#  في ممجهل المككم والميط الأعظم (لراراسة قرائية لفويلة) 

## د. عصام بن دخيل الله الحربي

## ملخ مـ

هذا البحثث يبين منهج الإمام ابن سِيدَهْ في التعامل مع القراءات القرآنية في كتابه (المحكم والمحيط الأعظم)، ويبين مكانة هذا الكتاب الكاب في علو م القراءات، وما يكنن أن يستفاد منه، علماً أنه من أكبر المعاجم المّا اللغوية وآصلها وأكثرها مادة وأغزرها فائدة. ويهدف البحث إلىا إلى بيان جهود
 والنحو، من خلال كتابه المحكم. سلكت في هذا البا البحث منهج الاستقراء والتحليل للقو اعد العامة وإيراد الأمثلة الموضحة للمقصودود.النتائج التي توصل إليها: أن ابن سيده كان على دراية كبيرة بعلم القراءات، وأنه قد أند وجه
 وتو جيهه إما بالنص، وإما بالاتكال على السياق العام للمادة التي يشرحها
 المدرستين البصرية والكوفية، وهي أميل إلى البصرية كثيراً يوصي البحث أن ابن سيده إمام في اللغة ونصوصه - في كتابيه المحكم والمخصص- في
 والمعاجم اللغوية الأصيلة تحوي مادة علمية كثيرة في توجيه القراءات فأوصى بدراستها من هذا الجانب وبيان مناهج العلماء فيها. الكلمات المفتاحية: ابن سيده، المحكم، القراءات، التوجيه.

- أستاذ القراءات المشارك بجامعة أم القرى - مكة المكرمة.



#### Abstract

This research shows the method of Imam Ibn Sidah in dealing with Qur'anic (qira't); recitations in his book (almihkum walmuhit al'aezama); The greatest, conclusive and accurate it shows the position of this book in the science of (qira't); readings, and what can be learned from it, noting that it is one of the largest, original, most useful and most useful linguistic dictionaries. The research aims to demonstrate the efforts and methodology of Ibn Sidah in serving the (qira't); readings in terms of his specialization in language and grammar, through this book. The research, adopted the method of extrapolation and analysis of general rules and illustrated examples of what is intended. The research has come to many results the most important were : That Ibn Sidah was very familiar with the science of(qira't); readings, and that he directed all the readings that he included in his book, they were about 236 readings, and directed them either by the text, Or by relying on the general context of the material that he explains, Ibn Sidah's grammatical doctrine is the doctrine of the Andalusian school that combines Basra and kufa schools, he is more inclined to Bars school. The research recommends that Ibn Sidah is an imam in language and his texts - his well-designed and dedicated book - in directing readings and speaking on their meanings is very valuable, so the researcher recommend collecting and studying them. The original linguistic dictionaries contain a lot of scientific material in guiding the readings, so the researcher recommend studying them from this aspect and explaining the scholars curricula in it.


Key words: Ibn Sidah is arbitrator in (qira't); readings directing.

مقدمـــــــــة
اللهم لك الحمد كلَّه على ما أوليتنا من العطايا العظيمة، وعلى ما أسبغت علينا من النعم الجسيمة، أنت أهل الثناء والمجد، بلا حصر ولا مقدار
 حمداً يو افي نعمك، ويكافي مزيدك.
وأسألك أن تصلي على سيدنا محمد النور الهادي، وسيد كل رائح وغادي، وعلى آله أهل الزهد والطهارة، وأصحابه ذوي النجابة والنضارة، وسلم تسليماً إلى يو م الدين .
وبعد فقد كنت قبل برهة من الزمن، وبالتحديد في أثناء تخضيري
لرسالة الدكتو راه رجعت إلى كتاب ابن سيده (المحكم والمحيط الأعظم) مرات عديدة، فوجدته احتوى على مادة كثيرة في القراءات، وهي جديرة بالدراسة، و كنت أستفيد من تو جيهاته التي أوردها في كتابه المذكور، فعلق بذهني أن أبحث عن منهجه والتعريف بجهوده في القراءات حتى تتكون فكرة متكاملة عنه عند القراء المتخصصين في اللغة والقراءات، فبقيت الفكرة في ذهني حتى آن أوانها، فتفرغت لها وجمعت مادتها، فخرجت بـا دونته في هذا البحث، راجياً أن يكون كفيلا ًالتعريف بجانب من جو انب الاهتمام العلمي عند الإمام ابن سيده، عَلَّني أَقَدِّ مُ للباحثين في علم القراءات وات واللغة ما يفيدهم في كمال علمهم، ويحيطهم علماً بجانب من جو انب هذا الكتاب العظيم، فوضعت الخطة لذلك وشرعت في البحث، وأسأل اله العظيم التوفيق للإتحام .

أهداو البحث:
يهد ف هذ ا البحث إلى بيان جهود ابن سيده ومنهجه في خدمة القراءات
من جهة تخصصه وإمامته في اللغة والنخو، من خلال كتابه المحكم.
منهج البحث:
سلكت في هذه اللدراسة منهج الاستقراء والتحليل لكالام ابن سيده
محاولا بذلك الو صول إلى تحديد منهجية في دراسة القراءات عنده 6
فتتبعت جميع القراءات الواردة في كتاب المحكم، ثم تناولتها بالتحليل
والد راسة بما يقتضيه منهج البحث العلمي
اعتمدت منهج الاستنباط والاستدلال بالقرائن فيما يتعلق بالكالا م على
شيو خه وتاميذه 6 حيث عَد مَ النصى في ذلك.

- حاولت في البحث بيان الفرق بين الدراسات اللغوية والدراسات

القرائية عند ابن سيده في كتابه المحكم.
لم ألتزم في هذا البحث إيراد جميع القراءات القرانية التي جاءت في المحكم، وإنما أوردت نماذ ج منها على حسب ما يُحتاج إليه في تو ضيح المسألة المد روسة.

اكتفيت في القراءات التي جاءت في نصو ص كالام ابن سيده بتوثيقها من كتابه المحكم، لأن المراد بيان منهجه وليس تخريج قراءاته من مصادرها الأصلية.

ترجمت للأعلام ترجمة موجزة عدا من كان من الصححابة الكرام و القر اءة الأربعة عشر .
.


