكون في الوقوف عليها حمزة، وهمام بخلافه آثنا عشروها، وعلى رسمها بنير وارككون فهانصمة القباستسقرت، وسبيق بيان مثل ذلك.

وكلف عمه، قرأ حمزة، والكسائي، وأبرعمر، وخلف الاعمار، وعفاده، بكسار المين وفتح الباء، وألف بعده الحاء، المارد، الخانامية، والطيبين، ومن المؤمنين، وقرأ البقاوة عمه، ففتح المين، وإسكان الباء، وخف الألف على الإفراد، والمراد نينا محمد صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الجوزي: وعده اجمعوا (شفا) (ثلث)، أردنيِّن الله، فهجرة إسكندري، والباوية فتحها كأسفومة ضره، مسكانه، قرأ أبو عمر، ويعقوب بنون كأسفات، ونصب راء ضره، وتنوين مسكان، ونصب ناء رحمته: على أن كل من كأسفات، ومسكات اسم فعل، وحذف مفعول به، وقرأ البقاوة، بترك التنوين، فيما وجر الورا، والتألاء، على أن كل من كأسفات، ومسكات مضافة، لما بعده إضافة لفظية، قال ابن الجوزي:

وكأسفات، مسكات نونا، وين بعد فيها انصباب (حما).

مكاتكم، قرأشبيه بالرفع، بعد التوراة على الجي، والباوية فتح الألف، على الإفراد، قال ابن الجوزي: مكاتب جمع في النك (ص) ف.

قضى عليها المولت، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف الاعمار، قضى، بضم القاف، وكسار الضاد، وفتح الباء على البناء لللفظة، ود الموت يرفع، نائب فاعل، وقرأ البقاوة، فتح القاف، والضاد على البناء، للفاعل، والموت.

بالنصب، مفعول به، قال ابن الجوزي:

قضى قضى، والموت أرغموا (روى) (ف) فا.
ترجمون قرأ يعقوب بفتح الناه وكسر الجيم على البناء الفاعل، والباقون بضم الناه وفتح الجيم على البناء للمفعول، قال ابن الجزري وترجم الضم افتحا واكسر (ظ) يا إن كان الأخرى.

اشمأزت وقف عليها حمزة بالتسهيل بين بين.

(المقال والممالي)

جَهَةٍ، بالإملاء لا إن ذكوان، وحزة، وخلفناشر، وهشام.

بخلف عنه.

شميء، يتوفى مستممي لدى الوقف، واهتدى، بالإملاء لحزة، والكماسي، وخلفناشر، والفتح والتقليل للنروق، دل الكافين، بالإملاء لأبي عمرو، ودوري الکماسي، ورويس، وان ذكوان بخلف عنه، والتبديل للنروق.

الناس، بالفتح والإملاء لدوري أبي عمرو، وقضاء، بالفتح والتقليل للنروق، ولا إملاء فيها لمدار إسفاء لأنهم يقررون بضم ألف وكسر الضاد وفتح الباء.

والأخرى، بالإملاء لأبي عمرو، وحزة، والكماسي، وخلفناشر، وان ذكوان بخلف عنه، والتبديل للنروق.

تنبيها، لا إملاء في لفظ يبدا، لأنه وارى.

(المدغم)

الصغير، إذ جاءه، بالإدغام لأبي عمرو، وهشام.

الكبر، أعلم من، وكتب بالصدق، جهم شمئ، الشفاعة جميعا.

تحكم بين عاباك، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعطر

314
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم

يا عبادي الذين أسرفوا قرأ نافع، وأبوذكير، وأبو عمار، وعاصم، وأبو جعفر بفتحاء الإضافة، والياباقون بيسكينها، وابتسموا، قرأ أبو عمرو، والكسائي، ويجبر، وخلف العاشر، بكسر النون مثل ضرب بضرب، وهي لغة أهل الحديث وأسد، وقرأ الياباقون بفتحها مثل علم وعلم لغة أيضا، قال ابن الجوزي: وكتبها أعلم لم يكتبها إماما، (روى) (حبها)

ينثر، أفقي، بالنبي، يظلون، وهو، وينذرون، قيل، فتى، وحج، وسبق كله واضح.

يا حمدي، قرأ ابن جحا بزيادة باء مفتوحة بعد الكاف، ولا يرون وردن، ويدان، الخ، أحدوها كتب جحا والثاني بزيادة باء ساكنة وعلى هذا الوجه لا بد من الهذيف المشبع للساكنين.

وقرأ الياباقون بالتاء المفتوحة، وبعدها ألفاء ألف، بدأ من ياء الإضافة، قال ابن الجوزي: بحسرتيا زد (؟) ناسكين (ف) فأخلف.

ووقف عليها روس. يذهب السكك بعد الألف يخلف عنه، وينجي إليه، قرأ أربوع يسكان، وتختفي الجم مضاعف، وألف ذات ياباقون، يفتح النون وتشكيل الجم مضاعف، يجي،، ينجى الجم كيف وقينا إلى قوله تحت صاد (؟) يرف.

ويتمازجهم، قرأ شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر بلف، بعد الزوايا على الجمع، والياباقون ينقب ألف على الإفراد، قال ابن الجوزي: مفاعلاً جميعاً (م) بن (شفا).

تأمروني، قرأ نافع، وأبو جعفر بنون واحدة مكسورة يخلفه على حذف إحدى النونين لأن أصلها، تأمروني، وأبو جعفر بنون يخلف عن

- 216 -
ابن ذكوان بن أعين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الأصل والوجه الثاني ابن ذكوان بن نون واحدة مكسورة مخففة، وقرأ البقاق بن نون مشددة على إلام نون الرفع في نون الوقية، قال ابن الجوزري زد نونون (ه) ن خلف (ا) با (عم) خلفه وقرأ نافع ابن كثير يفتح بها الإضافة، والبقاق بإسكانها، ففتحت، قر أعامم، وزوجة، والكسرى، وخلف العابر يخفيف الناء على أصل الفعل، والبقاق بتشديدها للتكبير، قال ابن الجوزري: ففتحت الخلف (كفا).

المقال والمقال

باحصرى، بالإمالة خزنة، والكسرى، خلف العابر، والفتح والتقليل للآزرق، ودوري أبي عمرو، وترى المئاب، وترى النوار، وترى الملاكمة حالة الوقف على ترى، وأخرى بالإمالة لأبي عمرو، وحمرة، والكسرى، خلف العابر، وابن ذكوان يخفيف عنه، والتقليد للآزرق، وإن وصل ترى بما بعده فلفتح والإمالة السورى فقط.

هادان، خلي، ومنوي لدى الوقف، وتعالي، بالإمالة خزنة، والكسرى، خلف العابر، والفتح والتقليل الآزرق، والفتح والتقليل، لدوري أبي عمرو في لفظ خلي، ومشهية فيها الفتح والإمالة، جاهذة، وشاه، وجاهوها، بالإمالة لابن ذكوان، وحمرة، وخلف العابر، وهما يخفيف عنه.

هلكان، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الكسرى، ورويس، وابن ذكوان يخفيف عنه، والتقليد للآزرق.
(الدمغ)

الصغير، قد جاءتك بالإدзам لأبي عمرو، وهشام، وحمرة، والكسائي، وخلف العابر.

والكبر، إنه هو، المناب بتغية تقول لو، أن الله هدائق القيامة ترى، جسم مشوي، خالق كل شيء، بنور ربه، بأعمالهم، قال لهم الجنة زمراء، بالإظاهار والإدعام لأبي عمرو، ويعقوب.

(سورة غافر)

دحم، سكت أبو جعفر على دحا، وصمت، سكتة طيفة بدون تنفس.

مقدار حركتين.

لياخذه، ويؤمنون، ويستغفرون، صلح، الكفرون، ليذر، واضح.

وعقاب، قرأ بعقوب بإثبات اليد في الحالين، والباقون بعذابها كذلك.

كانت ربك، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمرة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العابر، بعذاب الألف التي بعد المول على الإفراد، والباقون بإثباتها على الجمع، ووقف عليها الكسائي بالإملاء.

قال ابن الجروى:

كتابات أقصر (كنا) (في) لا وفي... يونس والطول (شفا) (قيق) (في)
د وقتم عذاب، قرأ أبو رويز، بعذابه بضم الها، في الحالين، والباقون، بكسرها وهو الوجه الثاني لرويس.

وقتم السيات، قرأ الأزرق بتثليث، مدبَل، والباقون بالقصر.

وقرأ أبو عمرو، وروح رويس، بعذابه بكسر الها، والملم وصلا، وحمرة.

٢١٧
والكسائي، وخلف العاشر ورويس في وجه الثاني بضم الهاء والميم وصلا والباقون بكسر الهاء، وضم الميم وصلا أيضاً، أما عند الوقف في جميع القراء يقفون بكسر الهاء، وإسكان الميم إلا رويسافله وجه آخر وهو ضم الهاء، وإسكان الميم لأن مذهبه ضم الهاء، فيتفق عنه كما قال ابن الجزري:

وفقه بليهم قبلاً ويتهم به.

وينزل، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ومعقوب بإسكان التاء، وتخفيف الواو، مضارعك، أنزل، والباقون بفتح التاء، مضارعك ونزل.

قال ابن الجزري: ينزل نلا خف (حق).

مختصرين، اتفت القراء على كسر لامه.

التلاقي، قرأ ورش، وأبي وردان بإثبات الباء وصلا، وأبي كثير، ومعقوب بإثبات الباء وصلا ووقفاً، والباقون بفتحه في الحالين، وأما ذكر الخلاف في قالاؤن الذي أتيت صاحب النيسر، وثبته الشاطبي ففو افتراض ولذا قال في النشر: ولا أعلم الخلاف لقالون ورد من طريق من الطريق عن أبي نشيط ولا عن الحلوي وليا حكما في الطببة بصفية الترتيب.

قال ابن الجزري: التلاقي مع تناد (خذ د) م (ج)ل وقيل الخلف (نظر).

والذين يدعون، قرأ نافع، وهشام، وأبي ذكوان يخلف عنه بتاء الحلف على اللفات، والباقون يقرأ الغيب جرياً على نسق السكال، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان.

قال ابن الجزري:

وخاطب يدعون (م)ن خلف (ل) ليا (لا) زب.

٣١٨
المقال والتمال

حم، بإمالة الحاء لابن ذكران، وشببة، وحمراء، والكسائي، وخلف العاشر، والتقليل للأزرق، ولفتح التقليل لابن عمرو.

ه النازر والقبار، بإمالة لابن عمرو، ودورية الكساي، وابن ذكران، يختلف عنه، والتقليل للأزرق، ولفتح التقليل للحرة في لفظ القبار، ويزاد السومي وفقاً للفتح والتقليل.

تجري، بإمالة لحرة، والكسائي، وخلف العاشر، ولفتح التقليل للأزرق.

تبي، لا إمالة في لفظ، لدى، لكون ألفها مجهولة الأصل.

(المدعم)

الصغير، فأخذتهم بالإظهار لابن كثير، وحفص، وروديس يختلف عنه، وبالإدغام للباقين.

الكبير، القول لا إله إلا هو، بالباطل ليدحضوا، وينزل لكم، الدرونات ذو العرش، بالإظهار والادغام لابن عمرو، ومعقوب.

(أو لم يسيروا في الأرض)

أشعدمهم قوة، قرأ ابن عامر، منكم، بكاف الخطاب موضع الهم، على الانتفاس، وقرأ الباقون منهم، بضمير الفبيب مناسبة لسباق الآية.

قال ابن الجزري ومنهم منكم (كما).

ورقرأ ابن كثير، وأبو جعفر، وقالون يختلف عنه بصلة ميم الجمع، والباقون بالإسكان.

- ٢٧٩ -
ووقاً، هادٍ، وقف عليها ابن كثير بريادة ياء بعد الالف والدال.

والباقون بجذفها، وانفقوا على تنويهم وصلاً.

تأثهم، رسولهم، ماهر، بأسم، داب، كل، واصح.

ئذنونا أذن، قرأ الأصبانى، وابن كثير بفتح ياء الإضافة،

والباقون إسكانها.

إلى أخاف، الثلاثة فتح الياء نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وأسكنها الباقون.

أو أن، ينظر، الفساد، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وآن، بالواو المفتوحة بدلاً من، أو، و ينظر، بضم الياء، وكسر الها، مضارع، أظهر، والفاعل ضمير يعود على سيدنا موسى عليه السلام، الفساد، بالنصب، مفعولاً به، وقرأ ابن كثير، وأبي عامر، وآن، بالواو المفتوحة بدلاً من، أو، و ينظر، بفتح الياء، والهاء، مضارع، ظهر، اللازمن، الفساد، بالرفع فاعل، وقرأ حفص، وبعقول، وأو أن، بريادة همزة مفتوحة قبل الواو مع سكون الواو على أنها أو إلى لاحد الشهيدين، ونظر، بضم الياء، وكسر الها، وه الفساد، بالنصب، وتوجهها كتيوجي قراءة نافع ومن معه، وقرأ الباقون، وهم: شعبان، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وأو أن، و ينظر، بفتح الياء، والهاء، ولفساد، بالرفع، وتوجهها كتيوجي قراءة ابن كثير ومن معه.

قال ابن الجرري: أو أن وأن، (كأن) لجول (حرف) يظهر اضطه

والكسرة والرفع في الفساد قابض (ع) ن (هدا) (حما).

النحاة، حكم التلاق وتقديم.

قلب مكابر، قرأ أبو عمرو، وأبي عامر بخلاف عنه ذلب، بالتنوع.

على أنه مقطوع، على الإضافة، وجمال التكرار والجبروت صفة له، إذ هو منبعماً لأن القلب هو مدبب الجسد، وقرأ الباقون بترك التنوير على إضافة.
قلب إلى ما بعده وجعل التكرير والجلب وتصفة لوصف مذووف والتقييد:
على كل قلب شخص متكبر جبار، وهو الوجه الثاني لابن عامر.
قال ابن الجوزي: ولون قلب (كم) خفف (ح) دا. لعل أبلغ، قرأ: نافع، وابن كثير، وأبو عرو، وابن عامر،
وأبو جمفر بفتح ياء الإضافة، والباقون بإسكانها.
فأطعع. قرأ: حفص بنصب العين على أنه منصب بأن بعد فاء السببة،
وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على: أبلغ.
قال ابن الجوزي: أطلع ارفع غير حفص.
وصد، قرأ: عاصم، وحزة، والكسائي، وبعقوب، وخلف العاص.
بضم الصاد على البناء للمفعول، والباقون بفتحها على البناء الفاعل.
قال ابن الجوزي: وأضم: صدوا وصد الطول كوفي الحضر.
اتنوع: أهدم، قرأ: قالون، والأصبهاني، وأبو عرو، وشبهة،
وأبو جمفر بإدانة البناء، وصلا، وابن كثير، وبعوقب بإياباها وصلا ووقفاً.
والباقون بحذفها في الحالين.
يدخلون، قرأ: ابن كثير، وأبو عرو، وشبهة، وأبو جمفر، وبعوقب
بضم البناء وفتح الحاجة على البناء للمفعول، والباقون بفتح البناء، وفتح الحاجة.
قال ابن الجوزي:
ويدخلون: هم يا: وفتح ضم (ص) ف (ث) ب (ح) ش (ش) في.
وكان أول الطول (ث) ب (ح) (ص) في.
(المقل والمال)
موسي، والدنيا، وأثنا، بالإمالة لفحة، والكسائي، وخلف العاص.
والفتح والتنقل للأوزق، وأبي عمرو، ولدورى أبي عمرو إمالة
الفظه، الدنيا، (م 31 - المذهب 2).
أرى بالإمالة لأبي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر، وابن ذكوان بخلف عنه، والتقليل الأزرق، وجاهم، وجاءكم، واجتانا، بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر، وهشام بخلف عنه.

والكافرين، والإمالة لأبي عمرو، ودوري الكساى، ورويس، وابن ذكوان بخلف عنه، والتقليل الأزرق، وجبار، مثل الكافرين ما عدا رويسا فله الفتح.

ه القرار، بالإمالة لأبي عمرو، والكسائي، وخلف العاشر، والتقليل الأزرق، والفلح والإمالة لابن ذكوان، أانام، وجري، بالإمالة لحزة، والكسائي، وخلف العاشر، والتقليل الأزرق.

(المدغم)

الصغير، عنيت، بالإدام لأبي عمرو، وحزة، والكسائي، وأبي جعفر، وخلف العاشر، وهشام بخلف عنه، قال ابن الجوزي.

عينت (لا) خلف (شفا) (ح) (ة) (ق).

والكبير، وقال رجل، وإن يكذاباً على القول بإدام المجروح، يريد ظلماً، هلك قائم، زين لفرعون، بالإظهار والإدام لأبي عمرو، وم الوقوب

(ويا قوم مالي أدعوكم)

ويا قوم مالي أدعوكم، فرأى نافع، وأبي كثير، وأبي عمرو، وهشام، وأبي جعفر، وأبي ذكوان بخلف عنه، ففتحاً، الإضافة، والباطون إسكانها، وتدعوني إلى، تدعوني لا كفر، تدعوني إليه، اتفق القراء على إسكان الباء في الثلاثة.

وأنا أدعوكم، فرأى نافع، وأبي جعفر بإيفات ألف أنا وصلى ووقفنا.
فصير المد من قبيل المنفصل فشكل يمد حسب مذهبه، والباقي يخف الألف وصلة وإضافته وفقاً، قال ابن الجزري.

امدداً أنا بضم البصر أو فتح (مداً).

لا جرم، قرأ حرة بخفف عنه بنها. أربع حركات، والباقي بالقصر.

أمرى إلى الله، قرأ فتح، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح ياء الإضافة وإضافة الباقون بإسكانها.

وصح، رسولنا، رسالنا، معذرتهم، كبر، والبعير، إسرائيل بالغية، مبصاراً، الضعفونا، دعاو، كله واضح.

ويوم تقوم الساعة أدخلوا، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبي عامر.

وشيء أدخلوا، حزمة وصل، وضع لفظها، وإذا أبدوا ضع نبأ الهزء على أنها فعل أمر من دخل، والواو ضمير آل فرعون وآل، منصب على النداء، وقرأ الباقون، بحارة قطع متوقحة في الحالين، وكسر الحال على أنها فعل أمر من دخل، والواو غير للجزم، وآل، مفصول أول وأشد مفصول

تان، قال ابن الجزري.

أدخلوا صل وابن الحكر (كيم) (حبر) (صلىوا

لا يدفع، قرأ نافع، وعصام، وحزمة، والكسر، وخلف العاهر، ياء، الثقير، والباقي، بتاء التانيث، وجاز تذكر الفعل وتثبته لأن الفاعل مؤنث مجازياً، قال ابن الجزري.

يدفع (كنى) وفي الطول فكوف نافع.

لما، فيها وقفاً وكذا هشام بخفف عنه النقل والإدغام لأن

الإياء، أصلية وعلي كل السكون المحس والروم والإشام

ما يتذكرون، قرأ نافع، وأبي كثير، وأبو عمرو، وأبي عامر، وأبو جعفر، بيعقوب يا، تنبية وتهاء فرقية على الغيب، والباقي بتاتين

323
فقدتين على الخطباء، قال ابن الجزري:
لابين كرون (كما فيها) (سما).
لا يب، قرأ世界经济اء، لا، أربع حركات تختلف عنه، والباقيون بالقصر.
إدكو، أستجب، قرأ ابن كثير، يفتح ياء الإضافة، والباقيون بإسكانها.
سدخلون، قرأ ابن كثير، أبو جعفر، وروس، وشعبة تفضل عنه بضم الياء.
وفتح الحاء على البناء للمجول، والباقيون يفتحون الياء.
ووهم الحاء على البناء للمجول وهو الوجه الثاني، قال ابن الجزري.
ويدخلون ضم يا، وفتح ضم (صاف) (ش) (ش) (ش) (ش) (ش).
وكاف أول الطول (لل) (لل) (لل) (لل) (لل) (لل) (لل) (لل).
(صل) (صل) (صل).
(المثل والمال)
النار والكافرين، والعفار، والدار، والإباكر، بالإتمام لا يعمر،
ودورى الكسائي، وذكوان يفصل عنه، وبالتقليل للزيرق، وبالإتمام
الروسي في لفظ السكايرين،
الدنيا، وموسي لدى الوقف بالإتمام لحرة، والكسائي، وخلف
العشر، والفتح التقليل للزيرق، وأبي عمرو، ولدورى أبي عمرو الإتمام.
في لفظ الدنيا،
ذكروا، بالإتمام لأبي عمرو، وحجة، والكسائي، وخلف العشير،
وابن ذكوان يفصل عنه، وبالتقليل للزيرق.
فوقاه، وفي، والهدي، وهدى لدى الوقف، وأتاه، والأغنى،
وتجري، بالإتمام لحرة، والكسائي، وخلف العشير، والفتح والتقليل
للزيرق، والفتح والتقليل لدورى أبي عمرو في لفظ دليل، وشعبة فيها
الفتح والإتمام.
وواضح بإتمام لحرة.
و الناس، والفتح والإتمام لدورى أبي عمرو.
324
رفاق، بالإمالة الخاصة، والكسائي، وخلف العاصر، وبالفتح والتقليل
للأزرق، ودورى أبي عمرو.

(المدغم)

الصغير، واستغفر لنفسك بالإغدام لأبي عمرو، بخاف عن الدورى.
الكبر، وباقومن Вам، الغفار لا جرم، أقول لكم، حكم بين العباد،
النار الحزينة جهنم، لننصر رسلنا، إنه هو، البصيرخلق، وقال ربكم،
وجعل لكم، الليل تسكنوا، خلق كل شيء، ورزقكم، الطبيبات ذلكم
بالإظهار والإغدام لأبي عمرو، ويعقوب.

(قل أتين نهيت)

شيوخاً، قرأ ابن كثير، وأينا ذكوان، وشعبة، وحمرة، والكسائي
بكم الشين، والباقون بضمها.

فكوناً، قرأ ابن عامر، بنصب النون، على أنه منصوب، بأن بعده
السبيبة، والباقون برفعها، على الاستثناء، قال ابن الجزري:
كن فكوناً فانصباً، بعدها سوى الحق، وقوله (كما)
دقي، ورسلنا، رسوله، ولبه، وخشى، تنكرت، يسروا،
بأسنا، جاء أمه، يهزر، كله واضح.
فلنبا، برجعون، قرأ بعقوم، بفتح الياء، كسر الجيم عضل البناء.
للفاعل، والباقون، يضم الياء، وفتح الجيم، على البناء، للمفعول،
قال ابن الجزري:
وتجري الضم افتحاً، وكسر (ظاهراً) إن كان الأخرى.
سنت، رضي بالنا، ووقف عليها بالهاء، ابن كثير، وأبو عمرو،
والكسائي، ويعقوب، على الأصل في هاه التأنيث، والباقون بالناء، موافق.
للرسم، وأماها الكساين، وقفاً.

٢٢٥
(المقال والممال)

(المقال والممال)

(المقال والممال)

(المقال والممال)

(المقال والممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممال)

(المقال بالممالك)
محذوف أي هي سواء، وقرأ يعقوب بالخفض صفة لآذربي أو أيام، قرأ الباقون بالنصف على الحال من خبر أقوالها.

قال ابن الجزري: سواء ارفع ( تط lineup خفيضاً) وما هم، تقدير أريدهم، ومن خلقهم، كافرون، عليهم، لم عنده، والوقف، وهو، إليه، تسترون، كثيراً، يصرون، كله، واصبح، والكربان الثاني، قرأ ورش، وأبو عمو، وأبو جعفر، وأبو عمرو يخفف عنه، يبدي الهمزة وصلا، وكذا حزنا وقفاً، أما عند الوقف على دول الكربان، والاستبدال، وباقياً، فالجميع يبدئون بهمزة وصل مكسورة مع إبدال الهمزة الساكنة.

بقطعين، وقف عليها يعقوب بها السكت مخفف عنه، والباقون، قرأ نافع، والباقون بالكسر على الأصل لأنها صفة لآذربي، قال ابن الجزري:

تحصى اسكن كسره (حقاً) أَبَي

يجعل أعداء الله، قرأ نافع، ويعقوب بعون المنظمة المفتوحة وضم الدهن على الباء للفاعل، وأعداء بالنسبة مفعولاً به، وقرأ الباقون بباء الغنية المضمومة وفتح الدين على الباء المفعول، وأعداء بالرفع نافع، قاءل ابن الجزري.

وتبعاً النون وضم (أَتَل) (ظا) ياً، أعداء عن غيرها. وتراجعون، قرأ يعقوب بفتح الناء، وكسر الجيم على الباء للفاعل، والباقون بضم الناء، وفتح الجيم على الباء المفعول، قال ابن الجزري:

وتراجع الضم أفتحاً وأكسر (ظهياً) إن كان الآخرين.

- 377 -
(المقال والمال)

حمم، فلذكروا ذكرائه، وشعبة، ومهرة، والكسائل، وخلف
العشير، وقيلوا الأزرق، وفتحوا ونفلا أبو عمرو
المستوي، ففضاحم، وأحشي، وأخرى، والمعي، والهدى، وأرداكم،
والدنبة، ومنى لدى الوقف بالإملاءة حجزة، والكسائل، وخلف العشير،
وبالفتح والتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل لأنع عرو في لفظ الدنيا،
ولدورى أن عروي أمالها
جاءتهم، وشاة، وجاوها بالإملاءة لأنع ذكرائه، ومهرة، وخلف
العشير، وهشام يخلف عنه
النار، بالإملاءة لأنع عرو، ودورى الكسيلة، وأنع ذكرائه يخلف
 عنه، وبالفتح والتقليل للأزرق، والنحوية حالة الوقف الإملاءة والفتح والتقليل،
وتنبيه لا إملاء ولا تقليل في لفظ نحوات، لأنه لم يصح من طرق
هذا الكتاب.

(المدغم)

بصير، إذ جاءهم بالإADIOم لأنع عرو، وهشام
البربر، وقال لها، أنطق كل شيء، خلفكم، بالإذيار والإديام
لأنع عرو، ويعقب.

(وقيضنا لهم قراءة)

أيدهم، عليهم القول، عليهم الملائكة، وأشروا، من غفور، إياه،
خير، من خلفه، قبل، مفكرة، جميلها قرآنا وهم، باطلاج، كله جل
جزأ، أعدا، قرأ نافع، وأنع كبير، وأنع عرو، وأبو جعفر،
ورويين بإبدال الهمزة الثانية وآو، والباءون بتحقيقها.

٣٣٨
أرنا، قرأ ابن كعب، وأبى ذكوان، وشعبة، وبعقوب بإسكان الواء، وأبو عمرو بالإسكان والختان، وعثمان بالإسكان والكسر، والباقون بالكسر. قال ابن الجزري: أرنا وأرني اختالف عثماناً (즘). وسكون الكسر (حق). وفصلت (ابي الخلف) (م)ن (حق). (صدق)

الذين، قرأ ابن كثير يشد النون في الحالين من القصر والتوسط، والمد في اليا، والباقون بالتخفيف من القصر وصلاً، ومع الأوجه الثلاثة، وقفاً، والمراد بالقصر في الوصل هنا أدق المد بالكلمة أما في الوقف، فمراد به أن يمد مقدار حركتين.

ديسمن، وقف عليها حركة بالنقل مع حذف الهمزة.

وربت، قرأ أبو جعفر، وربت، بحجة مفتوحة بعد الباء، يعني ارتفعت وهو فعل موضع، ورأى يقال فلان نبأ بنفسه عن كذا يبني برفعة.

وزن اليا، الباقون، دورة، حذف الهمزة يعني زادت من، وربما، قال ابن الجزري: ربت قال ربا (ذ)تي معاً.

بلا حدود، قرأ حزة بشتبي اليا، والحاء مضارع، والهاء، والباقون بضم اليا، وكسر الحاء مضارع، والهاء، قال ابن الجزري:

وضع بلا حدود، والكسر انتج كفصلت (ف)شاً.

أعجمي، قرأ قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر، برزَّتين على الاستفهام، مع تحقيق الأولي وتسجيل الثانية، وإدخال ألف بينهما، والقبض والبرعا، وحذف، برزَّتين الثانية مع عدم الإدخال، والكسر، وحذف العامة مع عدم الإدخال وإبادتها حرف معدّلاً مع المد المفتش، ولفن الورود، وورد، وحذف الكسر الثانية مع عدم الإدخال، وحذف العامة وحذف، ولاين ذكوان وجهان تحقيق الهمزة الثانية مع الادخال وعدم، ولهما ثلاثة أوجه، يسيب، همزة الثانية مع الادخال وعدم، وهمزة واحدة على الحلي.
والياقوون وهم: شعبة، وحمزة، والكثماني، وروح، وخاف العاشر،
بتحقيق الثانية مع عدم الإدخال.

(المقال والمال)

الدنيا، والموقي، وموسى لدى الوقوف بالإمالة خمرة، والكتمان،
وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو، ولدوري أبي عمرو وجه ثالث في نظر الديناء، وهو الإمالة.
ووترى الأرض، عند الوقف على، وترى، بالإمالة أبا عمرو،
وحزمة، والكتمان، وخلف العاشر، وأبين ذكوان يخفف عنه، وبالتقليد للأزرق؛ أما وصلا فإبلا الإمالة للدوسي يخفف عنه.

يلقاه، ويتراوح، ويدوى، عمى لدى الوقف بالإمالة خمرة، والكتمان،
وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق.

هنهار، والنهار، بالإمالة أبى عمرو، ودوري الكتمان، وأبين ذكوان
يخفف عنه، وبالتقليد للأزرق، والسوس عند الوقف الإمالة، والفتح، والتقليد.

أحياناً، بالإمالة للكتمان، وبالفتح والتقليل للأزرق،
وجاه، بالإمالة أبى ذكوان، وحمزة، وخلف العاشر، وهمام
يخفف عنه.

واذنهم، بالإمالة لدوري الكتمان.

(المدعم)

الكبير، النازل، الجلد جزاء، تعودون نحو، تدعون نزلاء، السيطان
نزغ، إنه هو، والعمارة، بالذكر لهما، يقال لك، قبل الرسول، بالإظمار.

٣٣٠
الاعتدام لأبي عمرو، ويعقوب، ولما الاختلاس فتاى المذهب، فاكى صحح.

(إلى يعى علم الساعة)

مرة، قرأ نافع، ابن عامر، وحفص، وأبو جعفر بالله بعد الراة على الجمع وذلك لاختلافها وتنوعها، والباقون بغير ألف على الافراد لإرادة الجنس.

قال ابن الجزيري:

جمع ثمر (عم) (ع) لا، ومرقرأ بالجمع وقف بالناء، ومرقرأ بالافراد فهم من وقف الباءاء، وهم: ابن كبير، وأبو عمر، والكسائي، ويعقوب، ووقف الباقون بالناء، وهم: شعبة، وحمزة، وخلاف العاشر، وأماهالة الكسائي.

وقف بالكسائي.

وينادينهم، سريهم، أذقانه، مسته، غلب فلسطين، أرائهم، سابق.

مثل المسار.

وشركائي قالوا، قرأ ابن كثير بفتح ياء الاضافة، والباقون يكسرها.

ولازرق تنليك البند.

إلى بني إسحاق، قرأ أمو، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون بفتح.

عنى بفتح ياء الاضافة، والباقون يكسرها.

وأتي: قرأ ابن ذكران، وأبو جعفر بالله مرفوعة، بعد النون، وعدهما مرفوعة.

موضع: مرفوعة بعد النون مثل، أرائى، من النون، من النون، عمه البند. قال ابن الجزيري:

(آن) نا، معنا (ه) بناء، ولازرق تنليك البند.

(المقل والممال)

أن، للحسنى، بالإملاءة، الحرة، والكسائي، وخلاف العاشر، وبالفتح.

الفلتلازلراق، وأبي عمرو.
وبناءً، قرأ أخلف عن حمرة، والتكسير، وخف الفاعل بإملاء الون، والهمزة، وخلال بإملاء الهمزة فقط، والآزق بفتح والتقبل في الهمزة، والباكون بالفتح فيما، وما روى من إملاء الهمزة للسوس في أحد وجهته، فهو انفراداً لا يقرأ به قال في النشأ: وأجمع الرواة عن السوس من جميع الطرق على الفتح لا نعلم بهم في ذلك خلافاً، ولذا لم يعول عليه في الطريقة. و قد حكاها قبل آخر الباب فقال:
وقبل قبل ساكن حري في رأى: عنه وراضاه مع هم تا (المدغم)
(التكبير، من بعد ضراء، بينهم اللب، بالإظهار والادعاء لأبي عمرو، وبعقول، ولهما الاختلاس في من بعد ضراء،)
(سورة الشورى)
(حم عسق، فرأ أبو جعفر بالسكت حروف الهجاء. الحسنة من غير تنفس مقدار حر كين ويلزم من السكت على نون عين وتابون سين إظهارها، وعدم إخفائها، ولكن من القراء العشرة في عين من عمق المد المشبع لأجل الساكن، والتوسط لفتح ما قبل اليا، مع رعاية السكون، والقصر إجراء لهما جرى الحروف الصحيحة، قال ابن الجرير:
ومن غير ثلاثان لم كساكن الوقف
قال صاحب حل المشكلات: ولا يجوز الوقف على حم هذا اختياراً، لأن النص في النشأ على أن حروف الفواتح يوقف على آخرها لأنها ككلمة الواحدة إلا أنه وصم حم مفصولا عن عمق أنتها من النشأ ولم ينص على جواز الوقف على حم وحدها في وقف عليها ضرورة أعاد أنتها.
و حي إليه، قرأ ابن كبيب ففتح الحاء، وبددها ألف رسمت به، على البند.
- ۲۶۲ -
للمفعول وإليك نائب فعل ولحظ الجلالة قائمة فعلى فعله بفعل مقدر كانه قبل من ولى قبل ولى الله وقرأ البلقون بكسر الحاء ويا بعدها على البناء للفاعل وهو الله وإليك متعلق بجموعه قال ابن الجزري:
وكان يوجد فتحت (د) ما يكاد قرأ نافع والكسائي بيا ظن الذكر ولي البلقون بيا التأنيت وجاز تذكر الفعل وتأنيته فالأفعيل غير حقيقي.
قال ابن الجزري: يكأن فهما (أب) (د) (ن).
ويضطرون قرأ نافع وأبي كسر وأبى عامر وأحزاء وخصاء وحمزة والكسائي وأبى حمض وخف للاعتراب يتأين فقية مفروحة مكان النون وفتح الطاء مشددة مضارع تفترعم تشقق وقرأ البلقون برون ساكنة.
بعد اليا وكسر الطاء فعفصة مضارع تفترعم يعنى أنشق.
قال ابن الجزري: ويتضررون يقتربون (ن) ( ع) (م) (ح) (ر) (ق) (أ).
الدورة (شفا) (ع) (د) (د) (و) (م) وهو ويسفتون عليهم قرأ لنتذر ونتذر فيه وإليه فاقترب يذروكم ويقدر كله واضح.
فأريب قرأ حمره يخف عنه يمدد (لا) أربع حركات.
والبلقون بالقصر.

(المقال والمال)
دحم قرأ ابن ذكران وشعبة وحمزة والكسائي وخف للاعتراب.
بإلمادة الحاء، والأزرق بتقيبًا وأبى عرو بالفتح والنقل.
والموتى، بالإلمادة الحزة والكسائي، وخف للاعتراب، وبالفتح.
والنقل للأزرق، وأبى عرو.

(المدعوم)
الكبر، إن الله هو، فقده هو، جمل لكم، البصر له بالإطهر.
والإددام لابن عمو، وبعقوب.

423
شرع لكم من الدين

إبراهيم قرأ ابن عامر مخالب عن ابن ذكران يفتح الالحاء وآلف
بعدهما والباقون بكسر الالحاء وياء بعدها وهو الوجه الثاني لابن ذكران
قال ابن الجزري: وقرأ إبراهيم ذي مع سورته الخ
ولا تفرقوا، وما تفرقوا أجمع القراء على عدم التشديد فيما
إليه، منه، وعليهم، وهو، والكافرون، كله جلي.

ونته، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو مخالب عنه بإبدال الحمزة
في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف، وقرأ أبو عمرو، وشعبة: حمزة
بإسكان الالحاء، وصلا ووقفا، وقالون: ويعقوب باختلاس الحمزة;
وأبو جعفر بالإسكان، والاختلاس، وأب ذكران بالاختلاس، وإấm
الكسرة مع الإشعار، وهشام بالإسكان، والاختلاس، والإشعار،
والباقون بالإشعار.

وجه الإسكان أنه لغة صحيحة، ووجه الإشعار أنه الأصل، وجه
الاختلاس التخفيف، والمراد بالاختلاس هنا الآتيان بالحركة كاملة من
غير إشعار، وعلم أن من يقرأ بالاختلاس أو الإشعار فإنه يقف بالسكون.

وكراء، وصعت البمرة في عل ووا فلمزمة وقا، وهشام مخالب عنه
اثنتا عشر وجهها بقي بيانها.

الذي يبشر، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي يفتح
اليا، وإسكان اليا، ويضم الدين مخففة، من البشر، وهو البشار، وقرأ
الباقون بضم اليا، وفتح اليا، وكسر الين مشددة، من البشر، المضعف
لغة أهل الحجاز.
قال ابن الجزري:
يبشر اضمه شددا كسراء إلى قوله: ر(دم) (رضي) (ح) لا الذي يبشر

- ٢٢٤ -
فإن ينادوا الله، قرأ حمزة، وأبو جعفر، وهشام بخلف عنه إبдал همزة ويناء عند الوقف. أما وصا ئ فإنها تحرك بالكسر جميع الفراء تحصا من الساكنين.

ويبحر الله، وقف الجمع على ديم، يذف الولو تبعا للرسم، ومثلها.

ويديع، من قوله تعالى، ويدع الداع بالفقر، وسندع، من سندع الزبانة بالملك.

ماتفعون، قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف الباقر، ورويس بخلف عنه تباه الخطاب على اللفتات، والباوقون بياء الغير جريا على نسق الآية وهو الوجه الثاني لرويس، قال ابن الجوزي:

وخاطب بفعلوا (صحب) (غ) ما خلف.

المقال والممال

وصى، وسمي لدى الوقف عليه بالإمامية همزة، والكسائي، وخلف الباقر، وبالفتح والتقليل لللازرق، و هو عبي، الدنيا، بالإمامية همزة، والكسائي، وخلف الباقر، وبالفتح والتقليل لللازرق، وأبي عمرو، ولدوري أبى عمرو، الإمامة في نسق الدنيا.

وتري لدى الوقف، القرى، افرى بالإمامية لأبي عمرو، وحرزة، والكسائي، وخلف الباقر، وابن ذكوان بخلف عنه، وبالتقليل لللازرق.

