كتب: ألفية العراقي في علوم الحديث
المؤلف: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وقد من الله علينا بإكمال تحقيق كتاب “شرح البتصارة والذكرة” لليمم الحافظ العراقي، بعد أن بذلنا فيه جهداً كبيراً، وعملنا طوالاً، حتى نكف عن ضبط بعض الكلمات ساعات طويلة، وأميت غير قليلة، حتى خرج بحالة ترضي كل محب للسيرة، وقد عنينا بناءة بالضبط المقصود وتحقيقه على أفضل النسخ الحالية، وقامينا بمراعاة الكتاب الذي استنفه مؤلفان العراقي – رحمه الله – وعينا بناءة بالضبط مقتطفات أ]!='كتابل اللفظية فقابلنا الكتاب على ثلاث نسخ مختارة من أفق مرجعية تسمى نسخة البتصارة الحالية، وكذلك النسخ المطبوعة للبتصارة، ثم قامنا بالتنقيط من النص حيث أن الفنون كأن أي الكتب التي أدخلت في، وقامينا بتقديم أيضاً على “فتح المعيب” الطريقة العلمية - والنص في كتاب الكتب في النصح والتحريف والسرقة والнестиج ما يبقى على من يراجع كتابنا هذا، وما سبق يدرك أن نسخة البتصارة لم تضبط ضبطاً جيداً فيما سبق لا في البتصارة ولا في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها في غيرها.

وإذنا أن يكون ذلك بالطبع فاستفادنا من تحقيقنا للبتصارة، وأدركنا المنظور في عناية أن نخرج فيه ما ينبغي من خطأ أو وهم، وقد أخينا الفروق كما هي كي يستفيد منها القارئ، وعْلَقنا على بعض المواطف التي تسجع العلمي كي يبدد الفع في الكتاب.

وانت تمسك النسخ التي اعتمداها في تحقيق البتصارة، وفي تحقيق من الألفية أيضاً نسخ نسخ هي:

1 - مخططة من الألفية المخطوطة في مكتبة أوقاف بغداد بحكم رقم : (899) 282 مجمع (أ) ورمزنا لها بالرمز (أ).
2 - مخططة من الألفية المخطوطة في مكتبة أوقاف بغداد بحكم رقم : (8218) ورمزنا لها بالرمز (ب).
3 - مخططة من الألفية المخطوطة في مكتبة أوقاف بغداد بحكم رقم : (1650) ورمزنا لها بالرمز (ج).
4 - مخططة شرح الألفية المخطوطة في مكتبة أوقاف بغداد بحكم رقم : (4690) ورمزنا لها بالرمز (ن).
5 - مخططة شرح الألفية المخطوطة في مكتبة أوقاف بغداد بحكم رقم : (8899) ورمزنا لها بالرمز (ق).
6 - مخططة شرح الألفية المخطوطة في مكتبة أوقاف بغداد بحكم رقم : (2951) ورمزنا لها بالرمز (ئ).
7 - مخططة شرح الألفية المخطوطة في مكتبة أوقاف بغداد بحكم رقم : (3018) ورمزنا لها بالرمز (س).
8 - مطبوع شرح الألفية المطبوعة بصف سنة 1355 هـ ورمزنا لها بالرمز (ف).
9 - مطبوع شرح الألفية المطبوعة بدار الكتب العلمية ورمزنا لها بالرمز (ع).

وأما في فصل الكلام عن هذه النسخ ولا صورتها؛ فإننا قد أنشئنا القول فيما من خلال تحقيقنا للكتاب الأصل “شرح البتصارة والذكرة” فلا داعي لإعادة فكرانه، وعلى هذا فنحن لم نذكر مصادر هذا الكتاب في البداية كي لا يطول الكتاب ويخرج عن مقصوده، وقد دُكِرت كل التفصيلات في الكتاب الأصل.

وبعد:
في هذا من الألفية المنسيّة بـ: "البيضة والذكرّة" تقدم هذه سنة للصفي - صلى الله عليه وسلم - السائرين على هديه، الرائيين شفاعته يوم القيامة، وقد خدمته الخدمة التي تازي تعلقنا بينا محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد بدنا في ما وسعا من جهة، ولم ندخل عليه بوقت ولا حال، ولهذا من البركة فيها، ما دعانا إلى الامتناع في تحقيق ما معنى هذا من الشروح والمكون، وعن سائره في هذه الطريق، راجين منه جل ذكره العون والسداد.

واخر دعاو أن الحمد لله رب العائن

الحلقات

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - يقول: راجٍ بثّ المقدّر*** على الرحمان بن الحسين الأثري

2 - من بعد حسن الله الذي الآلاء*** على همّان جيلاً على إخضاعِ

3 - ثم صلاة وسلام دائم*** على نبي الحفر في المرجع

4 - فهذا القاضي المهمة*** توضيح من علم الحديث رستنة

5 - تطمئناّ نشوة إلى المبتنى*** ذكره للسعي والمسمى

6 - لخصت فيها ابن الصلاح إجابة*** وردماً على ثاقرة ووضيعة

7 - فحيّت جاء القيل والضيوض*** واجد ومن له مستور

8 - كان فقلاً أو أطلقت فتح الشيخ ما*** أريد إلا ابن الصلاح منه

9 - وإن يكن لا فين نحزن (التعاون)*** فسكّننا مع البخاري هذا

10 - والله أوجو في أمور كلهما*** موضعًا في صيغها وسجيلها

أقسام الحديث

11 - واخل هذا المثان قسَموا السين*** إلى صحيح وضيوف وحسن

12 - فأولون المتصدِ الرسم*** يقبل عدل ضابط الفؤاد

13 - عن مبلغ المغفر من غير ما شادَّ *** وعلى فاعلة فائقة فتوثي

14 - وبالصحيح والضيوف قسَموا *** في ظاهر لا غلط، ومتفقد

15 - إمساتنا عن حكيمنا على سنده*** بأنه أصحاب طلقة، وقد

16 - خاص (2) هب قوم فقيل مالك *** عن نافع بما روأه التلميذ

17 - مولاة واختصر حيث عن يُسند*** الشافعي قلت: وعنها (3) أحمد

18 - زينج ابن حبل بالزهري *** عن حسن أبى: عن ابن الهر

19 - وقال: زين البعدين عن أبي *** عن جده وابن شهاب عن ذي

20 - أو قانص مبّين عن السفاحي *** عن أبي أو الأعض عن ذي الشافع

21 - التخلي عن ابن قيس عقلمة*** عن ابن مستوفد ولم عن عمهما

(1) يعني البيت لا يكتمل إلا ببيت الذي بعدة، وهو غيّب عند العروضين ويستثنى بـ (الضمن).

(2) في النافص: ((خشّ)) والوزن بما مستقيم.
(٣) ما أثبتاه من جميع النسخ الحفظة والمطبوعة ونسخ الألفية والفاتس، والوزن غير مستقيم فأولى حذف الواق
، وكذا صنع السوطي في شرح ص ١٠١.

٢٢ - أول من صنف في الصحيح مجمعًا وخصوص بالتصحيح
٢٣ - ومسلمين بعد، وخصوص المربى على عليه فعلوا إذا لا أو لفظ
٢٤ - ولم يعمة ولكن لفظا: *** عند ابن الآخر من قديمًا،...
٢٥ - وردّ لكن قال يحيى الزّيم لم يقت الحسبة إلا الأثر
٢٦ - وفقيه م في المُّؤذّن الصحيح *** أحفظ منه غرور (١) ألف الله
٢٧ - وعلمه أراد بالكرار *** نها وموقف وفي البخاري
٢٨ - أورعة ألاف والمكرّر *** فوق ثلاثة ألواف ذُكر

(١) في (١٨) والفاس - يفتح العين -، وما أثبتاه من بقية النسخ وهو الصواب.

الحديث الزائد على الصحيحين
٢٩ - ونح زيدة الصحيح إذ ننص *** صحة أو من مصنف يخص
٣٠ - يجمعه نحو (ابن بكر، الركي *** (ابن عروبة) وكالمتنرك
٣١ - على تساهل - وقال: ما الورد *** فذاك حسن ما لم يقُد
٣٢ - بعيلة، واحنِ أن يحكم بما *** يلقى، والبستي يدان الحاكم
المستخرقات
٣٣ - واستخرجوا على الصحيح (كأبي *** غوانة) (١) ونحوه، واجتنب
٣٤ - عروك الفاظ المذكور لهما *** إذ خالفت لماً وضعه رابع
٣٥ - وما تزيد (٢) فاحكم الصحيح *** فهو مع الغلوب من قانونه
٣٦ - والأصل يغلي البيضي ومن غوا *** وليت إزد الحمدي مني

(١) صرف لضرورة الوزن.
(٢) في أ وب و ج: (โปรด (١)).