- أفرق بين القراءات المتواترة والشاذة بجعل القراءات المتواترة بين قوسين مزهرين مكتوبة بالخط العثماني، والقراءات الشاذة بين قوين
هلالين مكتوبة بالخط الإملائي .
- عرضت آراء ابن سيده النحوية واللغوية على آراء النحويين من المدرستين للوقو ف على مذهبه النحوي. أهمية الموضوع وأسباب اختياره: قد يتساءل متسائل عن هذا الموضوع فيقول: هذا الكتاب (المحكمم) في اللغة، وما علاقته بعلم القراءات؟ وما فائدة در استه بالنسبة للمتخصصين في علم القراءات؟
أجيب عن هذا السئ ال من ثلاث جهات:
الأولى: في بيان التداخل الحاصل بين علم القراءات وعلم اللغة. والثانية: في مكانة القراءات في اللغة كر افد من روافدها في الكتاب، و كحجة

لا جد ال في إثبات معاني الكلمات وبنْيَاتِهَا بها.
الثالثة: في أهمية ما نقل من القراءات في كتاب المحكمم كماً ونوعاً. أما المسألة الأولى: فالكالا م فيها من وجهين : الوجه الأول: أن غالب اللّغو يين كانو ا قراء أو على الأقل كانو اعلى اطلاع كبير بالقراءات القرآنية باعتبارها متعلقة بأفصح الكالام، ومروية بأقوى الأسانيد، مقارنة بالشعر وغيره من مصادر اللغة.

ومن المعلوم أن علم النحو لا ينغك عن علم القراءات، حتى كان بعض القراء لايعترفون بالمقرئ الذي ليس له باعٌ في علم النحو والعربية،

## ومن ذلك قول الخُصْرِي(1):

لقد يدعي علـم القراءات معشـرٌ •• وباعهُمٌ وٌ النحو أقصرُ من شبْر
فإن قيل: ما إعــراب هنا ووزنُـُهُ ه• رأيتَ طويل البــاع يقصُرُ عن فتْرُ (Y)
وهذا كان شائعاً خاصة عند الأقدمين.
وبالاستقراء يكن القول بأن ألصق علم بعلم القراءات من بين سائر
العلو م الإسلامية هو علم النحو والعربية .

الوجه الثاني: من المعلو م أن شروط قبول القراءة ثلاثة، منها مو افقة اللغة، فلو لـم يو جد للقراءة أي تخريج أو وجهِ في اللغة فإنها تكون مرفو ضة، ولا يكن أن تعد عربية فضلا عن أن تعد قراءة قر آنية .
وهذا من أعظم صور التداخل الحاصل بين علم اللغة العربية وعلم
القراءات.
وأما المسألة الثانية: فلا شك أن القر آن الكريم بالإجماع هو أقوى مصدر للعربية في جميع علومها، و كذلك قراءاته تأخذ الحكم نفسه لتعلقها با به، ولأنها وجوه فيه، وجميع أهل العربية قد احتج بالقراءات كديليل قوي لإثبات ما يثبته من القو اعد النحوية أو المعاني اللغوية.
وأما المسألة الثالثة: فمن المعلو م أن كتاب (المحكم) من الكتب المتقدمة؛
 بلغت عدتها قرابة (Үشץ) قراءة والتي أخذ بعضها من بعض الكتب المفتودة ككتاب النوادر للحياني (r) وغيره، ولم أقف على من نقل القراء (ب)


(Y)
(Y)
اللحياني قبل ابن سيده .

وهذا الكم الكبير من القراءات مع قد م المصدر وفقد ان بعض أصوله
يبين أهمية دراسة الكتاب من هذه الناحية. ومن خلال هذه الأجوبة تُدرك أهمية البحث وأسباب اختياره ، أسأل
الدراسات الله العظم أن يو فقني في إنجازه على أتم وجه.

لم أقف على دراسة تناولت هذا الموضوع كما قررته في العنو ان والخطة، إلا بحثاً نشرته حولية كلية اللغة العربية بجرجا(1)، التابعة لجامعة الأزهر، للدكتور: مجدي فتحي محمد محمد قشيوط، وسماه: (القراءات القرآنية في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ت تاءهـ دراسـ دراسة صوتية صرفية)، وقد طالعتها ونظرت فيها، فإذا هي كما ذكر الباحث في عنو انه، در اسة اقتصرت على ما يتعلق بالصوت والصرف ف، مع الإشارة لماماً لبعض ما يتعلق بالمباحث النحوية والقرائية.
وقد امتازت الد راسة التي أقدمها بأمور منها:
1- ما تحمله عبارة العنو ان من تحديد لنوع الدر اسة، فالد كتور مجدي اتجهت در استه إلى الموضوع الصرفي والصوتي، في حين أن دراستي اتجهت إلى الموضوع القرائي النحوي، والفرق واضح من هذه المهة.
 وشرح مقصو ده ببع المصطلحات التي وصف بها بعض القراءات،

كالشذ وذ، والندرة، والتخطئة.



r- التعريف بكتاب المحكم، وبيان مصادر المؤلف في القراءات فيه، ومنهجه فيها.
ع- تطرقت لدر اسة إحصائية للقراءات في كتاب المحكم وذكرت فيها ميزاته في علم القراءات.
0- بيان مذهب ابن سيده النحوي، وأنه كان من مؤسسي المدرسة الأندلسية في النحو، وكذلك بيان منهجه في ضبط القراءات.
وعلى العمو م فهذه الدراسة تُعنى بدراسة كتاب المحكم من جهة قرائية ولغوية، بخلاف بحث الدكتور مجدي، فإنه يُعنى بها من جهة صوتية صرفية كما دل عليه عنو ان بحثه. خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة على النحو التالي: المقدمة وفيها:

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره . - خطة البحث . - منهج البحث .

الفصل الأول: التعريف بابن سيده وبكتابه المحكم والمحيط الأعظم، وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بابن سيده، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياتياته
المطلب الثاني: حياته العلمية وعصره.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الرابع : مؤلفاته
المبحث الثاني: التعريف بكتابه المحكم.

الفصل الثاني: تعامل ابن سيده مع القراءات في كتابه، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: موقفه من القراءات.

المبحث الثاني: منهجه في إيراد القراءات ات في كتابه.
المبحث الثالث: منهجه في توجيه القراءات ات في كتابه .
المبحث الرابع : مصادرهي القراءات ات في كتابه.
الحاتةة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس .

## الفصل الأول <br> لتعريف بابن سيده وبكتابه المحكم والمحيط الأعظم <br> المبحث الأول

التعريف بابن سيده(1):
المطلب الأول
اسمه ونسبه وحياته
هو علي بن أحمد، وقيل: ابن إسماعيل، اشتَهر بابن سيده، أبو الحسن،
الضرير بن الضرير، المرسي، الأندلسي، إمام أهل اللغة في عصره بلا منازع ع





 الزركلي (६/٪


(العـدد التاسع عشـر (ب) - محرم

درس على علماء مُرْسِيَّ في أول حياته، فحصصَّلَ العلو م في وقت مبيك مبكر،
ساعده على ذلك قوة حافظته، يحكي أبو عمر الطلمنكي قال: "دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسمعو اعلي الغريب المصنف، فقلت لهم: انظروا لي من يقر أ لكم وأمسك أنا كتابي، فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيده ، فقر أ علي من أوله إلى آخره ، فعجبت من حفظه"(1). شهد له القاصي والداني بقوته في العربية وإحاطته الكاملة بها.
عاش في دانية(٪) حيث كانت مزدهرة بالعلم والعلماء في عهد أبي الجيش مجاهد ابن عبد الله العامري، و كان منقطعاً إليه، وألف له المؤلفات . تو في سنة (ی^\&ه) عن ستين عاماً.
المطلب الثاني

## حياته العلمية وعصره

عاش ابن سيده في الدولة العامرية في الأندلس(ث)، و كان عصر هذه الدولة من أزهى العصور العلمية بالنسبة للأندلس؛ حيث كان ملوك وأمراء هذه الدولة يعتنون بالعلم أشد عناية، ويتنافسون في جلب العلماء إلى
نو اديهم وجلب الكتب إلى مكتباتهم (\&).

وهذه الأمور ساعدت ابن سيده على إكمال مسيرته العلمية واستغلال مو اهبه أتم استغلال، حتى شهد له الناس بأنه أحغظ الناس للغة، قال أبو طاهر
(1) الصلة، ابن بـشكوال (rav).
(r) مدينة بشـرق الأندلس على البحر ، كانت قاعدة أبي البييش العامري، وأملها أقرأ أمل الأندلس، ومنها شيخ التراء أبو عمرو
(rri/1)

السلفي: " سمعت أباعبد الله محمد بن الحسن بن أبي زرارة اللغوي يقول:
 وهما ضريران، فالمشرقي أبو العلاء التنوخي بالمَعَرَّة، والمغربيُّ ابن سيده

مجلداً، وما في كتب اللغة أحسن منه"(1).

وقد كان الإمام ابن سيده ذا حظوة عند أمر اء هذه ها الدولة مكنته من
تأليف مؤلفاته، و كلها كانت بطلبهم ودعمهم(r)
المطلب الثالث

## شيوخه وتلاميذه

نظراً لسعة علم ابن سيده باللغة وغيرها من العلوم وقيامه بتحقيق
 وسمع منهم، إلا أن كتب التراجم والتاريخ قد شحت علينا فلم تذكر من
شيو خه إلا القليل، وهم ثلاثة:

1- أبوه (توفي بعد الأربعمائة بدة) (Y)



$$
\begin{aligned}
& \text { بن الحسن في البلغة (V7). }
\end{aligned}
$$

وكذلك الأمر في تلاميذه، فإن مكانة ابن سيده العلمية وخاصة في
 والتو اريخ لم تذ كر شيئاً عنهم سوى ما ذكر من أخذ الأمير مجاهد العامن الما


المطلب الرابع

من تّام نعمة الهَ على العالم أن يُرزق حسن التأليف وجو دته؛ ليبث

 لا يستغنى عنه في جميع المؤلفات اللغوية بعده، كلسان العرب وانيا والقاموس
 فيه بالنسبة للقراءات، وهو (المحكم) ، وقد ذكر المترج جمو ن له (IY (I ) مؤلفاً وهذه أسماؤها:
1- المحكم والمحيط الأعظم (1).
r- r- المخصص (r) r

ع- شرح إصالاح المنطق (घ)
0- العويص في شرح إصلاح المنطق (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) } \\
& \begin{array}{ll}
\text { ( ( ) ( })
\end{array}
\end{aligned}
$$

-     -         - شرح كتاب الأخفش (0)

$$
11 \text { - كتاب في التذ كير والتأنيث (T) . }
$$

ץا - العالم في اللغة (v).

وزعم بعض الباحثين أن هذا الكتاب ليس من مؤ لفات ابن سيده ، وأن
الغلط نشأ من ياقوت الخموي وتبعه على ذلك من ذكره بعده، واستصوبوا
أن يكون من تأليف أحمد بن أبان بن سيد، فليبحث (^)
و كل هذه المؤلفات الآن في حكم المفقود، ولا يعلم عنها شيء، سوى
الثالاثة الأول؛ فإنها قد وجدت، وحققت، وطبعت، والحمد لله.

> المبحث الثاني

## التعريف بكتاب المحكم

هذا الكتاب الذي أنا بصدد دراسة منهج مؤلفه في التعامل مع
القراءات القرآنية هو كتاب (المحكم والمحيط الأعظم) الذي يعد من أمهات
 (1) الذهبي(1) (19/1).










$$
\begin{aligned}
& \text { Y- الأنيق في شرح الحماسة(1). } \\
& \text { V- V العالم والمتعلم(ا) } \\
& \text { ^- الو افي في علم أحكام القو افي (r) } \\
& \text { 9- شاذ اللغة (£ }
\end{aligned}
$$


 بن أحمد الأزهري، ولا أكمل من المحكم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الأندلسي رحمهما الله، وهما من أمَّهات كتب اللغة على التحقيق، وما عداهما بالنسبة إليهما ثنيات الطريق "(r).
وقال مرتضى الزبيدي (r) في تاج العروس: " "وأعظم كتاب ألف في اللغة بعد عصر (الصحاح): كتاب (المحكم والمحيط الأعظم) لأبي الحسن علي بن سيده الأندلسي الضرير، ثم كتاب (العباح (المحباب) للإمام رضي الداب الدين
الصاغاني قد وصل فيه إلى (بَكَمَ)"(گ).

وقال القفطي(): "جمع في اللغة كتاب (المحكم) يقارب عشرين مجلداً لم ير مثله في فنه ولا يعرف قدره إلا من وقف عليه. . .لو حلف الحالف الما أنه لم يصنف مثله لم يححث "(r)
وقد تواطأت ألسن أهل اللغة وغيرهم في الثناء عليه وتفضيله واعتماده، وقد صرح صاحب (اللسان) أنه ضمنه كتابه برمته (ل)، و كذلك ولك صاحب (القاموس المحيط) فقد أدخل فيه جميع مو اده ولحص منه فو ائده ه.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) إنباه الرواة، القفطي (Y (Y)/Y) (Y) } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$


في معجمه المحكم والمحيط الأعظم 》دراسلة قـرائية لغوية")
وقد رتبه على الترتيب الذي اخترعه الخنليل بن أحمد الفراهيدي(1) في كتابه (الیين)، وهو ترتيب على حسب منى مخار ج الحروف، فبدأ بالأبعد
 ظ ذ ث ر ل ن ف فب م
ولم يترك هذا الترتيب على ما كان عليه، بل أدخل عليهبعض التغييرات
و والزيا امتاز ات به هذا الكتاب هذا مقام شرحها(ب).

