الطبيعة الأولية

١٤٣٣-٢٠٢٣

دار محمد شاكر
للطباعة والنشر والتوزيع

٢٢ طريق النصر (الأوقاف)
وحدة رقم 1، Merciplex, رمسيس
مدينة قرطبة - القاهرة - ٢١٢١ (٢٠٢١)
المطارات، مدينة الوراق، المجمع الصناعي - وحدة ٢٠٠٢

رقم الإصدار: ٢٠٠٢/٩٧٢١
الترقيم الدولي: ٣/٠٣-٦٥-٠٣-٠٧-٧٧-٠٥-٩٧٧
عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال:
"خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

عن أسى بن عطاه - رضي الله عنه - قال:
"إن الله أهلك من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟
قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته".
المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فهذا كتاب ضمته ترجم لبعض علماء القراءات، وقد جعلته تحت عنوان:

ترجم لبعض علماء القراءات

- أسأل الله الحم، الذي يقوم ذو الجلال والإكرام أن يفتح به المسلمين،
- وأن يجعله في صاحف أعمالي إنه سمع مجيب.
- وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
- آخر دعوتنا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف

إ.د/ محمد محمد محمد سالم محيسن

غفر الله له ووالاه ورحمة الله عليهم

الأربعاء أول شوال 1441هـ

27 ديسمبر 2000م
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وَبَارَّكْهُ وَبَارَكَهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا آمَنُوا بِهِ وَجَاءَ الرَّحْمَةُ مِن رَّبِّهِمُ وَالْيَادُ الْخَيْرَةُ لِلَّذِينَ كَفَّارَةً أَنْفُسَهُمْ وَلِيَفْعَلَنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْهُ وَلِيُقَدَّمَنَّ مَا أَضْرَأَ مَعَهُ وَلِيَكُونَنَّ غَيْرَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَالْغَيْبُ عِنْدَ رَبِّكُمُ الْعَزِيزِ الْغَلِیِّبِ

أما بعد:
فسيكون أول حديثي - إذن الله تعالى - عن شيخي: الحجة، الثقة، الضابط،
شيخ القراءات بالديار المصرية فضيلة الشيخ:

عمر السيد عثمان

ولد الشيخ عامر السيد عثمان ببلدة ملامس مركز (منها القمح) محافظة الشرقية
بالديار المصرية، وذلك يوم ثمانية من شهر مايو سنة ألف وسبعين ميلاديًا.
حفظ الشيخ عامر القران الكريم منذ بآكورة حبته (بلدة ملامس) على الشيخ
عطي بن سلامه، وتلقى الشيخ عامر القراءات القرآنية، وعلوم القرآن على خيرة
علماء مصر مثل:

1- الشيخ عبد الرحمن سباع، إلا أنه انتقل إلى رحمة الله قبل أن يتم الشيخ
عامر القراءات.

2- ف𠮶دى الشيخ عامر بالشيخ همام قطب، فأخذ عنه: القراءات العشر
الصغرى بمضمون شاطية والدرة.

3- ثم التلقى الشيخ عامر بالشيخ إبراهيم البناسى، فأخذ عنه: القراءات
العشر الكبرى بمضمون الطيبة.

4- ثم رحل الشيخ عامر إلى القاهرة، فhtagsى بشيخ القراء الشيخ علي سباع،
فقرأ عليه القراءات من أول القرآن إلى قول الله تعالى:
وقال اركبوا فيها {مود:41}، ثم توفي الشيخ على مسجع.

إلى رحمة الله.

بعد ذلك تفرَّق الشيخ عامر لحفيظ القرآن، وتلقي القراءات القرآنية: فأقبل عليه الكثيرون من الطلاب، وذاع صيته في جميع الأرجاء.

ثم عين الشيخ عامر من قبل مشيخة المقارئ المصرية شيخاً وفازاراً بمسجد السلطان الحنفي.

ثم نقل بعد ذلك ليكون شيخاً مقرراً للإمام الشافعي بالقاهرة.

بعد ذلك عين الشيخ عامر أستاذًا بالزهر لتعليم القراءات، وتجويد القرآن، ورسمه، وضبطه، وعدّلنه.

ثم قُعد من قبل مشيخة الأزهر عضوًا بلجنة تصحيح المصاحف، ومراجعتها بالأزهر.

ثم تم اختياره ليكون عضواً ضمن اللجنة العلمية التي تختار القراء بالإذاعة المصرية.

ثم عين الشيخ عامر شيخًا لعموم القراء، والمقارئ بالقاهرة.

ثم عين الشيخ عامر مدرساً بمعهد القراءات بالأزهر، وقد تندمذ عليه الكثيرون.

ومن نعم الله على أئذى أخذت عنه جميع القراءات المتواترة التي نزلت على الرسول ﷺ.

وقد قرأت عليه ختمتين كاملتين للقرآن الكريم.

كانت الختمة الأولى بالقراءات العشر الصغرى بمضمَّن الشاطبية والدرة، وذلك خلال خاتم ثلاث سنوات.

كانت الختمة الثانية بالقراءات العشر الكبيرة بمضمَّن «الطبية»، وذلك خلال أربع سنوات.
وقد ظل الشيخ "عآمر" يعلّم القراءات القرآنية حتى قارب التسعين من عمره.
ومن الذين أحذوا عليه القراءات، وكانوا من زملائه: عبد المتعال منصور عرفة، ورزيق خليل حبي، ومحمد عبد المتعال السرّتيء، وإبراهيم عطوى عوض.
ثم اختير الشيخ "عآمر" عضواً لتصحيح ومراجعة "المصحف" بجمع حديم الحرمين الشريفين الملك "فهد بن عبد العزيز" بالمملكة العربية السعودية.
وقد انتدب الشيخ "عآمر" إلى بعض البلاد الإسلامية؛ للإشراف على مسابقات القرآن الكريم، وليكون عضواً ضمن لجنة التحكيم.
وقد ألّف الشيخ "عآمر" بعض الكتب الإسلامية منها:
1- كيف يتنبّأ القرآن الكريم.
2- فتح القدر شرح تفعّيل التحرير.
سأل الله أن يجزه عفواً، وعن المسلمين أفضل الجزء إذن سميع مجيب.
والله أعلم.
الثاني:

رزق الله بن عبد الوهاب
ت 884 هـ

هو: "رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أحمد بن الحارث ابن سليمان الأسود أبو محمد التميمي البغدادي الحنبلي الواعظ" (1).

وهو من خيرة القراء، والمحترم من.

قال عنه "الحافظ الذهبي" ت 748 هـ:

كَانَ رَزَقُ اللَّهِ إِمَامًا، مفسَّرًا، محدثًا، واعظًا، أصوليًا، مفسّرًا، لغويًا، فرضيًا، إلخ.

ولد رزق الله سنة 400 هـ.

وأخذ القرآن، وحروف القراءات عن خيرة العلماء وفي مقدمتهم: «عليّ ابن أحمد الحامدي شيخ العراق، وكان من الباقين الفقّهاء، ومن المتصدرين لتعليم حروف القراءات.

ولد عليّ الحامدي سنة 328 هـ.

وأخذ القراءات عرضًا عن عدد كبير من علماء القراءات، وفي مقدمتهم: «أبو بكر النقاد، وأبو عيسى بكّار».

ثم تصدّر «عليّ الحامدي» لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وتعلّم عليه الكثيرون.

ومن أخذ عنه القراءات: رزق الله بن عبد الوهاب، وأحمد بن الحسن بن اللحيني.

احتل «عليّ الحامدي» مكانة سامية مما جعل العلماء ينشرون عليه.

(1) انظر: معرفة القراء الكبار ج 1/441.
قال عنه «الخطيب البغدادي»: كان «الخماسي» صدوقًا، دينًا، فاضلًا، فريدًا بسانيد القرآن وعلوها، توفي على الخماسي في شعبان سنة 174 هـ، وهو في سن التسعين، ودفن بمغارة الإمام أحمد بن حنبل.

واخذ على الخماسي الحديث الرسولي حول عدد من العلماء، وفي هذا يقول: «الحافظ الجهني»: وسمع من أبي الخمين أحمد بن المثيم، وأبي عمر بن مهدي، وأبي الخمين بن بشير، وجماعة. 

وبعد أن اكتملت مواهب «رزق الله بن عبد الوهاب» تصدّر لتعليم القرآن، وحوروف القراءات، واشتهر بالثقة وجودة القراءة، وأقبل عليه الطلاب من كل مكان، يأخذون عنه، ومن الذين أخذوا عنه القراءة: «الخمين بن محمد الصدفي».

ومن تلاميذ «رزق الله بن عبد الوهاب» في القراءة: «محمد بن الحسن المحولي»، وقد احتل مكانة سامية بين العلماء مما جعلهم يثوبون عليه: قال عنه الحافظ الجهني: «كان محمد بن الحسن أحد من يضرب به المثل في التجويد، والإقراء، وكان من أحسن الناس خطابة، وحضور القلب».

تصدر محمد بن الحسن لتعليم القرآن، واشتهر بالثقة، وصحة السند، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه:


توفي محمد بن الحسن ليلة الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة 538 هـ.

ومن تلاميذ رزق الله بن عبد الوهاب في القراءة: «المبارك بن الحسن الشهرزوري»: وهو الإمام ثقة حجة، وقد أثني عليه الكثيرون.

(1) انظر: معرفة القراء الكبار ج1 / 441.
(2) انظر: فحية النهية فيطبقات القراء ج2 / 40.
(3) انظر: فحية النهية فيطبقات القراء ج2 / 40.
قال عنه: أبو محمد عبد الله بن الحشَّابّ: هو شيخ ثبت يقظ، صحيح السماع، عارف بالقراءات، حسن الآداء لها، سمعت بقراءتى عليه،(1).

أخذه المبارك بن الحسن الشهرزوري، القراءة عن خير القراء:

فقد قرأ علی درق الله بن عبد الوهاب، وأنه بن الحسن بن خيرون، وغيرهما كثير.

وبعد أن اكتملت مواهبه تصدر لتعليم القرآن، وحروف القراءات.

واشتهر بالثقة، وصحة السند، فأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرؤوا عليه: محمد بن الكمال الحليبي، وعمرو بن بكر، وغيرهما.

ترك المبارك بن الحسن الشهرزوري للمكتبة المؤلفات النافعة منها كتاب:

المصباح الزاهر في العشر البوامر.

وقد وصفه الإمام ابن الجزي، بقوله: هو من أحسن من ألف في هذا العلم.

وتفى المبارك الشهرزوري، ليلة الخميس الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة 55 هـ(2).

وبعد حياة حافلة بتعليم القرآن توفي درق الله بن عبد الوهاب، في جمادي الأول سنة 488 هـ(3).

- والله أعلم -

(1) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ج2 / 40.
(2) انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ج2 / 40.
(3) انظر: ترجمة درق الله بن عبد الوهاب، في المراجع الآتية:
1- الملتزم ج9 / 88-89.
2- إرشاد الأورب ج4 / 209.
3- الكامل لأحسن الأقراء ج1 / 763.
4- طبقات المفسرين للداوردي ج1 / 177.
الثالث:

ِيحيى بن أحمد
ت 90 هـ

هو: "يحيى بن أحمد أحمد أبو القاسم القسري" (1).

وهو من خيرة القراء الثقات الصالحين.

ولد سنة 298 هـ بقصر "ابن هيريرة".

وقدم ببغداد فقراء الروايات على: "علي بن أحمد أبو الحسن الحمامي" شيخ العراق.

وكان "علي بن أحمد أبو الحسن الحمامي" من الثقات البارعين في حروف القراءات.

أخذ القراءة عن عدد من العلماء وفي مقدمتهم:

"أبو بكر النقاش"، و"أبو عيسى بكار"، وغيرهما كثير.

تصدر "علي بن أحمد أبو الحسن الحمامي" لتعليم القرآن، واشتهر بالثقة، والصدق، وحسن الأداء، وصحة الصناد.

وأقبل عليه الطلاب من كل مكان يقرعون عليه، ويلمدون عنه.

ومن الذين قرووا عليه: "يحيى بن أحمد، وأحمد بن الحسن بن اللحَة".

احتل "أبو الحسن الحمامي" مكانة سامية، و منزلة رفيعة مما جعل العلماء يتنون عليه، وفي هذا يقول "الخطيب البغدادي": "كان "أبو الحسن الحمامي" صدوقًا، دينًا، فأضل، تفرد بأسانيد القراءات وعلوه، توفي في شعبان سنة 174 هـ، وهو ابن 90 سنة إه.

(1) انظر: ترجمة "يحيى بن أحمد" في المراجع الآتية:

1- معرفة القراء الكبار للفهدي ج1/244، ورقم الترجمة 378.
2- غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، ورقم الترجمة 2821.
3- العبر في خبر من غير جد1/330.
4- النجوم الزاهية ج5/121.
5- شذرات الذهب لابن العمام ج2/396.
ومن شيوخ "يبني بن أحمد البرجوازي" في القراءة: محمد بن المظفر الدُّنورّي.

وبعد أن اكتملت مواهبه تصدّر لتعليم القرآن، وحوروف القراءات، واشتهر بالثقة، وجوة القراءة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه.

ومن الذين تلقوا عليه القراءة: "يبني بن أحمد السبيسي"، والحسن بن محمد البغدادي.

وبعد أن اكتملت مواهب "يبني بن أحمد السبيسي" تصدّر لتعليم القرآن، واشتهر بالثقة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب من كل مكان يأخذون عنه.

ومن الذين قرأوا عليه: "المبارك بن الحسن أبو الكرم الشهروروي".

وهو أستاذ من النجوم المشهورين، قال عنه "ابن الجوزي": "كان عالماً، فاضلاً، أديباً، ديناً، حسن الطرفة، وكانت له دنيا واسعة، فأنفقها كلها على أهل الخير". (1)

توفي "أبو الكرم الشهروروي" ليلة الخميس الثانية والعشرين من ذي الحجة سنة 50هـ. (2)

ومن تلاميذ "يبني بن أحمد السبيسي" في القراءة: محمد بن الحضر أبو بكر المحرّق: وهو من خيرة القراء المشهورين بالثقة والعدالة، ومن المجوّدين البارعين.

قال عنه "الحافظ الذهبي": "كان من أحسن الناس خطابة مع الخشوع". (3)

وأخذه محمد بن الحضر المحرّق القراءة عن عدد من العلماء، وفي مقدمةهم:

"ورق الله الحبيبي، وأبو طاهر بن سوار، ويبني بن أحمد السبيسي".

ثم تصدّر "محمد بن الحضر" لتعليم القرآن، واشتهر بالثقة، وحسن الإداة، وجوه القراءة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه.

ومن الذين قرأوا عليه: "أبو اليمين زيد بن الحسن الكدبي"، وأخذ عنه قراءة "أبي عمرو بن العلاء البصري" من روايتين "الدوري"، والسويسي"، وأخذ عنه قراءة "النافع" من روايتين: "ورش"، و"النافع"، وأخذ عنه قراءة "عاصم" من روايتين: "شعبة"، و"حفص". (4)

(1) انظر: طبقات القراء لأبا الجوزي ج2، 400.
(2) انظر: طبقات القراء لأبا الجوزي ج2، 404.
(3) انظر: طبقات القراء لأبا الجوزي ج2، 377.
توفي محمد بن الخضر ليلة الأحد تاسع عشر ذي القعدة، سنة 53 هـ (1).

ومن تلامذة داخي بن أحمد السببي في القراءة: عبد الله بن علي البغدادي

سيّط أبي منصور الخياط.

ولد سنة أربع وستين وأربعماثة.

وكان شيخ الإقراء ببغداد في عصره.

قال عنه ابن الجوزري: وهو أحد الذين انتهى إليهم رئاسة القراءة، وانتهى إليه التجويد، وكان إمامًا في اللغة، والتحو جميعًا (2).

وقال عنه أبو سعد السمعاني: كان متواضعًا، متوقدًا، حسن القراءة في المحراب سبأ ليالي رمضان، وكان يحضر الناس عنده لاستماع قراءته. (3).

ومن مؤلفات أبو محمد سبطة الخياط:

1 - كتاب المهج في القراءات.
2 - كتاب الروضة في القراءات.
3 - كتاب الإيجاز في القراءات.
4 - كتاب التبصرة في القراءات.
5 - القصيدة المجدية في القراءات العشر.

وله شعر جيد منه قوله:

كتبت علوماً ثم أيقنت أن نسيت
سابلى ويهيب ما كنت ممن العلم
فذاك لعمر الله قصدى في الحكم
إلا هي غرفانًا من الذنب والجرم

إن كنت الأخرى فإن الله فاسألوا

(1) انظر: طبقات القراء لأبي الجوزري ج 2 / 157.
(2) انظر: طبقات القراء لأبي الجوزري ج 2 / 157.
(3) انظر: طبقات القراء لأبي الجوزري ج 2 / 157.
ترجم لبعض علماء القراءات

أخذ سبسط الخياطة القراءات القرآنية عن عدد من خيرة العلماء، وفي مقدمتهم جده: أبو منصور محمد بن أحمد.

تصدر سبسط الخياطة لتعليم القرآن، ومن الذين قرأوا عليه: حمزة بن علي، وزاهر بن سلمة، وغيرهما كثير.

توفي سبسط الخياطة سنة 541 هـ ببغداد(1).

- والله أعلم -

---

(1) انظر: طبقات القراء لابن الجزري ج2/ 127.
0. الرابع:

محمد بن عيسى الطليطللي
ت. 530

هو: محمد بن عيسى الطليطللي (1) نسبة إلى طليطلة وهي بلدة بالأندلس. اشتهر الكثير من العلماء في عهده.

قال عنه ابن شكور: كان محمد بن عيسى الطليطللي عالماً بوجه القراءات، ضابطاً لها، منتفناً لعنايتها، إماماً ديننا. أخبرنا عنه غير واحد من شيوخنا ووصفه بالتجويد والعرفة. اهـ.

أخذه محمد الطليطللي القرآن وحرف القراءات عن عدد من العلماء وفي مقدمتهم: عثمان بن سعيد المعروف في زمانه (بابن الصيرفي).

أخذه محمد الطليطللي القرآن، وحرف القراءات عن عدد من العلماء وفي مقدمتهم: عثمان بن سعيد أبو عمرو الدياني.

والدياني: إمام في القراءات، وعلوم القرآن، ومن المصنفين المعروفين، ومن الثقات المشهورين، ويعتبر شيخ مشايخ القراءين.

ولد الإمام الدياني 370، وقال عن نفسه: ابتدأت بطلب العلم سنة 326، ورحلت إلى المشرق سنة 337، ودخلت مصر في شوال سنة 397، فمكنت بها سنة، وحججت، ودخلت الأندلس في ذي القعدة سنة 399، وخرجت إلى الغفر

(1) انظر ترجمته في المراجع الآتية:
1- السنة لاين بيشكور ج 2/4/588.
2- برغة الفوقيون 410.
3- القرآن بالعوسات ج 4/497.
4- مراة إبان ج 3/128.
5- معرفة القراء الكبار ج 1/443، ورقم الترجمة 438.
6- طبقات القراء لاين الجوهري ج 2/224، ورقم الترجة 434/2.
7- شعرات الهمج لاين العمار ج 3/376.
(2) انظر: الأسباب للسجعان ج 4/71.
سنة 340 هـ، فسكتت "سِرْقَطَة" سبعة أعوام، ثم رجعت إلى "قروطية"، وقامت دانة سنة 174 هـ، فاستوطنتها حتى توفاه الله تعالى.

احتل "الإمام الداني" مكانة عالية، ومنزلة رفيعة بين العلماء، وقد اتفق بمصنفاته آلاف المسلمين: شرقًا وغربًا، وشمالًا وجنوبًا (1).

قال "الإمام الداني" عن نفسه: "ما رأيت شيئًا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته فسبيتاه (2).

وقال عنه "الإمام ابن الجزري": "من نظر في كتب "الإمام الداني" عرف مقداره، وما وجبه الله تعالى، فسحاب الفتح العليم، ولا سيما كتبه: "جامع البيان" في القراءات السبع، وكتبه "التيصير" في القراءات السبع، وكتبه "المتقن" في نظم المصحف، وكتبه "المحكم" في اختراق المصنف، وكتبه "التحديث" في طبقات القراء في أربعة أسفار، وكتبه في الوقف والابتداء، وغير ذلك من المصنفات" (3).

أخذ "الإمام الداني" قراءات القرآن عن عدد من خبراء العلماء، وفي مقدمتهم: "أبو الحسن طاهر بن غلبون".

توعد "الإمام الداني" بداية يوم الاثنين منتصف شوال سنة 444 هـ رحمه الله ورحمة واسعة (4).

ومن شيوخ "محمد بن عيسى الطليطلة" في القراءة: "مكّي بن أبي طالب ابن حموش" القرآني، ثم الأندلسي القرآني.

وهو إمام في القراءات، ومن الثقات المشهورين.

ولد سنة 355 هـ "بالقروان".

---
(1) انظر: طبقات القراء لأبي الجزري ج: 1 / 309.
(2) انظر: طبقات القراء لأبي الجزري ج: 2 / 309.
(3) انظر: طبقات القراء لأبي الجزري ج: 2 / 309.
(4) انظر: طبقات القراء لأبي الجزري ج: 2 / 309.
ومن مؤلفات "مكَّي بن أبي طالب":
1- كتاب التبصرة في القراءات السبع.
2- كتاب الكشف عن علل القراءات.
3- كتاب مشكل إعراب القرآن.
4- كتاب الموجز في القراءات.
5- كتاب الرعاية في تجويد القرآن.

وقال "مكَّي بن أبي طالب" عن نفسه: أَلْفَت كتَبى "الموجز في القراءات" بقرطبة سنة ٣٩٤ هـ، وَأَلْفَت كتَبى "التبصرة في القراءات السبع" بالقيروان سنة ٣٩٢ هـ، وَأَلْفَت كتَبى "مشكل إعراب القرآن" بالشام ببيت المقدّس سنة ٣٩١ هـ، وَأَلْفَت باقي مؤلفاتي بقرطبة.

وَبِعْدَ أَن اكَلَمَت مَوَايِح "مكَّي بن أبي طالب" تَسْتَدُر لَّتَعْلِيم القرآن، وحُرُوف القراءات، وَإِلَّائِحَة الْأَمْنَة، وَجَوْدة الْقِرَاءَة، وَصِحَّة الإِسْتِناد، وَأَقْبَل عَلَى الْطَّلَاب
من كل مكان يَأْخُذُونَ عَنْهُ، وَمِن الَّذِينَ قَرَءُوا عَلَيْهِ: "مُحَمَّد بن عَيْسَى الطَّليَّطِلَّي".
تَوفَّى "مكَّي بن أبي طالب" في المحرم سنة ٤٧٤ هـ رحمه الله رحمة واسعة.

وَالله أَعْلَمَ.
الخامس:
محمد بن محمد أبي الفضل العكبري
ت 42 هـ
أخذ محمد العكبري القراءة عن عدد من القراء وفني مقدمتهم: عبد الملك أبو الفرج النهرواني.
وأخذ عبد الملك النهرواني القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: زيد بن علي، وأبو عيسى بكْار، وغيرهما كثير.
وبعد أن اكتملت مواهب محمد العكبري، تصدر للقراء، واشتهر بين الناس، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه.
ومن شيوخ محمد العكبري في القراءة: الحسن بن محمد الفحام، وهو من خيرة القراء، ومن الثقات المشهورين.
أخذ الحسن بن محمد الفحام القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: أبو بكر النقاش.
توفي الحسن بن محمد الفحام سنة 88 هـ.
وبعد حياة حافلة بالتعليم القرآن توفي محمد بن محمد أبو الفضل العكبري، بعكربرا في ربيع الآخر سنة 374 هـ رحمه الله رحمة واسعة.

والله أعلم.