مروبة الصحيح
٣٧ - وآرق الصحيح مرويًّهما *** ثم البخاري، ومسلم، فنا
٣٨ - شرطهما حري، فشرط الصحيح *** فمسلم، فشرط غلي بكيمي
٣٩ - وعندنا الصحيح ليس يمكن (١) *** في عصرنا، وقال يحيى: ممكنٌ (٢)

حكم الصحيحين والتغلق
٤٠ - وافق بصة لما قد أبلغنا *** كذا الله، وقبل طأة وليلد
٤١ - واحكم فدغ غواة (الخوي) *** وفي الصحيح يغلي شيء قد زودي
٤٢ - مثعَّمًا (٣) وَلَهُما لَا سَنُدَّ *** أَنْ تُحْرِمْ قَصْحَةَ أُوْرَدَةَ، أو وَرَدَةَ
٤٣ - مَمْرَضًا فَلاْ، وَلَكِنْ يَبْصِرَ *** بِصَحِيَّةِ الأَصِلَةِ لَكَ (يَذْكرُ)
٤٤ - ۴٤-۴٥ ۵٥-۵٦ ۵٥-۵٦
٤٥ - ۴٤-۴٥ ۵٥-۵٦ ۵٥-۵٦
٤٦ - ۴٤-۴٥ ۵٥-۵٦ ۵٥-۵٦

(١) في نسخة ق و س و غ : ((مّكُونً))، وما أثبتناه من بقية النسخ.
(٢) في نسخة ق و س و غ و ف : ((يمكُونً))، وما أثبتناه من ص و ن، وشرح السيوطي، وهو الذي اشترط عليه جميع النسخ المختلفة للألفية، وهو كذلك في الفلالح، وهو الصواب.
(٣) أثبتنا من نسخة ب والشروح، وفي نسخة الألفية : ((مّعَفَّفً)) بِالرَّجُل، وما أثبتناه صحيح : لأنّ الصغر
(٤) هو attribution على : ((بعضً))، هو نائب الفاعل في : (٤٠٠٠) روَى). وقد ذكر ناسخ ق أن في نسخة : ((مّعَفَّفً))، وشرح الباقعي في الكتاب ((مّعَفَّفً)) بالرَّجُل، وقال : (وَلَوْ قَالِ : (مّعَفَّفً)) بالنص لطرق

٤٧ - ۵٧-۶٤ ۵٧-۶٤
٤٨ - ۵٧-۶٤ ۵٧-۶٤
٤٩ - ۵٧-۶٤ ۵٧-۶٤

الفصل الثاني: الحسن

٥٠ - ١٥٦ ١٥٦
٥١ - ١٥٦ ١٥٦
٥٢ - ١٥٦ ١٥٦
٥٣ - ١٥٦ ١٥٦
٥٤ - ١٥٦ ١٥٦
٥٥ - ١٥٦ ١٥٦
٥٦ - ١٥٦ ١٥٦

(١) كذا في جميع نسخ شرح الألفية، ونسخة ب و ج من النسخة، وفي نسخة أ والرفايع وشرح السيوطي.
(٢) (١) كذا في جميع نسخ شرح الألفية، ونسخة ب و ج من النسخة، وفي نسخة أ والرفايع وشرح السيوطي.
(٣) (١) كذا في جميع نسخ شرح الألفية، ونسخة ب و ج من النسخة، وفي نسخة أ والرفايع وشرح السيوطي.
(٤) (١) كذا في جميع نسخ شرح الألفية، ونسخة ب و ج من النسخة، وفي نسخة أ والرفايع وشرح السيوطي.
(٥) (١) كذا في جميع نسخ شرح الألفية، ونسخة ب و ج من النسخة، وفي نسخة أ والرفايع وشرح السيوطي.
(٦) (١) كذا في جميع نسخ شرح الألفية، ونسخة ب و ج من النسخة، وفي نسخة أ والرفايع وشرح السيوطي.
(٧) (١) كذا في جميع نسخ شرح الألفية، ونسخة ب و ج من النسخة، وفي نسخة أ والرفايع وشرح السيوطي.
(ب) انظر : النكت الوفية (٢٥ / ب).

(١) في نسخة ب من متن الألفية (١٠٠٠) وما أثباته من شروط الألفية وفقاً للنسخ المتن

٧٥ - وفي (البوقري) إذا قسم المصباح *** إلى الصباح والعشاء جانحاً

٧٦ - أن الجسن ما رزوة في السن *** رده عليه إذا بلغها غير الحسن

٧٧ - كان (ابن حارثة) أقوى ما رجع *** يثنيه، والصحيح حيث لا يجد

٧٨ - في الناس (١) يخرج من لم يدعوهما *** عليه تركاً، ملء مفسس

٧٩ - ومن عليها أطلق الصباحا *** فقد أي تسكل صريح

٨٠ - وذُوقها في ضربة ما جبلها *** على البيض، فينهايج عليه (٢)

٨١ - وكذلك (البوقري) و (ابن حارثة) *** وعده وللمداري) النافع (٣)

٨٢ - وللفحص) للإدانة الصباحة أو *** بالحسن دون الحكم للمنى رأوا

٨٣ - ولاقية إن أطلقه (٥) من يبتغي *** ولم يعبثه بعضه يبتغ

٨٤ - واستمكح الحسن مع الصباحة في *** متن، فإن لفظاً يردد فقل: صف

٨٥ - وناءاً:
٦٨ - بِهِ الطَّعَّافِ، أَوْ يَنْزِلُ ما يَخْتَلِفُ ***سنَّةٌ، فَكِيَّفَ تُؤْتِهِ ظَرْفًا وَصِفًّا؟
٦٧ - وَ (لاِبِ الْفَتْحِ) فِي الْأَقْرَاحِ ***إِنَّ الْفَتْحَ الْحَسَنِ ذَٰلِكَ اسْتِطَالَتْ
٦٨ - وَإِنْ يَكُونَ صَحِيحٌ فِي الْحَسَنِ ***كَلْ صَحِيحٌ حَسَنٌ لاَ يَكُونُ
٦٩ - وَأَوْزَدْهَا مَا صَحِيحٌ مِنَ الأَفْوَادِ ***حَيثَ اسْتَطَالَتْ غَيْرُ ما إِسْتَمَامٌ

(١) قَصْةُ الْبَيْتِ السَّاسِيِّ وَإِنَا قَالَ: (الْمُسْتَنِمْ)؛ لِضُرُورَةِ الْوَزْنِ.
(٢) فِي نَسْخَةِ أُبُو وَرَحْمَةٍ مِنَ الْأَقْرَاحِ: (الْبَيْتِ السَّاسِيِّ) وَالْصَّوَابِ مَا أَتْبَاهِ: نَظَرُ: الْلُّسْانُ (١١٤ / ١١٦).

٧٠ - أَما الْعَلْبَةُ الْعَلْبَةِ، وَإِنَّ بَيْنَهَا ْمَنْ تَلَكُّ، ْمَرْتَبَةً الْحَسَنِ، فَإِنَّ بَيْنَهَا،
٧١ - فَفَاقِدًا شَرْطٌ فِي أَقْرَاحِ قَسْمٍ ***وَفَقِيْحًا قَسْمٍ غَيْرَهُ، وَبَصِيرًا
٧٢ - سَوْا هَمًا فَنِئَبُ، وَهَذَا ***وَغَدٌ لِشَرْطِ غَيْرِ مَبْدُوءٍ: فَذَا
٧٣ - قُسْمٌ سَوَاهُمْ ْمَدْ غَيْرٌ أَلْدَي ***قَدْ مَتَّهُمْ عَلَى ذَا فَاحْتَلَّيٍ
٧٤ - وَذَا (الْبَيْتِ السَّاسِيِّ) لِكَيْسَةً وَأَرْبَعُونَ نُوْعَةٌ (١)

٧٥ - وَقَسْمٌ مَّرْفَوعًا مِّضْافًا إِلَيْهِ ***واِشْتَرَطَ (الْحَطْبَةِ) رَفَعُ الصَّاحِبِ
٧٦ - وَمِنْ نِبَاءِ بِلَيْدَ الإِرْسَالِ ***قُدْ عَلَى هَذَا أَقْصَالٍ

٧٦ - وَقَسْمٌ مَّرْفَوعًا مِّضْافًا إِلَيْهِ ***واِشْتَرَطَ (الْحَطْبَةِ) رَفَعُ الصَّاحِبِ
٧٧ - وَمِنْ نِبَاءِ بِلَيْدَ الإِرْسَالِ ***قُدْ عَلَى هَذَا أَقْصَالٍ

٧٨ - وَةِلَاكِ الْمَلَكُ مَعَ الْوَسُّ مُلَكًا ***شَرْطَ بِهِ (الْحَكِيمُ) فِيهَا قَطْعًا

٧٩ - وَأَنْ تَصَلَّ بَيْنَتَ مِنَّكَلا ***قَسْمَاتٌ مُّقَاطِلَةٌ مَّرْفَوعًا (٢)
٨٠ - سَوْا الْمَلَكُ وَالْمَلَكُ ***وَلَمْ يُطَوَّرْ أَنْ يُدْخِلَ المَقْطُوعَ

٨١ - (١) لِلْبِلَقِائِيٍّ تَعْطِيلَ لِتُكْبِي حُرَّ مَعَهُ الْبَيْتِ رَاجِعُهُ فِي نَكْحَةٍ (٩٤ / ب).
٨٢ - (٢) مَرَادَهُ: (مَوْصِلًا) يَعْيَ أَهْمَازَهُ لِسَيْشَهُ وَاحِدٍ، مَتَرَدَّفٌ، لَكِنَّ النَّظَمَ ضَاحِقَ عَنْ إِبَاتٍ وَأَوْرَ العَلَفَ، أَفْعَهُ

الْبِلَقِائِيٍّ، الْنَّكَتُ الْوُقْفِيَةٌ (٩٧ / أ).
المؤلف:

1 - وُسّع بالمؤلف ما تضمنه *** بِصَاحِبٍ وَصَلَّتَ اوْ قَطَعَهُ

2 - وبعض أهل الفقه سنة الأئمة *** وَأَنَّ لْقَيفٍ فِيهِ. (١) قَيدُ ثُرۡرٌ

المعلم:

3 - وُسّع بالالمعلم قوله الثاني *** وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأَى (الماضي).

4 - تغيِرَةٌ بِهِ غَنِ المفعول *** فَقْطَةً: وَعُكْسَةٌ اصْطَلاحٍ (البردعي).