ا- ثراء المادة اللغوية فيه، حتى وصفه من وصفه بأنه من أكبر الدواوين
العربية وأغز رها مادة (r).
r-r كثرة القراءات التي أور دها في كتابه، وقد تكلم عليها بالتو جيه والنقد . r- يتاز عن جميع المعاجم بذكره للفوائد المتعلقة بعلم الصرف، وهـ وهذه
 وقد طبع عدة مرات من أجو دها التي نشرها معهو المخان المطوطات العربية
عام r.." م.

الفصل الثاني
منهج ابن سيده في التعامل مع القراءات في كتابه
المبحث الأول
موقفه من القراءات
يتاز عصر ابن سيده بالعناية بالتحقيق في علم القراءات وخاصة في
القطر الأندلسي، يدل على ذلك كثرة المؤلفات فيه، ويتّاز أيضاً بالتمييز بين
المتو اتر من الحرو ف والشاذ، كما امتاز بوجو دأعلام كبار في علم القراءات،
مثل الإمام أبي عمرو الد اني، ومكي بن أبي طالب القيسي، وغيرهما.
ولم يكن ابن سيده غائباً عن هذه النهضة العلمية في علم القراءات،
ولم يبد أي مخالفة لها في النتائج الكبرى التي وصلت إليها، ومنها اعتبار
القراءات السبع متو اترة، والـكم بتشذ يذ ما سو اها.
ومن خلال ما تقد ذ ذكره من الشائع في عصره رحمه الله ومن خلال
استقر اء القراءات في كتاب المحكم نخلص إلى ما يلي:
1 - ينبغي للناظر في كتاب (المحكم) من جهة القراءات أن يأخذ بعين الاعتبار
أن هذا الكتاب ليس كتابَ قراءات بالأصالة، وإنما هو كتابٌ لغة، فهو
يورد القراءات؛ ليحتج بها لإثبات معنى أو بنية كلمة، كما يحتج في
ذلك بالشعر و كلام العرب، فلا يحاكمه القارئ إلى اصطلاحات القراء
وقو اعدهم، بل يجب عليه أن ينظر إليه في هذا الإطار .
r- يظهر من خلال تعامل ابن سيده مع القراءات ولو كانت شاذة: أنه يعتبرها من
أجو د ما يستشهد به في مجال اللغة، وأنها أقوى من الشعر في إثبات المواد
اللغوية، قال رحمه الله بعد ذكره قول الشاعر: إذا غطيف السلمي فُّاً ا.


أراد: غطيفٌ السلمي، فحذف التنوين لالتقاء الساكنين، وهو كثير حتى

أحد"(1).

فهنا أور د القراءة الشاذة بصيغة تدل على أنه يراها أقوى في إثبات هذه اللغة من الشعر، وهذا الذي ينبني أن يكون، فإن الشُر يحتمل فيه الضرورة والخطأ واللحن بخلاف القراءة، فليس هناك مجال للضرورة فيها، و كذلك التلحين، وخاصة إذا ثبتت روايتها؛ لأنها في الغالب تروى عن أفصح الناس. وقال في موضع آخر: "وقرأ بعضهم موِّ ما وَدَحَكَرَبُّكَ


ينطق بـا يبيحه القياس وإن لم يرد به سماع "(r).

فهنا نرى أن ابن سيده أثبت اللغة بالقراءة ثم ذكر الشعر، وذكر تعليق ابن جني على الشعر، ولم يذكر تعليقاعلى القراءة لاختصاص التعليل بالضرورة بالشعر .
Y- أن ابن سيده كان يقول بتو اتر القراءات السبع كماهو الشائع في عصره، ويشهد لذلك عد م تشذيذه لشيء منها في معجمه، أما القراءاء ات الثلاث الما المتممة للعشرة وأعني بها قراءة الأئمة أبي جعفر المدني ويعقوب البصري





تتبعت انفراداتهم عن القراء السبعة فوجدت أن ابن سيده قد أورد




 التاء وكسر القاف بعدها ياء مشددة( (T) وهي قراءة الإمام يكن - والحالة ما ذكرت - القطعُ بو قفه منها، كما لا يكا يكن القطع بتحديد موقف بعض علماء عصره منها.

६- عرض الإمام ابن سيده في كتاب المحكم إلى نقد بعض القراءات، فوصف بعضها بالشذوذ، وبعضها بالندر ة، وخطَّأبعضها، وليكن كلامنا هنا لبيان مراده بهذه الألفاظ ليتضح بذلك هل ابن سيده من يرد شيئاً من

$$
\begin{aligned}
& \text { قال رحمه الشاء: ألم ألا؟ } \\
& \text { القاء }
\end{aligned}
$$


بفتح الشين"(گ) .

( ( ( ) ( ( ( )

في معجمه المحكهم والمحيط الأعظم 》دراسة قـرائية لغوية")
 عليه" (1).
فأما وصفه لبعض القراءات بالشذ وذ فغالب ذلك وقع منه على الشاذ في اصطلاح القراء، فلا إشكال فيه؛ إذ هو شاذ قراءة ولغة، وإثما الإشكال

 اصطلاح القراء، الذي يترتب عليه رفض القراءة وعد م جواز التلاوة بها، وإنامر اده الشاذ في اصطلاح النحويين، وهو مانقل من كلام العرب مخالفاً لقاعدة معلومة عند النحويين، أو جاء مخالفاً للمشهور من المسموعات من كلام العرب
وقد عَـبَّرَ عنه في موضع آخر بالندرة واستعملهِما بعُنى واحدر،
 فنادر " (r)




يَفْعُل" "(8)
وأما قوله بتخطئة القراءة فلم يقع منه ذلك على حسب استقرائي إلا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$



