سورة آل عمران

قوله([[1]](#footnote-0)): (في المشهور) أيّ من [القرآن]([[2]](#footnote-1)) (وكان حقها أن يوقف عليها) كما وقف على ألف([[3]](#footnote-2)) ولام لعدم العامل (لإلقاء حركة الهمزة عليها) تعليل لفتح الميم ليدل تعليل لإلقاء حركة الهمزة على الميم([[4]](#footnote-3)) (على إنها في حكم الثابت) أي لأن ثَبات حركتها كثباتها (لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج) نظراً إلى أنها في حكم الابتداء (فإن الميم) أي قوله ﴿**الم**﴾ (في حكم الوقف) أي فلا دَرج (كقولهم واحد اثنان) أي بكسر [و284ب] الدال كما بينه([[5]](#footnote-4)) بقوله (بإلقاء حركة الهمزة على الدال) كما هو ثابتٍ في أكثر النسخ وما ذكره من أن حركة الهمزة نقلت إلى الميم بعد حذفَ الهمزة تخَفيفاً تبع فيه الزمخشري([[6]](#footnote-5)) الذي قالهُ: في المفصل([[7]](#footnote-6)) تبعاً لسيبويه([[8]](#footnote-7)) وكثير من النحاة أن تحريك الميم إنما هو لالتقاء الساكنين وأَوثرت الفتحة للخفة والمحافظة على التفخيم في الله([[9]](#footnote-8)) (وقرئ بكسرها على توهم التحريك لالتقاء الساكنين([[10]](#footnote-9))) قال ابن الحاجب([[11]](#footnote-10)): لا وجه لكسرها إلا البناء لأنه لما فقد فيها مقتضى الإعراب وهو التركيب واجب البناء لعدم الواسطة([[12]](#footnote-11)). وقال التفتازاني([[13]](#footnote-12)): أنى لقِائل أن يقول لا نسلم([[14]](#footnote-13)) عدم الواسطة بين المبني والمعرب بمعنى ما فيه الإعراب بل بمعنى ما من شأنهَ الإعراب بالفعل وانتقاء التركيب إنما يوجب انتقاء الإعراب لا انتقاء الإعراب كون الاسم من قبيل المعربات([[15]](#footnote-14)). (روي انه عليه الصلاة والسلام قال «**اسم الله الأعظم في ثلاث سور**»([[16]](#footnote-15))) إلى آخره رواه الطبراني([[17]](#footnote-16)) وغيره بلفظ «**في ثلاث سور سورة البقرة وآل عمران وطه**»([[18]](#footnote-17)) والآيات التي ذكرها المصنف اتفقت على الحي القيوم ولكن نقل البندنيجي([[19]](#footnote-18)) عن أكثر العلماء بأن الاسم الأعظم هو الله([[20]](#footnote-19)) (نجوما) أي دفعات وهي لا تكون إلا في أوقات إذ النجم هو الوقت وفي تعبير بنزّل بالتشديد إشارة إلى ذلك لأنه يفيد التكثير غالباً وقيل أن القرآن أنَزل من اللوح المحفوظ إلى سَماء الدنيا جملة واحدة ومن سماء الدنيا منجماًً في ثلاثة وعشرين سنة ([[21]](#footnote-20)) بحيث عبر فيه بأنزل أريد الأول أو بِنَزَّل أريد الثاني ورد الأول بقوله ﴿**هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ**﴾([[22]](#footnote-21)) وبقوله ﴿**والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ**﴾([[23]](#footnote-22)) والثاني بقوله: ﴿**لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً**﴾([[24]](#footnote-23)) وقد يجاب بان القول بذلك جرى على الغالب (وهو في([[25]](#footnote-24)) موضع الحال) أي محقاً (أو اشتقاقها) إلى أخره اشتقاقها مبتدأ خبره تعسف والواو [و285 ب] في [وزنهما]([[26]](#footnote-25)) للعطف على اشتقاقهما.

وقوله (من الورى والنجل([[27]](#footnote-26))) أي اشتقاق التوراة من الورى والإنجيل من النجل قال: وريت الزناد ويري إذا قدح وظهر منه النار والتوراة ضياء من الضلال والنجل هو الأصل والماء الذي ينزَّ من الأرض أي يخرج منها ومنه النجل للولد من الأول والنجل([[28]](#footnote-27)) للوالد فهو من الأضداد والإنجيل أصل ويستخرج منه الأحكام (لأنهما أعجميان) أي فلا يناسب كونهما مشتقين قال الطيبي([[29]](#footnote-28)): وقيل الذي يدل على أنهما عربيان دخول اللام فيهما. وما ذكره المصنف من وزن التوراة تفعله وقول بعضهم وأما مذهب الخليل([[30]](#footnote-29)) وسيبويه وجمهور البصريين والكوفيين فوزنها فوعلة والأصل وورية بفتح الراء أحالة أو فرعاً عن [كسرها]([[31]](#footnote-30)) فأبدلت الواو تاء وقلبت [و162أ] الياء ألفاً([[32]](#footnote-31)) (متعبَدون) أي بفتح الباء أي مكلفون ومأمورون من تعبدته اتخذته عبداً (والزبور أو القرآن) معطوفان على جنس الكتب [و176ج] الإلهية (وكرر ذكره) راجع إلى قولِهِ أو القرآن (أو المعجزات) عطف على جنس الكتب الإلهية أيضاً (وقرئ فصوركم([[33]](#footnote-32))) على أنه فعل ماضي([[34]](#footnote-33)) (هذا) أي قوله (إن([[35]](#footnote-34)) الله لا يخفى عليه شيء) إلى آخره (حجاج على من زعم أن عيسى كان رباً) أي لأنه كان يخفى عليه بعض الأمور لاحتجابه([[36]](#footnote-35)) بالرحم ومصوراً فيها كل من خفي عليه شيء أو صور لا يكون رباً (وأجاب على شبهم) عطف على واحتج وقولهُ وأجاب أي به (يرد إليه غيرها) هو المتشابه (وصف معدول عن الآخر) وهو قول أكثر النحويين محتجين بان الأصل في افعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقروناً بالألف واللام فعدل على أن أصله وأعطي من الجمع مجرداً ما لا يعطاه غيره إلا مقروناً والى ذلك أشار بقوله (ولا يلزم منه معرفته) إلى آخره أي أن يكون معرفة (أو عن [و286ب] آخر منه) عطف على عن الآخر والى هذا ذهب ابن مالك([[37]](#footnote-36)) حيث قال: التحقيق انه معدول عن آخر من مراداً به جمع المؤنث لان الأصل في افعل التفضيل أن يستغنى بأفعل عن فعل لتجرده عن الألف واللام والإضافة كما يستغنى بأكبر عن كبر في نحو رايتها مع نسوة اكبر منها فلا يثنى ولا يجمع لكنهم أوقعوا الفعل موضع افعل فكان ذلك عدولا من مثال إلى مثال([[38]](#footnote-37)) (مناقضة المحكم والمتشابه) كمناقضة ﴿**ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌُ**﴾([[39]](#footnote-38)) بـ﴿**يَدُ اللهِ فَوْقَ أيْدِيْهم**﴾([[40]](#footnote-39)) (مجموع الطابتين أي ﴿**ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ**﴾ (ومن وقف على إلا([[41]](#footnote-40)) الله فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه) قال الكشاف: والأول هو الوجه أي لأن المتشابه على الثاني يصير الخطاب كالخطاب بالمهمل. ومعنى استأثر اختص([[42]](#footnote-41)) ﴿**يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ**﴾ أي بالمتشابه أو بالكتاب فقوله كل تقديره على الأول كل من المحكم([[43]](#footnote-42)) والمتشابه وعلى الثاني كل من محكم الكتاب ومتشابه (استئناف موضع حال الراسخين أو حال منهم) أي أن جعلت الراسخون معطوفاً بقرينة قوله (أو خبر إن جعلته مبتدأ) أي لا معطوفا([[44]](#footnote-43)) [و119د] (أو أنها) عطفا([[45]](#footnote-44)) على أنها([[46]](#footnote-45)) في تصوير الروح (عن تشبث النصارى) أي تعلقهم بما زعموه بان عيسى ابن الله (كما أنه) الأولى إنها أي الآية([[47]](#footnote-46)) (بأنه مصور الأجنة) تنازعه جواب قولهم وجوباً (قال عليه الصلاة والسلام «**قلب ابن ادم**»([[48]](#footnote-47))) إلى آخره رواه الشيخان وغيرهما (وقيل لا تبلينا ببلايا تزغ فيها قلوبنا) وعليه اقتصر الزمخشري([[49]](#footnote-48)) وجهه بأن([[50]](#footnote-49)) ما ذكره كناية([[51]](#footnote-50)) أو مجاز([[52]](#footnote-51)) إذ لا يحسن من الله الإزاغة ليسأل([[53]](#footnote-52)) نفيها وهذا بناء على مذهبه من الاعتزال (أو الإيمان بالقسمين) أي المحكم والمتشابه (وقيل انه بمعنى أن) أي المصدرية (رحمة) أي رقة وحنوا (أو توفيقا) عطف على رقة المقدرة (لا يجب عليه شيء([[54]](#footnote-53))) أي لأنه وهاب (نبهوا) أي الراسخون بالعلم (به) [و287ب] أي بقولهم (﴿**رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ**﴾) إلى