فُرْعٌ:

5 - قُولٌ السُّحابي (من السنة) أو *** نَحُورٌ (أَمِّيَة) حُكْمَةُ الْقُرْفَة، وَلَوْ

6 - يُبعد النَّبِيُّ ﷺ فَالْقُرْفَةٌ *** عَلَى السُّحابيِّ، وَهَوْ قُولُ الْأَكْرُرِ

7 - وَقُولُهُ (كُنَّا تَرِى أَن كَانَ مَعْ *** عَضَرُ النَّبِيّ مِنْ قَبْلِ مَا رَفَعَ

8 - وَقِيلَ (لاَوْ، وَلاَ فَلاَ كَذَكَ) له *** (المحبط) فَقْطَةً: لَكَ جَعْلَةٌ

9 - مَرْفوعاً (الحاكم) وَ(العزي) ابن الحبطِيّ) وَهَوْ الْقَرْيَيّ

10 - لَكَنْ حَدِيثٌ (كَانَ بَابِ المَصْنُوقِ *** يَقْرُفُ بِالأَفْتِجْرَاءً) مِنْمَا وَقَأْ

111 - حَكْمَاً لِدَىٰ (الحاكم) وَ(المحبطِ) *** وَقُولُهُ عند الشَّيْخِ ذَوَّ تَصْرِيبٍ

112 - وَعَدْ مَا فَسَرَ السُّحابيّ *** رَفَعَ فِصْحَةً عَلَى الأَسْبَابِ

113 - وَقِيلَهُمُ (الْعِمْرِيّ) (٣) (ثَبَّغَ بَهْ) *** رَوَايَةٌ يَسْمِيهِ رَفَعُ فَالْتِيَةٌ

114 - وإنْ يَقُلُ (عَنْ نَابِيٍّ) فَمَرَّسَلٌ *** فَقْطَةً: مِنْ السَّنَةِ عَنْهَا تَقُوَّاً

____________________

(١) هَكَذَا في جميع السَّنَة الخطيّة من شرح الألفية ومنها، وفي نسخة ق: (( بابٍ))، وَأَشْارُ النَّاسِحِ في الخَاصِيَةِ

إِلَيْهَا: (الْبَيْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْ~

(٢) هَكَذَا في جميع السَّنَة الخطيّة لِشَرح الألفية، وَكِذَا فِي نَسخَة أَوْ جُمْٰلِ مِنْ مَنْ الألفية وفي نسخة ب من مَنْ

الألفية: ((( كَذَلِكَ))، وَلَا يَسْتَجِبُ الْوَزَّرُ مِعِها.

(٣) كَذَا في السَّنَة الخطيّة لِشَرح الألفية والسَّنَة الخطيّة لِمَن الألفية، وَفِي المطَوْعُ مِنْ شَرح الألفية، وَفِي الْفَانِـس

بِزيادةٍ أَوٌْ بَعْدَ (يَرْفَعْهُ) وَلَا يَنْصُحُ الْوَزَّرُ مِمَّا وَإِنْ كَانَتْ مَضْيَةً فِي العَنْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْـْ~

بِسُلْفُهُ *** (الْعِمْرِيّ) (١) مَنْهَةٌ (الْغُزَالِيّ)

115 - تصَّرِيبٌ وَقِيدٌ وَذَوْهُ احْتِيَادٌ *** نَحْوُ أَمْرِتَا) (١) مَنْهَةٌ (الْغُزَالِيّ)

116 - وَمَا أَتَى عَنْ صَحِبِ يَذْهِبُ لَّا *** يَقَالُ رَأِيَا حُكْمَةُ الْقُرْفَةَ عَلَى

117 - وَمَا قَالَ فِي الْمُتَحَصُّولْ نَحْوُ مِنْ أَطْيٌ (فَالْحَاكِم) الْقُرْفَةَ لِهذَا أَلْتَّان

118 - وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أَمْيَةُ سَهَرْةٍ) *** (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أَهْلَ الْبَصَرَةٍ (٢)

119 - كَرَّرَ فَالْحَاكِمُ (١) مَعْاً، (فَالْحَطِيبِ) *** رَوَى بِهِ الْوَزَّرُ وَذَا عَجْبٌ (٣)

المُرْسَلٌ
١٢٠ - مَرْفَوعْ تابِعُ عَلَى الْمَشْهُورِ *** مُرْسَلٌ أَوْ ۬قِيَّةٌ بِالْكِبْرِ
١٢١ - أَوْ سِقْطٌ جَوْنَةُ دَوْ أُوْلُ الْأَوْلِيَاءِ *** أَوْ الْأَوْلِ الْأَكْبَرُ فِي اسْتِعْمَالِ
١٢٢ - وَاحْتِجْ (مَالِكَ) كَذَٰلِكَ (الْبُحْرِانِ) *** وَبَعْوَهُ مَا بِهِ وَذَاكُو
١٢٣ - وَزُرُّةُ جَانِبِهِ الْقَّطِفِ *** لِلْحَيْثِ بِالْمُنْقَطِعِ فِي الْإِسْتِدَاء
١٢٤ - وَذَاكُو الْمَهْيِدِ عِنْدَهُمْ *** وَمَسْلَمٍ صَنُّرُ ٗالتَّابِعِ أَصْلَهُ
١٢٥ - لَكِنْ إِذَا كَنَّا مَخْرَجِهِ *** مُسْتَنَدً أوْ مُرْسَلٌ يَخْرَجُهُ
١٢٦ - مَنْ لَيْسَ يُؤْوِي عَلَى رَجَالِ الْأَوْلِ *** ٨٩٠، فَقَلَّ: الْمُسْلِمُ لَمْ يُخْلِصُ
١٢٧ - ۱٧٠ (وَالتَّابِعِ) إِلَى مَا أَقْدَرَهُ *** وَمَنْ رَأَى عَنِ الْقَافِلَاتِ أَنَّا
١٢٨ - وَمِنْ إِذَا شَارَكَ أَحَلَّ الْحَفْظِ *** وَأَقْفُهُمْ إِلَى بَنْقْصٍ فَلْتِ (٤)
١٢٩ - فَإِنَّ يَقِلُ: مَسْتَنَدُ الْعَلِيمُ *** قَلْ: دِيْلاً بِهِ يَغْفِرُ
١٣٠ - وَرُسِمْنَا مَنْقُطِعٌ عَنْ رَجُلٍ *** وَفِي ِالأَصْوَلِ عَنْهُ: بِالْمُرْسَلِ
١٣١ - أَمَا الَّذِي أَرْسَلَهُ الْصَّحَابِيّ *** فَحَكْمُهُ الْوَصْلِ عَلَى الصَّوَابِ

١٩٠ - التَّقْدِيرُ: أُمْرُنَا بِكَذَا مِنْ َالْبَعْدِيِّ

١٩١ - فِي نَسْخَةِ بِمِنْ مَنْ الْأَلْفِيَةِ: (بِالْكُوْفَةِ)، وَقَدْ صَحَحَتْ عَلَى حَامِلِهِ الْصَّفْحَةِ
١٩٢ - أَنْظِرُ: الْكِتَابِ الْوَفْيَةِ (١١٢ / أَ - بَ).
١٩٣ - قَالَ الْبَاقِعِ (١٧١ / بِ): (بِهِ حَكْيَ عَنْ شَيْخِنَا الْبَرْهَانِ الْحَلِيبِيٍّ) أَنَّهُ قَالَ: يَقِي عَلَى شَيْخِنَاٌ - يُعْيُنِ: الْعَلِيِّ
١٩٤ - فِي كَلَّامِ ِالْشَّافِعِيِّ الَّذِي سَافَهَ فِي جَوْرِ الْعَلِيِّ بِ
١٩٤ - الْمُرْسَلِ

١٩٥ - شَرْطَانِ آخَرَانِٖ وَقَدْ نَظَّمْنَاهُ فَقَلَتْ:
١٩٦ - أَوْ كَانَ قُولٌ وَاحِدٌ مِنْ صَحِبٍ *** خَيْرَ ِالْأَنَامِ عَجْمٌ وَعَرَبٌ
١٩٧ - أَوْ كَانَ فَنُوُى جَلْ أَحْلِلَ الْعَلَمِ *** وَشَيْخَاهَا أَحْلَهَا فِي النُّظَمِ
١٩٨ - أَيْ: أَحْلَلَ الْذِّكْرِ وَهُوَ الْشَّرْطَانُ الْمَذْكُورُانِ

١٩٩ - ١٣٢ - وَقَرْنُ بِالْمَنْقُطِعِ: الَّذِي سَقْطَ *** قَبْلِ الصَّحَابِيِّ بِهِ زَاوٍ قَطْ
١٩٠ - وَقَرْنُ بِهِ: مَا لَمْ تَصْلُ، وَقَلَأَ: *** بِأَذْهَبِ الأَفْوَابِ لَا عَسِيمَ مَا
١٩١ - وَأَمْلَأَ، السَّقْطُ مِنْهُ أَنْ تُقْصَدُ، وَمِنْهُ قَسْمُ ثَانِيٍّ
١٩٢ - حَذَفُ الْبَيْبُوِّ الصَّحَابِيِّ مَعَةِ *** وَوَقَّفَ مِنْهُ عَلَى مِنْ تَعْيُنٍ

٢٢١ - وَقَرْنُ بِهِ: وَصَحَّحَى رَوْيَةُ سَلَمٍ *** مِنْ فَلْسَةِ رَأْيِهِ، وَلَفْقَةُ عِلْمٍ
138 - لكن تعاصرًا، وقيل: يشتريَّا طولًا صاحابًا، وتضعفُهُم شرطًا.
139 - مغرفة الرأوي (1) بالأخذه **، وقيل: كلٌّ ما أتانا منه،
140 - مقطعًا: حتى بين الوصل ** والحكم (عن) فاجلٌ
141 - سؤال، واللطف نحا (الرداني) ** حتى بين الوصل في التخرج
142 - قال: ومنهُ رأي (ابنّه) ** كما له، ولم يصوب صونية

(1) قال الباقعي في المكتTweet this to @elonmusk

١ - وفي نسخة أوج من متن الألفية: (لوصل).

المشاط

١٦١ - وذَوْ الشُّذَوذُ: ما يخالف الفقهّ *** فيه فلا دليلُ عليه حقّة

١٦٢ - والحكايم (١) الخلاف فيه ما اشترط *** وللخيلليّ مفرد الزاوي فقّة

١٦٣ - ومَّا قَالَ بِشَذَوذ الفقهّ *** كافٍ عن نبّيّ الوالدّ (٢) وافية

١٦٤ - وقولٌ مُسلم: روى الزهريّ *** تسع فرداً كلاها قويٌ

١٦٥ - واحترام فيما لم يخالف من *** بقرب من ضبطٍ فرّدة حسن

١٦٦ - أو بلغ الضبط فصحح أو بعدّ *** عنّه فهماً هذان فاطرّه ورد

المتّكر

١٦٧ - والمتّكر: الأفرادّ كما البرجيجيّ (٣) *** أطلقّ، والصواب في التخريج

١٦٨ - إجراءّ فصيلّ لذى الشذوذّ من *** فهو يّمنعة (٤) كذا السّحّيح ذكر.