 أن تكون النون الأولى مختلسةَ الضمة تخخفيفاً، وهي بمنزلة المتحر كة، فأما أن فـن تكو ن ساكنة والحاء قبلها ساكنةّ فخطأ"اًا (1).
وليس في هذا الكالام إنكار بلا تأويل، بل هو قد أقرَّ بالقراءة، ولّكن لم يُقَِّّ بكيفية أدائها ، وذلك لأن كيفية الأداء المذ كورة والتي ردَّها وخطَّأها مخالَفة لما أجمع عليه أهل اللغة والنحو من عد م جواز اجتماع الساكنين في لغة العرب.
ومستند رفضه الأصل الذي أصله القراء، وهو اشتراط موافقة
اللغة ولو من وجه في صحة قبول القراءة، ولذلك لجأ ابن سيده إلى القول بالاختلاس القريب في سمع السامع من الإدغام، ورفض حمل القراءة على الإدغام النا تج عن السكون المحضى. وهذا هو مذهب المتأخرين من القراء، ومذهب المتقدمين الإدغام المحض (r)
وصرح الإمام ابن الجزري بصحة الوجهين معاً، قال في النشر: "و كلاهما ثابتٌ صحيٌّ مأخو ذبه"(r)

> منهجه في إيراد القبح الثاني

لم ينص ابن سيده على بيان منهجه في إيراد القراءات، ولا على كيفية تعامله معها متو اترة كانت أو شاذة، لا من قريب ولا من بعيد، وقد اجتهـدت

في بيان منهجه في ذلك بعد الاستقراء والتتبع ، وهذا ما وصلت إليه:
 بعنى أنه يو ردها للاحتجاج اللغويِّ لإثبات كلمة، أو بناء، أو ضبط، أو أو غير ذلك من أحو ال الكلم واختلافها، فلا ينبغي أن نستغرب إذا وجدناه الماه

 عليه، لأن ذلك كان بالنسبة إليه في سياق لغوي محض .
 الموردة، وتارات كان يوردها دون عزو، وهذا الذي سلكا ونه في هنا الكتاب وفي المخصص أيضاً.
وكون الغالب عليه عد م نسبة القراءة إلى أصحابها ربا يرجع ذلك إلى المى عدم اهتمام الناس في زمنه بذكر المصادر اكتفاء بثقة الشيخ، أو ألم أن القراءات من المسلم ثبوت الحجة اللغوية بها، فلا شيء يدعو إلمو إلى ذكر
 عن المقصود الذي هو في اللغة خاصة.
 للنسبة، وقد يكو ن معها غيرها فليبحث، ولا تزا احم في الفو ائد . r- ترك المؤلف - كما هي عادة المؤلفين في زمانه- ذكر مصادر هـ ها فلم أجده - في حدود اطلاعي - يذكر المصنفات التي رجع إليها، وإنا كان في

بعض الأحيان يذكر المصنفين والأئمة كابن جني والأخفش"(1) وثعلبي (r)



 بعضهم بصيغة التمريض
ولكن ابن سيده سلك في إطلاقها المسلك اللغويَّ على الأصل في دلالتها على الفاعل المجهول مجرداً عن أي معنى خار ج، فلا ينبغي أن ينكر عليه في استعمال ذلك، ومثال ذلك قوله:
وقُرئ: و إِنَّإِلْيَّا

 ففي هذين المثالين بجد أنه استعمل صيغة المبني للمجهول في القراءات

لـــــرئ)، وإثا يريد المعنى اللغوي المجرد.

0- من منهجه في إيراد القراءات: أنه يو ردها بحسسب المادة المناسبة للحرف المختلف فيه، وتبعا لذلك تجد القراءات في بعض الأحيان مفرقة في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سعيد بن مسعدة، أبو الـسن، الأخفشّ الأوسط، أخذ العربية عن سيبويه، وكان أسن منه، له عدة مصنفات منها: (معانٍ }
\end{aligned}
$$


مواضع مختلفة من كتابه، وتارة تجدها مجتمعة في مادة واحدة، ومرد ذلك كله إلى أنه إذا كان اختلاف القراءتين يؤدي إلى الاختلاف في المادة اللغوية، فإنه يُفرِّق القراءات بحسب المادة، وإذا لم تختلف المادة فإنه يجمعها في موضع واحد، فمن القراءات التي فرقها بحسب ورود
 في مادة (ض ن ن) (1)، والثانية في مادة (ظ ن ن) (Y)، و كذا قراءة:

والثانية في مادة (ص ل ق ) (\&).

أما القراءات التي جمعها في مكان واحد؛ لاجتماع مادتها اللغوية فيه،


[الأنعام:1•] جمعها في مادة (د ر س)(T).

Y- ينقل ابن سيده كلام علماء النحو واللغة في تو جيه بعض القراءات، ولم يقتصر على النقل في بعض المو اضع ، بل كان يُتْبُع ذلك بنقده الذي يدل

على طول باعه في علم اللغة والنحو، وذلك مثل قوله: - "فأما ما حكاه الأصمعي(v) من قراءة بعضهم: (اهدنا الزِّراط)










 عليه وسلم قبول واتباع، فجرى مجرى المو اعدة "(r).


بعروف في اللغة"(o).
v- الغالبعليه الاقتصار على تو جيه الفرش، وقد وجهب بيض الأصول كالإمالة في (




السيوطي (؟





الزوائد .
^- الغالب عليه ترك ضبط القراءات التي يو ردها، وذلك اتكالاً منه على


طرق الضبط المشهور م مثل:
الضبط ببيان نوع الحرف مشل قوله:

- "أما ما حكاه الأصمعي من قراءة بعضهم (اهدنا الزِّراطَ) [الفاتحة:7]

بالز اي المُخْخَاَصَة فخطأ" الا

[يوسف: ع]بفتّح النّاء "(0)

[التكوير: 11] بالقاف" (T).

الضبط ببيان نوع الحركة، مثل قوله:




$$
\begin{aligned}
& \text { ( المحكم ( ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$




( ( ) ( المحكمم) (V0/T).
(V) (V) (V/ (V/I) (
( ( ) (


بتشديد الراء شاذة"(1).

- الضبط بالتشبيه بالمثال الأشهر، مثل قوله:

رِيشٌ، كِلْبٍ ولْهَابِ"(؟).

ورُسُل" "(r).

كَخِقِقَ ودَهِشَ "(گ).


## المبحث الثالث

## منهجه في التوجيه

 الكريم بالإعراب وأنواع التوجيهات والتخريجات التي توجبها الصناعة النحوية، حتى صار هذا الفعل من جملة العلو م اللغوية التي لا بد للنـي النحوي واللغوي من أن يكون له نصيب منها، وذلك لتعلقها بأفصح كلام .
 مو اد اللغة إلاّا وأورد في كتابه من الآيات أو القراءات ما ما يناسب المقام، وألوا وأتى له بتو جيهات لغوية، ناقلاُعن غيره، أو مجتهداً فيها.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( }
\end{aligned}
$$


وفي هذا المبحث أود أن أصف منهجه في هذا التوجيه، وذلك في النقاط التالية:
1- بالنسبة إلى تعيين مذهبه النحوي، لا نستطيع الجزم بانتمائه إلى مدرسة

 ينبغي التصريح به في هذه المسألة هو أن يقال: إن الإمام ابن سيده من أئمة المدرسة الأندلسية، ومن المعلو م أن المدرسة الأندلسية قد جمع المئ
 أميل في الإطار العام للنحو العربي، لكنها لم تهمل ما تضمنه المنـهِ
الكو في من الفو ائد والمحاسن (1).