أما عند وصل، وتري، فإن الإمامة للمسى بخلف عنه.

جاءه بالإمامية لأبي ذكوان، وحمزة، وخلف الباقر، وهشام بخلف عنه.

- ٣٣٩ -
المغمع

الكبير، الكتاب بالحق، الفضل لقضي، وهو واقع، وعلم ما، بالظاهر
والإغمام لبني عمر، وبعقوب، ولها الاختلاس، فيها قبل المغمع، كن صحيح.

( ولو بسط الله الرزق لعباده)

وينزل بقدر، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وبعقوب، إسكن الدون، وتخفيف
الزای مصارع، وأنزل، والباقون، فتح الدون، وتضداد الزای مصارع، وأنزل.
قال ابن الجری: ينزل كلا خف (حق).

يشاء إنه، يشاء إناثاً، خيبر بصیر، فيما، إن يشا، فيظالله،
خير، يفقرنه، الصلاة، ينصرون، وأصحل، عليهم، خسروا،
وعاهدهم، أيديهم، كله واضح.

ينزل الغيب، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحوراء، والكاسئ،
ويعقوب، وخلف العاشر بالتفخيف، والباقون، بالتمديد، قال ابن الجری:
ينزل كلا خف (حق) إلى قوله: والغيب مع منزهها (حق) (شفاء).

ففيها كسبت، قرأ نافع، وإن عامر، وأبو جعفر، يسأ، بدون قاء،
على أن ما في ما أصحاب موصولة مبتدا، وبما كسبت خبره، وإن ما
شرطية تكون النافا، محذوفة مثل قوله تعالى: وإن أطعتم مين إنيكم، وقرأ
الباقون، دفأ، بالفاء، على أن ما شرطية: ويحوز أن تكون موصولة والنافا.
يجوز أن ندخل في حيز الموصول إجرا، له، جرى الشرط، قال ابن الجری:
بما فيها مع علما بالرفع (عم).

الجوار، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بإثبات اليا، وصلاة،
وأبو كثير، وبعقوب بإثباتها، وصلاة، ووقفاً، والباقون، بعدها في الحالين.

الريح، قرأ نافع، وأبو جعفر، بإثباته، والباقون، بالإفراد.
قال ابن الجری: راجع بإرياح، شورية (إ) ذ (؟) ما

322
وعلم الذين، قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر برفع الميم على الاستئشاف، والباقون بالنصب وهو منصوب بأن مقدرة.

قال ابن الجوزي: بما في فيما مع بعلبا بالرفع (عم)

َكَبَّارٌ، قرأ حذاء، والكسائي، خلف العاشر، كبير، بكسر الاء، بيضاء. بعدها ولا ألف ولا هزة على التوقيع مراجعة بهاء الجنس، والباقون.

َكَبَّارٌ، يفتح الاء، وألف بعدها ثم همزة مكسورة جمع كبيرة.

قال ابن الجوزي: وكباير معا كبير (ر)م (فقي).

وقرأ الأزق بترقيق الاء، والباقون بتخفيفها.

و جزاؤها، رسمت الهمزة فيها على وار في همزة وقفا، وكذا همما.

يخالف عنه ابن عاشور وجه سبق بيانها.

المقال والممال.

الجوار، بالإمالة لدورى الكسائي فقط.

صباء، بالإمالة لآبي عمرو، ودورى الكسائي، وابن ذكوان بخلافه.

عنه، وبالنقليل للأزق، والسومي، وفقا الإمالة والفتح والنقليل.

الدنة، بالإمالة لحذاء، والكسائي، خلف العاشر، بالنفتح والنقليل.

الأزق، وأبي عمرو، ولدورى أبى عمرو إمالتها.

دورة، ودوري الظالمين لدى الوقف، وترامه، بالإمالة لآبي عمرو.

حذاء، والكسائي، خلف العاشر، وابن ذكوان بخلافه، وبالنقليل.

الأزق، أما عند وصل، ودوري، فالإمالة للسومي فقط بخلافه.

واعتيل، بالإمالة لحذاء، والكسائي، خلف العاشر، بالنفتح والنقليل للأزق.

هذيه، لا إمالة في لفظه، عفا، لأنه واي.

(م 320 – المذهب 30)
(المدغم)

وكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً

ومن وراءه ورميت الهمزة على ياء فظية خمرة وقفاً وكذا هشام بخلاف عبده

عنه نصفه أوجه وهي: الإبدال ألفاً مع القصر والتوضيح والمد.

ثم التسهيل بالروم مع المد والقصر ثم الإبدال ياء ساكنة مع القصر والتدوين والمد ثم روم حركتها مع القصر.

ه أو يرسل رسولًا فيوجي، قرأ فافع، وأين ذكر أن بخلاف عنه يرفع اللام من رسول وامسكن إليه بعد الحاء من فيوجي. على أن يرسل جملة مستفيفة أو خبر لبديع مخزوف والتقدير هو يرسل، فيوجي. مرفوع بضعة مقدمة موعود عليه يرسل، وقرأ الباقون بنصب اللام والباء. وهما منصوبان بأن: ضمرة وأن رمادحات عليه في تأويل مصدر موعود عليه وحياً.

قال ابن الجزري: ورسل أورها يوجه نسكل (ه) أخلافاً (أ) نصفاً.

هيئة، إنه: جملتها، صراط صغير، واضح.

(المدغم)

وكان لبشر، أو يرسل رسولًا، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو.

ويعقوب.

كتب، لا إدغام في تاء. لا كنت تدرى، لأنها ضعيرة المخاطب.

- 228 -
سورة الزخرف

حرف حم، قرأ أبو عمرو بسكت على الهاء، واليم مقدر حركين بدون تنفس.

جمعناه، قرأنا، الذكر، نفي، ياتهم، يستهرون، من خلق، بشر.

ظل غيبر، وهو وكله واضح.

وفي أم، قرأ حمزة، والكسائي بكسر الهزة وصلا مناسبة النهاة، وإذا
ابتدأ بالهمزة فإنها يبدان بهزمة مضمومة، وقرأ الباقون بضمها في الحالين
على الأصل، وهما لفظان، قال ابن الجزري:

لأمة في أم أمها كسر: ضماء لدى الوصل (رضى).

أن كنتم، قرأ نافع، وحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف
العالس بكسر الهزة على أن، إن، حرف شرط، وجواب الشرط مقدر
ففسره أفنضرب ولمقال إن أمرتم ترتكبكم، وقرأ الباقون بكسر الهزة على
تغذي لام العلة أي: لا أن كنت أخ قال ابن الجزري أن كنتم بكسرة (ملاء شفا)
ومدا، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر
ومعقول، مدا، بكسر الميم وفتح الهاء، وإثبات ألف بعدها، والباقون
مدا، بكسر الميم وسكون الهاء، وحذف الألف، وهما مصدران بمعنى
وأحد يقال مهدته مدا ومها، والهيد والمهد اسم لما
يفرش، وقيل، المهاد جمع مهد مثل كعب وكعاب، قال ابن الجزري:

مدا (كرن) (سماء) كزخرف بمدا.

ومنه، قرأ أبو عمرو بياء مشددة مكسورة، والباقون ياء ساكنة
خفيفة قال ابن الجزري،

ومنه والميمة أشد (تنوين) إلى قوله: وميتا (تنوين).

خرجون، قرأ ابن ذكوان، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر.

- ٤٣٩ -
قال ابن الجوزي: وتخجرون ضمْنْ. ففتح وضم الراء (شفا) (ظ) ل (م) لا وزخرف (م) ن (شفا).

ه جزءاً، قرأ شعبة بضم الزاي، وأبو جعفر بحذف همزة وتشديد الزاي، والباقيون بإسكان الزاي، ويرتفع عليها حذيفة بالنقل فقط.

«يشوه» قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر بضم اليا، وفتح الذون وتضديد الشين، مضارع «نشأ» مينيا لل 피해، وقرأ الباقيون

بفتح الباء، وسكون الذون وتخفيف الشين مضارع، نشأ، مينيا للفاعل.

قال ابن الجوزي: وينشأ الضم وثقيل (ع) ن (شفا).

«عباد الرحمن» قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي،

وخلف العاشر «عباد» بباء الموحدة مفتوحة وبعدها ألف مع ضم الدال،

جمع عبد، والباقيون «عند» بنون سا كثة بعدد التين مع فتح الدال. نظر مكان.

قال ابن الجوزي: عبادي عند برفع (ح ز) (كفا).

أشهدوا» قرأ نافع، وأبو جعفر بحروفتين الأولى مفتوحة محققة، والثانية مضمومة مسهلة مع إسكان الشين وأصله «أشهدوا» فعلاً رباحياً. مينيا لل 피해 دخل في همزة الاستعمال التوبيخى، وأدخل ألفاً بين الحروفين أبو جعفر، وقالون تخفف عنه، وقرأ الباقيون همزة واحدة مفتوحة محققة مع كسر الشين، وأصله «شهدوا» فعلاً ثلاثياً مينياً للعلوم دخلت عليه همزة الاستعمال أيضاً.

(المقل والميل)

«حم» أمال الهاء شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وقلماً

الأزرق، وأبو عمرو يخفف عنه، وفتحها الباقيون وهو الوجه الثاني لا أبو عمرو.
ومضي، وأصفاءكم، بالإملاء، خلف العاشر، وباختيار وأخذ الأزرق.

شاهد، بالإملاء، ابن ذكوان، وحزة، خلف العاشر، وهشام

بتحف عنه.

آثرهم، بالإملاء، لابي عرو، ودورى الكسائي، وابن ذكوان

بتحف عنه، وبالتقليد الأزرق.

(المذموم)

الكبير، يجعل لكم، والإعجاماتركزون، مخبراً، بالإظهار والإدغام

لابي عرو، وبعقوم.

(قال أو لو جنتكم)

قال أولو، قرأ: حفص، وابن عامر، قال، بفتح القاف واللâm وألف،
بينهم، على أنه فعل ماض، والباقون: قال، بضم القاف وإسكان اللâm على أنه
فعل أمر، قال ابن الجزري: قال قال (كيم) (علم).

جنتكم، قرأ أبو جعفر، جنتكم، بين مفتوحة في مكان النال،
المضمومة، وألف بعدها على إسناد الفعل إلى ضمير الجم، والمراد الرسول ومن
قبله من الرسل عليهم السلام، وقرأ الباقون: جنتكم، بين مضمومة على إسناد الفعل
إلى ضمير المتكلم، والمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبدلهم: أبوجعفر
أبوعرو، بحرف عنه في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف، وقرأ، بصلة المم
ابن كثير، وأبوجعفر، وقرأ، بحرف عنه.

قال ابن الجزري، وجنًا، (ت) مدة، جنتكم
عليه: أبادكم، كافرون، لابي، سحر، القرآن، خير، فهو، فبئس

241
يتكون، ظالم، علمهم، مقرونة، صراط، لذكر، واسأل، رسالتنا، نوره، تصرعون، وكله، واضح.

السديم، قرأ يعقوب بإتياب الباء في الحالين، والباقون بجذفها كذلك.

يرجمون، أجمع القراء على فتحها وكسر جمهه.

وشرعت ربك، مما سميته باللنا المفتوحة ووقف عليها بالله، ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، وعقوب، ووقف الباقون بالناء، وأما لها، الكسائي وفقًا.

ليبرتهم، قرأ قالون، وأبو عامر، وشعبة، وحمره، والكسائي، وخلف العاشر بكسر الباء، والباقون بضمها، وهما لفتان.

قال ابن الجزري: بيوت كيف جدا بكسر الضم، ك(م) (د) ن (صحبة)، ولا

سقفا، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح السين وسكت، القاف على الإفراز إرادة الجنس، والباقون بضمها على الجم مثل

رهن ورنه. قال ابن الجزري: وسقفا وحذ (ثا) (حبر).

فما منع، قرأ عامم، وحمره، وأبو جاز، وهشام بخلفه، بتشديد
الميم على أن الله، ومعنى إلا وإن نافية، وقرأ الباقون بتفخيف اليم، وهو
الوجه الثاني لفحم على أن إن مخفية في التقية، واللام هي الفارقة والميم
زاادة التأكد قال ابن الجزري: ولهما إشتد (ذرى) (ف) (ف) (ف).

فليس، قرأ يعقوب، وشعبة، تخلفه عنه بالباء، من تحت جر ياعل
السياق والفاعل ضمير يعود على الرحمن، وقرأ الباقون بنون المظمة على
الالتقاط وهو الوجه الثاني للشعبة.

قال ابن الجزري: فليس يا (صدا) خلف (ظاهر).

ورحبسون، قرأ ابن عامر، وأبو عامر، وحمره، وأبو جعفر، فتح السين
والباقون بكسرها.
قال ابن الجزري: ويحسب مستقبلا بفتح سين (ك) ثم تاء (ف) ثم ياء (ي) بفتح.

إجاءنا قرأنا نافع، وبني كبير، وبني عامر، ويحيى، وأبو جعفر باللف.

بعد الهمزة على التمثيل، وهو الناشئ وقرينة، والفاون بغير ألف والفاعل

ضيق يعود على من، وهو العاشر.

قال ابن الجزري: جاءنا أمدر هريرة (ع) في (ع) في (ع).

وافتن، قرأ الأصبهان بتسهيل الهمزة الثانية في الحالين، وكذا.

خمزة عند الوقف.

نذبحن، أو نرينك، قرأ أبو جعفر بتنقيف ألف النون فيهما وإذا وقف

على نذبحن وقف بالالف على الأصل في نون التوكيد الحفيدة، والفاون.

بشريدهما فيها.

قال ابن الجزري: يفرق الحقف بخطان. أو نرين ويستخير.

نذبحن وقف بالالف (ع) في (ع).

ه أباه الساحر، قرأ ابن عامر وصلا، آيه بضم الهماء إتباعاً لضم الهماء،

والفاون بفتحها، ووقف عليه أبو عمر، والكسائي، وعقوم بالالف،

والفاون بحذفها ويسكان الهماء. قال ابن الجزري:

ه أباه الرحمن نور الوزير (ك) ثم جرف (ر) قرأ حاج (ح) بالالف.

وفرأ الأزرق الساحر، بترقي الراء وتنقيفها، والفاون بتنقيفها.

وتحت أفلان، قرأ نافع، والبي، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح ياء

الإضافة، والفاون بإسكانها.

وأسورة، قرأ حفص، وعقوم بسكون السين بلا ألف، جمع سوار.

مثل آخرة وخار، وقرأ الفاون بفتح السين وألف بعدها على أنه جمع أسورة.

مثل أسفين وأساق، فيكون أسوار، جميع الجمع.

قال ابن الجزري: أسورة سكنه وأقصر (ع) في (ع) في (ع).

- ٢٤٢ -
وسلفاً قرأ حزرة، والكسائي بضم السين واللام جمع سلاف مثل أسد، وأسد، والباقيون بفتحهما اسم جمع لسلاف مثل خادم وخدم، أو هو مصدر يطلق على الجامع من سلف الرجل، وسافر الرجل آباؤه المتقدمون.

قال ابن الجزري: وسلماء غنم (رضي).

(المقل والمال)

بأيدى، وبأيدي، بالإمالات فخزة، والكسائي، وخف الباشير، وبالتفتح والتقليل للآرق.

جاءنا، وجاءنا، وجاها، بالإمالة لابن ذكرى، وحمزة، وخف الباشير، وهم يخفف عنه:

ال الدنيا، وموسى، بإمالات فخزة، والكسائي، وخف الباشير، وبالتفتح والتقليل للآرق، وأبي عمرو، وابن عمرو، وابن عمرو الإمالة في فظاء الدنيا.

(الدمغ)

الصغير، إذ ظلمه بالإدامة جميع الفراعه.

الكبيرة، الرحمن نقيض، رسول رب، بالإظهار والإدامة لابن عمرو، وبعقوب،

(ولما ضرب ابن مريم مثلًا)  

بصدد، قرأ نافع، وأبى عامر، والكسائي، وأبو جعفر.

وخف الباشير، فضن الصاد مضاوض صد يصد بطلم مدين مثل محمد الباقون بكسرها مضاوض صد يصد بكسر الدين مثل محمد.

قال ابن الجزري: بصدد كسر (روى) (عم).

ه آئتنا، اجتمع في هذه الكلمة ثلاث هزوات: الأولى والثانية مفتونتان والثالثة ساكنة، وقد أجمعوا على إثبات الأولى محققة وعلى إبدال 344 -
ثالثة أليا، واختلفوا في الثانية فسهمها نافع، وابن كنبر، وأبو عرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ورويس، وحقما الباكون، وليس لأحاد الأدخال بين الأولى والثانية، قال في النشر: إثلا يصير في اللظة تقدير أربع ألفات همرة الاستخدام وألف الفصل وهمرة القطع والآف المبتدأة من الهمرة الساكنة وهو إفراط، كما أن الأزرق لا يبدل الثانية أليا، مما يلزم عليه من النباض الاستخدام بالخبر.

خير، كتيرة، ماضربوه، قوم خضمون، عليه، وجمانه، إسرائيل، جنناكم، ظلباكم، بحبون، سرهم، ورسلنا، لديهم، عليهم، وهو، وإليه، صراط، ظلوا، من خلقهم، كله واضح، وواتبعون، قرأ أبو عرو، وأبو جعفر، بإثبات الياء، وصلا، ويعقوب بإثباتها وصلاً. والباكون، بعذبها في الحالتين، وأطيعون، قرأ بعذب إثبات الياء في الحالتين، والباكون، بعذبها كذلك.

يعابد، لاخوف، قرأ شعبية، ورويس، يخلف عنه، بفتح الياء، وصلا، وسكونها، وقفاً، ونافع، وأبو عرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ورويس، في وجهة أن بإثباتها ساكنة في الحالتين، والباكون، بعذبها في الحالتين.

قال ابن الجزري:

"يعابدا (ع) وثبطخلاف (صلايا)، والحذف (ع) ر(ش)كر(د)عا (شفا)
لاخوف، قرأ بعذب، بفتح الفاء، بلا تنوير على أن لانافية للجنس، والباكون بالرفع، مع التنوير، على أن لانافية الوحدة.

قال ابن الجزري: لاخوف نون رافع علال الحضرمي.

هماشتهن، قرأ نافع، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، بزيادة هاء الضمير مذكرا بعد الياء، يعود على ماله صولة، والباكون بحذفها الآن ممفعلا، وعائد المفعول يجوز حذفه كقوله تعالى: "أهذا الذي بعثت الله رسولًا، أي بعثه..."
قال ابن الجزري: وتشتته هازد (ع) ثم.
وولد قرأ حزنة، والكسائي بضم الواو وسكون اللام جمع، ولد مثل:
أمد وأسد، والبالغون بفتحهما، اسم مفرد قام مقام الجمع، وقيل همالدنان
 يعني واحد كالعرب والعرب.
قال ابن الجزري: ولد مع الزخرف قاطم أسكنة (رضا).
فأنا أول، قرأ أنغام، وأبو جعفر بإيقان ألف أنا وصلاة فيصير نلد
منفصلًا فيما يحب منده، والبالغون يذكرون وصلاة واقف القراء على
إبناتهم وقبائل.
قال ابن الجزري: امدا أنا بضم اللام أو فتح (مذا).
والياقو، قرأ أبو جعفر وبلقوا، بفتح اليا نحتية وإسكان اللام بلا
ألف وفتح القاف مضارع، لقي، والبالغون يلقو، بضم اليا وفتح اللام
وإ인اث الأم وضع القاف من المالقة.
قال ابن الجزري: يلقو كلها يلقوا (2) إلا.
وفي السيا، إلا، قرأ قالون، والزي تسدس اللهمة الأولى مع المد والقصر،
أبو عمرو وإسقاط اللهمة الأولى مع القصر والمد، والأصبهان، وأبو جعفر تسدس
اللهمة الثانية، والياقو، جباب: تسيل اللهمة الثانية، وإمدا لها حرف، مدعًا
مع القصر، ولقبيل ثلاثة أوجه، إسقاط اللهمة الأولى مع القصر والمد،
وتسيل اللهمة الثانية، وإمدا لها حرف مادي مع القصر، ولروس وجبان:
إسقاط اللهمة الأولى مع القصر والمد، وتسيل اللهمة الثانية، والبالغون
بتحقيق اللهمتين.
وإليه ترجعون، قرأ ابن كثير، وحمراء، والكسائي، وروس،
وخلف العاشر يباهة الغيب مناسبة قوله تعالى: قد كرم يغوضوا ويلمعوا،
والبالغون يباه الخطاب على الفُجُرات.

346

قال ابن الجوزي: ويرجعوا (د) (غم) (شفا) ويعقوب على أصله في القراءة بالبناء للفاعل، والباقون بالبناء للمفعول.

قال ابن الجوزي: وتراجع الضم افتحا واكبر (ظاهرا إن كان للآخر).

وقبله قرأ غام، وحوزة بخمسة اللام وكسر الها. مع الصلة بيا، عطفا على الساعة، والقول والقيل وقيل مصدر يعني واحدا، وقرأ الباقون بفتح اللام وضم الها. مع الصلة بيا، وقرأ عطفا على محل الساعة أي.

وعنده أن يعلم الساعة ويعلم قبله بارب خ.

قال ابن الجوزي: وقبله اخفض (د) التاء. موا

فسوف يفعلون، قرأ ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، وحمره، والكسائي، ويعقوب، وخلف الباقون، يعلمون، بيا، الغريب المناسبة قوله تعالى، وأصبح غم، والباقون بتاء الخطاب على الالتفات.

قال ابن الجوزي: وعلوا (حق) (كنى).

المقل والملعال.

جاء وجاءهم، بالإمالة لابن ذكوان، وحمرة، وخلف العشير، وهمام.

يفرد عنه، وعيسى ويجراهم، بالإمالة حمره، والكسائي، وخلف العشير.

وبالفتح والتقليل الأزرق، وأبي عمرو.

هلي، فأتي، بالإمالة حمره، والكسائي، وخلف العشير، وبالفتح والتقليل للازرق، ودوري أبى عمرو، والفتح والإمالة لشبهة في الفظ ميل.

- ٣٤٧ -
(المدغم)

الصغير، قد يتكون بال애غام لأبي عمرو، وهشام، همزة، والكسائى، وخلف العاشر.

أورشهما، بال애غام لأبي عمرو، وهشام، همزة، والكسائى،}

وابن ذكوان يخلف عنى.

وتكبير، مريم مثلًا، ولابين للكسائى من أطهاء، فاعبدوه، هذا، يقال بالاظهر بالأغام لأبي عمرو، يعقوب.

(سورة الدخان)

رحم، سكت أبو جعفر، على هما، وميم سكنة نطفة بدون تنفس

مقدار حركين.

أنزله عليه، قرأ ابن كنبر، بصلة هاء الضمير، والباقون بعذب الصلة.

رب السماوات، قرأ عاصم، وحزة، والكسائى، وخلف العاشر.

رب، بالخفض، بدلاً من دريك، والباقون، بالرفع على أنه خبر لمبتدأ

معذوف أى هو رب.

قال ابن الجزري: روب السماوات، خلف رفعاً (كفا).

بيطش، قرأ أبو جعفر بضم الطاء، والباقون بكسرها، وهمالغتان.

قال ابن الجزري: بيطش، كله، بضم كسر (ثين).}

(المقال والمال)

رحم، بإملاء الحاء، لأبي ذكوان، وشعبة، وحزة، والكسائى،

خلف العاشر، بالتقليل للازرق، وبالفتح والتقليل لأبي عمرو.

- ٣٤٨ -
الذكرى الكبرى، بالعامة لأبي عرو، وحمزة، والكسائي، وخلف
العاشر، وابن ذكوان يختلف عنه، وبالنقبان للزاورق.
أني، بالعامة للحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والنقبان
للزاورق، ودورى أبى عرو.

(المدعم)

والكبير، يفرق كل، إنه هو بالإظهار والأدغم لأبى عرو، ويقوم

وقد قلنا قلبهن قوم فرعون

إني آتيكم، قرأ الناسع، وابن كبير، وأبو عرو، وأبو جعفر بفتح ياء
الإضافية، والباقون بإسكانها.

هتروجون، فاعظلون، قرأ ورش بابات الياء فيهما وصلا،

وبعوب بإسكانها وصلا ورقاً، والباقون بعذبة في الحالتين.

هتؤمنوا لي، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو يختلف عنه، بإيال
الحمزة في الحالتين، وكذا حمزه عند الوقفت، وقرأ ورش بفتح ياء الإضافية
والباقون بإسكانها.

فأمسر، قرأ الناسع، وابن كبير، وأبو جعفر بحمزة وصل، والباقون
بحمزة فيفص.

قال ابن الجزري: أن اسمه مرصن (حرم)

وبيناد، قرأ جميع القراء بابات الياء في الحالتين.

وعيون، قرأ ابن كبير، وابن ذكوان، وشببة، وحمزة، والكسائي
 بكسر العين، والباقون بمضها، وهمالغتان.

قال ابن الجزري: عيون مع شيوخ مع جريب (ص) ف (د) ن (رضي)

ومقام كريم، انتق القراء على فتح ميم دموق، في هذا الموضع.

فاؤبيين، قرأ أبو جعفر بحذف الألف بعد اللفاء على أنه صفة مشهورة.

- 349 -
من فكر بهم الفرح أو عجب أو لذة أو تمسك، والباقيون بإثناها على أنه اسم فاعل بمعنى أصحاب فاكهة كلا بن وثامر، قال ابن الجزري:
وفاكمون فاكمين قصر (د) النوا
عليهم السهاء، إسرائيل، خير، بلاوا، وعيون، كلها واضح.
شجرت، رست بالناء، ووقف عليها البالاة ابن كثير، وأبو عمر،
والكسائي، ويعقرب على الأصل في هاء التاءئ، ووقف الباقيون بالناء.
تبدا للرسم، وأما الكسائي وفقاً خلف عنه.
وبلغ، قرأ ابن كثير، وحفظ، ورويس بيا بيا الذكر والفاعل ضمير.
يود إلى ظهام الآثيم، وقرأ الباقيون بتاء التاءئ والفاعل ضمير يعود
إلى شجرة الزقوم، قال ابن الجزري: يبلغ (د) النا (ع) ند (ع) رض،
وافتعلوا، قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، ويعرف بضم الداء,
والباقيون بكلها، وهم الغتان في المضارع، قال ابن الجزري.
وقدم كسر فافتعلوا (لا) ذ(كم) د(ع) ع(ظ) بر.
وقذ إنك، قرأ الكسائي بفتح المهودة على تقدير لام العلة أي لأنك،
والباقيون بكلها على الاستئناف، قال ابن الجزري: إنك افتحوا (ر) م
دقام أمين، قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر دقام، بضم اللام.
الأول بمعنى الإقامة، والباقيون بفتحها بمعنى موطن الإقامة. وقيل المصدر
ثاني الدخان ليخرج الموطن الأول المتوقع على فتح ميمه: قال ابن الجزري:
دقام ضم (ع) ددخان الثاني (ع) م.
(المقال والملام)
وجاء في الإملاء لابن ذكران، وحمرة، وخلف العاشر، وهشام يخلف عنه.
ومولى، لدى الوقف، الأول، ووافق، في الإملاء لحمرة، والكسائي،
وفي وخلف العاشر، والفتح والتنقل للأزرقي، والفتح والتنقل لأبي عمر
في لفظ الأول،...

(المدغم)
- الصغير، وعنث، بالإدغام لأبي عمر، وحمرة، والكسائي،
- وأبي جعفر، وخلف العاشر، وهشام يخلف عنه.
- الكبرى، البحر رهوا، إنه هو، بالإظهار والإدغام لأبي عمر،
ويعقوب.

(سورة الجاثية)
- حم، فيه السكت لأبي جعفر، على حاميم.
- آيات يقوم بوقتن، آيات تقوم بعقلون، قرأ حمرة والكسائي.
- ويعقوب، وآيات، في الموضوعين بنصب الناء بالكسرة عطفا على اسم
- إن، والمعنى إن في خلفكم، وإن في خلفكم دليل، النهار، وخبر إن في خلفكم،
- وفي خلفكم للليم والنهار، وقرأ البافون بالرفع فيما على الابداء والجار.
- والمجرور قبله خبر، قال ابن الجوزري:

وأما آيات أكش ضم تاء (ة) (ظ) (يا) (ر) ض.
- وقرأ، وقرأ حمرة، والكسائي، وخلف العاشر بالإفراد على إرادة
- الجنس، والبافون بالجمع وذلك لاختلاف أنواع الريح، قال ابن الجوزري.
- الناصري (شيء) والريح هما كالفت مع الجاذبة توحيد.
- فيما، قرأ الأنصاري بإبدال الهمزة ياء في الحالين، وكذا حمرة

توفيق...

- 351 -
كان لم، قرأ الإسبهاني بتسيل المهمة في الحالين وكذا حمزة عند الروقف يخلف عنه.

وآياته يؤمنون، قرأ نافع، ابن كثير، أبو عمرو، وحفص،

أبو جعفر، وروحية الغيب جريا على السياق، يؤمنون، بعقلون،

والباقيون بناء الخطاب لنماذج قوله تعالى، وفي خلفكم، قال ابن الجزري:

يؤمنون (ع)ن (شر)م (جرم) (حجاب).

وقرأ بتلبث البدل الأزرق، والباقيون بالقصر، وقرأ بإبادل المهمة في الحالين ورش، وأبو جعفر، أبو عمرو يخلف عنه، وكذا حمزة عند الروقف.

ومصير مستكبارا، هزوا، واضح.

من رجز أليم، قرأ ابن كثير، وحفص، ويعقوب أليم، برفع

الميم صفة، لعداب، والباقيون يخفضها صفة، لرجز، قال ابن الجزري:

أليم الحرثان (ع)ن (رغذ)أنا.

(المقل والمثال)

حكم، بإمالة الحاء لابن ذكوان، وشببة، وحمزة، والكسائي،

وخلف العاشر، بالتفاصل للأزرق، والفتح والتقليل لأبي عمرو،

تاني، وهدى لدى الوقف بالإمالة لجمعة، والكسائي، وخلف

العاشر، والفتح والتقليل الأزرق.

والنحاء، والإمالة لأبي عمو، ودورى الكساي، وجاء ذكوان

يخلف عنه، بالتفاصل الأزرق، والسوس وفقا الإمالة والفتح والتقليل.

فاحيا، الإمالة للكساي، والفتح والتقليل لأزرق.

(المدعم)

الكبر، علم من بالإظهار والإدمام لأبي عمرو، ويعقوب.

٣٥٢
الله الذي سخر لكم البحر

ليجزي قومًا، قرأ نافع، ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، ويعقوب، ليجزي، بيده مفتوحة مع كسر الزاي وفتح الياء مبئا للفاعل، والفاعل ضمير يعود على الله تعالى، قوما، بالنصب مفعول به، وقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الزاي وألف بعدها على البناء للدفوع، قوما، بالنصب، ونائب الفاعل الخير، إذ الأصل ليجزي الخير قوما، فالخير مفعول به، مثل جزاك الله خيرا، ويجزى أن يكون نائب الفاعل الجار والمحروج ويكون ذلك حجة للأخفش والكفريين حيث يبزرن نبأة الظرف أو الجار والمحروج مع وجود المفعول به، وقرأ الباقون بون العظمة مفتوحة مع كسر الزاي وفتح الياء مبئا للفاعل، قوما، بالنصب مفعول به، قال ابن الجزري.

لنجزي إلياه (ت) أو (سما) ضم افتتحا (نقط).

ترجعون، قرأ يعقوب بفتح الناء وكسر الجيم على البناء للفاعل، والباقون بضم الناء وفتح الجيم على البناء للدفوع، قال ابن الجزري:

وترجع الضم افتتحا وأكسر (ظما) إن كان الآخري.

السرائيل، والنهوة، فيه، بصائر، يظلمون، أفرأيت، عليهم، قالوا ائتوا، قبل، يشهرن، وهو، هروا، كله واضح.

 سواء، قرأ حفص، وهرة، والكسائي، وخلف العاشر بالنصب، على أنه حال من الضمير في تجليهم، ومحباه فاعل ومتاتهم معروف عليهم، وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر مقدم ومحبهم مبدا، مؤخرا، ومتاتهم معروف عليهم، قال ابن الجزري: سواء أنصب رفع (علم الجامع) صحب;

وغاشوا، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر بفتح الغين إسكان

(32- البذب - 2)
الشين وحذف الألف، والباقون يكسر الغين وفتح الشين، وإثبات الألف،
وهما لفتان معاً واحد وهو الغطاء.

قال ابن الجوزي: غشوة أفتح اقตรن (فقي) (ر) حا.
تذكرون، قرأ حفص، وحزة، والكسائي، وخف العابر بتخفيف الدال، والباقون بتشديدها، قال ابن الجوزي:
تذكرون (صحب) خففاً كلاً.
ولا ريب، مما قرأ حزة تخفيف عنه بعد ذال، أربع حركات،
والباقون بالقصر.
كل أمة تدعي، قرأ يعقوب لكل، بالنصب على أنها بدل من كل;
الأولى، والباقون بالرفع على أنها مبتدأ وجملة تدعي خبر.
قال ابن الجوزي: ونصب رفع ثان كل أمة (غائل).
والساعة لأرب، قرأ حزمة، والساعة، بالنصب عطفاً على وعددها،
والباقون بالرفع على أنها مبتدأ ولا ريب فيها خبر.
قال ابن الجوزي: والساعة غير حمزة.
ولا يخرجون، قرأ حزمة، والكسائي، وخف العابر يفتح اليا، وضم الرا على البناء للفاعل، والباقون بضم اليا، وفتح الرا على البناء للمفعول.
قال ابن الجوزي: وتخرجون ضم فافتح وضم الرا إلى قوله:
الجاذبة (شفا).

(المقلل والململ)

جاءهم، بالإملاء لابن ذكوان، وحمرة، وخف العابر، وهشام.
خفف عنه.

للناس، والناس، بالفتح والإملاء لدوري أبي عمرو.

- 254 -
هدي لدى الرجل، ونجزي، ونها، ونحب، ونتعل، وندع، ونساكم، وما، ما، وما، وما، والاستماع، بالفصح، والبلع، والذ كة، والمتكامل، والتقليل لأبي عمرو في فظ، الدنيا، والدور، فيها، وجه ثلاثة، وهو الإملاء.
وأزري، بالإملاء لأبي عمرو، وحمزة، والكنعاني، والكلام، العاطف.
وتحية، بالإملاء، حزرة.
وتنبأ، لا إملاء في فظ، بدأ، لأنه ولي.

(المدغم)

الصغير، اتخذتم بالإظهار لأبي كريمر، رحمه، والذكر، والإدعى، لروى، والإدعى، لباقي.
والكبير، سخري لكم، بصائر للناس، الصلاوات سواء، لله، هو، اتخذتم آيات الله هزوا، بالإظهار والإدعى لأبي عمرو، ويعقوب.

(سورة الأحقاف)

رحم، قرأ أبو جعفر السكت على حا ومهم، مقدار حرفيين دون تنتف خ، وآخذوا، أرأى، في السموات المفتوحة، وحجر، على، سح، لأساطير، تضم، وهو، نذير، إسرائيل، خيرا، ظلوا، على، كل واضح.

أنا إلا قرآي قالون بخلاف عنه بإيات أهل، وأنا، وصلى فيكون المد، عندن من قبل المفصول، والباقي، بخلاف الألف وصا، وهو الوجه الثاني لقالن، واتفق الجميع على أئت ايات الألف وقفا.
قال ابن الجزري:
امددنا أنا بضم الهمز أو فتح (مدا) والكسر (ب) خلقا.

١٠٥٠
لييندر، قرأ نافع، وأبن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، والبرز
بخلاف عنه بذاخ الخطب والخطبائل التي محمد صلى الله عليه وسلم، والباقون
بلا العيب وهو الوجه الثاني للبرز والرضم يرجع إلى القرآن.
قال ابن الجزري: ليندر الخطب (ظافر). وحرف الأحقاف
لهم والخاف (هى)، وقرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بتفخيمها.
فلا خوف، قرأ يعقوب بفتح الفاء برناونة، على أن لا نافية
للجنس، والباقون بالرفع مع التنوين على أن لا نافية للوحدة.
قال ابن الجزري: لا خوف نون رافعا لا الحضرى.
حسنا، قرأ مصاف، وحمرة، والكسائي، وخلف الاعام.
إحسانا، زيادة همزة مكسورة قبل الحاء ثم إسكان الحاء وفتح السين
والله بعدها على أنه مصدر حذف عامله أي وصينا أن يحسن إليهما إحسانا،
ورقا الباقون، حسنا، بحذف الهمزة وضم الحاء وإسكان السين وحذف
الألف على أنه مفعول به.
قال ابن الجزري: وحسنا إحسانا (كفن).
ذكرها، قرأ ابن ذكران، وعاصم، وحمرة، والكسائي، ويعقوب،
وحلف الاعام، وحشاب بخلاف عنه بضم الكاف، والباقون بفتحها وهو
الوجه الثاني لهشام، وهما لغتان يعنى واحد.
قال ابن الجزري: كرها معاضم (شفا) الأحقاف
(كسا) (ظافر) هرا (مين) (ل) خلاف.
ونفصل، قرأ يعقوب بفتح الفاء وإسكان الصاد بلا ألف، والباقون
بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها، وهما مصدران يعنى واحد.
قال ابن الجزري: وفصل في فصل (ظافر).
أوزعي أن، قرأ الأزرق، والبرز بفتح ياء الإضافة، والباقون
بإسكانها.

---
256---
ذريئي إلى، اتفق القراء على إسكان الباء في الحالين، وتقبل، أحسن، وتجاوز. قرأ نافع، وابن كبير، وأبو عرو، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب بنية تحتية مضمومة في الفعلين على البناء المفعول وأحسن بالرفع نائب فاعل وتقبل، وأما نائب فاعل بتجاوز، فهو الجار والجزاء بعده، وقرأ الباقون بدون مفتوحة في الفعلين على البناء للفاعل وأحسن بالنصب مفعول به.

قال ابن الجزري: تقبل يا (ص) في ك) هب (سما) مع تجاوز.

وأضما أحسن رفعهم.

ألف، أقرأ نافع، وحفص، وأبو جعفر بكسر الفاء مفتوحة، فالكسر لغة أهل الحجاز والثين، والانموذج للتكبير، وقرأ ابن كبير، وابن عام، ويعقوب بفتح الفاء بلا نون، فالفتح لغة قيس، وترك التنوين لقصده.

أعمال التنوين، والباقون بكسر النون بلا تنوين.

قال ابن الجزري: وحية أفنون (ع) (نم) (مدا).

وفتح فاته (د) (نا) (ظل) (ك) (دا).