(١) قال الباقعي في الكتّ الكوفية (١٤٥/١٤٥) ب: (قال سحيبا: أسقط من قول الحاكم قيداً لأنّه منه، وهو أنه

قال: وينتقد في نفس النقد أنّه غلطّ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله: وذكر أنه يسوي

المتّلك فظاهراً أنه لا يبحث إلا من هذه الجهة، وهي كونه لم يطلّع على علّه، وأما الرد فهما مشتركان فيه،

ويوضح قوليه، و

التشاذ

لم يوقف فيه على علّه كذلك، أي: كالمتّلك يعني: بل وقف على علّه حسناً).

(٢) بالقلق لمضروبة الوزن.

(٣) قال الباقعي في الكتّ الكوفية (١٤٩/١٤٩) أ: (ما أطلقّه البرجيجي موجودّ في كلام أمّة، فإنه يصف بعض ما

تفرّد به بعض النحّات ب

التنكر

، وحكّم على بعض رجال الصحيحين أنّهم مناكر، لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لابدّ مع التفرد من أن

ينتقد في النفس أن له علة، ولا يقوم عليها دليلّ).

(٤) قارن بالكتّ الكوفية (١٤٩/١٤٩) ب.

١٦٩ - فحّز: (كلّوا البِلَح، بالضمّ) الحبّ *** والمالك (١) سميّ ابن عثمان: غمّر

١٧٠ - قُلْت: فماذا؟ بل حديثّ (نزعة: *** خاتمّة عند الحاقة ووضعّة)

الاختيار والمتّاجبات والتشاوة

١٧١ - الاختيار: سُترّك الحديثّ حلّ *** شاركه وزارّ غَزَّة، فيما حملَ
(1) قال البقاعي في النكت الوفية (٥٤٩/١٤٩) بـ: (قوله) ومالك عنطق علي كلوا البلح أي: نور كلا ونحو مالك في تسمية ابن عثمان عمر، وهو على حذف مضاح، أي ونحو تسمية ملك فكانه قبل ما سمى قال: سمي ابن عمران، أو يكون المدير ونحو مالك في أن سمى نام إلى أن مرده نحو هذا الحديث، ونحو هذا السند).

(2) قال البقاعي في النكت الوفية (١٥٣/٢٦) بـ: (يعني) بأن يكون فعلًا للفظ بأن يكون فيه فامة فلو قال: أهل العقص فهو تابع لكان لأصح لأنه ينادى إلى الذهن أن معنى معيفع به معنى الاعتبار.

(3) قال البقاعي في النكت الوفية (١٥٣/٢٦) بـ: (وعليه) النكتة القاصرة، وأما النكتة الناصحة، وهي متصلة بالوازي ضعيف ينام شاهداً؛ لأنه هي النكتة الحقيقة، ولي كانت لمثل هذه فهي متصلة سواء كانت بالفعل أو بالفعل ثانة أو نقصة).

(4) بالمرج لضرورة الزن.

(5) صرف للزن.

(6) قال البقاعي في النكت الوفية (١٥٣/٢٦) بـ: (هذه) متابعة قاصرة، والتابعة الناصحة أن يكون أحد ابن عبيدة في الرواية عن عمر وإليان بلفظ الدباغ).

زيادة النكت.

١٧٨ - أقبل زيادة النكت منه ومن سواه، فعليه المظلم.


١٨٠ - ذون النكتة، فما خافهم فيها رضوه رأى بعضهم.

١٨١ - أي لم يخالفق، قائلة، وفقيه في الحقيقة أن الألماء لمجل يتعمد

١٨٢ - أو خالف الأطراخ نحو (جعلت) ألزواجه (٥) بقائل: يخفت.

١٨٣ - سألناه، وأناه: احذاها بهذا والوصول، والوصول من ذا، الذي

١٨٤ - وكل في الأرسلان جرحاً، فأفضي** تقديمة ورد أن فرضت

١٨٥ - هذا قول الوصل إذ فيه وفي بجرح علم زاده للمفتي.

الفراق.

١٨٦ - الفراق فسمان، ففَرَّت مظفراً، وحُكمَ عند الشاذود سباق.

١٨٧ - والفرق بالضبط: ما قيدته** بنِّبه، أو بئر ذكره

١٨٨ - أو عَن فلأين نحن قوَّل الفقَان** لم يروه عن بكرٍ السبع، واللى}
1) يجعل حمزة القطع في (الأرض) حمزة وصل (الأرض) وتحرير اللام ليستقيم الوزن (وهو من ضرورات المشرع).

2) الأصل في (رَأْسِ) أن تكون المرقمة حمزة قطع، لكن الوزن لا يستقيم بما، فأدرجه من الصف النسخة من مكان النص

جعلا حمزة وصل، وهذه صورة من ضرورات المشرع.

189 - لم يزهو لله إلا (1) ضمّرة (3) لم يرو هذا غير (2) أفل البصرة

190 - فإن بريقوا واحدًا من أهلها تحرزها، فجعله من إليها

191 - وليسن في pronoun السببيّة - ْضغفَ لَهَا من هذه الخيبيّة

192 - لكن إذا قَيدَ ذلك باللّغة - ْفَحَكَّمَهَا يَقْرَبُ بها أطْلقَة

المعلَّلِ

193 - وَمَا بَعِلَ مَشْمُولٌ مَعَهُ، وَلَا تَقُلَ، مَعَلَّن

194 - وَهِي عَبارةٌ عَنْ اسْبَابٍ (3) فَرَتَ جِبَالُ وَحَمَّامٌ وَخَافَاتٌ أُوْلَئِكَ (4)

195 - لَدَارِكَ بِخُفْرِ وَالتَّفُرُّدِ مَعَ قَوْارِينَ تَضَمُّ، يَبْتَدِي

196 - جَهَذَا إلى اطْلاعَهُ عَلَى تَصُوبِ إِرسالِ لِمَا قد وَصَلَ

197 - أوْ وَقَفَ مَا يَرْقُفُ، أوْ مَنْ دَخَلَ في غَرْبَةٍ، أوْ وَهُمْ وَأَهْمَ حَصَلَ

198 - فَأَمَّا فَائِضُ، أوْ وَقَفَ (5) فَفَاحَجَّهَا مَعَ كُونَهُ ظَاهِرٌ أنُّ سَلَما

199 - وَهِيْ (6) تَجِيٌّ عَالِيّاً فِي السَّنَدِ تَقْدِحُ فِي النَّمَّ مَطْبَعَ مَسْتَد

(1) كذلك.

(2) هُكَذَا في الجفتين وسَخْن الشرح وجمع نَسخ مَنْ الأقْلِية، وَجَاءَ فِي غَرْب (١٠) مِكَانٌ (١٠) غَرْب) ولا

يَسْتَقِيم الْوَزُنَّ حَتَّى يَبْدَوَّ آلَة مَطْبَعِيّ.

(3) بِدْرُ الْحُمْرَةَ لِضَرْوَة الْوَزُنَّ.

(4) كَذَا في جَمِيع النَّسخ الحَلَفَتِيّة لِشَرْح الأَقْلِية، وَفِي عَيْنَ وَفْ (١٠) : (آَثَرَ (٢) بَنَائِه وَفِي نَسْخَة جِبَالٍ

(5) آثَرَ (٢) بَنَائِه وَ الضَّرَّابِ مَا أَبْتَنَى.

(6) الأَصْلُ هُنَا (وَقَفَ) فِي الْفَحْشَة، وَلَا يَصُحُّ الْوَزُنَّ بَيْنَا فَسَكْنَتَ الْقَطَعُ مَدَّةً أَدْغَمَتُ فِي فَاءٍ (فَاحَجَّاء) فَأَصْحَبَت

فَاءٍ وَاحِدَةٍ صَوِيّاً، وَهَذَا اسْتِقَامَ الْوَزُنَّ.

(7) الصَّحَرَ في (٦) وَهِي (٦) يَعْوَدُ عَلَى الْعَلَةِ الْقَدَاحِةَ الحَلَفَتِيّة.

200 - أوْ وَقَفَ مَرْفُوعٌ، وَقَدْ لَا يَقْدِحُ (١) نَفْعًا (٢) كَالْبَيْطَانَ بِالْخِيَارَ) صَرَخَوا

201 - يَوْمَهُمْ (يَلَقُّى بِإِبْنِ غَيْبَاءٍ) : أَبَداً (٢) عَمْراً بِ(عَبْدِ اللَّهٍ) حَينَ قَلا

202 - وَعَلَّةَ الْمَنْ تَكْنِي السَّمِيْتِيّةٌ مَعْ إِذْ هَٰذَا رَوْا تَقْدِيْهَا قَنْطَلَةٌ

203 - وَقَضَى أَنْ أَنْسَى يَقْدِحُ: نَفْعًا (٦) حَفَظَ شَيْئًا وَهَٰذَا (٥) مِلْسًَا

204 - وَكَثرَ التَّغْلِيْلٌ (٣) ّبِالْأَرْسَالِ (٤) إِنْ يَقْدِحُ عَلَى الْقَصْرِ (٥)
2026 - فقد بعثوني بكل فقر **فسق**، وعذبة، ونوع جرح (٨)
2026 - ومنهم ينطلق اسم العلماء **غبر** (٧) قادر كوصل لغة
2027 - يقول: مطلوب صححي كلاً **يقول: صح مع شذوذٍ حديثٍ**
2028 - والنص البسيط (الترمدي) عليه **فإن تولد في عمل فاجح ولا**

(١) في نسخة ق. و. س: (لا تقدح)، وما أثبتنا من جميع النسخ الحقيقة لمن الألفية، وبقية نسخ الشرح الحقيقة.