(1) انظر: طبقات القراء لأبي الجوزي ج1/542.
أحمد بن الحسين القطان
ت. 248 هـ

أخذ أحمد بن الحسين القطان القراءة وحروف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "علي بن محمد أبو القاسم الحسيني الحراني الحنبلي" وهو شيخ معمر، ثقة، ومن الصالحين.

وأخذ أحمد القطان حروف القراءات عن خيرة القراء وفي مقدمتهم: "أبو بكير النقاش".

توفي علي بن محمد أبو القاسم الحسيني الحراني في شوال سنة 323 هـ، ومن شيوخ أحمد بن الحسين القطان في القراءة: "الحسن أبو علي الأحوازي"، ولد سنة 367 هـ بال아حواز، وقرأ بها على شيوخ عصره، ثم قدم دمشق سنة 391 هـ فاستوطنها، وأكثر من الشيوخ والروايات.

وقال عنه "الحافظ الشهبي": "لقد تلقى الناس رواياته بالقبول، وكان يقرأ بدمشق من بعد سنة 400 هـ في حياة بعض شيوخه".

أخذ أبو علي الأحوازي القراءة، وحروف القراءات عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "إبراهيم بن أحمد الطبري، وأحمد بن عبد الله الجنيسي"، وغيرهما.

وقد أن اكتسبت مواهب تصدّر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، ومن الذين قرأوا عليه: "أحمد بن الحسين القطان، وأبو علي الحسن غلام الهراوس".

توفي أبو علي الأحوازي رابع ذي الحجة بدمشق سنة 444 هـ.

ومن شيوخ أحمد بن الحسين القطان في القراءة: "محمد بن الحسن الكارزوني" وهو إمام مقرئ جليل، ومن الثقات المشهورين، قال عنه "الحافظ الشهبي": "محمد بن الحسن الكارزوني تنقل في البلاد، وجاور مكة المكرمة، وعاش تسعين سنة، أو دونها، ولا أعلم من توفي، إلا أنه كان حيًا في سنة 440 هـ.

۱- انظر: ترجمته في المراجع الآتية: ۱/ ۴۴۴، ورقم الترجمة ۲۷۷.
۲- طبقات القراء لابن الجوزي ج/۱۸۸، ورقم الترجمة ۲۸۰.
۲- انظر: طبقات القراء لابن الجوزي ج/۱۸۸.
سألت عنه «ابا حيان» فكتب إلى: هو إمام مشهور لا يسأل عن مثله»(1).
أخذه «محمد بن الحسين الكارزيمي» القراءة، وحواس القراءات عن عدد من خيرة القراء.
وفي مقدمتهم: «الحسين بن سعيد الطوطي، وأحمد بن نصر السحائي»، وغيرهما كثير.
ومن الذين قرأوا على «محمد بن الحسين الكارزيمي»: «أحمد بن الحسين القطان،
وأبو القاسم الهذلي»، وغيرهما.
ومن شيوخ «أحمد بن الحسين القطان» في القراءة: «عتبة بن عبد الملك» نزل
بغداد، وهو من خيرة القراء المشهود لهم بالثقة، والأمانة، وصحة الإسناد، قال عنه
«الحافظ الجاهلي»: «كان عتبة بن عبد الملك موصوفاً بالدين والصلاح، ومعرفة
القراءات، على الإسناد، عديم التظاهر»(2).
رحل عتبة بن عبد الملك إلى الاقطار من أجل الخذ عن الشيوخ:
فرحل إلى مصر سنة 130ه، وقرأ عليه الكثيرون.
ورحل إلى الأندلس سنة 377ه، وقرأ عليه الكثيرون.
توفي عتبة بن عبد الملك في رجب سنة 445ه، وقد نازع التسعين، أو جاورها.
ومن شيوخ «أحمد بن الحسين القطان» في القراءة: الفرج بن عمر أبو الفتح
الضرير الواسطي، وهو من خيرة القراء، والمحسن، ومن الزهاد الصالحين.
وقد لذلك أحمد بن الحسين القطان سنة 533ه، ورحل إلى بعض البلاد الإسلامية
للاخذ عن الشيوخ، والقراءة عليهم.
فرحل إلى الجامع، وقرأ على «علي بن أحمد بن العريف».
ورحل إلى بغداد، وقرأ على « صالح بن محمد بن المؤدب».
ثم استوطن بغداد حتى توفاه الله تعالى سنة 188ه، وحمه الله رحمة واسعة.
- والله أعلم -

السابع:

أحمد بن علي الهاشمي الهباري

ت. 949 هـ

وهو من خيرة القراء المشهود لهم بالأمانة، وصحة الإسناة.
قدم بغداد سنة 124 هـ، وقرأ على: "علي بن أحمد أبي الحسن الحمامي" شيخ العراق، ومسند الآفاق في وقته.
ولد سنة 327 هـ، وأخذ القراءة عرضاً عن "آبي بكر النقاش، وهبة الله بن جعفر"، وغيرهما كثير.

وبعد أن اكتسبت مواهب "علي بن أحمد الحمامي" تصدّر للقراءة، وتعليم القراءات.
ومن قرأ عليه: "أحمد بن علي بن الفرج الهباري، وأحمد بن مسروق، وأحمد بن علي الهاشمي"، وغيرهم.
احتل "أبو الحسن الحمامي" مكانة سامية، ومنزلة رفيعة مما جعل العلماء يبنون عليه، وفي هذا يقول "الخطيب البغدادي": كان صدوقًا دينًا، فاضلاً، تفرد بأسانيد القرآن وعلوتهاء(1).

توفي "أبو الحسن الحمامي" في شعبان سنة 417 هـ وهو في التسعين من عمره.
ومن شيوخ "أحمد بن علي الهباري" في القراءة: "علي بن محمد أبو القاسم الخرائي" وهو من القراء المعمرين في الثقات الصالحين، أثنا عليه الكثيرون، قال عنه "الإمام الدلاني": "هو آخر من قرأ على "النقاش"، وكان ضابطًا، ثقة، مشهورًا، قرأ بحران دهراً طويلاً"(2).

وبعد أن اكتسبت مواهب "علي بن محمد أبي القاسم الخرائي" تصدّر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، ومن الذين قرأوا عليه: "أحمد أبو الفرج الهباري، وأبو القاسم الهذلي"، وغيرهما.

(1) انظر: طبقات القراء لأبن الجزري ج1/573.
(2) انظر: طبقات القراء لأبن الجزري ج1/573.
توفي علي بن محمد الحراني في العشرين من شوال سنة 423 هـ. رحمة الله رحمة واسعة.

ومن شيوخ أحمد بن علي الهاربي في القراءة: أحمد بن علي أبو علي الآهواري، وهو من خيرة القراء المشهورين بالثقة، والأمانة، وكان يلقب بالاستاذ للكاتبة العلمية، وصفه ابن الجزري يقوله: "أبو علي الآهواري" صاحب المؤلفات، وشيخ القراء في عصره، وهو إمام كبير محدث

وقال عنه الخالص النهدي: "أبو علي الآهواري" تلقى الناس رواياته بالقبول، وكان يقرأ بدمشق من بعد سنة 400 هـ. 

ولد أبو علي الآهواري سنة 362 هـ بالآهوار.

رأى القراء، وحروف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: إبراهيم بن أحمد الطبري، وأحمد بن عبد الله الجنبلي، وغيرهما.

وبعد أن اكتملت مواهب تصدُر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، واصدر بين الناس بالثقة والأمانة وحسن الآداء، وصحة الإسنا، وأقبل عليه الطلاب باختذون عنه.

ومن الذين قرأوا عليه: أحمد بن علي الهاربي، وأبو علي غلام الهراس، وغيرهما.

توفي أبو علي الآهواري رابع ذي الحجة سنة 446 هـ، دمشق، رحمة الله رحمة واسعة.

وبعد أن اكتملت مواهب أحمد بن علي الهاربي تصدُر لتعليم القرآن وحروف القراءات، واصدر بالثقة والأمانة، وصحة الإسنا، وأقبل عليه الطلاب باختذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: أبو الكرم الشهروري، وهو من خيرة علماء القراءات الثقات، ومن المتقدمين المحققين.

ومن مؤلفاته كتاب: "الصباح الزاهي" في القراءات العشر البواهر، وهو من أحمد ما أُلف في هذا العلم، وقد تناله العلماء جيلاً بعد جيل.

---

(1) انظر: طبقات القراء لابن الجزري ج1/220.
(2) انظر: طبقات القراء لابن الجزري ج1/221.
احتالِ "أبو الكرم الشهرزوري" مكانة سامية، ومنزلة رفيعة بين العلماء لما جعلهم
ينتمون عليه.

وفي هذا يقول "أبو محمد بن الخشاب": "أبو الكرم الشهرزوري، شيخ ثبت،
صحيح السماع، عارف بالقراءات، حسن الأداء لها، سمعت منه بقراءتى عليه إيه (1).
أخذ "أبو الكرم الشهرزوري" القراءة، وحروف القراءات عن عدد من خيرة
العلماء، ومن الذين قرأ عليهم: "أحمد بن علي الهباري، وأحمد ابن خيرون،
وغيرهما كثير.

وبعد أن اكتملت مواهب "أبي الكرم الشهرزوري"، تصدّر لتعليم القرآن، وحروف
القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "محمد بن
الكامل الحلبي، وهبة الله بن يحيى الشيرازي".

توفي "أبو الكرم الشهرزوري", ليلة الخميس ثاني وعشرين ذي الحجة
سنة 550 هـ (2).

رحمه الله رحمة واسعة.

- والله أعلم -
أبو علي النداء
ت 471 هـ

أخذ "أبو علي النداء" القراءة عن: "ابن الحسن الحماني" شيخ العراق.

ولد "أبو الحسن الحماني" سنة 328 هـ.

وقال عنه "الخطيب البغدادي": "كان "أبو الحسن الحماني" صدوقًا، ديماء، فاضلًا، تفرد بأسانيد القرآن وعلوها.

أخذ "أبو الحسن الحماني" القراءة عن مشاهير علماء عصره وفي مقدمتهم:

أبو علي، وهبة الله بن جعفر، وغيرهما كثير.

توفي "أبو الحسن الحماني" في شعبان سنة 417 هـ.

وبعد أن اكتملت مواهب "أبي علي النداء" تصدر لتعليم القرآن، وحرف القراءات:

وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه.

ومن الذين قرأوا عليه: "محمد أبو العز القلاني" شيخ العراق، ومقرئ القراءة.

وبالنسبة، وصاحب التصانيف.

ولد "محمد أبو العزيز القلاني" سنة 435 هـ، وهو سلطان، وتوفي سنة 471 هـ ببغداد.

رحمه الله رحمة واسعة.

والله أعلم.

---

(1) انظر: ترجمة "أبي علي النداء" في المراجع الآتية:
1- إتباع الرواة ج1 277.
2- مرآة الجنان ج1 400.
3- معرفة القراء الكبار ج1 433 ورقام الترجمة 368.
4- طبقات القراء لابن الجزري ج1 402 ورقام الترجمة 949.
ناتج:

عبد القاهر أبو الفضل العباسي

تُتمّ من حنين أبي عبد الله الكاريني، وهو من خَيْراء القراء المشهور لهم بالثقة، وصحة الإسناد، قال عنه المسند للحسينسفره في زمنه، تنقل في البلاد، وجاور بِكنة، وعاش تسعة سنة، ولا أعلم مني توفي، إلا أنه كان حيّ سنة 442 هـ.

أنه محمد بن الحسين القراء، وحروف القراءات عن عدد من خيرة القراء وفي مقدِّمِتهم: أحمد بن نصر الشذاعي، وعلى بن خشان المالكي، وعلى بن محمد الهاشمي، وغيرهم.

وبعد أن اكتملت مُواهب محمد بن الحسين تُصَدِّر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يقرؤون عليه، ومن الذين قرءوا عليه: "عبد القاهر بن عبد السلام، وأبو القاسم الهذلي"، وغيرهما.

ومن تلاميذه "عبد القاهر بن عبد السلام" الذين أخذوا عنه القراءة: "أبو محمد الجَيْلَى البغدادي، الضرير الحنبلي" ولد سنة 264 هـ بقرية "جَبَّة" من سواد بغداد، وأخذ القراءة عن عدد من مشاهير القراء وفي مقدِّمِتهم: "عبد القاهر بن عبد السلام، وأبو طاهر بن سوار"، وغيرهما.

وبعد أن اكتملت مُواهب "أبو محمد الجَيْلَى" تُصَدِّر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، ومن الذين قرءوا عليه: "منصور بن أحمد، ومحمد بن الكمال، ومحمد بن خالد الأزجي"، وغيرهم.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
- معرفة القراء الكبار ج1/447، رقم الترجمة/386.
- معرفة القراء الكبار ج1/399، رقم الترجمة/386.
- شذرات الذهب ج1/400.
(2) انظر: معرفة القراء الكبار ج1/447.
ومن تلاميذ عبد القاهر بن عبد السلام الذين أحذوا عنه القراءة: محمد ابن عبد الجبار الفارسي وهو من القراء الثقاف المشهورين.

ومن تلاميذ عبد القاهر بن عبد السلام في القراءة: المبارك بن الحسن أبو الكرم الشهرزوري، وهو أستاذ في القراءات، وله مؤلفات مفيدة مثل: "المصاحب الزاهر في القراءات العشر البواهر" وهو من أحسن ما ألف في علم القراءات.

احتل أبو الكرم الشهرزوري مكانة سامية، ومنزلة رفيعة بين العلماء قاما جعلهم يتناولون عليه، قال عنه "أبو محمد بن الخشب: هو شيخ ثبت، صحيح السماع، عارف بالقراءات.

أخذ "أبو الكرم الشهرزوري" القراءة عن خيرة علماء عصره، وفي مقدمتهم: عبد القاهر بن عبد السلام، ومحمد بن هارون بن الكمال الحليبي.

توفي "أبو الكرم الشهرزوري" ليلا الخميس الثاني وعشرين ذي الحجة سنة 55 هـ، رحمة الله ورحمة واسعة.

والله أعلم.
العاشر:

أبو الخطيب البغدادي

ولد ق. 23 هـ، وأخذ القراءة، وحروف القرءات
عن خيرة القراء، وفي مقدمتهم: علی بن أحمد أبو الحسن الحمامیٰ، وهو من
مشاهير القراء، وشيخ قراء العراق.

ولد ق. 68 هـ، وأخذ القراءات عن عدد من مشاهير القراء
وفي مقدمتهم: دهبة الله بن جعفر، وعلى بن محمد الفلاسیٰ، وعبد الواحد بن
عمروٰ، وغيرهم كثير.

وأبعد أن اكتسبت مواهب علی الحمامیٰ، تصدر لتعليم القرآن، وحروف
القراءات ومن الذين قروها عليه: أبو الخطيب البغدادي، وأحمد اللمحاني، وأحمد
بن مسروٰ، وغيرهم كثير.

توفي علی الحمامیٰ في شعبان سنة 141 هـ وهو في سن التسعين، ودفن في
مقبرة الإمام أحمد بن حنبلٰ، رحمه الله رحمة واسعة.

وأبعد أن اكتسبت مواهب أبي الخطيب البغدادي، تصدر لتعليم القرآن، وحروف
القراءات، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، ومن الذين قروها عليه: محمد بن عبد
الله المهتدي بالله العباسي البغدادي.

توفي أبو الخطيب البغدادي سنة 147 هـ، رحمه الله رحمة واسعة.

والله أعلم—
الحادي عشر

أحمد بن عبد الله أبو البركات البغدادي

ت 492 هـ

قال عنه "الحافظ الذهبى" : كان ثقة، دينًا، مجوذًا، محققًا، وصنف في القراءات، وأقرًا الناس" (1). ولد "أحمد أبو البركات" سنة 413 هـ، وأخذ القراءات، واحديث عن خبرة العلماء.

وبعد أن بدت موهبه تصدر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وحديث الهادي البشير - صلى الله عليه وسلم -، واشتهر بالثقة، وجودة القراءة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "ابنه: هبة الله"، وكان كوالده من الثقات المشهورين.

قال عنه "الحافظ الذهبى": "أذى مدّة في "مسجد سوق الأحد" ثم ترك الأذان، وولى إمامة الجامع، وتصدر للقراءة، وخدم عليه خلق كثير" (2).

توفي "هبة الله بن أحمد أبو البركات" في المحرم سنة 526 هـ.

رحمه الله ورحمة واسعة.

والله أعلم -

---

(1) انظر: معرفة القراء الكبار ج1/404.
(2) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
- طبقات الشافعية للسّبكي ج1/46.
- معرفة القراء الكبار للهّجى ج1/443، ورقم الترجمة/393.
- طبقات ابن الجزري ج1/467، ورقم الترجمة/336.
(3) انظر: طبقات ابن الجزري ج1/449.
الثاني عشر:
أحمد بن علي أبو طاهر بن سوار
ت924 هـ

مؤلف كتاب: "المستنير في القراءات العشر"، وهو من مشاهير علماء القراءات.
قال عنه "السمعاني": "كان ثقة، أمينا، مقربًا، ختم عليه جماعة القرآن الكريم،
وكتب بخطه الكثير من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم".

ولد في "أبو طاهر بن سوار" سنة 412 هـ، وأخذ القراءات عن عدد من القراء وفي
مقدمتهم: "الحسن بن أبي الفضل الشماني"، و"شمس الدين" قريتا من قريتا "نيسابور".
توفي "أبو الفضل الشماني" سنة 551 هـ، رحمه الله رحمة واسعة.

ومن شيوخ "أبي طاهر بن سوار" في القراءة: "فرج بن عمر أبو الفتح الضرير
الواستي"، وهو من القراء، والمفسرين لكتاب الله تعالى.

وبعد أن اكتسبت مواهب "فرج بن عمر"، ت subsidi لتعليم القرآن، وحروف
القراءات، ومن الذين قرأوا عليه: "أبو طاهر بن سوار".
توفي "أبو طاهر بن سوار" سنة 516 هـ، رحمه الله رحمة واسعة إنه سميع مجيب.

والله أعلم.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
- 1- المنظم ج9/135.
- 2- إرشاد لحول ج4/46.
- 3- الوافي بالولفات ج2/20.
- 4- مرآة الجنان ج3/159.
- 5- الجسور الزاهرة ج5/187.
- 6- شرح النحال ج3/26.
- 7- معرفة القراء الكبار للدهلي ج1/448، ورحمة الترجمة/2387.
- 8- طبقات القراء لابن الجزري ج6/186، ورحمة الترجمة/390.
يحيى بن إبراهيم بن البیئز
ت 101 هـ

هو من خيرة القراء، وشيخ الأندلس، أخذ القراءات عن خيرة علماء عصره وفى
مقدمتهم: عثمان بن سعيد أبو عمر الداني.

هو من خيرة القراء الثقافات، وشيخ مشاهق القرنين، وهو صاحب المؤلفات
الكثيرة النافعة في كثير من العلوم.

ولد الداني سنة 138 هـ، وأخذ القراءة عن عدد كبير من خيرة العلماء وفى
مقدمتهم: خلف بن خاقان، وأبو الحسن طاهر بن علی لون، وأبو الفتح فارس بن
جَنِنَّ، وغيرهم كثير.

وبعد أن اكتملت موارد الداني، تصدر لتعليم القرآن، وحروف القراءات،
وأقبل عليه الطلاب من كل مكان يأخذون عنه.

ومن الذين قبروا عليه: ولده أحده بن سعيد الداني، وابن إسحاق إبراهيم
الفصوصلي، وغيرهما كثير.

ومن مؤلفات الداني:
1- كتاب التفسير في القراءات السبع.
2- المحكم في نقط المصاحف وضبطها.
3- كتاب الوقف والابتداء.
4- كتاب طبقات القراء.

توفي الداني بداية يوم الاثنين متصف شوال سنة 444 هـ.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
وبعد أن اكتملت مواهب يحيى بن البيار (1) نصدّ لتعليم القراءات، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، ومن الذين قربوا عليه: أحمد بن عبد الرحمن الخزرجي، وخلف بن إبراهيم. وتوفي يحيى بن البيار سنة 446 هـ.
رحمة الله رحمة واسعة.
والله أعلم.

1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- الصلة لأبن يشكون ج2/370.
2- غناء الشمس ص498.
3- ميزان الاعتدال ج2/360.
4- شذرات الذهب لأبن العماد ج2/404.
5- معرفة القراء الكبار ج2/349، ورقم الترجمة/288.
6- غاية النهاية في طبقات القراء ج2/349، ورقم الترجمة/2818.
الأربعاء عشر:

أبو داود سليمان بن نجاح
ت 499 هـ

ولد أبو داود سليمان بن نجاح سنة 130 هـ.

ومن مؤلفاته الكتب الآتية:

1- كتاب البيان الجامع لعلوم القرآن.
2- كتاب التبيين لهجاء التنزيل.
3- كتاب الرجز في أصول القراءات.
4- كتاب عقود الدينات.

احتلّ أبو داود سليمان بن نجاح مكانة سامية، ومنزلة رفيعة بين العلماء مما جعلهم يثنون عليه.

وفي هذا يقول ابن بشكوال: "كان أبو داود سليمان بن نجاح، من جلة المقرئين، عالمًا بالقراءات وطرقها، حسن الضبط، أشهى.

أخذ ابن نجاح القراءة، وربع القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم:

أبو عمرو الداني.

ولد أبو عمرو الداني سنة 371 هـ، ورحل إلى كثير من البلاد والمدن، من أجل تحصيل العلم. فقد أخذ القراءات عرضاً عن: خلف بن إبراهيم بن خاقان، وأبي الحسن طاهر بن غلبون.

توفي أبو عمرو الداني بدانية يوم الاثنين، منتصف شوال سنة 444 هـ. رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

والله أعلم.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:

1- فهرست ابن خبر ص. 428.
2- مراة ابن الجزري ج/111.
3- الطبقات المنسية للداودي ج/1.
4- فهرست ابن كثير ج/111.
5- شروط الدهب لابن العماد ج/3.
6- معرفة القراء الكبار لابن الجزري ج/100، رقم الترجمة 389.
7- طبقات القراء لابن الجزري ج/312، رقم الترجمة 1392.

(2) انظر: معرفة القراء الكبار ج/451.
الخامس عشر:
عبد الوهاب بن أبي القاسم القرطبي
130 هـ
ولد سنة 302 هـ، وكان من خيرة القراء المشهورين، المشهود لهم بالثقة، وجودة القراءة، وصحة الإسناد، ومن المؤلفين في القراءات، إذ ألف "كتاب المفتاح في القراءات"، وكانت له منزلة سامية بين العلماء مما جعلهم يثمنون عليه.
قال عنه "الحافظ النهائي": كان عجيبًا في تحرير هذا الشأن، ومعرفة فنونهاء(1).
رحيل "أبو القاسم القرطي"(2) إلى عدد من القرى للاخذ عن الشيوخ:
فرحل إلى كل من: دمشق، حنان، مصر، ومكة الكبرى.
ومن شيوخه الذين أخذ منهم القراءة بدمشق: الحسن أبو علي الأهاواسي.
ولد الحسن أبو علي الأهاواسي سنة 326 هـ باللهواسي، وقرأ بها على شيوخ عصره. ثم قدم "دمشق" سنة 391 هـ، فاستوطنها، وأكثر من الشيوخ، والروايات، وكانت له مكانة سامية، مما جعل العلماء يثمنون عليه.
قال عنه "الإمام ابن الجزيري": "أبو علي الأهاواسي" صاحب المؤلفات، وشيخ القراءة في عصره، وأعلى من بقي في الدنيا إسناداً، إمام كبير محدث (3).
أخذ "أبو علي الأهاواسي" القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم "إبراهيم بن أحمد الطبري".
تصدر "أبو علي الأهاواسي" لتعليم القراءات، ومن الذين قرأوا عليه: "أبو علي غلام الهراوس".
توفي "أبو علي الأهاواسي" سنة 446 هـ بدمشق، رحمه الله رحمة واسعة.
-- والله أعلم --

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
(2) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
(3) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
السادس عشر;
محمد بن المفرج
ت: 464ه
محمد بن المفرج (1) من خيرة القراء المتصدرّين المشهورين.
ولد سنة 355ه بالقيروان، ورحل إلى بعض المدن للأخذ عن الشيوخ، ومن
الذين أخذ منهم القراءة: "مكي بن أبي طالب" الآندلسِيّ القرطيّ.
ولد "مكي بن أبي طالب" سنة 355ه بالقيروان، ورحل إلى بعض المدن للأخذ
عن الشيوخ:
فرحل إلى مصر وقرأ القراءات على "طاهر بن غلبون" سنة 376ه، ثم عاد إلى
القيروان، ثم رحل سنة 382ه إلى مكة المكرمة وحج، ثم حجّ مرة ثانية سنة
387ه وجاور ثلاثة أعوام، ثم دخل الأندلس سنة 393ه، وجلس للقراء بجامع
قرطبة، وعظم اسمه، وجلّ قدرته (2).
تصدر "مكي بن أبي طالب" تعليم القرآن، وحرف القراءات، واشتهر بالثقة،
وجودة القراءة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرووا
عليه: "أبو بكر محمد بن المفرج"، وعبد الله بن سهيل، ومحمد بن عيسى المغامي،
وغيرهم كثير.
قال "ابن الجزري": من تأليف "مكي بن أبي طالب":
1- التبصّر في القراءات.
2- والكشف على النبصّة.
3- وكتاب في التفسير.
4- ومشكل إعراب القرآن.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- فهرست ابن خير من 23.
2- اسم ابن بشكال ج- 512.
3- ميزان الاعتاد ج- 49.
4- معرفة القراء الكبار ج- 1/454، رقم الترجمة/ 395.
5- معرفة القراء ج- 2/655، رقم الترجمة/ 3479.
(2) انظر: معرفة القراء لأبين الجزري ج- 1/209.
5- والرعاية في التجويد. 6- والموجز في القراءات\n(1).