أعد إلينا أن، قرأ هشام بنون واحدة مشددة على إدغام نون الرفع في نون الوقاية، والباقون بنونين سكوتين خفيفتين، وفتح باء الإضافة نافع، وابن كبير، وأبو جعفر، وأسكنها الباقون.

وليوسف، قرأ ابن كبير، وأبو عرو، وعاصم، ويعقوب، وهشام، يخلف عنه بالباء من تحت، والفاعل ضيء بعده على الله تعالى، والباقون بنون المنظمة على الألفاظ وهو الوجه الثاني لهشام.

قال ابن الجزري: و (ع) (حق) (ال) (يا) خلف توفهم اليا.

أذهبهم، أقرأ نافع، وأبو عرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العامل بهمزة واحدة على الحرف، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة، على الاستفهام، وكل على أصله فإن كبير، ورويس بتحقيق الحمزة الأولى.
تسهيل الثانية مع عدم الإدخال، وهمام له ثلاثة أوجه تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال، وتحقيق الهمزة مع الإدخال وعدمه، وابن ذكوان، وروح بتحقيق الهمزة مع عدم الإدخال، وأبو جعفر بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال.

(المقلل والممال)

حم، بإمالة الحاء، ابن ذكوان، وشعبة، وحمرة، والكسائي، وخلف العاهر، وبالتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل لابي عمرو، مسمى لدى الوقف، وتختى، وكني، ويبح، وترضا بإمالة حزة والكسائي، وخلف العاهر، وبالفتح والتقليل الأزرق، كافرين، بالإمالة لابي عمرو، ودورى الكساين، ورويس، وابن ذكوان يخلف عنه، وبالتقليل للأزرق.

النار، بالإمالة لابي عمرو، ودورى الكساين، وابن ذكوان يخلف عنه، وبالتقليل للأزرق، و metod السومي حالة الوقف الإمالة والفتح والتقليل.

هجم، بالإمالة لابن ذكوان، وحمرة، وخلف العاهر، وهمام يخلف عنه، افراة، وشرى، والإمالة لابي عمرو، وحمرة، والكسائي، وخلف العاهر، وابن ذكوان يخلف عنه، وبالتقليل للأزرق.

موسى، والدنيا، الإمالة حزة، والكسائي، وخلف العاهر، والفتح والتقليل للأزرق، وأبي عمرو، ودورى أبي عمرو الإمالة في ظل الدنيا، المغم (المدغم)

الكبر، الحكيم ما، فأعلم بما، وشهد شاهد، قال رب، قال لوديه بالإظهار والإغدام لابي عمرو، ويقبوب.

{358}
(واذكر اخا عاد)

ه، بديه، ومن خلفه، أختنا، مطرنا، تدرس، القرآن،
كله واضح.

إذا أخف، قرأ نافع، ابن كثير، أبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح ياء
الإضافة، والباقون بإسكانها.

ألفهم، قرأ أبو عمرو، ايكون الباء. وتخفيف اللام مضارع، أبلغ،
والباقون بفتح الباء، وتشديد اللام مضارع، بلغ، قال ابن الجوزي
أبلغ الحرف (ج) كلا، ولكن أرأاكم، قرأ نافع، والبي، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بفتح ياء
الإضافة، والباقون بإسكانها.

لا يعرف إلا مساكينهم، قرأ أعاصم، وحمراء، وعقوب، وخلف العاشر
باء تحتية مضمومة بالباء، الفعول، مساكنهم، بالرفع ذات الفاعل، والباقون، بناء
فوقية مفتوحة بالبناء، الفاعل، مساكنهم، بالتخصيص مفصول به
قال ابن الجوزي: وتزيل لشيخ ضم بعدة أرفع (ظ) راء (فقي)
أولا، أولئك، قرأ قالون، والبي بتسهيل المهملة الأولى مع المد
والفقر، والإسكان، وأبو جعفر، بتسهيل المهملة الثانية، وأبو عمرو
بإسقاط المهملة الأولى مع القصر، والمد، الأخكر، وجمع: تسهيل المهملة
الثانية، وإبادها حرف مد محضاً مع القصر، ولفظة ثلاثة أوجه: إسقاط
المحمولة الأولى مع القصر، والمد، وتسهيل المهملة الثانية، وإبادها حرف
مد محضاً مع القصر، تتحرك ما بعدها، ولا يعتبر ذلك من باب البديل، فنظر
لعروض حرف المد، ورويس وجهان: إسقاط المهملة الأولى مع القصر،
mد، وتسهيل المهملة الثانية، والباقون بتحقيق الممرين.

- 309 -
بِقَادِرٍ، قَرِئَ عِقْبَهُ، بِقَادِرٍ، يَاءٌ قَنْعَةُ مُفْتَوِهَةٌ وَإِسْكَانُ الْقَافِ، بِأَرْفِضٍ وَقَدْرُ الْمَسْطُورَةِ وَفَحْظُ الْقَافِ، وَأَرْفِضُ بَعْدَهُ وَخَفْضُ الْرَّاءِ، مَنْوَةُ أَمَامُ فَاعِلُ.
قَالَ أَبِي الْجِزَّرِيّ: بِقَادِرٍ يَقَدَّرُ (٨٠٠) صِلَائِقُ الْهِمَافِ (ظَلْلِ).

(المقتِلِ والمُمَالِ)

أَرَاهُمْ كَلُّهُمْ، لَا يَرَى الْقَرِئُ، بِالْإِشْمَالِ لَنَبِيّ عُمَّرُو، وَهَمْرَةٌ، وَالْكَسَائِيٌّ،
وَخَفْضُ الْبَعْضِ، وَأَبِنَ ذَكَوٍ بِخَفْضِ عَنْهُ، وَبِالْتَقْلِيلِ لِلْأَزِرْقِ
وُسُيُّ، الْمُوَنِّي، بِالْإِشْمَالِ لِحَرْثِ، وَالْكَسَائِيٌّ، وَخَفْضُ الْبَعْضِ، وَبِالْفَحْشِ
وَالْتَقْلِيلِ لِلْأَزِرْقِ، وَأَبِي عُمَّرُو،
وَأَقْهَمْ، بِلِ، بِالْإِشْمَالِ لِحَرْثِ، وَالْكَسَائِيٌّ، وَخَفْضُ الْبَعْضِ، وَبِالْفَحْشِ
وَالْتَقْلِيلِ لِلْأَزِرْقِ، وَلَدُوْرِي أَبِي عُمَّرُو، فِي فَظَّ، بِلِ، الْفَحْشِ، وَالْتَقْلِيلِ،
وَالْبَعْضِِ، فِيْهُ الْفَحْشِ، وَالْإِشْمَالِ،
وَرَجَّحَ، بِالْإِشْمَالِ لِحَرْثِ.

أَلْقَىَ، مِنْ نَهَارِ، بِالْإِشْمَالِ لِأَبِي عُمَّرُو، وَلَدُوْرِي الْكَسَائِيٌّ، وَأَبِنَ ذَكَوٍ
بِخَفْضِ عَنْهُ، وَبِالْتَقْلِيلِ لِلْأَزِرْقِ، وَالْوُسُيُّ، فِيْهُ، وَقَفْاً، الْإِشْمَالِ، وَالْفَحْشِ، وَالْتَقْلِيلِ
لِلْنَّاسِ، وَبِالْفَحْشِ، وَالْإِشْمَالِ لِلْدُوْرِيِّ أَبِي عُمَّرُو،

(الْمُدَمَّغِ)

وَالْعَظَّامُ، بِلِ، ضُعِّلَواً، بِالْإِدَامِ لِلْكَسَائِيٌّ.
وَأَيْضًا، سَفْنَاً، بِالْإِدَامِ لَنَبِيّ عُمَّرُو، وَهَمْمَانُ، وَخَلَادٌ، وَالْكَسَائِيٌّ،
وَيَغْفِرُ لِكَمْ، بِالْإِدَامِ لَنَبِيّ عُمَّرُو، بِخَفْضِ عَنْ الدُوْرِ،
وَالْكِبْرِ، بِأَمْرِ رَبهِ، الْمُفَعَّلِ، بِالْإِظْهَارِ، وَبِالْإِدَامِ لَنَبِيّ عُمَّرُو،
وَيَعْقُوبُ، وَلِهَماَّ، الْإِخْلَاسُ فِيْهِ، الْعَزْمُ، مِنْهُ.
سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وهو وأصل سباههم وكله واضح.
والذين قتلوا قرأ أبو عمرو، وحفظ، ويعقوب بضم الفاء وحذف ألف وكسر التاء، هميا لمدفع، والباقون بفتح الفاء وألف بعدها وفتح التاء مبنا للفاعل، قال ابن الجوزري:
وقالوا اسماء كسر وأقصر (ع)لا (حما).

ه ينصرفم اتفق القراء على إسكان الراء لأنه مجوز.

(أفعال يسيروا في الأرض)

وكان، قرأ ابن كثير، وأبو جعفر، وكائن، بألف ممدودة بعد الكاف، وبعدها همزة مكسورة وحينئذ يكون المد من قبل المنصل فيكون يد حسب مهمة إلا أن أبا جعفر يسول الهمزة مع المد الفظى، قرأ الباقون، وكائن، همزة مفتوحة بدلاً من الألف، وبعدها ياء مكسورة مشددة وهما لحنان، بمعنى كثير، قال ابن الجوزري: كان في كاين (ن) ل (د).

وإن وقفت عليه وكائن، قرأ عمرو، ويعقوب يقفان على الباء للتنبيه على الأصل إذ أن السكمة مركبة من كاف التشبيه وأي المدودة ومعلوم أن التنوين يحذف وفقاً، والباقون يقفون على النون اتباعاً للرسم.
قال ابن الجوزري: كان الباقون وبالباء (حما).

وقد تقدم حكماً وقف همزة عليها في سورة آل عمران ص ١٣٧، وناصر، ما، غير، ومغفرة، جاء أشراطها، وذكر، خيراً، القرآن، كله واضح.

رأسن، قرأ ابن كثير بغير مد بعد الهمزة على وزن حذف صفة مشبهة.

٣٧١
من أسن الماء إذا تغير، وقرأ الباقون بالمد على وزن ضارب اسم فاعل من أسن الماء إذا تغير أيضاً، قال ابن الجوزي: وأسن أقصر (د)م أنا، قرأ الزي خلف عنه بقصر الهمزة، والباقون ببدته وهو الوجه الثاني للزي، وها لحنان معي واحد، قال ابن الجوزي.
وأسن أقصر (د)م أنا خلف (ه)دي.
وأحبب، قرأ الجميع بتحقيق الهمزة في الحالين إلا حواء وقف الله
التسهيل فقط.
عسيم، قرأ نافع بكسر السنين، والباقون بفتحها، وها لحنان.
قال ابن الجوزي: عسيم أكبر سننه معًا (أ) لا وإن توليت، قرأ روي بضم الناء والواو وكسر اللام على البناء للمفعول بمعنى إن وليتم أمور الناس، وقرأ الباقون بفتح الناء والواو واللام إما بمعنى القراءة الأولى، وإما بمعنى أعرض
قال ابن الجوزي: تبيعت مع إن توليت (غ) لا ضان مع كسر
وتنطمروا قرأ يعقوب بفتح الناء، وسكون القاف وفتح الظاء خفيفة مضافاً، قطع، والباقون بضم الناء، وفتح القاف وكسر الظاء مشددة مضافاً، قطع، والتصريف للتكثير، قال ابن الجوزي:
والهذيين تنطمروا كنفشاً.
وأمي، قرأ أبو عمرو بضم الباء وكسر اللام وفتح الباء على البناء للمفعول، ونائب الفاعل يجوز أن يكون ضميراً يعود على الشيطان، ويجوز أن يكون لهم، وأي الجار والخروج، وقرأ يعقوب كذا، إلا أنه سكن الباء على أنه مضاف وفعل ضمير يعود على الله تعالى، وقرأ الباقون بفتح الهمزة واللام وألف بعدها على أنه فعل ماضي وفعل ضمير يعود على الشيطان.
قال ابن الجوزي:
أمي أضم وا كسر (حما) وحرك الباء (حما).

-٢٣٢-
إسراهم، قرأ حفص، ومجزة، والكسائي، وخلف العاشر بكسر
الهمزة مصدر أسر، والباقون يفتح الهزء جمع مسر قال ابن الجزري
أسرار فكسر (صحب).
و restrainه، قرأ شعبة بضم الراء، والباقون بكسرها، وهم لفتن.
قال ابن الجزري: رضوان ضم الكسر (صاف).
و لم يلبسكم، نظم ... و نبوا، قرأ شعبة بالباء، النحائية في الأفعال
الثالثة، مناسبة ل قوله تعالى، والله يعلم أفعالكم، وقرأ الباقون بالذون.
مناسبة ل قوله تعالى: ولولوا لاريناكم، وقرأ رويس بإسكان واو، ونبلوا،
تخفيفاً، والباقون يفتحها على الأصل، قال ابن الجزري
وكلما بيلوبوا (صاف) سكن التاني (غ) لا

(المقال والعمال)

و للكافرون، والكافرين، بالإملاء لأبي عمرو، ودوري الكسائي،
ورويه، وابن ذكوان يخفف عنه، وبالنقل للالزرق.
والنار، والأدبار المجرور، للمذكورين قبل عدا رويز فالنح،
دموي، ومهدى، ومسني، وهدي، وألمد هدى لدى الوقف على الجمع،
ولا مولي، وأناهم، ومواك، وأناهم، وأعلا، وأعلى، والمدي، بالإملاء
لخزاء، والكسائي، وخلف العاشر، وبالنح والنقل للالزرق.
عاجل، وجاءهم بالإملاء لأبي ذكوان، وحزة، وخلف العاشر،
وهذام يخفف عنه.
زارد، بالإملاء للزة، وابن عم يخفف عنه.
ذكرهم، بالإملاء لأبي عمرو، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر،
وابن ذكوان يخفف عنه، وبالنقل للالزرق.
نقولهم، وسهام، بالإملاء، الخمس، وخلف العاشر، وخلف العاشر، والتقليب للأزرق، وأبي عمرو،
فأبى، بالإملاء، الخمس، والكسائي، وخلف العاشر، والتقليب للأزرق، ودورى أبي عمرو.

(المدغم)

ه الصغير، فقد جاء بالإدغام لأبي عمرو، وهمام، وحميرة، والكسائي، وخلف العاشر.
واستغفر لذئبك، بالإدغام لأبي عمرو، وخلف عن الدورى.
نزلت سورة، وأنزلت سورة، بالإدغام لأبي عمرو، وحميرة، والكسائي، وخلف العاشر، وهمام، وخلف عنه.
ه الكبيرو، الصالحات جنتان، ناصر لهم، زين له، عندك قالوا، العلم، ماذأ، عالم متقلب، القنال رأيت، وتبين لهم، رسول لهم، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

(إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله)

ه السلام، قرأ شعبة، وحميرة، وخلف العاشر بكسر السنين على معنى السلام، والباقون بفتحها على معنى الصلح، قال ابن الجزري وفتح السلام (حرم) (ر) شفا: عكس القنال (ف) (صفا).

ويعفو، يتركم، قوما غيركم، كله واضح.
ه أتم، القراء فيها على خمس مرات، الأولى، لقالون، وأبي عمرو، وأبي جعفر، بإباثات ألف بعد الها، وهمزة مسلة بين بين، الثانية، للإصبهان، بهمزة مسلة مع إباثات ألف وحذفها، وثالثة، للإزرق بهمزة.

٦٥٤
مسيلة مع إثبات الألف وحذفها وله وجه ثالث وهو إبدال الهزة ألفاً
بحصة مع المد المشبع للساكين، الرابعة، لفنين بتقديم الهزة مع إثبات
الألف وحذفها، الخامسة، للباقين بتقديم الهزة مع إثبات الألف، والقراء
في المد المنفصل حسب مراتبهم فشكل يد حسب مرتبه،
هؤلاء، فيه لحزة وفقة ثلاثة عشر وجهاً وهي : تحقق الهزة الأولى
وعليه في الثانية خمسة القبض، ثم تسهيل الهزة الأولى مع المد عليه في
الثانية أربعة وجه وهي : ثلاثة الإبدال والتسهيل بالروم مع المد، ثم تسهيل
الهمزة الأولى مع الفصر والعلية في الثانية أربعة وجه وهي : ثلاثة الإبدال
والتسهيل بالروم مع الفصر.

(المثل والمال)

الدنيا، بالإمالة خزة، والكسائي، وخلاف العاشر، والفتح والتنقل.
الأزرق، والسوسي، والفتح والتنقل والإمالة لدوري أبي عرو.

(سورة الفتح)

ليغفر، صراطاً، وشكر، عليهم، مصيرًا، ومبشرًا، أبدعهم، خيرًا.
أهلهم، سعيراً، يغفر، انطلقتم، بأمسى كله واضح.
دائره السوء، قرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقين بتفخيمها، وقرأ
ابن كثير، وأبو عمرو السوسي، بضم السين، وهو الضرر، والباقين بفتحها
وهو الندم، قال ابن الجزري، والسوي، امتحن كنان فتح (حبر)
أما الطالبين بألف السوء، وظبتهم ألف السوء، فلا خلاف في قراءتهم
ففتح السين.

هل تؤمنوا... وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، قرأ ابن كثير،
أبو عمرو بناء الغيبة في الأفعال الأربعة، والباقين بناء الخطاب في الجمع،
قال ابن الجزري ليؤمنوا مع الثلاث (د) ثم (ج)

وقرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمر، بخلاف عنه بإبدال همزة، بمؤنون، وقرأ الأزرق بترقيق الرا، وتهجيمها في وتيرة وتوترها، والباقون بتهجيمها، وقرأ ابن كثير بفصلة، هاء الضمير في الأفعال الثلاثة، والباقون بعده.

بعدم الكلمة.

عليه الله، قرأ أخفص بضم هاء الضمير وصلا ويلزم منه تفصيم لفظ الجلالة، والباقون بالكسر ويلزم منه ترقيق لفظ الله، قال ابن الجزري:

عليه الله أناساني (ع) فبضم كسر.

وتمت له شيء، قرأ أبو عمر، وعاصم، وهجرة، والكسائي، ورويس، وخلف العاشر بدلاً من الباقون، والباقون بنون العظمة، قال ابن الجزري:

نؤتني يا (ع) (م) (كفا).

ضرأ، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر بضم الضاد، والباقون

بفتحها، وهمالفنان، قال ابن الجزري: ضرأ فضم (شفا)

كلام الله، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، كلام بكسر اللام، بلا ألف جمع كلمة اسم جنس، وقرأ الباقون كلام، يفتح اللام، و ألف بعدها اسم للجملة وهم لما منع واحد، قال ابن الجزري:

ضرأ فضم (شفا) أقصر كسر كلام الله، ثم.

يدخله...، بعدهه، قرأ نافع، وأبو عامر، وأبو جعفر، بنون العظمة فيما على الالتقاء والباقون بإلااء فيما جربه على السياق.

قال ابن الجزري:

وتدخله مع الطلاق مع... فوق بكسر وبعده ممته في...،

إذا فتحنا الفونم (عم).

إلى آخر năngة.
المقال والمآل
أوئي، والأعمى، بالإمالة خمرة، والكسائي، وخلاف النامر، والفتح، ونفخ، والتقليل للازرق،
والمكفارين، والإمالة لآبي عمو، ودوري الكساي، ورويس،
وأبي ذكرى خلف عنه، ونفخ، والتقليل للازرق،
المدعم
الصغير، فاستنفرنا بالإمالة لآبي عمو، خلف عن الدور.
هل ظنتمم، بالإمالة للكساي، وهشام خلف عنه.
هل تمسدوننا، بالإمالة خمرة، والكسائي، وهشام خلف عنه.
والمكفار، ليففر لك ما تقدم من، والمؤمنات جنت، سيقول لك،
يففر من، ونذب من، بالإظهار والإمالة لآبي عمو، وبعقوم.
(لقد رضي الله عن المؤمنين)

رسومها بالناء المربوطة، ووقف عليها الجمع بالهاء، وأمالها،
لكساي، وقفا وكذا حمزة خلف عنه.
عليهم، كثير، صمامة، تقدروا، قديروا، نصيرا، وهو، ليظهروا،
مفقرة، قلوبهم الحبية، بيم الكفاير، روسمهم، كله واضح.
بما تعملون بصيرا، قرأ أبو عمو، يعملون، بيا، النفيب لمناسبة قوله:
 تعالى، أيديهم، والพวกเขา بناء خطاب لمناسبة قوله تعالى، وأيدكم،
قال ابن الجوزي: ما يعملوا (حفر).
وقرأ الإزرق برتوقي الرا، وتفخيمها، والبايون بنفخيمها.
وتقولها، قرأ أبو عمو، خلف الهزة، فإنطلق بواو ساقه بعد الطاء.

372
المفتوحة، ومرة وقفا و ghếان، الأول، الحذف كان في جعفر الثاني،
التسهيل بين بين، وقرأ الأزرق بينها البند.
هَرَوْيَا، قرأ الأصبهاني، وأبو عرو بخلافه عن بِإيادل الهُرَمَة في
الحاليان، وأنجعفر بالابدال مع الإدغام، ومرة وقفا وغفا و جهان، الأول،
كالاصبهاني، الثاني، كأبي جعفر.
و وضوينان، قرأ شعبة بضم الراح، والباقون بكسرها و هما لننان
قال ابن الجزيرى: وضوان ضم الكسر (صف)
ESHATAH من الأزرق، أبى كبير، وأبي ذكوان يفتح النطا، والباقون يسكرنها
وهما لننان، قال ابن الجزيرى: شطة حرك (د) لا (م) ر
ووقف عليه حرة بالنقل
فآزره، قرأ ابن عامر بخلاف عن هشام بقصر الهمره، والباقون بعدها
وهو الوجه الثاني لهشام، و هما لننان، قال ابن الجزيرى:
أزر اقصر (م) اجدا، والخلف (ا) لا
وقرأ الأزرق بثني البند، والباقون بقصره.
و سوقه، قرأ قنبل، بقصر، صائبة بعد السين، بدل من الواو، وهمزة
مقمومة بعد السين و بعدها وأو ساكنة، والباقون بواو ساكنة بعد السين
وكلما لفات، قال ابن الجزيرى:
والسوق ساقها وسوق اهمز (ز) تا، ساوق عنه.

المقال والمال (المقال والمال)

الناس، بالنفتح والإملاء لدورى أبي عمرو
وأخرى، وترام، بالإملاء لابي عمرو، وحمره، والكساني، وخلف
العاشر، وأبي ذكوان بخلاف عنه، وبالنقل للأزرق

378
القوى، وسهام، بالإمالة حمراء، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وبأبي عمرو.

والروأة، بالإمالة للكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وابن عمرو.

ишان، بالإمالة لاين ذكران، وحمزة، وخلف العاشر، وهشام، بخلف عنه.

والهدي، وكني، فاستوى، بالإمالة حمراء، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق.

والروأة، بالإمالة للأصبهاني، وأبي عمرو، وابن ذكران، والكسائي، وخلف العاشر، وبالتقليل للأزرق، وبالفتح والتقليل لقالعون، وبالتقليل والإمالة حمراء، وبالفتح للباقيين:

والكتاف، المخرج بالإمالة لأبي عمرو، ودورى الكسائي، وابن ذكران بخلف عنه، وبالتقيل للأزرق، والسوسenemy عند الوقت الإمالة، والفتح والتقليل.

(المدغم)

الصغير، إذ جمل بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، قد صدق بالإدغام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر.

الكبير، فعلم ما، فجمل لكم، أرسل رسوله، الكفار رحمة، السجود ذلك، أخرج شاطئه، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

(١، ٢٤: البذب، ٢٥)
لا تقدموا، قرأ يعقوب بفتح الناء والدال على حذف إحدى التامين. لأن الأصل تقدموا، قرأ الباقون بضم الناء وكسر الدال مضارع قدم.

قال ابن الجزري: تقدموا اكمروا لا الحضرى.

والنبي، مغفرة، خيراً إليكم، مثنىً، كله واضح.

والحجرات، قرأ أبو جعفر بفتح الجيم، الباقون بضمها، وهما لغتان.

قال ابن الجزري: والحجرات فتح ضم الجيم (ثر).

فتبينوا، قرأ حزة، الكسائي، خلاف العكسر، فتبينوا، بناء مثلثة.

بدها باء موحدة بعدها تاء، مشاء فوقية من التثب، وقرأ الباقون، فتبينوا,

بدها وراء، وراء مشاه تحتية بعدها تون، من البين، وهم متقاربان في المعنى.

يقال تثبت في الشيء تثبت، قال ابن الجزري:

تبينوا (شفأ) من البين معاً مع حجرات ومن البين عن سواء.

تعليمة، إلى، قرأ نافع، وأبو كرير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس.

بتسيل الهمزة الثانية بين بين، والباقون بتحقيقها.

ه بين أخوكم، قرأ يعقوب، خوكم، كسر الهمزة وسكون الحاء.

وتاء، مشاه من فوق، مكسورة بالإضافة، جمع أخ، وقرأ الباقون، أخوكم،

بفتح الهمزة والراء، وراء ساكنة بعد الواو، ثانية أخ، قال ابن الجزري:

خوكم جمع مشاه (ظا) من.

ولا تلبسوا، قرأ يعقوب بفتح اللام، والباقون بكسرها، وهما لغتان.

في المشاعر، قال ابن الجزري: يلبس ضم الكسر في السكن (ظل).

ولا تلبسوا، ولا تجهروا، قرأ البري بخلاف عنه بتثديد الناء.

وصلا فيهما مع الله المشع للساكن، والباقون بالتحقيق مع الفصر.

٣٧٠
قال ابن الجزري: في الوصل تأتيهموا أشدُّ الخ.

بَيْسَ الاسم، قرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو، وخلف عه.

يابدل همزة بنس في الخالين، وكذا حمزة عند الوقف، ولو ابتدأت باللام.

فَجَمَّلِ الْقُرَأِ، وَجَهَانُ: الأَوْلَ الابتداء بِحَمْزَةِ الوصل مفتوحةً، والثاني.

الابتداء، باللام مكسورة، والكسر والسكت لا يخشَنُ.

مثنا، قرأ تانع، وأبو جعفر، ورويس بتشديد الياء، والباقون.

بتخفيفها، قال ابن الجزري: ومثنا، والمثنا أشد إلى قوله:

حُجَرَاتٌ (غ). ث (مداً).

تُمْارُ فَوْا قرأ البزي بخفَفْه سَبْرُهُ، التخفيف.

المقال والملام (المقال والمقال)

للقوى، وإحداهما، وأثني، بالإملاءة لحزة، والكسراني، وخلف

العاشر، وبالفتح والتقليل للآزرق، وأبي عمرو،

الأخرى، بالإملاءة لابي عمرو، وحزة، والكسراني، وخلف العاشر.

وإن ذكران بخفف عنه، وبالتقيل للآزرق.

هِجاءَ كَمْ، بالإملاءة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر، وهشام

 быخفف عنه.

وَعَسْيَ، وأنفِ كِمْ، بالإملاءة لحزة، والكسراني، وخلف العاشر، وبالفتح،

والتقيل للآزرق، وبالفتح والتقيل لدوري أبي عمرو في لفظ عسی.

المدغم (المدغم)

وَصَنِيرُ، يُبِنْ فَوْلُك، بالإدعام أبي عمرو، والكسراني، والإظهار.

والإدعام لهشام، ومثنا، بالإظهار للباقي.

- 271 -
قال الأعراب آمناً

( داراً أبا عمرو، ويعقوبداً بالنصم، بهمزة ساكنة
بعد الياء وقبل اللام مضافاً إليه بفتح الميم يآلتهُ بكسرها مثلاً صدف
وهي لفظ غطان، وأبدل همزتها أبا عمرو بغلف عتمه، وقرأ الباقون
هل ينتمون بكسر اللام من غير حمزة مضافاً إليه بليته مثل باغهناء
وهي لفظ أهل الحجاز، قال ابن الجريري: بالنصم البصري.

( بصر، قرأ الأزور بتقية الراة وتنخيمها، والباقون بتقنيمها
بما تعمرون، قرأ ابن كثير بباه الغيب مناسبة لوقفه تعالى وممتن،
والباقون بباه الخطاب مناسبة لوقفه تعالى، بل الله يبن عليهكم،
قال ابن الجريري: ويعملون ( د). ر.

( المقال والمال
دحاتهم، بالإمالة خروة، والعكس من، وخلاف العاشر، والفتح
والتقليل للأزور.

( سورة ق
وقت السكت على أبا جعفر بدون نفسه مقدار حركتين.
والقرآن، بصرا، إليه، لديه، كله واضح.
فإنّا قرأناه، وأبو عمرو، وأبو جعفر يسبيه الهمزة الثانية مع
الإدخال، وورش، وأبي كثير، ورويس بالتسبيح مع عدم الإدخال
وهذا بالتحقيق مع الإدخال وعدهم، والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال.

- ٢٧٢ -
منا، قرأ نافع، وحصر، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر

بكسر الميم، والباقون بضمها، وهو لغتان، قال ابن الجزري:

أ كسر ضمها فتاء، حيث جاء (صف) (أ) تم، وتمتاء، قرأ أبو جعفر بتشديد الياء، والباقون بتخفيفها:

قال ابن الجزري: وعماه، واللثة؛ ابنه، إلى قوله: وميتا (ثم).

تم فإنه، أنت الساءار على قراءتها بال ل،

وعيد، قرأ ورش، ويناثر الياء، وصلاة، ويمقه، إباعها، وصلاو، وقفا، والباقون بخذفيها في الخلائين.

المقال والممالي:  

ويلاقى لدى الوقف، بالإمالة، تمارة، والكسائي، وخلف العاشر،

وبالفتح والتقليل للائرق.

وجاءت، بالإمالة لا ابن ذكوان، وحمزة، وخلف العاشر،

وهشام، وخلف عنه:

دكفار، والإمالة لابي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر،

وابن ذكوان، بخلف عنه، والتقليل للائرق،

ولسومي، والتقيل للائرق، والإمالة والقفان، واللفظ والممالي:

الصغر، وجاءت سكرة بالإدغام لابي عمرو، وحمزة، والكسائي،

والخلف العاشر، وهم، وخلف عنه:

الكبيرة، بعلام ما، وعلام ما، قرينهن، بالائتلاف والإدغام لابي عمرو،

وبعقول.

٣٧٣ -
قال قرينه:

"بظلال، غير، من خشى، وهو، فبسمه، علَّم، منيب، ادْخَلَوْا
كله واضح.

فقول، قرأ نافع، وشعبة، باليا، من تحت، والضمير، هما، بالاقون
بئن المفسرة على الألفاظ، قال ابن الجزري: نقول يا ( إ ) ذ( ص) ح
ماتونون، قرأ ابن كثير باليا، النحتية، والضمير، للباقون،
بدا الخاطب. قال ابن الجزري: ويرعون ( ح) ر( د) عا وقفاً ( د) ن
وأخذوا، قرأ نافع، وابن كثير، وحمزة، وأبو جعفر، وخلف العاشر
بكسر الهمزة على أنه مصدر أدر بمعنى مضى، وقرأ الباكون بفتح
الهمزة جمع
ءرو وهو آخر الصلاة، ووقفها، وجمع اعتبار تعدالسجد، قال ابن الجزري
أدبار كسر ( حرم) ( فقي) .

ويناد، قرأ يعقوب، وابن كثير بخفف عنه بإيات الياء، ووقفاً، واتفق
اَلجميع، على حذفها وصلا
ة المنداد، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بإيات الياء وصلا،
وابن كثير، ويعقوب بإياتها وصلا ووقفاً، والباكون بحذفها في الحاين.
تشفق، قرأ أبو عمرو، وعمار، وجرة، والكسائي، خلف العاشر
بتخفيف الشين، على أنه مضارع تشفق على وزن، تمثل، وأصله تشفق
تخففه إحدى الناءين تخفيفاً، وقرأ الباكون بتشديدها على إدغام الناء في
الشين، قال ابن الجزري: وخففوا شين تشفق كقاف ( ح) ز ( كفا)
، وعبيد، قرأ ورش بإيات الياء وصلا، ويعقوب بإياتها وصلاة وقفًا
والباكون، بحذفها في الحاين.
المقال والمال
وجاء بالistringstreamة لابن ذكوان، وحمراء، وخلف العاشر، وهشام،
بخلاف عنه.
لذكرى، بالistringstreamة لابن عمرو، وحمراء، والكسائي، وخلف العاشر.
وابن ذكوان بخلاف عنه، وبالتقليد للأزرق.
أثب إلى الوقف بالistringstreamة لحمراء، والكسائي، وخلف العاشر،
وبالفتح والتقليد للأزرق.
بجبار، بالistringstreamة لابن عمرو، ودوري الكسائي، ابن ذكوان بخلاف
عنه، وبالتقليد للأزرق، والسويق، وال含まれة والفتح والتقليد.

(المدغم)

الكبرى، قال لا تختصصوا، القول لدي، نقول ليهم، ربك قبئ،
نحن نحيي، أعلموا بالاظهار والإدعاء لابن عمرو، وبعقول، ولهاء
الاختلاس في دخن نحيى.

(سورة الذارات)

وقد لا يرقى الأزرق راء، للفصل بحرف الاستعلا، وهو القاف.
ويقرأ قرأ أبو جعفر بين السن، والباقون بإسكانها.
قال ابن الجزري: وكيف عمر البسر (؟) ق.
وعيبون، قرأ ابن كثير، ابن ذكوان، وشعبة، وحمزة، والكسائي
بكسر الين، والباقون بضمها، وهنا لننا، قال ابن الجزري:
عيون مع شيوخ من جيوب، (صف) من (د) م (رضي).

٣٧٥
ديستغفرون، تبعون، قرأ الأزرق برقيق الراء، وتفحمها، والباقون
بتفيحها.
ه مثل، قرأ شعبة، وحمرة، والكسائي، وخلف الاعمار برفع اللم
على أنه منحة، وقرأ الباقون ب+:_نها_алиه منضم._
من:
قال ابن الجرير: مثلاً رفعوا (شما) (صدور).
ه إبراهيم، قرأ ابن عامر بتخلف عن ابن ذكران بالallocated، والباقون
بالياخ: قال ابن الجرير: ويقرأ إبراهيم ذي مع سورة الخ.
قال سلم: قرأ: حمرة، والكسائي: سلم، بكسار السين وسكون اللم
من غير ألف والباقون: سلام، بفتح السين والللم وإثبات ألف بعدها;
وهما لفنان مثل حرام: قال ابن الجرير.
قال سلم:سكن: واكرهوا أقصر مع ذروة (شما).
المقلل والمحال
(المغلق)
ه أيضاً، بالإمالة لا يذكرون، وحمرة، وخلف العاشر، وهشيام
بتخلف عنه. 
آباهم، أنك، بالإمالة حرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح
والتنقل للأزرق.
ه النار، والإسحاق، بالإمالة لا يذكور، ودورة الكسائي، وابن
ذكوان، بتخلف عنه. بالتنقل للأزرق، والسسوس: رقية الإمالة والفتح والتنقل.
(المغلق)
الصغير، إذ دخلوا بالإدغام لا يذكار، وهشيام، وحمرة، والكسائي
وخلف العاشر.
ه الكبي، وال-dashboard ذروا، حديث ضيف، كذلك قال: قال ربك،
- ٣٧٦ -
إنه هو ، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو ، وبمقرب ، وقد أدعم حزناً نادراً من الذرائع ذروا مع المدام الشهير ،

( قال فا خطبكم )

وء على ، غير ، عليهم الريح ، ومن كل شيء ، خلقنا ، تقولوا ، منه ، 

أذن ر ، ساحر ، ظلوا ، يوهبهم الذي ، كله واضح ،

الساعة ، قرأ الكسانى ، الصافية ، بحذف الألف و يسكون الفين ،

على إرادة الصوت الذي يصحب الصاعدة ، والباقون ، الصاعدة ،

بالألف بعد الصاد وكسر الفين على إرادة النادر النازلة من السهوة للعقبة .

قال ابن الجزري : ساعقة الصافية (ر) مً

وقوم نوح ، قرأ أبو عمر ، وحمراء ، والكسانى ، وخلف العاشر بخفض 

اليم عطفاً على "หมด" ، والباقون بالنصب على أنه مفعول لفعل مخفف

تقدرزه وأهلها ودل عليه ما تقدم من إهللاق الأم نوع الورود 

قال ابن الجزري : قوم أخفضن ( ض ) حسب ( فقي ) ( ر ) اض ,

تذكرون ، قرأ حفص ، حمراء ، والكساني ، وخلف الباشر بخفيف

الدال ، والباقون بتشديدها .

لطبعون ، وطبعون ، فلا يستجلبون ، قرأ يعقوب بإثبات البناء في

الحالين ، والباقون بحرفها

( سورة والطور )

تسر ، سير ، أسحقر ، تصروا ، أصوها ، فاصروا ، أولانصروا ،

كله واضح .

ذكروا كهين ، قرأ أبو جعفر بحذف الألف التي بعد الفاء على أنها صفة

مشهية من فك، فKEN فرح ، والباقون بإثبات الألف على أنها اسم فاعل بمعنى
صاحب فا كيبة كلا بن ونام، قال ابن الجزري:
وفاقبون فا كيبة أقصر (ثناء).
فلكين، قرأ أبو عمرو بذذف الهمره في الحالين، وغمزة وقفها وجهان.
FIELDS
السماح بين بين، واللذف، وقرأ الأزوق بتلك البديل.
وأتنبهم ذريتهم، قرأ أبو عمرو وأتنبهم، بذذف قطع مفتوحة
بعد الواو وإسكنان الباء، والعين وتون مفتوحة بعد العين، وألف بعدها على
أن أتبع فعل ماض، ونا قاع واللها مفعول أول، وذرئاتهم، بالجمع
مع كسر الاء مفعولاً ثانياً.
وقرأ ابن عامر، ويعقرب، واتبعتهم، بوصل الهمره وتشديد الناء
مفتوحة بعد الواو مع فتح العين، وناء مشقة فوقية ساكنة بعدها، على أن
أتبع فعل ماض، واللها للتأنيث، واللها مفعول به، وذرئاتهم، بالجمع مع
رفع اللاء قاع، وقرأ الباوقون واتبعتهم، بوصل اللهمة وتشديدات، مفتوحة
بعد الواو مع فتح العين، وناء مشقة فوقية ساكنة، بعدها، على أنه فعل ماض
واللها للتأنيث، واللها مفعول به، وذرئتهم، بالتوحيد وضم الناء على أنها
فاعل، قال ابن الجزري: وأتنبنا (ح) سن باتبعت ذريه امده (كم).
والتها بين ذريتهم، قرأ ابن كثير، وعالس، وحمزة، والكسائي،
وخلف الإنسان ذريتهم، بالإفراد وفتح اللاء مفعولاً به، والباوقون ذرياتهم,
بالجمع مع كسر الاء مفعولاً به، قال ابن الجزري.
ذرية أقصر وفتح اللاء (د) نف (كفا) كناه الطور.
واللبام، قرأ ابن كثير بكسر اللام فعل ماض من ألت بألت كمال،
وقرأ الباوقون بفتح اللام فعل ماض من ألت بألت كضرب بضرب، وكلها
لتأت بمعى نفس، وروى عن قبر وجه آخر وهو حذف الهمره على أنه
فعل ماض من لنائه بلبلته كباا بسية.