(٢) هذا البيت وقف في نسخة ج من من الألفية. وهو ثابت في جميع النسخ الحقيقة لشرح الألفية في المطبوعة، وبقية النسخ الحقيقة لمن الألفية، وفي النسائس.

(٣) قال القاضي في المكتبة اليهودية (١٦٨ / ١٠٦): (لا قال الإعلام لكان أولى، فالإرسال مراده به هنالك رسال).

وكذا الوصول مراة به الوصول، أي: وكثر إبلاغ الوصول بالرسال.

(٤) في نسخة ج من من الألفية: ((بالوصول)).

(٥) في نسخة ب من من الألفية: ((الخصائي)).

(٦) أي: ويعلونه بأي نوع كان من أنواع الجرح.

(٧) في نسخة ب من من الألفية: ((غير)).

***المضطرب***

٢٠٩- مضطرب الحديث: ما قد ورد ما من واجب فارغًا.

٢٠٠- في مثل ما (١) في سنة إن الحديث **فقال الساوير الحلف، فأنا رجح.**

٢٠١- يغْبُ الموحَّوْنَ لمْ يُكُنْ مُضطربًا **وَالْحَكْمُ للراجح بنها رجـاً**

٢٠١٢- كأخطط للشهيرة جمّ الحلف **والمضطرب موجّه للضحى**

المُدْرَجٌ

٢١٣- المُدْرَج: المُلْحَق آخر الحَبْر** من قول راو ما، فلا فصل ظاهر.**

٢١٤- نحى إذا قلت: (المتلمد)، وعمل ذاك (هُنَّ) (ابن سُفيان)، فصل

٢١٥- قلت (٢): ومنه رأى قلب **قلاب لزئي، كرايمه الأضواء، وقيل للعقبة.**

٢١٦- ومنه جمع ما لكي كُل طرف **منه بإستاد بواحد سلفاً.**

٢١٧- كـ (واصلي) في صفة الصلاة قد **أدرك لثم جناحُه وَوُاَجَْتْ**

٢١٨- ومنه أن يُدنِّج يغْبُهُ مَسْتَنْد (٣) في غيّره مع اختلاف السند.

٢١٩- نحى (ولا تفعلوا) في مثل (لا **;++ نبأضاً) فمدْرَج قد كلا

٢٢٠- من (٤) من (لا تجعلوا) (٥) المُدْرَج** (ابن لي مريم) إذ أخرج.**

٢٢١- ومنه متن عن جماعة ورد **و罄ضهُ خائفًا بعضًا في السنن.

٢٢٢- كأَبِحَجِّيَمُ الكَلِّ يستادًا ذكره **كمن (أيُذْلِلُ الْعَظْمِ الحَبْر.**

٢٢٣- فًَٰٰٰ(عَمَّرُ) (٦) عند (واصلي) فقط **بين (شذارة) و (ابن مسعود) سقط.
(1) باعتبار همزة ( أو ) همزة وصل ضرورة؛ ليستهم الوزن.
(2) في نسخة ب من مثن الألفية: ( قبل )).
(3) في النسخة: ( المسند )).
(4) في نسخة وج من مثن الألفية: ( في )).
(5) في النسخة: ( لا تحسموا) باحات المهمة.
(6) في نسخة ( أ ) من مثن الألفية: ( عمروأ )).

٢٢٤ - وزاد (2) الخفيف (2) كذا (مصصو) وعند (3) الاذراج لذا محظور

الموضوع

٢٢٥ - شرم الصعب: الحبر الموضوع ( الكذب )، المحتفل، المصنوع

٢٢٦ - وكيف كان لم يجيروا ذكره ( لمن علم )، ما لم يبين (4) أمره

٢٢٧ - وأكثر الجامع فيه إذ خرج ( يبطل الصعب )، على (5): آباؤ الفرق

٢٢٨ - وراء الصبيون للحبث أضره ( قوم ) فلهن نسوا

٢٢٩ - فذ وضوعها حسبًا، فقبلت ( منه )، ركوتاً لهن ونفعلت

٢٣٠ - فقبض الله ليا قادحاً في قصدها

٢٣١ - يجوز أي عصمة إذ رأى الوزن (3) وسبعاً لوا عن الفراق (6)، فافترى

٢٣٢ - لههم حديثًا في قضائه السوء (2) عن ابن عباس، فنسباً التقرو

٢٣٣ - كذا الحبث عن أبي اختفى (2) رونه بالوضع، ونسباً انترنت

٢٣٤ - وكل من أعداء كتابة (3) كالواحدي - مخطوطة صوانة

١٧٥ / ب ( المعول - وهو عمرو - مخوف لضبط النظم عنه )

قال الباقعي في الكتيب الوفيا (7): فانه قال: وزاد الأشعث أو منصور، لكان أحسن من أجل ذكر المعول، ولا

يضر الإتيان بأي بل ما يكون معنيًا لأنه سيذكر أنه اختفى على الأشعث في زيادة عمرو فلم يغلب على الظن

حينذاً أنه زاده (6).

٢٣٥ - بدرج همزة (الأشعث) أي جعلها همزة وصل لضرورة الوزن، وكذلك همزة (الإدراج) في الشطر

التاني.

(2) في نسخة ب من مثن الألفية: ( عمدًا )
(3) أي: ذكره.
(4) أي: جمع
(5) في نسخة ( ب ) و ( ج ) من مثن الألفية: ( عنا ).
(6) بلامز: لضرورة الوزن.

٢٣٥ - وزاد (2) الخفيف (2) كذا (مصصو) وعند (3) الاذراج لذا محظور

٢٣٦ - وراء الصبيون (2) بعضهم قد صنعوا (2) من عند نفسه، وبعض وضعا
٧٣٢ - نحّر حديث ثابت (بم كثرت صلاة) الحديث، وحلة سرت
٧٣٤ - وتعزف الوضع بالأنوار، وما كزل مونته، ورَدَّنا
٧٣٥ - يعفف بالركنة للد: استمثكا (الثُّحيج) القلم بالوضع على
٧٣٦ - فاعترف الوضع إذ قد كُتب *** في نزهة، وعتبة تضرب (٣)

المطلوب
٧٤٢ - وقُسموا القَلُوب قسمَين إلى: *** ما كان مَنتَهْورًا، أو أبُدلا
٧٤٣ - بواحد نظرية، كي يزغب *** فيه، فيَّغراب (٤) إذا ما استغطيا
٧٤٤ - ومن قلب (٥) سنْت لمش *** نحن: اضْخاهُم، تام الفن
٧٤٥ - في مائة لَمّا أتي بقداد *** قدّها، وحُذُّ الاستنادا
٧٤٦ - وقلب ما لم يُقدِّم الرواة *** نحو: (إذا أغلبم الصالة ***)
٧٤٧ - حَدَّثه - في مجلس 이것이 - *** حجاج، اعني: ابن أبي غمان
٧٤٨ - قَدْ - عن دايم - جزَّير، *** بيئة حماد الصَّرَْئُور

(١) كذا في جمع السِّمَحُ الخُطبة لِن وشرح الألفية وف وع، وفي النفايس: (وجوزوا) بالجمع.
(٢) كذا في النسخ الخطيبة لِن وشرح الألفية وف وع، في النفايس: (والوضائعون).
(٣) قال في فتح البقيَّة (١/٢٨٢): أي نعرض فلا نخرج به، وانظر: لسان العرب (١/٣٥٥)، مادة (٤)
(٤) بدرج الهرمة للوزن.
(٥) قبل هذا في فتح الغيب: (العمد) وليس بشيء.

تذبُّرات
٧٤٩ - وإن تجد منا ضعيف السند *** قَلِّ: ضعيف، أي: يُهدِّد فالصة
٧٥٠ - ولا تضعَف مُطلقًا بناء (١) *** علَى الطريقة، إذ لعل جآء
٧٥١ - يُستَن مَدْحَور، بل يُتفَّق *** ذاك على حكم إمام تصف
٧٥٢ - يَنِّي ضعيف، فإنِّ أطَلقه *** فالصنُح فيما بهدها حكمة
٧٥٣ - وإن نظر فلا لواء أو لَمّا *** نبِئُ الشَّيَاء لا بِسُنَّة (٢)
٧٥٤ - فأت بَعمَّرَض كـ: ضَيْفٍ واجْمٌ *** بنقل ما شخ كـ (قال) فاعلم (٣)
٧٥٥ - وسُهِّلْوا في غيبر موْضَعَ رؤْوَة *** من غيبر ثنيت لضعف، ورأوا
٧٥٦ - بِنُبِأهَا في الحُكِم والأقهَا *** عن (ابن مهدي) وغير واحد

مَغَّرفَةٌ من لَفْقٍ وظائِب ومِن لَوُذٍ
٧٥٧ - أُجِبْنَ جَمِهِّ سُنَّة الأفْوَة *** والفَقْه في قول: نافل الجَلِهَر
258 - يَحْفُظُ إنْ حَذَاثَ حَفَظًا، يُخْوِيٌّ (5) كَتَابَةَ إِنْ كَانَ مِثْنَ يُرْوِيَ
259 - يُبْلَغُ مَا فِي الْفَظْطَ مِنْ إِجَاثَةٍ (7) إِنْ يُرُوِّي بَالْمَعْلَى، وَفِي الْعَدْلَةَ
260 - يُذْهَبُ لَا مِثْنَ مَسْلَمًا ذَا عَقَلٍ (7) يُبْلَغُ الْحَلَمَ مِسْلَمًا الْمِلْقِ.

(1) في نسخة أ و ب من متن الألفية: (باءأ).

(2) كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ لَمْ وَضْرَ الأَلْفِيَةِ، وَفِي الْكَفَّانَ: (بِأسَانِدِهَا) وَقَالَ الْبَقَاعِي: (الضمير

(3) فِي النَّسْخَةِ جِمْهُرَةٍ عِنْدَ الْبَلَدِ، كَبْرَ نَجْمِ السَّمْعِ.