توفي «مكي بن أبي طالب» سنة ٦٣٧ هـ، رحمة الله تعالى رحمة واسعة.
ومن شيوخ «محمد بن المفرج» في القراءة: «محمد بن الحسين الكارزيني الفارسي»: وهو إمام في القراءات، ومن الثقات المجددين.
أخذ القراءات عن عدد من علماء القراءات وفي مقدمتهم: «الحسن بن سعيد المطوعي» وهو آخر من قرأ عليه.
ومن شيوخ «محمد بن المفرج» في القراءة: «أحمد بن عمارة أبو العباس المهديي»
سببة إلى «المهدية» بالمغرب، وهو من أئمة القراءات المؤلفين، ومن مؤلفاته:
1- تفسير القرآن الكريم.
2- البداية في القراءات السبع.
رجل «أحمد أبو العباس المهديي»، وقرأ على «محمد بن سفيان، وأبي الحسن أحمد القنطيزي»، وغيرهما.
تصدر «أحمد أبو العباس المهديي» لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب باختون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: «محمد بن المفرج، وغامد بن الوليد،
وأبو عبد الله محمد بن مطرف»، وغيرهم كثير.
توفي «أحمد أبو العباس المهديي» سنة ٤٤٠ هـ.
ومن شيوخ «محمد بن المفرج» الذين أخذ منهم القراءة: «الحسن أبو على الأهواري»: ولد سنة ٦٢٨ هـ بالأهوار، وهو من خيرة القراء المشهورين بالثقة، وشيخ القراء في عصره، قال عنه «الحافظ الذهبي»: لقد تلقى الناس روايته بالقبول.
توفي «الحسن أبو على الأهواري» رابع ذي الحجة سنة ٤٤٦ هـ، دمشق، رحمة الله
رحمة واسعة.
- والله أعلم -
(1) انظر : طبقات القراء لابن الجزري ج - ٢ / ٣٢٠.
السابع عشر:
أبو الفتح الحداد

ولد أبو الفتح الحداد (٨٠ هـ) سنة ٨٥ هـ، وهو من خيرة علماء القراءات النقائض المشهورين بالأمانة، وصحة الإسناد.

أخذ القراءة عن مشاهير علماء عصره، وفي مقدمتهم: أحمد بن الحسين ابن
مُهْرَان، ثم جاور بفكة المكرمة، فقرأ على أبي عبد الله الكارزيتي.

وبعد أن اكتملت مواهبه تصدّر لتعليم القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه،
ومن الذين قرأوا عليه: أبو الفتح الحداد، والحافظ أبو طاهر السلفي، وغيرها.

ومن شيوخ "أبو الفتح الحداد" الذين أخذ منهم القراءة: محمد أبو عمر
الاصبهاني الخرقي نسبة إلى قرية على ثلاثة فراسخ من مرو.

وهو من القراء المشهورين، وكان مكنوف البصر، وأخذ القراءات عن عدد من القراء وفى
مقدمتهم: محمد بن عبد الوهاب السلمي، وعلى خاله: محمد بن جعفر الأشناوي.

وبعد أن اكتملت مواهبه تصدّر لتعليم القرآن، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه،
ومن الذين قرأوا عليه: أبو الفتح الحداد، ومن شيوخ "أبي الفتح الحداد" الذين أخذ
منهم القراءة: محمد بن الحسين الكارزيتي الفارسي، وبعد أن اكتملت مواهب "أبي
الفتح الحداد" تصدّر لتعليم القرآن، ومن الذين قرأوا عليه: "علي بن أحمد الزيدي
الشافعي" أحد القراء الثقاف.

وبعد حياة حافلة بتعليم القرآن توفى "أبو الفتح الحداد" سنة ٨٥ هـ رحمه الله
تعالى رحمة واسعة.

- والله أعلم -
الثامن عشر:
على بن عبد الرحمن أبو الخطاب بن الجراح
ت 467 هـ
ولد سنة 394 هـ (1) وهو من خيرة القراء المشهورين بالثقة وجودة القراءة، وقد نظم في القراءات كتابًا، وانتهت إليه رئاسة القراءة، قال عنه الحافظ أبو طاهر السلفي: كان يسليّ بأمير المؤمنين المستظهر بالله التراويح (2).
أخذ "أبو الخطاب بن الجراح" القراءة وحروف القراءات عن خيرة العلماء، وفي مقدمتهم: "محمد بن عمر أبو بكر البزار المعروف بالتجار".
ومن الذين قرأوا عليه: "على أبو الخطاب بن الجراح".
وتوفي "محمد بن عمر المعروف بالتجار" في شهر ربيع الأول سنة 426 هـ.
وبعد أن اكتسب موهب "أبي الخطاب بن الجراح" تصدّر لتعليم القرآن، وسنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين اتخذوا عنه القراءة: "عبد الله أبو محمد البغدادي سبط أبي منصور الحياط".
ومن مؤلفات "عبد الله أبو محمد سبط الحياط":
1 - كتاب المنهج في القراءات.
2 - كتاب الروضة في القراءات.
3 - كتاب الإيجار في القراءات.
4 - كتاب التبصرة في القراءات.
(2) شهادات الذهب 3/266، 486، 298، 298، 244، 549.
(2) انظر: طبّقات القراء ج 1/548، 549.
5- والقصيدة النجدة في القراءات العشر.

6- والكفاية في القراءات العست (1).

أخذ أبو محمد سبسط الخياط القراءة عن عدد كبير من خيرة القراء وفي مقدمةهم: جدّه أبو منصور محمد بن أحمد، وابن الفضل محمد بن الطيب الصباح، وابن طاهر بن سنوار، وغيرهم.

وبعد أن اكتملت موانبه تصدّر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرروا عليه بالروايات: حمزة بن علي القيطي، وزاهر بن اسماء، وزيد بن الحسن الكندي، وغير هؤلاء.

توفى أبو محمد سبسط الخياط في ربيع الآخر سنة 541 هـ ببغداد، رحمه الله تعالى.

ومن تلاميذه: أبي الخطاب بن الجراح، الذين أخذوا عنه القراءة: سعد الله أبو الحسن الدجاجي البغدادي.

وبعد أن اكتملت موانبه «سعد الله الدجاجي»، تصدّر لتعليم القرآن، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرروا عليه: أحمد بن بنتاء، وحماد بن مزيد، وغيرهما.

توفي سعد الله الدجاجي في شعبان سنة 564 هـ عن أربع وثمانين سنة، رحمه الله.

توفي أبو الخطاب بن الجراح سنة 497 هـ.

رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

- والله أعلم -

(1) انظر: طبقات القراءة لأبن الجزيز ج1/ 435.
المصطفى بن عبيد الله أبو البركات

ولد سنة 136 هـ، وكان من خيرة القراء المشهور لهم بالثقة. أخذ القراءة عن عدد من خيرة القراء، وفي مقدمتهم: محمد بن علي أبو العلاء الواسطي، القاضي ونزيل بغداد، ولد سنة 249 هـ، وهو من خيرة القراء، قال عنه الحافظ الذهبي: تجاوز في القراءات، وصنف، وجمع، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالعراق.

أخذ أبو العلاء الواسطي القراءة، وحروف القراءات عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: أحمد بن هارون الرأزي.

وبعد أن اكتملت مواهب أحمد بن هارون الرأزي، تصدَّى لتعليم القرآن، وأقبل عليه الطلاب بأحبون عهده، ومن الذين قرأوا عليه بالروايات: أبو القاسم الهذلي، وأبو علي غلام الهراس، ابن عنائب، وغيرهم كثير.

توجه أبو العلاء الواسطي سنة 436 هـ، رحمه الله تعالى.

وبعد حياة حافلة بتعليم القرآن توفي محمد بن عبيد الله أبو البركات، سنة 499 هـ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

والله أعلم.
على بن خلف العبسي
ت. ٤٨٠ هـ

ولد سنة ٤١٢ هـ وهو من خيرة القراء الثقاف المشهود لهم بجودة القراءة، وحسن الأداء.

أخذه "علي بن خلف" القراءة عن خيرة القراء، ورحل إلى "مصر" فقرأ على أحمد المعروف بابن نفيس، وهو من خيرة القراء الثقاف، واشتهر بين الناس بالثقة والأمانة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، ومن الذين قروا عليه:

على بن خلف العبسي، ويוסף الهذلي، وأبي الحسين الخشب، وغيرهم.

توفي "ابن النفيس" في رجب سنة ٥٣ هـ، بعد أن قارب المائة، رحمة الله رحمة واسعة.

وكما أخذ "علي بن خلف العبسي" القراءة عن خيرة القراء، أخذ كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خيرة العلماء.

وبعد أن اكتملت مواهب "علي بن خلف العبسي" تصدر بجامع قرطبة لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، ومن الذين قرووا عليه:

أحمد بن خلف المعروف بابن النحاس.

توفي "علي بن خلف العبسي" في جمادى الأولى سنة ٤٨٨ هـ.

رحمه الله رحمة واسعة.

والله أعلم.

---

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- فهستن ابن خيرات: ٤٣٥.
2- بقية المنمس ص: ٤٣٢.
3- العملة لمحمد باكوال ج: ٢٣٣.
4- معرفة القراء الكبار ج: ٤٦٠، ورقم الترجمة: ٤٠١.
5- غنية النهاية في طبقات القراء ج: ٤٤١، ورقم الترجمة: ٢٢١٦.
الحادي والعشرون:

محمد بن أحمد أبو منصور الخياط

ولد سنة 164 هـ: وهو من خيرة القراء الثقات المشهود لهم بالأمانة، والتقهي، وجودة القراءة، وصحة الإسناد، قال عنه أبو سعد السماعني: كان له ورد يقرأ فيه سبعاً كاملاً من القرآن بين العشاءين قائمًا وقاعدًا، حتى طعن في السن، وكان صاحب كرامات.


أخذ أبو منصور الخياط القراءة، وحرف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمةهم: أحمد بن مسروق، أبو نصر الحباب البغدادي.

ترك محمد أبو منصور الخياط للكتاب القرآن الكريم: كتاب أليف في القراءات.

توفي محمد أبو منصور الخياط في جمادي الأول، سنة 699 هـ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

والله أعلم.
الثاني والعشرون:

يحيى بن علي بن الحشام
ت: 450 هـ

وهو من خيرة القراء الثقات المشهورين بجودة القراءة، وصحة الإسناد، قال عنه ابن الجوزي: "هو شيخ القراء بالديار المصرية، أستاذ ماهر، وصحيح الإسناد" (1).

أخذ القراءة عن عدد من خيرة القراء، وفي مقدمتهم: "أحمد المعروف بن نفس".

وبعد أن اكتملت مواهب "ابن نفس"، تصدر لتعليم القرآن، وفي مقدمة من قراء عليه: "يحيى بن علي بن الحشام".

توفي أحمد بن نفس في رجب سنة 453 هـ، وقد قارب المائة، رحمه الله رحمة واسعة.

ومن شيوخ "يحيى بن الحشام" الذين أخذ منهم القراءة: "إسماعيل أبو طاهر النحوي" الأندلسي، ثم المصري، مؤلف كتاب "العنوان"، وكتاب "الاكتفاء في القراءات"، وهو من خيرة القراء الثقات، أخذ القراءة عن خيرة القراء، وفي مقدمتهم: "عبد الجبار بن أحمد الطرسوسي".

وبعد أن اكتملت مواهب تصدر لتعليم القرآن، وجلس "بجامع عمرو بن العاص" بمصر لتعليم القرآن، ومن الذين قرأوا عليه: "يحيى بن علي بن الحشام".

توفي أول المحرم سنة 455 هـ، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة.

والله أعلم.
سُعيد بن المسلم بن قيصراط

ولد سنة 194 هـ وهو من خريجي القراءات الحقوقية، قال عنه الخائف
الذهبي: "انتهت إليه المشيخة في القراءة بدمشق،(1)
أخذ القراءة عن عدد من خريجي القراءة وفي مقدمتهم: "رشاد بن نظيف".
و بعده ان اكتملت موانع "رشاد بن نظيف" تصدّر لتعليم القرآن، وحوالف
القراءات، ومن الذين قرأوا عليه: "سُعيد بن المسلم بن قيصراط".
توّي "رشاد بن نظيف" في المحرم سنة 44 هـ بدمشق، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
ومن شيوخ "سُعيد بن المسلم بن قيصراط" الذين أخذ منهم القراءة: "الحسن أبو علي الأهواري".
ولد سنة 353 هـ بالاهوازي، ثم قدم دمشق سنة 391 هـ، فاستوطناها، وهو من
خريجي القراءات، المشهور لهم بجودة القراءة، وعلى الإسناد، قال عنه "ابن
الجزري": "أبو علي الأهواري صاحب المؤلفات، وشيخ القراء في عصره، وأعلى
من بقى في الدنيا إسناداً، وإمام كبير محدثاً".(2)
أخذ "أبو علي الأهواري" القراءات عن عدد من خريجي القراءة، وفي مقدمتهم: "إبراهيم
بن أحمد الطبري"، إذ قرأ عليه بغداد، وبعد أن بدأ مواءمه تصدّر لتعليم القرآن، ومن الذين
قرأوا عليه: "سُعيد بن المسلم بن قيصراط، وأبو علي غلام الهرار".
توفي "أبو علي الأهواري" بدمشق سنة 44 هـ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
- والله أعلم -

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- شفرات الذهب ج 2/ 93
2- معرفة القراء الكبار ج 1/ 627، ورقم الترجمة 540.
3- طبقات القراء ج 1/ 133، ورقم الترجمة 1319.
(2) انظر: طبقات القراء ج 1/ 220.
الرابع والعشرون:

محمد بن عبد الواحد القرآز
تـ 80 هـ

ولد سنة 630 هـ، وهو من خيرة القراء، والمحدثين، المشهود لهم بجودة القراءة، قال عنه: "الخافض الذهبي": "كان ثقة، جليلًا، عالماً" (1).

أخذ القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "الحسن بن أبي الفضل الشرماني" نسبًا إلى "شرممان"، وهي قرية بنيواحى "نيسابور" (2)، وهو من خيرة القراء الثقات الحذاق المشهورين، تخرج على يديه ألف باليغ بنيسابور.

أخذ القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "أبو الحسن الخماسي، وأبو الحسن بن العلاء"، وغيرهما.

وبعد أن اكتملت مواهب "الحسن الشرماني" تصدر لتعليم القرآن، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، ومن الذين قرؤوا عليه: "أبو طاهر بن سوار، ومحمد بن عبد الواحد القرآز"، وغيرهما.

توفي "الحسن الشرماني" سنة 951 هـ.

ومن شيوخ "محمد بن عبد الواحد القرآز" الذين أخذ عليهم القراءة: "عبد الواحد أبو الفتح ابن شيطا البغدادي" ولد سنة 937 هـ، وهو من القراء الثقات، ومن المؤلفين، إذ ألّف كتاب "الذمار في القراءات العشر".

وأخذ "أبو شيطا" القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "علي بن العلاء، وأبي الحسن بن الحماسي"، وغيرهما.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
("1 طبقات القراء جد 2/ 162، ورقمة الترجمة/ 216.
("2 معرفة القراء الكبير جد 1/ 424، ورقمة الترجمة/ 704.

(2) انظر: القراء الكبار جد 1/ 424.
("3 انظر: الأنساب للسمعاني جد 3/ 422.
وبعد أن اكتملت مواهبه تصدّر لتعليم القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرهوا عليه: "محمد بن عبد الوهاب القرآني، أبو طاهر بن سوار"، وغيرهما.
توفي ابن شيطان في شهر صفر سنة 450 هـ، رحمه الله رحمة واسعة.
- والله أعلم -
الخامس والعشرون:
المبارك بن الحسين العسَّال

ت50ه

وهو من القراء الثقافات الأدباء، قال عنه «الحافظ الذبيبي»: عَنِّي بالقراءات عناية
كلية وتقدم فيها، وطال عمره، وعلا مندهاء.(1)

أخذ القراءة عن خيره القراء وفي مقدمتهم: «أبو علي الواسطي المعروف
بغلام الهرا». 

ولد «أبو علي غلام الهرا» سنة 374ه، وأخذ القراءات عن خيره القراء وفي
مقدمتهم: «عبد الملك البُنْوَانى».

وبعد أن اكتملت مواهبه تصدَّر لتعليم القرآن، والقراءات، وانتشار ثقته،
والأمانة، وعلمه الإسناد، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا
عليه: «المبارك بن الحسين العسَّال، وأبو العز الفلانسي»، وغيرهما.

توفي «أبو علي غلام الهرا» يوم الجمعة سابع جمادي الأولى سنة 468ه.

وبعد أن اكتمل مواهب «المبارك بن الحسين العسَّال» تصدر لتعليم القرآن، وأقبل
عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: «أبو الخيرا الهذالماني»، شيخ
همذان، وإمام العراقيين، ومؤلف كتاب: «الغاية في القراءات العشر»، وأحد حفاظ
العصر، وهو من الثقات المدينين.

قال عنه «ابن الجزري»: اعتني بهذا الفن أتم عناية، وألف فيه أحسن الكتب مثل:

1- الوقف والإبداع.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- ميزان الاعتدال ج 2 3/ 50.
2- مرآة الجنان ج 3 4/ 200.
3- شذرات الذهب ج 4 27.
4- معرفة القراء الكبار ج 2 260، رقم الترجمة 248.
5- طبقات القراء ج 2 42، رقم الترجمة 2754.
ترجمة بعض علماء القراءات

2- المأنث.
3- التجريد.
4- الانتصار في معرفة قراءة المدن والأمصار.
5- وأفرد قراءات الأئمة كل مفردة في مجلد.

ومن وقف على مؤلفاته علم جلالة قدره، وهو عندي في المشاركة مثل أبي عمرو الداني في المغارة: 

توفي أبا العلاء الهذاني تاسع عشر جمادي الأولى سنة 569 هـ.
رحمه الله رحمة واسعة.

وبعد حياة حافظة توفي المبارك بن الحسين العسال سنة 561 هـ.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

والله أعلم.
السادس والعشرون:
خلف بن إبراهيم أبو القاسم النحاس
ت 159 هـ

ولد سنة 276 هـ (1) وهو من القراء الثقاف المشهود لهم بصحة البدائل. قال عنه:
الحافظ الذهبي: "طالب عمره، وبعد صيته، وكان مدار القراء علية بقرطبة" (2).

رحل "أبو القاسم النحاس" إلى كل من "مكة ومصر" للأخذ عن الشيخ، وقرأ "مكة" على "عبد الكريم أبي معاشر الطبري"، قال عنه "ابن الجزري": "أبو معاشر الطبري" شيخ أهل مكة، إمام عارف، محقق، أستاذ" (3).

أخذ القراءة عن عدد من خبرة القراء، وفي مقدمتهم: "أبو عبد الله الكارئيني، وإسماعيل بن راشد الدخلي.

وعدد أن اكتملت مواهب "أبي معاشر الطبري"، تصدّى لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "أبو القاسم النحاس، والحسن بن بلئيمة، وغيرها.

توفي "أبو معاشر الطبري" سنة 278 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "خلف بن إبراهيم أبو القاسم النحاس" الذين أحدهم القراءة بصر: "نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي"، وهو من القراء الثقات، ومؤلف كتاب "الجامع في القراءات".

أخذ القراءات عن عدد من خبرة القراء، وفي مقدمتهم: "علي بن جعفر الرازي، وأبو الفرج الهمراوي" وغيرها.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
- الصلة لابن شكوكان ج/1174.
- معرفة القراء الكبار ج/1065، رقم الترجمة/7.
- دراسات القراءات ج/61، رقم الترجمة/227.
(2) انظر: معرفة القراء الكبار ج/426.
(3) انظر: طبقات القراء ج/61.
وبعد أن اكتملت موهبة "أبن خلف" تصدّر لتعليم القرآن، ومن الذين قرأوا عليه: "ابن عبد المنعم، ومحمد بن عروس، وأبو بكر بن رق".

توفي "ابن خلف" سنة 164 هـ، رحمه الله تعالى.

وبعد أن اكتملت موهبة "أبن خلف" تصدّر لتعليم القرآن، ومن الذين قرأوا عليه: "سعد ابن خلف القرطي".

وهو من القراء الثقات المعروفين بالثقة، وصحة القراءة، وصحة الاسماد، وأخذ القراءة عن خبراء القراء، وفي مقدمتهم: "خلف بن إبراهيم أبو القاسم النخاس"، و"سعد ابن خلف القرطي". 

وأقبل عليه الطلاب، ومن الذين قرأوا عليه: "إبراهيم بن يوسف المعاجرى، وأبو علي القرطي".

توفي "سعد ابن خلف القرطي" سنة 162 هـ.

وبعد حياة حافلة بتفاني العلم، ثم بتعليمه توفي "خلف بن إبراهيم أبو القاسم النخاس" سنة 161 هـ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

- والله أعلم -

---

(1) انظر: طبقات القراء لا بن الجوزي ج2/370.
السادع والعشرون:
الحسن بن خلف بن بلّيمة
ت 410 هـ
ولد سنة 427 هـ، وهو من خيرة القراء الثقاف المؤلفين، إذ ألّف كتاب تلخيص العبارات بلطيف الإشارات.
رحل ابن بلّيمة إلى بعض المدن للأخذ عن الشيوخ، فقد رحل من القرية مسقط رأسه إلى هيئة المكرمة، ثم إلى مصر، ثم إلى الإسكندرية واستقر بها، وقد استفاد من رحلاته هذه فائدة عظيمة، إذ أخذ القرآن والقراءات، والكثير من العلوم عن الشيوخ.
قرأ بالقريان على أبي بكر القرشي، الإمام جامع القراءة، وعبد الخالق الجلاء، وأبي العالية الجندولي وغيرهم.
وقرأ بـ "مكة المكرمة" على أبي معمر الطبري.
وقرأ بالصورة على محمد بن أحمد القدوسي، وأحمد بن نفيس.
ومن تلاميذ الحسن بن خلف بن بلّيمة الذين أخذوا عنه القراءة: أحمد بن عبد الله أبو العباس اللحمي، وهو الإمام صالح ثقة.
وعبد الرحمن أبو القاسم القرشي المالكي، وهو شيخ مقرب صالح ثقة.
ومحمد بن عبد الرحمن الإشبيلي، وهو أستاذ ثقة، قال عنه "الحافظ الذهبي": عنى بالقراءات، واستحر بالصدق والإتقان.
ويحيى بن سعدون الأزدي القرطي، ولد بقرطبة سنة 486 هـ، ثم رحل إلى الإسكندرية، وتوفي سنة 501 هـ عن ثمانين سنة.
وتوفي الحسن بن خلف بن بلّيمة سنة 14 هـ، رحمه الله رحمة واسعة.
والله أعلم.
الثامن والعشرون:
عبد العزيز بن عبد الملك

552 هـ

وهو من خيرة القراء المشهود لهم بالثقة والأمانة، قال عنه ابن بشكوال: كان عبد العزيز بن عبد الملك شيخًا صاحبًا مجوّدًا، حسن الصوت بالقرآن، ولد قبل الثلاثين واربعمائة.