٣٧٨
قال ابن الجزري: (المقال والمال) للزمر، وأبي عمرو
وأخبر بالعامة لإبي عمرو، وحمرة، والكسائي، وخلف
ال العشر، وأبي ذكرى بخلاف عنه، وبالتقليل للآزرق
وقول، وأق لدى الوقف، وآئاه، ووقاه بالعامة حمرة،
والكسائي، وخلف العشر، وبالتقليل للآزرق. وندار، بالإمالة لإبي عمرو، ودوري الكسائي، وأبي ذكرى
خلاف عنه، وبالتقليل للآزرق، والسوسي وفقا الإمالة والفتح والتقليل.

المدغم

البكر، العقيمي ما تذكر، قول لهم، أمرهم، إن ألق هوا، بالإظهار
والإدغام لإبي عمرو، وعقول، ولهما الاختلاس في أمر ربي.

- 379 -
( وأطور عليهم علمان)

عليهم، شاعر، من غير، إله غير، ظلوا، فسبحه، كله وافق.
ولؤؤ، قرأ شعبة، وأبو جعفر، وأبو عمر، يخلف عنه بإبدال الهمزة
الأولى في الحالين، وكذا حمراء عند الوقف، أما الهمزة الثانية فلحمزة وقفاً
وهما يخلف عنه إبدالها وتسويفها بالروم، وإبدالها وأوا خالصة مع السكون
المحس والروم والإشمام.

ندعوه إنه قرأ نافع، والكسائي، وأبو جعفر، يفتح الهمزة على تقدير
لأم التعليق أذالله، والباقون بكسرها على الاستثناء.
قال ابن الجزري: وإن أنه افتح (ر) (مداً).

قرأ ابن كثير بإملاءه، الضمير، في، ندعة، والباقون بعدم الصلة.
وبنميت، رست بالتأن، ووقف عليها بالله، ابن كثير، وأبو عمر،
والكسائي، ويعقوب على الأصل في هاء التثنيث، ووقف الباقون بالتأن.
تبدا للهمزة، وأما ماما الكساي وقفاً.

تأمرهم، قرأ السومي بإسكان الراء، وباختلاس ضمها، ودوري أي عمر ببالإسكان والاختلاس وإعاق الحركة، والباقون بإعاق الحركة، لا يخفي إبدال
الهمزة وصلة الميم.

المصيرونه، قرأ هشام بالسين على الأصل، وخفف عن حمر يقينه.
الصاد صوت الواي، وقف، عين ذكوان، وحرص بالسين والصاد.
وخلاء بإشمام والباقون، والباقون بالصاد.

قال ابن الجزري: المصيرونه (مهم) (مهم) في خلف مع مصيرونه.
والسين (الس) فيهما الخلف (ز) (ق) (م) لل
كسفاً، انفق القراء على إسكان السين.

- ٣٨٠ -
ه يلاقوا، قرأ أبو جعفر، يلاقو، ففتح الياء، وإسكان اللام، وحذف
الألف وفتح القاف مضارع، وألف، وقرأ الباقون، يلاقو، بضم الياء، وفتح
اللام، وحذف الساكنة الفعل، مضاعف في الفعل مضاعف من الملاقاة.
قال ابن الجزيئ: يلاقوا كلما يلقوا (تتا).
وألفون، قرأ ابن عامر، وعاصم بضم الياء على البناء للفاعل.
والباقون يفتحها على البناء الفاعل.
قال ابن الجزيئ: يصق ضم (كم) (تتا).
وإذ بار، أتيف القراء على كسر هموئه.

(سورة النجم)

وهُرُوبه، أَفْرُيِّبَتْهُ، وَالْقُوَّاد، وَسَدرَة، السدرا، الماوى، وِبُسْمَةُ الْهَدِى،
كله واضح.

والكب، قرأ هشام، أبو جعفر بتشديد الدال معدّى بالضفائر وما
من قوله تعالى، ما رأى، مستور، أو مصدرية مفعول به، والباقون
بتخفيف الدال فعل لازم معدّى إلى مفعول، بقي أي ما كتب فيها. رأى.
قال ابن الجزيئ: كنُب الثقيل (أ ب) (ثنا).

أقياموه، قرأ، فانغ، وابن كثير، أبو عروة، وابن عامر، وعاصم
أبو جعفر بضم الناء، وفتح اللام وألف بعدها، مضاعف ما راه بماريه إذا
جادله، والباقون يفتح الناء، وسكون اللام، وحذف الساكنة الفعل مضاعف مربته.
إذا علمته ووجدته.

قال ابن الجزيئ: قرأوا تماروا (حجر) (عم) (نصنا).

اللات، وقرأ أبو جعفر بتشديد الناء، مع لاذ المشابع، اسم فاعل قال ابن عباس
كان رجلاً يسوق عكاظ يلت السمن، والسوق عند صفرة، وبيطمه الحاج
فلماهر عيدوا الحجر الذي كان عنده إجلالاً لذلك الرجل، وسمره باسمه.

- 281 -
والفقه بالتفصيل مع القصر اسم صنم بالطائف لتقيف.
قال ابن الجزري: "نتكلات شدد (ع)ر.
ووقف عليها الكعْساني بالطاء، والباقون بالناء.
ومنة، قرأ أبن كثير، ومنة وقدرة فمبوسة بعد اللاف فيصير المد
عنده متصلة فيمد حسب مذبه، والباقون ومنة، وغير هم وهم لغتان
يمكن واحد وهي صغيرة على ساحل البحر كان يصب عندما دماء النجاح،
وكانت تبديها هالما في خزاعة من دون الله، وهي على قراءة ابن كبر مشتقة
من النوء، وهو المطر لأنه كأنهم كانوا يستمرون مندهم الأئواء، وعلى قراءة
الجبر مشتقة من مِنْي يبني أي صب لأن دماء النجاح كانت تصب عندما
ووقف عليها الجميع باللوا، للزم.
قال ابن الجزري: "منة النهر (د)ر.
حصص، قرأ أبن كبر، ومزة ساكنة بعد الضاد، والباقون بالإبدال ياء.

(المقال والملال)

حكم هذه السورة إمالة كسرة طه عليه السلام فنامل رؤوس
آية المتافق عليها حزة، والكعْساني، وخلف الإعصار سواء، أكانوا مزدوات
الرآء أم لا، وأمال أبو عمرو ماكان من ذوات الرآء، وقلل ماعادا بالخلف.
وقول الأزرق جميع سواء أكان من ذات الرآء أم لا
رأى، قرأ الأزرق بتأليل الرآء، والمهزة معا، وابن ذكران، وشعبة
وجزة، والكعْساني، وخلف الإعصار، وهمام تخلف عنه إمالة الرآء
والمهزة، وأبو عرو بفتح الرآء، وإمالة المهمزة، والباقون بفتحهما وهو
الوجه الثاني للشام.
( ماليس برأس آية )

ووقاها فاوحي وبغش السدرة، ونهرية الدخس لدى الوقف عليهما بالإمالة لحزة، والكساقي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للآزرق.

هارأ، قرأ حزمة، والكساقي وخلف العاشر بإمالة الراء والهمزة، والآزرق بفتحهما، وأبر عرو بإمالة الهمزة فقط.

وهمايم، وشعبة لها وجهان: فتحهما وإمالتهما، وأبين ذكر كان له ثلاثة أوجه: إمالتهما وفتحهما وفتح الراء وإمالة الهمزة، والباقون.

بفتحهما;

دزاغ، بإمالة الهمزة وحده،

جاههم، بإمالة لابن ذكر كان، وحزمة، وخلف العاشر، وهمايم بفتح عنه.

فظيه، لا إمالة في لفظه، دنا، لكونه وأوبا.

( المغعم )

الصغير، واصبر لحمس ربك، بالإدغام لأبي عمرو بخلاف عن الدورية.

ولقد جاءهم، بالإدغام لأبي عمرو، وهمايم وحزمة، والكساقي، وخلف العاشر.

وأكبر، إنه هو، خزن ربك، بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، وي acompaña.

وكمن منملك في السموات.

كبائر الإثم، قرأ حزمة، والكساقي، وخلف العاشر كبير، بكسر الباء الموحدة، وبعدها ياء ساكنة على التوحيد، والباقون، كبير، بفتح الهمزة.

383
الباء، وألف بعدها وبعد الألف همزة مكسورة على الجم وتصبح المد عندهم من قبل المفصل فشكل بيد حسب مذهبة
قال ابن الجزياء:
وكان مشاكيب (ر) م (فتي)
ورقا الأزرق بترقي الزاء، والباقون بتقسيمها، والسكت والنقل
في الإمام، لا يقيم.
والمفرة، فهو، وثر، وأزر، وزر، وأظلم، ومؤتهك، ونذير
كله واضح
يطول أمهاكم، قرأ همزة وصلا بكسرهمة والميم، والكسر
بكسرهمة وفتح الميم وصلا، واللباقون بضمهمة وفتح الميم وصلا
أيضاً، أما عند الوقف على بطن والابتداس بأمهاكم فجمع بضمنهم
المهمة وفتح الميم.
قال ابن الجزياء:
الاسم في أم أمها كسر، ضنا لدى الوصى (رضي) كذا الزمر
والنحل نور النجم وألفاً (ب) في
ألفوا، قرأ قالون، والاصطابان، وأو جعفر بتسينهمة
الثانية، والكسائى بعذبتها، واللؤزق وصلا وحجوان تسيملها وإبدالها حرف
دممع للمد المشيع، أما وقفًا فليس له سوى التسبيح، والباقون بتحقيقها
لا همزة وفقًا له في التسبيح قولًا واحد.
أم لم ينها، قرأ أبو جعفر بإيصالهمة في الحالين، وكذا حمزة،
وهشام يخفف عنه عند الوقف
وإبراهيم، قرأ ابن عمار يخفف عن ابن ذكوان بالآلف، والباقون
باليا، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان.
قال ابن الجزري: ويقرأ إبراهيم ذي صورته الخفيفة، قرأ ابن كثير وأبو عمرو، يفتح الشين واللفت بعدهما، والبنيون بإسكان الشين وحذف الألف، وهما لنظان في مصدر النشأة، ينشأ نشأة وننادة مثل رآئية مروفة، قال ابن الجزري، والنشأة إذن حيث جا (ج)فت (د)أ، عاد الأولى، قرأ ورش وأبو عمرو، وأبو جعفر، وعققوق، وقالوا، يختلف عنه بنقل حركة همزة الأولى إلى اللام قبلها وحذف الهزة مع إدغام التنوين عادا في لام الأولى، والوجه الثاني قالون هو أن يقرأ بهمزة ساكنة بعد اللام المضمومة بدلا من الراح مع إدغام التنوين أيضا، أما إذا ابتدأ، بالأولى فقالون خمسة أوجه، الأول، أولى، بهمزة مفتوحة فلا مضمومة وبددها وأو ساكنة مدببة، الثانية، أولى، بلام مضمومة وبددها وأو ساكنة مدببة، الثالثة، أولى، بهمزة مفتوحة بلام مضمومة وبددها وأو ساكنة مدببة، الرابعة، أولى، بهمزة مفتوحة وبددها لأم مضمومة، وبددها اللام مضمومة، وبددها لام همزة، وبددها لام ساكنة، الخامسة، أولى، بلام مضمومة وبددها همزة ساكنة، وعوبوش، وجهان، وهم إلى الوجه الأول والثاني في أوجه قالون، ولاً أبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب الثالثة الوجه الأولي في أوجه قالون، وقرأ الباقون بإظهار تنوين عادا وكسره وإسكان لام الأولي وتحقيق الهزة بعدها مضمومة مع إسكان الراح، وهذا في حال الوصل أيضا، أما في حالة الوقف على عادا فيبندونه بالأولى، كالأوجه الثلاثة لقالون، وعلم أن هذه الكلمة فيها الخلاف في البند بالنسبة للآزرق في جزء أوجه البدل فيها في حالة الوصول تأتي له ثلاثة البدل، أما في حالة الابتداء فلا تأتي له إلا إذا لم تعدد بعيض النقل وأبند أنا بهمزة الوصل، أما إذا اعتدنا بالعارض وأبند أنا باللام فليس له سوى القصر،(م 25 - البند 24)
وعاد الأولى فصيد الأول. (ما) (حماه) مدمرا منقولا
وخلف هدر الواو في القول (؟)سم
وتمعد، قرأ عاصم، وحزة، ويعقوب بغير تنوين على أنه متنوع
الصرف للملمة والتأنيث على إرادة القبلة، ويقفون على الدال بلا ألف
والباقون بالنونين، مصروفا على إرادة الحني، ويقفون بالآلف.
 قال ابن الجزري:
نوب (كفا) فرع (؟) اعكسا ثمود هنأ إلى قوله
 والنجم (؟) لل(ظا)ته
فبأ، قرأ الأصبانين بإبدال الهمرة الثانية بإاء في الحالين، وكذا
حرمة عند الوقف.
دربك تنباه، قرأ ببعض بإدغام الناء الأولى في الثانية وصلا
أما في حالة الابتداء، بتنابه فإنه يظهر الناء كقراءة الباقين في الحالين،
(سورة القمر)
مستقر، قرأ أبو جعفر بخفض الراو على أن صفة لاسم، وخبر
كله مقدر تقدره بالغوه، والباقون بالرفع خبر وكل، قال ابن الجزري:
مستقر خفض رفعه (؟) عند
فأتن، قرأ يعقوب بإبات الباء ووقفا، والباقون تعذفها.
والدعا إلى، قرأ أرمل، وأبو عمرو، وأبو جعفر بإبات الباء وصلا
واللزى، ويعقوب بإباتها وصلا ووقفا، والباقون بحذفها في الحالين، وعلى
إبات الباء، وصلا يكون المد من قبيل المنفصل، فشكل يمد حسب مذهبه،
قال ابن الجزري: ويدع الداع (م) (م) (م) (م) (م) (م)
نكك، قرأ ابن كثير بإسكان الكاف، والباقون بتسمها، قال ابن الجزري:
والقدس نكر (؟) م
خشما، قرأ أبو عرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلاف
العازر خلالها، ففتح الحاء، وألف بعدها وكسر الشين مخففة على الأقران،
وصَرُّ البقاوة، خشما، بضم الحاء، وحذف الألف، وفتح الشين مشددة على
الجمع، قال ابن الجوزي: خشما في خشما (شلما) (حما)
إلى الدافع، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بإيات الله، وصلا
وإن كسر، ويعقوب بإياتها وصلا ووضا، والبقاوة بذنها في الحالين;
قال ابن الجوزي: بسر إلى الدافع إلى قوله: أخترني الإمام (سما)
(المقال والممال)
أمل رواة الآية المتفق عليها في سورة النجم، حمزة، والكسائي،
وخلاف العاصر سواء أكان من ذوات الراوي أم لا، وأمال أبو عمرو ما كان
من ذوات الراوي، وقال ما عداها بالخلاف، وقلل الأزرق جميع سواء أكان
من ذوات الراوي أم لا.
(ما ليس برأس آية)
ه من نولي، وأعلى، ويجزاه، أغنى، فنشاه، بالإمالة لجرة،
والكسائي، وخلاف العاصر، وبالفتح والتقليل الأزرق،
واجهام بال الإمالة لابن ذكوان، وحمزة، وخلاف العاصر، وهشام
بتألف عنه.
(المغم)
الصغر، ولقد جاءهم بالإدغام لابن عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي،
وخلاف العاصر.
ه الكبير، الملائكة تسمعه، أعلم ببن، أعلم بهم، وأنه هو الأربعة,
الحديث تجرون، بالإظهار والإدغام لابن عمرو، وبعقوب,
---- 287 ----
(كنزت قبلهم قوم نوح)

ذات فقه، قرأ ابن عاصم، وأبو جعفر، وروح، وروح، وروح، وروح، ومنافق عنه.

الشتيد أثناء التكثير، والباحة بتخفيفها على الأصل وهو الوجه الثاني للرسول، وهم لشعراء: قال ابن الجيزة: فتحنا إشتد إلى قوله:

واقتربت (ك) م (6) ت (4) غلا الخلف (ش) دا.

عيبنا قرأ ابن كثير، وابن ذكوان، وشعبة، ورحمة، وفلكس،

بكفر العين، والباحون بضمها: قال ابن الجيزة:

عبون مع شيرخ مع جيوب (ص) ش (ه) ن (د) م (رضي)

دوندر في مراحل السنة أثبت اليا، وصلا ورش، وفي الحالين،

يقعوب، وحذف الباقون في الحالين.

القرآن، علىهم، الذكر، خير، شيء، خلقنه، فعلوه، كله واضح.

المهذب، قرأ الباقون، وأبو عصر، وفيسيل، والخمس، مع عدم الإدخال،

وعدده، وورش، وابن كثير، وروح، والباقون بفسيل مع عدم الإدخال،

وأبو جعفر، والباقون بالفسيل مع الإدخال، وابن كثير، وفيسيل، والباقون بالفسيل مع عدم الإدخال،

البيعان، قرأ ابن عاصم، ورحمة، وفلكس، وبناء،

النبي، قال ابن الجيزة: سبعون خاطاباً (ك) ما صلا، جاء آل، لяхب السلاطين، في جهة آل لوط، بالحجر ص 77.

(المقل والملائ)

فاني لديء الوقف، فتعاطى، وأمه، بالإملاءة، علمه، والكسائي،

خلف العاشر، والفتح والتقيل للآزر،

جاء، بالإملاءة، ابن ذكوان، ورحمة، وخلق العاشر، ومتشام.

فني عنه.
النار، بالإمالة لأبي عمرو، ودورى الكسائي، وابن ذكرى يخلف عنهم، والتقليل للأزرق، والسكون وفقاً الإمالة والفتح والتقليل. وتتبعه، لا إمالة في لفظ، فدعا، للكونه الواوياً.
(المدغم)
وقد تركناها، بالإهدام للجميع، كذبت ثومود، بالإهدام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي، وابن ذكرى يخلف عنهم.
وقد صبناهم، وقعد جاء، بالإهدام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي، وخلف العشر.
وقد صبناهم، وطلبه آل لوط، يقولون لنحن، مقد صدق، بالإظهار والإهدام لأبي عمرو، ويعقوب.
وقد صبناهم، وخطبه، لا إهدام في سين، ممس سقر، للأشد.
(سورة الرحمن عز وجل)
القرآن تُخسروا، اللولو، والإكرام، شأن، تنتصران، ولن خاف، فيما، فيهم، فأطراف، مختلثين، ورفق خضر، كله واضح.
والحب ذو العصف والريحان، قرأ ابن عاس بنصب الثلاثة على إضمار، فعل تقربه أخص أواحه، وذا صفة، والحب، والريحان، معروف على ود الحب، وقرأ حمرة، والكسائي، وخلف العشر برفع الأولين عطفاً على دفاكة، وجر، الرنيان، أعطفاً على العصف، وقرأ البقولون بالرفع في الثلاثة عطفاً على دفاكة، وذو صفة، والحب، قال ابن الجوزي: والحب ذو الرنيان نصب الرفع (ك)م وخفض نونها (شفا).
- ۳۸۹ -
فيما، جميع ما في هذه السورة. قرأ الأصبانى بإبدال الهمزة ياء في الحالين. وكذا الحمزة عند الوفقات.

صلح، قرأ الأزرق بتغليب اللام وترقيقها، والباءون بترقيقها. وخرج، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وعقوب حسن الياء. وفتح الود على البناء المفعول، والباءون بفتح الباء، وضم الراء على البناء. للفاعل، قال ابن الجزري: يخرج ضم مع فتح ضم (أ): (حما) (ن). وله الجواهر، وقف عليه يعقوب بالباء، والباءون بعدها. والمنشآت، قرأ حمزة، وشعبة يخلف عنه بكسر الشين على أنها اسم فاعل، والباءون بفتحها اسم مفعول، وهو الوجه الثاني لشعبة.

قال ابن الجزري: والمنشآت الذين (صوفي خلفاً (ة) خر). وسنفرغ، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر بالباء، والفاعل ضمير، يعود على لفظ الجلالة المتقدم، والباءون بنون المنظمة على الألفات.

قال ابن الجزري: سنفرغ اليا (شفا). وآبه الثقلان، قرأ ابن عباس بضم الهاء وصلا وإسكانها رقفاً، وجه التضم أن الألف لما حذفت للسائرين كنفتم الهاء، إنباء لضمة الباء، وقرأ الباءون بفتح الباء وحذف الألف وصلاة، ووقف عليها بالالف بعد الهاء. أبو عمرو، والكسائي، وعقوب، ووقف الباءون على الهاء مع حذف الألف.

قال ابن الجزري، ها أيها الرحمن نور الزخرف، (كما: ضم قب (ر) جا (حما) بالالف). وقد أتفق القراء على حذف الألف وصلاة إتباعا للرسم.

شراط، قرأ ابن كثير بكسر الشين، والباءون بضمنها، وهمانغزان.

قال ابن الجزري: بكسر ضم شواط (د) ودغاس، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وروح بحذف السين عطفا على

من ناز، والباءون يرفها عطفا على شواط.
قال ابن الجزري: "نخاس جر الرفع (٦) م (عبر).

همن إسترقق، قرأ ورش، ورودي بالنقل، أما السكت، ووقف حمره.

فلا يخيث.

فلا يعطمن، في الموضعين قرأ الككسانى بضم المم، وكسرها فيها، وقد ذكرت عدة أقوال في هذا الحلف، فقد روى ابن مجاهد الضم والكسر فيها، إلي جمال، كيف يقرأها، وروى الآخرون التخدير في أحرفها عن الككسانى بين أن ضم الأول كسر الثاني وإذا كسر الأول ضم الثاني، والوجهان من التخدير وغيره ثابتان عن الككسانى نصا وأداه، وكذا في النشر، قال علاء القراءات وإذا أردت قراءتها، وجمعها في الثلاثة فأقرأ الأول بالضم ثم بالكسر والثاني بالكسر ثم بالضم، وقرأ الباقون بكسر المم فيها، وهم لغتان في مضارع طمث.

قال ابن الجزري: "كلا يعطمن بضم الكسر (٦) م خلف هذى الجلال، قرأ ابن عامر ذي ذي، بالواو على أنه صفة باسم، والباقون ذي، باليا، صفة وربك، وهذا هو الموضوع الأخير، أما الأول فهو بالواو أتفاقي، قال ابن الجزري، وبأني آخرا و(٥) رم.

(المقلل والمعال).

كالمخار، ونار، وأقطار، بالإمالة لأبي عمرو، ودوري الككسانى، وابن ذكران خلف عنه، والنقلي الأزرق، والسوءي وفقا الإمالة والفتح والتقليل.

ه الجوهر، بالإمالة لدورى الككسانى، ولا تقليل فيه الأزرق، وبيك، وجني عند الوقف عليه، بسهام، بالإمالة لورح، والكسانى، وخلف الناعثر، والفتح والتقليل لابي عمرو في، بسهام.

- ٢٩١ -
(الدغم)

(سورة الواقعة)

...
الإدخال، وهشام بالتحقيق مع الإدخال وعدده، والباقيون بالتحقيق مع عدم الإدخال، هم إثنان، قرأان تائف، وحفص وجمرة وبنكاء، وخلق القاسريف:

الميم، والباقيون بدمها، وهما غتان، قال ابن الجوزري:

أكملنا هنا في متم (شفا) (أ) الري وحيث جا (صحب) (أ) تى، وأبا ذا، قرأ قالون، ابن عمست، وأبوجعفر بإسكان الواو على أنها عاطفة لأحد الشبائن، وقرأ الإصبهاني كذلك إلا أنه ينقل حركة البهمة التي بعد الواو إليها على قاعدته، وقرأ الباقون يفتح الواو على أن العطف بالواو وأعيدت معها همزة الاستفهام الإشتكاري، قال ابن الجوزري:

أسكن أو (عم) لا أزرق معنا.

قالون، قرأ أبو جعفر ينذف البهمة مع ضم الميم، وجمرة وقلفانة:

أوجه حذف البهمة مع ضم الميم، وتسلهما بينها، وإبدالها ياء، وقرأ الأزرق بفتح ميدالبدل، والباقيون بالقصر.

شرب الميم، قرأ تائف، وعاصم، وجمرة، وأبو جعفر بضم الشين، والباقيون يفتحوا بها مصدر شرب، وقيل بالفتح المصدر، وبالضم اسم مصدر.

قال ابن الجوزري: ورشب فاضمه (نمبا) (ب) مصر (ث) نا.

والتم، مثل أندرهم.

قالا، قال ابن كحيل بتخفيف الدلال، والباقيون يتشديدها، وهم غتان، قال ابن الجوزري: خف قدرا (د) ن.

التشا، قرأ ابن كحيل، وأبوجعفر يفتح الشين وألف بمدها، والباقيون بإسكان الشين وحذف الالف، وهم غتان في مصدر ندا ينشأ نشأة ونشاء مثل رأفة ورآفة.

قال ابن الجوزري: والنشأة أمدده حيث جا (ح) نظ (د) نا.

- ٣٩٢ -
ه تذكرون قرأ أخفص، وحمزة، والكسران، وخلف العامر بتخفيف.
الذال، والباقون بتشديدها، قال ابن الجوزي.
تذكرون (صحب) خفيفاً كلاً.
فظلتم تفكرون، افرد الداني بتشديد البزي وصلاة، قال في النشر.
ولولا إيثابهما يعني «كنتم تكنون» بالعمران، فظلتم تفكرون، هنا في الديسر والشاطبة والتراذنا بذكر مافيهم من الصحيح لما ذكرناهماما على ظاهر الطيبة يكون للعزي بالخلاف فيها تشديد البزي وصلة ضم بميم الجمع مع المد المشبع للتشديد وصلاة، وإذا وقف على ظلتم بدأ تفكرون بناه وحيدة خفيفة، وقرأ الباقون بعد التشديد والقصر وهو الوجه الثاني للعزي، ولا يجتمع، وقالون بخلاف عنه صلة ضم بميم الجمع، قال ابن الجوزي: في الوصول تأثيموا أشد.
إذا قرأون » إننا لمغمر« قرأ شبهة، أذناء، بموضتين على الاستثناء بالتحقيق.
وعدم الإدخال والباقون » إننا« بمصر وحيدة على الخبر.
»المتشئون« قرأ أور جلفر بخلاف عن ابن ورдан بخفف الهمزة مع ضم الشين في الحالين، وحيرة وفقا ثلاثة أوجه التسهيل بين بين، والخفف مع ضم الشين، والأبادل باء، والباقون بالهمزة المحقة مع كسر الشين وهو الوجه الثاني لابن وردان.
(المقال والمال)
كاذبة، وئلة، والميمنة، مما وموضونة، وكثيرة بالإملاء وقا وفي الكسائي، بلا خلاف وحمره بالخلاف.
رامة، وميمهة ومعروفة، بالإملاء وقا في حرة، والكسائي بخلافهما.
»الأول« بالإملاء حزة، والكسائي، وخلف العامر، والفتح والتقليص الأعرق، وأبي عمرو.
394
(المدغم)

الصغير، بل نحن، بالإدغام للكسائي.

الكبر، الذين نحن، الخالقونحن، المنشروننحن، بالإظهار والإدغام.

لأبي عمرو، ويعقوب.

(فلا أقسم بمواعق النجوم)

مواعق قرأ أحمرا، والكسائي، وخلف العاشر، بموقع، بإسكان الواو، وحذف الآلف بعدها. وهو مصدر بمثني الجمع، والباقون، بموقع، وفتح الواو وإثنان الآلف بعدها على الجمع. قال ابن الجزري: بموقع (شفا).

القرآن، إليه، تصرخ، غير، لهو، كله واضح.

فزوق، قرأ رواى بين الراي، اسم مصدر بمثني الرحمة، والباقون، بفتحها مصدر بمثني الاستراحه، قال ابن الجزري: فزوق أضم (غذا).

وجئت، وقف عليها بالهاء، ابن كبير، وأبو عمرو، والكسائي، ويعقوب، والباقون بالناء، وأمالي الكسائي، وقفنا.

(سورة الحديد)

وهو، والآخرة، قبل، وظاهره، جاء أمر، فأواكم، وبش،

كله واضح.

وترجع الآمور، قرأ ابن عسر، وحمزه، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر، بفتح الاء، وكسر الجيم على النهاء، والباقون بضم النهاء، ففتح الجيم على النهاء للمفصول، قال ابن الجزري:

وترجع الفضل انفتحا واكسر (ظ)ها إلى قوله: الآمور هم والشام.

وأخذ ميثاقكم، قرأ أبو عمرو، بضم الهمزة وكسر الحاء مدبباً للمفصول، ود ميثاقكم، بالرفع نائب فاعل، والباقون بفتح الحمزة والخاء مدبباً للمفعل.

- ٣٩٥ -
و عندنا، النصب، مفعولاً، قال ابن الجزري:

"أضمنا، أخرًا، ميثاق، فارغ، (حِرْر)."

ونزل، قرأ ابن كثر، وأبو عمر، ويعقوب بإسكان النون وتخفيف الزاي، مضارع، أُنزَل، والباقون، بفتح النون وتضديد الزاي مضارع، نزل.

قال ابن الجزري: نزل كلا خف (حق)

و لروث، قرأ أبو عمرو، وشعيبة، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر يخفف، الواو التي بها الهزة، فنصير على وزن عضد، والباقون

بِإِثْبَاتِ الْوَاوِ عَلَىَّ وَزْنٍ، فَعُولٍ، وَهَـمَا لَغْنَا، قَالَ ابنُ الجَزَرِيِّ

(صحبة) (حمى) رَفَفُ قَاقُسَرَ جِمِيعًا.

وفي تثليث البديل، للآيرق، ووقف حمرة عليه لا يعفي.

و كلا، وعد الله الحسن، قرأ ابن عامر، وكل، برفع اللام على أنها

مبتداً، وما بعدها خبر، والعادة مخفف تقديره وعده، والباقون، وكلا

بَنَصِبِ مَفْعُولاً، أَوْلاً، مَقْدُمًا، لَوْعَدٍ، وَالْحَسَنِ مَفْعُولاً ثانِيًا.

قال ابن الجزري: كل (كمه).

و فيضاقه، قرأ نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف

العاه مخفف العين، وألف قبله، مع رفع ألف، على الاستثناف، أي فبر

 بعيدة، قرأ ابن كثر، وأبو جعفر، ب減ذ العين، وألف قبله، مع رفع

الفاء، على الاستثناف، أيضًا، وقرأ ابن عامر، ومخفف، وتْمُّت مُكْرِه، وخفف

الألف مع نصب الفاء، وقرأ عاصم، بخفف العين، وألف قبله، مع نصب

الفاء، وترنيه قراء، النصب، أي الفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء

لو قوعاه بعد الاستثناء، وجه التشدید، والتخفيف في العين، إذاما، لغنان.

قال ابن الجزري: ورفع (شئاً) (حرم) (حِرْر) لا يضاده، مما، وثقله

واباه (أو) (كمه) (د) ن.
انظر من، قرأ حمزة بهمزة قطع مفتوحة في الحالين وكسر الظاء من
الإنكار وهو الإيمان، والباقون بهمزة وصل ساقي في الدرجة ثابتة
مضمومة في الابتداء مع ضم الظاء من نظر بهم الإسبار، ويجوز أن يكون
من النظر وهو الإسبار أي أنظروا إليها،
قال ابن الجزري: قطع انظرنا وأكرم الضم (ة) را
الأمانى، قرأ أبو جعفر بخفض الالي ساكتة، والباقون بشديها
مضمومة، قال ابن الجزري:
باب الأماني خفها أميته، والرفع والجر اسمنا (ة) بث.
لا يؤخذ، قرأ ابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب بناء التاء،
والباقون بياء النيك، وجاز تأنيب الفعل والذكر كله لكون الفاعل
مؤننا جازوا.
قال ابن الجزري: يؤخذ أنك (كم) (ثرى).

المقل و اليمان (م)

واستوى، ويسى، ويلي، وماواكم، وما لاكم بالامعة خزة،
والكسانى، وخلف العابر، والفتح والتقليل للإعرق، والفتح والتقليل
لدورى أني عمرو في لفظ بلي، وشبهي فيها الفتح والإملاء.
ه التبار، بالإملاء لأني عمرو، دورى الكسانى، وأني ذكران بخفف
 عنه، والتنقل للإعرق، والسومٍ وفقاً الإملاء والفتح والتقليل.
الحسن، بالإملاء خزة، والكسانى، وخلف العابر، والفتح والتقليل
للإعرق، وأني عمرو.
ه ترى المؤمنين لدى الوقف، وشروك، بالإملاء لأني عمرو، وحمزة،
والكسانى، وخلف العابر، وأني ذكران بخفف عنه، والتنقل للإعرق.
أما عند وصل، ترى، بالمؤمنين بالإملاء السوسي بخفف عنه.

297
وجاء، بالإملاء لابن ذكوان، وحيرة، وخلف العاشر، وهشام
بخفف عنه.

(المدغم)

الكني، أقسم بواقع، وتصلية جحيم بعلم ما، فضرب بينهم، بالإظهار
والإذعان لابن عمرو، ويعقوب.

(ألم يأن للذين آمنوا)

ومانزل، قرأ يانع، وفحص، ورويس بخفف عنه بخفيف
 الزاي، والباءون بتشديدها وهو الوجه الثاني لروس.
قال ابن الجزري: خف نزل (إ)ذ (ع)ن (ع)لا الخلف.
ولا يكونوا، قرأ رواس بناء الخطاب على اللفظات، والباءون بيا.
الغيب جريا على السباق.
قال ابن الجزري: يكونوا خاطبا (ع)م.
فطال، قرأ الأزرق بخفيف اللام وترقيتها، والباءون بترقيتها
المصداق والمصدقات، قرأ ابن كثير، وشعبة بخفيف الصاد فيما من
التصديق، والباءون بالتشديد فيما من تصدق، والأصل المصداق والمصدقات
فأغمرت النافا في الصاد.

قال ابن الجزري: وخفف (ص)د (د) خل صاد مصدق.
يضاعف، قرأ ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب بخفف
اللالف وتشديد العين مضارع ضعف، والباءون بإيابات الألف وخفيف
العين، مضارع ضعف.

قال ابن الجزري: وثقل وثابه (ثور) (كس) (د)ن.
ورضوان، قرأ، شعبة بضم الزاء، والباءون بكسرها، وهما لفظان.
قال ابن الجزري: رضوان ضم الكسر (صاف).

و ناسوا، قرأ أورش، وأبو جعفر، وأبو عمو بخفف عنه بإبدال

الهماط في الخالين، وكذا بحرة عند الوقف.

و أنا أتاك، قرأ أبو عمرو بقصر الهماط من الإتيان أي بما جاءك، والباقون

بالمد من الإيتاء أي بما أعطاك.

قال ابن الجزري: أناكم أقصر (حرز).

البغل، قرأ أخرة، والكسائي، وخفف العشير يفتح الباء والخاء،

والباقون بضم الباء وإسكان الخاء، وما كنالله حزون والحزن.

قال ابن الجزري: والبغل ضم اسكن مما (ك)م (ن) ل (سما).

و فإن الله هو الغني، قرأ أتاقع، وأي عامر، وأي جعفر بخفف لفظ

هو، على جمل خبر إن، الغني، والباقون بإيات لفظ هو،

على أنه ضمير فصل بين الاسم والخبر، وهذا الضمير يسمي البصريون

فصلا أي يفصل الخبر عن الصفة، وسميه الكوفيون عادة أي يعتمد

عليه الخبر.

قال ابن الجزري: وإحدى قبل الغني هو (عم).

ورسلنا، قرأ أبو عمرو بإسكان السين، والباقون بضمها.

قال ابن الجزري: ورسلنا معهم وكم وسبتنا (حرز).

و إبراهيم، قرأ أي عامر بخفف عن أي ذكوان باللغاء، والباقون

بالباء وهو الوجه الثاني لأن ذكوان.

قال ابن الجزري: وينقر إبراهيم ذي مع سورته الح.

النبوة، قرأ أتاقع بالمر، والباقون بالإبدال.

قال ابن الجزري: باب النبي والنبوة (أ)لهدى.

---

399 ---
قرأ، قرأ ابن كثير بخلف، عن النبي بفتح الهمزة، والباقون
بإسكانها وهو الوجه الثاني للنبي وهما المكتن في المصدر.
قال ابن الجزري: رأفة (ه) دي خلف (ز) كأ حرك.
قرأ الأصباغى، وأبو جعفر، وأبو عمرو بخلف عنه بإبدال الهمزة في
الحالين، وكذا حمزة عند الوقف.
هذئا، قرأ الأزرق بابديل الهمزة، مفتاحة في الحالين، وكذا حمزة عند الوقف.

(المقلل والمحل) ح
الدنيا بيني، لدى الوقف بالإملاءة في حمزة، والكسائي، وخلف العامل،
وبالفتح والتثليج للأزرق، وأبي عمرو، ولدورى أبي عمرو الإملاء في
لفظ، الدنيا.
هذئا، بالاهملة لابي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العاقل،
وأبي ذكوان بخلف عنه، وبالتثليج للأزرق.
هذا، بالاهملة في حمزة، والكسائي، وخلف العاقل، والفتح
وتثليج للأزرق.
هذئا، بالفتح والإملاء لدورى أبي عمرو.

(المدغم) ح
الصغير، ونفر لكم بالادغام لابي عمرو بخلف عن الدورى.
هذا، الكبير، العظيم ما، فإن الله هو، بالاظفار والإدغام
لابي عمرو، ويعقوب.

- ٤٠٠ -
(سورة المجادلة)

لم يُظهَرُونَ، معاً قرأُ نافع، ابن كثير، وأبو عمرو، وبعث بهم بفتح الياض، وتشديد الظاء والها، وفتحها من غير ألف بعد الظاء، وقرأ عاصم بضم الياض وتشديد الظاء، وقرأ ابن عامر، وحمراء، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف العاصر بفتح الياض وتشديد الظاء، وألف بعدها بفتح الها وفتحها.

قال ابن الجوزى:

وأمدد وخفها يظهرها (كنز) (٢) لمعاً.

ووَنَظَرَاً كَثِيرًا خَفَّفَ الظَّاء (١) لِمَعَاً

اللائي، سابق الكلام عليه في سورة الأحزاب من ٢٥٤.