(4) فِي (الْفَلَانِس): (مَعْدُوَّا).

(5) فِي فَتْحِ الْمَعْلَم: (وَجَوَّي) وَلَمْ يَرْبَّى وَلَا يَخْرُجَ مِنْ مَدَنِ الْجِبَالَةِ، وَلَمْ يَعْقِلَ مِثْنَ مَنْ تَرْدَ مَعْلَمٌ، فَلِأَيْضَاءُهُ كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ، وَلَمْ يَخْرُجَ مِثْنَ مَنْ تَرْدَ مَعْلَمٌ، فَلِأَيْضَاءُهُ كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ، وَلَمْ يَخْرُجَ مِثْنَ مَنْ تَرْدَ مَعْلَمٌ، فَلِأَيْضَاءُهُ كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ.

(6) فِي نَسْخَةِ جِمْهُرَةٍ عِنْدَ الْبَلَدِ وَكَبْرَ نَجْمِ السَّمْعِ.

(7) رَأَى َكَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ لَمْ وَضْرَ الأَلْفِيَةِ، وَلَمْ يَخْرُجَ مِثْنَ مَنْ تَرْدَ مَعْلَمٌ، فَلِأَيْضَاءُهُ كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ، وَلَمْ يَخْرُجَ مِثْنَ مَنْ تَرْدَ مَعْلَمٌ، فَلِأَيْضَاءُهُ كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ.

(8) فِي نَسْخَةِ جِمْهُرَةٍ عِنْدَ الْبَلَدِ، كَبْرَ نَجْمِ السَّمْعِ.

(9) كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ لَمْ وَضْرَ الأَلْفِيَةِ، وَلَمْ يَخْرُجَ مِثْنَ مَنْ تَرْدَ مَعْلَمٌ، فَلِأَيْضَاءُهُ كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ، وَلَمْ يَخْرُجَ مِثْنَ مَنْ تَرْدَ مَعْلَمٌ، فَلِأَيْضَاءُهُ كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ.

(10) كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ لَمْ وَضْرَ الأَلْفِيَةِ، وَلَمْ يَخْرُجَ مِثْنَ مَنْ تَرْدَ مَعْلَمٌ، فَلِأَيْضَاءُهُ كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ، وَلَمْ يَخْرُجَ مِثْنَ مَنْ تَرْدَ مَعْلَمٌ، فَلِأَيْضَاءُهُ كَذَا فِي جَمِيعِ الْبَسْطِ السَّمْعِ الخَطِيَّةِ.
273 - أو أنهموا، فالشيخ قد أجابا **أن يجب الوقوف إذا استراو.
274 - حتى بين بحثه فلو أن كمن أولو الصحاب حرجوا لـ
275 - ففي (الخليججل) جاحاجا (عكرمة) **فع (١) و (٢) موزعًا، وغير ترجمة
276 - واحترس بالصحيح (سلم)ِ بن معفة **لح سما، إذ يجري ما اكتفي
277 - فلأن وقت قال (أبو الغالب) ** واختارة لمثابة (الغزالي)
278 - و (إبن الخليل) الحنفِّأن يحكم بما ** أطلقة العالم (٢) باستيامًا
279 - وقلموا الجرح، وقيل: إن ظهر ** من عدد الأجتراء فهو المحرر
280 - ومنهم التغريبي لمس يكتبنا ** به (الخليججل) والفقه (الصبرفي)
281 - وقيل: يكفي، تكون أن يقلا: *** حداثة المفت، بل لـ قالا:
282 - جميع النوايا ثابتة لـ *** أسم، إلا يقع في من قد أهمل
283 - وغير من حقن لم يرده *** من عالم في حق من قدة
284 - ولم يروه فقيهًا أو عمله *** على وفاق المفت - ضعجحًا لـ
285 - وليس تعليما على الصحيح **، رواية العدل على التصريح
286 - واختلفوا هل يقبل المجهول؟ *** وهو على ثلاثة - محترول
287 - مجهول غني من له وارر فقط *** وردة الأخبار، وتقسمه الوسط
288 - مجهول حال بات وظاهر *** وحكمه: الرد لدى الجماعة.

(١) في ع و ف: (عن)، وما أثبتاه من نسخة أ و ب و ج و الفانس من مثل الآلية.
(٢) سكن للضرورة دون.
393 - يكتب في حَرْب إسْتِقَاط ما *** لِهُ ذِن الحَدِيث فَذا تَفْقُدُنا
394 - ومن رَوَى عن ثَقَةٍ فِيْكَةٍ *** فَذِفَّالْحَادِثٍ ، وَلَكِن كَذِبه

(1) في النافاس : (للذَّيْنِ تَفْتَنَونَ)
395 - لا يَلْبَسُن بِقِوَّلِ شَيْخٍ ، فَقَدّ *** كَذَّبَهُ الآخَرُ ، وَارْدَزْتَ مَا جَعَلَتْ(1)
396 - وَإِن بَرَّدْتَ بِ(لا أَذَكَّرُ) أو *** مَا يَقْضِي سَبِيلَهُ ، فَقَدّ رَأَوْا
397 - الحَكْمُ لِلَّذِينَ عَنْدَهُم *** وَحَكْمُ الإسْتِقَاطٍ عَنْ بَعْضِهِم
398 - كَقَصِيَةُ الشَّاهِدِ وَالْبِينِ إِذ *** نَسْبَةٌ (سَهْيَلِ) أَيْ: أَيْدٍ
399 - عَنْهُ ؛ فَكَانَ بَغْدٌ غَرَّبَهُ *** عَنْ نَفْسِهِ بَوْبَكَ لِنَسْبِهِ
400 - وَ(الْبَشَّارِي) فِيِّهِ (الْبَشَّارِيَ) *** يَرْوِي عَنْ الحَيُّ خَلُفَ الْحَيّ
401 - وَمِنْ رُوِيَ بِأَجْزَاءٍ لَمْ يَقْبَلّ *** (إِسْتِحاَقٍ) وَ(الْسَّبَّانِ) وَ(الْحَتَّلِ)
402 - وَهَوْى شَبْهُ أَجْزَاءُ الْقُرْآنِ *** يَخْرُجُذ١ مِنْ مُوْرُودِهِ الْأَنْسَانِ
403 - لَكِنّ رَأْيَكَ فِيِّهِ للْأَفْضَلَ أَخْذ٢ وَقَهْرُهُ عَنْهُ ، فَإِنْ نَذَر
404 - شَغَال٣ بِهِ - الْكَحْسُ أَجْزَاء١ إِرْتِفَا ذَٰلِكَ *** أَفْقِ٣ يَشْتَبِعُ (أَبَوِ إِسْتَحْقَان١)
405 - وَزَدْتَ ذَٰلِكَ فِيِّهِ للْجَلْبِ *** كَالْتَوْمِ وَالْأَذَا كَانَ مِنْ أَصِلّ
406 - وَأَوْلِ الْتَفْلِقِينَ ، وَأَوْلِيد١ ** وَصْبَهُ *** بَلْ وَكُبُرَتْ كَثَّرَة١ وَأَوْلِيد١
407 - بَكْرَةُ الْمُهَدِّرِ وَمَا حَدَّثَ مِن *** أَصْلِ صَحِيحٍ فَهَوْى رَذَّة١ ثُمَّ إِنّ
408 - وَ(٣) لَغَلْطَة١ فَهَمُّ سَقَطُ عَنْهُمْ حَدِيث١ِ جَمِيع١
409 - كَذَا (الْحُمْيَّيْدِي) فِيِّهِ (الْبَشَّارِي) وَ(الْمَبْرَكِ) وَ(الْمَبْرَكِ) فِيِّهِ

(2) في النافاس : (بيِّنَ مَعْلُوم١)
410 - بِمُسَكِّنِ الْمُلْزِمِ لِضَرْورَةِ الْرَّوَى وَ(الْبَشَّارِي) (٣٦٣٢٣). أَ)
411 - قَالَ : وَقَبْلَ نَظَرِّ نَظَر١ ذَٰلِكَ *** كَانَ عَنْهُ ذِيّ مَا يَتَكَّرُ ذَٰلِكَ
412 - وَأَغْرَضْتْهُ فيِّهِ ثَقَة١ مَعْلُوم١ عَنْ أَجْمَاعٍ ذِيّ الأَعْمَىْ
413 - لَعَنَّهَا ، بِلَّيْكُتْنِي بِالْعَقِيلِ *** أَسْلَمَ الْبَالِغِ عَنْهَا وَ(الْفَالِل)
414 - لِإِلْفَقْحِ ظَاهِرًا٢ وَقَبْلَ مَا رَأَيْتُ بَيْنَ مَا لَحْوَهُ بِمَا مَعْلُوم٢
415 - وَالْحَيُّ وَأَوْلِيَة١ مِنْ أَصِلِّ ذِيّ وَقَبْلِهِ *** لَحْوَهُ وَ(الْبَشَّارِي) كَانَ
416 - لِنَحْوِ ذَٰلِكَ (الْبَيْيِنْيَة١ِ) فَقَدّ *** أَلْسِمَ الْاَلْسِمَاعِ لِتَسْلَمُ الْسَّنَدْ

زَرَّبُ التَّغْنِيَةُ
417 - وَالْحَزَّحُ وَالْتَغْنِيَةُ فَذِيدَهُ *** (الْبَيْيِنْيَة١ِ) (٢١٨) إِذْ رُيِّع١
بلا تolio لضرورة الوزن، وإن أقيي التموين فتمع وصل همرة (إذ) ليستقم الوزن.
(2) الهضرات في (أو) في هذا البيت سوى الأولى مدرجة؛ لضرورة الوزن.
(3) في النافس: ((متفق)), والأولوا ما أثبت.
(4) في نسخة جـ من من الألفية: (ولتي))، وكذا في نسخة ق و س من شرح الألفية.
(5) بعد هذا في (النافس): (و فتح الابت: ((أو)), ولم نرد في شيء من النص الحكيمة.
(6) في نسخة أ و ب وجه: ((ما هو وكذا)), ولا يستقيم الوزن هكذا، وهو في النافس وفتح الابت: ((كذا)) بلا وار وهو الصحيح، إلا إذا سكن الواو في
(7) لضرورة الوزن.