اخره من الطلبتين هما ﴿**لاَ تُزِغْ**﴾ إلى اخره ﴿**وَهَبْ لَنَا**﴾ إلى اخره (﴿**المِيعَاد**َ﴾) وهو الموعد بمعنى المصدر لأنه اللائق بمفعولية يخلف لا الزمان([[55]](#footnote-54)) والمكان (فان [الإلهية]([[56]](#footnote-55)) تنافيه) أي خلف الميعاد كنظيره([[57]](#footnote-56)) من قولك الجواد لا يخيب سائله وفي ذلك إشارة إلى أنّ العدول في الآية عن المضمر المخاطب إلى الاسم المظهر للدلالة على ان الحكم مرتب [و163أ] ما يدل عليه اسم الله كما في التعليق بالوصف وفي هذا ملاحظة ما الأصل المعنى قيل العلمية والى ما ذكر أشار بقوله (وللإشعار به) أي بالتنافي (وتعظيم) أي ولتعظم (الموعود لون الخطاب) حيث قال أولاً: انك، وثانياً: أن الله (واستدل) أي على القطع بوقوع وعيد الفساق (به) أي بقوله ﴿**ِإنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ**﴾ (الوعيد به) أي القائلون بالقطع بوقوع ذلك (أي من رحمته أو من طاعته على معنى البدلية) أي [القائلون]([[58]](#footnote-57)) على معنى أن من للبدل كما في «**لا ينفع الجد منك الجد**»([[59]](#footnote-58)) لكن قال أبو حيان([[60]](#footnote-59)): إثبات البدلية لمن أنكر أكثر النحاة بل هي لابتداء الغاية([[61]](#footnote-60)) كما قال المبرد([[62]](#footnote-61)): أو للتبعيض([[63]](#footnote-62)) على انه صفة لشيء فلما قدمت صارت حالاً ومعنى من الله على الأخير من رحمته ليصح تأويل من بعض مضافاً لمجرورها كما يقال في: رأيت رجلاً من بني([[64]](#footnote-63)) تميم([[65]](#footnote-64)) معناه بعض بني تميم (أو من عذابه) عطف على من رحمته المعنى تعني على هذا تدفع وعلى الأول تكفي (أو استئناف) عطف على متصل (مرفوع المحل) أي على الخبرية لمبتدا محذوف (كدح) أي جهد (فنقل إلى معنى([[66]](#footnote-65)) الشأن) يقال هذا دأبك أي شانك أو عملك (حال بإضمار قد) أي ان جعل([[67]](#footnote-66)) الذين من قبلهم عطفا على ما قبله (أو استئناف بتفسير حالهم([[68]](#footnote-67))) أي بناء على ان كان كدأب مرفوع المحل فان شانهم وحالهم يشمل الأمرين ما فعلوا وهو التكذيب وما فعل بهم وهو أخذهم بذنوبهم. وأمّا على كونه منصوب المحل فهو استئناف لبيان السبب [و288ب] قاله التفتازاني([[69]](#footnote-68)) وغيره والسبب تكذيبهم بآيات الله والمسبب عدم غناء أموالهم وأولادهم([[70]](#footnote-69)) عنهم شيئا أو كونهم وقود النار([[71]](#footnote-70)) (أو خبر ان ابتدأت بالذين من قبلهم) أي ان جعلته مبتدأ (فانه عليه الصلاة والسلام «**جمعهم**»([[72]](#footnote-71))) إلى آخره رواه أبو داود([[73]](#footnote-72)) والبيهقي([[74]](#footnote-73)) وغيرهما (والأغمار) جمع غمر بضم الغين هو من الرجال لم يجرب الأمور وقوله («**نحن الناس**») أي الموصوفون بالشجاعة والشدّة (على أن الأمر) أي على ان معنى الأمر ان [القراءة]([[75]](#footnote-74)) بالياء الأمر([[76]](#footnote-75)) (بان يحكي لهم ما اخبره به من وعيدهم بلفظه) أي بلفظ المخبر ﴿**قَدْ كَانَ لَكُمْ**﴾ أي عبرة وخبر كان لكم و﴿**فِي فِئَتَيْنِ**﴾ نعت لاسمها وهو آية (وكانوا) أي المشركون وفي نسخة وكان عددهم (قريبا من ألف)([[77]](#footnote-76)) أي تسعمائة وخمسين (أو مثلي عدد المسلمين وكانوا) أي المسلمون (ثلاثمائة وبضعة عشر) بكسر الباء أشهر من فتحها ما بين الثلاث إلى التسع على المشهور والمراد هنا ثلاثة إذ عدد أهل بدر كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر (وذلك) أي رؤيتهم كما ذكر (بعد ما قللهم) أي المؤمنون (في أعينهم) أي الكفار (فلما لاقوهم) ضبط بالفاء أي خالطوهم والتفوا عليهم يقال أرسلت الصقر على الصيد فلافه([[78]](#footnote-77)) أي التف عليه وجعل تحت رجليه وفي نسخ بالقاف قال الطيبي: والأول أنسب (مددا) أي إمداد وهو علة لكثروا (أو يرى [المؤمنون]([[79]](#footnote-78))) عطف على يرى المشركون أشار إلى ضمير الفاعل في ﴿**يَرَوْنَهُم**﴾ راجع إلى المشركين أو [إلى]([[80]](#footnote-79)) المؤمنين، فضمير مفعوله راجع إلى المؤمنين على الأول والى المشركين على الثاني (وكانوا) أي المشركون في الواقع (ثلاثة أمثالهم) أي أمثال المؤمنين (ليثبتوا لهم([[81]](#footnote-80))) عله ليرى [المؤمنون] المشركين مثليهم (ويؤيده) أي القول بان الضمير يرونهم راجع إلى المؤمنين (وقرئ بهما) أي بالتاء والياء([[82]](#footnote-81))، (وفئة) عطف على بهما (والنصب على الاختصاص) يعني [على]([[83]](#footnote-82)) المدح [و164أ] والا فالمنصوب على الاختصاص الاصطلاحي لا يكون نكرة وعلى هذا فأخرى كافرة([[84]](#footnote-83)) منصوبة على الذم (عديم) بالجر صفة للقليل (شاكي السلاح) أي تامة [و289ب] (وكون الواقعة) أي واقعة بدر (آية أيضا) أي كما ان ذلك [و120د] المفسر بأحد الأمرين انه([[85]](#footnote-84)) ([يحتملهما]([[86]](#footnote-85))) أي الأمرين (مسك الثور) بفتح الميم أي جلده (والمقنطرة مأخوذة منه) أي من القنطار لأنّ شأن العرب ان يشتقوا من لفظ الشيء الذي يريدون المبالغة في وصفه ما يتبعون به([[87]](#footnote-86)) تأكيداً وتنبيهاً على تناهيه ومن ذلك([[88]](#footnote-87)): ظل ظليل وداهية دهيا وشعر شاعر (المعلمة) بضم الميم وسكون العين (من السومة) بضم السين أو المرعية عطف على المعلمة وكذلك قوله (أو المطهمة) أي التامة الخلق (ويؤيده قراءة من جره بدل من خير) لأنها حينئذ بيان [للخير]([[89]](#footnote-88)) كما ان هو ﴿**جَنَّاتٍ**﴾ تفسير له وهذه القراءة قراءة يعقوب([[90]](#footnote-89)) ويجوز في جنات أن تكون منصوبة بإضمار أو بدل من محل بخير لأنه نصب (قراءة عاصم([[91]](#footnote-90))) أي من روآية شعبة([[92]](#footnote-91))([[93]](#footnote-92)) (وهما لغتان) الكسر لغة الحجاز والضم لغة تميم وقيل بالكسر اسم وبالضم مصدرا (أو باحوال الذين اتقوا) أي نظراً إلى ان العباد في الآية أقيم مقام المضمر ليدل على أن العبادة سبب لإعداد الجنة للمتقين. كما اشار بقوله (فلذلك اعد لهم جنات) أي كثيرة (صفة للمتقين) أي للذين اتقوا (أو مدح) عطف على صفة (منصوب) أي بأعني أو أمدح (أو مرفوع) أي بأنه خبر مبتدأ محذوف (وفي ترتيب السؤال) أي سؤال المغفرة وما عطف عليها [(في استحقاق المغفرة) وما عطف عليها]([[94]](#footnote-93)) (أو الاستعداد لها) أي لأسبابها وأسباب ما عطف عليها([[95]](#footnote-94)) (وتوسط الواو بينهما) أي بين الصفات وهي هنا الصابرين وما عطف عليه فإنها([[96]](#footnote-95)) صفات للذين اتقوا أو العباد أو الذين يقولون حينئذ فالتوسط إنما هو اكثر الصفات (والرُوع) بضم الراء القلب كما مر (بين وحدانيته) إلى آخره لأن الشاهد هو العالم الذي بين ما علمه فالله([[97]](#footnote-96)) عز وجل قد دل على توحيده بجميع ما خلق (بالإيمان بها) [و290ب] أي بالوحدانية([[98]](#footnote-97)) (والاحتجاج عليها)([[99]](#footnote-98)) أي على ثبوتها (شبه ذلك بالبيان) إلى آخره يعني انه استعاره تصريحية([[100]](#footnote-99)) تبعية([[101]](#footnote-100)) حيث شبه بالشهادة دلالته على الوحدانية بما نصب من الدلالة([[102]](#footnote-101))

العقلية ونزل من السمعية([[103]](#footnote-102)). وكذلك الإقرار في الاحتجاج([[104]](#footnote-103)) من الملائكة وأولي العلم من الثقلين (مقيما للعدل) أشار إلى أن الباء في بالقسط للتعدية [و179ج] ولم يجعله من قبيل قام بالأمر إذا أثبت متلبساً به مباشرا له على طريقة الاستعارة من القيام بمعنى الانتصاب مبالغة في وتجنب وصفه بصفات المخلوقين.