هَلْ إِنَّ كَفَّارًا، فتَحَرُّرُونَ، يَصْلُونَهَا، ضَيْسُهُ، خِيَارُ الصَّلاةُ، خَيْرُ لِيِزَانِ.

قيل، إنَّ كُشِّفَتْهُم، تقدَّمُ نظيره.

هُمْ يَكُونُونَ، قرأ أبو جعفر بتأثيم، والباقيون بياض التذكير.

قال ابن الجوزى: يكون أتى (ثيق).

ولأ كثيرة، قرأ يعقوب بالرفع وهو معطوف على محل نجوى لأنه خبر يكون ومن زائد، والباقيون بالفتح وهو معطوف على لفظ نجوى وهو بيجور بالفتحة لأنه من نوع الصرف للوصيفاً ووزن الفعل.

قال ابن الجوزى: وأكثر أَرْفُعَا (عَلَى لا)

وينتجون، قرأ عِمْرَة، ورُوَي سُوْيِنتُون، بنون ساكنة بعد الياض، وقبل الناس، وضم الجيم باء أَلْف على وزن دينشون، وهما مشتقان من الأَنْهي، وأصلُّهُ ينتِجُونُ نفَّذَت ضمة الياض لتقلى إلى الجيم ثم حذفت لسكونها مع سكون اللاء، والباقيون يومنون، بِتاء، ونون مفتوحة، وألف بعد اللانون.

وفق الجيم، وهو مشتق من التناجي، ومعناها واحد وهو السَّر.

قال ابن الجوزى: وينجروا كيِّبتوراً (غدا) (٣)

م ٢٦ - البذل (٤)
فلا نتناجوا قرأ رويس، تتناجوا، بينون ساكنة بين الناسين وضم الجيم بلا ألف على وزن، وتناجوا، والباقون، تتناجوا، بتلتين خفيفتين، وونون وألف وجه مطولة، وتوجهها كتجه، ويتناجوا.

قال ابن الجوزي: تتناجوا (عُبَّث).

أما إذا تناجيت، وتناجوا، فليس فيما خلاف.

ومعبيتش، معا وقف علما ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي.

وعقوب باللياء، والباقون باللياء، وأمالها الكسائي وفقا، في حزن، قرأ نافع بضم اليم، وكسر الزي مضاف، أحوز، والباقون، بفتح اليم، وضم الزي مضاف، حرون.

قال ابن الجوزي: حزن في الساكنة، كما ضم أَمَّم.

والجالس، قرأ أصل بفتح الجيم وألف بعدها على الجمع، والباقون، بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراز.

قال ابن الجوزي: والجالس، إمدا (ذُل).

واشتروا، فاشتروا، قرأ نافع، وأ وإن اسم، وخصوص، وأبو عمرو، وشبهه خلف عنه بضم الشين فيهما، والباقون بكسرها كذلك، وهو الوجه الثاني لشبهة، وهما الأمر مثل عكف يعكف.

قال ابن الجوزي:

وأتخيرا معا فضم الكسر (عم) (ع، ع)، فحس خلفه، أشيقتهم قرأ قالون، وأبو عمرو، وأبو حمفر في سبيل الهمزة الثانية، مع الإدخال، والأصبان، وأبو كثير وروسي بالتسيل مع عدم الإدخال، والآزرق وجهان، تسيل الهمزة الثانية، مع عدم الإدخال، وإلها حرف مدبحة مع ماه المد ساكن، ولهما ثلاثة أوجه تسيل الهمزة الثانية، مع الإدخال، وتحقيقا مع الإدخال وعده، والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال.

- ٤٠٢ -
كما تقول ابن عامر، وعاصم، وهجرة، وأبو جعفر بفتح السين، والباحثون بسائرها، وهما لغتان، قال ابن الجوزي:

ويعتبر مستقبلاً بفتح سين (ك) نيوا (ف) ي (م) ص (ف) بت وملك، والسيحان، ذكر الله، الحاسبون، عشيرتهم، في قلوبهم.

الإمام، منه، تقديم نظره، ورسلل، وإن، قرأ، إن، را، نافع، وإن، عامر، وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة، والباحثون بإسكانها.

(المقلل والمال)

الكافرون، بال الإمالة لابي عمرو، ودورى الكسانى، ورويس، وأبي ذكوان بغلف عنه، وبالتقليد الأزرق، وأحصاه، وأدنى فأنسام، بالإمالة لفترة، والكسائي، وغلف العاشر، وبالفتح والتقليد الأزرق، وتجرى، والنجز، والنقوي، وتجرؤ، بالإمالة لفترة، والكسائي، وغلف العاشر، وبالفتح والتقليد الأزرق، وأبي عمرو، وجاء وك، بالإمالة لابي ذكوان، وحمزة، وغلف العاشر، وهشام، بغلف عنه، والنار، بالإمالة لابي عمرو، ودورى الكسانى، وابن ذكوان بغلف عنه، وبالتقليد الأزرق، والسوسي وقفا الإمالة والفتح والتقليد، فالمدغم.

الصغير، قد سمع، بالإدغام لابي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسائي، وغلف العاشر.

والكبر، فيحرر رقية، يعلم ما الذين نهوا، قبلهم، أو أركى كتب، حرب الله، بالإطارات والإدغام لابي عمرو، ويعقوب.
(سورة الحشر)

وهٰر في قلوبهم الرعب، لإخوانهم الذين، يبونهم، بابهم،
فاعترموا، عليهم الجلاء، عليه، من خيل، ورضوانا، إلهم، وتؤثرون،
رَهُفٍ، سبق مثله مراراً.

الرب، قرأ ابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر، وبعوبد بضم
الدين، والباقون بإسكانها، قال ابن الجوزري:

رب عرب (ر) م (٦٢) م (ثوى)
دُخِرُون، قرأ أبو عمرو بفتح الحاء، وتشديد الراء مضارع، خَرَبًّا،
والباقون بإسكان الحاء، وتشديد الراء مضارع، أَخْرُبًّا،

قال ابن الجوزري: دُخِرُون التنقل (١٢٤) م

ه يكون دولاً، قرأ أبو جعفر، تكون، بالتأكيد، ودولاً، بالرفع
على أن كان تامة ودولاً فاعل، وهما، ثلاث قراءات: تأتي يكون ورفع
دولاً، وتذكير يكون عليه النصب والرفع في دولة، والباقون بنذكير يكون
ونصب دولة على أن كان ناقصة واسمها ضخ ين، ودولة خبرها،

قال ابن الجوزري:

ه يكون أن دولة (٢١٠) ق (١) م، مختلف
وامنع مع التأنيث، نصب (١) ووصف

(المثل والمال)

ديارهم، والأبقار، بالإمالة لابي عمرو، ودوري الكساي، وابن ذكوان
بخلاف عنه، ونثقل للنزير، وسوسى وفقاً على دوال الأبقار، الإمالة
والفتح والتنقل.

فأناهم، فتأتى، والنباتي، وآناكم، ونهاكم، بالإمالة لحزية، والكسائي
بخلاف البصر، والفتح والتنقل للنزير، ودوري الكساي، من طريق
الضرير إمالة الآلف التي بعد الباء في لفظ البنتاء،

٤٠٤ –
الدنيا، والقرى، بالإمالة لفظة، والكسائي، وخلف العارض، وبالفتح والتقليل للأزق، وأبي عمرو، ولدورى أبي عمرو الإمالة في لفظ الدنيا.

والقرى، الإمالة لأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف العارض، وأبين ذكوان تخلف عنه، وبالتقليل للأزق.

وجاها، الإمالة لأبين ذكوان، وحمزة، وخلف العارض، وهدام تخلف عنه.

(المعدل)

الصغير، أغفر لنا، بالإلدعم لأبي عمرو وخلف عن الدورى.

الكبير، وقذف في بالإظهار والإلدعم لأبي عمرو، وعقوم (أمتنع إلى الذين نافقوا)

جدر، قرأ ابن كثير، وأبي عمرو بكسر الجيم وفتح الدال وألف، بعدها على الإفراد، والباقون بضم الجيم والدال وفتح الألف على الجمع.

قال ابن الجوزي: وجد جدار (حر)

باسمهم: تفسير، القرآن، من خلية المتبرع، المصور، كله ظاهر.

إلى أخاف، قرأ نافع، وأبي كثير، وأبي عمرو، وأبي جعفر يفتح

ياء الإضافة، والباقون بإسكانها.

جزوا، وحسب المجموعة على وار على الصحيح فقية لفظة، وهدام تخلف عنه وقفنا اثنا عشر وجه سابق بيانها.

400
(سورة الممتحنة)

إليهم، تسرعون، وأن أعلم، يفعله، لا يبه، لا يستغفرن، فيهم.
سبق نظيره.

بالسوء، فيه الحمرة، وهشام، يخلف عنه وقفا النقل والإدمام وعلى كل السكون المحس والروم.

يفصل، يقرأ نافع، ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بضم اليا، وسكون الفاء، وفتح الصاد، خفيفة على البناء للمفصول ونائب الفاعل ينجم، وابن ذكوان، بضم اليا، وفتح الفاء، والصاد المشددة على البناء للمفصول توجيهه كقراءة السابقة، وعاصم، ويعقوب، يفتح اليا، وإسكان الفاء، وكسر الصاد، خفيفة على البناء للمفصول، والفاعل ضمير يعود على أنه تعالى، وحزة والكسائي، وخلف الاعصار، بضم اليا، وفتح الفاء، وكسر الصاد، المشددة على البناء للمفصول أيضا، ولهما، قراءتان الأولى، كابن ذكوان، والثانية كنافع ومن معه.

قال ابن الجزري:

ففتح ضم يفصل (١٠٠) ل (٠٠٠) وثق الفاعل المصاد (١) م خلف (٠٠٠) (٠٠٠)، افتحوا ل (٠٠٠)، (٠٠٠)، (٠٠٠)، (٠٠٠)، (٠٠٠)، (٠٠٠).

لا، بضم الها، وهي لغة قص، وتم، والبانون، بكسرها، وهي لغة أهل الجزائر.

وهم كسا، لدى أسوة في السكل (٢) هم إبراهيم الأول، وهو قد كانت لحكم أسوة حسنة في إبراهيم، بالائف،ABLEAVI ALAAS, EIN AAFUON, EINBIA, LEBAFAN, EIN ROJA, ALAIN AAFUON, QAL AIN GZARI, W YIFKIRA, EIN IF CRAWA, WIP MENTALUQATUQ, ULAA, BAAQI, KLY BAAQI, SABBI, W KLALU.
ذهبنا، وفي لحمرة وفقاً تسهيل الهمرة الأولى بين بين قولان واحداً، وله في الثانية اثنتا عشر وساعات لكونها مرسومة على واقع، وهي: إبديها ألفاً مع القصر والنسخة والمد وتسميتها بالروم مع المد والقصر، وإبديها وأواها على الرسم مع القصر والنسخة والمد بالسكون المحسو، وتماماً مع الإشمام والروم
على القصر، وواقيه هشام في الأوجه التي في الهمرة الثانية خالف عنه.
، والبغضا، أبداً قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر،
وأبو يبس إبدي الهمرة الثانية وأواها عضبة، والباقيون بتلفيقها
، وقال إبراهيم: اتفق القراء على قراءته بالياية.

نَرَّ المقل والمال

قرى لدى الوقف، وشني، والحسين، بالإمساك، اللم، والكسان،
وخلف العابر، والفتتح والتلفيق للإزرق، وأبي عرو.
، جدار، بالإمساك لأبي عرو فقط.
النار، بالإمساك لأبي عرو، ودورى والكسان، وأبنا ذكوان
بخلاف عنه، والتفتح والتسارق، والسوسى وفقاً عليها وعلي جدار، الإمالة،
، وإمالك، والتفتح والتلفيق.
هناء، بالإمساك، والكسان، وخلف العابر، والفتتح,
، والتلفيق للإزرق.
، الناس، والفتتح والإمساك للدوري أبي عرو.
، البج، والإمساك للدوري الكسان.
، جان، بالإمساك لأبي ذكوان، ومحمى، وخلف العابر، والفتتح,
، والإمساك للشامت.
، مرضاي، بالإمساك للكسان.
، تنبه، لا إمساك في نطق، بدأ، لكونه واوها.

- 47 -
( الدغم )

الصغير، فقد ضل بالإغتام لورش، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمرة، والكسائي، وخلف العاشر.

واغفر لنا، بالإغتام لابي عمرو، خلف عن الدورى.

الكبر، الذين نافقو، قال للإنسان، كذالك نسو، للصوور
له، أعلم بما، المصير ربا، فإن الله هو، بالإظهار والإدغم
لابي عمرو، ويعقوب.

( عسى الله أن يجعل بينكم )

قدير، إليهم، إخراجكم، مبادرات، أيديهن، قوما غضب،
عليهم، سبق نظره.

أن تواهم، قرأ البري خلف عنه بشديد النا، وصلاة، والباقون
بتخفيفها، واتفقوا على تخفيفها ابتداء، قال ابن الجزرى:
في الوصل تأتيهم اشدد إخ.

فاستحترحهن، وجميع ما بعده ما فيه نون السوة المشددة بعد ها،
الصغير وقف على الجميع يعقوب يهاء السكك خلف عنه.
ولا تمسكوا، قرأ أبا عمرو، ويعقوب يفتح الميم وتشديد السين
مضرع، مستك، والباقون يسكن الميم وتخيف السين مضرع، ومسك،
قال ابن الجزرى: تمسكوا الثقل ( حما )
واسألوا، قرأ ابن كبير، والكسائي، وخلف العاشر بنقل حركة
الهمزة إلى السين وخذف الهمزة في الخالين، وكذا حمزة عند الوقف
والقراء في السكك على مذاهبهم.

الذي إذا، قرأ نافع بالهمزة وترتب عليه وصلا الناقة، همرين في كلتين
الأولى مضمومة والثانية مكسورة فقرأ بتحقيق الأول وتسهيل الثانية.

- 408 -
بين وبيانها وواخلالة، كما يصيح المد على قراءته متصلاً فشكل يمد حسب
مذهبه، والباقون بياض مشددة.

سورة الصفيح (ب)

وهو، إسرائيل، وبعضاً، أظلم، خير، واضح.
لم وقف عليها البزي، وبعووب يخفف عنهما بها السكت.
بعد ايده، قرأ نافع، وإن كثير، وأبو عمرو، وشببة.
أبو جعفر، وبعووب يفتح باء الإضافة، والباقون بإسكانها.
أصل، قرأ أحمرة، والكسائي، وخلف العابر يفتح السين وألف
بعدها وكسر الهاء على أنه اسم فاعل، والباقون بكسر السين وحذف
الألف وإسكان الهاء على أنه مصدر.
قال ابن الجوزري:
وصمر ساحر (شفا) كالصف

ليطقوا، قرأ أبو جعفر يخفف الهاء مع ضم الناء في الحالين وحرة
وقفا ثلاثة أوجه: الأول، حذف الهاء مع ضم الفاء، الثاني، النسبي
بين بين، الثالث، الإبدال بإاء، وقرأ الأزرق بتثليث الباء.
وألفه مت نوره، قرأ ابن كثير، وفحص، وهمرة، والكسائي.
وخلف العابر: وتخرب نوره، وتخرب نوره، وتخرب نوره، وتخرب نوره، وتخرب نوره، وتخرب نوره، وتخرب نوره.
اسم الفاعل إلى معمول، والباقون يقفون مت ونصب نوره على أنه
عموم، وتم، قال ابن الجوزري:
تم لا ننون انخفاض نوره (صحب) (د) دي
تแจكم، قرأ ابن عامر يفتح النون وتشديد الجيم مضاعف، نجى،
it والباقون يسكان النون، وتخريف الجيم مضاعف، نجى، قال ابن الجوزري:
وتنجي الحلف إلى قوله: ونقل صف (كم)

- ٤٠٩ -
أنصار الله، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمر، وأبو جعفر، أنصار الله، بالتنوين، و الله، يلام الجر، واللام، إما مزيدة في المفعول للقوية، أو غير مزيدة، والجار والجمر منطلق بناصرى، والباقون، أنصار و بدون تدوين مضافا إلى لفظ الجملة، الله، بدون لام الجر، قال ابن الجزري:
أنصار نون لام لله زد (حرف) حلا، أنصارى إلى الله، قرأ نافع، وأبو جعفر، بفتح ياء الإضافة، والباقون، بإسكانها.

المقل، والمائل

إلى لدى الوقف، وينبكم، ويدعى، والهدي، بالإملاء لجزر، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح، والتقليل لزورق، دياركم، والسفاك، بالإملاء لابي عمر، ودوري الكساسى، وإن ذكركان يخفف عنه، والتقليل لزورق، والسوسي حالة الوقف عملى، والسفاك، الإمالة، والفتح، والتقليل، جاكم، وجاكم، وجاءهم، بالإملاء لابن ذكوان، وحمزة، وخلف العاشر، وهشام يخفف عنه.

ละمي، وعبيد لدى الوقف، بالإملاء لجزر، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح، والتقليل لزورق، وأبي عمر، أقرى، وأخرى، بالإملاء لابي عمر، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، ابن ذكوان يخفف عنه، والتقليل لزورق، النورا، بالإملاء لابن السحياني، وأبي عمر، ابن ذكوان، والكسائي، وخلف العاشر، والتقليل لزورق، والفتح، والتقليل ل팔ون، والتقليل والإملاء لجزر، والفتح للبعين.

أنصارى، بالإملاء لدوري الكساسى.

- 410 -
(المدغم)

بالصغير، واستغفر لهن، ويغفر الله، بالإذن لا يبر عمرو بخلاف
من الدورى.

وقد تعلمون، بالإذن للجميع.

للكبير، أعلم بإيمانهم، الكفار لاهن، يحكم ينكم، أظام مين
أرسل رسوله، الحواريون نحن، بالإظهار والإذن لا يبر عمرو، ويعقوب
(سورة الجامع)

عليكم، ويزكيم، وهو، يؤتيه، نفس، أبديهم، تنرون، منه.

للصلاة، خير، فاقضوا، كثيرا، تقدم نظيره غير مرة
(المقال والمال)

النواز، سبق قريبا في سورة الصف.

الحاز، بالإذن لا يبر عمرو، ودورى الكسائي، وأبن ذكوان
بخلاف عنه، وبالنقلة للآزري، والسوقى وفقه الإذن وفتح والنقلة.

الناس، بالفتح والإذن للدورى لا يبر عمرو.

(المدغم)

الكبير، قبل لين، العظم مثل، النواز ثم على أحد الوجين، اللهو
ومن، بالإظهار والإذن لا يبر عمرو، ويعقوب.

قنبه، لا إذن في كاف، وتركوك قابا، ليسكن ما قبل الكاف.

(سورة المنافقون)

دأيتهم تعجب، كأنهم، قرأ الأصفهاني بتسويل المهمزة في الكلمتين
وصلا ووقفا، وكذلما حرة عند الوقت بخلاف في كأثهم.

خشب، قرأ أبو عمرو، والكسائي، وقنبل بخلاف عنه بإسكان الشين

- 411 -
والباقون بضمنها، وهو الوجه الثاني للفتيل.
قال ابن الجزري: وخشبت (ح)ط (ر)ها (ز) دخّل.
ويعضون، عليهم، قبل، مستكبرون، يغفر، الحامرون، خبر.
ر ورسوم، جاء أجلها، تقدم تظاهر مراراً.
ه لو ما قرأ نافع، وروح ينغمض الفواد الأول من لؤوى، الثلاثة.
خففها، والباقون بتشديدها على التكبير من لؤوى، الرباعي.
قال ابن الجزري: خفف لو ما (ل) ح (ش)م.
آخرته إلى، انفق القراء، على إسكان ياهن في الحالين.
وأكان، قرأ أبحر، وأكون، بزيادة وازع بين الكاف والذون.
مع نصب الذون عطفًا على فأصدق، والباقون، وأكان، بعذب الفواد.
لانتقاء الساكنين وإسكان الفوان للجذام.
قال الزهري: هو مغطوف على محل فأصدق المنتصب كأنه قبل.
إن آخرته أصدق وأكان.
قال ابن الجزري: أكان للجزم فانصب (ح)ر.
ديؤر، قرأ ورش، وأبو جعفر إيدال الهمرة وواوا في الحالين،
وكذا حرة عند الوقوف، وقرأ الأزرق بترقيق الراهم، والباقون.
بتفخيمها.
و، مما تعملون، قرأ شعبة ياء الالفيب، والباقون بناه الخطاب.
قال ابن الجزري: ويعملون (ص)ن.
(سورة التفاح).
وهو كاذن، مؤمن، تضرون، تأتهم، وبس، وتفكروا، خيراً.
تقدم تظاهره.
بئاً، رسمت الهمرة على ولو فقها لحرة، وهشم يخلف عنه وقفاً
نسبة أوجه وهم: الابدال ألياف، والتسيل بالروم، والأبدال وأوا على أسلوب، قرأ أبوعمر بإسكان السين، والباقون بضمها.
قال ابن الجوزي: ورسلنا معهم وكم وسيلة (ح).
ديجمسمك، قرأ يمقوب بدون العظمة، والباقون بالباء.
قال ابن الجوزي: يجمسمك نون (ظر): يبكر.
فبدخله، قرأ نافع، وأين عامر، وأبوجعفر بدون العظمة.
فهما: على اللفتات، والباقون بالباء، جربا على السياق.
قال ابن الجوزي: ودخلنه مع الطلقة مع فوق يبكر وبدبب معه في إننا فتحنا نونها (عم).
ويضاعة، قرأ ابن كثير، وأين عامر، وأبوجعفر، ويقوب بحذف الألف وتشديد العين، مضارع ضغط، والباقون يباث الألف وتشديد العين مضارع ضاغط.
قال ابن الجوزي: وقيلة وبابه (ثوي) (دس) (دم).
المقل والممال.
جاك، جاء، بالإمالة لاين ذكران، ومحرز، وخلف العاشر.
وهشام يخلف عنه.
هاني، بالإمالة غمرة والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل.
للأزرق، ودوري أبي عرو.
و واستغني الله لدى الوقف، ويلي، بالإمالة لغرزه، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق، ودوري أبي عرو في فقط.
بلي، الفتح والتقليل، وشعبة فيها الفتح والإمالة.
بر، بالإمالة لأبي عرو، ودوري الكسائي، وأبه ذكران يخلف.
ونبه، بالتقليد للأزرق، وللسوس وفقا الأمالة والفتح والتقليل.

- 412 -
"المدعم")

"الصغير" يستنفر لكم، تستنفر لهم، ويقر لكم بالاجتماع.
لأبي عمرو يختلف عن الدورية.
ويفعل ذلك بالاجتماع لأبي الحارث.
وهو الكبير، فطبع على، قبل لهم، خلقكم، يعلم ما، إلا هو، وعلى أنه،
بالاظمار والاجتماع لأبي عمرو، ويعقوب.
وتنبيه، لا إدراك في لام، فيقول رب، لأن اللام مفتوحة بعد ساكن.

(سورة الطلاق)

يا أبا النبي، إذا، تقدم مثله في سورة المصذحة.
طالبكم، يوحن، ظلم، ويرزقه، فهو، عليه، وأمروا، قدر,
ذكرها قدير، تقدم نظيرها.
مبيئة، قرأ ابن كثير، وشبهة بفتح البياء على أنها اسم مفعول
والباقون بكسرها اسم فاعل، قال ابن الحوري.
(ص) ف( د) ما بفتح بمبينة.
و بالغ أمره، قرأ حفص، بالغ، بغير متنوين، وأمره بالجر مضافة إليه.
من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، والباقون بالتنوين والنصب على الأصل.
في إعمال اسم الفاعل، قال ابن الجوزي.
بالغ لا تنونوا وأمره احضروا ( ع) لا.
هلالي، مما قرأ قالون، وقنبل، ويعقوب، بحزمة مكسورة محققة من
غير ياء، بعدها وصلا ووقفا، وورش، وأبو جعفر، بحزمة مكسورة مسلمة
مع المدوالقصر من غير ياء، بعدها وصلا، أما وقفًا فلما تسبيه الحزمة بالروم
مع المد والقصر، وبداها، وما كتبت، من المد للمشبع، وقرأ البزي، وأبو عمرو.
وصلا بحزمة مكسورة مسلمة مع المد والقصر من غير ياء، بعدها وله أيضًا.

- ٤٤ -
إبتدال الهمة يا ساكنة مع المد المشبع ناسا كتبين، أما وقفا فلما تسهيل الهمة بالروم مع المد والقصر وإبتدالها يا ساكنة مع المد المشبع، وابن عامر، وعاصم، وحرّة، والكسان، وخلف العامل يهمه مكسورة بعدها ياء ساكنة وصل ووقفا، وم على أصولهم في المد المنصل، ولجزاء وقفاء تسهيل الهمة مع المد والقصر، قال ابن الجزري:
وحذف بالثلاثي (صما) وسهلوا غير (ظا) (ب) (ز) كأ والبدل ساكنة اليا خلف (ه) كاذبه (ح) بسبب من أمره يسرا، بعد عصر يسرا، قرأ أبو جعفر بضم السين في الجمع والباقون بإسكانها، قال ابن الجزري: وكيف عمر البسر (زئين) وجذكم، قرأ روح بكسر الرواء، والباقون بضمهما، والغتان يعنى الوسع.
قال ابن الجزري: وجد أكسر الضم (شتندا).
دنكرا، قرأ نافع، وابن ذكوان، وشعبة، وأبو جعفر، ومقرب بضم السكاف، والباقون بإسكانها، قال ابن الجزري:
نكرا (ثوئ) (ص) (ف) (د) (ز) م (ب) لا، ومينةت، قرأ نافع، وأبو كثير، وأبو عمر، وشعبة، وأبو جعفر.
ويعقوب بفتح الياء أسم مفصول، والباقون بكسرها أسم فاعل.
قال ابن الجزري: (ص) (ف) (د) ما بفتح يا مبينة.
والجمع (حرم) (ص) (ف) (حما).
وكاين، قرأ ابن كبير، وأبو جعفر، وكاين، بالف معدودة بعد الكاف، وبعدها همزة مكسورة، وحيث ي تكون المد من قبل المتصل فكل يمد حسب مذهب إلا أن أبا جعفر يسيل الهمة مع المد والقصر، وقرأ الباقون وكاين، بهمزة مفتوحة بدلا من الفاء، وبعدها ياء مكسورة مشددة، وهما لغتان يعنى كتبين، قال ابن الجزري كان في كاين (ث) ل (د) م.
وإن وقف على وكاين، وأبو عمر، ومقرب يقفان على الياء للتنبه

- ٤١٥ -
على الأصل إذا أن السكرة مركبة من كاف التشبيه وأي المنونة ومعلوم أن التنوين يذف وقفًا، والباقي يقف على الدون اتباعًا للرسم.
قال ابن الجريري: كائن النون وبالياء، (حما)
فقالة: لحرة عند الوقف على، وكائن، وجبان: التسجيل والتحقيق.
هكذا روي في فتح المقاتلات، وقال فضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه
البدر الزاهرة، والذي يظهر أن فيه التسجيل فقط لأن هذه السكلمة
وإن كانت مركبة بسبب الأصل من كاف التشبيه وأي فقد تنوي هذا
الأصل ووضعت للدلالة على معنى واحد هو التكبير مثل: كم، فاصبحت
بسيطة لا مركبة أنتى 99
ودخله، قرأ نافع، ابن عامر، وأبو جعفر بالنون، والباقي بالياء
قال ابن الجريري ودخله مع الطلاق مع: فوق بكفر، ويندب معه في
إذا فتحنا نونها (عم).
(المقلل والمحمل)
وأخرى، بالإملاء لأبي عرو، حورة، والكسائي، وخلف العاشير.
وأبن ذكوان تلافعه، وبالتسلي للزرق.
她说: آه، وأناها، بالإملاء حورة والكسائي، وخلف العاشير، والتفتح
والتسلي للزرق.
(المدغم)
ه الصغير، فقد ظلم نفسه بالإذنام، لورش، وأبي عرو، وابن عامر
حورة، والكسائي، وخلف العاشير.
قدجعل بالإذنام لأبي عرو، وشمام، حورة، والكسائي، وخلف العاشير.
والأثري يتسم بالاظهار والإذنام للنز، وأبي عمرو.
فلكب: حيث سكتم، أمر زبي، بالإظهار والإذنام لأبي عمرو
وبعقول، وألهما الاختلاف في: أمر زبيه.

- 416 -
(سورة التوبة)

الني، لم عند الوقف، وهو، عليه، مولاه، طلتقن، أزواجه، خيرا، ملاتكا غلاظ، تدعروا، يكفر، أبدهم، عليهم، وقيل، كله واضح.

عرف، قرأ الكساية بتخفيف الرا، على معنى المجازاة لا على حقيقة

العرفان لأنه كان عارقا بالجميع، والباقون بتثديدها فالفعول الأول حذوف

أي عرف السوول صلى الله عليه وسلم حفصة بعضما فعلت.

قال ابن الجريري: خف عرف (ر).م.

تظاهرون، قرأ عاصم، وحزة، والكسائي، وخلف العاشر
بتخفيف الظاء على حذف إحدى النافعين، والباقون بتثديدها على إدغام
الباء في الظاء.

قال ابن الجريري: وخففنا تظاهرون مع تجريم (كفا).

وجبريل، قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر،
وبعقول بكسر الجيم والراء، وحذف اللهمزة وإثبات الباء، وهي لغة
المجازيين، وقرأ ابن كثير بيضج الجيم وكسر الرا، وحذف اللهمزة وإثبات
الباء، وقرأ حزة، والكسائي، وخلف العاشر، وشعبة، يخفف عنه بيضج
الجيم والراء، وهمزة مكسورة وباء ساكنة، والوجه الثاني لنفسها مثل وجه
الأول إلا أنه يخفف الباء، وكلا لما نافع، وفيه حرف وفاء وفقا التسبيح فقط.

قال ابن الجريري: جبريل فتح الجيم (د) وبيو وراء
فافتح وزدهم واكسير (صحيح).: كلا وحذف الباء خلف شعبة

بيدله، قرأ ابن كثير، وابن عامر، وعاصم، وحزة، والكسائي،
وبعقول، وخلف العاشر بإسكان الباء، وتخفيض الدال، مضاف، أبدل,
(م 277 - الندب: 24).

- 417 -
قال ابن الجزري:

ومع تحريم نون يبدلها خفف (ظا)ا (كنز) (دو)ا
و نصوها، قرأ أشعبة بضم النون مصدر نصب نصحا ونصحا وباكون،
فتحها صيغة مبالغة كمضروب.

قال ابن الجزري: فضم نصوها (صف).

انهرات، الثلاث، رستك情人节 بالباء. ووقف عليها الها، ابن كثير
و أبوعرو، والكسائي، ويعقوب، والباكون بالباء، وأمالها
الكسائي وقفا يغفل عنه.

عمران، لا يرقق الأزرق راء لأنه اسم أعجمي.
و كتب: قرأ: أبو عرو، وحفص، ويعقوب بضم الكاف والناء.
جمع كتاب، والباكون بكسر الكاف وفتح الناء، وألف بعدها على الإفراد.
قال ابن الجوزري: وكتابه اسمها (ج)ر.

المقال والممال

مرضا، بالإملاء للكسائي وحده.
وملك، مولاه، ماوام، عمي، يسعى، بالإملاء المجردة والكسائي،
و خلف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق، ولدوري أب عرو الفتح
والتقليل في نظف عسي.

عمران، بالفتح والإملاء لابن ذكوان.

المدغام

الصغير، فقد صفت، بالإذاعم لأبي عرو، وهشام، وحمزة والكساء.
و خلف العاشر.
و أغفر لنا، بالإذاعم لأبي عرو يخفف عن الدورى.
وهي، وهي، بَنِس، يَنْسَكِمْ، نَذَّر، مَغَفِّرَة، وأَسْرُوَا، مِنْ خَلْقِ
الكَفَارُونَ، صَرَاطٍ، رَأُوْهُ، وَقَبِلَ، أَرَابُّمُ، بِجَبَر، تُقَدَّمْ نُظُرُهُ.
وَتَفَوَّتُ، قَرَأْ حَمْرَةً، وَالَّكُسَائِيْنِ بِحَدَّٰثِ الآلاَفِ الَّتِي بَعْدَ الْقَاعَةِ وَتَشَدِّدِ
الواو، والِبِاقِونِ بِإِبْنِاتِ الآلاَفِ وَتَحِيْضِ الْوَارِ، وَهُمْ لَمْ يَنْتَظُّنُهُ كَالْمَمْدُودَ وَالْمُتَخَادِمِ.
قال ابن الجريري: تفاوت قصر ثقل (رضي).
وَخَاسِئًا، قَرَأَ الأَصَهَبِيْنِ، وأُوْجَعْرِ فِي بَيْدَالِ الْحَمْرَةِ يَا، فِي الْحَالِينَ،
وَكَذَا حَزْرَةٌ عَنْ الْقُولِ.
فَسَحَقَهُ، قَرَأَ ابن جَمَّازٍ، وَالَّكُسَائِيْنِ، وَابْنُ وَرَدَانٍ بِفُهُمْ بَينَ اِيْهَامَ،
وَالِبِاقِونِ بِإِسْكَانِهِ، وَهُوَ الْوَجِهُ الثَّانِيَ لِلَّكُسَائِيْنِ، وَابْنُ وَرَدَانِ،
cال ابن الجريري: سهقاً (دِقَّ) وَخِلَافاً (بَعْضُهُ) (خِلَافُ).
نُشُورْ، أَمْنَمْتُ، قَرَأْ قَالُونِ، وأُوْجَعْرِ، وأُوْجَعْرِ بِتَسْهِيلِ الْحَمْرَةِ
الثَّانِيَةَ مِنْ الإِدْخَالِ، واَلَّيْثَ، واَلَّيْثَ، وَرُوْيِ بِالتَّسْهِيلِ مِعَ عَدْمِ
الإِدْخَالِ، وَالْأَرْوَزِ وَجُهَانِ التَّسْهِيلِ مِعَ عَدْمِ الإِدْخَالِ، وَبَيْدَالِ الْحَمْرَةِ أَنْفُصَّ
خَايَلَةً مَعَ القَرْسِ فَقْطَ لِمَعْرُوضِ هَزَفَ المَدِ، وَبَيْدَالِ الْحَمْرَةِ أَنْفُصَّ
خَايَلَةً مَعَ القَرْسِ فَقْطَ لِمَعْرُوضِ هَزَفَ المَدِ، وَبَيْدَالِ الْحَمْرَةِ أَنْفُصَّ
خَايَلَةً مَعَ القَرْسِ فَقْطَ لِمَعْرُوضِ هَزَفَ المَدِ، وَبَيْدَالِ الْحَمْرَةِ أَنْفُصَّ
نذر، وشكر، قرأ ورش بإثبات حاله فيما وصا، ويعقوب
بتلتها وصا ووقفا، والباكون بحفف في الحال.
و نصركم، قرأ السوقي إسكن الراحة واتخاذ ضيفها، والدوري
بالإسكان والاتخاذ والضمة الكامنة، والباكون بالضمة الأخلاق.
قال ابن الجوري:
بارسميا بامركم ينصركم، إلى قوله: سكن أو اختلس (ح) لا
والخلف (ط) ب.
و سيت، قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر، ورويس
بالإشام، والباكون بالكسرة الأخلاق، وحمزة وقفا النقل والإدغام.
و تدعوون، قرأ يعقوب بإسكان الدال مخففة من الدعاة أي تطلبون،
والباكون بفتحها مشددة من الدعوى أي تدعون أنه لا جنة ولا نار.
قال ابن الجوري: وتدعو تدعو (ظ) بر.
و أهلكرى الله، قرأ حرة إسكن باء الإضافة، والباكون بفتحها.
ومعى أو، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عروء، وابن عامر، وحسن،
وأبو جعفر، بفتح باء الإضافة، والباكون بسكانيا.
و فسعدلون من، قرأ السكاسى باء الغيبة مناسبة قوله تعالى: (فمن ي عبر).
والباكون باء الخطاب مناسبة تدعون...
قال ابن الجوري: سيعلمون من (ر) ج.

(المقال والممال)

ترى، بالإملاء لأبي عمر، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر،
وابن ذكوان بخلاف عنه، وبالتقليل للأزرق.
و الدنيا، بالإملاء حرة، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح والتقليل
للأزرق، وأبي عمر، والدوري أبي عمر إمالتها.

٤٣٠
بـ: بل، وأهدى، وثقي، بال(Cameraab)، وخلف، العاشر،
وبالفتح والتقليل للأزراق، والدور، أبي عرو، الفتح والتقليل في لفظي،
بل، وثقي، وشحبة الإمالة في لفظي،
هجاءنا، بال الإمالة لابن ذكوان، وجرة، وخلف العاشر، وهشام،
ughter عنه،
والتكرار، بال الإمالة لابي عمرو، ودورى الكبساي، ورؤيس،
وأي ذكوان بتعلق عنه، وبالتقليل للأزراق،

(المدغم)

الصغير، نزل بالادغام لابي عرو، وجرة، والكبساي،
وهشام بتعلق عنه،
وقد زينا، بالادغام لابي عرو، وهشام، وجرة، والكبساي،
وهاي العاشر، وابن ذكوان بتعلق عنه،
وقد جاءنا، بالادغام لابي عرو، وهشام، وجرة، والكبساي،
وهاي العاشر،
والتكرير، تكاد تميز، يعلم من، جعل لكم، كان تكير، يرزقكم،
وجعل لكم، بالاظمار والادغام لابي عرو، ويعقوب،

(سورة ج)

هن والقلم، سكت أبو جعفر، على نون مكثفة طيفة من غير نفس،
مقدار حركتين، ويلزم منه الااظمار، وأدمم النون في الواو هشام، والكبساي،
وبعقوب، وخلف العاشر قولا واحدا وأدغمها بالخلف، ورش، والبري،
وإي ذكوان، وعاصم، وأظهرها الباقون ومهمه: قالون، وقبل،
وأبو عرو، وجرة، وأبو جعفر.
قال ابن الجوزى: ويس (روى) (ظا) من (ل) و
والخاف (ه) ل (ل) (ه) و(ه) كون لا قانون
لا خرجا غير، فنسب وعينا، وهو، أساطير، فانطلقنا، خيرا،
منه، فاجتهاد، الذكر، ذكر، كله واضح.
ل بابكم، قرأ الأصيابي بتحقيق المهمة وتبادلها، باء في الحالين، وكذا
حمزة عند الوقف بالوجبين.
أن كان، قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمر، ومحفص، والكسائي،
وجعلوا الفاعل بحزمة واحدة على الحمز، والباوق، بحزمتين على الاستفهام
ومهم: ابن عامر، وشعبة، والباقون بحزمتين على الاستفهام.
وقد حقق الهمزة من المستفهام شعبة، وحمزة، وروح، وسهل الهمزة الثانية،
مع الإدخال أبو جعفر، وأب عامر يخلف عنه، وسلمه بدون إدخال رويس،
والوجه الثاني لابن عامر.
أن اغدوا، قرأ أبو عمرو، والعام، والباقون، ويعقوب بكسر النون
وصلا، والباوقان، يضمها كذلك، قال ابن الجوزي:
والساكن الأول ضم لحمس حمز الوصل: واكرمه (ه) ب(ه) (ه) (ه).
وغير أور (حا).
أن يد لنا، قرأ نافع، وأب عمرو، وأب جعفر بفتح الباء، وتشديد
الدال مضارع دبدل، والباوقان بإسكان الباء، وتفخيف الدال مضارع أبدل.
قال ابن الجوزي: ومع تحريم نون بيدلا خلف (ظا) (ه) (ه)
نا فما تغيرون، قرأ المي يخلف عنه بكسر الباء، وسلما يخلف عنه مع
المد المشبع للساقتين، والباوقان بالتفخيف، مع القصر وهو الوجه الثاني للبري.
قال ابن الجوزي: في الوصل نات법نا اشد إلح.
لزلا قونك، قرأ نافع، وأب جعفر بفتح الباء، مضارع زلق، بفتح

٤٣٣
العين والباقوين بضم البا، مضرع، أزلق، قال ابن الجوزري
يزافق ضم غير (مدا).