(1) بدرج همرة (إن): لضرورة الوزن.
(2) في لفظة (الله) و (عراء) زيادة ساكن بعد وندة مجموع: (إن) جاء القطع في لفظة (الله) وهو حذف ساكن الوند المجموع وتسكين ما قبله). - وهذا إذا يجوز في مجزوء البسيط والكامل، وقد أجاز الحافظ - رحمه الله
345 - يذكر الحديث أو مضطربة ** (روف) ومضففة (لا يفتح بال)،
346 - وينبغي (بالحروف) (مضففة) وفيه ضعف لثكر (1) وعفر
347 - ليس بهذا بالمنين بالقوي ** بحجة بعدها بالنمط
348 - فالضفف لم يلزم فيه فعنا ** فيه هذا (بصي حفظ فين
349 - (تكملوا فيه) وكل من ذكر ** من بعد ضمّي بحديبه الاحتر (2)

من النفي يتحمل الحديث أو يستحب؟
350 - وقبلوا من مسلم تحمل ** في كفره كذا صبي خلأ
351 - ثم روى بعد البلوغ ومنع ** قول هنا ورد (كالسليم بن)
352 - إنكار أهل العلم للصبيان ثم ** قولهم ما حذروا بعد الحكم
353 - وطلب الحديث من العشرين ** عند (الالبي) أحباب حب
354 - وهو الذي عليه أهل الكوفة ** والثغر في (المصر) كمالوف
355 - وفي الثلاثين (أهل الشام) ** وينفي تقيدا بالرهمة
356 - فكله بالضط، السما غ ** حيث يصح، ويدناع
357 - (فألحسن) (3) للمجتهد لم الحجة ** قصة (محمود) وقف المجه

(1) هكذا في النسخ كلها، وفيه زخارف الكوف وهو حدف السابع الساكن، ولا بغي، في الرجر فهو خطاً
عروضي، إلا إذا أضحت حركة الراح في (تكرر)، وفي هذا قليل.
(2) قال البقيع: ((وفق من دكر )) ميدان مضار إلى (( من )) و( بعد )) محرور ب (( من )) ومضاف إلى ((
شيء )) ولفظ مهكي، واجتر في محله، و (( اعتبار )) خبر البعد (( و( تحديبه)) متعلق بالخبر. الكت الوفية
240 / أ.
(3) في نسخة ب من مئ اللقيفة: ((وفالحسن))
358 - وهو ابن خمسة وأربع ** وليس فيه سنة نقلها
359 - نزل الصنظاء فيهمة الحطب ** مسية وردته الجويا
360 - وقيل: (لا بن حتيل) فقل ** قال: لخضر غنوة الأحلال
361 - يجوز لا في غنونها، فقلطه ** قال: إلا عقلة وضبطه
362 - وقيل: من بين الجحور واللدمر ** فوق سامي، ومن لا يحضر
363 - قال: في الحتان والأنف ** سمع لا بن أربع ذكر

أقسام التحمل وإنها: سنا فالط الشيج
364 - (أعلى) وجزاء الأخذ عند المغ Stimulus ** وهي نمان. لقبت فيك فاعل

- هنا على تسمية الرجر كما، والعروضيون لا يجوزون ذلك. وانظر: النكت الوفية 235 / أ.
371 - الغائب استعمالها (3) مذكرة (٤) وذونها (قال) بالجمازة (٤).

(١) بوصول همتة (أو) لضرورة الوزن.
(٢) في نسخة جـ من متى الألفية : ( اقتيل).
(٣) في نسخة جـ من متى الألفية : ( في استعمالها) وهو خطأ في الوزن.
(٤) في ف. وع. والنساء وف. المغيد : (محاربه) (باولا: ثم الراء، وما أتباها من النسخ الخفيفة، ومن جميع
من الألفية) وهو كذلك عند السبوطي في شرحه ص ٣٦٤، وقد نص عليه المصنف كما سياطي إذ قال: (( برائتين)).

372 - وهي على السمع إن يُدْرِق اللْقِيِّ *** لا السام من عَرْقَةُ في النسخ
373 - أن لا يقول هذا وهو ** منة (كتابها) ولكن (٢) يُنْتِج
374 - غمْوَةً عند الخطيب وقُصِّرُ *** ذلك على الذي بِدَا الوصف انتهى

التالي : القراءة على الشخ
375 - ثم القراءة التي تعتني *** معظمهم غَرُوضًا سُوًا (٣) قَرأَاهَا
376 - من حفظ أو كتاب أو (٤) سمعنا *** والشيخ حافظ على غَرُوضًا
377 - ولا مَكْسَحتة *** وِبِسْمُهَا أو تَكَمَّلت
378 - فَقَرَتْ كذا أن نتَّقِم من سُمْع *** مَحْفُوظًا (٥) مع استِغْنٍ فائتي
379 - وأجَمَّعوا أَخْذًا يَبِه، وَزَدُوا *** نَقِلَ الحَلَف، وبعد ما اعتُبَوا

(١) في نسخة (ب) من متى الألفية : (٤). غَيرِ)
(٢) في نسخة (جـ) من متى الألفية : ( وليس)، والوزن صحيح في كلاهما، وما أتباها من نسخة النسخ
الخفيفة من متى الألفية وشروحاً.
(٣) في النسائِ، وف. المغيد : (مَوَى) وهو كذلك في (أ)، و (ب) و (جـ) من متى الألفية، وفي شرح
فح الباقِي : (سَوَا) بفتح أوله والقصر لغة في سُوَا، وعلى المعنى، وانظر : اللسان (١٤ / ٤٨٣) (سوا).
(٤) بوصول همتة (أو) لضرورة الوزن.
(٥) حَجَّ الخطِّي، ولا يبقي الوزن على هذا الضبط، فتحرك اللغة ؛ لضرورة الوزن.

380 - والأخفِف فيها هَلْ لَسَوْيٍ (١) الأَلْوَار*** أو ذوته أو فوقِه؟ قَفِّلَاء
381 - غَنُّ (مَالك) وصُحِّيَّة ومنَظُّ (كَوْفَة) و (الْحَجَازِ لَفْلِ الْخَرَّ)
382 - مع (البخاري) هم سياق *** و (ابن أبي ذنب) مع (التقاني)
383 - قد رجح (2) العرض وعُكْسَة أصح *** وجل (أهل الشرع) نحواً جحاً
384 - وجد مال قرأ أو قرى *** مع (أنا اسمع) ثم غرِي
385 - فما مضي في أول مُقدِّما (قراءة عليه) حتى نشدا
386 - أنشدنا قراءة عليه لا *** ما سبعت (لكن بعضهم قد خلأ)
387 - ونطق التحديد والإخبار *** مَعْتَبَة (أحمد) ذو القدر
388 - (والنسائي) (والBIND ٣ ٣) (والابة) (والابن المبارك) الحُنِيذ السعي
389 - (والدف) (اليوسفي) (والقلط) (والملك) (بوقع)
390 - ومُعْتَمَّ (الكوفية) (والجاحظ) *** مع (البخاري) إلى الجوار
391 - (والابن جرير) والابن الأوزاعي *** مع (ابن وهب) (والإمام الشافعي)
392 - (والسليمي) (وَجِلُ (أهل الشرع) *** قد جرى أو أُحيَّاه للفرق
393 - (وقد عُرِّب صاحب الإنصاف *** (النسائي) من غير ما خلاف
394 - (والأنصار) (وهو) *** الذي اشتهر *** ميدلحاً لأهل الأثر
395 - وَبَعْضُ مِن قَالْ بَعْضًا: *** قراءة الصحيح حَي عادأ
396 - (في كل من قال: ***** أخبرنا) *** إذ كان قال أولاً: (حَمْلِكُا)
397 - (فَلْتُ وَذَا رَأَيْ الْذِّينَ اشْتَرَطُوا *** إعادة الاستداب وهو شخط)

(1) في نسخة جـ من مث الألفية: (رساوي).
(2) كذا في جميع النسخ الحقيقة لمن الألفية ونسخه في من شروحها، وفي نسخة ن و س وهـ وف من
(3) بتحقيق الهداء: لضرورة الوعزن.

** تقريِّبات **

398 - واختلفنا إذ تمسك الأصل روا *** والصدح لا يحفظ ما قد غرَى
399 - (فبعض نظائر الأصول يُخطِّب *** وأكثر المحدثين (١) بِقَبْلَت
400 - (واختارة الحديث فإن لم يُتمَّد *** مَسْكَة فَنْتِك) (٢) السَّنَأ رَدَّ
401 - (وَأَخْلَفْنا إن صُنُّف الحديث ولم *** فَرَأْنا المُخْتَلِف
402 - (وهو الصحيح كابِلٌ وقت من *** بعض أولي الظاهر منه، وقَطْع
403 - (بَيْنَ (الابن الفتح سلمان الزاهي) *** ثم (ابن إسحاق (٣) الشافعي)
404 - كَذَا (أبو نصر) وقال: يَعْمَل *** (بَيْنَ أَفْقَاطَ الأَدَاءِ الأَوْلٍ
405 - (ولاَحْكَمُ) (السَّبِير) الذي قد عَهْدَنا *** عليه أكثر المَجْرِم في الأدا
406 - (حوَّلْتِي) في اللفظ حِيثَ افْتُرِدَ *** وإِجْنَعِ الضِّميَّةِ إذا افْتَرِدَ
407 - (والأمر) (٤) إن نَسْمَحُ فعلًا أُخْرِجُنا *** أو فاورنا (أُخْرِجُني) واستحْتِسَّا
1 - في نسخة (أ) من متن الألفية: ((المحققين)).
2 - في النسخ: ((فذاك)).
3 - بالصرف: لضرورة الصور.