(وإنّما جاز إفراده بها) إلى آخره بين به جواز إفراده المعطوف عليه بالحال كالمعطوف في نافلة نفي بيان سر([[105]](#footnote-104)) تأخيره هنا عن المعطوفين وكأنه الدلالة على علو رتبتها وقدر([[106]](#footnote-105)) منزلتها من الله تعالى وأما قوله كالكشاف ولم يخرجا زيد وعمرو راكبا([[107]](#footnote-106)) فمنعه([[108]](#footnote-107)) أبو حيان بأنه جائز ويحمل على الأقرب كما في الوصف في نحو جاءني زيد وعمرو والطويل فان الطويل صفة لعمرو([[109]](#footnote-108)) واما جعله نافلة حال من يعقوب فهو على احد الأقوال التي ذكرها في سورة الأنبياء (أو عن هُو) أي في قوله ﴿**اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ**﴾ في نسخه أو من هو انسب بالمعطوف عليه وهو من الله (والعامل معنى الجملة) أي وهي ﴿**اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ**﴾ (أو احقه) عطف [و165أ] على معنى الجملة أي أو العامل احقه (لانها حال مؤكدة). أي لتحقيق الشهادة والمؤكدة لازمة للحال وبالعكس (أو على المدح) عطف على الحال ممن ذكر (للمنفي) أي وهو إله (وفيه ضعف للفصل) أي بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو ﴿**وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ**﴾ أي قوله ﴿**قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ**﴾ (مندرج في المشهور به إذا جعلته صفة) أي([[110]](#footnote-109)) للمنفي (أو حالا عن الضمير) فكانه قيل [يشهد]([[111]](#footnote-110)) الله والملائكة وأولوا العلم انه لا إله إلا هو قائما بالقسط أو أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط (وقرئ القائم بالقسط على البدل من هو)([[112]](#footnote-111)) ضعِّف بأن فيه فصلاً بين المبدل والمبدل منه بأجنبي وليبني [و291ب] عليه قوله تعالى (﴿**الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ**﴾) إنما قدم العزيز لأن العزّة تلائم والوحدانية والحكمة تلائم القيام بالقسط فاتى بهما لتقرير الأمرين على ترتيب ذكرهما (ورفعهما على البدل من الضمير) أي أو على الخبر لمحذوف (وقد روي في فضلها)([[113]](#footnote-112)) إلى اخره رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف. وضمير فضلها للآية (مؤكدة للاولى) أي وهي آية ﴿**شَهِدَ الله**ُ﴾ وقيل ﴿**لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُو**َ﴾ الأول وقيل الثاني (والتدرج بالشرع) أي التلبس([[114]](#footnote-113)) به. استعار من تدرعت بالدرع أي لبسته (وقراء الكسائي([[115]](#footnote-114)) بالفتح) أي بفتح أن([[116]](#footnote-115)) (على انه بدل من إنه([[117]](#footnote-116))) إلى آخره ضعفه أبو حيان بان فيه فصلا بين البدل والمبدل منه باجنبي قال والصواب انه معمول للحكيم باسقاط الجار([[118]](#footnote-117))، أي الحكيم بان الدين (أو بما يتضمنه([[119]](#footnote-118))) وهو مجموع الإيمان وفروعه (ان فسر بالشريعة([[120]](#footnote-119))) أي بالفروع([[121]](#footnote-120)) (على وقوع الفعل) أي وهو شهد (على الثاني واعتراض ما بينهما) لا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف([[122]](#footnote-121)) (واجرى شهد مجرى قال([[123]](#footnote-122)) تارة) فكسر إنه (وعلم اخرى) ففتح أنّ وهو ومن باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو في مجازيه (أو في التوحيد([[124]](#footnote-123))) [فدل]([[125]](#footnote-124)) عطف على دين الإسلام (وقيل هم قوم موسى) هو والقول بعده مقابلان([[126]](#footnote-125)) لقوله تعالى ﴿**من اليهود والنصارى**﴾ (اختلفوا بعده) إختلافهم هو أنّ موسى عليه السلام حين استحضر استودع التوراة سبعين حبراً من بني اسرائيل وجعلهم [و180ج] أمنا عليها واستخلف يوشع فلما مضى قرن بعد قرن اختلف أبناء السبعين بعدما جاءهم علم التوراة (اختلفوا في أمر عيسى) أي بعد ما علموا أنه عبد الله ورسوله كما شمله قول الله تعالى ﴿إ**ِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ**﴾ (أي بعد ما علموا) إلى اخره ﴿**بَغْياً بَيْنَهُمْ**﴾ تعليل لاختلفوا. (أخلصت نفسي وجملتي له) أشار به([[127]](#footnote-126)) إلى أن الوجه مجاز عن جملة الشخص تعبيراً عن الكل بأشرف أجزائه (وهو) أي نفي الشريك (مظهر القوى) [و292ب] بفتح الميم محل ظهورها (عطف على التاء) أي أو مبتدأ خبره محذوف أي كذلك (أو مفعوله معه) أي تبع فيه الكشاف([[128]](#footnote-127))([[129]](#footnote-128))، وهو صحيح نظراً إلى أن المشاركة بين المتعاطفين في مطلق الإسلام أي الاخلاص لا فيه تقيد وجهه حتى يمتنع ذلك لاختلاف وجهيهما([[130]](#footnote-129)) (فقد نفعوا انفسهم) أشار إلى أن اهتدوا([[131]](#footnote-130)) كناية عن هذا المعنى وإلا فلا فائدة في الجزاء([[132]](#footnote-131)) وكذا([[133]](#footnote-132)) الكلام في ﴿**فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ**﴾ حيث فسره بما بعده (هم أهل الكتاب الذين في عصره) التقييد نفي عصره من حيث الحكم والخطاب في فبشرهم والا فالمعاصرون واولوهم مستحقون للعذاب الأليم ففي يقتلون إلى اخره جمع بين الحقيقة([[134]](#footnote-133)) والمجاز وهو [و166ا] جائز عند الشافعي([[135]](#footnote-134))([[136]](#footnote-135)) رحمه الله (ولذلك قيل الخير ﴿**أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ**﴾) إلى اخره وعليه ﴿**فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ**﴾ جملة معترضة كجملة فأفهم فيما ذكره بقوله (كقولك([[137]](#footnote-136)) زيد فأفهم رجل صالح) والمشهور أن جملة فبشرهم خبر أن ودخول الفاء [لا يمنع ذلك لأن الموصوف متضمن معنى الشرط فدخلت الفاء في خبره ودخول أن على ذلك([[138]](#footnote-137))] لا يمنع دخولها فيما ذكر لأن المعنى لم يتغير بذلك بل [انه]([[139]](#footnote-138)) ازداد تأكيدا([[140]](#footnote-139)) أو إلى هذا ذهب المصنف حيث ذكر الفرق بين ان وليت ولعل فقال (والفرق أنه) أي ان دخول ان على ذلك لا يمنع دخولها فيما ذكر لأن المعنى([[141]](#footnote-140)) الجملة([[142]](#footnote-141)) (لا يتغير([[143]](#footnote-142)) معنى الابتداء بخلافهما) أي بخلاف ليت ولعل (أي التوراة أو جنس الكتب السماوية) أشار بالأول إلى ان لام الكتاب للعهد والمعهود والتوراة وبالثاني إلى انها للجنس (ومن) على التقديرين (للتبعيض أو للبيان) وقيل هي للبيان على تقدير الأول وللتبعيض على التقدير الثاني ويجوز كما قال التفتازاني: ان يكون اللام للعهد والمعهود اللوح ومن الابتداء أو النصيب التوراة([[144]](#footnote-143)) (يحتمل التعظيم والتحقير) ذكر التحقير [زائد]([[145]](#footnote-144)) على الكشاف([[146]](#footnote-145)) وفيه نظرا إذ النصيب المراد به الكتاب أو بعضه لا حقارة فيه وقد يجاب [و293ب] بأن تحقيره بالنسبة اليهم حيث لم يعلموا به أو بأن المراد به التقليل وان بعُد بمقابلة([[147]](#footnote-146)) التعظيم (﴿**لِيَحْكُمَ**﴾) أي كتاب الله أو الله فالإسناد على الأول مجاز وعلى الثاني حقيقة (لما روي([[148]](#footnote-147))) إلى آخره رواه الحاكم والطبراني ([مدراسهم])([[149]](#footnote-148)) موضع صاحب دراسة كتبهم (فيكون الاختلاف فيما بينهم) أي فيما بين من أسلم منهم ومن لم يسلم لا فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك الاختلاف خاص بالقراءة المشهورة وهذا خاص بالقراءة الشاذة([[150]](#footnote-149)) هذا ما اقتضاه كلامه وفي تفرقته بين الاختلافين نظر سلم منه قول الزمخشري بعد ذكر القراءتين ما حاصله ما عبر عنه التفتازاني بقوله والوجه في تفسير الآية ان ايراد ما سبق [و181ج] من الاختلاف بين اليهود والرسول صلى الله عليه وسلم في ملّة إبراهيم عليه السلام أو في الرحم([[151]](#footnote-150)) بل يراد اختلاف يقع بينهم [خاصة على القول الثاني أما على القول الأول لاختلاف في ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما علم من كلامه من قبل]([[152]](#footnote-151)) بدليل قوله تعالى ﴿**لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ**﴾ (استبعاد لتولّيهم) اشار إلى ثم ليست للتراخي في الزمان إذ لا تراخي فيه (بأن الرجوع اليه) أي إلى كتاب الله (والجملة حال من فريق) أي حال مؤكده ويجوز ان تكون تذييلاً على رأي الأكثرين واعتراضاً على رأي الزمخشري إشارة إلى ان التولي والإعراض المناسب لا افراد اسم الاشارة([[153]](#footnote-152)) ان يقال اشار إلى ما ذكر من التولّي والإعراض (الضمير لكل نفس على المعنى) يعني ذكر ضميرهم ويظلمون وجمعه باعتبار معنى كل نفس (لأنّه في معنى كل الناس([[154]](#footnote-153))) كما اعتبر المعنى في قولهم ثلاثة أنفس بتأويل الاناسي لكن قوله في معنى كل إنسان يختص بالتذكير فلو أبدل كل إنسان بكل الناس لشمل الجمع أيضاً (الميم عوض من الياء([[155]](#footnote-154))) أي فأصله يالله فقط (وهو) أي وهذا التعويض (كدخولها) كما اختص بدخولها (عليه من لام التعريف [و294ب] وقطع همزة وتاء القسم) أي كما اختص بدخول تاء القسم عليه واما قولهم ترب [و122ج] الكعبة فنادرة.