أخذ عبد العزيز بن عبد الملك القراءة عن عدد من خيرة القراء، وفي مقدمتهم:

عبد الله بن سهل الأندلسى المرسي، وهو من خيرة قراء الأندلس المشهورين.

أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: أبو عمر الطالبى المككي، ومكي بن أبي طالب، وأبو عمر الدانى وغيرهم.

وبعد أن اكتمل موهب عبد الله بن سهل الأندلسى، تصدّر لتعليم القرآن، وأقبل عليه الطلاب بأجذور عنه، ومن إخذه عنه القراء: عبد العزيز بن عبد الملك.

وقد احتلّ عبد الله بن سهل مكانة سامية، ومنزلة رفيعة بما جعل العلماء يشون عليه، قال عنه أبو عليّ بن سكرة: هو إمام وقته في فنه، ليته بالمرارة، وقد لازم أبا عمرو الدانى ثماني عشر عامًا، وكان شديدًا على أهل البدع، ودخل سبيّته، وأقروا بها مدة، ثم خرج إلى فطنة، ثم رجع إلى الأندلس، ومات فرداً سنة 480 هـ رحمه الله تعالى.

---

(1) انظر: ترجمته في المراجع الأكية:
1- المسيلة: ابن بشكوال ج/2 373.
2- نزهة الخلفي للمُجيي ج/4 1254.
3- التاج الزاهرة ج/5 221.
4- معرفة القراء الكبار للمُجيي ج/1 470.
5- طبقات القراء لأبي الجوزي ج/1 391.
6- شذرات الذهب لأبي المعمري ج/4 33.
(2) انظر: طبقات القراء لأبي الجوزي ج/1 422.
وبعد أن اكتملت موهبة "عبد العزيز بن عبد الملك" تصدر لتعليم القرآن، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، وفي مقدمتهم: "إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق الغريناطي".

توفي سنة 599 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن تلاميذه "عبد العزيز بن عبد الملك" الذين أخذوا عنه القراءة: "أحمد ابن هشام الحزامي"، وهو من القراء المعروفين بالثقة، وجودة القراءة، أخذ القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "عبد العزيز بن عبد الملك"، وخلف الحصائر، وغيرهما.

وبعد أن اكتملت موهبة "أحمد بن هشام الحزامي" تصدر لتعليم القرآن، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين فرموا عليه: "عبد الرحمن ابن محمد الأنصاري".

ومن تلاميذه "عبد العزيز بن عبد الملك" الذين أخذوا عنه القراءة: "أبو الحسن الأنصاري البلنسي"، وهو إمام كبير، وأستاذ حافظ، كانت له مكانة سامية، ومنزلة رفيعة بين العلماء.

وبعد حياة حافلة بتعليم القرآن توفي "عبد العزيز بن عبد الملك" بالمريسة سنة 514 هـ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

والله أعلم.
الحسن بن أحمد أبو علي الحداد

ت. هـ

وهو من خيرة القراء، وشيخ «أصبهان»، قال عنه «ابن الجزري»: «هو أعلى من
بقى في الدنيا إسنادًا في القراءات والحديث».

وكان له مكانة سامية، ومنزلة رفيعة، مما جعل الكثيرين يثرون عليه، وفي هذا
يقول: «أبو سعيد السمعاني»: كان «الحسن بن أحمد» ثقة، عالماً، صدوقاً، من أهل
العلم والقراء، سمعه مسنود الإمام أحمد، والمطلب، ومسنود الحارث، ومسنود
الطيبي، من «أبي نعيم».

ولد «الحسن بن أحمد أبو علي الحداد» سنة 190 هـ، وأول اسمه سنة 244 هـ،
واخذ حروف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: «أحمد بن يزيد الحياط»، وأبو
عبد الله المُلْحَنَيُّ الأصبهاني.

وهو من القراء الثقات المشهورين.

ومن شيوخ «الحسن بن أحمد أبو علي الحداد» الذين أخذ عنهم القراءة: «عبد
الرحمن بن أحمد أبو الفضل الرازٍ العلَّامي»، وهو من مشاهير القراء الثقات، ومؤلف
كتاب: «جامع الوُقُوف»، قال عنه: «أبو سعد بن السمعاني»: «كان مقرَّباً، فاضلاً، كثير
التصانيف، حسن السيرة، قاعٍ باسبي، يقرَّ أكثر أوقاته، ويربى الحديث».

ومن شيوخ «الحسن بن أحمد أبو علي الحداد» الذين أخذ عنهم القراءة: «عبد الله
بن محمد أبو القاسم العطَار الأصبهاني»، شيخ قراءة «أصبهان» وهو من الثقات

---

(1) انظر: ترجمة في المراجع الآتية:
1- معرفة القراء الكبير لمذر أنجلي ج. 471 / 311.
2- معرفة القراء الكبير لمذر ألمان ج. 2 / 311.
3- طبقات القراء لابن الجزري ج. 1 / 172.
4- شخوص الزهاد لابن المحمد ج. 2 / 47.
5- المغير في عصر من غير: 4 / 361.

(2) انظر: طبقات القراء لابن الجزري ج. 1 / 362.
المشهورين، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم محمد بن جعفر الصابوني، وطلحة بن خلف القربي.

وأبد أن اكتسب مواهب عبد الله بن محمد العطار تصدر لتعليم القرآن، وأشتهر بالثقة والأمانة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب بإلزامه، ومن الذين قرأوا عليه: "الحسن بن أحمد أبو علي العطار، والقاضي أبو محمد بن اللبان".

ومن شيوخ الحسن بن أحمد أبي علي الحداد، الذين أخذ عنهم القراءة: "علي بن القاسم أبو الحسن الأصبهاني الخياط"، وهو من خيرة القراء الثقات المشهورين، ورى القراءة عرضًا عن "أبي الحسن الشنبذى" وسمع القراءات السبعة لابن مجاهد من فهم بن إبراهيم الكتاني.

وبعد حياة حافلة بطلب العلم، ثم تعليمه لأبناء المسلمين توفي الحسن بن أحمد الحداد سنة 545 هـ عن سبعون وتسعة سنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

والله أعلم.
الثلاثون:
محمد بن الحسين أبو العز القلاووني
ت. 505 هـ

وهو من خيرة القراء المؤلفين المشهود لهم بالثقة، قال عنه ابن الجزري: "هو شيخ العراق، ومقرئ القراء بواسط، وصاحب التصانيف، كان بصيراً بالقراءات، وعلامها, عارقاً بطرقها، عالى الإسناد".

وألف كتاب "الإرشاد في القراءات العشر"، وكتاب "الكفاية" في القراءات، وقد قرأت بالكتابين.

ولد "أبو العز القلاووني" سنة 450 هـ، واتخذ القراءة، وروف القراءات عن عدد من خيرة القراء، وفي مقدمتهم: "يوسف أبو القاسم الهذلي الينكري"، وهو من خيرة القراء المشهورين، المعروفين بالثقة، قال عنه ابن الجزري: "قُطِفَ البلاد في طلب القراءات فلا أعلم أحداً في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته، ولا يأتي من لقي من الشيخ.

وقال "أبو القاسم الهذلي" في كتاب "الكامل": "فجعلته من لقيت في هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وستين شيخًا من آخر المقرب إلى باب فرغانة: يميناً، وشمالاً، وجبلاء، وبحراً، ولو علمت أحداً تقدم على في هذه الطبقة في جميع بلاد الإسلام لقصده، وألفت كتاب "الكامل" فجعلته جامعاً للطرق المثلى، والقراءات المعروفة".

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- المتنوم ج1/181.
2- العلم في غير من غير ج4/60.
3- ميزان الاعتدال ج3/525.
4- معرفة القراء الكبار ج1/173.
5- طبقات السبكي ج2/97.
6- طبقات الأستوي ج2/230.
7- عدد النهاية في طبقات القراء ج2/128.
8- لسان الميزان ج5/144.
9- شفرات المذهب ج4/12.
(2) انظر: طبقات القراء لأبي الجزري ج1/298.
أخذ "أبو القاسم الهذلي" القراءة وحروف القراءات عن عدد كبير من خيرة القراء، وعدهم 12 شيخًا، وفي مقدمةهم: "إبراهيم بن الخطيب، وأحمد بن رجاء، وأحمد بن الصقر"، وغيرهم.

وبعد أن اكتملت موهبة "أبو القاسم الهذلي" تصد لتعليم القرآن، وحروف القراءات، واصته بالثقة وجودة القراءة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرؤوا عليه: "أبو العزّ الفلانسيّ، وعلى بن عماكر"، وغيرهما.

توفي "أبو القاسم الهذلي" سنة 364 هـ، رحمه الله تعالى رحمته واسعة.

وبعد حياة حافلة بتعليم كتاب الله تعالى، توفي "أبو العزّ الفلانسي" سنة 521 هـ، رحمه الله تعالى رحمته واسعة.

- والله أعلم -
الحسين بن محمد أبي عبد الله البارع
ت 524 هـ
ولد سنة 443 هـ، وأخذ القراءات عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "أحمد بن الحسن المعروف بابن اللحیانی". أخذ "ابن اللحیانی" القراءات عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "أبو الحسن علي بن أحمد الحمّامی"، وبعد أن اكتملت موهاب "ابن اللحیانی" تصدّر للإقراء، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "أبو عبد الله البارع، وبحي بن الخطاب النهري".
ومن شيوخ "الحسين أبي عبد الله البارع"(1) الذين أخذ منهم القراءات: "الحسين أبو عبد الله الخولانی الإسکافی"، وهي نسبة إلى "إسکاف" وهي ناحية ببغداد(2)، وهو من القراء المعروفين بالثقة، أخذ القراءات عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "أبو الحسن بن العلاف، وأبو الحسن الحمّامی".
وبعد أن اكتملت موهاب "الحسین أبي عبد الله الإسکافی"، تصدّر لتعليم القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "الحسين أبو عبد الله البارع، وأبو الخطاب بن الجراح، ومحمد بن الحسن المزراقي". ومن تلاميذ "الحسین أبي عبد الله البارع" الذين أخذوا عنه القراءات: "الحسن بن أحمد أبو العلاء الهیسی" شیخ "هیسینان"، وإمام العراقيين، ومؤلف كتاب "الغاية في القراءات العشر"، وهو من القراء الثقات المؤلفين المعروفين بصحة الإسناد.

(1) أنظر: ترجمته في المراجع الآتية:
2 - إرشاد الأربیب ج2-147/1-11/11.
4 - إتباع الراویة ج2-228/1-254/1.
6 - ذكریة الخلفاء ج2-127/4-168/1.
7 - عيون النواصیع ج2-121/1-211/1.
8 - البندیة والتهیه ج2-12/1-216/1.
9 - طبیعت القراء ج2-251/1.
10 - معرفة القراء الكبار ج1-423/1-236/5.
12 - النجوم الزهرا ج2-5-236/5.
14 - روضات الجنت ج3-195/3.
(2) أنظر: الأنساب للسمعینی ج1-149/1.
وقد رحل في طلب القراءات، والحديث إلى عاصمها، بغداد، وواستاً، وكان
من أبناء التجار الأثرياء، فأنفق جميع ما ورثه في طلب العلم.
أخذ «الحسن أبو العلاء الهمذاني» حروف القراءات عن عدد من القراء وفي مقدمتهم:
أبو عبد الله البارع، وأبو الفتح السراج، وأبو علي بن الحسن الحداد، وغيرهم.
وبعده أن اكتملت مواهبه تصدر لتعليم كتاب الله واشتهر بالثقة وجودة القراءة،
وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: «أبو أحمد بن سكينة،
ومحمد بن الكيال»، وغيرهما، توفى «الحسن أبو العلاء الهمذاني» سنة 569 هـ،
رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
توفي «الحسن أبو عبد الله البارع» سنة 564 هـ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

- والله أعلم -
الثاني والثالثون:

شيخ بن عيسى الأشجعى
ت. 50 مه

وهو من خيرة القراء الثقافات، قال عنه الذهبي: كان بصيرًا بعمل القراءات،
غواصة في المعاني، عالي السنن، عارفًا بالادب، له مصنفات في القراءات (1).
من مؤلفاته كتاب التقريب والإشعار في مذاهب القراء السبعة أئمة الأمصار.
أخذ شعيب بن عيسى الأشجعى القراءات عن عدد من القراء وفي مقدمتهم:
خاله شيخ بن شعيب صاحب دمشق بن أبي طالب.
ومن شيوخ شعيب بن عيسى الذين أخذ عنهم القراءة: محمد بن المرج، وأبو
عبد الله البطليوسى (2).
ومن شيوخ شعيب بن عيسى الأشجعى الذين أخذ عنهم القراءات: أبو بكر
عياش بن محراس، وعبد الله بن طلحة، وبعد أن اكتمل موهب شعيب بن عيسى
الأشجعى تصدر لتعليم القرآن، واشتهر بالثقة، وصحة الإسنا، وأقبل عليه الطلاب
يأخذون عنه، ومن الذين قراءوا عليه: محمد بن خير أبو بكر الأشجعلي وهو من خيرة
القراء الثقاب المؤولين، قال عنه: الحافظ الذهبي: "ما علمت أحدًا جمع الأخذ عن
شيوخه منه(2).

وبعد حياة حافلة بتعليم حروف القراءات توفي شعيب بن عيسى الأشجعى بعد
سنة 55 مه، رحمة الله تعالى رحمة واسعة.

والله أعلم.
 треть والثلاثون:

منصور بن الخير المالقي

تُوفي

وهو من خيرة القراء المعروفين بالثقة والأمانة، وجودة القراءة، أخذ القراءة عن عدد من خيرة القراء وفي مقدمتهم: "موسى بن الحسن المعروف بالمعدل"، وهو من خيرة القراء وتُوفي كتاب "الوحة في القراءات". 

أخذ القراءات عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "أحمد بن نفيض، والحسن بن إبراهيم الباز، وعبد الملك بن سابور"، وغيرهم.

وبعد أن اكتمل مواهب "موسى بن الحسين" تصدّر لتعليم القرآن وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرروا عليه: "منصور ابن الخير المالقي".

ومن شيوخ "منصور بن الخير المالقي" الذين أخذ منهم القراءة: "محمد بن شريع الإشبيلي"، وهو من خيرة القراء ومؤلف كتاب "الكافى، والتذكيرة" في القراءات.

رحل "محمد بن شريع الإشبيلي" إلى كل من: "مصر، ومكة، وبغداد" للأخذ عن علماء هذه البلاد، ثم رجع فولى خطابه الإشبيلي، بلده، ولد "محمد بن شريع" سنة 388 هـ، وأخذ القراءات عن عدد من خيرة القراء وفي مقدمتهم: "أبو العباس بن نفيض، وأحمد بن محمد القنتري، وتأجل الأئمة أحمد بن علي"، وغيرهم، وبعد أن اكتملت مواهب تصدّر لتعليم كتاب الله، واشنو بوجود القراءة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه وفي مقدمتهم: "ابنه أبو الحسن شريع، وعيسى بن حزم".

تُوفي "محمد بن شريع" سنة 766 هـ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
   1- الصلة لابن بشكوال ج2/ 20.
   2- بقية المتنس ص 245.
   3- طبقات القراء لابن الجوزي ج2/ 216، رقم الترجمة 2652.
ومن شيوخ منصور بن الحكيم المالقي الذين أخذ منهم القراءة: عبد الكريم أبو معاشر الطبري، وهو من خيرة القراء الثقات، ومن مؤلفاته:

1 - كتاب «الدلّر» في التفسير.
2 - كتاب «عنوان المسائل».
3 - كتاب «طبقات القراء».
4 - كتاب «العدد».
5 - كتاب «التلخيص في القراءات الثمانية».
6 - كتاب في اللغة.
7 - كتاب «الرشاد» في شرح القراءات الشاذة.
8 - كتاب «سُوق العروس»: فيه ألف وخمسمئة رواية وطريق.

أخذ عبد الكريم أبو معاشر الطبري القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: أبو القاسم على الزيد، وابن نفيس، وأبو عبد الله الكارزاني، وغيرهم.

وبعد أن اكتملت مواهبه تصدّر لتعليم القرآن، وحوّر القراءات، واصنح بالتّقية والأمانة، وجودة القراءة، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قربوا عليه:

منصور بن الحكيم المالقي، والحسن بن بلّيما.

توفي عبد الكريم أبو معاشر الطبري ببيته بساحة سنة 487 هـ، رحمه الله رحمة واسعة.

ومن تلاميذه منصور بن الحكيم المالقي الذين أخذوا عنه القراءة: علي بن محمد أبو الحسن الطوطوشي، وهو من القراء الثقات المعروفين بالنقير والصلاح.

أخذ القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: منصور بن الحكيم المالقي، وأبو الحسن بن الدوشن، وأبو المطرق بن الوزن، وأبو محمد بن جوشين.

توفي علي بن محمد الطوطوشي بعد الستين وخمسمئة، رحمه الله تعالى.

وبعد حياة حافلة بتعليم القرآن، وحوّر القراءات توفي منصور بن الحكيم المالقي.

في شوال سنة 526 هـ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

- والله أعلم -
الرابع والثلاثون:
أحمد بن خلف بن النحاس
ت 320 هـ

وهو من خيرة القراء المجدّدين المؤلفين (1)، ومن مؤلفاته: كتاب "الناسخ والمنسوخ".
أخذ القراءة وحروف القراءات عن عدد من خيرة القراء وفي مقدمتهم: "علي بن خلف العبسي الأندلسى القرطي".

ولد سنة 167 هـ، ورحل إلى مصر، فقرأ على "أبي العباس أحمد بن نفيس".
وبعد أن اكتملت مواهبه تصدّر لتعليم كتاب الله، وذاع صيته بين الناس، وأقبل عليه الطلاب يأخذون منه، ومن الذين قرأوا عليه: أحمد بن خلف بن النحاس، ويبني بن محمد بن سعادة، وعيسي بن عبد الله الغافقى.
احتل "علي بن خلف العبسي" مكانة سامية، ومساهمة كبيرة بين العلماء مما جعلهم يثرون عليه، قال عنه "أبو يشكون": كان من جلّة القرئين وعلمائهم، أشتهر بالزهد والخير، والصلاح، والتوقيع (2).

توفي في جمادى الأولى سنة 378 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "أحمد بن خلف بن النحاس" الذين أخذ منهم القراءة: محمد بن شريحة الربيعى الإشبيلي (3)، وهو من خيرة علماء القراءات الثقات المحققين، ومؤلف كتاب "الكافى والذكرى" في القراءات، وقد ولى خلافة "إشبيلية".

ولد سنة 328 هـ، ورحل سنة 332 هـ إلى همكة المكرمة، فقرأ على "أبي العباس بن نفيس"، ولقى مكيى بن أبي طالب، وأجازه، ثم رجع إلى "إشبيلية" بلده.

---
(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1. بغية للنسى من 176 - 177.
2. طبقات المفسرين للماهردى ج 1 / 40.
3. معرفة القراء الكبار للهذلي ج 1 / 442.
4. طبقات القراء لأبي الجزري ج 1 / 52 - 54.
(2) انظر: طبقات القراء لأبي الجزري ج 1 / 541.
وبعد أن اكتملت مواهب «محمد بن شريح الرّعيني» تصدّر لتعليم القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه ومن الذين قروّوا عليه: "أحمد بن خلف بن النحّاس". توفي «محمد بن شريح» سنة 476 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "أحمد بن خلف بن النحّاس"، الذين أخذ عنهم القراءة: "محمد بن عبد الرحمن السرّقسطي ثم السبتي"، وهو من القراء الثقات الكبار المشهورين بصحة الإسناد، أخذ حروف القراءات عن عدد من القراء: منهم خاله: "أحمد بن محمد الباقعي"، و"القاسم بن محمد الزقاق"، ومحمد بن وهب، وغيرهم. وبعد أن اكتملت مواهب تصدّر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قروّوا عليه: "أحمد بن خلف بن النحّاس".

وبعد أن اكتملت مواهب "أحمد بن خلف بن النحّاس" تصدّر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه القراء يأخذون عنه، ومن الذين قروّوا عليه: "أنجبه بن يحيى أبو الحسن الرّعيني الإشبيلي".

وبعد حياة حافلة بتعليم العلم توفي "أحمد بن خلف بن النحّاس" في رجب سنة 531 هـ، رحمه الله رحمة واسعة.

والله أعلم.
الخامس والثالثون:

محمد بن علي أبو عبد الله التوائشة

وهو من خيرة القراء المشهورين.

أخذ القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: أبو عمرو الداني، ومكى، ابن أبي طالب، وأبو العباس الهمدي.

وبعد أن اكتملت مواهب محمد بن علي التوائشة، تصدت لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: أبو عبد الله التوائشة، وبحين بن الخلف، وغيرهما.

ومن شيوخ محمد بن علي التوائشة الذين أخذ منهم القراءة: أبو داود سليمان بن نجاح، وهو شيخ القراء، قال عنه: ابن بُشْكَوْال: «كان من جملة المقرنين، وكان عالما بالقراءات، وطرقها، وحسن الضبط، وثقة ديناه».

ومن مؤلفات أبي داود سليمان بن نجاح:

1- كتاب البيان الجامع لعلوم القرآن.
2- كتاب التبيين لهجاء التنزيل.
3- كتاب الاعتماد في أصول القراءة والديانة، وغير ذلك.

أخذ أبو داود سليمان بن نجاح القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: أبو عمرو الداني، ولارمه كثيراً، وسمع منه غالب مصافاته، وهو من أجمل أصحابه.

وبعد أن اكتملت مواهب أبي داود سليمان بن نجاح، تصدت لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه:

إبراهيم بن جماعة البكري الداني، وأحمد بن مسعود.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
- معرفة القراء الكبار ج1، 482، رقم الترجمة 428.
- طبقات القراء ج2، 3244، رقم الترجمة 200.
(2) انظر: طبقات القراء ج2، 2116.
توفي أبو داود سليمان بن نجاح في رمضان سنة 464 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن تلاميذه محمد بن علي أبي عبد الله التواني، محمد بن أحمد أبو عبد الله السلمي الخرناطي وله سنة 750 هـ.

وبعد حياة حافلة بالعلم توفي محمد بن علي التواني، ولم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته، رحمه الله تعالى.

والله أعلم.
السادس والثلاثون:

محمد بن الحسين الشيباني

ت. 577 هـ

وهو من القراء الثقات المعروفين بعودته القراءة، وصحة الإسناد (1).

ولد سنة 437 هـ، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "الحسين أبو عبد الله الموصلي الإسكافي" زليل بغداد، وهو من خيرة القراء الضابطين المشهود لهم بالثقة، والأمانة، وجودة التلاوة، وصحة الإسناد، أخذ حروف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "أبو الحسن بن العلاف، وأبي الحسن الحماني".

وبعد أن اكتمل مواهب "الحسين الموصلي" تصدرا لتعليم القرآن، واشتهر بالثقة، وصحة الإسناد، وأقبل الطلاب عليه يأخذون عنه، ومن الذين قرؤوا عليه: "محمد بن الحسين الشيباني، والحسن بن محمد البازع، وأبي الخطاب علي بن عبد الرحمن".