(المقل والمال)

tل، وعس، وناد، فاجنباه، بالإملاء لمزة، والكسراء، وخلف
الاعترش، وبالفتح والتقليل للأزرق، وليدوري أبي عمرو الفتح والتقليل
في لظة عس.

، وأبصارهم، بالإملاء لابن عمرو، ودوري الكساي، وابن ذكران
بخلاف عنه، وبالتقليد للأزرق

(المدغم)

، الصغير، بل نحن بالإدغام للكسراء.

، قاسي لحشك، بالإدغام لابن عمرو بخلاف عن الدورى.

، الكبير، أعلم بمن، أعلم بالمكذن، أكبر ل، يكذب بهذا، الحديث

، فاستدرجهم، بالإظهار والإدغام لابن عمرو، ويعقوب

(سورة الحاقة)

، عليه، نخل خاردة، ذكركة، فهى، أقرؤوا، فور، ففوه، صله،

، فاسالكوه، من غسليين، تصبرون لذكركة، كله واضح.

، والمؤذنات، قرأ ورش، وأبو جعفر، وقالون، وأبو عمرو

، بخلاف عنهما بإدغام الهمرة في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف.

، ومن قبله، قرأ أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب بكسر القاف ففتح

، الباء، أي من عنه وهم: أجناده وأهل طاعته، والباقوين فتح القاف.

، وإسكان الباء، أي من تقنه من الآمم، قال ابن الجوزري

، وقبله (حم) (ر) سم كسرى وحجرها

- 423 -
بالخاطفة، قرأ أبو جمفر بإبدال الحمزة ياء في الخالين، وكذا حمزة عند الوقف وأمامها الكسائي ووقفاً وكذا حمزة يالفه عنه.

أذن، قرأ نافع بإسكان الذال، والباقون بضمها، قال ابن الجوزي والاذن أذن (أ) تل.

لا تغني، قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر بيا، التذكر، والباقون بتاء التحتية، وجاز تذكر الفعل وتأنيبه لأن الفاعل مؤنت.

جزازيا ومفصولاً من الفعل، قال ابن الجوزي: لا يخني (شفاً).

هاؤم، كلمة واحدة وهي اسم فعل أمر ومعنى خذ فلست الها للتنبه. إذن فهي مد متصل وكل بحسب مذهب وحمراء وقفها التسهيل فقط مع المد والقصر.

كباباً إليه، فيه لورش وديناء، الأول، إسكن الها، وترك النقل كباقي القراء، وهو الراجح، والثاني، النقل، ولبعض حذف الها وصلا.

وافق القراء على إثبات الها، في الواقع، حساية، مما قرأ يعقوب حذف الها وصلا وإثباتها وقفها، والباقون

إثباتها في الخالين.

كباباً ولم، قرأ يعقوب حذف الها، وصلا وإثباتها وقفها، والباقون

إثباتها في الخالين.

ماليه هتلك، قرأ حمزة، ويعقوب حذف هاء ماليه وصلاة، والباقون.

إثباتها كذلك، وكبلك من المبتدئين للها، وصلو وديناء: الأول، إعدام الها.

في الها، والثاني، الاظهار وهو أي الاظهار لا يتأتي إلا مع السكت على هاء ماليه مكتبة، دقيقة من غير تفسير، غير أن هذين الوجهين بالنسبة لورش مفرعان على وجهي في كباباً إليه.

إذا قرأته له بالنقل في كباباً إليه، تميم الإدعام في ماليه هتلك،

إذا قرأته له ترك النقل تميم الإظهار، ولا خلاف بين القراء في إثبات

هاء ماليه حاله الوقف.
سلطانه، قرأ حمرة، وبعقوب بحنفية، وصلى وإثباتها وقفا.
والباقون بإثباتها في الحلال.
وتنموه، تذكرون، قرأ ابن كثير، ومشام، وبعقوب، وابن ذكران
بخلف عنه بيا، الغيب فيها، والباقون بناء الحلال، وهو الوجه الثاني لابن
ذكران، قال ابن الجزيри.
وبتنموه بذاكروا (د) (ن) (ظ) (فا) (م) (ن) خلف (إ) نظ.
وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر بتحقيق ذال.
» تذكرون، والباقون بتحذيرها، قال ابن الجزيري:
تذكرون (صحب) خلفاً كلا.
(سورة المعارج)
سأل، قرأ نافع، وابن عادر، وأبو جعفر بإباد الله، المرة ألفاً قصير
مثل قال، وهي اللغة قريبة، وهي من السؤال أبادت، هزتها على غير قياس
عند سيفه وتقبل من السيلان كأثرة مبتدلة من داء مثل ناعم، والباقون
بالمر، وهي اللغة الفاشية، وهي من السؤال فقط، ووقفها على كلمة
بالتمسيل، قال ابن الجزيري: سأل أبدل في سأل (عم)
تهيج، قرأ الكسائي، بيا، التذكير، والباقون بناء التأنيث وجاز
تذكير الفعل وتثبيته لأن الفاعل جمع تكسير، قال ابن الجزيري:
تعرج ذكر (ر) م.
ولا يسأل، قرأ أبو جعفر، والبئر، بخلف عنه بضم الباء، على البناء
للفعول، وهو نائب فأصل تفعلاً، صوب بضع الحاضر، أي عن جميع، والباقون
发展方向 من الفاعل، وجمع الفاعل، وحياً مفعولاً به وهم الوجه الثاني للبئر.
قال ابن الجزيري: ويسأل اختهما (ه) خلف (ث) ق.
» يومئذ قرأ نافع، والكسائي، وأبو جعفر بفتح الميم على أنها حركة.
بناءً على إضافتها إلى غير منكن، والباقيون بكسرها إجراء اليوم مجرى الآسماء، فأعرب وإن أضيف إلى «إذ» لجواز ائتماله عنها، قال ابن الجزري يومنذ مع سال فانح (1) ذ (ر) ق (ه) ق توريه، قرأ أبو جعفر إيدال الامراء واوا ساكنة بلا إدغام، ولمرة وقفا الإبدال واوا مع الاظهار والادغام، ونزاوة، قرأ هجنس بالنصب على الحال من الضمير الممكن في لطى لانها وإن كانت عدا إلا أنها جارية مجرى المشتقين فهي بمغنى المنظري، والباقيون بالرفع خبر لنا لان أو خبر بدأ محذوف، أي وهي نزاوة، قال ابن الجزري: نزاوة نصب الرفع (عل).

( المقال والممال )

م سورة المعارج من السور الإحدى عشرة التي تملل رؤوس آبائه، وقد أمال رؤوس الآتي المتفق عليها حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، قلّها الأزرق، وأمال أبو عمو ما بعد راه وقفا ما عاد به الخلاف.

( ما ليس برأس آية )

أدرف بالامة لأبي عمو، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وابن ذكوان، وشعبة خلف عنهما، والنقلل الأزرق، وفقر، وزناب، وفقر، لدى الوقف، بالامة لأبي عمو وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر، وابن ذكوان خلف عنهم، والنقلل الأزرق، وعند وضع قرئ بالقوم مبها السوسي خلف عنه، وصرعي، بالامة حمزة، والكسائي، وخلف العاشر، والنقلل الأزرق، والأبي عمو، وجاه بالامة لأبي ذكوان، وحمزة، وخلف العاشر، وهشام خلف عنه، 426 -
طأت لدى الوقف، لا يخف، ما أُغْنِي فلا مالة للزم وkulكشائى، وخلف العاشر، والفتح والتقليل للأزرق. وkulكشائى، والكلام، بالإمالة لآبي عمر، ودوريkulكشائى، ورويس، وآبت ذيكوان يخلف عنه، والتقليل للأزرق.

(السجع)
لافص، كتب ثمود بالإجماع لآبي عمرو، وهشام، وجميره، والكشائى، وآبت ذيكوان يخلف عنه.

الكبر، في يومئذ، أقسم بما، يقول رسول، الآفاق، لأخذنا، المعارج تخرج، بالإظهار والإجماع لآبي عمرو، يعقوب، ولائي عمرو، الاختلاف في دوين يومئذ، تنبيه لنيم، لا إجماع في لام، رسول، هيم، لآن اللام مفتوحة بعد ساكن.

(إن الإنسان خلق هلوسا)
الخير، صلاتهم، غير مأمون، لقادرون، خيره، سراغه.
كله ظاهر.
لأماناتهم، قرأ ابن كبير يحذف الآلف التي بعد النون على التوحيد لإرادة الجنس، والباقون بإبئيات الآلف على الجمع لإرادة الأنواع وهي أنواع مختلفة.
قال ابن الجوزري: أمانات معا وحد (د) عم بشهاداتهم، قرأ حفص، ويعقوب بإبئيات آلف بعد النون على الجمع لتعدد أنواع الشهادة، والباقون يحذف الآلف على التوحيد لإرادة الجنس، قال ابن الجوزري: شهادات الجمع (ظ)ما (ع) الد على صلاتهم، انفق القراء على قراءته بالأفراد.

437
قال: وقف أبو عمر على هما دون اللام فإن نص عليه جمهر المغاربة وغيرهم، واختلف فيه عن النكسان فروى عنه الوقف على هما دون اللام كأتي عمر، وروى عنه الوقف على هما اللام، كباقي القراء. قال ابن الجزري:

والصواب جوز الوقف على هما جمع القرآن، لأنها كلمة برأسها متفصلة لفظًا وحنا، وأما اللام فيحمل الوقف عليها للجميع لأنفسها خطأ وهو الأظهر قياساً، ويحمل أن لا يوقف عليها لكونها لمجركاً في النشر.

تنبيه، أعلم أنه لا يجوز الوقف على هما، أو اللام، إلا اختباراً بالياج، الموحدة أو الاضطرارا فقط، فإذا وقف على هما، أو اللام، في حالة الاختبار أو الاضطرار، فلا يجوز الابتداء باللام أو الذين لما في ذلك من فصل الحبال عن البند والجرور عن الجار، قال ابن الجزري:

ومال سال الكوفة فرقان النسا: قبل على ما حسب (ه) فظة (ر) سا، يقولوا: قرأ أبو جعفر، بلقوا، بفتح الياء النحية وإسكان اللام، بل ألف وفتح القاف مصرف، فينون؛ والباقوان يلاقوا، يبئي الياء، وفتح اللام.

والبلاد الألف وضع القاف من الملاقاة، قال ابن الجزري:

يلاقوا كلها يلاقوا (ه) نا.

نصب، قرأ ابن عام، وحفص بضم النون والصاد جمع نصبه، كسفف وسقف، أو جمع الفصافص كتاب، وكيب، والباقوان بفتح النون، إسكان الصاد أم مفردة بمعنى المنصوب للعبارة، وقال أبو عمر: النصب.

شبكة الصاد يسرع إليها عند وقوع الصيد ذهب خوف انقلابه.

قال ابن الجزري: نصب أفتحم حركه به، (و) ناقص (ك) (سورة نوح عليه السلام).

ثم، إن أعيدوا الله، لتفقر، واستنفرها، صراحًا، إخراجًا، كثيرًا، فأجروا، كلها واضح.

---

428
، وأطعمن، قرأ يعقوب بإمات الياء في الحالين، والباكون، مخففاً كذلك.

وياخر، لا يؤخر، قرأ ورش، وأبو جعفر بإبدال الحمزة وأوا.

فيما في الحالين، وكذا حزمة عند الوقف.

دقعي إلا، قرأ نافع، وأبو كهير، وأبو عرو، وابن عامر.

وأبو جعفر بفتح باء الإضافة، والباكون بإسكانها.

فقرأ: إسراراً، مدراراً، قرأ الأزرق بفتح الها، كباقي القراء، للشكوك.

إلى أعلنت، قرأ نافع، وأبو كهير، وأبو عرو، وأبو جعفر بفتح

باء الإضافة، والباكون بإسكانها.

فقدن، قرأ يعقوب بضم الها، ووقف عقبها باء السكت مخففاً عنه.

وولدته، قرأ ابن كهير، وأبو عرو، وحمرة، والكسائي، ويعقوب

وخلف العاشر، بضم الها الثانية، وإسكان اللام، والباكون بفتح الها، واللام،

وهما تنان كالبخل والبخ، وقيل المضموم جمع المفتوح قال ابن الجزري:

ولده اسم مسكناً (حق) (شفا).

ودا، قرأ نافع، وأبو جعفر بضم الها، والباكون بفتحها. وهما

لغتان يعني واحد وهو اسم صنم، قال ابن الجزري: ودا بضمها (مدا).

دخلتهما، قرأ أبو عرو بفتح الها، والطاء، وألف بعدها، وبعد

الألف ياء، بعدا ألف مع ضم الها، جمع تكسير خطيئة، والباكون بفتح

الها، وكسر الها. وبعدها، بإسكنة مدنية، وبعدها حمزة مفتوحة عدداء

وبعدها تاء مكسورة مع كسر الها جمع بالألف والبناء خطيئة أيضاً.

قال ابن الجزري: وقيل خطأباً (خ) صرح مع نوح.

ولوالدي، وقف عليها بعقوم بإمات باء السكت مخففاً عنه.
بين » قرأ هشام، وفحص يفتح باء الإضافة، والباسون يسكنها.

(المقل والمال)

ابتنى، مسمى لدى الوقف عليها بالأملاء حزة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للازرق.

ه جاء « بالأملاء ابن ذكران، وحمرة، وخلف العاشر، وهمام، يخلف عنه.

و آذانهم، بالإملاء لدورى الكساسى.

الكسائين بالأملاء لأبي عمرو، ودورى الكساسى، ورويس،

و ابن ذكران يخلف عنه، وبالتقليل لازرق.

(المدغم)

الصغير، ينشر لكم، اغفرلإ، بالادغام لأبي عمرو يخلف عن الدورى الكبيرة، أقسم برب، الأجداد سرا، لا يؤخر لو كنتم، قال رب

لتغفر لهم، خلفكم، الشمس مراجا، جعل لكم بالاظهر والادغام لأبي عمرو، ويعقرب، وهذا الاختلاس في الشمس مراجع.

(سورة الحج)

قرآنا، ما غدؤه، يدعوه، عليه، يحيى، ناصر، يظهر، ومن خلقه، لديهم كله واضح.

ه، وأنا تعالى، وأنا كان يقول، وأنا نحن أن نقول، وأنه كان رجال، وننتم ظنا، وأنا لنمنا السماء، وأنا كنا نفعل، وأنا لا ندري، وأننا الصالحون، وأنا نحن أن نعجز الله، وأنا ما سمعنا الهدى، وأنا

منا المسلمون،

- 430 -
قرأ ابن عامر، وخفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العاثر ففتح الهمزة في المواضع كثيرة: اثنتان عشر موضعًا، وهي مقطعة على الضمير في بعض قوله تعالى. قال: أجمعون بالفتح في ثلاثة منها: وإنه تعالى قال صدقته وصدقنا أنه تعالى.


وفتح أن ذي اللام (كم) (صحب) تعالى كان (من) (صحب) (كسأ)


وكذا حمزة عند الوقف.

هذا النص عند الوقف.

وأما، قرأ: أورش، وابن وردان: يخفف عن الباقون، ولا ترك تلاث البديل، وحكم السكت، ووقف حمزة عليها لا يخفف.


وأن المسجد، اتق الماء على نفخ ملته، قال: ابن الجزري: والكلم ذو المسجد.

وأنه لما قال: قرأ: نافع وشعبة: بكسر الهمزة، والباقون بفتحها، وال نحوية: معلوم من السابق، قال: ابن الجزري: وأنه لما كسر (1) قال (2) أعدا

لهذا: قرأ: هيشم يخفف عنه بعض اللام جمع لبدهة موضع السكاك، نحو غرفة: وعرف، والباقون بكسرها جمع لبده بالكسر نحو مدرة وسدر.

- 421 -
 وهو الرئة الثاني لهام ، قال ابن الجزري:

الكسر اعتم من لنذد بالخليف (دا)

قل إذا أدعو ربي ، قرأ عاصم ، وحمزة ، وأبو جعفر ، قال ، بضم الكاف وزاك اللام على أنه فعل أمر ، والباقون ، قال ، بفتح الكاف.

وألف بعدها وفتح اللام على أنه فعل ماض ، قال ابن الجزري.

قل إذا في قال (سُرُر) (ث) ل ربي أصوب ، قرأ نافع ، وأبي كير ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر بفتح بياء الإضافة ، والباقون بإسكانها.

وألف أن قد قرأ رويس بضم اليباء مبنياً المفعول وتائب الفاعل المصدر المبسوط من أن وما بعدها ، والباقون بفتح اليباء مبنياً للفاعل والفاعل الغني الوحي إليه ، قال ابن الجزري ليعلم اسماً (ع)بنا

(سورة المزمل)

أو انقص ، قرأ عاصم ، وحمزة بكسر الوداو ، والباقون بضمها.

قال ابن الجزري: وناسا كن الأول ضم فهم الوصل الخ.

منه ، عليه القرآن ، فأتخذوه ، فأخذنه ، منفطراً ، ذكرته ، كله واضح.

ه ناشئ ، قرأ أبو جعفر بإبدال الهمزة باء في الحاليين ، وكذا حزمة عند الوقف ، وأمامها السكونين وقتنا ، وكنا حزمة بخاف عنه.

وو، وو، قرأ أبو عمرو ، وأبو عامر بكسر الوداو وفتح الاماء وألف.

مددوا بعدها، همزة على وزن ، قال ، مصدر ، واطاً ، والم عندم حينذ من ياب المتصل فشكل يد حسب مذهبه، والباقون بفتح الوداو وسكون الاماء.

بلا مولاهم مصدر ، وطلي ، قال ابن الجزري:

وفي رطا وطا واكسرًا (ح)ر (ك)م،

ووقف عليها لجزء بالنقل فقط.

427
ورب المشرق، قرأ ابن عامر، وشعبة، وحزة، والكسائي، ومعقوب.

وخلف العاشر، ورب بالخفض بدل من ربك، والباقون بالرفع على الابتداء،

والحفر الجملة إلى بعد من قوله تعالى: لا إله إلا هو، الح، أو خبر المبتدأ.

محذوف أي هو رب، قال ابن الجزري:

ورب الرفع فأخفض، (ظاهرا) كام (صحبة).

(المقل والملام)

ه تعالى، والهدي، وارضى، وأحبى، فصي، بالإمالة خزة،

والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للآزق.

نزادوه، بالإمالة خزة، وإن عامر يخفف عنه.

شاء، بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر، وهشام،

يخفف عنه.

ه النهار، بالإمالة لابن عمرو، ودوري الكسائي، وإن ذكوان يخفف عنه.

والتقليل للآزق، والسوسى وقفا الإمالة والفتح والتقليل.

(المدغم)

كبير، ما اتخذ صحبة، ذلك كنا، طرائق قددا، تعزره هربا.

ذكر ربه، يجعل له، بالإظهار والإدعام لابن عمرو، ويعقوب.

وتبني، لا إدعام في قاف، معه يقال: قولنا، لا يكون ما قبل الكاف.

(إذ إن ربك يعلم أنك تقوم)

ثاني الليل، قرأ هشام بسكون اللام، والباقون بيضا.

قال ابن الجزري: وثاني (لا بد).

ووصف في ذلك، قرأ ابن كين، وأعاصم، وحزة، والكسائي، وخلف

العاشر بنصب الفاء، والثاء، وضم اللاء، مهما، وما، معطران على أدنى:

المنصوب على الظرفية و بتقوم، والباقون بخفض الفاء، والثاء، وكسر اللاء، مهما

(م ۲۸ — المذب ۲۴)
وهمة معتبرون على، ثم النقلي، المجزور بين، وقيد المصنف نصفه الملاصق
لئن له إخراج نصفه الواقع أول السورة المتفق على فنجه، قال ابن الجزري
نصفه ثلثه أنصباً (د) هرا (كفاً).

ه يقدر، تعصوه، فاقرووا، القرآن، منه، الصلاة، من خير، تجدوه،
خيراً، واستغفروا، كله واضح.

( سورة المدثر )

المدثر، تستكر، نقر، عسير، ومن خلتته، سحر، يؤثر، سأصله،
والكفارون، نذراً، التذكرة، نذكرة، المغفرة، لا يعنى،
والرجاء، قرأ هنفيس، وأبو جعفر، ويعقوب، فسم الراء، لغة أهل
الحجاج، والباقون، بكسرها لغة تيماء، قال ابن الجزري:
الرجاء، أضمهم الكسر (ع) با (ثوى).

تسعة عشر، قرأ أبو جعفر، بإسكان عن عشر، والباقون، بفتحها،
وهما لفان، قال ابن الجزري: عن عشر، في الكل، سكن (ث) فيها.

إذ أدره، قرأ نافع، وحفص، وحمزة، وبعقوب، وخلف، العاصر
إذ، بإسكان الدال ظرفًا ما مضى من الزمان، أدره، بمعنى قطع مفتوحة
ودال ساكنة، فعل رياضي، على وزن، أ كرم، والباقون، إذا، ففتح الدال
ظرفًا، ما يستقبل من الزمان، دبر، بمعنى الهمرة، وفتح الدال، فعل ثلاث
على وزن، ضرب، وهما لفان، بمعنى واحد.

قال ابن الجزري: إذا دبر قال، إذ أدره (ل) (ظا، (ع) ن (ظف)).
ه مستنفرة، قرأ نافع، وأبنا عمار، وأبو جعفر، بمعنى الفاء، مفعول
أي بينها القناص، والباقون، بكسرها، بمعنى نافرة.
قال ابن الجزري: وفا مستنفرة بالفتح (عم).

وأما يذكرون، قرأ نافع، بإذائه خطابًا، على اللفتات، والباقون، بباء،
الغير جريًا، على السياقي، قال ابن الجزري: و(ا) يلف خطابًا يذكروا.
(المقال والممال)
أدنى وأثنا، ويؤتي، بالإمالة، الحرة، والكسائي، وخلاف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، ومرضي، لإحدى لدى الوقف، والتقوى، بالإمالة، الحرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزرق، وأبي عرو، ذكرى، بالإمالة، لا، عمرو، وحمراء، والكسائي، وخلف العاشر، وابن ذكوان يخلف عنه، وبالتقليل للأزرق، والكفارين، بالإمالة، لا، عمرو، ودوري، الكسائي، وروسر، وابن ذكوان يخلف عنه، وبالتقليل للأزرق، النار، كحك، والكفارين، ما عدا رويما، فله الفتح، والسوسى، وفا، الإمالة، والفتح والتقليل.
ادرك، بالإمالة، لا، عمرو، وحمراء، والكسائي، وخلف العاشر، وبالفتح والإمالة، لا، ذكوان، وشعبة، وبالتقليل للأزرق، وشاه، بالإمالة، لا، ذكوان، وحمراء، وخلف العاشر، وهمش يخلف عنه.

(المدغم)
الكبير، عند الله هو، سقر لانتي، نذر لواحة، إلا هو وما للبشر، ملمن، سلككم، نكذب يوم، أن يشاء الله هو، بالإظهار والإجماع، لا، عمرو، ويعقوب.

(سورة القيامة)
أقسم، قرأ ابن كثير يخلف عن ابن سعدي يخلف الآلف إلى بعد اللام على أنها لم الإبداع للتأكيد، والباقون بإيات الآلف على أن لا ثانية للكلام، مقدر كأنهم قالوا: إنما أنت مفتر في الإخبار عن البحث فرد عليهم بلال، ثم ابتدأ فقال أقسم، وهو الوجه الثاني للبر، قال ابن الجزري، وأقصر ولأدرى ولا أقسم إلا (ز) ن (ه) للاخلفاء.

430
ولا خلاف بين القراء في إثبات الآلف في الموضع الثاني وهو: ولا أقسم بالنفس اللؤمة وحاء 

أحسب قرأ ابن عامر وعاصم وحازة وأبو جعفر بفتح السين والباقيون بكسرها قال ابن الجوزي.

وأحسب مستقبلًا بفتح سين كتبنا (ترب) بسم الله الرحمن الرحيم، وبرق قرأ نافع وأبو جعفر بفتح الراء والباقيون بكسرها، وهم لفظان مبني واحدهما التحير والدهشة قال ابن الجوزي رأبرق الفتح مداً.

يذهبا، رسمت الهجرة فيه على وار على الراجح ففيه الحمزة وقفا، وكذا هشام بخلاف عنه خمسة أوجه وهي: الإبدال حرف مد، والتسخيل بالروم والإبدال وواو على الرسم مع السكون أحد والروم والإشمام.

بصيرة، معاذيره، ناضرة، باسيرة، فقارة، قرأ الأزرق بترقيق الراء في الجمع، والباقيون تفتحهما وأماها الكلمات وقفا وكذا حركة بخلاف عنه.

وقرأ أنه قرأ ابن كثير بالنقلي في الحالين، وكذا حركة عند الوقف، وليس للأزرق في بذله سوى القصر لوقوع الهجرة بعد ساكن صحيح، وحكم السكت ليخفي.

قرأ أنه، قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو بخلاف عنه بإبدال الهجرة في الحالين، وكذا حركة عند الوقف.

قُرِبِن.. وترден قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب بناء القيب فيما، والباقيون بتأه الحطاب كذلك قال ابن الجوزي ويذير به محبوب كتب (حما) (د) فاً من رافق، قرأ خفف بخلاف عنه بالسكت على وار من السكتة لطيفة من غير تخفف مقدار حركتين فثلا ينوه أنها اسم فاعل من المرور، والباقيون بعد السكت على الأصل، وهو الوجه الثاني لخفف.
لا ترقيق في راثه للأزرق لوجود حرف الاستعارة.

سورة الإنسان

يا بنى، قرأ حفص، وبعقوب، وهشام، يسجل عنه بالباء من تحت
على جمل الضمير عائدًا على من، واليافاقون بالذات من فوق على أن الضمير
للمنظمة، وهو الوجه الثاني للهشام، قال ابن الجزري:

(الإنسان، ظاهراً) رفاً

، نبليه، بصراً، شاكراً، وصرياً، كأس، يفجرونها تفجيرها، مستنيراً
وأسراً، قطريراً، وحريراً، زهريراً، عليهم تقديرًا، كأسًا، كله واضح
وسلسلًا، قرأ نافع، والكواكب، وأبو جعفر، وهشام، ورويس
يختلف عنهما بالتنوين وإبداله ألفاً وقفاً، وذلك للتتباطئ لان ما قبله من
منصوب، وقال الكواكب وغيره من الكوفيين إن بعض العرب يصرفون
جميع مالا ينصرف إلا أكل التفيف، وعن الأخشي أن بعض العرب
وم بنو أسد يصرفون جميع مالا ينصرف لأن الأصل في الاسماء الصرف
واليافاقون بعد التنوين مثنوياً من الصرف على الأصل في صيغة متناهية الجمع
وهو الوجه الثاني للهشام، ورويس، وهو في الوقف على ثلاث فرق: فمن
من وقف بالالف بلا خلاف وهو أبو عمرو، ومنهم من وقف بغير ألف
بلا خلاف وهم حزة، خلف المشتر، ومنهم من وقف بالوجهين ومم
لبن كثير، ابن عامر، وحفص، وعقوب، فال ابن الجزري:

سلاسلون (مداً) (رم) (ل) (ة) (ة)، خلفهما (ص) فمعهم

الوقف بدمداً (ع) (نه) (د) (نا) (ش) (هم) يخلفهم (ح) (فاً)
وملكتين، قرأ أبو جعفر يخفى الحمرة في الحالين، وخروقهما وجبان

الأول، الحذف، الثاني، التسبيب بين بين. - 437 -
قولوا قوارة قوارير، قرأ نافع، وبني أنها، والكسائي، وأبو جعفر.
بتونينهما معاً لأنهما مثل سلاسل جمعاً وتوجيهًا، ووقفوا عليها بالآلف للتناسب وموافقة لرسم مصاحبهم، وقرأ ابن كثير، وخلف الآخر بتدوير في الأول، ووقفاً بالآلف في الأول، وبيخاً في الثاني، وقرأ أبو عمرو، ابن عامر، وحفص، وروح بغير تنوير فيما، ووقفوا على الأول بالآلف لكونه رأس آية مخفف عن روح في الوقف، ووقفوا على الثاني بغير ألف إلا هشاماً فيه وهو بالوقف بالآلف، وبدونها، وقرأ حزيمة، وروح بغير تنوير فيما أيضاً، ووقفاً بغير ألف فيما، قال ابن الجزري، نون قولابر (رج) (حرف) (صاف) والقصر وقفاً (نى) (عندما اختالف) واثنان نون (صرف) (مداً) (ر) وموقف معهم هشام بالاختلاف بالآلف.

(المقل والمال)

سورة القيامة من السور الإحدى عشرة التي تمال روس آبى.
وقد أمال روس آبى أنها المتوقف عليها حمراء، والكسائي، وخلاف العهير.
وقلها الآزرق قولاً واحداً، وفتحها وقلمها أبو عمرو.

(ما ليس برأس آية)
، بين، وأيتي، وأول ماء، وأيتي، فقوم، ولقاه، وجره، وتبمي، بإملاء خمرة، والكسائي، وخلف العهير، وفتح العاهير، والتدليل للآزرق، والتفتح والتدليل لدورى أبي عمرو لضفظ بين، وشعبة فيها التفتح والإملاء
ه الكافرين، بإملاء لأبي عمرو، ودورى الكساوي، وروس، وابن ذكرن يختلف عنه، والتدليل للآزرق.

(المدغم)
، الصغير، بين تخبزن بالإدماغ خمرة، والكسائي، وهماء يختلف عنه، وكبير لا أقسم يوم، ولا أقسم بالنفس، نجم عظامه، الدهر لم
يشرب بها، بالإظهار والإذاعم لأبي عمرو، ويعقوب، ولها الاختلاف.

(ويطرف عليهم ولدان)

لؤلؤا أبدل الهمزة الأولى شعبة، وأبو جعفر، وأبو عمرو بخلف عنده في الحالين، ووفق عليها حروة بإبدال الهمزة الأولى واوا مديبة والثانية واوا مفتوحة.

ثمن، وقف عليها روبس بلهاء السكك بخلف عنه.

عاليهم، قرأ نافع، وحمزة، وأبو جعفر بسكون الياء. وكسر الهاء على أنه خبر مقدم وتثبيب مبتداً مؤخر، والباقون يفتح الياء وضم الهاء على أنه ظرف خبر مقدم وتثبيب مبتداً مؤخر. كانه قال فوقيم ثياب.

 قال ابن الجوزي: عاليهم اسكن (ة). مدا.

و خضر و استبرق، قرأ نافع، وحفص بالرفع فهماً، على أن خضر صفة لثياب و استبرق عطف نسق على ثياب على حذف مضاف أي وثياب استبرق وقرأ ابن كثير، وشعبة بخفض خضر ورفع واستبرق، على أن خضر صفة لسنده وجاز وصف المفرد بالجمع على رأي الأخفش، وقيل إن سنده اسم جنس واسم الجنس يوسف بالجمع وأن استبرق عطف نسق على ثياب اخ وقرأ أبو عمرو، وأبي عامر، وأبو جعفر، وبعقوب يرفع خضر وخفض و استبرق، خضر صفة لثياب، واستبرق عطف نسق على سنده أي ثياب خضر ومن استبرق، وقرأ أحمد، والكسائي و خلاف العاشير بخفضهم، خضر نعت لسنده على مام، وإستبرق عطف نسق على سنده.

 قال ابن الجوزي:

 خضر (ع) يرف (ع) (حما) استبرق (د) (لم) (ن) يا خفض لباق فيهما.

 وما تشاهد، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبي عامر بخلف عنه بيا.
الغيب مناسبة قوله تعالى: «نحن خلقناهم، والباقون بناء الخطاب على الالتفات.
وهو الوجه الثاني لابن عامر. قال ابن الجزري:
وغيما وما تداول (ك)ما الخلف (د)تُف (ح)ط.
(سورة المرسلات)
والناشرات، ذكرا، القادرون، فيمتدرون، قيل، يؤمنون.
كله واضح.
وعدرا أو نذرا، قرأ روح بضم الذال، والباقون يسكنها,
قال ابن الجزري: وعدرا أو (ش)برط
نذرا، قرأ أبو عمرو، وحفص، وحمزة، والكسبي، وخلف
العاشر بإسكان الذال، والباقون بضمها، قال ابن الجزري:
نذرا (ح)فظ (صح).
أقنع، قرأ أبو عمرو، وقت، بوا مضمومة مكان الهمزة مع
تشديد الفاق على الأصل لأنه من الوقت، وقرأ أبو جعفر بخلف عن
ابن جاز بالواو وتخفيف الفاق، والباقون، أقنع، بالهمز مع تشديد
الفاق وهو من الوقت أيضاً فأبدلوا الواو همزة، وهو الوجه الثاني
لا بن جاز، قال ابن الجزري.
ـ ـ ـ أقنع براو (ذ)ا اختلاف: (ح)ص (خ)فا والخف (د).
خلف (خ)لا.
فقدنا، قرأ نافع، والكسبي، وأبو جعفر بتشديد البال من التقدير.
والباقون بتفعيله من القدرة، قال ابن الجزري:
نقل قدرنا (ر)م (مدا):.
ه انطلقوا إلى ظل، قرأ رواة بفتح لام انطلقوا على أنه فعل ماض.
والباقون بكسرها فعل أمر، قال ابن الجزري:
وانطلقا التنان افتح اللام (غ)لا.
بشر، فقرأ الأزرق بترقيق الراة الأولى وتفخيمها في الحالين.

والباحثون بتفخيمها، وأما الراة الثانية فاجمموها على ترقيقها وصلاة، أما وقفا فروى عن الأزرق ترقيق الراة الأولى رقة ثلاثية وقفا، ومن روى تفخيم الراة الأولى خمسمائة وقفا إلا عند الروم فإنها ترقبها لأن الروم مثل حالة الوصل، وباق القراء إن وقفا، قالوا بالسكون المحض، فخموه الراة، وإن وقفا بالروم رقفاها.

جمال، قرأ حفص، وجرة، والكسائي، وخلف العاشر بكسر الجيم وحذف الألف التي بعد اللام على وزن ورسالة، غم جمل مثل حجر وحجازة، وقيل أسم جمع حيث لا واحد له من لفظه، وقرأ رواس بضم الجيم، ولفت بعد اللام جمع جماه بضم الجيم، وهي الحقبة الفائضة من حال السفينة، والباحثون بكسر الجيم ولفت بعد اللام، إنما جمعا لحالة بكسر الجيم، أو الحال وهي الإبل فيكون جمع جمع، قال ابن الجزري:

ووحدا جملة (صحب) عجم الكسر (غدا) وكل من قرأ بالجمع وقف بالناء، وأمامان قرأ بالاء، فكل على أصله الكسائي.

يقف بالفاء مع الإمالة، وحفص، وجرة، وخلف العاشر بينهما، وإن يمتدون، فقرأ ابن كثير، وابن ذكوان، وشعبة، وجزر، والكسائي.

بكسر العين والباحثون بينهما، قال ابن الجزري:

عبون، مع شيوخ مع جيوب (صحب) م (م) ن (د) م (رضي) هنئا وقف عليها حرة بالإبدال باء مع الإدعاء لأن الياء زائدة (المثل والمال)

وسقاق، بالإملاء خرة، والكسائي، وخلف العاشر، وبالتحل، والتقبل للأزرق.

شاء بال الإمالة لا يني ذكوان، وحرة، وخلف العاشر، وهما يخلف عنه.
 البراءة، بالإمالة لابن عمرو، وشعبة، والكسائي، خلف العاشر، والفتح والإملاء لابن ذكرى، وسلماء، والفتح للفتح للفتح.

(المدغم)

الصغير، فانصرف للحكم ونعك بإذن العام لابن عمرو لابن ضاقت عن الدورى، متعلق بكم، انفقوا على إذن العام في الكاف، فانظرعوا هل تبقى صفة الاستعلم في اللفظ أم لا فذهب البعض إلى إبقاؤها، صفة الاستعلم، وذهب الجمود إلى إذن العام، وعدد إبقاؤها، صفة، وهذان الوجهان جازان جميع القراء إلا من له الإذن العام الكبير فلا يجوز له إلا الإذن العام المحض، لأن دهبه إذن العام المتحركة في الكاف، إذن العام محضاً إذن العام الكاف الساكنة في الكاف، إذن العام محضاً أولى.

الكبر، خلق نزلان، فالمقيات ذكروها ثلاث شعب، يؤذن لهم، قبل لهم، بالاظمار والإذن لابن عمرو، وiburق ولهما الاختلاس في دحى نزلان، والخلال الإذن بالخلاف في، بالمقيات ذكروها، وله على الإذن العام المد الشموع بدون روم، تنبيه، إذن العام في تاء، رأيته، لأنها، تاء خطاب.

(سورة الباء)

عم، ووقف عليها البزي، ويعقب بها السكت بخلاف عنهما، الباء، وقف عليها حرمة، وهما بخلاف عنه بإبدال الهمرة ألفاً.

وبتسيلها بالروم، فيه، سراجاً، المعصرين، وسيرت، أحسناً، وكاساً، منه، يداً، الكفاف، كله واضح.
ففتحت قرأ عامر، وحمزة، والكسائي وخلف العابر بتخفيف النافذة على الأصل، والباقون بتشديدها للكثير، قال ابن الجوزي فيها والنيابة ففتحت الخف (كفا) مرتادا، قرأ الأزرق بتخفيف الزامisty القراء لوقوع حرف الاستعلاة بعد الراء.