والإمام ابن سيده يظهر لي أنه لم يخر ج عن مدرسته التي هو من صناعها، يدل على ذلك تنوع تعامله، في مثل قوله:


 على أنه جمع رَهْن، كسَحْلِ وسُحُحل، وإنَا ذلك لما ذلا ذهب إليه سيبويه من التحجير على جمع الجمع إلَّا فيما لا بُدَّ منه" (r)
 كسرة الخلاء كسرة الطاء، وهو ضعيف جداً، قال سيبويه: خَطَفه

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \mathrm{H} \text { ( المحكم (Yی^/V) }
\end{aligned}
$$


 صَّمّ، ومن قر أ: (غُلفَ) أراد جمع : غلاف ، أي: إنها أوعية للعلم، ولا يكون جمع : أغلفَ، لأن (فُعُالِ) لا يكون نجمع (أفْعل) عند سيبويه،

إلا أن يضطر شاعر "(Y)
ففي هذه الأمثلة الثلاثة بجد أن ابن سيده يحتج بحالا م ابن سيبويه إمام
البصرية لإثبات هذه المسائل، ولا يعترض، ولا يناقش .
 غير قياس، وقد قرىء بـهما، ورُوِيتْ عن نافع مهموزةٌ ووجميع النْحويين البصريين يزعمو ن أن همز ها خطأ"(r) وهنا خالف البصريين؛ فأور د القر اءة في معجمه، وو وجهها بأنها جمعٌ على غير القياس؛ نظراً لو جود الشاهد في القراءة، وهذا مذهب

كوفي ${ }^{\text {(£) }}$

 أحدهما: أن يكون الفاعل مضمراً، أي لقد تقطّعَ الأمرُ، أو العقلدُ أو الوُدُّ بينكم.

منصوبَ اللفظِ - مرفوعَ الموضع بفعله، غيرَ أنه أَقَِّتْ عليه نَصْبَةٌ







 ظرفا""(1).
ففي هذه الأمثلة من كلامه يظهر جلياً كيف أنه يأخذ في الغالب بذهب البصريين، وربا خالفهم، فيأخذ بذهب الكوفيين وغيرهم، وهذا هو شأن علماء اللغة الأندلسييين، وليس عندهم وقوف عند إحدى المدر ستين


 تلميحاً، وهذا في غالب الحروف القرآنية التي تكلم فيها؛ لأنه لا يو ردها
 شيئامن الكلام الذي تقتضيه الصناعة النحوية، وهذا وقع له في كثير من المواد التي أورد فيها قراءات.
r- من التوجيهات ما يكون من اجتهاده هو، وبا وبا جادت به قريحته ومعرفته في

 إقامة المصدر مقام الفاعل ونصب المنعول الصريح؛ لأنه عندنا على
 قوله تعالى:






 المُلَّلِّ، فيدلُ بالوقِ في هذه الأشياء، وزيادة الحروف فيهِ نحو:
 ويَكْرَهُونَ أَنْ يَصِلُو ا، فيدعوهم ذلك إلى إلى مخالفة المصحف" (r)
ومن الأمثلة على توجيهه بالنقل قوله: :





 للتذكير وكذلك أختها، وسقوط الهاء للتأنيث" (r)



انظر: إنبـاه الرواة، التفططي (19/1)، بغغية الوعاة، السيوطي (11/1§) .



ع- سلك ابن سيده في توجيه القراءات شتى المسالك التي توجبها الصناعة
النحوية، وفيما يلي بيان منهجه في التو جيه بشيء من التفصيل: أولاً: التوجيه بطرق التعليل النحوية، وذلك كقوله:


 قال الزجاج: وأكثرها، (هَيتَ لك) بفتح الهاء والتاء، قال: ورويت


 وفتحت التاء لسكونها وسكو ن الياء، واختير الفتح لأن قبلها ياء، كما فعلوا في (أين) .
 هَيْتُ چپ ضمها لأنها في معنى الغايات، كأنها قالت: دعائي لك، فلما حذفت الإضافة وتضمنت چچ هَيْتُ چ معناها بنيت على الضم، كما كما بنيت حيث، وقراءة علي: (هيْتُ لك) بنزلة هَيْتُ لك، والحجة فيهما






 حرف علة، فإنها معرضة للعلة، وكثيرة الانقلاب عن حرف حرف العلة، فأُجريتْ بِيْئس عنده مجرى مَيِّت وسِيِّد وهَيِّن، كما أَجْرِيتْ التَجْزِيةُ


بشيء"(1).




الفارسي: وليست بتلك اللغِة الفاشيةِ"(r).

ثانياً: التوجيه بذكر الاشتقاق أو الأصل الصرفي، وذلك كـلك كقوله:

 فيُطُوَّقونه: يُجعل كالطَّو ق في أعناقهم.

ويَطَّةَّقونه: أصله: يتَطَّقَونه فقلبت التاء طاء، وأدغمت في الطاء . ويُطَيَقونه: أصله: يُطَيْوَقونه، فقلبت الصن الو او ياء كما قلبتها في سيِّد وميّت، وقد يجوز: أن يكون القلب على المعاقبة كتهَّور وتهيَّر .


الو او ياء، كما تقد م في: ميّت، وتجوز فيه المعاقبة أيضاً على تهيّر .

إلا أن بناء (فَكَّت) أكثر من بناء: (فَوْعلت)"(1) .

 الطاغوتُ)، معناه: صار الطاغوت يعبد، كما تُقول: ظَرُفَ الرجلُ و(عُبَّدَ الطاغوتِ) معناه: عُبَّادُ الطاغوتِ، و(عَبَدَ الطاغوتِ)، أراد





النصب والرفع "(r).