ومن شيوخ محمد بن الحسن الشيباني الذين أخذ عهم القراءة: "أحمد بن الحسن المقدسي القطان"، وهو من القراء الحذاق المعروفين بصحة الإسناد، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "أبو علي الأهازي، وأبو عبد الله الكازنيري".

وبعد أن اكتمل موهبة "أحمد بن الحسن المقدسي" تصدرا لتعليم القرآن، وأقبل الطلاب عليه يأخذون عنه، وفي مقدمتهم: "محمد بن الحسن الشيباني".

توثيق "أحمد بن الحسن المقدسي" سنة 868 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن تلاميذه "محمد بن الحسن الشيباني" الذين أخذوا عنه القراءة: "الحسن بن أحمد الهذاني، الشيخ همذان، وإمام العراقيين".

وبعد حياة حافلة بتعليم القرآن، والقراءات توثق "محمد بن الحسن الشيباني" سنة 577 هـ، رحمه الله رحمة واسعة.

- والله أعلم -

(1) النظر: ترجمته في المراجع الآتية:

1- معرفة القراء الكبار ج1 / 484، ورقم الترجمة / 479. 2- الروايات بالوفيات ج3 / 10.
3- ابن الأثير بالوفيات ج3 / 103. 4- مهذب الجهمي ج1 / 16، ورقم الترجمة / 1962.
5- شهدت الذهب ج4 / 81. 6- النجوم الزاهرة ج5 / 251.
السادس والثالثون:

هيئة الله أبو القاسم الحريري

ولد سنة 292 هـ: وأخذ القراءة، وحروف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: محمد بن عليّ أبو بكر البغدادي المعروف بالخياط: وهو من خيرة القراء الثقات، قال عنه "الحافظ الذهبي": "كان كبير القدر بصيرًا بالقراءات، ثقة، فقيهًا على مذهب "الإمام أحمد" مسنده القراء في عصره "(1)."

ولد سنة 377 هـ: وأخذ القراءة، وحروف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "أبو أحمد عبد الله الفرضي"، وأحمد بن عبد الله السوستندردي، ويكر بن شاذان، وغيرهم.

وبعد أن اكتملت مواهب "أبي بكر الخياط" تصدّر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل الطلاب عليه يأخذون عنه القراءة، وحروف القراءات، ومن الذين قرأوا عليه: "هيئة الله أبو القاسم الحريري" (2).

توقف "أبو بكر الخياط" سنة 404 هـ، رحمة الله ورحمة واسعة.

ومن شيوخ "هيئة الله أبو القاسم الحريري" الذين أخذ عنهم القراءة: "محمد بن عبد الٍبغدادي الكرجي الشافعي": ولد سنة 396 هـ، وتوفي سنة 499 هـ، رحمة الله ورحمة واسعة.

وبعد حياة حافلة بالعلم توفي "هيئة الله أبو القاسم الحريري" سنة 531 هـ، رحمة الله ورحمة واسعة.

- والله أعلم -

(1) انظر: طبقات القراء ج2/452.
(2) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- طبقات القراء ج2/290 ورقم الترجمة 3769.
2- المثنوي ج10/71.
3- كمال في التاريخ ج11/11/54.
4- الباهتة والنهائية ج1/212.
5- القراء الكبار ج1/485 ورقم الترجمة 420.
6- عقد الجميان ج1/15/95.
الحسن بن عبد الله ابن العرجة

الurarja: أم جدة، وإنما قبل له: ابن العرجة، فإن أمه كانت فقيهة عرجة عابدة، وكانت تقع في المسجد الحرام في صف مع نسوة بعد صف أبنها. ومن شيوخ الحسن بن عبد الله ابن العرجة(1) الذين أخذ منهم القراءة: عبد الكريم أبو معمر الطبري القطبى الشافعي.

وبعد أن اكتملت مواهب الحسن ابن العرجة تصدروا لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل الطلاب عليه يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه أحمد بن جعفر الغافقي المعروف بابن الإيزاري، وهو من القراء الثقات المشهود لهم بالإعلان.

ولد ابن الإيزاري سنة 505 هـ، وأخذ القراءات عن عدد من القراء وفوقهم: الحسن ابن العرجة.

ومن تلاميذه الحسن بن عبد الله ابن العرجة الذين أخذوا عنه القراءة: علي بن أحمد أبو الحسن المحاربي الغرناطي، وهو من خيرة القراء الثقات، رحل به أبوه إلى مصر، فأخذ القراءات عن أحمد بن الخطيب، وأي الفتح ناصر الخطيب، وغيرهم، ثم رجع إلى الأندلس، فتصدر للإقراء، والرؤوية، وصنف، كتب، وبعد صيته، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: عبد الله بن محمد، ويوسف بن يحيى المحمدي، توفي علي بن أحمد أبو الحسن الغرناطي في ربيع الآخر سنة 589 هـ، رحمه الله تعالى.

ويعد حياة حافظة بالعلم توفي الحسن بن عبد الله ابن العرجة إلا أن المؤرخين لم يحددوا تاريخ وفاته، سوى أن ابن الجزيري قال: يعنى إلى سنة 547 هـ، رحمه الله تعالى.

- والله أعلم -

(1) انظر: ترجمته في المرجعين الأعلى:
- معرفة القراء الكبار ج1 / 847، ورقم الترجمة / 192.
الثاني والعشرون:
محمد بن الحضر أبو بكر المحوّلٌ
ت 92 هـ

وهو من القراء الثقات، المشهود لهم بالأمانة، وصحة الإسناد(1)، قال عنه
الحافظ الذهبي: «هو أحد من يضرب به المثل في التجويد والإقراء، وكان من أحسن
الناس خطابة مع الخشوع وحضور القلب»(2).

أخذ القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: فرزق الله بن عبد الوهاب، وهو
من خيرة القراء الثقات، ولد سنة 400 هـ، وأخذ القراءة عن عدد من القراء وفي
مقدمتهم: «أبو الحسن الحمامي»، وبعد أن اكتسبت مواهب فرزق الله بن عبد الوهاب
تصدر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب بأخذ عنده، ومن
الذين قرأوا عليه: «محمد بن الحضر أبو بكر المحوّلٌ».

توجه فرزق الله بن عبد الوهاب، في نصف جمادي الأولى سنة 488 هـ.

رحمة الله تعالى.

ومن شيوخ محمد بن الحضر أبو بكر المحوّلٌ، الذين أخذ عنهم القراءة: «أحمد
بن علي بن سوار»، وهو من خيرة القراء التقاط المحققين، أخذ القراءة عن عدد من
القراء، وفي مقدمتهم: «الحسن بن أبي الفضل الشرمائي، والحسن بن علي العطار،
وعلى بن فارس الخياط» وغيرهم.

وبعد أن اكتسبت مواهب أحمد بن علي بن سوار، تصدر لتعليم القرآن، وأقبل عليه
الطلاب بأخذ عنده، ومن الذين قرأوا عليه: «محمد بن الحضر أبو بكر المحوّلٌ».

توجه أحمد بن علي بن سوار، سنة 496 هـ، رحمة الله تعالى.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- تذكرة الحفاظ للذهبي ج 4 / 1783.
2- معرفة القراء الكبار ج 1 / 489 ورقم الترجمة / 436.
3- طبقات القراء ج 1 / 127 ورقم الترجمة / 999.
(2) انظر: معرفة القراء الكبار ج 1 / 489 - 490.
بعد حياة حافلة بالعلم وتعليم القرآن، وحروف القراءات توفى محمد ابن الخضر أبو بكر المحمودي ليلة الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة 528 هـ. رحمه الله تعالى.

والله أعلم.
الأربعون:

أحمد بن محمد بن حرب أبو العباس

وهو من خيرة القراء الثقاف المشهود لهم بالأمانة، وجودة القراءة، وصحة الإسناد، ومؤلف كتاب "التقرب في القراءات السبع".

أخذ القراءة، وحروف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "سليمان بن نجاح أبو داود"، شيخ القراء.

كان من جملة المقرِّرين وفضلاء القراء، عالماً بالقراءات وطرقها، ثقة، ديناه.(1)

ولد "أبو داود سليمان بن نجاح" سنة 134 هـ وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "الإمام أبو عمرو الداناني"، وسمع منه غالب مصنفاته، وبعد أن اكتملت موهابت "أبي داود سليمان بن نجاح" تصدّر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، وفي مقدمتهم: "أحمد بن محمد بن حرب أبو العباس، وأحمد بن سحنون" وغيرهما.

توفي "أبو داود سليمان بن نجاح" في شهر رمضان 496 هـ، رحمه الله تعالى.

وبعد أن اكتملت موهابت "أحمد بن محمد بن حرب أبو العباس" تصدّر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: عبد العزيز بن علي أبو حميد، وأبو الإصبع الإشبيلي.

وبعد حياة حافلة بتعليم العلم توفي "أحمد بن محمد بن حرب أبو العباس"، قال "الذهبي"، عاش إلى حدود الأربعين، وخمسة، رحمه الله رحمته واسعة.

- والله أعلم -

---

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- نهرست ابن خير ص 34.
2- الصلة لنافين شكولة ج 1/ 534.
3- معرفة القراء الكبار ج 1/ 490 ورقم الترجمة 427.
4- طبقات القراء ج 1/ 115 ورقم الترجمة 532.

(2) انظر: طبقات القراء لما بن الجريزي ج 1/ 518.
الواحد والأربعون:
شريف بن محمد أبي الحسن الزعيمى
ت. 537 هـ

هو من خيرة القراء الثقافات المشهود لهم بالأمانة، وجودة القراءة، قال عنه ابن الجوزي: "شريف بن محمد" (1) كان قصيحًا، بليغًا، خيرًا، ولي خطابة إشبيلية، وقضاءها، ولد سنة 451 هـ.

أخذ القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: والده محمد أبو الحسن الزعيمى، وهو من خيرة القراء الثقافات المحققين، مؤلف كتابه: "الكافى والتنذكيرا" في القراءات، ولد سنة ثمانين وثمانين وثلاثمئة هـ، ورحل إلى "مصر" سنة 432 هـ، فقرأ على "أبي العباس بن نفيس"، ثم رحل إلى "مكة" فقرأ على "أحمد بن محمد الفنطرى"، وقرأ على "فتاح الأئمة": أحمد بن علي، والحسن بن محمد البغدادى، ولقى "ملكى بن أبي طالب" وأجازه، وبعد أن اكتسبت مواهب "محمد أبي الحسن الزعيمى" تصلد لتعميم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: ابنه: شريف أبو الحسن، وعيسى ابن حزم.

وأخذه "شريف بن محمد أبو الحسن الزعيمى"، حديث الهداى البشير عن عدد من علماء الحديث.

قال "الحافظ الذهبي"، "رأى عن "أبي عبد الله بن منثور، وعلي بن محمد الباجى، وحدث عنه: "محمد بن خلف بن صاف، ومحمد بن جعفر، وأبو بكر محمد بن الجد الحافظ" (2).

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
- 1- الغنية للقاضى عياش ص 277 - 278.
- 2- الخطيئة للقاضى عياش ص 318.
- 3- السنة لاين يشكر نصاب ج 1/ 531.
- 4- النجوم الزاهرة ج 1/ 277.
- 5- القراء الكبار ج 1/ 540، ورقم الترجمة/ 428.
- 6- الطبقات للقراء ج 1/ 274، ورقم الترجمة/ 1418.
- 7- معرفة القراء الكبار ج 1/ 91.

(2) انظر:
* وبعد أن اكتملت موهبة «شريح بن محمد الرعكى» تصدر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب بإخلاصهن، ومن الذين قرأوا عليه: حبيب بن محمد أبو الحسن الإشيلى، وهو من القراء الثقات. أخذ القراءات عن جده، لامع، شريح بن محمد، وبعد أن اكتملت موهبه تصدر لتعليم كتاب الله، وأقبل عليه الطلاب بإخلاصهن، ومن الذين قرأوا عليه: إبراهيم بن وثيق.

توفي حبيب بن محمد سنة 59 هـ، رحمه الله.

ومن تلاميذ شريح بن محمد الرعكى الذين أخذوا عنه القراءة: أحمد بن محمد أبو العباس الرعكى، وهو من خيرة القراء الثقات، أخذ القراءة عن عدد من القراء الثقات، وفي مقدمتهم: شريح بن محمد الرعكى.

وبعد أن اكتملت موهبة أحمد بن محمد أبي العباس الرعكى، تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب بإخلاصهن، ومن الذين قرأوا عليه: أبو الخطاب بن خليل.

توفي أحمد بن محمد أبو العباس الرعكى سنة 88 هـ عن 60 سنة. رحمه الله تعالى.

وبعد حياة حافلة بالعلم، وتعليم القرآن، وحروف القراءات.

توفي شريح ابن محمد أبو الحسن الرعكى سنة 57 هـ، ورحمه الله تعالى.

وأعلم -
الثاني والأربعون:

محمد بن عتيق أبو عبد الله القيرواني

ت: 102 هـ

وهو من القراء الثقاف المتقنين المجودين، ولد في حدود العشرين وأربعمئة، وأخذ القراءة عن خير القراء، فقد رحل إلى مصر، وقرأ بها القراءات على:

«أحمد بن سعيد المعروف بابن نفيس»، وهو من الثقاف المعروفين بجودة القراءة، وإلى انتهى علماً الإسلام، وعمر حتى قارب المائة، وأخذ القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: أبو عدي عبد العزيز بن علي، وأبو طاهر الأنيطاكي، وعبد المنعم بن غلبون، وغيرهم.

ويبع أن اكتسبت موهيب «أحمد بن سعيد» تصدّى لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: محمد بن عتيق، ويوسف بن جيارة البذلي، توفي أحمد بن سعيد المعروف بابن نفيس في رجب سنة 134 هـ، رحمه الله تعالى.

ويبع حياة حافلة بتعليم العلم توفي محمد بن عتيق ببغداد في ذي الحجة سنة 121 هـ، رحمه الله تعالى.

- والله خالد -

---

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- نبات قوات الفوقات ج 3/ 249.
2- يويف بالله، ج 4/ 79.
3- النجوم الزاهرة ج 5/ 217.
4- مراة الجن ج 8/ 75.
5- معرفة القراء الكبار ج 1/ 377، ورقم الترجمة 411.
6- طبقات القراء ج 2/ 195، ورقم الترجمة 2228.
الثالث والأربعون:
عبد الله بن سعدون الضرير
ت: 540 هـ

هو من القراء الثقات نزيل البنسيبة، عرف بالأمانة، وصحة الإسناد(1)، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: عبد الرحمن بن سعيد ابن الوراق، وهو من القراء الثقات المحققين، أخذ القراءة، وحروف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: قَبَّو مُحَمَّد الفَغَيْيَى، والحسين بن مبْشِر، وغيرهما، وبعد أن اكتملت موهب عبد الرحمن بن الوراق، تصدر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قروه عليه: عبد الله بن سعدون الضرير.

توثى عبد الرحمن بن الوراق، سنة 42 هـ عن ثمانين سنة، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ عبد الله بن سعدون الضرير، الذين أخذ منهم القراءة: "أبو داود سليمان بن يحيى القرطبي"، وهو من القراء الثقات المعروفين بجدية القراءة، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "أبو الحسن بن الدوش، وأبو الحسن بن البيارة، وغيرهما.

وبعد أن اكتملت موهب "أبو داود سليمان القرطبي" تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قروه عليه: "عبد الله بن سعدون، عبد المعتم بن المخلوف"، وغيرهما.

توثى "أبو داود سليمان بن يحيى القرطبي" بعد الأربعين وخمسين سنة.

رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "عبد الله بن سعدون الضرير" الذين أخذ منهم القراءة: "علي بن عبد الرحمن بن الدوش، وأبو الحسن الشاطبي"، وهو أستاذ من القراء المعروفين بجدية.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتي:
1- المذيل والتكملة ج1/ 430 - 431.
2- القراء الكبير ج1/ 422، ورقم الترجمة/ 439.
3- طبقات القراء ج1/ 420، ورقم الترجمة/ 1776.
القراءة، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "الإمام أبو عمرو الداني"، فقد أخذ عنه القراءات عرضاً، وسمع منه، ومن "ابن عبد البر"، قال عنه "ابن بُشكوال": "لتأقرأ الناس، وأسمعهم، وكان ثقة فيما رواه، ثقتا فيه، ديكى فاضلاً".

وبعد أن اكتملت مواهب "ابن الدوّش" تصدٍّر لتعليم القرآن، وأتقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "عبد الله بن سعدون، ابن غلام الفرس، وسلمان بن يحيى القرطبي"، وغيرهم، توفي "ابن الدوّش" سنة 996 هـ، بفاطمة، رحمه الله تعالى.

وبعد حياة حافلة بتعليم كتاب الله تعالى توفي "عبد الله بن سعدون الضرير"، قال "ابن الجزري": "توفي قبل الأربعين وخمسة، رحمه الله تعالى.

والله أعلم.
الرابع والأربعون:
على بن أحمد بن كرز الغرناطي

وهو من القراء التقات المحققين والمطهرين (1) أخذ القراءة عن عدد من القراء وفى مقدمة هم: عبد الوهاب بن محمد بن القاسم القطربي، وهو أستاذ مؤلف: كتاب المفتاح في القراءات، وأخذ القراءة عن عدد من القراء وقد رحل إلى دمشق، وقرأ على أبو علي الأبهرازي، ثم رحل إلى حمص، وقرأ على أبو القاسم الربيدي، ثم رحل إلى مصر، وقرأ على ابن نفيس، ثم رحل إلى شمالة المكرمة، وقرأ على الكاريتي، وبعد أن اكتملت موهبة على بن أحمد الغرناطي، تصدر تعليم القرآن، وحوروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرووا عليه: على بن أحمد أبو الحسن، وأبو القاسم خليل بن النحاس، وعلى بن أحمد بن كرز وغيرهم.

ومن شيوخ على بن أحمد بن كرز الغرناطي، الذين أخذ عنهم القراءة: غانم بن وليد المالفقي، وبعد أن اكتملت موهبه تصدر تعليم كتاب الله، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرووا عليه: على بن أحمد أبو الحسن.

توفي على بن أحمد بن كرز الغرناطي سنة 474 هـ، رحمه الله تعالى.

وبعد حياة حافلة بتعليم كتاب الله تعالى توفي على بن أحمد أبو الحسن، سنة 511 هـ، رحمه الله تعالى.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- الصلة لابن بشكوال ج2 / 274.
2- ينابيع الخمس ص419 - 420.
3- القراء الكبار ج1 / 481، ورقش الترجمة / 425.
4- طبقات القراء ج1 / 323، ورقش الترجمة / 2167.
الخامس والأربعون:

علي بن عبد الله أبو الحسن الأنصاري

وهو من القراء الثقات المعروفين بصحته الإسنادية، وأخذ القراءة، وحروف القراءات عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "علي بن أحمد الغرناطيَّ"، وهو من القراء المتقدمين المجددين، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "عبد الوهاب بن محمد القرطيَّ"، وغانم بن وليد، وغيرهما.

وبعد أن اكتملت موهب "علي بن أحمد الغرناطيَّ" تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قراءوا عليه: "علي بن عبد الله أبو الحسن الأنصاريَّ".

توفي "علي بن أحمد الغرناطيَّ" سنة 511 هـ، رحمه الله.

ومن شيوخ "علي بن عبد الله أبي الحسن الأنصاريَّ" الذين أخذ عنهم القراءة: سليمان بن يحيى بن سعيد المعاَفريَّ، وهو من القراء الثقات المعروفين بصحة الإسناد، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "أبو الحسن بن الدوَّش، وابن البيالَّ"، وغيرهما، وبعد أن اكتملت موهب سليمان بن يحيى تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وعرف بجوزة القراءة، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، وفي مقدمتهم: "علي بن عبد الله أبو الحسن الأنصاريَّ"، توفي سليمان بن يحيى المعاَفريَّ بعد الأربعين وخمسين سنة، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "علي بن عبد الله أبي الحسن الأنصاريَّ" الذين أخذ عنهم القراءة: "علي بن عبد الرحمن بن الدوَّش".

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- بقية المنصف من 423 - 424.
2- النيل والكاملة ج6/ 220.
3- القراء الكبير ج2/ 492، رقم الترجمة: 444.
4- طبقات القراء ج1/ 552، رقم الترجمة: 2255.
وبعد أن اكتملت مواهب ـ عليه بـن عبد الله الأنصاري آية تصدّر لتعليم القرآن، وحرف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "عمر بن أحمد بن الفصيح التجيني الأندلسي"، وهو من القراء الثقات المجودين، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم، "الأمام أبو عمرو الداني".

وبعد أن اكتملت مواهب ـ عمر بن أحمد التجيني ـ تصدّر لتعليم كتاب الله تعالى، ومن الذين قرأوا عليه: "أبو بكر محمد بن أحمد بن مارية، وأبو العباس بن العريج". توفي ـ عمر بن أحمد التجيني ـ سنة 50 هـ.

ويبعد حياة حافلة بتعليم كتاب الله تعالى توفي ـ في ـ علي ـ بن ـ عبد الله أبو الحسن الأنصاري ـ سنة 539 هـ، رحمه الله تعالى.

- والله أعلم -
السادس والأربعون:
أحمد بن عبد الرحمن أبو العباس القصبي
ت: 440 هـ

وهو من خيرة القراء الثقات المجهدين (1)، أخذ القراءة عن عدد من القراء. وفي مقدمةهم: "موسى بن سليمان اللحمي نزيل المرية". وهو من القراء الثقات، أخذ القراءة عن عدد من القراء. وفي مقدمةهم: "مكي بن أبي طالب، وأحمد بن أبي الربيع.".

وبعد أن اكتملت مواهب "موسى بن سليمان اللحمي" تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "أحمد بن عبد الرحمن القصبي، وعبد الرحمن الغزائطي، ومحمد ابن الحسن بن غلام الفرس".

وتوفي "موسى بن سليمان اللحمي" في صفر سنة 444 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "أحمد بن عبد الرحمن أبو العباس القصبي" الذين اخذ عنهم القراءة: "أبو داود سليمان بن ناجي الأندلسي" شيخ القراء.

وبعد أن اكتملت مواهب "أحمد بن عبد الرحمن القصبي" تصدر لتعليم القرآن، وذاع صيته بين الناس، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "أحمد بن أحمد التجريي الأندلسي".

وبعد حياة حافلة بالعلم توفي: "أحمد بن عبد الرحمن أبو العباس القصبي" في حدود سنة 540 هـ، رحمه الله تعالى.

والله أعلم.
السابع والأربعون:

محمد بن عبد الملك بن خيرون
ت. 969 ه.


وبعد أن اكتملت مواهب «محمد بن عبد الملك بن خيرون» تدريس تعليم كتاب الله تعالى، وعرف بالثقة والأمانة، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: «زيد بن الحسن بن حمير، وتاج الدين أبو اليمين الكندى».

وبعد أن اكتملت مواهب «زيد بن الحسن بن حمير» تدريس تعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: «القاسم بن أحمد الأندلسي».

توفي «زيد بن الحسن بن حمير» في شوال سنة 116 ه. بمصر، رحمه الله تعالى.

وبعد حياة حافلة بالعلم توفي «محمد بن خيرون» سنة 539 ه، رحمه الله تعالى.

- والله أعلم -

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
الأثام والأربعون:

عبد الله بن علي أبو محمد سبط الخياط

ت. 64 هـ

هو أستاذ بارع ثقة، وشيخ القراء في بغداد في عصره، وكان إمامًا في اللغة والنحو

جميعًا. وقد ولد سنة 624 هـ.

قال عنه "الحافظ الذهبي": كان "سبط الخياط" إمامًا محققًا، واسع العلم، متين

الدين، قليل المثل، وكان أطيب أهل زمانه صوتًا بالقرآن على كبر السن، و

ترك "سبط الخياط" لكتبة القرآن الكريم عددًا من المصنفات النافعة المفيدة منها:

1- كتاب المنهج في القراءات.