(وقيل ياالله آمنا بالخير) بضم الهمزة وتشديد الميم أي اقصدنا به (فخفف) لكثرة استعماله (بحذف حرف النداء) وبحذف (متعلِّقات الفعل) من الضمير وبالخير([[156]](#footnote-155)) وبحذف (همزته أي الفعل هو أمَّ من يؤُمُّ) أي قصد كما علم (فان الميم) أي ميم اللهم (عنده تمنع الوصيفية) أي لأن اللهم بلاختصاص والتعويض خرج من كونه متصرفا وصار مثل حيهل إذ الميم بمنزلة صوت [و167أ] مضموم إلى اسم مع بقائهما على معنيهما([[157]](#footnote-156)) بخلاف سيبويه([[158]](#footnote-157)) وابن خالويه([[159]](#footnote-158)) حيث صار الصوت جزء من الكلمة قاله التفتازاني([[160]](#footnote-159)): [وجوز قوم كما يوصف ياالله وجعلوا مالك الملك صفة]([[161]](#footnote-160)) منها يعني من الدنيا (فالملك الأول وهو ما ذكره في قوله ﴿**مالك الملك**﴾ (عام) أي شامل للآخرين المقيد احدهما بالإيتاء والآخر([[162]](#footnote-161)) بالنزع (وقيل المراد بالملك) أي في الآخرين (ذكر الخير وحده) وجوز قوم كما يوصف ياالله وجعلوا مالك الملك صفة إلى آخره([[163]](#footnote-162)) وجه الخير بثلاث اوجه بأن المقصود بالذات وبمراعاة الأدب وبأن الكلام وقع فيه دون الشر وزيد عليهما ما اقتصر عليه [في]([[164]](#footnote-163)) الكشاف ان جميع افعال الله من نافع وضار صادرة عن حكمة فكلها خير([[165]](#footnote-164)) ووجه الشر بما ذكره هو ظاهر وقد يؤخذ منه ما ذكره غيره من ان الخير في الآية ولم يذكر وحده بل هو شامل للشر وسمي خيراً لأنه ليس في العالم شر خالص كما ان فيه خيراً خالصاً لأن ما هو شر لكذا [خيراً لكذا]([[166]](#footnote-165)) فالخير والشر يصدق عليهما الخير من هذه الجهة (روي انه عليه الصلاو السلام «**لما خط الخندق**»)([[167]](#footnote-166)) إلى اخره رواه البيهقي وغيره وضمير صدعها([[168]](#footnote-167)) ومنها للصخرة وضمير لابتيها للمدينة وهما حرتان يكشفانها والحرة من الأرض ذات حجارة سود([[169]](#footnote-168)) كانها محترقة من الحر واللوب الحوم حول الماء للعطش عند الازدحام([[170]](#footnote-169)) وقيل العطش([[171]](#footnote-170))([[172]](#footnote-171)) واللام [و295ب] في لكان جواب قسم محذوف والحيرة بكسر الحاء مدينة بقرب [و182ج] الكوفة وبلد بقرب عانة وقرية بفارس ومحلة بنيسابور([[173]](#footnote-172)) وتشبيه القصور بانياب الكلاب في بياضها وصغرها وانضمام بعضها إلى بعض من الفرق بفتح الراء أي الخوف ([مندوحة]([[174]](#footnote-173))) أي سعة ويقال ندحت المكان ندحاً وسعته (﴿**فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ**﴾) في شيء خبر ليس ومن الله حال من شيء لأنه صفة له تقدم عليه ومن ابتدائية وقيل بيانيه وفي الكلام حذف والتقدير ليس في شيء كائن من ولاية الله فشيء ليس منفياً مطلقاً بل بهذا القيد وإليه أشار بقوله([[175]](#footnote-174)) (يصح أن يسمى ولاية) أي شرعية (فإنها ولاية المتعادين) أي ولايتهما لا يجتمعان لما بينهما من التضاد.

(قال) أي الشاعر (تَوَدّ) بفتح التاء والواو أي تحب (عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك) [النُوك]([[176]](#footnote-175)) بضم النون([[177]](#footnote-176)) أي الحَمق([[178]](#footnote-177)) (عنك بعازب) بعين مهملة وزاي أي بغائب وقبله [وليس]([[179]](#footnote-178)) اخي من ودي راى عينه ولكن أخي من ودني في المغائب([[180]](#footnote-179)) ([الا]([[181]](#footnote-180)) ان تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه أو أتقاء) اشار بالأول إلى ان اتقاه مصدر اقيم مقام المفعول به ومنهم صلة تتقوا أو حال وبالثاني إلى انه مصدر مفعول مطلق والمفعول به المجرور بمن وهو ما اشار اليه بقوله والفعل معدى بمن تضمينا كما اشار بقوله (لأنه في معنى تحذروا وتخافوا) أي بناء على ما اشتهر عرفاً من ان حذر وخاف يتعديان([[182]](#footnote-181)) بمن فلا ينافي انهما لم يوجدا في كتب اللغة الا متعديين بانفسهما ومن على القولين ابتدائية (فان اظهار المولاة جائزة) بمعنى انها مخالفة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء (كن وسطاً) أي في معاشرتهم ومخالفتهم (ومشي جانباً) أي من موافقتهم فيما يأتون ويذرون (بتناهي المنهي) أي المنهي عنه (فلا يؤبه دونه) [و296ب] أي عنده (بما([[183]](#footnote-182)) يحذر الكفره) بما يتعلق بيؤبه قال الجوهري: لا يؤبه به([[184]](#footnote-183)) ولا يؤبه له أي لا يبالي([[185]](#footnote-184)) به([[186]](#footnote-185)) (أو بمضمر) عطف على [﴿**تَوَدُّ**﴾]([[187]](#footnote-186)) (تود حال) إلى آخره أي على تقدير ان [و168أ] يوم([[188]](#footnote-187)) منصوب بمضمر (أو خبر) عطف على حال (وتجد [مقصور])([[189]](#footnote-188)) إلى اخره أي تقدير ان ﴿**تَوَد**ُّ﴾ خبر لما عملت من سوء (ولا تكون([[190]](#footnote-189)) ما) أي فيما([[191]](#footnote-190)) عملت من سوء (شريطة لارتفاع [تود]([[192]](#footnote-191))) رد بأن الشرط إذ كان ماضياً والجزاء مضارعاً كما هنا جاز فيه الرفع والجزم وان التزم القراء رفع تود([[193]](#footnote-192)) لأن القراءة سنة متبعة([[194]](#footnote-193)) [والجزاء مضارعاً كما هنا جاز فيه الرفع والجزم]([[195]](#footnote-194)) (ولكن الجمل على الخبر) أي على [أن]([[196]](#footnote-195)) ودت خبر في نفسه أو عن ﴿**مَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ**﴾ على انها جملة شرطية([[197]](#footnote-196)) لا تقتضي الوقوع (أوقع معنى لأنه حكاية كائن) أي في ذلك اليوم([[198]](#footnote-197)) (كرره للتاكيد والتذكير) قال التفتازاني: الأحسن قيل أن ذكره أولاً للمنع من موالاة الكافرين وثانياً للحث على عمل الخير والمنع عن عمل الشر([[199]](#footnote-198)) (﴿**وانه لذو مغفرة**﴾) إلى آخره عطف على ﴿**إنَّ الله**﴾ إلى آخره فقوله ﴿**وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ**﴾ [و123د] على الأول تتميم([[200]](#footnote-199)) وعلى الثاني تكميل([[201]](#footnote-200)) كمل به [للجمع]([[202]](#footnote-201)) بين صفتي القهر والرحمة تحريضاً على الإنابة (بحيث يحملها) أي النفس (على ما يقربه)([[203]](#footnote-202)) أي النفس([[204]](#footnote-203)) [و183ج] وذكر باعتبار المعنى أي العبد (اليه) أي إلى الشيء (جواب للأمر) هو راي عزي للخليل ومن تبعه واكثر المتأخرين على ان مثل ذلك جواب شرط مقدر([[205]](#footnote-204)) (عبر عن ذلك) الي عن رضى الله مع ما عطف عليه (بالمحبة على طريقة الاستعارة أو المقابلة([[206]](#footnote-205))) أي المشاكلة والا فقد عرفت أن المحبة هي ميل النفس إلى الشيء وهذا مستحيل على الله تعالى والرضى نوع من الإرادة فمحبة الله تعالى للمؤمنين إرادة إيصال الخير([[207]](#footnote-206)) والمنافع في الدين والدنيا إليهم وهو مستلزم لقول كثير أنها ثناءُه([[208]](#footnote-207)) عليهم وثوابه لهم ومحبتهم له اتباع([[209]](#footnote-208)) أمره وقصد طاعته (تحريضا عليها) أي على طاعة الرسل (وبه) أي باصطفاء الله لهم (أو عيسى) وأمه مريم عطف على موسى وهارون عليهما السلام (حال أو بدل من الألين أو منها ومن نوح) [و297ب] الجار والمجرور تنازع فيه الحال والبدل وقضيته أن ذرية لا تكون حالاً ولا بدلاً من آدم مع ما عطف عليه وبه صرح أبو البقاء([[210]](#footnote-209)) في البدل لأنه ليس بذرية([[211]](#footnote-210)) ورد بما قاله الراغب([[212]](#footnote-211)): أن الذرية تقال للأصل والنسل([[213]](#footnote-212)) وعليه جماعة منهم الجرجاني([[214]](#footnote-213)) حيث قال به وعلله بان ذرية مأخوذة من ذراء([[215]](#footnote-214)) الخلق فالأب ذرى منه([[216]](#footnote-215)) الولد والولد ذرى من الأب (من الذر) بتشديد الراء جمع ذرة وهي أصغر النمل قاله الجوهري([[217]](#footnote-216)) (من الذرء([[218]](#footnote-217))) بالهمزة أي الخلق (بأقوال الناس وأعمالهم) والأول راجع لسميع والثاني معه لعليم وعليم خبر أو صفة لعليم([[219]](#footnote-218)) لسميع (فينتصب به) أي بسميع أو بعليم أو بكل منهما على سبيل التنازع (إذ) وما قيل بنصبه بسميع من أنه ممتنع للفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو عليم ان أُعرب خبراً بعد خبر ولوصف اسم الفاعل بعليم إن أعرب صفة له على خلاف فيه رد بأنه يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره (وهذه) امرأة عمران (حَنة) بفتح [الحاء]([[220]](#footnote-219)) المهملة وتشديد النون اسم عبراني (جدة عيسى) أي لأمه مريم (أكبر([[221]](#footnote-220)) من هارون) أي وموسى عليه السلام المفهوم بالأولى إذ هارون أسن منه بثلاث سنين كما ذكره المصنف في [سورة([[222]](#footnote-221))] الأعراف وقيل بستة (فظن أنه) أي عمران بن نصير([[223]](#footnote-222)) (المراد وزوجيه) أي لا عمران بن ماثان وزوجته وليس كما ظُن ولذلك قال ([ويرده]([[224]](#footnote-223))) أي الظن المذكور (كفالة زكريا) أي لمريم (فأنه) أي زكريا (كان معاصر([[225]](#footnote-224)) لابن ماثان) لا لابن يصهر لما قاله قيل ان بينهما ألفاً([[226]](#footnote-225)) وثمان مائة سنة (وتزوج) عطف [و169ا] على كان (وكان يحيى وعيسى ابني خالة من الأب) أي لأنه إذا كانت أم يحيى([[227]](#footnote-226)) ايشاع بنت عمران بن ماثان يلزم أن [تكون]([[228]](#footnote-227)) أم عيسى مريم بنت عمران [بن ماثان لأنهما ابنا أختين من الاب لكن ما ذكره من ان ايشاع تزوج([[229]](#footnote-228)) بنت عمران]([[230]](#footnote-229)) تبع فيه الكشاف([[231]](#footnote-230)) وصوابه كما قال التفتازاني وغيره، أنها بنت فاقودا خالة مريم لما قاله عن زكريا عندي خالتها([[232]](#footnote-231)). فهي أخت حنة بنت فاقودا وفي قولهم كان يحيى وعيسى عليهما السلام ابني خالة تجوز [و298ب] [لأن]([[233]](#footnote-232)) يحيى ابن خالة أم([[234]](#footnote-233)) عيسى عليه السلام لابن خالته وعيسى ابن([[235]](#footnote-234)) بنت([[236]](#footnote-235)) خالة يحيى لابن خالته (فحملت بمريم وهلك عمران) أي وهي حامل (فلعلها بنت الأمر على التقدير) أي على تقدير كون الولد ذكرا (ونصبه على الحال) أي من ما([[237]](#footnote-236)) وهي حالٍ مصاحبة إن كان بمعنى معتقاً ومقدراً([[238]](#footnote-237)) [و184ج] ان كان بمعنى مخلصاً للعبادة (الضمير) أي ضمير المفعول

1. () كلمة قوله ساقطة من ج. [↑](#footnote-ref-0)
2. () في أ [القراءات] وما اثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-1)
3. () في د [الالف]. [↑](#footnote-ref-2)
4. () في د [عليها تعليل]. [↑](#footnote-ref-3)
5. () في ب [نبه]. [↑](#footnote-ref-4)
6. () هو محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي، الملقب بجار الله، لأنه جاور بمكة زماناً، النحوي اللغوي، المفسر، كان واسع العلم في العلوم المختلفة معتزلياً قوياً في مذهبه وداعياً إليه، له من المصنفات الكشاف، والفائق في غريب الحديث المتوفى سنة (538هـ). ينظر: الأنساب للسمعاني: 3/ 163، البدآية والنهآية لأبن كثير: مج6، 2/ 240. [↑](#footnote-ref-5)
7. () ينظر: المفصل في علم العربية: ص352- 353. [↑](#footnote-ref-6)
8. () وهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، إمام البصريين وعالمهم، ولهُ كتاب سيبويه المتوفى (180هـ). ينظر: سير إعلام النبلاء للذهبي: 7/ 583، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي: 2/ 229. [↑](#footnote-ref-7)
9. () ينظر: الكتاب لسيبوبه: 4/ 266، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي: 1/ 123. [↑](#footnote-ref-8)
10. () قرأ أبو حيوة وأبو جعفر الرؤاسي وعمرو بن عبيد «الم الله» بكسر الميم المتوفي سنة (180هـ). ينظر: مختصر ابن خالويه: 19، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: 3/ 10، الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي: 3/ 6. [↑](#footnote-ref-9)
11. () هو العلامة الاصولي جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب الكردي المتوفى سنة (646هـ). ينظر: بغية الوعاة: 2/ 134، والاعلام: 4/ 211. [↑](#footnote-ref-10)
12. () ينظر الأمالي لابن الحاجب: 2/ 717. [↑](#footnote-ref-11)
13. () هو مسعود بن عمرو بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني الشافعي شارك في الفقه والنحو والمعاني والبيان والأصول وغير ذلك المتوفى سنة (793هـ). ينظر: الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر: 6/ 112، وإنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لأبن حجر العسقلاني: 2/ 377. [↑](#footnote-ref-12)
14. () في ب [لانم]. [↑](#footnote-ref-13)
15. () حاشية التفتازاني على الكشاف لسعد الدين التفتازاني: ص84. [↑](#footnote-ref-14)
16. () المعجم الكبير للطبراني: 8/ 237 برقم (7925) حديث أبي أمامة الباهلي. [↑](#footnote-ref-15)
17. () هوالامام الثقة أبو القاسم سليمان بن أحمد أيّوب الشافعي الطبراني المتوفي سنة (360هـ) ينظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الأزمان، لعبد الله بن أسعد اليافعي: 2/ 372، ينظر: طبقات الحفاظ للسيوطي: ص372. [↑](#footnote-ref-16)
18. () سنن ابن ماجة، كتاب الدعاء، باب اسم الله الاعظم: 5/ 372 برقم (3856)، ومسند الشاميين للطبراني: 6/ 441 برقم (771). [↑](#footnote-ref-17)
19. () هو الحسن بن عبيد الله بن يحيى أبو على البندنيجي الفقيه القاضي سكن بغداد ودرس فقه الإمام الشافعي على أبي حامد الإستفرائيني ولم يكن في أصحابهُ مثلهُ وكان لهُ حلقة في جامع المنصور للفتوى. ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لإبن الجوزي: 8/ 81، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 7/ 343. [↑](#footnote-ref-18)
20. () ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 107. [↑](#footnote-ref-19)
21. () ينظر: روح البيان في تفسير القرآن للبروسوي: 1/ 296. [↑](#footnote-ref-20)
22. () سورة آل عمران: الآية (7). [↑](#footnote-ref-21)
23. () سورة البقرة: الآية (4). [↑](#footnote-ref-22)
24. () سورة الفرقان: الآية (34). [↑](#footnote-ref-23)
25. () كلمة [في] ساقطة من ب. [↑](#footnote-ref-24)
26. () في أ و د [ ووردتهما ] وما اثبته من ب وج. [↑](#footnote-ref-25)
27. () كلمة [النجل] ساقطة من ب. [↑](#footnote-ref-26)
28. () عبارة [والنجل هو الأصل والماء الذي ينز من الأرض أي يخرج ومنه النجل للولد من الأول] ساقطة من ج. [↑](#footnote-ref-27)
29. () الحسن بن عبد الله الطّيبي بتشديد الطاء، الإمام المشهور من علماء التفسير والحديث والعربية والبيان والمعاني وكان آية في استخراج الحقائق من القرآن والسنن، له حاشيةعلى الكشاف قضى نحبه وهو متوجهاً إلى القبلة سنة (743هـ). ينظر: بغية الوعاة: 1/ 522- 523، وطبقات المفسرين للأدنروي: 1/ 277. [↑](#footnote-ref-28)
30. () الخليل بن أحمد الفراهيدي، البصري أحد اذكياء العرب إمام في اللغة والنحو والادب، واضع علم العروض وصاحب معجم العين شيخ سيبويه وكان زاهداً في الدنيا منقطعا إلى العلم المتوفى سنة (170هـ). ينظر: الفهرست لابن نديم: ص91- 92، وإنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين القفطي: 1/ 341- 347. [↑](#footnote-ref-29)
31. () في أ ود [كسرة] وما اثبته من ب وج. [↑](#footnote-ref-30)
32. () ينظر: مشكل اعراب القرآن: 1/ 125، ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس: 2/ 119- 120، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للالوسي: 3/ 76. [↑](#footnote-ref-31)
33. () في ب [تصوركم]. [↑](#footnote-ref-32)
34. () قرأ طاووس «تصوركم» فعلا ماضيا اي صوركم لنفسه وعبادته. ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل للزمخشري: 1/ 310، والبحر المحيط: 3/ 10، والدر المصون: 3/ 23، وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي: 3/ 4. [↑](#footnote-ref-33)
35. () في ب [إذ]. [↑](#footnote-ref-34)
36. () في ج [لاحتجاجه]. [↑](#footnote-ref-35)
37. () هوالامام العلامة النحوي أبو عبد الله محمد محمد بن عبد الله الطائي الجياني المعروف بابن مالك المتوفى سنة (672هـ). ينظر: بغية الوعاة: 1/ 130، وشذرات الذهب: 5/ 339. [↑](#footnote-ref-36)
38. () ينظر: شرح التسهيل– تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك: 2/ 386. [↑](#footnote-ref-37)