لا يكون، قرأ حمراء، وروح، بغير ألف، وهم تابع لها في لابين القصر (شد) (د)

وغاضا، قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف العابر، بتشديد السين صيغة مبالغة كالضراب، والباقون بتخفيفها. أمم مصدر، قال ابن الجوزي: غماق الثقل معا (صحب).

وكذبوا أبائنا كذابا، اتفق القراء على تشييد ذال، كذابا، هنا و لا كذابا، قرأ الكساي بتخفيف الذال مصدر كاذب مثل قادر، قال أومصدرك كذب مثل كذاب كذابا، والباقون بتشديد الذال مصدر كاذب تكذب، قال ابن الجوزي: خف لا كذاب (ر) م درب السموات..... الرحمن، قرأ ابن عامر، وعامر، ويعقوب بخفض با، رب ووزن الرحمن على أنهما بدل من كيل وقرااحرة، والكسائي، وخلف العابر بخفض با، روب على أنه بدل من كيل، ورفع نون الرحمن على أنه مبتدأ، والجملة بعده خير، أومحر ليندأ الخوف أى هو الرحمن، وقرأ نافع، وأيو كثر، وأيو عور، وأيو جعفر برفعهما على أنهما خير ليندأ محذوف أى هو روب وهو الرحمن قال ابن الجوزي: روب لخفض الرفع (ك) لا (ظا) با (كفا) الرحمن، (ن) ل (ظا) ل (ك) را

٤٤٣
(سورة التلازات)

قال المدرات، الحافة، خاصية، الساهرة، لبيرة، أنتم، لماو، كله واضح، إذا... أنت أنا، قرأ نافع، ابن عامر، والكسائي، يعقوب بالاستفهام في الأول والأخبار في الثاني، أبو جعفر بالأخبار في الأول والاستفهام في الثاني، والباوقن بالاستفهام فيما، وكل مستفه على أصله فقالون، وأبو عمرو، أبو جعفر بالتسيلي مع الادخال، وورش، وابن كثير، ورويس بالتسيلي مع عدم الادخال، وهما بالتحقيق مع الادخال، وعدهم، والباوقن بالتحقيق مع عدم الادخال، نخرة، قرأ شبيبة، وحمزة، والكسائي بخلاف من الدورى، ورويس وخلف الحاشر بالأنف بعد النون، والباوقن بذفنا، وهو الرجل الثاني لدورى الكسائي، وهم اثنان، يعني واحد كأي بالياء، قال ابن الجوزي:

نخرة ممددة (صحبة غ)، ١٨٩، ١ (٦) رى خير.

والنود، وقف عليها يعقوب بالباء، والباوقن بذفنا، طوي، قرأ ابن عامر، عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف الحاشر، ينفون الروا مصورها لأنه أول المكان، والباوقن بعدم التنوين متنوعا من الصرف لعملية والثاني أو للعملية والعجمة، قال ابن الجوزي:

طوي مما نونه (كنزا)

أنت تركي، قرأ نافع، وأبي كيبر، وأبو جعفر، ويعقوب بشددة الزاى على ادغام الناء في الزاى لان الأصل تركي، والباوقن بذفيف الزاى على حذف إحدى الناسين؛ قال ابن الجوزي، تركي ثقلوا (حرمة) يا.

أنتم، قرأ قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر بتسيل الهمزة الثانية مع الادخال، والأصبعي، وأبي كثير، ورويس بالتسيلي مع عدم الادخال والآرِزق وجهان تسبيل الهمزة الثانية مع عدم الادخال، وإبادهما حرف"
مدحضا مع الدم المشيع للسكانيين، وللشام ثلاثة أوجه: تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال وتحقيقه مع الإدخال وعدمه والباقون بالنفي مع عدم الإدخال، ويفهم وقف عليها القراء، والبعوض بتحريف عنها بهاء السكت.

منقول: فأبو جعفر بن النون على الأصل، وهم من مفعوله، والباقون بعدم النون على إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، قال ابن الجوزي من نحو (؟) نون.

محلل جميع أمر السورة الإحدى عشرة التي تُقال روس آها.

وقد أُمرها حركة والكسائي، وخلف الأكشور لا فرق في ذلك بين الراتأة وغيرها، ولا بن ما فيه، وعيلها إلا داجها فلا يميلها إلا النكسائي، وأما أُمرها فقد أمر ذوات الراه، وقيل أُمرها بالحلاف، وأما الأزرق فقد قُل فذوات الراه قولاً واحداً لا فرق في ذلك بين ما فيه، وذكرها الأزرق، وعيلها نحو الكبري، وأما ذوات الراه، فإن لم تكن مقرنة بهاء فإنه يقُلها قولاً واحداً نحو فصي، وإن كانت مقرنة بهاء مثل نابها فله فيها الفتح والتقليل، وأعلم أن طني، من قوله تعالى، وأما من طني، فقددها رأس آية البصري، والشامي، والكوفي، ولم بعدها المدن الأول، ولا المدن الأخير، ولا المكنك، وسبق أن ذكرت في سورة طه عليه السلام أن ورشا يعتمد عدد المدن الأخير، وأبا عمرو يعتمد العدد البصري، وقيل إنهم يعتمدان عدد المدن الأول والقول الأول هو الراجح، فإذا جريبا على القول الأول يكون للأزرق في طني، الفتح والتقليل لأنه ليس برأس آية عنه، ولكون لآب عمرو فيه الفتح والتقليل أيضاً لأنه رأس آية عنه، وإن جريبا على القول الثاني يكون للأزرق الوجهان أيضاً، لكون لأبي عمرو الفتح فقط، والحاسم أن للأزرق في طني، الفتح والتقليل على كلا القولين.
وأبي عمر الفتح والنقل على الرأي الأول، والفنح على الرأي الثاني، والرأي الأول هو الراجع.

( ما ليس برأس آية )

دخت ، وجاءت، بالإملاءة لابن ذكوان، حمره، وخلف العاشر، وهشام بخلاف عنه.

و، خلف، بالإملاءة حمره

وأناك ، ونادية ، ونها لدى الوقف عليه، بالإملاءة حمره، والكسائي

خلف العاشر، والفنح والنقل للفنح، في تأه-ranked_one's writer: بالعامة لابن عمرو، حمره، والكسائي، خلف العاشر، وابن ذكوان بخلاف عنه، والنقل للفنح،

( المدموم )

و الصغير، فكانت سرابا بالإعدام لابن عمرو، حمره، والكسائي

خلف العاشر، وهشام بخلاف عنه

و الكبير، الليب، اليسا ، والملاءكة صفا، أذن له، والسباعات سبحا، فالسابقات سبقا، الراجفة تنبيها، بالإطهار والإعدام لابن عمرو، ويعقوب

دتنيه، لا إعدام في تأه-ranked_one's writer: كفت ترابة، لأنها ضعيف، ولا في داله، بعد ذلك، لأنها مفتوحة بعد سنة كن

( سورة عبس )

فتنفعه، قرأ عامر بنصب العين، وهي منصرفية بأن مضمرة بعد الفاء، ووقعها في جواب الترجي، والبايقون برفعها عطفا على بذكره.

قال ابن الجزري: فتنفع انصب الرفع ( نبوي) 

له تصدي، قرأ: تابع، وأبي كبير، وأبو جعفر بتشديد الصاد لإعدام

التأه، في الصاد لان التصدي، والبايقون بتخفيفها على حذف

إحدى التاءين، قال ابن الجزري: له تصدي ( الحروم).
عند الحلفاء، قرأ الزي بخلاف عنه بتشديد النداء، وصلا مع صلة هاء.

الضمير ومدتها مدا مشينا للسنين، والباقيان بعد التشديد.

تذكرة: كرام، نطفة خلعه، شاء أنا فقه، يفر، وأخيه، وأليه.

وبنيه، شأن: يغنيه، مصرفه، مستبشرة، كله واضح.

وأنا صبنا، قرأ عامم، وحمرة، والكسان، وخيف العاشر بفتح الهام في الحلال على تقدير لام العلة أي لام، وقرأ الباقيا، اعتنا روي الأستينف، قرأ روي بفتح وصلا والكسر.

ابناء جعا بين القراءتين، قال ابن الجزري:

إننا صبنا (افتح كفا) وصلا (غ) يري.

المار، فيه حزة وقفا، وهشام بخلاف عنه النقل مع السكون المحض.

والروم والإشمام.

أخرى، فيه حزة وقفا، وهشام بخلاف عنه إبدال الهامه باء مكسورة.

تم تسكين للموقف مع السكون المحض والروم، ثم التسبيب بالروم.

(سورة التكوير)

كبوت، سيرت، حشرت، قرأ الأزرق بترك التاء، والباقيان.

بتفخيمها.

سجرت، قرأ ابن كثير، وأبو عرو، وبعقول بخلاف عن روي.

بتفخيم الجرم على الأصل، والباقيان بتشديدهما على التكوير، وهو الوجه الثاني لروي سجرت، قال ابن الجزري: خف سجرت (شذا) (حبر غ) نافخفا، الموعدة، لا توسط ولا مد، والركز في حري لالتئاما، والركز تلتئب البديل، والباقيان بقصره، وحزة وقفا النقل والإدمام.

والواحة، وفديا، والكسان، وفقا إمالة، التأتم، تواحدا، وكاحرة، بالخلاف.

مئة، فيه حزة وقفا التسبيب بين بين والإبدال، بآف على مذهب.

الأخف.

- 467 -
ورأى الأصبانى يخفف عنه بإبدال الهمزة ياء في الحالين، وثغرة
وقفا التحقيق والإبدال ياء لأنه متوسط بزيادة.
قالت، قرأ أبو جعفر بتشديد الناقة على التكبير، والباقون بخفيفها
على الأصل، قال ابن الجزري: وقيلت (مهم).
نشرت، قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحزة، والكسائي، وخفف
العشر بتشديد الدين للمبالغة، والباقون بخفيفها على الأصل.
قال ابن الجزري: وقيل نشرت (خبر شفا).
وقرأ الأزرق بترقيق الراء، والباقون بخفيفها.
نشرت، قرأ أتابع، وأبو ذكوان، والحص، وأبو جعفر، ورويس
وشعبة بخفيف عنه بتشديد الدين المبالغة، والباقون بخفيفها على الأصل.
وهو الوجه الثاني لشعبة، قال ابن الجزري:
ونشرت (ممن (ع)ن (من) (من)) (صف خلف (غ)د).
وجاور، وقف عليه بعقوب بالباء، والباقون بذحفها.
"ثم"، وقف عليه رويس بخفيف عنه بباء السكت، والباقون بنيرها.
"بضنين،" قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي، ورويس بالظهاء
فقيل بمعنى مفعول من ظننت فلا لائحة أي اتهمته، والباقون بالضاد اسم فاعل
من ضن بمعنى بخل؛ قال ابن الجزري:
بضنين الظر (ر) (غ) (خ) (غ) (ن)ا
(المقل والمال)
سورة عبس من السور الإحدي عشرة التي قاله عروى آبها
وقد أصلها حزينة، والكسائي، وخفف العشر، والباقون الآزوق، وفتحها
وقالت أبو عمرو إلاإكل، الذكري، فأمالها.
وقد أصلها حزينة، والكسائي، وخفف العشر، والباقون الآزوق، وفتحها
وقالت أبو عمرو إلاإكل، الذكري، فأمالها.

- ٤٤٨ -
قاضي<br>

이며س برأس آية

هشام، وجاجة، وجاءك، وجاءت، بالإسلامة لابن ذكوان، وحرة،

وخلف العابر، وهشام، يخفف عنه

الجوار، بالإسلامة لدوره الكساك، فقت

فاد أقرأ حوة، والكسان، وخلف العابر بماله الراة والكمية،

والآثار بنايلها، وأبر عمرو بإمالة الهمزة فقط، وهشام، وشبهه لما

وجهان تتحمها، وإمالهما، وابن ذكوان له ثلاثة أوجه: إمالهما، وفتحهما،

وفتح الراة، وإمالة الهمزة، والباقيون بفتحهما

(المدحوم)

والكبير، النفيوس زوجته، الموردة سائلت، أقسم بالجنس، يقول

رسل، الغيب بضنين، بالإظهار والإدامة لابن عمرو، ويعقوب

(سورة الانفطار)

فصحت، بعثرت، كراما، يصلونها، ظاهر

فندلك، قرأء عاصم، وحرة، والكسان، وخلف العابر بتبقيف

الدال بمعنى صرفك عن الخلق المكروة، والباقيون يبدو يبدو يبدو

خلافيك، وعدله وجعله مناسب الأطراف، قال ابن الجوزي:

وخف كرف عدلا

وتكذبون، قرأ أبوجعفر بيا بلي، والباقيون بناء الخطب

قال ابن الجوزي: بكتروا (7) بت

يوم لا تملك، قرأ ابن كنبر، وأبر عمرو، ويعقوب، يوم، برفع

الميم خبر مبتدأ مذكور، أي هو يوم، والباقيون ينصموا على الظرفية

قال ابن الجوزي: (7) يوم لا

(م 439 440)
(سورة المطففين)

ما خسرون، أبا طاهر، خاتم خاتم، علمهم، كله واضح.
و براء رحى، قرأ حفص يخلف عنه بالسكتة على لام بل سكتة لطيفة.
من غير تنفس مقدار حركتين ويلوم منه إظهار اللام.
و ذلك لدفع إلهام أنه مند، وبر، والباقون بعدم السكتة على الأصل.
مع إدغام اللام في الراو يلاغنة وهو الوجه الثاني لحفص، والراو الصاد.
قال ابن الجوزي: وألتي مرقدنا عوجا بلاء ران من راق حفص الحلف جا.
تعرف في وجوهها نصرة، قرأ أبو جعفر، ويعقوب، تعرف.
بضم الها، وفتح الراو بينها للفعل، نصرة، بالرفع نائب فاعل، والباقون.
تعرف، بفتح الها وكسر الراو بينها للفاعل، نصرة، بالنصب مفعول.
به، قال ابن الجوزي: تعرف جهل نصرة الفعّ (عوي).
مختالفه، قرأ الكساى، خاتمه، يفتح الها، وألف بعدها وفتح الها،
على أنه اسم لما يختص به الكأس أي أخرى مسكي، والباقون، خاتمه، وكسر
الها، وفتح الها وألف بعدها، والختلف هو الطين الذي يختص به شيء
ジェمل بالله المسكي، قال ابن الجوزي:
مختالفه خاتمه: (و) (و) (و) (و) (و) (و)
بالتربة، ابن الطاير، يقرأ أبي عمرو، ويعقوب بكسر الها، والمم، وصلا.
وحمزة، والكساى، وخلف العاشر بضم الها، والمم، والباقون بكسر الها،
وعظم المم، أما وفقاً جميع القراء بكسرون الها، ويسكنون المم،
و فكين، قرأ حفص، وأبو جعفر، وإبن عامر بكسر عنه تخفيف،
اللف، إيها، على أنها صفحة مشبحة من فسق، بيني فرح أو عجب أو تلذة.
أو تخفيف، والباقون بإثبات اللهف اسم فاعل يختص أصحاب فاكهة كلابين
وتامر، وهو الوجه الثاني لابن عامر، قال ابن الجوزي:
المقال والمقال

فسواك، تني، بالإملاء خمسة، والكسائي، وخلاف العاشر، والفتح والتقليل الأزرق

هشام، بالإملاء لابن ذكوان، وحمزة، وخلاف العاشر، وهشام

خلاف عنه.

أدرك، بالإملاء لابن عمر، وحمزة، والكسائي، وخلاف العاشر،

والفتح والإملاء لابن ذكوان، وشعبة، والتقليل الأزرق.

الناس، بالفتح والإملاء لدوري أبي عمر.

الفجار، الكفار، بالإملاء لابن عمر، ودوري الكساي،

وابن ذكوان مخالف عنه، والتقليل الأزرق، وسوسو وقفها الإمالة،

والفتح والتقليل.

رأي، بإملاء الراء، شعبة، وحمزة، والكسائي، وخلاف العاشر.

الأبرار، بإملاء لابن عمر، والكسائي، وخلاف العاشر، والتقليل

الأزرق، بالفتح والإملاء لابن ذكوان، والتقليل والإملاء مخالف عن

حمزة، والفتح والتقليل وإملاء خلاص، والفتح الباقين.

(المدغم)

الصغير، يل تكذبون، هل ثوب، بالإدكم خمسة، والكسائي،

وهشام مخالف عنه.

الكبير، ركب كلا، الفجار لني، يكذب به الأبرار لني، تعرف في

يشرب به، بالإدكم والإدكم لابن عمر، وعقول.

هذبه، لا إدمام في راء، إن الأبرار لني، إن الفجار لني، لكون الراهم

مفتوحة بعد ساكن.

- ٤٠٢ -
(سورة الانشقاق)

ه ليسوا سعرا، بسيرا، عليهم القرآن، أجر غير، كله واضح.
و يفصلي، قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، والCUSAI بضم الياء
وفتح الصاد وتشديد اللام مضاعرة ضعف ياء بينها للمفعول مضعف، والباقون
بفتح الياء، ويسكان الصاد وتخفيف اللام مضاعرة قص ياء بينها للفاعل.
قال ابن الجزري: يصل اختصار الأتشد (ك) (د) (ت) (أ) (ه) (د) ما
لتركين، قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر،
ويعقوب بضم الياء على خطاب الجموع إذ المراد بالانسان الجنس وضم الياء
نجد على وأو الجموع المخففة لالقاء الساكنين، والباقون بفتح الياء على
خطاب الواحد وهو الإنسان.

قال ابن الجزري: بتركين اختصار (حماهم) يَا.

قله، قرأ أبو جعفر بإبدال اللهمزة ياء مفتوحة، وصلا ساكنة، وفاء،
وهمزة وفاء، وهمان بتخفيف عنه إبدال اللهمزة، وسماكة، وتسبيلها بالروم.
ه عليهم القرآن، واضح.

(سورة البروج)

ه يلي، وهو، القرآن، واضح.
مجيد، قرأ أمهزة، والكسائي، وخلف العاشر بفتح الدال صفة
للعرش، والباقون برفماها خبر بعد خير أو صفة أذى.
قال ابن الجزري: محفوظ ارفع خفظه (أ) علم و(ش) عكس المجيد...

محفوظ، قرأ نافع بالرفع صفة لقرآن، والباقون بالنصب صفة للروح.
قال ابن الجزري: محفوظ ارفع خفظه (أ) علم.
(سورة الطارق)

شاء، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر بتشديد الميم

وهي بمعنى: إلا وإن نافية، والباقون بتخفيفها: قالام هي الفارقة والميم

هـ المرحلة.

وشد لما كطريق (ن) في (ك) في (ع) في (ة) في (دة).

وم: وقف عليها الزئي، وبعقول بخلاف عنها بواء السكتة والباقون.

بغير هام.

لاقادر، السائر، قرأ الأزراق بطرق الرا: وتفحيمها، والباقون تفخيمها.

(المقل والملام)

بصل: أو، أتاك، تبلي لدى الوقف عليه، بالإملاءة لخزرة، والكسائي،

 وخلف العاشر، وبالفتح والتقليل للأزراق، ولدوري أب عمرو الفتح

 والتقليل في لفظ: أو، ولي، وشعبة فيها الفتح والإملاء.

 هـ الكافرين: بالإملاءة لأب عمرو، ودوري الكسائي: ورويس.

والابن ذكوان بالخلف عنه، وبالتقليل للأزراق.

هـ النافذ، مثل: الكافرين، معاذا روينا الفتح، والسوسي وفقا

 والإملاء والفتح والتقليل.

ورداك: بالإملاء لأب عمرو، وحمراء، والكسائي، وخلف العاشر،

 وبالفتح والإملاء لأب ذكوان، وشعبة، وبالتقليل للأزراق.

المدعوم)

والثواب، إنك كادح إلى برك كدحا، أقسم بالشفق أعلم بما، والمؤمنات.

ثم: إنه هو: الوعد ذو العرش، بالإظهار والإدعاء لأب عمرو، وبعقول.

452
سورة الأعلى

قُرِّر قرب الكمسائي بتخفيف الدال من القدرة، والباقيون تشددها من التقدير.

قال ابن الجزري: قدر الخف (ر)، قال.

وليسي، قرأ أبو جعفر بضم السين، والباقيون ببكسانها.

قال ابن الجزري: وكيف عصر اليسر (ض)، قال.

تأورون قرأ أبو عمرو ياء القيب، والباقيون بناء الخطاب.

قال ابن الجزري: ويوتروا (ح). وقرأ ورش، وأبو جعفر، وأبو عمرو بخلاف عنه بإبدال الهمزة في الحالين وكذا حمزة عند الوقف، والآزرق ترقيق الرواء، وتخفيفها.

والباقيون تخفيفها.

سورة الناشئة

قصيل، قرأ أبو عمرو، وشعية، ويعقوب بضم النافذ، مبيناً الدفعول، ونائب الفاعل ضمير يعود على الوجه، والباقيون يفتح النافذ مبيناً الفاعل، والفاعل ضمير يعود على الوجه أيضاً، قال ابن الجزري: ضمير (ض)، ضمن تصل (ح).

لا تستعمل في لاغية، قرأ نافع، تسمع، بالناء من فوق مضمومة بالبناء للمفعول لاغية، بالرفع نائب الفاعل، وقال، وأبو عمرو وروعس، يسمع، بالناء من تحت مضمومة بالناء للمفعول أيضاً لاغية، بالرفع نائب الفاعل، وجاز تذكر الفعل، وتأتيه لأن الفاعل مؤشري حقيقين، والفصل بالجهر والمجهر، وأبو عمرو بفتح الناء على البناء للمفعول لاغية.

بالنصب مفعول به، قالا ابن الجزري:

يسمع (يَعْتَدُّ) حمر (أ) علما (حمر) لاغية لهم.

وسيصبر، قرأ هشام بالسين، وخلاف عن حمزة بالإشمام، وقيل، وابن ذكوان، وخصوص بالسين والصاد، وخلال بالإشمام والصاد الحالية.
والباقون بالصاد الحالية، قال ابن الجرير:

المصيئرون (لرم (ق) الخلف مع مصيئر والسنين (لا)ي
وفيهما الخلف (ذ)كيف (ع)ن(م)لي

صباحهم، قرأ أبو جعفر بشذيد الياء مصدر أيّب على وزن فيّل مثل
جدير، والباقون بتفخيمها مصدر آب على وزن فعل مثل قام.

قال ابن الجرير: وشد إيبّهم (ذ)يّنا

(سورة الفجر)

والوتر، قرأ حزءة، واللكاني، وخلف العاشر ككسر الواو لفقة تميم
والباقون بفتحها لفقة قريش، قال ابن الجرير: كسر الوتر (ر)د (فقي)

يسر، قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر بإثبات الياء وصلا،
وابن كثير، ويعقوب، بإثباتها وصلا ووقفاً، والباقون بذوفها في الحالين

أرم، قرأ الأزرق بتريق الراة وتفخيمها، والباقون بتفخيمها.

قال ابن الجرير: وخلف حيران وذكر كرم

بالوارد، قرأ ورش بإثبات الياء وصلا، وأبي كثير، ويعقوب بإثباتها
وصلا ووقفاً، وقد روى عن قيل حذفها وقفًا، والباقون بذوفها في الحالين

قال ابن الجرير: وكل روس الْاء (ظل) وافق بالوارد (د)ننا (چ)د

و(ز)حذف وقف

للمصد، قرأ الأزرق بتفخيم الراة كباقي القراء لوجود حرف
الاستعلاة. بعد الراة

بِن أكرمن، ربي أهان، قرأ نافع، وأبي كثير، وأبو عمرو،
وأبو جعفر بفتح ياء الإضافة فيما، والباقون بإسكانها

أكرمن، أهان، قرأ نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو بخلف عنه

- ۴۰۸ -
يأتيت إليها فيما وصلا، والبر، وبقرة بإثباتها وصلا ووقفاً، والباقون بحذفها في الحالين.

فقر، قرأ ابن عامر، وأي جعفر بن شهيد الدال والباقون بحرفها

وهما لغتان بمعنى واحد وهو التضيق.

 قال ابن الجزري: فقر الفعل (ت)ب (ك)لا.

ه بل لا تكونون ... ولا تحاضرون ... وتأكلون ... وتهبون،

قرأ أبو عمرو، وبعض بحرف عن روح باء النبت في الأفعال الأربعة،

حلا على معنى الإنسان في قوله تعالى: فأما الإنسان، فإن المراد به الجنس.

والباقون بناء الخطاب في الجمع على الألفات، وهو الزواج النشأ لروح.

قال ابن الجزري، وبعد بل لا أربع غيب (ح)لا (ش)د خلف (غ)وث.

ولا تحاضرون، قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وأي جعفر، وخلف.

العشر يفتح الحاء وإثبات ألف تابعة على حذف إحدى التاءين تحفظاً لأن

الأصل تتحاضرون، والباقون بضم الحاء وحذف الألف التي بعدها مضارع

حص يحض، مثل رد رد، قال ابن الجزري:

وتتحوا ضم حا فافتح ومد (ة)ل (ش)ف (ة)ق.

ووجه، قرأ هشام، والكسائي، ورويس بإنشاء كسرة الجيم الضم.

والباقون بالكسرة الخالصة، قال ابن الجزري:

وقيل غيب جي أشم. في كسرها الفعل (ر)جا (ع)نا (ل)زد.

هل يذب ... ولا يوثق، قرأ النبت، ويعقب بحرف النازل.

والاثنتين بمئتين للمفعول ونائب الفاعل أحد، والباقون بكسرهما مبنيين للفاعل.

والفاعل أحد، قال ابن الجزري:

وانتحوا يوثق بعدب (ر) ض (ط)با.

المطينة، وقف عليها حمزة بالتسبيح فقط، والكسائي وفقاً الإمالة.

وكذا حمزة بحرف عنه. - 456 -
(المقال والممال)

سورة الأعلى من السور الإحدى عشر التي تجاه روس آبها وقد أمالها حلزة، والكسائي، وخلف العاطر، وقلابها الأزرق، وأمال أبو عرو ما كان من ذوات الرا. وقال ماعداها بالخلاف.

(ماليس براس آية)

شان، جاء، بالإمالة لابن ذكران، وحمرة، وخلف العاطر، وهمش بخفف عنه.

يصل لدى الوقف، وأتاك، وتصلى، وتست، وتولي، وابتلا، بالإمالة حلزة، والكسائي، وخلف العاطر، والفتح والتقليل للأزرق، وعالم أن الأزرق، في يصل وتصل تغلظ الامام على الفتح وترقيقها على التقليل أما فصل فليس له فيها سوى التقليل مع الترقية لكونها رأس آية.

الغاشية، عاملة، ناصبة، حامية، آية، نامة، راضية، عالية، لاغية، جارية، مصفوفة، مبتوكة، بالإمالة للكسائي وقفًا وقًا واحدًا وكذا حرة بخفف عنه.

خاشعة، مرفوعة، موضونة، بالإمالة وقفا حلزة، والكسائي.

بخفف عنه.

آية، بالإمالة الهمزة لهمش بخفف عنه.

أنى، بالإمالة حلزة، والكسائي، وخلف العاطر، والفتح والتقليل للأزرق، ودورى أبي عرو.

الذكرى، بالإمالة لابن عروة، وحمرة، والكسائي، وخلف العاطر، وابن ذكران بخفف عنه، والتقليل للأزرق.

457
( الدغنم )

ه: الصغير، بل تؤثرون بالإدغام لحزة، والكسرى، وهشام، بخلاف عنه.

ه: الكبير، ذلك قسم، كيف فعل، فعل ربك، فيقول رب، ويعقوب.

بالإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب.

( سورة البلد )

ه: لا أقسم، لا خلاف بين القراء في إثبات الألف بعد اللام.

ه: أحسب، مما قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر بفتح السين، والباقون بكسرها.

ه: قال ابن الجزري:

ه: وحسب مستقبلًا بفتح سين ( كتبوا ) ( ق ) ( نص ) ( م ) ( ء ) ( ب ) ( ت )،

ه: يقدر، عليه، عليهم، كله واضح.

ه: لبدا، قرأ أبو جعفر بتشديد الباء جمع لابدك ركع وركع، والباقون بتنقيمه جمع لبدة، مثل لمة ولعب، ومنهما واحد وهو الكبير بعده.

ه: فوق بعض، قال ابن الجزري:

ه: ولبدا نقل ( ل ) رأ.

ه: هك رقية أو إطعام، قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف العاشر، فذلك، برفع السكاف خبر مبتدأ عذوب أي هو فك، ورقية، بالجزر على الإضافة، إطعام، بكسر الحمزة وألف بعد العين ورفع المم موضع، معطوف على فك، وأو للتيني، وقرأ الباقون.

ه: ابن كثير، وأبو عرو، والكسرى، ذلك، بفتح السكاف فعلا ماضيا، ورقية، بالنصب مفعولا به، أطعام، بفتح الحمزة والميم، فعلا ماضيا وهو معطوف على فك، قال ابن الجزري: أطعام فكسرها مدا، ورفع ونون فلك فاففع رقبه. فأخفض ( ف ) ( مع ظ ) ( م ) ( ي ) ( ب ) ( ر ) ( ان ) ( م ) ( م ) ( ء ) ( د ) ( ب )،

ه: المشاية، وقف عليها حزمة بالنقل فقط، وحكم السكت والإملاء.

ه: وها لائت قلت.

ه: موصدة، قرأ أبو عرو، وخفص، وحمزة، ويعقوب.
وخلق العاشر بالله من آصدت اللاء، أغلقتها فهو مؤصد، والباقيون بالإبدال، وأوصد يومد، وسجدة وقفا إبدالها وأوصد، وأعلن أن أبا عمرو لا يبدها لأنها من المستحسنات.

(سورة الشمس)
ولا يخفف قرأ نافع، وأبى عاصم، وأبو جعفر بالفأة للمساواة بينه وبين ما قبله من قوله تعالى: فقال لهم إلخ، والباقيون بالرواية إما للحال أو لاستئناف الأخبار. قال ابن الجزري: ولا يخفف الفاء (عم).

(سورة الليل)
ه للمسيري، قرأ أبا جعفر بضم السين فيه، والباقيون بإسكانها. قال ابن الجزري: وكيف عرض اليسر (هنقر). نارا تلظة، قرأ روس، والبري يخفف عنه بتشديد الناء وصلى، والباقيون بتخفيفها: قال ابن الجزري: في الوصل ناتيما، وشدد الفاء (سورة والضحي).

(ملقل والملحال)
والأخرى: قرأ الأزرق بتلفيق الها، وتثليت البدل، والباقيون بتخفيفها. وقصر البدل، وحكم السكت والنقال والوقف عليها لا يخفف. وخبر، قرأ الأزرق بتلفيق الها، وتفخيمها، والباقيون بتخفيفها. الأولى: قرأ الأزرق بتثليت البدل، وعلى كل التلفيق فقط الكونها. رأس آية، وحكم النقال والسكت والوقف لا يخفف.

سورة الشمس، والليل، والضحي من السور الأحادية عشرة التي تمثل روس أبها. فأما فراصل سورة الشمس فأمها كلها النكساء من غير استثناء،
وأماها ككلها حرة، وخلف العاشر إلا لفظية لثاء، وطبارها قليلاً فليما فيها الفتح، قولوا واحداً، واللازرق فيها الفتح والتقليل لأنها كلها مصحوبة براء، ولا يعرض فيها الفتح والتقليل، وأما فواصل سهيلة الليل فأماها ككلها حرة، والكسانتي، وخلف الاعصار، واللازرق، وأما أبو عمرو، وقلتيا، وقلتيا، وأما في غيرها الفتح والتقليل، وأما فواصل سهيلة وضحي، فأماها ككلها الكسانتي، ولله في غيرها الفتح والتقليل، وأما في غيرها الفتح والتقليل، وأما في غيرها الفتح والتقليل.

٤٦٠

(ماليس برأس آية)

(المدغم)

(الصغر) كدت نموذ بالادغام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة، والكسانتي، وأما ذكوان بلفظ عنه.

(الكبير) لا أفهم بهذا، قال لهم، وكتب بالحسن، بإظهار والإدغام لأبي عمرو، ويعقوب
(سورة ألم نشرح)
وزرك ذكر، قرأ الأزرق بترقيق الراء، فهما، والباقون بتفخيمها، فإن مع العصر يسرا إن مع العصر يسرا، قرأ أبو جعفر بضم السين في الكلمات الأربع، والباقون بإسكانها، قال ابن الجوزي:
وكيف عمر البصر؟ (؟)
(سورة والتين)
وردنا أجر غير واضح
(سورة العلق)
لاقرأ قرأ أبو جعفر بإبدال الهمرة في الجدالين، وكذا حزوة عند الوقف.
وآثار قرأ قنبل بخلاف عنه بقصر الهمرة أي من غير ألف بعدها، والباقون بالمد وهو الوجه الثاني لقنبل، والوجوه صحيحان عن قنبل مقررو، بما قال صاحب النشر ولا شك أن القصر أثبت وأصبح عنه من طريق الاداء، واللبلق أقوى من طريق النص، وبهما أخذ من طريقه جماه بين النص والأداء، وجاء قراءة قنبل أن بعض العرب تعذف لام مضارع رأى تخفيفًا، ووجه قراءة الباقين أنها الأصل.
دأ رأيت الثلاثة قرأ الأصبهان، وقالن، وأبو جعفر بتسهيل الهمرة الثانية بين بين، والأزرق وجهان تسهيل الهمرة الثانية وإبدالها حرف مدعحا مع الهم المشبع وهذا في حالة الوصل، أما حالة الوقف فليس للأزرق سوى التسهيل فقط ويمنع الإبدال وندق:
وبحاء أنت أرأيت إن تنقف، لا الأزرق امنع بدلا فيه وصف وقرأ التكساني بحذى الهمرة الثانية، ولغزة وقرأ التسهيل بين بين.
- 461 -
خاطئة، قرأ أبو جعفر بإبدال الهزة باء في الحالين، وكذا حزرة عند الوقف، وأما مهما، وقف، وكذا حزرة حذف عنة مستدع، ووقف الجمع بحذف الواو تبعا للرسم.
(سورة القدر)
أنزلناه، خير، مطلع، كله ظاهر.
شهر نزل، قرأ البزري حالة الوصل بتشديد الناء بحذف عنة ولا يجوز تكرار النون في شهر بل يجمع بين مكونه ومكون الناء، والباقون بعدم التشديد وهو الوجه الثاني للبزري.
قال ابن الجزري: في الوصل تأتيهما أشد إخفاء مطلع، قرأ البزري، وخفف العاشر بكسر اللام، وهو مصدر سماعي، أو اسم مكان، والباقون بفتح اللام، وهو مصدر قياسي.
قال ابن الجزري: واكم مطلع لامه (روى)
وقرأ الأزرق بفتح اللام وترقيقها، والباقون بالترقيق.
(سورة البيئة)
تأثيمهم، أمرنا، الصلاة، وبئروا، خير، من خشي، كله واضح.
البرية، مما قرأ أنفع، وأبنا ذكروا بياي ساكنة بعد الرا، وبعد اليا هيزة مفتوحة وحينئذ يكون الله متصلا فشكل عد حسب مذهبه، والباقون بيا معشدة مفتوحة بعد الرا، بعد قلب الهزة ياء وإدغام الياء التي قبلها فيها.
(سورة الزلزال)
هصير، قرأ حزرة، والكسائي، ورويس، وخفف العاشر بإشام الصاد الزاي، والباقون بالصاد الخالية، قال ابن الجزري
يصدر (ا) (شفا)
-482-
"يره" قرأ هشام بإسكان الهاء؛ وابن وردن بالإسكان والاختلاس
وبعث ببالاختلاس والاشباع; والباقوين بالإشباع;
قال ابن الجزري: ولم ير (أ) الخلف زلزلت (خ) إلا الخلف (أ) ما
واقصر خلف السورتين (خ) ف(ظ)هما.
( سورة والعاديات )
والمغيرات، يعني: قرأ الأزرق بترقيق اللاء; والباقوين بتفخيمها.
( المقل والمتالي)
سورة العاق آخر السور الإحدى عشرة التي تقال رموداً فيها وقد ألمها
كلا حمرة; والكسائي; وخلف العاشر; وقتلها الأزرق;
وأمثال أبو عمرو، يرى، لأنها ذاتية، ولله في غيرها الفتح والتقليل.
( ماليس برأس آية )
(وآله، قرأ حمره; والكسائي، وخلف العاشر بإمال اللاء، والحمزة;
والأزرق بتقليهما، وأبو عمرو بإمالة اللامرة فقط، وهشام، وشعبة لها
وجهان: فتحهما، وإمالهما، ابن ذكوان له ثلاثة أوجه: إمالةهما
وفتحهما، وفتح الرا، وإمالة اللامرة، والباقوين بفتحهما.
) وأدراك، بإماله أبي عمرو، وحمره، والكسائي، وخلف العاشر،
وبالفتح والإمالة لا ابن ذكوان، وشعبة، والتقليد للأزرق.
( وجعلهم، بإماله لا ابن ذكوان، وحمره، وخلف العاشر، وهشام
بفتح عنه.
وأوحي، بإماله حمره، والكسائي، وخلف العاشر، والفتح
والتقليد للأزرق.

- ٤٢٣ -
الدغم

الكبير، علم بالقلم، البرية جراهم، والماديات ضحوا، المغيرة.
صبحا، الحير شديد، بالإظهار والإدعاء لابن عمر، ويعقوب.
وقد أذمغ خلاد تاء، فالمعنويات صبحا، يخفف عنه مع المد المษبع.

(سورة القارعة)

فهو، من خفف، واضح.
ماهي، قرأ حمزة، ويعقوب بذذف الهاء الساكنة وصلا وإثباتها.
وقفا، والياقوتف بإثباتها في الحالين.

(سورة التكاثر)

المقابر، قرأ الإزراق بترقيق الراي، في الحالين، والياقوف بتنفهمها.
وصلا وترقيقها ووقفا.
لترون، قرأ ابن عامر، والكسائي بضم الناء، مبنيا للمفعول مضارع.
ة أري، والواو ثانية فاعل، والياقوف بفتح الناء، مبنيا للفاعل مضارع، رأى،
والواو فاعل.
قال ابن الجوزري: أضم أولاً تترون (كم) (سما).
أما تترونها، فلا خلاف بين القراء، في أنها بفتح الناء.

(سورة والعصر)

الإنسان، آمنوا، كله واضح.

(سورة الهجزة)

جمع، قرأ ابن عامر، حمزة، والكسائي، وأدرع، وروح.
وخلف الحائر، بتشديد الميم على البالغة، والياقوف بختيائها على الأصل.
قال ابن الجوزري: وثقلا جمع (كم) (سما) (شافا) (شما).