ثالثاً: التوجيه باللغات، وذلك كقوله:



وقال ابن دريد (1) الصُّدُفان بضم الدمبي الدال: ناحيتا الشِّعْبِ أو الوادِي
كالصَّلَّفِنْ .
والصَّدَفانَ والصُّدُفان جبالِن متلاقيانِ بينا وبين يأجو ج ومأجو ج، وفي
التنزيل:
.
و كقوله: "قَشَطَ الجُلّ عن الفرس قشطاً: نزعه، وكذلك غيره من الأشياء،
قال يعقوب: تيم وأسد يقولون: قَشَطت، بالقاف، وقيس تقول: كشُطت،
وليست القاف في هذا بدلاً من الكاف؛ لأنهما لغتان لأقوام مختلفين،

بالقاف، والمعنى واحد" (r)
رابعاً: التوجيه ببيان المعنى، وذلك كقوله:
"وقرى:

 التَّسْبِح، ومن قرأ: (أُوْبي معه) ، فمعناه عُودِي معه في التَّسِبيح كلما عاد

فيه" (₹)
و كقوله:" ولـمَّا: بمعنى (حين) ، ولـمَّا كـ (لَمْ) الجازمة، وتكون بمعنى

(1) عمد بن الـسن بن دريد الأزدي، من أئمة اللغنة والأب، صاحب (مقصورة ابن دريد)، وله أيضا (الاشتنقاة)، و(جمهرة اللغة)
 (199/A) (r) (1)
(r) (r) (190/7) (1)
( ( ) ( المحكم)


أي: إلَّا عليها حافظٌ.
وتكون بمعنى (إلَّا) أيضاً في باب القَسَسم، تقول: (سألتُكَ لـمَّا فعلتَ)،
بمعنى: (إلَّاَفَعَلْتَ)" (1)
وكقوله: "و(لا مَسَاسَ)، أي: لا تَمَسَّني، ولا (مِسَاسَ)، أي أي: لا مُمَسَّة،
وقد قرئ بهما" (r)
خامساً: توجيهه با يقتضيه علم البديع القرآني كتساوي رؤوس الآي، وذلك كقوله:

وإنَّا أفرد لتعتدل رعوس الآي بالإفرادر"(r).





 وأَنَّ ما بعدَه مستأنفُ و، ويَكْرَهُونَ أَنْ يَصِلُو ا، فيدعوهم ذلك أَنِّ إلى مخالفة
المصحف"(₹)

- و كقوله: "ويَو ُُ التَّنادِ: يومُ القيامة؛ لما فيه من الانزعاج إلى الحشر،
 (r) (r|/1) (11/11) (8) (8) (1)


مصادر القبراءات ات في كتابه

قد علم أن ابن سيده كان واسع الاطلاع، ، قليل النظير في حفظ اللغة ومعرفة أسرارها، وهذا مو جو الـب لكثرة مصادره في في شتى اتجاهات المعرفة في كتابه هذا، وهي كذلك في تقديري، إلا أن المؤلف قد جرى في التعامل معها
 التصريح بأسماء المصادر في الغالب، وفي تقديري أن أسماء المصادر الماء في كتابه بالنسبة لمادة القراءات هي على أسلوبين: الأول: أنه ذكر أسماء العلماء دون النـاء الإشارة إلى تعيين المؤلفات التي التي استقى منها هذه النقول، وكثرة النقول عنهم تدل على أنه نتل من كتبهـم دون
 إعراب القرآن (8)، وثعلب()، واللحياني في النوادر (7)، والأخفش في معاني القرآن (v).



الثاني: مصادر نقل منها ولكن لم يذكر عنها شيئا، وهذه يكن الاجتهاد في
 أحدهما: شهرة هذه الالصادر في زمنه، وكونها وناعمدة في بابها وثانيهما: وجو د مادتها العلمية مضمنة في الصن الكتاب
وهذه الالصادر مثل: السبعة لابن مجاهد (")، الروضة للطلمنكي،
التيسير وجامع البيان للداني().

## 

وفي نهاية هذا البحث وختام هذه الدرا اسة أحب أن أحيط القارئ
علما بأمم النتائج التي توصلت إليهامن هذه الجولة البحثية في هذا الموضوع،

> وهي:

1- أن بين العلوم العربية والقرائية تداخلاً وتشابكاًً كبيراً، بحيث لا يستغني


 القراءات التي أور دها في كتابه المحكم ومنهجه في التعامل التمل معها.
 بها، وكثير من القراءات سكت عن تو جيهيا اتكالا علا على التو جيه السيا التياقي؛ لأنها في جميع الأحيان إغاترد في سياق بيا بيان أبنية مادة من المواد اللغوية النوية، وبالنظر في السياق يعرف التوجيه.
₹- أن ابن سيده كان يقول في القراءات وتصنيفها إلى متو اتر وشاذ بقول جمهور العلماء المشهور في زمنه بحسب استقراء كالامه وعد م مخالفته

لهم.
0- أن ابن سيده في استعماله لبعض المصطلحات كان يذهب في ذلك مذهب اللغويين، مثل: كلمة (شاذ)، و (قرئ) المبني للمفعول، و (نادر)، ولا يذهب في ذلك مذهب القراء، وبين الاصطلاحين اختلاف كما هو معلو م
〒- انحصرت ضروب تعامله مع القراءات التي يو ردها إلى ثلاثة أضرب: أ. سبب الإيراد للقراءات، هو إثبات معنى لغوي أو بنية اشتقاقية
صرفية .

ب. الضبط، والغالب عليه إهماله اتكالاً على سياق المادة إذ ذاك بين فيها، وفي كثير من الأحيان كان ينص على ضبط الألفاظ بالي با تحتاج إليه من أنواع الضبط.
ت. التوجيه، وذلك إما بالنص على توجيه القراءة على ما تقتضيه
 بيان المادة التي منها الحرف المختلف فيه. V بين المدرستين البصرية والكوفية وهي أميل كثيراً إلى البصرية. التوصيات:
1- أوصي بأن تقو بعض الدراسات العلمية سواء كانت أطروحة أو غيرها بدراسة جميع كتب ابن سيده من جهة القراءات، فإنني قد اطلعت على

مادة كثيرة لا يستهان بها وتحتاج إلى جمع ودراسة وتقريب ليستفيد الباحثون من تراث هذا الإمام م .


 بشاريع بحثية، تقرب للباحثين ما تضمه هذه المعاجنم من المن القراءاتات، مع دراستها دراسة معمقة .
وصلى الهّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والحمد لّه رب العالمين.