39. () سورة الشورى: الآية (11). [↑](#footnote-ref-38)
40. () سورة الفتح: الآية (10). [↑](#footnote-ref-39)
41. () كلمة [الا] ساقطة من ب. [↑](#footnote-ref-40)
42. () ينظر: الكشاف: 1/ 333. [↑](#footnote-ref-41)
43. () في أ [بالمحكم] وما اثبته من ب وج هو الصواب. [↑](#footnote-ref-42)
44. () من قوله [(على انها في حكم الثابت)] إلى قوله [(أو خبر ان جعلته مبتدا) أي لا معطوفاً] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-43)
45. () في ب [عطف] [↑](#footnote-ref-44)
46. () عبارة [الراسخون معطوفا بقرينة قوله (أو خبر إن جعلته مبتدأ) أي لا معطوفاً (أو أنها) عطفاً على] ساقطة من ج. [↑](#footnote-ref-45)
47. () في د [الآلهة]. [↑](#footnote-ref-46)
48. () تمامه «**بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء اقامه على الحق وان شاء ازاغه**» لم اجده في البخاري. وصحيح مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء: ص674- 675 برقم (2654)، وينظر أيضاً: المستدرك للحاكم،كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر: 1/ 706- 707 برقم (1926) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح، والمعجم الكبير للطبراني: 7/ 117 برقم (6557) حديث سيره ابن فاتك الاسدي. [↑](#footnote-ref-47)
49. () ينظر: الكشاف: 2/ 334. [↑](#footnote-ref-48)
50. () في ج [انما]. [↑](#footnote-ref-49)
51. () الكنآية: وهي ان يعبر عن شيء لفظا كان أو معنى بلفظ غير صريح من الدلالة عليه لغرض من الاغراض كالابهام على السامع، نحو جاء فلان أو لنوع فصاحته، نحو فلان كثير الرماد أي كثير القرى. ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي: ص402، والتعريفات للجرجاني: ص132. [↑](#footnote-ref-50)
52. () المجاز: اسم اريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع اسد، وهو مفعل بمعنى من جاز، إذا تعدى. ينظر: التلخيص في علوم البلاغة للقزويني: ص293، وانوار الربيع لصدر الدين معصوم المدني: 6/ 104. [↑](#footnote-ref-51)
53. () في د [فيسأل]. [↑](#footnote-ref-52)
54. () في د [يهب]. [↑](#footnote-ref-53)
55. () في ب وج [للزمان]. [↑](#footnote-ref-54)
56. () في أ [الآلهة] وفي ج [إلهية] وما أثبته من ب ود والبيضاوي. [↑](#footnote-ref-55)
57. () في ب [لنظيره]. [↑](#footnote-ref-56)
58. () كلمة [القائلون] ساقطة من أ و ب ج وما اثبته من د . [↑](#footnote-ref-57)
59. () تمامه: عن المغيرة قال: سمعت النبي  يقول خلف كل صلاة: «**لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد**». صحيح البخاري كتاب القدر، باب لا مانع لما أعطى الله: ص772 برقم (6615). [↑](#footnote-ref-58)
60. () هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الامام اثير الدين أبو حيان الاندلسي الغرناطي، نحوي عصره، ولغوي ومفسر محدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه أخذ عنه أكابر عصره، من مصنفاته البحر المحيط المتوفى سنة (745هـ). ينظر طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: 5/ 154- 155. وسير الاعلام النبلاء: 17/ 119. [↑](#footnote-ref-59)
61. () البحر المحيط: 3/ 35. [↑](#footnote-ref-60)
62. () هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد إمام العربية في بغداد من مؤلفاته معاني القرآن، والكامل المتوفي سنة(285هـ). ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري: ص164، وبغية الوعاة: 1/ 269 . [↑](#footnote-ref-61)
63. () ينظر: المقتضب للمبرد: 1/ 44. [↑](#footnote-ref-62)
64. () كلمة [بني] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-63)
65. () عبارة [معناه بعض بني تميم] ساقطة من ج. [↑](#footnote-ref-64)
66. () في ج [مضي]. [↑](#footnote-ref-65)
67. () في د [ليجعل]. [↑](#footnote-ref-66)
68. () في ب [حاله]. [↑](#footnote-ref-67)
69. () حاشية التفتازاني: ص99. [↑](#footnote-ref-68)
70. () عبارة [وأولادهم عنهم] ساقطة من ج. [↑](#footnote-ref-69)
71. () عبارة [والسبب تكذيبهم بآيات الله والمسبب عدم غناء أموالهم وأولادهم عنهم شيئاً أو كونهم وقود النار] ساقطة من ب. [↑](#footnote-ref-70)
72. () تمامه «بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذرهم ان ينزل بهم ما نزل بقريش، فقالوا لا يغرنك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحرب لئن قاتلتنا لعلمت انا نحن الناس». سنن أبي داود، كتاب الخراج والامارة والفيء، باب كيف كان اخراج اليهود من المدينة: 3/ 154 برقم (3001)، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب من لا تأخذ منه الجزية من أهل الأوثان: 9/ 309 برقم (18629). [↑](#footnote-ref-71)
73. () وهو سليمان بن الاشعث بن شداد الأزدي السجستاني، الإمام مقدم الحفاظ محدث البصرة، المتوفي سنة (275 هـ). ينظر: العبر في اخبار من غبر للذهبي: 1/ 366، وتذكرة الحفاظ للذهبي: مج2/ 127. [↑](#footnote-ref-72)
74. () هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي الحافظ الكبير المتوفي سنة (458هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ: مج3/ 219، والبدآية والنهآية: 12/ 104. [↑](#footnote-ref-73)
75. () في أ [بالقرا] وما اثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-74)
76. () قرأ أبو عمرو وأبو جعفر وورش والسوسي ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم واليزيدي (يَيْسَ) بإبدال الهمزة ياء في الوقف. ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص133، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للبناء: ص172. [↑](#footnote-ref-75)
77. () في النسخ [قريب الف] وما اثبته من تفسير البيضاوي: مج1/ 151. [↑](#footnote-ref-76)
78. () في د [فلافه]. [↑](#footnote-ref-77)
79. () في أ [المنون] وما اثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-78)
80. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ وما أثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-79)
81. () في د [ليتبينوا]. [↑](#footnote-ref-80)
82. () قرأ ابن كثير وأبو عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وابن محيصن واليزيدي والاعمش وأبو بكر «يرونهم» وقراء أبو جعفر ونافع وابان عن عاصم وحفص ويعقوب وسهل وابن شاهين والحسن «ترونهم». ينظر: في السبعة في القراءات لابن مجاهد: ص201، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: مج2/ 8، والكنز في القراءات العشر للواسطي: 2/ 437. [↑](#footnote-ref-81)
83. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ وما اثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-82)
84. () في ب وج [فكافرة]. [↑](#footnote-ref-83)
85. () في د [آية] [↑](#footnote-ref-84)
86. () في أ [تحتملها] وفي ج [يحتملها] وما أثبته من ب د. [↑](#footnote-ref-85)
87. () كلمة [به] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-86)
88. () كلمة [ذلك] ساقطة من ب. [↑](#footnote-ref-87)
89. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ وما أثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-88)
90. () هو الامام ابو محمد يعقوب بن اسحاق بن يزيد بن عبد الله بن أبي اسحاق مولى الحضرميين قارىء أهل البصرة في عصره كان عالما بالعربية ووجوهها والقرآن المتوفي سنة (250هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والامصار للذهبي: 1/ 157، وبغية الوعاة: 2/ 348. [↑](#footnote-ref-89)
91. () عاصم هو بن أبي النجود ويكنى أبا بكر، مولى بني جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين في الطبقة الثالثة من الكوفيين بعد يحيى بن وثاب المتوفى سنة (128هـ). ينظر: معرفة القراء الكبار: 1/ 88، والفهرست: ص59. [↑](#footnote-ref-90)
92. () هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الاسدي الكوفي الخياط تتلمذ علي عاصم بن بهدلة المتوفى سنة (193هـ). ينظر: البدآية والنهآية مج5، 10/ 236، وتاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين: 1/ 34. [↑](#footnote-ref-91)