2- كتاب الروضة في القراءات.

3- كتاب الإيجار في القراءات.

4- كتاب التبحر في القراءات.

5- كتاب الموضوعة في القراءات العشر.

6- كتاب القصيدة المنفردة في القراءات العشر.

7- كتاب الكفاية في القراءات السنت، وغيرها ذلك.

أخذ "سبط الخياط" القراءة، وحروف القراءات عن عدد من خبرة القراء وفي

مقدمتهم: جده: "أبو منصور محمد بن أحمد" المروف بالخياط مؤلف "كتاب المهدب

في القراءات"، وهو من خبرة القراء الثقات المعروفين بوجود القراءة.

ومن شيوخ "عبد الله بن علي سبط الخياط" الذين أخذ منهم القراءة: "محمد بن

الطيب أبو الفضل البغدادي" المعروف بالصباغ.

وبعد حياة حافلًا بالعلم، توفي "عبد الله أبو محمد سبط الخياط" سنة 541 هـ.

بغداد، رحمة الله تعالى.

والله أعلم.

(1) المراجع في المراجع الآتية:

1- الكامل ج. 11/ 119.

2- خميرة الرواة ج. 2/ 122.

3- لنا، مريض ج. 6/ 216.

4- المتنبج ج. 7/ 275.

5- خبروا النوايا ج. 12/ 211.

6- المتنبج ج. 1/ 122.

7- الأدباء الآثاني ص. 194.

8- البغدادي ج. 2/ 118.

9- طبقات القراء ج. 1/ 444، ورقم النجوة 44.

10- البغدادي ج. 2/ 22.

11- شديد النهد ج. 4/ 128.

12- الغزاة ج. 1/ 120.

13- الكمال ج. 12/ 18.
الثامن والأربعون:
محمد بن عبد الله أبو الفضل البغدادي
ت 377 هـ
وهو من خيرة القراء الثقافات المجهودين (1)، وأخذ القراءة، وروح القراءات عن عدد من القراء: فقد قرأ بخمس روايات على: "أحمد بن علي أبي الخطاب البغدادي"، وقد ولد "أحمد بن علي أبو الخطاب البغدادي" سنة 227 هـ، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "أبو الحسن الحمامي".
وبعد أن اكتسبت مواهب: "أحمد بن علي أبي الخطاب البغدادي"؛ تصدَّر لتعليم القرآن، وعرف بجودة القراءة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، وفي مقدمتهم: "أبو الفضل محمد بن المهندس بالله، والبارك بن الحسن الغنَّال، ومحمد بن عبد الكريم الفنصي".
توفي "أحمد بن علي أبو الخطاب البغدادي" سنة 472 هـ عن أربع وثمانين سنة، رحمه الله تعالى.
وبعد أن اكتسبت مواهب "محمد بن عبد الله أبو الفضل"، وعرف بجودة القراءة، أقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، ومن الذين قرؤوا عليه: "زيدي بن الحسن أبو اليمين الكنددي" نزيل دمشق، وهو من خيرة القراء الثقافات، وقد ولد سنة 570 هـ ببغداد.
وأخذ القراءة، وروح القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "أبو محمد عبد الله بن علي سبط الخياط".
وبعد حياة حافلة بالعلم توفي "محمد بن عبد الله أبو الفضل البغدادي" سنة 377 هـ، رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- "القراء الكبار ج 1/ 488، رقم الترجمة 434.
2- "القراء ج 1/ 182، رقم الترجمة 377.
3- "القراء ج 2/ 317، رقم الترجمة 2147.
4- "القراء ج 3/ 115، رقم الترجمة 3147.
5- "القراء ج 4/ 132، رقم الترجمة 3214.
الخمسون:
عمري بن حفص الشيباني
ت 520 هـ

وهو من القراء الثقات المعروفين بوجود القراءة، وقد ولد سنة 461 هـ(1) وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: أحمد بن عمر بن أبي الأشعث.

وكما أخذ عمري بن حفص القراءة عن خيرة القراء، أخذ كذلك حديث الهادي البشري عن عدد من خيرة علماء الحديث، وفي هذا يقول الحافظ الذهبي: «وقد طلب الحديث بنفسه، ونسخ الكثير، وسمع من علي بن البسري، ومالك البانياسي، وطراد الزينبي، وطبقتهم هم».

وبعد أن اكتملت موهب عمري بن حفص الشيباني، تصدر لتعليم القرآن، وسنة النبي -عليه الصلاة وسلام-، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: أسعد بن الحسين أبو ذر البداري، وهو من القراء الثقات المحققين، ومن المؤلفين المعروفين، ومن مؤلفاته:

1- كتاب المنتهى في القراءات العشر.
2- كتاب مختصر جمع فيه إماة تقنية.
3- كتاب تاخرقة المتهى، ونهاية المبتدئ في القراءات العشر.

وأخذ أسعد بن الحسين أبو ذر البداري القراءة، وحروف القراءات، عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: وانده أبو الفضل الحسين.

وروى كتاب السبعه لابن ماجد، قرآء على الشيخ أبي الحسن علي ابن محمد الصباغ.

(1) انظر: ترجمات في المراحل الآتية:
1- تذكر الحفاظ ج 4 / 1294.
2- شذرات الذهب ج 6 / 131.
3- القراء الكبار ج 4 / 448.
4- طبقات القراء ج 4 / 593 و 410/ 741.
كما قرأ على "عمر بن ظفر الشيباني".

لم يذكر المؤرخون تاريخ وفاة "أسعد بن الخميني"، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

ومن تلامذة "عمر بن ظفر الشيباني" الذين أخذوا عنه القراءة: "هبة الله ابن يحيى الشيرازي المعروف بالهراوس"، وهو أستاذ قاري، ومن مؤلفاته: كتاب "البهجة في القراءات السبع".

وبعد حياة حافلة بتعليم القرآن، وسنة النبي - عليه الصلاة وسلم - توفي "عمر بن ظفر الشيباني" في شعبان سنة 542 هـ، رحمه الله تعالى.

- والله أعلم -
الحادى والخمسون:

يحيى بن خلف بن نفيس أبو بكر الغرناطي المعروف بابن الخلف

ولد سنة 446 هـ، وبرع في القراءات، ولقي عددًا من القراء، ومن الذين أخذ
عنهم القراءة: "محمد بن المغرّج أبو بكر البطليوسي".

وهو من القراء الثقات المشهورين، أخذ القراءة عن عدد من القراء، فقد قرأ بالروايات
على: "أبي عمرو الداني"، ومكي بن أبي طالب، وابن العباس الهذوي، ثم رحل فقرأ
على: "أبي على الأهوازي، وابن نفيس، والكاردين، وعبد الباقى بن فارس".

وبعد أن اكتملت مواهبه تصدّر لتعليم كتاب الله، وذاع صيته بين الناس، وأقبل
عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "يحيى بن خلف بن الخلف،
وعبد الرحمن بن أبي رجاء، ويوسف بن أحمد الفراشى"، وغيرهم.

توفى محمد بن المغرّج بالمدينة المنورة سنة 494 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "يحيى بن خلف بن نفيس"، الذين أخذ عنهم القراءة: "عبد القادر
الصدفي"، وهو من القراء الثقات المتصدرين.

توفي "يحيى بن خلف بن نفيس" سنة 541 هـ، رحمه الله تعالى.

والله أعلم.
الثاني والخمسون:
أحمد بن علي أبو العباس المرسي

وهو إمام كبير، ومن القراء الثقات المشهورين (1)، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "أبو داود سليمان بن نجاح" شيخ القراء، وإمام القراء، ولد سنة 134 هـ. ترك "أبو داود سليمان بن نجاح" للمكتبة الإسلامية عددًا من الكتب المتصلة بعلوم القرآن، منها:
1- الجامع لعلوم القرآن.
2- كتاب التبيين للهجة التنزيل.
3- كتاب الاعتماد في أصول القراءة والديانة.
4- وأخذ "أبو داود سليمان بن نجاح" القراءة عن عدد من خيرة القراء، وفي مقدمتهم: "أبو عمرو الداني" وهو أجمل أصحابه.

وأعد أن اكتسبت مواهب "أبي داود سليمان بن نجاح" تقدر لتعليم القرآن، وحروف القراءات، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "أحمد بن علي"، وإبراهيم بن جمعة البكري، وأحمد بن محسن.

توفي "أبو داود سليمان بن نجاح" سادس عشر شهر رمضان سنة 96 هـ، رحمه الله. وعند أن اكتسبت مواهب "أحمد بن علي المرسي" تقدر لتعليم كتاب الله تعالى، ومن الذين قرأوا عليه: "محمد بن خير أبو بكر الإشبيلي"، وهو من القراء الثقات المؤلفين المعروفين، توفي "محمد بن خير أبو بكر الإشبيلي" في ربع الأول سنة 575 هـ، رحمه الله تعالى.

ويعد حياة حافلة بالعلم توفي "أحمد بن علي المرسي" سنة 542 هـ، رحمه الله تعالى.

والملا أعلم -

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
1- القراء الكبار ج ١ / ٥٠٢، ورقم الترجمة / ٥٠٠.
2- ملوك القراء ج ١ / ٣٣، ورقم الترجمة / ٢٧٧.
3- ملوك القراء ج ١ / ٣٣، ورقم الترجمة / ٤٦.
4- فهرست ابن خرص / ٤٣٣.
5- المدير الصغير ج ١ / ٢١٩.
الثالث والخمسون:

دعاوَن بن عَلَّى الضرير الحنبلي
ت 244 هـ

وهُو من القراء النحاتين المعروفين بصحة الأسدان.

ولد سنة 244 هـ فُجرياً جَيْهَاً من سواد العراق (1).

واخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدَّماتهم: "عبد القاهر بن عبد السلام أبو الفضل العباسي الملكي".

هو من خيرة القراءة الثقات المحققين.

وكان نقيب الهاشميين بِمَكة المكرمة، ثم قم ببغداد وسكنها بالمدرسة النظامية.

وهو مؤلف كتاب "المبجح في القراءات"، وجعله جامعة للروايات التي قرأ بها على "الكارزيني".

أخذ "عبد القاهر بن عبد السلام" القراءة عن عدد من القراء، وبعد أن اكتملت مواهبه تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، واشتهر بالثقة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه:

دعاوَن بن عَلَّى الضرير الحنبلي، وأبو محمد سبط الخياط، وأبو الكرم الشهروزي، وسعيد محمد بن عبد الجبار، وغيرهم.

توفي "عبد القاهر بن عبد السلام" يوم الجمعة في "جمادي الآخرة" سنة 244 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "دعاوَن بن عَلَى" الذين أخذ عنهم القراءة: "أحمد بن عَلَى ابن سوار"، وهو من خيرة القراءات الثقات المحققين، ومؤلف كتاب "المستنير في القراءات".

(1) انظر: ترجمته في المرجعين الآتيين:
- طبقات القراء ج1/240، رقم الترجمة: 122.
العشرة»، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: دعوان بن عليّ، وأبو محمد سبط الخياط.

توفي أبو محمد سبط الخياط سنة 496 هـ، رحمه الله.

وأما دعوان بن عليّ، القراءة عن خيرة القراء، أخذ الفقه عن خيرة الفقهاء، وفي هذا يقول الحافظ الذهبيّ: «وتفقه على أبي سعد الحنبليّ فأحكم الفقه، وكان ذكيًا حافظًا، متصوَّفًا على طريقة السلف».

وبعد أن اكتملت مواهب دعوان بن عليّ، تصدَّى لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: منصور بن أحمد أبو نصر العراقيّ، وهو من خيرة القراء الثقات المحققين، ومؤلف كتابه: «الإشارة، والوجيز» في القراءات.

ومن تلاميذه دعوان بن عليّ، الذين أخذوا عنه القراءة: محمد بن محمد المعروف بابن الكمال: ولد سنة 515 هـ، وتوفي سنة 597 هـ، رحمه الله تعالى.

وبعد حياة حافلة بتعليم كتاب الله تعالى توفي دعوان بن عليّ في ذي القعدة سنة 542 هـ، رحمه الله تعالى.

والله أعلم.
الرابع والخمسون:
نصر بن الحسن أبو القاسم البغدادي
ت 531 هـ

وهو من القراء الثقات المعروفين بصحة الإسناد (1)، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "ّيحيى بن أحمد أبو القاسم القرصريّة، وهو من القراء الثقات الصالحين، وكان حسن الإقراء موجودًا، ولد سنة 388 هـ بقصر "ّابن هيرة"، وقدم بغداد فقرأ الروايات على "ّابن الحسن الحماميّة، وبعد أن اكتسبت مواهب تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه:
نصر بن الحسن، أبو الكرم الشهروزي، وسط الخياط وغيرهم.

وتوفي "ّيحيى بن أحمد القرصريّة في ربيع الآخرة سنة 390 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "ّنصر بن الحسن" الذين أخذ منهم القراءة: "ّعبد القاهر بن عبد السلام أبو الفضل العباسيّ المكيّة، وهو من القراء الثقات الضابطين، المحققين.

قدم بغداد وسكنها بالمدرسة النظامية، وأخذ القراءة عن عدد من القراء وفي مقدمتهم: "ّأبو عبد الله محمد بن الحسن الكاريزيّة، فقد قرأ عليه بالروايات الكثيرة، وبعد أن اكتسبت مواهب تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "ّنصر بن الحسن، أبو محمد سبط الخياط، ودعوان بن علي، وغيرهم.

وتوفي "ّنصر بن الحسن أبو القاسم البغدادي" سنة 531 هـ، رحمه الله تعالى.

- والله أعلم -

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
- 1 - القراء الكبار ج 1/ 497، رقم الترجمة / 144.
- 2 - طبقات القراء ج 2/ 325، رقم الترجمة / 2711.
- 3 - المتظم ج 1/ 1171.
- 4 - عدد المراجع ج 2/ 395.
الخامس والخمسون:

عبد الرحيم بن محمد أبو القاسم الأنصاري الغرناطي

ت425هـ

وهو من القراء الثقاف المحققين المتقنين(1)، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمةهم: أبو داود سليمان بن نجاح، وهو من خيرة القراء المؤلفين، وبعد أن اكتملت موهبة عبد الرحيم بن محمد الغرناطي تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب باحذوه عنه، ومن الذين قرأوا عليه: ولده: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم، وحفيدته: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم.

ومن تلاميذ عبد الرحيم بن محمد الغرناطي الذين أخذوا عنه القراءة: أبو القاسم القنطي.

وبعد حياة حافلة بتعليم كتاب الله تعالى توفى عبد الرحيم بن محمد الغرناطي سنة 542هـ، رحمه الله تعالى.

والله أعلم
السادس والخمسون:
محمد بن عبد الرحمن الأشبيلي

وهو من خيرة القراء الثقاف(1)، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم:
"خازرن بن محمد أبو بكر المخزومي القرطبي".

وهو من القراء الثقاف، ولد سنة 416 هـ، وأخذ القراءة عن المكي بن أبي طالب، وتصدر للقراءة، وطال عمره، ومن الذين قرأوا عليه: "محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الله القيس".

توفي "خازرن بن محمد المخزومي" سنة 496 هـ، رحمه الله.

ومن شيوخ "محمد بن عبد الرحمن الأشبيلي" الذين أخذ منهم القراءة: "أبو داود سليمان بن نجاح"، وهو من القراء الثقاف المشهورين المؤلفين.

ولد سنة 134 هـ، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: الإمام أبو عمرو الداني، وبعد أن اكتملت مواهبه تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: "محمد بن عبد الرحمن، وإبراهيم بن جماعة البكري، وأحمد بن سحنون" وغيرهم كثير.

توفي "أبو داود سليمان بن نجاح" في رمضان سنة 496 هـ، رحمه الله تعالى.

ومن شيوخ "محمد بن عبد الرحمن الأشبيلي" الذين أخذ منهم القراءة: "الحسن بن خلف بن بليلة"، وهو من القراء الثقاف المؤلفين، ومن مؤلفاته "كتاب تلخيص الجعارات بلطيف الإشارات".

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
- القراء الكبير ج 1/ 504، ورقم الترجمة 455.
- طبقات القراء ج 2/ 116، ورقم الترجمة 117.
- نفح الطيب ح 2/ 100.
ولد "ابن بلَيْمة" سنة سبع أو ثمان وعشرين وأربعمئة وعشري بالقراءات، فقرأ على عدد كبير من خيرة القراء، وفي مقدمةهم: "أبو بكر القصري، والحسن بن علي الخولى"، وغيرهما.

وبعد أن اكتملت مواهب "ابن بلَيْمة" تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، واشتهر بالثقة، وجوية القراءة، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه:

«محمد بن عبد الرحمن، وأبو العباس أحمد بن الخطابه»، وغيرهما كثير.

توفي "ابن بلَيْمة" بالإسكندريّة سنة ١٢٤٥م، رحمة الله تعالى.

وبعد أن اكتملت مواهب "محمد بن عبد الرحمن الإسبلي" توفي سنة ١٢٤٣م، رحمة الله تعالى.

- والله أعلم -
السابع والخمسون:
محمد بن الحسن بن غلام الفرس
ت 545 هـ
وهو من خيرة القراء الثقات المشهورين (1).
ولد سنة 472 هـ. وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: أبو داود سليمان بن نجاح، شيخ القراء، ومن المؤلفين الآخرين.
وبعد أن اكتملت مواهب محمد بن غلام الفرس تصدّر لتعليم كتاب الله تعالى;
وذاع صيته بين الناس، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرمو عليه:
محمد بن عبد العزيز أبو عبد الله الشاطبي.
ومن تلاميذه محمد بن الحسن بن غلام الفرس، الذين أخذوا عنه القراءة: محمد بن علي المعروف بابن اللاية، بضم اليث آ ح. وتت ت معه، وسكن الية.
وبعد حياة حافلة بتعليم كتاب الله تعالى توفي محمد بن الحسن بن غلام الفرس
ب دانية في الثالث عشر المحرم، سنة 445 هـ، رحمه الله تعالى.
و لله أعلم.

(1) انظر: ترجمته في المراجع الآتية:
- القراء الكبار ج 1 / 565، ورقم الترجمة / 851.
- طبقات القراء ج 2 / 121، ورقم الترجمة / 291.
- إيام الرواة ح 1 / 105.
- التحوم الزاهية ج 5 / 302.
الثامن والخمسون:
سهل بن محمد أبو علي الأصبهاني
ت532هـ

وهو من القراء الثقات المشهورين (1)، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: إسماعيل بن الحسن الحسيني، وهو من القراء الثقات المتصدرين بأصبهان، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: أحمد بن محمد الأصبهاني، وعبد الله بن شبيب الأصبهاني، وبعد أن اكتمل مواهب إسماعيل بن الحسن، تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب باخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: سهل بن محمد الأصبهاني، وبعد أن اكتمل مواهب سهل بن محمد الأصبهاني، تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب باخذون عنه، ومن الذين قرأوا عليه: أسعد بن الحسين أبو ذر اليزدي، وهو من خيرة القراء الثقات المؤلفين، ومن مؤلفاته:

1- كتاب الدلالة في القراءات العشر.

2- كتاب غاية المبتدئ، ونهائية المبتدئ في القراءات العشر.

وأخذه أسعد بن الحسين أبو ذر اليزدي القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: سهل بن محمد، ومحمد بن أبي نصر، وغيرهم.

وبعد حياة حافلة بتعليم العلم توفي سهل بن محمد أبو علي الأصبهاني سنة 532هـ، رحمه الله تعالى.

والله أعلم.

(1) انظر: ترجمته في المرجعين الآتيين:
- القراء الكبائر ج1/140، ورقم الترجمة 850.
- طبقات القراء ج1/122، ورقم الترجمة 142.
المبارك بن الحسن أبو الكرم الشهرزوري

ت. 50 هـ

وهو من خيرة القراء الثقافات المؤلفين، ومن مؤلفاته: كتاب «المصاحب الزاهر في العشرة الباهرة»)

احتل المبارك أبو الكرم الشهرزوريًّا مكانة سامية، ومنزلة رفيعة.

ولد المبارك أبو الكرم الشهرزوريًّا في ربيع الآخر سنة 242 هـ، وأخذ القراءة عن عدد من خيرة القراء، وفي مقدمتهم: «والده: الحسن أبو الكرم الشهرزوري»، وهو من خيرة القراء الثقافات، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم:

نصر بن أحمد بن مسعود الخبار.

وبعد أن اكتملت مواهبه تصدّر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب.

أخذ من عهده، وفي مقدمتهم: «ولده: المبارك أبو الكرم الشهرزوري».

ومن شيوخ المبارك أبي الكرم الشهرزوري، الذين أخذ منهم القراءة: «أحمد بن الحسن أبو الفضل البغدادي»، وهو أستاذ فاضل ثقة، وبعد أن اكتملت مواهبه تصدّر لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرووا عليه:

المبارك بن الحسن.

وكما أخذ المبارك أبو الكرم الشهرزوري القراءة عن خيرة القراء، أخذ كذلك حديث الهادي البشير عن عدد من المحدثين، وفي هذا يقول المحافظ الذهبي:

(1) انظر: ترجمه في المراجع الآتية:

1- القراء الكبار ج1/1.0.6 ورقمة الترجمة/857
2- طبقات القراء ج2/457، روح الترجمة/225
3- إرشاد الأريب 2/277-288
4- مسأة الجبان ج3/294-297
5- النهج الزاهر ج2/222
6- شفرات النغم ج2/107
وبعد أن اكتملت مواهب «المبارك أبي الكرم الشهرزوري» تصدر لتعليم كتاب الله تعالى، واشتهير بالثقة، والعدالة، وجودة القراءة، وأقبل عليه الطلاب يأخذون عنه، ومن الذين قرهوا عليه: «محمد أبو عبد الله الحليي المعروف بابن الكمال».

ومن تلاميذ «المبارك أبي الكرم الشهرزوري» الذين أخذوا عنه القراءة: «عبد الواحد بن عبد السلام أبو الفضل البغدادي الأرجي».

وحيث حياة حافلة بتعليم كتاب الله تعالى توفي «المبارك أبو الكرم الشهرزوري» ليلة الخميس الثاني وعشرين ذي الحجة سنة 50 هـ، ودفن بباب حرب، رحمه الله تعالى.

- والله أعلم -
السليمان بن يحيى القرطبى المعافري

وهو من القراء الذين يشتهرون بالتجويد (1)، وأخذ القراءة، وحرف القراءات عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "أبو داود سليمان بن نجاح الأندلسيٌّ، شيخ القراء، وإمام الأقراء، ولد سنة 134 هـ، وكان من خيرة القراء الثقات المجددين المؤلفين.

ومن شيوخ سليمان بن يحيى الذين أخذ منهم القراءة: "علي بن عبد الرحمن بن الدوشي، وأبو الحسن الشاطبيٌّ، وهو من القراء الثقات، وأخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: الإمام "أبو عمرو الدانيٌّ".

وبعد أن اكتسبته مواهب تصدر لتعليم القرآن الكريم، واشتهر بالثقة، وصحة الإسناد، وأقبل عليه الطلاب باختذون عنه، ومن الذين قرروا عليه: "أبو غلام الفرس، سليمان بن يحيى القرطبىٌّ"، وغيرهما.

توقي "علي بن الدوشي" سنة 96 هـ، بشاطبة، رحمه الله تعالى.

وعدد أكتسبت مواهب سليمان بن يحيى تصدر لتعليم القرآن، وحرفه، واشتهر بالثقة، وجودة القراءة، وأقبل عليه الطلاب باختذون عنه، ومن الذين قرروا عليه: "محمد بن خير أبو بكر الإشبيليٌّ".

وبعد حياة حافلة بطلب العلم وتعليمه توفي سليمان بن يحيى المعافري سنة 54 هـ، رحمه الله تعالى.

والله أعلم.