- 444 -
وليشب، عليهم، واضح،
رغب، القرين، والخادم، ومصلي، وacre، وخلف العاشر،
بالله، من أصليتها، عظيمة، فهو مؤسس، والآباء، بالبدائل من أصليته،
يرصد، واعلم أن أبا عمر لا يبدل مهرها لأنه مستثنى، وحكم وقف حرة،
والكسائي عليها لا يغني.

يعد، قرأ شيء، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشر بعض العين،
والميم جميع هود مثل رسول ورسول، أجمع عداد مثل كتاب وكتب، والآباء،
بفتحهما اسم جميع حيث لا واحد له من أنظمه.
قال ابن الجزري: وendum (صحبة) ضمه.

(سورة الفيل)
عليهم، طيرا، ترمهم، ما كول، كله لا يغني.

(سورة قريش)
لإبلاف، قرأ ابن عامر بخذف الية، مصدر ألف ثلاثية مثل كتب،
كتابا بقال ألف الرجل إلها وإلها، وقرأ أبا جعفر بخذف الهمزة، وقرأ،
الآباء، ينابذ الهمزة والية، مصدر ألف رباحا. إن ألفا أبدت الهمزة،
الثانية ياء من جنس حركة ما تقبلها، ووجه قراءة أبي جعفر أنه مصدر ألف،
إن ألفا أبدت الهمزة الثانية ياء حذفها الأولى على غير قياس.
ولا يغنى ثلاثةبدل الأزرق قال ابن الجزري:
لثلاث (0) بعد بخذف الهمز وأخذف الية (ك)من.
لإبلافهم، قرأ أبا جعفر بخذف الية، والآباء بإبداتها وسبق.
توجه القراء الذين، ولا يغنى ثلاثةبدل الأزرق.
قال ابن الجزري: وأخذف الية (ك) من إلا ف (،) ق.
وآمنهم، من خوف، واضح.

(م 30- المذيح 42)
(سورة الماعون)

أرأيت، صلاتهم، يراون ظاهر

(سورة الكوثر)

شاتلك، قرأ أبو جعفر بإعدل الممزق ياء في الحالين، وكذا حمزة

(سورة الكافرون)

الكافرون، قرأ الأزرق بترقيق الزاء، وتفخيمها، والباقون بتفخيمها

وأدن، قرأ نافع، وهشام، وحفص، والرئي يخلف عنه بفتح

ها الإضافية، والباقون بإسكانها وهو الوجه الثاني للبزي

وقرأ يعقوب ببابات الياء في لفظ دين في الحالين، والباقون ببعضها كذلك

(سورة النصر)

ورأيت لأخلافي في تحقيق همها إلا خمسة وقفا فله تسويلة بين

هل، واستغرقه، قرأ ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلا وحذفها وقفا،

والباقون ببعضها في الحالين

(سورة المسد)

أبي ليب، قرأ ابن كثير بإسكان اللهاء، والباقون بفتحها، وهما لغتان

كثير والنهر، قال ابن الجزري: وها أبي ليب سكن (د)نيا

سبيل، غلظ الأزرق اللام إن قرأ بالفتح، ورقيها إن قأل

، حالة، قرأ عصم بنصب الداء على الهم، أي أدم حمالة الحطب،

والباقون برفعها خبر أمران،

قال ابن الجزري: وحالة نصب الرفع (ي)م

- 442 -
(سورة الإخلاص)
كفرنا، قرأ حفص بابدل الهمزة ووا في اللامين، والباقون بالهمر
وقرأ حمزة وبعقوب، وخلف العاشر بإسكان الفاء، والباقون بضمها.
قال ابن الجوزري: وأبدلا (ع) هزؤا، مع كفرنا، هزؤا سكن
ضم (فقي) كفرنا (فقي) (ظان)
وحلمة وففا وجبان الأول، نقل حركة الهمزة إلى الفاء، وجدف
الهمزة، الثاني، ببديل الهمزة ووا على الرسم، مع إسكان الفاء
(سورة الفاتحة)
قل أعوذ، لا يغنى ما فيه من النقل، والبكت، وحكم الوقف
التفاعلات، قرأ روييس خلف عنه، التفاعلات، بالباقون، كسر
الفاء خفيفة بلا ألف، بعدها جمع، النافثة، والباقون، التفاعلات، بحذف الألف
التي بعد النون وفتح الفاء مشددة، وأنف، بعدها جمع، نفثة، وهو الرجاء
التاني لرويوس، قال ابن الجوزري: والنافثات عن رووس السلف، تم
(سورة الناس)
قل أعوذ لا يغنى ما فيها من النقل، والبكت، وحكم الوقف
(المقل والمبال)
أدراك، بالإمالة لابي عرو، وحمره، والكسائي، وخلف العاشر
والفتح والإمالة لابن ذكوان، وشعبة، بالتقليل للأزرق
ألفها، وألفها، وسبيلى، بالإمالة خميرة، والكسائي، وخلف
العشير، والفتح والتقليل للأزرق، وأعلم أن الأزرق له على فتح سبيلى
تغليظ اللام، وعلى التقليل ترقيقها
عابدون، عابدون، بالفتح والإمالة لمشام
--- 477 ---
هـ جاء بالإمالة لابن ذكوان، وحزة، وخلف العاشر، والفتح والإمالة ليشام

هـ الناس، الخمسة، والفتح والإمالة لدورى أبي عمرو

(المدغم)

الكبرى، فأمه هاوية، تطلع على كيف فعل، فعل ربك، والصيف، فليمعدوا، يكذب بالدين، بالإظهار والإدعاء لأبي عمرو، ويعتوب.

----

482
(باب التكبير)

في عدة مباحث:

أولاً: في سبب وروده.
ذهب جهور العلماء إلى أن سبب وروده أن الرحي تأخر عن رسول الله صلى عليه وسلم فقال الشرك من زورا وكذبا - إن محمد قد ودعه ربه وقلاه وأبغضه. فنزل تكبيراً لهم قوله تعالى، والضحى والليل ذاكي ما وذكرك ربك وما قلي، إلى آخر السورة فتبغ جبريل من قراءة هذه السورة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأباه أكبر، شكراً لله تعالى على موالاهم من زوال الرحي عليه بعد انقطعانه، والرد على إفك السلف ومؤرخين، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يكره إذا بلغ والضحى مع خاتمة كل سورة حتى يخدم تعظياً الله تعالى وابنها باختم القرآن الكريم.

ثانياً: في حكمة.
أجمع الذين ذهبا إلى إثبات التكبير على أنه ليس من القرآن الكريم، وإنما هو ذكر ندب إليه الشارع عند ختم بعض سور القرآن الكريم كأنجب إلى التحويد عند البد بالقراءة، والذالك لم يكتب في مصحف من المصاحف الإثناية.

وحكمه: أنه سنة ثانية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبق في المبادئ الأولى من سبب وروده، والقول البزي قال إلى الإمام الشافعي إن تكرت التكبير فقد تركت سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفتح فارس بن أحمد: إن التكبير سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، وروى عن البزي أنه قال: سمعت عكرمة بن سلمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي فلما بلغت والضحى قال لي كبر تهتم خاتمة كل سورة حتى تتم فأتي قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة
حتى تختتم وأخبره أنه قرأ على جاهد فأمره بذلك وأخبره جاهد أن ابن عباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، ورواه الحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد.

ثالثاً: في بيان من ورد عنه التكبير.

أعلم أن التكبير صح عند أهل السنة والجماعة، وعلم أن تريد في نصوص التكبير في نصوص التكبير عند أهل السنة والجماعة، ورواه الحاكم في مسند، وقد صح عن ابن كثير من رواية البزى، وورد عن أبي عمر من رواية السوسي، وكذا عن أبي جعفر من رواية العبري، فأما البزى فلم يختلف عنه فيه، وانفرد عن قبيل، وأما السوسي فقطط له الحافظ أبو العلاء، من صحيح طرفة. وقطع له في التجريد من طريق ابن ح ביش من أول ألم نشر إلى آخر الناس، وورد عنه سائر الرواة ترك التكبير كالمجزعة، وقد أخذ بعضهم بالتكرير جميع القراء وهو الذي عليه العمل عند أهل الأماض في سائر الأقطار، وكان بعضهم يأخذ به في جميع سور القرآن ذكره الحافظ أبو العلاء والهذلي عن الحزاعي، والحاصل أن الأخذين به جميع القراء منهم من أخذ به في جميع سور القرآن، ومنهم من أخذ به من عامة، والرضوي إلى آخر القرآن.

رابعاً: في صيغته.

أعلم أنهم اتفقوا على أن لفظ التكبير يعتبر أكبر، وقبل البسمة والجمهر، على تعيين هذا الفظ بعينه للذى من غير زيادة ولا نقصان، وقد زاد جامع بيته النهاية عن البرز وانفظه، ولا إنه إله إلا الله، وأنه أكبر، ورد بعض الآخذين بالنهاية مع التكبير عن البرز أيضاً. وقد أخذ، وأما قبيل قطع له جمهور المغاربة بالتكبير فقط، ورد النهاية له أكثر المشارقة، قال الدان.

٤٧٠ -
في جامعه والوجان يعني التكبير واحد ومع التليل عن الزي وقنبل صحيحان جيدان وهو معنى قول ابن الجوزي في الطيبة والكل للزي روا وقنبل من دون جهد إلا أن أبا الكرم روي عن الصباح عن قنبل وعن أبي ربيعة عن الزي للاهان إلا أن الله أكبر وفاته الحمد.

وأما السوسي: فقد قال في التقرب لم يره أي التليل أحد فيها تعلم عن السوسي.

خامساً: في موضوع ابتدائه وانتهائه.

اختلاف العلماء في موضوع ابتدائه التكبير وانتهائه، فذهب فريق إلى أن ابتداءه من أول سورة والضحى، وانتهاءه أول سورة الناس، وذهب فريق آخر إلى أن ابتداءه من آخر والضحى وانتهاءه آخر الناس. ومنشأ هذا الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه جبريل سورة والضحى كبر عقب رفع جبريل من قراءة هذه السورة ثم قرأ النسي صلى الله عليه وسلم هو. فهل كان التكبيره لقراءته هو أو لختم قراءة جبريل؟ ذهب فريق إلى الأول وهو أن التكبيره صلى الله عليه وسلم كان لقراءة نفسه وهذا الفريق هو الذي يرى أن ابتداء التكبير أول سورة والضحى وانتهاء أول سورة الناس، وذهب الفريق الثاني إلى أن التكبيره صلى الله عليه وسلم كان لختم قراءة جبريل وهذا الفريق هو الذي يرى أن ابتداء التكبير آخر والضحى وانتهاء آخر الناس. هذا ولم يذهب أحد إلى أن ابتداء التكبير من آخر الليل.

سادساً: في بيان أوجه يأت على ما تقدم من كون التكبير لأول السورة أو لآخرها حصول السورة بالسورة ثمانية أوجه: يبتعد منها وجه واحد وتجوز السبعة الباقية وهذه الأوجه السبعة تنقسم ثلاثة أقسام: اثنان منها على تقدير أن يكون التكبير لأول السورة، واثنان على تقدير أن يكون لآخرها، وثلاثة تحت المقدرين.
فأما الوجه المذكور في تقرير أن يكون التكبير لأول السورة فكاونها قطع التكبير من آخر السورة ووصله بالبسمة مع الوقف عليها ثم الابتداء بآخر السورة.

وتأتىها قطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسمة مع وصل البسمة بأول السورة التالية، وأما الوجه المذكور في تقرير أن يكون لآخر السورة.

فكاونها: وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه ثم الإتيان بالبسمة مع الوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة.

وتأتىها: وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه ثم الإتيان بالبسمة مع وصلها بأول السورة.

وأما الإتيان المحتملة.

فكاونها: قطع الجمع في الوقف على آخر السورة، وعلى التكبير، وعلى البسمة ثم الإتيان بأول السورة.

وتأتىها: الوقف على آخر السورة وعلى التكبير ووصل البسمة بأول السورة.

وأما الإتيان المحتملة.

فكاونها: وصل الجمع في الوقف على آخر السورة، وعلى التكبير، وعلى البسمة ووصل البسمة بأول السورة.

وأما الوجه الثامن المذكور فهو وصل التكبير آخر السورة موصلًا بالبسمة مع الوقف عليها، وتأتىها، منع هذا الوجه لأن البسمة ليست لأخرى من الوجوه.

لكل هذه الوجوه السبعة جائزة بين كل سورة من سور الختم وهي:

ما بين والضحك، وألم نشرح وحذكا إلى آخر الغاف ولأول الناس، أما ما بين أي سورة في غير سورة الختم فلا يجوز إلا خمسة أوجه فقط، ويمنع الوجهان اللذان على تقرير أنه لآخر السورة.

--- 477 ---
وقد أشار ابن الجزري إلى كل ذلك بقوله:

"وسة التكبير عند الحرم. صحيح عن المكين أهل العلم في كل حال ولدى الصلاة. سلسل عن أئمة شافعية من أولانشراح أو من الضحيء. من آخر أو أول قد صحب للناس هكذا وقيل إن ترد. هال وبعض بعد ظهور وسائر للزبي روا وقيلما. من دون حسب ولسنوس فلا تكبيره من الاستراح وروى عن كليم أول كل يستوى وامنع على الريح وفقات ان تصل. كلا. وغير ذا أجز ما يحتمل.

(فوائد جليلة)

الأولى: قال ابن الجزري: ليس الاختلاف في أوجه التكبير السبعة اختلاف رواية حيث يلزم الإثنيان بها كلواين كل سورتين وإن لم يفعل كان إخلالا في الرواية بل هو اختلاف تقدير، فعم الإثنيان بوجه ما يختص بكونه لآخر السورة بوجه ما يختص بكونه لأولها، ووجه من الأوجه الثلاثة المحتملة متين إن الاختلاف في ذلك الاختلاف رواية فلا بد من النتائج به إذا قصد جميع تلك الطرق.

الثانية: إذا جمع بين التهبل والتكون، وجب الترتيب بنيها فيبدأ بالتهبل وبه بالتكبير، ويثبت بالتحميد فيقول: لا إله إلا الله والله أكبر. وله الحمد، كما يجب وصل بعضها بعض، وتكون مثابة جملة واحدة فلا يصح الوقف على التهبل ولا على التكبير، وأيضاً يجب تقدم ذلك كله على البسطمة وقد ثبت ذلك رواية وصح أداه. وعلم أنه يجوز التهبل مع التكبير من غير تحميدفنقول. لا إله إلا الله.
واسلم فكتكم من غير تهبل فلا يقال
و الله أكبر وله الحمد
ثالثة : إذا وصل التكبير آخر السورة فإذا كان آخر السورة، كنّا نحن لفظقرب وجب كسره تخلصاً من التقاء الساكنين، وكذلك إذا كان مسناً يجب كسر تويته نحو ثوابها، وإذا كان متحركاً يجب منون وجب إيقاوه على حاله.
وإذا كان آخر السورة هاء ضيّر موصولاً بوا او أفيظة وجب حذف ووا الصلة للسادسين نحو ذلك من خشى ربه، ولا ينفي أن فرصة لفظ الجلالته هامزة وصل تثبت في الإبدا، وتستخض في الدرج كما لا ينفي أن لام لفظ الجلالته ترقق إذا وقعت بعد كسرة وتغمم إذا وقعت بعد ضمة أو فتحة، أما إذا وصل التهبل، آخر السورة فإن آخر السورة يجب إيقاوه على حاله سواء كان ساكن أو متحركاً إلا إذا كان مسناً حينئذ يجب إدغام تويته في اللام، ويجوز الحذف للتسليم في الفظة لألاه، عند من أخذ به لاحصاح الفصر كما مر به كان بعض المحققين يؤذن به هذا مطلقًا ويقولون المراد به هذا الذكر فأخذ به مبالغة في النفي.
رابعة : إذا قرأ التكبير وهذا أو مع التهبل أو مع التهبل أو مع التكبير والتهبل وأردت قطع القراءة على آخر سورة من سورة التكبير فعلى مذهب من جعل التكبير آخر السورة تأتي بالتكرير موصولاً آخر السورة وتوقف عليه وقطع القراءة وإذا أردت قراءة سورة أخرى من سورة الحتام أثبت بالبسمة من غير التكبير، وعلى مذهب من جعل التكبير لأول السورة توقف على آخر السورة من غير التكبير فإذا أردت قراءة سورة أخرى من سورة الحتام أثبت بالتكرير موصولاً بالبسمة، والحاصل أن التكبير لا بد منه إذا لآخر السورة وإلا وأها.
خامسة : قال ابن الجوزي: لا يجوز التكبير في رواية السوسي إلا في وجه البسمة بين السورتين لأن رواي التكبير لا يجوز بين السورتين
- ۴۷۴ -
سوى البداية، وأو قرى عمرة بالتكبير عند من رآه فلا بد من البداية معه لا أن القارئ ينتهي إلى الوقوف على آخر السورة فيصير مبتدأً للسورة التالية.
وحيث ابتدأ بها فلا بد من البداية.
السادسة، قال الجمعي، وليس في إيات التكبير خلافة للرسوم لأن منبهه لم يلحظه بالقرآن كالاستعذاء.

السابعة. في حكمه في الصلاة وأما حكمه في الصلاة فقد روي النخاعي عن أبي محمد الحسن بن محمد بن عبد الله القارئ أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد الحرام فلما كانت ليلة الحتم كبر من خامسة الصبح إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلم إذا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قد صلى وراءه قال فلما أبصرني قال لي أحسنت أصبت السنة.

قلت وقته الحد والشكر كتاب المذهب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر،

أرست الله بارك وتعال أن يغفر لي خطيئاتي وتفصيري، وأن يفاع به سائر المسلمين إنه صحيح يجيب، وأن يجعله في مساحة أعماله يوم لا يفع مال ولا بنون إلا من أنبأ الله بالصدق سلم، وصل الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدى إلى صراط المستقيم.
وعلى أبى حكى قدره ومقداره العظيم.

وكان الفراعنة ليلة الجمعة اثنان من شهر ربيع الأول سنة 1390 ه الموافق سبعة مايو سنة 1970 م

(واقة علم).

**---**

---
تقرير
الفحص السينمائي
عبد الفتاح القاسي
شيخ معلم دمنهور
وشيخ معمل القراءات سابقاً
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وسلام على محمد وأصالة محمد عليه وسلم

والسلام علي سيدنا ووالانا محمد خيره، وأفضل مرشد، وعلي الله وصحبه وكل من منافق أفراده، وسائر نهجه. وبعد: فإن من أجل عرض الله تعالى على
عبده توقيه خدمته دينه، والإخلاص لكتابه ونهه، الذي وعد سبحانه وتعالى
بحفظه في قوله عز من قائل: إننا نحن نزلنا الذكر وإنا لله خائفوون، وإن
من العاملين بهذا المضمار ولذني الصالح النبي، النبي النبيل.

الاستاذ محمد سالم محمود، المدرس بمعهد القراءات وعئوضة لجنة تصحيح
المصاحف بالازهر، فقد شهد عن ساعد الجدل، وضع كتابه، المهذب،
في القراءات العشر من طريق طيبة النظر.

ولدى المزين، أطلعت على مواضيع كثيرة من كتابه، المهذب، فوجدته
من خير ما كتب الكلابون في هذا العلم الجليل، ومن أفضل مجابات به
الفراخ الصافية، والأفكار الخيرة، فقد ذكر تلك فيها العمي. وقرب الفصي
وأوضحت المهم، وفصلت المحمل، في عبارات موجزة واضحة وترةكب
سلسلة جزيلة، فله عمله الجليل النافع، وله إنتاجه البديع الخالد، وأسأل
الله سبحانه أن يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يجزيك على
مؤلفك خير ما جزى به العاملين المخلصين والسلام.

عبير الفتح الفاضي
شيخ معلم دمنهور الديني
ورئيس لجنة مراجعة المصاحف بالازهر
تقريط

الفضيلة الشيخ أحمد أبو زيد مار شيخ معة القراءات

بسم الله الرحمن الرحيم

الخديجة التي اختار لحفظ كتابه والعمل به الحمير من عباده. وصلاة الله وسلامه على سيدنا محمد الذي اصطفاه الله وآنزل عليه في مصحف الآيات (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين بذلوا النفس والثروة في الحفاظ على ما نزل إليهم من ربيهم تارة بتلاوته حتى لا يخالطه من صورهم وأخرى بدراسة وتعلية وبيانه في سخاء. بعد تنقية قراءاته ما علق بها من شواذ الروابط حتى وصل إليها قراءنا عريباً غير ذي عوج. وبعد فقد أطالت على (كتاب المذهب) الذي جمع فيه وودانا الشاب النابه الشيخ محمد محسن علامة القراءات العشر من طريق طبيبة الشر لاهتمام أمة القراءات في عصره الحافظ أن الحيدر محمد بن الجوزي. فقد سلك فيه مسلكاً عجيباً ونسبة تنسيقاً بدءياً وقد دفع إلى هذا حاجة الطلاب حيث لم يوجد كتاب يجمع القراءات العشر من طريق الشر غير كتاب إحفاء فضله. الشر للامام العلامة أحمد البنا الدمياطي والاتحاد مع غزارة عليه وجلالة قدره وعلو كعب مؤلفه في مادة القراءات فيه من بسط القول والتعرض لذكير المرسم في القرآن وعدد فصوله ذكر ما شاذ من القراءات مما لا يتعن. معه وقت الطالب الذي ينحد حصر في نه، وتركز ذهنه لإتقان مادته القراءات من هذا الطريق خاصة وأن مرسم القرآن وعدآه ومعرفة الشاذ من قراءاته دونه فيها كتب كثيرة في فيا. عما جاء في كتاب الإتحاد.

وقد عن المؤلف في كتابه (المذهب) بترتيب كلات القرآن التي وقع

- 774 -
فيها اختلاف القراء. يجمع كل يربع من القرآن على نظام منظري يبنى على ما كان من الأصول أم من الفروع. ودراugi المؤلف ذكر شواهد كل قراءة من متن طبقة التفسير، وهم، ووقف حرة وهمام على الكتب المعروفة بالإضافة إلى الطلب استحضار الشواعد ومعترف الوقف على الجهود لذين الإمامين. وقد زاد من جمال هذا الكتاب ورفع من قيمته الأدبية والعلمية أن المؤلف لم يهمل (توجيه القراءات) بالقدر الممكن في عبارة سهلة ومتزنة كي يكون الطالب على بيئة منها وكل ذلك صنع حسن يحمد المؤلف وشكر عليه، ومن الإنصاف أن نقول إن حاجة طلاب القراءات العشر من طريق الطبقة كانوا في حاجة ماسة إلى وجود كتاب لتحري الله المؤلف على ما بدأ من جهد في تأليفه وما بدأ من مال في إخراجه وطبعه. وأسأل أن يرزقه عن القرآن وأهل وخبر الجراد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أحمد منصور أبو زيد
شييخ معهد القراءات الأزهرية
ومبعوث الأزهر لتدريس علوم القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية بعميد مان
تقریظ

لفصل التبيان برزو، فلیل مهر
مدرس أول بمعهد القراءات

بسبب رحمه الحالم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد أطلعت على كتاب الهذب، في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طبيعة الناس للأخ الراو في الإستاذ محمد سالم محسن، وحينها تناولت قلبي لأكتب عن المزايا التي احتراما هذا الكتاب وجدت نفسى عاجزا عن بيانها حائراً في جنبها لأنه في الحقيقة جمع بين الفضائل التي أحتوتها أمهات الكتاب في هذا الصدد من شرح وتوجيه وبيان للقصص بعبارات سهلة مبسطة إلى جانب الأناقة، وتنظيم الصياغة بطريقة تشدع على الإطلاع والقراءة ولا أن المؤلف معروف بأنه صديق غري وخلاصة أجراي لاعنت أن هذا الكتاب هو أنفق الكتاب وأقريها للوصول إلى معرفة القراءات وتوجيهها.

فيا حني محسن يقدر مازادك الله بسطة في العلم أسأله لك المزيد من التوفيق والسداد وأن يحربك على عملك هذا خير الجزاء، إنه مساعي الدعاء بمضى ليال مهر.

المدرس بقسم تخصص القراءات
عضو لجنة مراجعة المصاحف
بالزهر الشريف
يامت بالخطأ والصورب

الواقع في الجزء الثاني من كتاب المذهب

وتقية، لم يذكر المقال والمال ولا المدغم في ربع يوم تأتي بمورة

النحل من 99 و111 بيته.

(المقال والممال)

جاءهم، بالإمالية لأبي ذكرى، وحمزة، وخلف العاشر، وهشام

يختلف عنه.

هجباه، وهذا، الدنيا، بالإمالية لحمزة، والكسائي، وخلف العاشر،

والفتح والتقليل للآزرق، والفتح والتقليل لأبي عمرو في لفظ الدنيا،

والدوري إمالتها.

(المدغم)

ه الصغير، ولقد جاءهم بالإدمام لأبي عمرو، وهشام، وحمزة،

والكسائي، وخلف العاشر

الكبير، وفهم، من بعد ذلك، لبهم، إلى سبيل ربك، أعلم يمن،

أعلم بالمبتهدين، بالإظهار والإدمام لأبي عمرو، وميقوب، ولها الاختلاف

في من بعد ذلك،
<table>
<thead>
<tr>
<th>الكلمة المخطئة</th>
<th>صفحة</th>
<th>سطر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ويعقوب وخلف الحاشر</td>
<td>12</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>وأبو عرو وملك السعيدي</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>بالناه وأمها الكسائي قفا</td>
<td>19</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>لهفص</td>
<td>1</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>الهمزة وكذاحرة عند الوقف</td>
<td>33</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>للبشير</td>
<td>31</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>وبالإذاعه لإذاع لهما</td>
<td>18</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>ويعقوب وأمها الكسائي قفا</td>
<td>3</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>يا ولي</td>
<td>36</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>وهي لغة طي</td>
<td>37</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>بالتاء</td>
<td>39</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>قرأ نافع</td>
<td>40</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>لله</td>
<td>41</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>لم يأتم</td>
<td>42</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>وقيق وقيق</td>
<td>43</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>وحيند</td>
<td>44</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>الأزرق</td>
<td>45</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>خالصة والهاشرون بتحقيقها</td>
<td>46</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>أغلى</td>
<td>47</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>بها الغيب</td>
<td>48</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>بالناه وأمها الكسائي قفا</td>
<td>49</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>للأزرق والهاشرون بتحقيقها</td>
<td>50</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>مسند</td>
<td>51</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>لسكونها والأزرق والهاشرون بتحقيقها</td>
<td>52</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>الصواب</td>
<td>سطور</td>
<td>صفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم يشركون</td>
<td>7</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>يرفع الأسماء</td>
<td>80</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق</td>
<td>87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند ذكرى</td>
<td>93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>110</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>127</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>188</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>134</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>135</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>110</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>140</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>141</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>للناررق وعند عمر</td>
<td>147</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- بضم الواو بفتحها
- وأبو عمر وابن جعفر
- أو ضمها بالخلاف
- مطلقًا بالخلاف
- ما عدا بالخلاف
- ما عدا بالخلاف
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصواب</th>
<th>صفحة</th>
<th>السطر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عليه بخلف عنه</td>
<td>147</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>وحده وابن عامر بخلف عنه</td>
<td>30</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>ليس للدوري عن الكسائي إمالة الخ</td>
<td>48</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>إمالة الخ</td>
<td>16</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>معداه بخلف عنه</td>
<td>150</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>خلف عنه</td>
<td>150</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>خلف عنه</td>
<td>150</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>معداه بخلف عنه</td>
<td>154</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>وحده وابن عامر بخلف عنه والكسائي وخلف العاشر</td>
<td>155</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>والكسائي وخلف العاشر</td>
<td>155</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>الموثق</td>
<td>161</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>بالناء وأمها الكسائي وفقاً وبعقوب ولهم الاختلاس في من بعد ذلك ثلاثة أوجه</td>
<td>162</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>إن اعتدبه الثالث إبدالها ياء مكسورة</td>
<td>162</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>الثانية وأب عمرو بإسقاط الهزة الأولى مع القصر والمد</td>
<td>197</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>datable والكسائي وخلف العاشر وعاصم وحمزة وأب جعفر وخلف كلما وتشديد</td>
<td>197</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>وخلف العاشر وعاصم وأب جعفر وتشديد</td>
<td>199</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>وعاصم وحمزة وأب جعفر وتشديد</td>
<td>202</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>الصواب</td>
<td>الصفحة</td>
<td>الكلمة المخطئة</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>الأزرق والفسوس وألفة الإمالة</td>
<td>201</td>
<td>الأزرق</td>
</tr>
<tr>
<td>والفنج والتقليل</td>
<td>203</td>
<td>شفا</td>
</tr>
<tr>
<td>(شفا) فأبي</td>
<td>208</td>
<td>فآني</td>
</tr>
<tr>
<td>والكسائي يباه الفيض</td>
<td>209</td>
<td>والكسائي يباه الخطاب</td>
</tr>
<tr>
<td>والباقون يباه الفيض</td>
<td>209</td>
<td>والباقون يباه الخطاب</td>
</tr>
<tr>
<td>قراءة قبل كاليري بيمرين الخ</td>
<td>214</td>
<td>قراءة قبل إيدال الهمزة الخ</td>
</tr>
<tr>
<td>وألف</td>
<td>215</td>
<td>وألف</td>
</tr>
<tr>
<td>ودورى الكسائي وابن ذكوان</td>
<td>215</td>
<td>ودورى الكسائي</td>
</tr>
<tr>
<td>بخلف عنه</td>
<td>217</td>
<td>ودورى الكسائي الخ</td>
</tr>
<tr>
<td>وليس دورى الكسائي</td>
<td>217</td>
<td>وليس دورى الكسائي</td>
</tr>
<tr>
<td>نبا</td>
<td>217</td>
<td>نبا</td>
</tr>
<tr>
<td>قرأ الأصباهى، وقالون</td>
<td>218</td>
<td>قرأ الأصباهى، وقالون</td>
</tr>
<tr>
<td>وابن جعفر</td>
<td>218</td>
<td>وابن جعفر</td>
</tr>
<tr>
<td>الهمزة</td>
<td>219</td>
<td>الهمزة</td>
</tr>
<tr>
<td>كدبت</td>
<td>219</td>
<td>كدبت</td>
</tr>
<tr>
<td>جاهم</td>
<td>221</td>
<td>جاهم</td>
</tr>
<tr>
<td>لبي عمرو</td>
<td>222</td>
<td>لبي عمرو</td>
</tr>
<tr>
<td>اختبارا</td>
<td>222</td>
<td>اختبارا</td>
</tr>
<tr>
<td>نموذجى</td>
<td>223</td>
<td>نموذجى</td>
</tr>
<tr>
<td>أتكى</td>
<td>225</td>
<td>أتكى</td>
</tr>
<tr>
<td>أخذوا</td>
<td>226</td>
<td>أخذوا</td>
</tr>
<tr>
<td>لإضافته</td>
<td>226</td>
<td>لإضافته</td>
</tr>
<tr>
<td>الحأيلين</td>
<td>227</td>
<td>الحأيلين</td>
</tr>
<tr>
<td>الصواب</td>
<td>الصفحة</td>
<td>الكلمة الخطأ</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>أبي عمرو بالخلاف والتقليل</td>
<td>244</td>
<td>أبي عمرو التقليل</td>
</tr>
<tr>
<td>للإزرق و السوس والقناة الإمالة</td>
<td>244</td>
<td>للإزرق فيها كشوبنهم</td>
</tr>
<tr>
<td>والفتح والتقليل فيما لتوينهم</td>
<td>250</td>
<td>خلف عنه وأبو عمرو بالتقليل للأزرق</td>
</tr>
<tr>
<td>والفرج وأبو عمرو بتقليل السوس بالأزرق</td>
<td>361</td>
<td>والفرج والسوس والقناة الإمالة</td>
</tr>
<tr>
<td>والفتح والتقليل</td>
<td>265</td>
<td>الرابعة تظاهركم بالفتح</td>
</tr>
<tr>
<td>والفتح وقرأ فالفتح</td>
<td>268</td>
<td>والفتح والقناة الإمالة</td>
</tr>
<tr>
<td>والفتح والتقليل</td>
<td>272</td>
<td>وقرأ للأزرق والسوس والقناة الإمالة</td>
</tr>
<tr>
<td>وقرأا للأزرق</td>
<td>275</td>
<td>ومحررة للإزرق والسوس والقناة الإمالة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>279</td>
<td>عن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>282</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
أتباع الخطأ والصواب

الواقع في الجزء الثاني من كتاب المذهب

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصواب</th>
<th>الصفحة</th>
<th>الكلمة الخطأ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عقله قال ابن الجوزي: زا ينزفون أكرم (شفا)</td>
<td>11</td>
<td>396</td>
</tr>
<tr>
<td>وكسر</td>
<td>8</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>جعفر</td>
<td>10</td>
<td>304</td>
</tr>
<tr>
<td>وابن ذكوان بخلفهما</td>
<td>19</td>
<td>308</td>
</tr>
<tr>
<td>يغلب</td>
<td>19</td>
<td>318</td>
</tr>
<tr>
<td>وتشديد</td>
<td>7</td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td>يذيف لفظ وشعبة</td>
<td>13</td>
<td>322</td>
</tr>
<tr>
<td>لابن ذكوان</td>
<td>9</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>والابداء</td>
<td>8</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>غيرها</td>
<td>19</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>مفتوحة</td>
<td>17</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>والتقليل</td>
<td>17</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>قالون، ابن كبير، ابن عامر</td>
<td>8</td>
<td>342</td>
</tr>
<tr>
<td>صلى</td>
<td>18</td>
<td>345</td>
</tr>
<tr>
<td>يعقوب، ولها الاختلاس في البحره</td>
<td>10</td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td>الألفيات</td>
<td>19</td>
<td>357</td>
</tr>
<tr>
<td>يعقوب، ولها الاختلاس في العلم ماذا</td>
<td>13</td>
<td>364</td>
</tr>
<tr>
<td>عند الوقف يغلب عنه</td>
<td>7</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>والتقليل</td>
<td>14</td>
<td>407</td>
</tr>
<tr>
<td>للأزرق، والفضح والتقيل لدورى أبو عمرو</td>
<td>10</td>
<td>410</td>
</tr>
<tr>
<td>في لفظ عسي، وقفا</td>
<td>16</td>
<td>411</td>
</tr>
<tr>
<td>ويعقوب، ولها الاختلاس في دم عينه</td>
<td>17</td>
<td>433</td>
</tr>
<tr>
<td>ويعقوب، ولها الاختلاس في ذكر على</td>
<td>16</td>
<td>433</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الواقع في الجزء الثاني من كتاب المهذب

<table>
<thead>
<tr>
<th>الكلمة الخطأ</th>
<th>منصة السطر</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>تفجيرها</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>عوجا</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>موضوعه</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>بالفتح</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>المقل</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>آخر</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>عوجا</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>موضوعه</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>بالفتح</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>المقل</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>آخر</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 484 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>الموضوع</th>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سورة لقان</td>
<td>257</td>
</tr>
<tr>
<td>السجدة</td>
<td>261</td>
</tr>
<tr>
<td>الأحزاب</td>
<td>264</td>
</tr>
<tr>
<td>سبا</td>
<td>273</td>
</tr>
<tr>
<td>فاطر</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>يس</td>
<td>286</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفات</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>ص</td>
<td>301</td>
</tr>
<tr>
<td>الزمر</td>
<td>309</td>
</tr>
<tr>
<td>غافر</td>
<td>317</td>
</tr>
<tr>
<td>فصلي</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>الشورى</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>الزخرف</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>الدخان</td>
<td>348</td>
</tr>
<tr>
<td>الجاثية</td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td>الأحقاف</td>
<td>355</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد ﷺ</td>
<td>361</td>
</tr>
<tr>
<td>الفتح</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>الحجررات</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>ق</td>
<td>372</td>
</tr>
<tr>
<td>الداريات</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة يونس عليه السلام</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>هود</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>يوسف</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>الرعد</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم عليه السلام</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>الحجر</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>النحل</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>الإسراء</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>الكعب</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>مريم عليه السلام</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>ظله عليه</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>الأنبياء عليهم</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>الحج</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>المؤمنون</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>النور</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>الفرقان</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>الشعراة</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>القل</td>
<td>221</td>
</tr>
<tr>
<td>القصص</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>العنكبوت</td>
<td>243</td>
</tr>
<tr>
<td>الروم</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>الموضوع</td>
<td>صفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>--------------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة النبأ</td>
<td>442</td>
</tr>
<tr>
<td>البقرة</td>
<td>448</td>
</tr>
<tr>
<td>التوبة</td>
<td>457</td>
</tr>
<tr>
<td>انفال</td>
<td>520</td>
</tr>
<tr>
<td>رعد</td>
<td>669</td>
</tr>
<tr>
<td>غافر</td>
<td>718</td>
</tr>
<tr>
<td>الطور</td>
<td>777</td>
</tr>
<tr>
<td>النجم</td>
<td>811</td>
</tr>
<tr>
<td>القمر</td>
<td>887</td>
</tr>
<tr>
<td>الرحم العز وجل</td>
<td>972</td>
</tr>
<tr>
<td>التوبة</td>
<td>999</td>
</tr>
<tr>
<td>المنافقون</td>
<td>1004</td>
</tr>
<tr>
<td>المنافقون</td>
<td>1111</td>
</tr>
<tr>
<td>المنافقون</td>
<td>1113</td>
</tr>
<tr>
<td>فقدوم</td>
<td>1141</td>
</tr>
<tr>
<td>الحمل</td>
<td>1151</td>
</tr>
<tr>
<td>الحج</td>
<td>1171</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1191</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1218</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1233</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1250</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1252</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1232</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1234</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1235</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1237</td>
</tr>
<tr>
<td>السمو</td>
<td>1240</td>
</tr>
<tr>
<td>الموضوع</td>
<td>صفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>الفاق</td>
<td>477</td>
</tr>
<tr>
<td>الناس</td>
<td>477</td>
</tr>
<tr>
<td>باب السكون</td>
<td>479</td>
</tr>
<tr>
<td>فوائد جليلة</td>
<td>483</td>
</tr>
<tr>
<td>تقرير للشيخ الفاضي</td>
<td>476</td>
</tr>
<tr>
<td>تقرير للشيخ أحمد أبو زيتان</td>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>تقرير للشيخ زقق</td>
<td>279</td>
</tr>
<tr>
<td>الخطة والصواب</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة الإخلاص</td>
<td>477</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة الحمزة</td>
<td>264</td>
</tr>
<tr>
<td>الفيل</td>
<td>265</td>
</tr>
<tr>
<td>قريش</td>
<td>265</td>
</tr>
<tr>
<td>الماعون</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>الكوثر</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>الكفارون</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>النصر</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>المسرح</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>سورة الإخلاص</td>
<td>477</td>
</tr>
</tbody>
</table>