93. () ينظر: مختصر ابن خالويه: ص19، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية: 3/ 48. [↑](#footnote-ref-92)
94. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ، وما أثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-93)
95. () عبارة [(في استحقاق المغفرة) أي وما عطف عليهما (أو الاستعداد لها) أي لاسباب واسباب ما عطف عليها] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-94)
96. () في د [فإنه]. [↑](#footnote-ref-95)
97. () في د [فإنه]. [↑](#footnote-ref-96)
98. () في د [بالوجه]. [↑](#footnote-ref-97)
99. () عبارة [(والاحتجاج عليها)] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-98)
100. () الاستعارة التصريحية: وهي التي صرح فيها بلفظ المشبه به. ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، لأحمد الهاشمي: ص317. [↑](#footnote-ref-99)
101. () الاستعارة التبعية: هي أن يستعمل مصدرالفعل في معنى غير ذلك المصدر على سبيل التشبيه ثم يتبع فعله له في النسبة إلى غيره نحو: كشف، فان المصدر هو الكشف فاستعير الكشف للإزالة، ثم استعار (كشف) لإزالة تبعاً لمصدر، يعني أن (كشف) مشتق من (الكشف)، وأزال مشتق من (الإزالة) أصلية فارادوا لفظ الفعل منهما ونما سميتها استعارة تبعية، لأنه تابع لأصله. ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي: ص380، وجواهر البلاغة: ص319 – 320. [↑](#footnote-ref-100)
102. () في د [الأدلة]. [↑](#footnote-ref-101)
103. () في د [السمية]. [↑](#footnote-ref-102)
104. () في د [والاحتجاج]. [↑](#footnote-ref-103)
105. () في ب [شر]. [↑](#footnote-ref-104)
106. () في ب وج [قرب]. [↑](#footnote-ref-105)
107. () ينظر: الكشاف: 1/ 338. [↑](#footnote-ref-106)
108. () في ج [صف]. [↑](#footnote-ref-107)
109. () البحر المحيط: 3/ 64- 65. [↑](#footnote-ref-108)
110. () كلمة [أي] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-109)
111. () في أ وب وج [شهد] وما اثبته من د. [↑](#footnote-ref-110)
112. () قرأ عبد الله بن مسعود (القائم بالقسط) على أنه بدل من هو أو خبر مبتدأ محذوف هو القائم. ينظر: معاني القرآن للفراء: 1/ 200، وإعراب القرآن: 1/ 148، والكشاف: 1/ 339. [↑](#footnote-ref-111)
113. () تمام الحديث: انه عليه الصلاة والسلام قال «**يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: ان لعبدي هذا عندي عهدا وانا احق من وفى بالعهد ادخلو عبدي الجنة**» المعجم الكبير للطبراني: 1/ 199 برقم (10453) حديث أبي مسعود الهذلي، وشعب الإيمان للبيهقي، التاسع عشر من شعب الإيمان، باب تعظيم القرآن، فضائل السور والآيات: 2/ 465 برقم (2414). [↑](#footnote-ref-112)
114. () في ب وج [التبس]. [↑](#footnote-ref-113)
115. () وهو علي بن حمزة أبو الحسن بن عبد الله الأسدي الكوفي، إمام القراء السبعة ومات بقرية الرّي يقال لها رنبوية سنة (199هـ). ينظر: بغية الوعاة: 2/ 162، والفهرست: ص62. [↑](#footnote-ref-114)
116. () ينظر: التباين في اعراب القرآن لابي البقاء العكبري: 1/ 248، والتبحر في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: ص456. [↑](#footnote-ref-115)
117. () عبارة [من إنه] زائدة على البيضاوي. [↑](#footnote-ref-116)
118. () ينظر: البحر المحيط: 3/ 64. [↑](#footnote-ref-117)
119. () في د [تضمنه]. [↑](#footnote-ref-118)
120. () في ب [بالشريع] [↑](#footnote-ref-119)
121. () في ب [بالشروع]. [↑](#footnote-ref-120)
122. () في د [التجويزمن التكليف]. [↑](#footnote-ref-121)
123. () في د [يقال]. [↑](#footnote-ref-122)
124. () في د [التجويز]. [↑](#footnote-ref-123)
125. () مابين المعقوفتين ساقط من أ وب وج وما اثبته من د. [↑](#footnote-ref-124)
126. () في د [تقابلا]. [↑](#footnote-ref-125)
127. () كلمة [به] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-126)
128. () في ب [الزمخشري]. [↑](#footnote-ref-127)
129. () ينظر: الكشاف: 1/ 341. [↑](#footnote-ref-128)
130. () في ج [وجههما]. [↑](#footnote-ref-129)
131. () في ب وج [الاهتداء]. [↑](#footnote-ref-130)
132. () في د [الجنس]. [↑](#footnote-ref-131)
133. () في ج [وكذلك]. [↑](#footnote-ref-132)
134. () الحقيقة: هي الكلمة المستعمل فيما وضعت له في اصطلاح فيه التخاطب. ينظر: التلخيص للقزويني: ص292- 293، والايضاح في علوم البلاغة للقزويني: ص229. [↑](#footnote-ref-133)
135. () قال الإمام الغزالي: يصح الجمع عقلاً لا لغةً. ينظر: المستصفى من علم الأصول للغزالي: 1/ 295. [↑](#footnote-ref-134)
136. () هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد الله أبو عبد الله الشافعي أحد فقهاء المذاهب الأربعة صاحب كتاب (الأم) في الفقه المتوفى سنة (204هـ). ينظر: العبر: 1/ 269، ومرآة الجنان: 2/ 13. [↑](#footnote-ref-135)
137. () كلمة [كقولك] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-136)
138. () عبارة [لا يمنع ذلك الموصول متضمن معنى الشرط فدخلت الفاء في خبره ودخول ان على ذلك] ساقطة من أ. [↑](#footnote-ref-137)
139. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ وب وج وما اثبته من د. [↑](#footnote-ref-138)
140. () في د [ازداد تاكيدا]. [↑](#footnote-ref-139)
141. () عبارة [ذلك لا يمنع دخولهما فيما ذكر لان معنى] ساقطة من ب ود. [↑](#footnote-ref-140)
142. () كلمة [الجملة] ساقطة من ج. [↑](#footnote-ref-141)
143. () في أ [تغير] وفي د [يغير] وما اثبته من ب وج. [↑](#footnote-ref-142)
144. () حاشية التفتازاني: ص88. [↑](#footnote-ref-143)
145. () في د [زائدا]. [↑](#footnote-ref-144)
146. () ينظر: في الكشاف: 1/ 343. [↑](#footnote-ref-145)
147. () في ب وج [بمقابله] وفي د [مقابلته]. [↑](#footnote-ref-146)
148. () تمامه: لما روي انه عليه الصلاة والسلام دخل مدارسهم فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين انت فقال «**على دين إبراهيم**. فقالا له إنّ إبراهيم كان يهوديا فقال: **هلموا إلى التوراة فإنها بيننا وبينكم** فابينا فنزلت» لم اجده عند الحاكم والطبراني وذكره الطبري في جامع البيان عن تاويل القران : 3/ 1728 برقم (6784)، وذكره الواحدي في أسباب النزول: ص106- 107 برقم (272). [↑](#footnote-ref-147)
149. () في أ وج [مدارسهم] وما أثبته من ب ود وتفسير البيضاوي. [↑](#footnote-ref-148)
150. () قراءة الجماعة ﴿**لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ**﴾ مبنياً للفاعل، وقرأ الحسن وأبو جعفر وعاصم الجحدري (**لِيُحْكَمَ بينهم**) مبنياً للمفعول. ينظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2/ 227، والإتحاف: ص172. [↑](#footnote-ref-149)
151. () حاشية التفتازاني: ص88. [↑](#footnote-ref-150)
152. () ما بين المعوفتين ساقطه من أود وما أثبته من ب وج. [↑](#footnote-ref-151)
153. () ينظر: الكشاف: 1/ 343. [↑](#footnote-ref-152)
154. () في د [النفس]. [↑](#footnote-ref-153)
155. () في ب وج [الياء]. [↑](#footnote-ref-154)
156. () في د [الجر]. [↑](#footnote-ref-155)
157. () عبارة [على معنيهما] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-156)
158. () ينظر: كتاب سيبويه: 2/ 198. [↑](#footnote-ref-157)
159. () وهو الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي الهمداني الأصل نزيل حلب، أخذ ببغداد عن أبي بكر بن دريد وأبي بكر بن مجاهد وغيرهما، وكان يقال له ذو النونين؛ لأنه كان يكتب في آخر كتبه الحسين بن خالويه التموفى سنة (371هـ). ينظر: لسان الميزان لابن حجر: 2/ 267، والفهرست لابن النديم: ص166. [↑](#footnote-ref-158)
160. () حاشية التفتازاني: ص88. [↑](#footnote-ref-159)
161. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ ود وما اثبته من ب وج. [↑](#footnote-ref-160)
162. () في د [الآخرة]. [↑](#footnote-ref-161)
163. () عبارة [وجوز قوم كما يوصف ياالله وجعلوا مالك الملك صفة إلى آخره] ساقطةٌ من د. [↑](#footnote-ref-162)