(1) انظر: ترجمته في المرجعين الأثنين: 1- أقراء الكبار للذهبي ج 1/ 85، ورقم الترجمة / 58. 2- طبقات القراء ج 1/ 317، ورقم الترجمة / 1295.
الواحد والستون:
عبد الله بن خلف القبسي الأندلسي القرطبي
ت بعد 480 هـ
وهو من القراء الثقات المجددين(1)، أخذ القراءة عن عدد من القراء، وفي مقدمتهم: "علي بن عبد الرحمن بن الدوسي".
وبعدها اكتسبت مؤهلاً تصدّىً لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، ومن الذين قرؤوا عليه: "عبد الله أبو محمد القبسي"، وسليمان بن بحى القرطبي.
توفي "ابن الدوسي" سنة 496 هـ بساحة، رحمة الله.
ومن شيوخ "عبد الله بن خلف القبسي" الذين أخذ منهم القراءة: "بحي ابن إبراهيم بن البياز"، أخذ القراءة عن خير القراء، وفي مقدمتهم: "الإمام أبو عمر الدانى"، و"مكي بن أبي طالب"، وغيرهما.
وبعدها اكتسبت مؤهلاً تصدّىً لتعليم كتاب الله تعالى، وأقبل عليه الطلاب بأخذون عنه، ومن الذين قرؤوا عليه: "عبد الله أبو محمد القبسي"، وأبو الحسن بن الباقش"، ومحمد بن الحسن بن غلام الفرس.
توفي "بحي بن البياز" سنة 512 هـ. وله تسعون سنة، رحمة الله تعالى.
وبعده حياة حافلة بالعلم توفي "عبد الله بن خلف القبسي" بعد 540 هـ، رحمة الله تعالى.
- والله أعلم -

(1) انظر: ترجمته في المرجعين الآتيفين:
1- القراء الكبار ج 2/ 150، ورقم الترجمة / 459.
2- طبقات القراء لأبَن الجوزي ج 1/ 418، ورقم الترجمة / 1766.
الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبى ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فقد تم وله الحمد والشكر تأليف كتاب:

ترجمة بعض علماء القراءات

- أسأل الله أن يفع به المسلمين والمسلمات.
- وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
- اللهم اغفر لي وولادي وجميع المسلمين أمين.
- وما توقيقي إلا بِالله عليه توكَّلت وإليه أنيب.

المؤلف

أ.د/ محمد محمد محمد سالم محيي
لغز القرآن و.regex والانتشار بالمسلمين
الجمعة 7 نوافذ 1441 هـ
3 مارس 2000 م
المؤلف

- ولد سنة 1929 ميلادية.
- حفظ القرآن الكريم، وجوَّدُ في بداية حياته.
- التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة، ودرس: العلوم الشرعية، والإسلامية، واللغة، والقراءات القرآنية المتواترة: السبع والعشر، والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم مثل: رسم القرآن، وضبط القرآن، وعدّائل القرآن.
- حصل على: التخصص في القراءات، وعلوم القرآن، واللباسات في الدراسات الإسلامية والعربية، والماجستير في الآداب العربية، والدكتوراه في الآداب العربية.

النشاط العلمي العملي:

أولاً: عين مدرساً بالأزهر عام 1952م، وقام بتدريس: تجويد القرآن الكريم، القراءات القرآنية، وتوجيهها، الفقه الإسلامي: العبادات، تاريخ التشريع الإسلامي، تفسير القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم، طبقات المفسرين، ومناهجهم، النحو العربي، تصريف الأسماء والأفعال، البلاغة العربية.
ثانياً: عين عضوًا في لجنة تصحيح المصاحف بالأزهر سنة 1956م.
ثالثاً: عين عضوًا ضمن اللجنة العلمية التي نشرت على تسجيل القرآن الكريم بالإذاعة المصرية سنة 1965م.
رابعاً: ناقد واشرف على العديد من الرسائل العلمية في الماجستير، والدكتوراة.
خامساً: شارك في ترقي عدد من الأساتذة إلى استاذ مساعد، وأستاذ.
سادساً: له إحاديث دينية بال إذاعة السعودية تزيد على مائة حديث.
سابعاً: له إحاديث دينية أسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تزيد عن ألف حديث.
ثامناً: انتدب للتدريس بالسودان بجامعتي الخرطوم والجامعة الإسلامية بدمياط، وبالملكة العربية السعودية بجامعتي الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
الإنتاج العلمي:
بعون من الله تعالى صنّف ما يقرب من ثمانين كتاباً في جوانب متعددة:
1 - القراءات والتحويذ.
2 - التفسير وعلوم القرآن.
3 - الفقه الإسلامي والعبادات.
4 - المعامات.
5 - الإسلاميات والفتاوى.
6 - السيرة.
7 - النحو والصرف.
8 - اللغويات.
9 - الغيبيات والمنشورات.
10 - الدعوة.
11 - التراجم.

معنوب العقول الشافعي.
عقيدته: أهل السنة والجماعة.

متوجه في الحياة، كان متهيئًا في الحياة التحمس بالكتابة والسنة ما استطاع لذلك سبيلًا.


دعاه: اللهم إنى أسالك رضاك والجناة وأعود به من سخطك والنار.
وصل اللهم على بيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...
شهيوخ المؤلف

حفظ المؤلف القرآني، وجوته، وتقديم علوم القرآن، والقراءات، والعلوم الشرعية والعربية،
عن خبراء علماء عصره.
وهم:
- حفظ القرآن الكريم على الشيخ: محمد السيد عزز.
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ: محمد محمود، والشيخ محمود بك.
- أخذ القراءات علمياً عن كلاً من الشيخ عبد الفتاح قاضي، والشيخ محمود دعيس.
- أخذ القراءات عملياً وتطبيقياً عن الشيخ: عمار السيد عثمان.
- أخذ رسم القرآن وضبطه عن الشيخ: أحمد أبو زيت حار.
- أخذ عداد القرآن عن الشيخ: محمود دعيس.
- أخذ توجيه القراءات عن الشيخ: محمود دعيس.
- أخذ الفقه الإسلامي عن كل من الشيخ أحمد عبد الرحيم والشيخ محمود عبد الدايم.
- أخذ أصول الفقه عن الشيخ: بين سويمل.
- أخذ التوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبد.
- أخذ المنطق عن الشيخ: صالح محمد شرف.
- أخذ تاريخ التشريع الإسلامي عن الشيخ: أنيس عبادة.
- أخذ التفسير عن كل من الشيخ خميس محمد هيبة، والشيخ كامل محمد حسن.
- أخذ الحديث وعلومه عن الشيخ: محمود عبد الغفار.
- أخذ دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ: محمد الغزالي.
- أخذ النحو والصرف عن كلاً من الشيخ خميس محمد هيبة، والشيخ محمود حبلص،
والشيخ محمود مكاوي.
- أخذ علوم البلاغة عن كلاً من الشيخ محمود دعيس، والشيخ محمد بحيري.
- أخذ فقه اللغة عن الدكتور حسن ظاظاً.
- أخذ أصول اللغة عن الدكتور حسن السيد عون.
- أخذ مناهج البحث العلمي عن الدكتور عبد المجيد عابدين.
- أشرف عليه في رسالة الدكتوراه الدكتور أحمد مكي الأنصاري.
- أشرف عليه في رسالة الدكتوراة الدكتور عبد المجيد عابدين، أكرم الله.
كتاب المؤلف

القراءات والتجويد:

1 - إرشادات الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين.
2 - الإرشادات الجليلة في القراءات السبع من طريق الشاطبية وثلاثة أجزاء.
3 - الإفصاح عن أجزائه الدورة على الشاطبية جزءًا.
4 - التذكرة في القراءات الثلاث وتوجيهاتها من طريق دورة جزءًا.
5 - التعلق على كتاب النشر في القراءات العشر.
6 - التوضيحات الجليلة - شرح المنظومة السخارية.
7 - التوضيحات الجليلة في القراءات السبع وتوجيهاتها من طريق الشاطبية.
8 - الرائد في مجمع القراءات ثلاثة أجزاء.
9 - الرسالة البهية في قراءة أبي عمر الدورعي.
10 - الفتح الباهي في علاقة القراءات بالرسم العثماني.
11 - القراءات وأثرها في علم العربية جزءًا.
12 - القول الصحيح في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنة.
13 - الكامل في القراءات العشر الموترة من طريق الشاطبية والدرة.
14 - المبسط في القراءات شأدة جزءًا.
15 - الجنب في تجريب قراءة أبي عمر الدورعي.
16 - المختار - شرح الشاطبية في القراءات السبع مع توجيه القراءات.
17 - المستنبر في تجريب القراءات من حيث اللغة والإعراب والترقيف ثلاثة أجزاء.
18 - المسألة في القراءات السبع وتحقيقها من طريق الشاطبية.
19 - الطين في تجريب القراءات العشر المتورطة ثلاثة أجزاء.
20 - الهيدب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طبيعة النشر جزءًا.
21 - النجم الساطرة في القراءات العشر الموترة وتوجيهها من طريق الشاطبية والدرة.
22 - الهادي - شرح طبيعة النشر في القراءات العشر والكشف عن كل القراءات وتوجيهها ثلاثة أجزاء.
23 - تحقيق شرح الطيبة لوايين الناظم.
24 - تهذيب إحاثي فضلاً البشير في القراءات الأربع عشر.
25 - شرح التحققة الجزيرة لبيان الأحكام التجريدية.
26 - شرح المنظومة السخارية في منشآب التحقيقات القرآنية.
27 - شرح طبيعة النشر في القراءات العشر.
28 - علاقة القراءات بالرسم العثماني (سلسلة أحاديث).
29 - في رحلات القراء.
30 - مريد الربيد إلى علم التجويد.
التفسير وعلوم القرآن:

1 - الهادي إلى تفسير غريب القرآن.
2 - إعجاز القرآن.
3 - إعجاز وبلاغة القرآن.
4 - أعلام حقائق القرآن الكريم (سلسلة أحاديث).
5 - البرهان في إعجاز وبلاغة القرآن.
6 - الروايات الصحيحة في أسباب النزول والناصوح والنسوخ.
7 - الكشف عن أسرار ترتيب القرآن.
8 - اللؤلؤ المثير في تفسير القرآن بالأثير "ستة أجزاء«.
9 - تاريخ القرآن.
10 - روائع اليابان في إعجاز القرآن.
11 - طبقات المفسرين ومناهجهم.
12 - فتح الرحمن الرحمن في تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جزء).
13 - فتح الملك المنان في علم القرآن "ثلاثة أجزاء«.
14 - فتح الرحمن في أسباب نزول القرآن.
15 - فضل قراءة بعض آيات وسور من القرآن مؤيداً بسنة النبي ﷺ.
16 - في رحاب القرآن الكريم "جزان«.
17 - في رياض القرآن (سلسلة أحاديث).
18 - معجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ "جزان«.
19 - معجم علم القرآن "ثلاثة أجزاء«.

فقه وعبادات:

1 - أثر العبادات في تربية المسلم.
2 - أحكام الطهارة والصلاة في ضوء الكتاب والسنة "جزان«.
3 - الإيرادات إلى أعمال الطاعات.
4 - الترغيب في الأعمال الشريعة في ضوء الكتاب والسنة.
5 - الجهل والعمرة وأثرها في تربية المسلم وأحكام الصلاة وجمعها في السفر.
6 - الحج في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة والكشف عن حكمة التشريعة الإسلامي من إتمامها.
7 - الصلاة في ضوء الكتاب والسنة وأثرها في تربية المسلم.
8 - الصيام أحكامه وآدابه وفضائله وأثرها في تربية المسلم.
9 - العبادات تربية المسلمين والمسلمات على تعاليم الإسلام.
10 - العبادات وأثرها في تربية المسلم في ضوء الكتاب والسنة.
11 - الفضائل من الأعمال التي تقرب من الله تعالى.
12 - المحرمات في ضوء الكتاب والسنة.
13 - تأملات في أثر العبادات، وأعمال الطاعات في تربية المسلمين والمسلمات.
معاملات:
1 - الأسرة السعيدة في ظل تعاليم الإسلام.
2 - الحق أحق أن يطبع.
3 - حقوق الإنسان في الإسلام.
4 - حقوق الإنسان (سلسلة أحاديث).
5 - حكمة التشريع الإسلامي.
6 - نظام الأسرة في الإسلام.

ترجم:
1 - أبو عبد القاسم بن سلام، حبيسه وآثاره اللغوية.
2 - أبو بكر محمد بن القاسم الأنصاري، حياته وآثاره.
3 - ترجمة لبعض علماء القراء.

إسلاميات وعماوى:
1 - أنت تسأل والإسلام يجيب.
2 - الثقافة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة.
3 - السراج المثير في الثقافة الإسلامية وجزاً.
4 - الفضائل في ضوء الكتاب والسنة.
5 - في رحاب الإسلام.

سيرة:
1 - الأئمة الساكنة على دلائل نبوة سيدي محمد رضي الله عنه وأخلاقه الكريم الفاضلة في ضوء الكتاب والسنة.
2 - الخصائص المحمدية والبعض النبوية في ضوء الكتاب والسنة.

نحو وصرف:
1 - النحو الميسر.
2 - تصريف الأفعال والأسماء (في ضوء أساليب القرآن).
3 - توضيح النحو.
4 - معجم قواعد النحو وحروف المعاني.
اللغويات:
1- أحكام الوقف والوصول في العربية.
2- الكشف عن أحكام الوقف والوصول في العربية.
3- المبتدأ من اللهجات العربية والقرآنية وثلاثة أجزاء.

العبارة والمثلات:
1- حديث الروح في ضوء الكتاب والسنة.
2- الأدبيات المتصلة بالعادات البشرية.
3- النصرة في أحوال القبور، والدار الأخرى.
4- الدعاء المستجاب في ضوء الكتاب والسنة.
5- موضوعات إسلامية في ضوء الكتاب والسنة وجزان.

الدسورة:
1- أحاديث دينية وثقافية في ضوء الكتاب والسنة.
2- الترغيب والتحذير في ضوء الكتاب والسنة.
3- الدعوة إلى وجوب التمسك ب تعاليم الإسلام.
4- ديوان حديث الجمعة وفقًا ل تعاليم الإسلام.
5- سبيل الرشاد في ضوء الكتاب والسنة.
6- في رحاب السنة الطاهرة، سراج لكل وأعظ ومرشد وخطيب.
7- منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله.
8- وصايا ومواضع في ضوء الكتاب والسنة.

التحقيق والتصحيح:
1- منهج السنة النبوية لابن نجمية (تحقيق) ونساء أجزاء.
2- نور الأبصار في مناقب آل البيت المختار (تصحيح).
<table>
<thead>
<tr>
<th>الموضوع</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>فضيلة الشيخ عمار السيد عثمان</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>رزق الله بن عبد الوهاب ت 488 هـ</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>بحى بن أحمد ت 490 هـ</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عسى الطليطلة ت 385 هـ</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن محمد أبو الفضل المكرى ت 473 هـ</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن الحسن القطان ت 488 هـ</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن علي الهاشمي ت بعد سنة 490 هـ</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو علي البناء ت 471 هـ</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد القاهر أبو الفضل العباسي ت 493 هـ</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الخطاب البغدادي ت 476 هـ</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عبد الله البغدادي ت 492 هـ</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن علي بن سوار ت 496 هـ</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>بحى بن إبراهيم بن البثاز ت 496 هـ</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو داوود سليمان بن نجاح ت 496 هـ</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الوهاب بن أبي القاسم القرطبي ت 491 هـ</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن المفرج ت 494 هـ</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الفتح الحداد ت 500 هـ</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن عبد الرحمن بن الجراح ت 497 هـ</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الله أبو البركات ت 499 هـ</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن خلف العبسي ت 478 هـ</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن أحمد الخياط ت 499 هـ</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>بحى بن علي بن الخشاب ت 504 هـ</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>سبع بن المسلم بن قبراط ت 508 هـ</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>الموضوع</td>
<td>الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الواحد القرآز ت 508 هـ</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>المبارك بن الحسين العسائ ت 510 هـ</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>خلف بن إبراهيم النخاس ت 511 هـ</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن بن خلف بن بليمة ت 514 هـ</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد العزيز بن عبد الملك ت 515 هـ</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن بن أحمد الخدّاد ت 516 هـ</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن الحسين الفلاتسيّ ت 521 هـ</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن بن محمد البارع ت 524 هـ</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>شعيب بن عيسى الأشجعي ت 530 هـ</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>منصور بن الخبر الملقّي ت 546 هـ</td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن خلف بن النرجس ت 531 هـ</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عليّ النوائشّي</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن الحسين الشبانّيّ ت 527 هـ</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>هبة الله أبي القاسم الحريريّ ت 531 هـ</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>الحسن بن عبد الله بن العرجاء</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن الحضير المحوّل ت 538 هـ</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن محمد أبو الحباس</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>شريح بن محمد الرعينيّ ت 537 هـ</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عثيق القروائيّ ت 512 هـ</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن معدون النصرانيّ ت 540 هـ</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>عليّ بن أحمد الغناطيّ ت 511 هـ</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>عليّ بن عبد الله الأنصاريّ ت 539 هـ</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد أبو الحباس القصيّ ت 540 هـ</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>الموضوع</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>محمد بن عبد الملك بن خيرون ت ۵۳۹ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>عبد الله سبط الشياطين ت ۵۴۱ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>محمد أبو الفضل البغدادي ت ۴۳۷ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>عمر بن ظفر الشياطين ت ۵۴۲ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>يحيى بن خلف الفرناطي ت ۵۴۱ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>أحمد بن علي المرسي ت ۵۴۲ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>ديوان بن علي الحنفية ت ۵۴۲ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>نصر بن الحسين البغدادي ت ۵۳۱ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>عبد الرحيم بن محمد الفرناطي ت ۵۴۲ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>محمد بن عبد الرحمن الإشبيلي ت ۵۴۲ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>۹۶</td>
<td>محمد بن الحسن بن فلام الفرس ت ۵۴۶ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>۹۷</td>
<td>سهل بن محمد الأصبهاني ت ۵۳۲ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>۹۸</td>
<td>المبارك أبو الكرم الشهروري ت ۵۵۰ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۰</td>
<td>سليمان القرطبي المعاوéri ت ۵۴۰ هـ</td>
</tr>
<tr>
<td>۱۰۱</td>
<td>عبد الله الأندلسی القرطبي ت بعد ۵۴۰ هـ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الخاتمة

حياة المؤلف

شيوخ المؤلف

مصنفات المؤلف

قرفص موضوعات

ولله الحمد والशكر.
هذى إجازة شيخى لى بالقراءة والإقراء
بالقراءات العشر الصغرى والكبرى
الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقة.
وأشهد أن لا إله إلا الله القاطئ في محكم كتابه:
فإنما إنزلنا الذكر وإننا له حافظون» [الحجر: 9].
وأشهد أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) رسول الله المروي عنه بالسند الصحيح في
الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال:
"أقرأوا جبريل - عليه السلام - على حرف واحد فراجعه فلم أزل استذده
ويزيدني حتى إنهى إلى سبعة أحرف»艾ه. [رواة البخاري].
كما ورد عن الهادي البشير الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تبين
فضل حملة القرآن الكريم وفضل المشتغلين تعليمه:
فرمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال:
"خيركم من تعلم القرآن وعلّمه آه. [منفق عليه].
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال:
"أقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعبد قلباً وعين القرآن وإن هذا القرآن مأذبة
الله فمن دخل فيه آمن ومن أحب القرآن فليبشره» آه. [رواة الدارمي].
وعن أسن بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال:
"ألا إن أهلين من الناس» قيل: من هم بأمر الله ﷺ؟ قال: "أهل القرآن هم أهل
الله وخاصتة» آه. [رواة أحمد].
وبعد...
فيقول خادم العلم والقرآن / محمد بن محمد بن سالم بن محيى:
من نعم الله تعالى التي لا تحصى أن جعلني من حملة كتابه ومن الذين تلقوا القرآن الكريم بجميع رواياته وقراءاته التي صحت عن نبينا محمد ﷺ.

 Fifty ways of reading the Qur'an, per Ibn al-Jazari (T): 83

كما تلقيت عيني الحمد والشكر على الله ﻭهـ/

النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري - رحمه الله -

تلقيت جميع هذه القراءات القرآنية من أستاذ علاة عصره:
المهندس بالدقة والضبط، وصحة السند، فضيلة الشيخ عاصم عثمان
شيخ القراء، والقراءات، وجميع عموم المقارن بمنصه الحبيبة، وذلك بمعهد
القراءات بالأزهر الشريف بالقاهرة، وذلك خلال سبع سنوات من عام ١٩٤٦م
إلى عام ١٩٥٣م.
وكان أستاذ فضيلة الشيخ عاصم عثمان يقوم بتدريس القراءات
بالمعهد المذكور.
وهذا نص الإجازة من الشيخ فضيلة الشيخ/ عمار السيد عثمان:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين، والرسليين نبينا محمد، وعلى الله وصحبه أجمعين.

وبعد:
أقرّ بأن أبتى، وتعلذي، محمد بن محمد بن سالم بن محمَّد محسن
نالت على القراءات القرآنية منافية بمائة كل من الشاطبة، والدورة، والطبية، وقد أجزته بالإذارة والإقراء بذلك إفرادًا وجمعًا،
سأل الله أن ينفع به المسلمين إني سمع مجيب.
هذه إجازة الطيبة

الحمد لله الذي خلق الإنسان، ومنحه جزيل الإنسان، وشرفه بنطق اللسان، وسهل عليه حفظ القرآن، تزه كلمته سبيحانه، تعالى عن الحروف والآيات، والألغاز والألحان، فهو صفة قديمة قائمة بنذائه، تعالى، ي점을 الزمان، وبعد الزمان، نحن وعليهما سببان، تعالى، أن جعلنا من ورثنا هذا الكتاب العزيز، ومن علينا بجمع وجوه قراءته، وتحرير طرقه وروايته، وشرح صدرنا بتلاوته في كل وقت، وأومن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا بقال: أي كن، ولا كيف كان؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، والرسول الغافل، من أراد أن يتكلم مع الله فيقرأ القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وأرواحه وذرته، الذين حفظوا القرآن، ونقلوه إلينا مشاعر، فصانوه عن التغيير والتبدل والتحرير، والزيادة والنقصان، فأقاموا إعراب كلمة من رفعه ونصبه وجهره، واجتهدوا في تحقيقه وترجمته وتدويره وحده، وينوا الفرق بين فتحه وإمامته ومده وقصره، وأجادوا في بيان إدفانه وإظهاره، وتحقيقه وتسهله، ونقلوا ما يحتاجون إليه من قطعه ووصله، ونقلوه إلينا غنًا، وادعوا إلينا صريحًا محضًا، ودلوني في الأوقاف، طولا وعرضًا، فأحراز لهم بالفضل الجميل حرمز الأمانى، وقابلهم بوجه الفرح والتهاني.

أما بعد، فإن أهم العلوم علم القراءات، لاشتغاله على جميع العلوم بالدلائل، لا سيما وقد تصدر له رجال محققون وأئمة مدققون، فكشفوا عن وجهه اللسان، ونقلوه إلينا على تحرير نام، وإن أهل القرآن هم الملحميون من الله عبائن رعايته، المعنونين من الله بعنايتهم، لا يشتق لهم جليسًا، ولا يطقرون بهم العلماء، بإيبس، شاع حديثهم في الأركان، وذكرهم الله في محكم القرآن، فقال تعالى:  ﴿فَلَمْ أُرْثِنَا الكِتَابُ الَّذِينَ أُسْتَفْعَفُونَ مِن عِبَادَنَا﴾ ( فأحزى: 32).

وقال - عليه أركى الصلاة والسلام -، «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»
وفي صحيح مسلم: "ما أجمع قوم في بيت من بيوت الله، يلقون كتاب الله ويدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشييتهم الرحمة، وحفظهم الملائكة وذكرهم الله فين عندهم".

