**فهرس المصطلحات العلمية**

| **م** | **الـمصطـلح** | **الصفحة** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **العامة =** يعني بالعامة: عامة القراء وجلهم إذ اجتماع القراء المعتبرين على حرف له من القوة ما ليس لغيره مما انفرد به آحاد الناس.  قال أبو شامة المقدسي: إذا قالوا: قراءة العامة، فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار. وربما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين، وسموه أيضا بالعامة".  ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/171)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/109)، جمال القراء (ص:114)، معجم مصطلحات علم القراءات (ص: 249). | **96** |
| 2 | **اللطف عند المعتزلة =** فسر اللطف عند المعتزلة بخلق شيء يقترن بإسلام من يسلم، وهذا مخالف لما عليه أهل السنة من أن الله عز وجل هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده محمد –‘- من الآيات البينات، والدلائل القاطعات، والحجج الواضحات.  ينظر: تفسير ابن كثير (3/88)، والتمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال (ص:25). | **172** |
| 3 | **الكسب عند الأشاعرة =** الكسب عند الأشاعرة كما عرَّفه الأشعري بقوله: ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة؛ فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق، ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب. انتهى،  وهم يريدون أن يبتعدوا عن قول المعتزلة بعدم خلق الله تعالى لأفعال العباد فوقعوا في شر آخر وهو القول بالجبر، فيقولون: الرجل إذا كسر الزجاجة ما انكسرت بكسره وإنما انكسرت عند كسره، والنار إذا أحرقت ما تحرق ما احترق بسببها وإنما احترق عندها لا بها فالإنسان إذا أكل حتى شبع ما شبع بالأكل وإنما شبع عند الأكل.  ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 6/ 641؛ ومنهاج السنة له 1/ 459؛ وينظر: مقالات الإسلاميين 538: 542). | **230** |
| 4 | **الفرق بين (ما) الحجازية والتميمية =** الفرق بين (ما) الحجازية والتميمية أن الحجازيون يعملونها فيقولون مثلاً: " ما زيدٌ كريماً"، والتميميون يهملونها ويقولون: "ما زيدٌ كريمٌ". ويفرق بينهما بالخبر، فإذا كان الخبر منصوباً ف‍ (ما) حجازية، وما بعدها اسمها وخبرها، وإذا كان الخبر مرفوعاً ف‍ (ما) تميمية، وما بعدها مبتدأ وخبر، وإذا لم يظهر الإعراب نحو: "ما زيد في الدار"، أو "ما زيد أخي" احتملت الحجازية والتميمية ويراعى ذلك في الإعراب.  ينظر: الكتاب لسيبويه (1/72). | **231** |
| 5 | **الفضلات عند أهل اللغة =** الفضلات عند أهل اللغة يقصد بها ما ليس (عمدة): كالمفعول به والظرف والمفعول له والمفعول معه والمصدر والحال والتمييز والاستثناء وغيرها من المنصوبات والمخفوضات. و(العمد) عند النحاة محصور في شيئين فقط لا ثالث لهما المبتدأ والخبر والفعل وفاعله، ماعدا هذا يسمى فضلة.  ينظر: الخصائص (1/198). | **239** |
| 6 | **الحَرَمِيان =** الحرميَّان: هما قارئا المدينة ومكة: نافع وابن كثير عليهما رحمة الله. ينظر: التيسير (ص:16). | **248** |
| 7 | **العطف على التوهم =** أي: توهُّمُ وجود ما يُسَوِّغُ العطف عليه في الجملة. والعطف على التوهم هو العطف على المعنى إلا أنه إذا جاء في القرآن عبر عنه بالعطف على المعنى لا التوهم تأدباً مع القرآن.  همع الهوامع: (2/37)، معترك الأقران (3/620). | **297** |
| 9 | **الإشباع =** الإشباع هو: إتمام الحركة من غير زيادة؛ حتى لا يتولد من ذلك حرف زائد. ينظر: الإقناع في القراءات السبع (ص:301). إبراز المعاني (ص:42). | **197** |
| 10 | **الاختلاس =** الاختلاس هو: الإسراع بالحركة وخطفها، ويقدر بثلثي الحركة.  ينظر: الإقناع في القراءات السبع (ص:301)، إبراز المعاني (ص:42). | **197** |
| 11 | **المعضوب =** العضب: القطع، عَضَبَهُ يَعْضِبُهُ عَضْبَاً، وتدعوا العرب على الرَّجل فتقول: ماله عضبه الله؟، يدعون عليه بقطع يده ورجله، ومنه سمي السيف عضباً، وكأن من انتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضاؤه، إذ لا يقدر على شيء.  ينظر: معجم المـصطلحات والألفاظ الفقهيَّة (2/509). | **386** |