164. () ما بين المعقوفتين ساقطةٌ من أ ود وما أثبتهُ من ب وج. [↑](#footnote-ref-163)
165. () ينظر: الكشاف: 1/ 354. [↑](#footnote-ref-164)
166. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ وما اثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-165)
167. () تمامه: «وقطع لكل عشرة اربعين ذراعاً وأخذوا يحفرون، فظهر فيه صخرة عظيمة لم يعمل فيها المعاول فوجهوا سلمان إلى رسول الله  يخبره فاخذ المعول منه فضربها ضربة صدعها وبرق منها برقة أضاء منه ما بين لابتيها لكأنّ بها مصباحاً في جوف بيت مظلم فكبرو كبر معه المسلمون **أضاءت لي منها قصور الحيرة كانها أنياب الكلاب**، ثم ضرب الثانية فقال: **اضائت لي منها القصور الحمر من ارض الروم،** ثم ضرب الثالثة فقال**: أضاءت لي منها قصور صنعاء** **واخبرني جبريل  أن أمتي ظاهر علي كلها**» إلى آخره. دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي، ما ظهر في حفر الخندق من آثار النبوّة وآثار الصدق: 3/ 418-420، والمعجم الكبير للطبراني: 11/ 376 برقم (12052) حديث عبد الله بن العباس . [↑](#footnote-ref-166)
168. () في د[صرعها] [↑](#footnote-ref-167)
169. () النهآية في غريب الحديث والأثر لابن الاثير: 4/ 560، مادة (حرر). [↑](#footnote-ref-168)
170. () ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس للواسطي: 1/ 946، مادة (لوب). [↑](#footnote-ref-169)
171. ()كلمة [العطش] ساقطة من ج. [↑](#footnote-ref-170)
172. ()ينظر: كتاب العين للفراهيدي: 8/ 337. [↑](#footnote-ref-171)
173. () ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبو عبيد البكري: 1/ 478. [↑](#footnote-ref-172)
174. () في أ [مندرجة] وما اثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-173)
175. () في د [إليه]. [↑](#footnote-ref-174)
176. () ما بين المعقوفتين ساقطة من أ وما اثبته من ب وج ود . [↑](#footnote-ref-175)
177. () في د [النوك]. [↑](#footnote-ref-176)
178. () ينظر: تاج العروس: 1/ 7804، مادة (تلك). [↑](#footnote-ref-177)
179. () في أ [فليس] وفي د [ليس] وما اثبته من ب وج. [↑](#footnote-ref-178)
180. () روي عجز البيت الأول (صديقك ان الراي عنك بعازب) وعجز البيت الثاني (ولكن اخي من صدقته المغايب). ينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة: مج2، 3/ 9، وتنزيل الآيات على الشواهد والابيات شرح شواهد الكشاف لمحب الدين افندي: ص354. [↑](#footnote-ref-179)
181. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ وج ود وما اثبته من ب. [↑](#footnote-ref-180)
182. () في د [متعديان]. [↑](#footnote-ref-181)
183. () في ب [ما]. [↑](#footnote-ref-182)
184. () كلمة [به] ساقطة من د. [↑](#footnote-ref-183)
185. () في د [يباهي]. [↑](#footnote-ref-184)
186. () الصحاح للجوهري: 6/ 2254، مادة (وبه). [↑](#footnote-ref-185)
187. () في أ وب وج [تبود] وما اثبته من ب. [↑](#footnote-ref-186)
188. () في ج [قوم]. [↑](#footnote-ref-187)
189. () في أ [صور] وفي د [مقصوراً] وما أثبته من ب وج. [↑](#footnote-ref-188)
190. () في ب وج ود [يكون]. [↑](#footnote-ref-189)
191. () في د [ما]. [↑](#footnote-ref-190)
192. () في أ [يود] وما اثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-191)
193. () في ب وج ود [يود]. [↑](#footnote-ref-192)
194. () قرأ الجماعة ﴿**تود**﴾ مضارع ودَّ ، وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة (ودّت). ينظر: معاني القرآن للفراء: 1/ 207، والكشاف: :1/ 347، والمحرر: 3/ 78. [↑](#footnote-ref-193)
195. () ما بين المعقوفتين ساقط من من أ وب ود وما اثبته من ج. [↑](#footnote-ref-194)
196. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ وما أثبته من ب وج ود. [↑](#footnote-ref-195)
197. () في د [التا الجملة الشرطية]. [↑](#footnote-ref-196)
198. () في د [النوم]. [↑](#footnote-ref-197)
199. () حاشية التفتازاني: ص89. [↑](#footnote-ref-198)
200. () التتميم هو أن يأتي في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله لنكتة كالمبالغة نحو قوله تعالى: ﴿**وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ**﴾ [الدهر: 8]، أي يطعمونه على حبه والاحتياج إليه. ينظر: أنوار الربيع: 3/ 52، وخزانة الأدب وغاية الأرب للحموي: 121، والتلخيص: ص566. [↑](#footnote-ref-199)
201. () التكميل عرفه المدني بقوله: عبارة عن أن يأتي المتكلم بمعنى تام في فن من الفنون فيرى الاقتصار عليه ناقصاً فيكمله بمعنى آخر في غير ذلك الفصل الذي أتى به أولاً. ينظر: خزانة الأدب وغاية الإرب: ص170، البديع في علم البديع ليحيى بن معطي: ص154. [↑](#footnote-ref-200)
202. () في أو ب وج [لجمع] وما أثبته من د. [↑](#footnote-ref-201)
203. () في ج [تقر به]. [↑](#footnote-ref-202)
204. () في د [تتميم]. [↑](#footnote-ref-203)
205. () ينظر: روح المعاني: 2/ 129. [↑](#footnote-ref-204)
206. () المقابلة تعني أن يأتي المتكلم بلفظين متوافقين فأكثر ثم بأضدادها أو غيرهما على الترتيب. ينظر: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر لابن سهل العسكري: ص3710، وخزانة الادب وغاية الأرب: ص57. [↑](#footnote-ref-205)
207. () في د [الشر]. [↑](#footnote-ref-206)
208. () في ب ود [ثناؤه]. [↑](#footnote-ref-207)
209. () في د [اشارة]. [↑](#footnote-ref-208)
210. () هو عبد الله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين الإمام محب الدين العكبري نحو صاحب كتاب التبيان في اعراب القرآن المتوفى سنة (616هـ). ينظر: بغية الوعاة: 2/ 38، ومعجم المؤلفين: 6/ 46. [↑](#footnote-ref-209)
211. () التبيان في إعراب القرآن: 1/ 253. [↑](#footnote-ref-210)
212. () هو الحسين بن محمد بن المفضل وقيل الحسين بن مفضل بن محمد وقيل غير ذلك المعروف بالراغب الأصفهاني صاحب المصنفات المشهورة ومنها مفردات الفاظ القرآن، والذريعة إلى مكارم الشريعة كان من ائمة السنة المتوفى سنة (425هـ). ينظر: بغية الوعاة: 2/ 297، وهدية العارفين: 1/ 311. [↑](#footnote-ref-211)
213. () المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني: ص178، مادة (ذرو). [↑](#footnote-ref-212)
214. () علي الجرجاني الإسترابادي أبو الحسن السيد الشريف عالم تحرير قد جاوز قصب السبق في التحرير، ومصنفاته كثيرة منها حاشيته على أول تفسير الكشاف. ينظر: طبقات المفسرين للأدنروي: 1/ 310. [↑](#footnote-ref-213)
215. () في ب [ذرأ] وفي ج [ذر]. [↑](#footnote-ref-214)
216. () قي ج [من]. [↑](#footnote-ref-215)
217. () الصحاح: 2/ 363، مادة (ذرر). [↑](#footnote-ref-216)
218. () في ب [الذرئ]. [↑](#footnote-ref-217)
219. () كلمة [العليم] ساقطه ب وج ود. [↑](#footnote-ref-218)
220. () ما بين المعوفتين ساقط من أ وب وج وما أثبته من د. [↑](#footnote-ref-219)
221. () كلمة [اكبر] ساقطه من د. [↑](#footnote-ref-220)
222. () مابين المعوفتين ساقط من أ وب ود وما اثبته من ج. [↑](#footnote-ref-221)
223. () في ب وج ود [يصهر]. [↑](#footnote-ref-222)
224. () في أ [فيرده] ومااثبته من ب وج ود ومن تفسير البيضاوي. [↑](#footnote-ref-223)
225. () في د [حاضرا]. [↑](#footnote-ref-224)
226. () في ب وج [الف]. [↑](#footnote-ref-225)
227. () في ج [كان يحيى]. [↑](#footnote-ref-226)
228. () في أ وج [يكون] وفي ب [كون] وما اثبته من د. [↑](#footnote-ref-227)
229. () كلمة [تزوج] ساقطة من ب وج. [↑](#footnote-ref-228)
230. () ما بين المعقوفتين ساقط من أ وما أثبته من ب و ج و د. [↑](#footnote-ref-229)
231. () ينظر: الكشاف: 1/ 349. [↑](#footnote-ref-230)
232. () حاشة التفتازاني: ص90. [↑](#footnote-ref-231)
233. () في أ وب وج [اذ] وما اثبته من د. [↑](#footnote-ref-232)
234. () كلمة [ام] ساقطة من ج. [↑](#footnote-ref-233)
235. () عبارة [عيسى ابن] ساقطة من ج. [↑](#footnote-ref-234)
236. () في ج [بن]. [↑](#footnote-ref-235)
237. () في د [ماء]. [↑](#footnote-ref-236)
238. () في أ وب وج [مقدرة] وما اثبته من د. [↑](#footnote-ref-237)