وقال رسول الله ﷺ: "أقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيفًا لأصحابه".

وعن أنس: "كان الله أهلي من خلقه، إجابة: من هو يا رسول الله؟ قال: "أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وغير ذلك من الأحاديث والأثار.

ولما جاء الزمان بالرذوع الأذى، والألم في الأرواح، السوء في النفوس، والنهما الكامل، حاول أشباه الفضل، وذكر نآمة الأجل، سعى ذكر في كل مكان الشيخ/ عمر بن السيد حفيد عثمان - عن الله ذنوبه وستر في الدارين عفوه. جاء إلى ورقاً على خمسة كاملة عن طريق الطبيعة للفراء العشرة.

ولقد ساد وجان، وأدرك الحسن، وبلغ رتبة الكمال على رفع الحسان. وأهل الطلال، وصار على غاية من الإنقاذ، ونحى بحر القرآن، فطلب مني الإجازة فأمرته بذلك لكونه أهلاً لذلك إجازة نافعة، وأذن له أن يقرأ ويتقوى في كل مكان، حتى في نظر نزل - وفته الله تعالى للمخبر، وكان الله له بالعون والعتبة.

وأخيره أن قرأ القرآن العظيم بذلك على الشيخ، وأستاذ المحقق المدقق الأمين على كتاب الله المنعم عنان الشيخ/ علي سباع عبد الرحمان - عن الله بالنظر إلى وجه الكريم، بجاه النبي عليه النور النافع والتمليم - وهو أخبر أنه قرأ القرآن كذلك على المحقق المدقق، والأسعد على كتاب الله المطاف الخبير الشيخ، حسن بدء من موعودي شهر، معه الله بالنظر، بوجه الكريم، بجاه النبي ذي الخلخ العظيم. وهو أخبر أنه قرأ القرآن كذلك على المحقق المدقق المرحوم الشيخ/ محمد مولى الأزهرى، وهو أخبر أنه قرأ القرآن كذلك على المحقق المدقق المطامع الفاضل السيد أحمد الديرى الشهير، فقس الله روحه ونور ضريره - عن قراءته على المحقق المطامع الفاضل الشيخ/ أحمد سلمونه - رحمة الله تعالى عليه. عن قراءته على الشيخ السيد إبراهيم العبد، عن قراءته على المحقق المدقق الأمين على كتاب الله تعالى المرحوم المطامع الفاضل
الشيخ/ عبد الرحمن الأجهوري المالكي/ والمدة الفاضل المدقق الأمين علي
كتاب الله تعالى - السيد علي البدرى، والمدة الفاضل الشيخ/ محمد المحمود
فيا لنا الشيخ/ عبد الرحمن فقد قرأ على محقق العصر. الشيخ/ عبد الساجع
الشيخ/ أحمد البقرى والشيخ/ أحمد الأسماطي ويوسف. أفاد أن يزيد شيخ القراء
بالدار الفلسطينية عام واحد وخمسين ومائة وألف وثلاثمائة مصر، وقد قدوه للحج
الشريف. وكذا الشيخ/ الأزكاوي الشهر بالجامع الأزهر، وكذا علي الشيخ/
محمود به أيضاً رواق بن محمد، وكذا علي الشيخ/ عبد الله الشمايلي المغربي,
وقد رحله إلى المدينة المنورة عام أربعين وخمسين ومائة وألف من الهجرة.
أما السيد علي البدرى فقد قرأ على الشيخ/ أحمد الأسماطي، وكذا يوسف
أفاد يزيد، وكذا الشيخ/ محمد الأسماطي، وكذا علي الشيخ/ محمود، وكذا
علي الشيخ/ عبد الله المغربي.
راوا الشيخ/ عبد الساجع فقد قرأ على محقق العصر أبي السماح المرحوم
الشيخ/ أحمد البقرى.
راوا الشيخ/ أحمد الأسماطي فقد قرأ على أبي النور الدملي على كل من
المحقق الشيخ/ أحمد البناص سباع الإخوان والشيخ/ أحمد سلطان العزاوي
محروف الفن، وقرأ الشيخ/ أحمد سلطان على سيف الدين البصري.
راوا يوسف أفاد يزيد، فقد قرأ على مولانا الشيخ/ أحمد المنصورى بالدار
فلسطين، وقت رحله إليها وأقامه بها، وقرأ المنصورى على الشيخ/ سلطان
وعلى الشيخ/ على السرايملوى، وقرأ الشيخ/ أحمد البقرى على الشيخ/
محمد ابن قاسم البكري، وقرأ الشيخ/ عبد الرحمن اليمني على والده الشيخ/ شحاته
اليمني وعلى الشيخ/ أحمد بن عبد الحق السباطي، وقد قرأ الشيخ/ على
السرايملوى على الشيخ/ عبد الرحمن اليمنى، وقرأ سيف الدين البصري على
السباطي، وقرأ الشيخ/ محمد الأسماطي على الشيخ/ محمد البقرى، وقرأ
الشيخ/ محمود على الشيخ/ الرملية، وقرأ الرملية على الشيخ/ محمد البكري،
وقرأ الشيخ/ عبد الله الشمايلي على رجال كثيرين منهم الشيخ/ عبد العزيز
الشمايلي المتصل نسب بشيخ الإسلام الشيخ/ عبد الله الهيطي صاحب الأوقاف
الشهرة المتمثل سنده، إلى محمود dél denominator وقرأ الشيخ/ شجاعة، أيضاً على ناصر
الدبيس محمد بن سالم الطلاوي، وقرأ السنابي والطلابي على شيخ الإسلام/ زكرياء الأنصاري على الشيخ، رضوان بن محمد العقيلي عن الزين طاهر بن محمد/ ابن علي بن محمد بن عمر الدومري المالكي شيخ القراء بالديار المصرية/ والشيخ محمد القانوني عن شيخهما إمام الجامع الأزهر المعروف بالصادق عن/ أبي الحسن علي بن شجاع بن سالم الهاشمي السحالي صهر الشاطبي على الشاطبي/ عن الشيخ أحمد صهر الشاطبي على الشيخ، أبي الحسن علي بن هذيل علي/ أبي داوود سليمان بن نجاح على الحافظ أبي عمرو الداني مؤلف دل القصيرة/ قال ابن الجزري في التحبير:

**إسناد قراءة نافع**

إسناد قراءة ابن كثير


إسناد قراءة أبي عمرو

نما رواية أبي شعيب السوسي: فقدنا بها خلف بن إبراهيم بن محمد
المقري; قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن شريف المعدل، قال: أنا بني أبو عبد
الرحمن أحمد بن شبيب الأنصاري النسائي، قال: أنا بني أبي شبيب، قال: أنا بني البكري
عن أبي عمرو، قال: أبو عمرو: وقرأت بها القرآن، قال: إنه يظهر الأول من المثليين
ومتقاربين وبدافعها علی فارس بن أحمد المقرئ، وقال لي: قرأت بها كذلك على
عبد الله بن الحسن المقري وقال: فقرأ بها كذلك على أبي عمران موسى بن جبرير
النحوي، وقال: قرأت بها كذلك على أبي شبيب، وقال: قرأت بها على أبي عمرو،
وقال أبو عمرو الداني: حدثنا بأصول الإدغم محمد بن أحمد بن ابن مسعود عن ابن
الرحمن بن عبدوس عن أبي عمرو الداري عن الزيد بن أبي عمرو، وأنبنا بها
أبيأبو الحسن شيخنا، قال: أنا بني عبد الله بن الدارك بن جعفر بن سليمان، من بني
شبيب عن الزيدي بن أبي عمرو. وهذا البدر الثالث، أبي عمرو بن السعدي البصري
المارق من بني مازن، كامرون الأصل، أسمر طويل، وختلف في اسمه فقيل: اسمه
كتينه، وقال: زبان، وقال: غير ذلك، قرأ على جمعية من التابعين بالحجاز والعراق،
منهم إبن كثير ومجاهد وسيد بن جبير على أبي عباس على أبي على النهي.

إسناد قراءة ابن عامر
فانما رواية ابن ذكوان: فقدنا بها محمد بن أحمد، قال: أنا بني أحمد بن موسى
المنجاد، قال: أنا بني أبو يوسف الشهلي، قال: أنا بني عبد الله بن ذكوان، قال:
أنبنا أبو بني منصور العباسي، قال: أنا بني يحيى بن الحارث الدمادي، قال: قرأت
علي ابن عامر، وقال أبو عمرو: وقرأ بها القرآن، قال: إنه يظهر الأول من البكري
الدماري المقرئ، وقال لي: قرأت بها على أبي بكر محمد بن الحسن الكنقش،
وقال: قرأت بها بدمشق على أبي عبد الله هارون بن موسى شريك الأفخم، ورواها
الأفخم من عبد الله بن ذكوان.

نما رواية هشام: فقدنا بها محمد بن أحمد، قال: أنا بني منجاد، قال:
حدثنا الحسن بن أبي مهرا بن لجح، قال: أنا بني أحمد بن بزيد الحلوي، قال: أنا بني
هشام بن عمر، أنا بني شرخ بن خالد السري، قال: قرأت على يحيى بن الحارث
الدماري، وقال: قرأت على عبد الله بن عامر، قال: أبو عمرو: وقرأ بها القرآن، قال
علي أبي الفتح شيخنا، وقال لي: قرأت بها على عبد الله بن الحسن المقري، وقال
إسناد قراءة عاصم

* فدام رواية أبي بكر: فحدثنا بها محمد بن أحمد بن علي الكاتب، قال يحيي ابن مجاهد: قال أبنانا إبراهيم بن أحمد بن عمر الزكيمي قلنا: أبنانا أبي، قال: أبنانا يحيى بن أدم، قال: أبنانا أبو بكر عن عاصم، وقرأت بها القرآن كله على فارس بن أحمد المقرئ، وقال لي: قرأت بها على أبي الحسن عبد الباقي بن الحسن المقرئ، وقال لي: قرأت على إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المقرئ، وقال لي: قرأت على يوسف بن يعقوب الواسطي، وقال لي: قرأت بها على يحيى بن أدم عن أبي بكر عن عاصم، قال أبو عمرو: وقرأت بها على فارس بن أحمد، وقرأت بها على عبد الله بن الحسن، وأخبرني أنه قرأ على أحمد بن يوسف القافلاني، وقرأ أحمد على الصبرف عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم.

* وأما رواية خلف: فحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غلويون المقرئ، قال: أبنانا بها أبو الحسن على بن محمد بن صالح النهاشي الضيفر المقرئ، بالبصرة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن هلال الأشني، وقال لي: قرأت على أبي محمد عبد بن الصباح، وقال لي: قرأت على خلف، وقال لي: قرأت على عاصم، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الحسن، وقال لي: قرأت بها على النهاشي، وقال: قرأت على الأشني من عبد من خلف عن عاصم، وهو عاصم بن أبي النجود وكتبه أبو بكر تابعي قرأ على عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيب الأسدي على عثمان وعلى وابن مسعود وأبي وزيد، رضي الله عنهم، على النبي ﷺ.

إسناد قراءة حمزة

* فدام رواية خلف: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: أبنانا ابن مجاهد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الكريم، قال: حدثنا خلف بن سليم عن حمزة، قال أبو عمرو: وقرأت بها القرآن كله على أبي الحسن شيخنا، وقال لي: قرأت بها على
محمد بن أبي الحسن بن يوسف بن نسيان الحربي المقرئ بالبصرة، وقال له:
قرات بها على أبي الحسن أحمد بن عثمان بن جعفر بن يوحن، وقال له:
قرات على دوس بن عبد الكريم قبل أن يقرأ باختيار خلف وقال له:
قرات على سليم، وقال قرأت على حمزة.

* وأما رواية خلاد: فحدثنا بها محمد بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن موسى،
قال: حدثنا يحيى بن أحمد بن هارون المزوق عن أحمد بن يزيد الحلواتي عن خلاد,
عن سليم عن حمزة، قال أبو عمرو: قرأت بها السوره كلها على أبي الفتح الضرير
شبيخنا، وقال: قرأت بها القرآن كله على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لي:
قرات بها على محمد بن أحمد بن شبيب، وقال لي: قرأت بها على أبي بكر محمد
ابن شاذان الجوهري المقرئ، وقال لي: قرأت على خلاد، وقال لي: قرأت بها على
سليم، وقرأت سليم على حمزة، هو حمزة بن حبيب بن زرارة الكوفي، ويكي أبي
عمارة، كان تركيًا مبهرًا، صبورًا على العبادة، متحمزًا من أخذ الأجرة على القرآن,
لا ينام من الليل إلا التليل، مثلًا، لم يلقه أحد إلا وهو يقرأ القرآن، نزل على جعفر
الصادق على أبي محمد الباقر على أبي زين العابدين على أبي الحسين على أبي
على بن أبي طالب - رضي الله عنهم أجمعين - وقرأ حمزة أيضًا على الأعمش على
يحيى بن ي腓ضلي على علقمة على ابن مسعود، وقرأ حمزة أيضًا على محمد بن أبي
ليلى عن أبي ليلى على أبي المهناك على سعيد بن جبير على عبد الله بن عباس على
أبي بن كعب، وقرأ حمزة أيضًا على حسان بنæk على أبي الأسود على عثمان
وعلى - رضي الله عنهم - وقرأ عثمان وعلى وابن مسعود وأبي على النبي محمد.

إسناد قراءة الكسائي

* فأما رواية الدورى: فحدثنا بها أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن
المعدل، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الدمشقي، قال لنا جعفر بن محمد بن أحمد
النصبي، قال: حدثنا أبو عمرو الدورى عن الكسائي، قال أبو عمرو: قرأت بها
القرآن كله على أبي الفتح الضرير، وقال لي: قرأت بها على عبد الباقى بن الحسن,
وقال: قرأت على محمد بن على الجلندى الموصل، وقال: قرأت على جعفر بن
محمد، وقال لي: على أبي عمر وقال لي: قرأت على الكسائي.

إسناح قراءة أبي جعفر

ورقات بها على أبي اليمين، وقرأ بها على سبأ الخيام، وقرأ بها على الأستاذ أبو طاهر أحمد بن علي بن عبد الله بن سوار، وقرأ بها على أبي الحسن بن أبي بكر محمد بن عبد الله بن المرزبان الأصفهاني، وقرأ بها على أبي عمر محمد بن أحمد ابن عمر الخرقي، وقرأ بها على محمد بن فارس التميمي، قال: قرأت بها على أبي اليمين الكندلي، قال: قرأت بها على الإمام أبي متنصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خضرو الفهدائي، قال: قرأت على أبي طاهر محمد بن راسين الحليه، قال: قرأت بها على أبي الفرح الشطوري، قال: قرأت بها على أبي بكر بن هامون، قال: قرأت بها على ابن وردن.

* وأما رواية ابن جماز: فحدثنا بها إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن حانم الجندلاني بقراءته على أبي حفص عمر بن غدير بن القواس الم תוך، حدثنا أبو اليمين بن الحسن البغدادي، أبو نصر محمد سبأ الخيام، أبو النصر أحمد بن بندر الواسطي، حديثنا الإمام أبو القاسم يوسف بن حبارة الهفلي، حدثنا أبو نصر متنصور بن أحمد الفهدائي، أبو نصر أبو الحسن بن أحمد بن محمد الخيازي، أبو نصر أبو بكر محمد بن عبد الرحمن أبو الفضل الجهوري، أبو النصر محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن الأشنازي، وقرأ بها على محمد بن محمد الثقفي الكسائي، وقرأ بها على ابن شاكر، وقرأ بها على ابن سهل الطيbie، وقرأ بها على ابن عمر الخزاز، وقرأ بها على ابن زينب، وقرأ بها على الهشام، وقرأ بها على ابن جعفر، وقرأ بها على ابن جماز، وقرأ بها على ابن وردن يعني ابن جماز على أبي جعفر، فهو زيد بن القطع المخزومي، وكان تابعه، كثير القدر، انتهت إليه رشيدة الإقراء بالمدينة، وكان يقرأ في مدينة رسول الله ﷺ سنة 33 هـ ثلاث وستين، قال حبيب بن ميسان: كان إمام أهل زمانه في القراءة، وكان ثقة، ورسخت أم سلمة زوج النبي ﷺ على رأسه وهو صغير، ودعت له بالمزكة، وكان شيخ نافع، وقدمه عبد الله بن عمر في الكعبة فصله بالناس، فقال نافع: لما غسل أبو جعفر نظروا ما بين نسائه وفؤاده مثل ورقة المصحف، فما شاكل أحد من حضره أنه نور القرآن، ورُبّي في المنام بعد وفاته قال: يشروا أصحابي وكل من قرأ قراءتي أن الله قد غفر له وأجاب فيه دعوتي، قرأ على مولاه عبد الله بن عباس بن أبي هريرة وقرأ مولاه الثالثة على أبيَّ وأباه عباس أيضًا على زيد بن ثابت، وقرأ زيد وأبي على رسول الله ﷺ.
إسناد قراءة يعقوب

فأما رواية روح: فحدثنا بها الشيخ/ الإمام أبو العباس أحمد بن محمد الخضر الحنفي بقراءته عليه، قال: أخبرنا بها أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم الصالحي، قال: أنبأنا أبو طالب عبد الله بن محمد بنهفي في كتابه عن أبي بكر أحمد بن على المقرئ عن أبي ظاهر على بن علي المقرئ. الآستانة عن أبي الحسن على بن محمد بن علي الخياط عن أبي الحسن بن سليمان النحاس عن أبي بكر محمد بن هارون بن نافع البغدادي عن أبي عبد الله الدلال محمد بن المسوول المعروف برؤيس، تلقت وقراءت بها على أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد السكندرى علي زيد بن الحسن على عبد الله بن علي البغدادي على أبي العز القلالنلى على أبي الحسن بن أبي القاسم الواسطي على الحمامي على النحاس على النمار على رؤيس على يعقوب.

* وأما رواية روح: فحدثنا بها أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن الشيرازي عن أبي الحسن على بن أحمد المقرئ على أبي اليمني الكندي شفاءًا عن أبي محمد البغدادي عن أبي الفضل بن الشريف المكى على محمد بن حسين الفارسي عن أبي الحسن على بن محمد بن إبراهيم بن هشام المالكي عن أبي العباس محمد بن يعقوب بن الحجاج بن معاوية النجيمي عن أبي بكر محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء الثعفى البغدادي عن روح بن عبد المؤمن البصري، تلقت: وقراءت بها على أبي محمد بن أحمد بالقاهرة على أبي عبد الله الصالح على إسحاق الدمشقي عن زيد بن الحسن على محمد بن الحسن على محمد بن علي على أبي طاهر بن سوار على أبي القاسم السائر ابن أبي الطيب بن عبيد المضرى على ابن هشام على أبي العباس النجيمي على أبي وهب على روح على يعقوب، وهو إمام ورع زاهد نتفى، قرأ على أبي يحيى مهدي بن ميسون وعلى جعفر أبي الأش وإبن أبي الأش، وقال: على أبي عمرو نفسه، وقرأ أيضًا على الحجاجي على سليمان بن قنه، وهو قرأ على أبي مسعود على أبي الطالبة، قرأ على أبي وزيد، وقرأ أبو الأشيب على أبي جعفر عمران بن طلخان المطاردي، وقرأ على أبي موسى الأشعري، على رسول الله ﷺ.
إسناد قراءة خلف

نأما قراءة رواية الوراق: فحدثنا بها أبو الحسن عمر بن الحسن بقراءتي عليه ظاهر دمشق عن شيخه الإمام الخطيب أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر وفاضلي الشافعي، قال: أخبرني الذي عن أبي السعدات الأسعد بن سلطان الواسطي، أن أبا أبو الونسي، أن أبا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الحضرة السويدية، أن أبا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن مرة المعروف بابن أبي عمر النقاش، أن أبا أبو بعقول إسحاق بن إبراهيم الوراق، قلت: وقرأت بها القرآن كله على كل من الشيخين أبا عبد الله الحنفي وأبي محمد الشافعي، وقرأ كل منهما على ابن عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري، وقرأ بها على الإمام بن فارس، وقرأ بها على زيد بن الحسن، وقرأ بها على أبي القاسم، وقرأ بها على هبة الله بن أحمد الطبري البغدادي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن علي بن موسى الخياط، وقرأ بها على أبي الحسن السونجريدي، وقرأ بها على أبي أبي عمر الطوسي، وقرأ بها على إسحاق الوراق، وقرأ بها خلف.

* وأما رواية إدريس: فحدثنا بها أحمد بن محمد بن الحسن الفارسي بقراءتي عليه، أن أبا أبا علي بن أحمد في ما شافته به عن زيد بن الحسن البغدادي، أخبرنا أبو القاسم بن أحمد الحزبري، أن أبا أبو بكر محمد بن علي بن محمد الخياط، أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله الحداد، أخبرنا إدريس بن عبد الكريم الحداد، قلت: وقرأ بها القرآن كله على الشيخ أبا محمد عبد الرحمن بن أحمد الواسي، وأخبرني أنه قرأ بها القرآن كله على محمد بن أحمد بن عبد الخالق المعدل، وقرأ بها على إبراهيم بن أحمد، وقرأ بها على أبي اليمن، وقرأ بها على أبا محمد ماميا الخياط، قال: قرأت بها القرآن من أوله إلى آخره على الإمام أبي شرف أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي وأبي المعلى ثابت بن بزاق بن إبراهيم البقال، فقام الشيخ ناقهنا أنه قرأ بها على الإمام أبي العباس أحمد بن سعيد بن جعفر المطوعي، وقام أبا المعلى ناقهنا أنه قرأ بها على الإمام القاضي أبي علا محمد بن علي بن بعقول الواسطي، وقرأ الواسي من الكتاب على الإمام أبا بكر أحمد بن جعفر بن مالك، وقرأ الواسي والمطوعي جميعًا على إدريس، وقرأ إدريس على خلف فهم أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار.
بالرَّاء، رَأَى حمزة، كان إمامًا ثقةً عالِمًا، حفظه القرآن وهو ابن عشر سنين، قرأ على
سيم صاحب حمزة، وعلى يعقوب بن خليفة الأعرشي صاحب أبي بكر، وعلى ابن
زيد سعيد بن أوس الأنصاري صاحب المفضل، وقرأ أبو بكر والمفضل على
عاصم الكوفي متصلاً إلى رسول ﷺ.
فهَذَه الأُسَانِيد التي أدَّت إلَى نَسا* هذه الروايات رواية وتلاوة وغير ذلك من الأسانيد
المذكورة في النشر.
واوصى ولدنا المَذَكُور بِقبْوَيِ اللَّه - تعالى - وأن لا ينسوا من دعوات الصالحة في
خلواته وجلواته، وأجازه أن يقرأ قراءة ورواية وورُجُها، كما سبق - يسَر الله له أمره، وسهل -
وكان الفراغ من تلقِّي هذه الْخَنْمَة المباركة صبيح يوم الخميس الخامس عشر من
شهر رجب الميلادية 1347هـ (ألف وثلاثمائة وسبعين وأربعين من الهجرة النبوية على
صاحبها أفضل الصلاة والسلام).
وتتم الإجازة كتابة عصر يوم الجمعة الرابع عشر من شهر شعبان الميلادية سنة
1347 (ألف وثلاثمائة وسبعين وأربعين هجرية) الموافق من السنة الهجرية 20 يناير
سنة 1929م (ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين) والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهرًا.

وَصَلَى الله عَلَى مَسِيدَنَا
معاذ بن أبي بكر
عليه السلام
وَبَلَّاءنشيره
بِهِ وَاللَّهُ يَهْدُ
بِهِ ﷺ
وَفَعَّالَ
فَعَّالَ
يَنَبِي
بِهِ ﷺ
فَتَّاَ
فَتَّاَ
ترجمة بعثة علماء القرآن

تأليف الدكتور

السيد علي الديب

تمكين

وزير المعارف

وزير المعارف

كة

كري

دير

مال

دار

عرض

طباعة

النشر

التحرير