## فهرس المصادروالمراجع

- أثر المدرسة البصرية في النحو الأندلسي، كرار، منى أحمد المسين،






- إنباه الرواة على أنباه النحاة، التنطط، جمال المال الدين علي بن يوسف، تعقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:ب، القاهرة ة، دار الكتب والوثيأئق القومية،

البداية والنهاية، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقيك
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي6 ط:ا، القاهرة، دار هجر،
. $-1 \leqslant 1 \wedge$

- بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم، كمال الدين عمر بن

أحمد العقيلي، تحقيق: د.سهيل زكار؛ (د.ط)، بيروت، دار الفكر؛
(د.ت)
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس؛ الضبي، أبو جعفر أحمل بن
يحيى، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط:اك القاهرة، دار الكتاب العربي6
.
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، الفيروزأبادي، مجد اللدين محمل بن يعقوب، ط:ا 6 دمشقّ، دار سعد الدين للطباعة والنشر، اءY اهـ. تاج العروس من جو اهر القاموس، الزبيدي، أبو الفيض محمل مرتضى،

تصوير دار الفكر عن نشّرة الطبعة الخيرية بمصر (د.ت) . تاريخ ابن الوردي، ابن الوردي، عمر بن مظفر، ط:اك بيروت، دار الكتب العلمية، IV \& اهـ

تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، عبد الرحمن الإشبيلي، تحقيق: خليل
شحادة، ط:Y بَ بيروت، دار الفكر، ^ه عا هـ.
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط:اك بيروت، دار الغرب
الإسلامي، r. +r م .


الثقات، ابن حبان، محمد بن حبان الدارمي، دائرة المعارف العثمانية،
ط:ا، حيدر أباد الدكن، سهساهـ.

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، الحميدي، أبو الحسن محمد بن فتوح، تحقيق: د. بشار عواد معروف و محمد بشار عواد، ط:ا، تونس، دار الغرب الإسلامي، - خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري،

الهيتي، عبد القادر رحيم، ط:Y، ليبيا، جامعة قان يونس، س199 م .
الدولة العامرية في الأندلس دراسة سياسية حضارية، القحطاني، علي بن أحمد بن عبد الله، مكة المكرمة، كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ا ـ عاهـ. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري، تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور؛ (د.ط)، القاهرة، دار التراث للطبع والنشر، (د.ت).
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، الشنتريني، علي بن بسام، تحقيق:
إحسان عباس، ط:ا، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، 19V9م .
الروض المعطار في خبر الأقطار، لمحمد بن عبد الله الحِميري، تحقيق: إحسان عباس، ط:Y، بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة، • • 1 م م
السبعة في القراءات، ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى، تحقيق:
د.شوقي ضيف، ط:ا، القاهرة، دار المعار ف، . .عاهـ.
سير أعلام النبلاء، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط:ّ، بيروت، مؤسسة الرسالة، 0 \& §اهـ.


شذرات الذهب في أخخبار من ذهب، ابن العماد، عبد الحي بن أحمد
الحنبلي، تحقيق: محمد الأرناؤوط، ط:اك دمشق، دار ابن كثير؛
. 8 \&.7
الصلة في تاريخ أئمة الأندلسك ابن بشكو ال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك، عني بنشره: السيد عزت العطار الحسيني، ط:Y، القاهرة، مكتبة
الخانجي، اهـ،

طبقات الأمح، صاعد بن أحمد الأندلسي، تحقيق، لويس شيخو، (د .ط)،
بيروت، المطبعة الكاثو ليكية للإباء اليسوعيين، 19 1 م .
طبقات المفسرين؛ الأدن وي، أحمد بن محمد، تحقيت، سليمان بن
 طبقات المفسرين؛ اللداوودي؛ محمل بن علي بن أحمد، ط:ا (6 بيروت، دار الکتب العلمية، r" عاهـ.

عجائب الآثار في التراجم والأخبار، الجمبتي، عبد الرحمن بن حسن
تصوير دار الجليل، بيروت.
غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمل، عني بنشر ه: برجستراسر، ط:ّا بيروت، دار الكتب العلمية،
.

الفهرست، ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق، تحقيق: إبراهيم

فو ات الوفيات، ابن شاكر الكتبي6 محمد بن شاكر بن أحمد، شحقيت:


- (9 )


في أصول النحو، سعيد الأفغاني، ط:Y، بيروت، المكتب الإسلامي،

$$
\cdot p \mid \varepsilon \cdot V
$$

القصيدة الحصرية، الحصري، أبو الحسن علي بن عبد الغني، تحقيق:
د.تو فيق العبقري، ط:ا، القاهرة، مكتبة أولاد الشيخ، سץعاهــ
لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري،
(د.ط)، القاهرة، المطبعة الميرية، ، .باهـ.
لسان الميزان، ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق: عبد الفتاح
أبو غدة، ط:ا، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ب +. . م .

لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني، أبو العباس حمد بن محمد، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشُريف، ط:ا، المدينة المنورة، ع٪٪|اهـ. المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، علي بن إسماعيل، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط:Y، القاهرة، معهد المخطوطات العربية، \&Y\& \& \& المدارس النحوية، د. شوقي ضيف، ط:^، القاهرة، دار المعارف،

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حو ادث الزمان، اليافعي، عبد الله بن أسعد ؛ ط:ا، بيروت، دار الكتب العلمية،
(\&) होV

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ابن فضل الله العمري، أحمد بن
يحيى، ط:ا، أبو ظبي، المجمع الثقافي، سYعاهـ.


مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلسك الإشبيلي؛ أبو
نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله 6 تحقيق: محمد علي شو ابكة، ط: 6
الأردن، بيروت، دار عمار ، مؤسسة الرسالة، سبه عاهـ
معجم الأدباء، الحموي، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، تحقيت: إحسان
عباس، ط:ا (6 بيروت، دار الغرب الإسالمي، عاعاهـ. - معجم السفر، السلفي، أبو طاهر، تحقيق: عبد الله عمر البارودي،

المعجم العربي نشأثنه وتطوره 6 حسين نصار، ط:ع، القاهرة، دار مصرللطباعة، 1 • ع اهـ.

- معجم المعاجم، إقبال، أحمد الشرقاوي، ط: r، بيروت، دار الغرب
الإسالامي، 199r م .

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار؛ الذهبيك شمس الدين


البحو ث الإسالمية التابع لو قف الديانة التركي، 71 (اهـ. النشُ في القراءات العشر، ابن الجزري، لابي الخير محمل بن محمد، تحقيق: د.أيمن رشدي سويد، ط:اك بيروت، دار الغوثاني للدراسات

القر آنية، qسع اهـ
نكث الهميان في نكت العميان، الصفدي، صالح الدين، تحقيق : مصطفى

الو افي بالوفيات، الصفدي،صلاح الدين، تحقيق: أحمد الأرناؤوط
وتركي مصطفى، ط:ا ، بيروت، دار إحياء التراث، ، \& امه.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد، تحقيق: إحسان عباس، (د. ط) ، بيروت، دار صادر، (د. ت) .