وكذا في جميع النسخ المخططة، وفي النسخ: وفتح الميل سبق الصرف.

10 - محتمل لا كألفاظ *** المجمع فيما أو هي الإنسان.

11 - في 제ني ما قال: واتخذ في ذلك البهجة: واعتذار.

12 - وقال: (أمحب *** المسرح في أذنه ولا تخف: 2).

13 - وعن الإبلان فيما صنفت *** السين: لقن حبيب لفقر.

14 - وأنه سوي ففيما جرى *** في الحفر بالمقعي، ومع ذا فقيرة.

15 - وأن دين زوى ذو عليه *** بلفظ لا ما وضو معا في الكتب.

16 - والخيلاء في صفح السماع *** من طاغ، قال: نامتعاً.

17 - والتصرفاني*** مع *** (والحريني) *** (والغدي) *** (والصبيٌّ).

18 - لا تزير تخبيندًا وإختيارًا، فقل *** حضرت الأزيز وهو الحنطي *** *** ووجر: (الحلام) والمسبح ذهبت.

19 - وأن خبرًا منه أن يقصده *** حبي فهم صرح، أولاً بظلاً.

20 - (ب) يسكن عين.


(2) في نسخة في وس من شرح الألفية: ((الصبيٌّ)) بالصدام المجمعة، وفي نسخ المخططة: 3. وهو الصواب، فهو: أب بكدر أحمد بن إسحاق بن أبوب الصبي، كذا في النسخة: 531.

21 - كما جرى للطُفِّيقَة حب١ مشغ في نص *** بإلمام: (إسماعيل) عنده وسرد.

22 - وذاك تجري في الكلام: إذا *** هما من خفي البصر، كذا.

23 - وإن بغد السامع، ولم يتحمل *** في ظاهر الكلام، أنا ***.

24 - وينبغي للبشير أن يجري مع *** إسماعيل حمّاً لقصص عن تغ٢.

25 - قال: (أبُ غُبِّي، ولا غبي *** عن *** إسْمَاعِيل، مع السماع لفظً، 3).

26 - وسمن (أب٢ حبي) إن حرفًا *** أُدعى فقال: أحلي يعفي.
٢٧ - لكن (رضا تعيين أفضل) من هذه السماح ** في الحرف تستقيمه (٣) فلا يُستَنَع.
٢٨ - إلا أن (بلي يري) بلك المبارك ** عن مفهومه، و (٤) نحزة عن (زائدة).
٢٩ - (والفنى بن سائر) قال: فَٰذَا حَذَّرَت مِن هَذَا
٣٠ - من قول سبقك، وشُفِّيَّان اكتفى ** بلغت مستقبل عن المُستقبلي أُقاَفِي.
٣١ - كَذَا كَذَا (خُذبى بن زيد) أُقَي: ** استفهِمَ الهَذَا الْبَلْكَ، حتَّى
٣٢ - رَوَّاه عن (الغضان) كَنَا لفظهُ ** (للصحيح) فَرَمَّا قَدِيتُ
٣٣ - البعض لا يعترأ - فيسأل *** السؤال عنه، ثم كل ينفِّل
٣٤ - وكُل ذا تساهل. وَقُولُهُم *** يكتفي من الحديث شمه، فِهْم

________________________

(١) في نسخة (أ) و (ب) (٠) من المُفهَّم (١) عن (وقع).
(٢) في نسخة (أ) و (ب) (٠) من المُفهَّم (١) عن (وقوع).
(٣) في نسخة (أ) و (ب) (٠) من المُفهَّم (١) عن (وقوع).
(٤) في نسخة (أ) و (ب) (٠) من المُفهَّم (١) عن (وقوع).
(٥) في نسخة (أ) و (ب) (٠) من المُفهَّم (١) عن (وقوع).

اختلف الإجازة
٤٤٠ - لمَّا الإجازة للسكَّانة ** وَقَلَدتُ لِبِسْعَةٍ أَوْلِعًا
٤٤١ - أقرها بحجة لا تُنادِلها ** غيظة المُحاذ والمحازة لَه
٤٤٢ - وَنَبَضُّهُم هُكَيْكِ الْأَفْقَامِ عَلَى ** جَرَاز ذَٰلِكَ، وَذَهَبَ (الصحيح) إِلَى
٤٤٣ - لَنِي الحلفاء مطلاً، وهو غلق *** قال: والإختلاف في العمل قَطْ،
٤٤٤ - زُرْعُ الْسُّجَّاح بِالْأَنّ (٥) للصافعي: *** قولان فيها لم يَنْبِعَ تَابِعٌ (١).

________________________

(١) انظر: الكاتب الوفية ٢٥٣ / ب.
(٢) بوصول هزَّة (أو)؛ لضرورة الزيادة.
(٣) تكسر الهزة على الحكاية كما أشار إليه الباقعي. انظر: الكاتب الوفية ٢٥٣ / ب.
(٤) قال الباقعي: (٤) أن يُنپْعَّ) في موضوع رفع عنه قال (بَطْر) (، و (السُّجَّاح) فاعل (بَعْض)، و
(٥) أن يُنپْعَّ) ومعوله. الكاتب الوفية ٢٥٣ / ب.
(1) من متن الألفية ومطوعي فرع ع: ((الفاضي الحسن))، في النفاس: ((فاضي حسن))، وما أتتاه من نسخة النص: قال البخاري: ((في نسخة منكوّه ملؤ وجة الأخر مطولي، وفي نسخة ((الحسن معا)) مخبر لأجمع الحسن فيه والطبي في خالف فالخليج النافذ الثاني، فتتكر أحسن)) النكت الوفية ٢٥٤ / أ.

(2) بالتبني: لضرورة الوزن.

(3) حذف الياو من ((الثاني))، لضرورة الوزن.

(4) في نسخة (أ) من متن الألفية والنفاس: ((فاحدي)).

(5) إذا في (أ) و (ب) و (جـ)، وفي نسخة النص: ((حصري)) والصحح ما أثبت.

(6) بالقصر: لضرورة الوزن.

(7) إذا في (أ) و (ب) و (جـ)، وفي نسخة النص: ((الغريري)) والصحح ما أثبت.

(٥) - مخفي ((أن)) مشددة: لضرورة الوزن.

(٦) - في البيت تضمن عرضي وهو تعالى البيت البالبي الذي يشبه، وهو خطأ عرضي.

(١٠) - مأكولا ((الفصيح)), منع *** وصاحب (الحناوي) بعد قطعا

(١٩) - قال أَكَسَّحَ ((١)) وَأَلَّيْحَاتُ إِذْنَ (** نَبَّأَلَتَ رَحْلَةَ طَارِبَ السَّنَّ

(٢٨) - وَسَرَىَّ (أبي الشقيق مع (الجريمي)) وإنطلاقة كذلك للسراجي.

(٣٨) - لَكَنَّ عَلَى جَوَازِهَا إِسْتَشْرَا *** عَمَلِهَا، وَالْأَكْثَرُ طَرَأ

(٤٩) - قالوا: كذا وجزء العمل *** بها، وقيل: لا ّكَحْلُومُ المَرْسَل

(٥٠) - وَالثَّانِي (٣): أن يَتَّبَعَ المَجَازَ لَهَ *** ذَنَّ المَجَازَ، وَهُوَ أَيْضاً قَبْلَهُ

(٥١) - مَجَهُورُهُمْ رُوَايَةً وَعَمَانَ *** وَالخَلْفُ أَقْفَيْهِ مَنْ فَدَ خَلَا

(٥٢) - وَالثَّانِي (٤): التُّقَيُّمُ في المَجَازَ لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلَى الْمَجَاز

(٥٣) - مُطَلَّقًا (الحَتِّيَّ) (وَإِنْ مَنْ تَدَاءَ) *** فَمَنْ (أَبَوَ مَعْلُومٍ) أَيْضاً ـتَدَاء

(٥٤) - وَجَازَ لِلْمَوْجُودُ عَنْدَ (الطَّبْرَي) *** وَالشَّيْخِ لِلْإِلْبَاطِ مَالَ فَاحِدُ (٤)

(٥٥) - وَمَا يَعْمَّ عَلَى وَصْفٍ حَقِّ (٥) *** كَأَلْفَامِا (٦) بَيْنُ مَيْتَ بدْنِ (٧)

٥٥٥ - تَلْتَ يَنْصَرَّ (٤٥) **، وَالْأَكْثَرُ (٨) وَالْأَنْفُسُ (٩)
٤٦٦ - الجِلَّل إذ يَبِيعَتْها، والظَّاهِر فيَّطَلِبَها أَفْقَهُ بَذَال١٨٦٧ - فَلَتْ رَجُلَ (رَبِّيَّةُ) أَجْرَز كَأَلْتَانِيَّةَ المُهَمَّةَ

(١) بالإدراج: لضيورة الوزن.
(٢) في (اللغة): (مَرَأَام) وَهو خطا.
(٣) في نسخة (ب) من مَثَقَلَة: (الآبَيَّ) وَهو خطا.
(٤) في نسخة نقَّا وَسَ: (ويُبَيِّن).)

٥) قال الباقعي في تكنه الوفية ٢٥٦ / أ: أي: جَمُّهُم، بَلْ: جَمْعُ النَّسيء، وَالخَاصِب أَي: رَجُلَ إلى

الجَمِلَة. وَبِنَظَر: لسان العرب ١١ / ٣٧ مادَة (قَلَّ.

(٦) كَذَا في النَّسخ كَلِها، وَفِي النَّسخ: (كَذَا أَفِي). ...، وَجَلَّلَ الوَزْن بَهُ.
481 - ( الزقلي) لم أجد من فلعة *** قلت: رأيت بعضهم قد سألوا
482 - مع أبوه فاجز، وقول *** ما استفح الأخام (3) فيها إذ قfell
483 - وينهي علينا ما ذكرنا *** هل يعلم المحتل؟ وهذا أظهر
484 - والتأمر: إذا ذكر *** صحتي، وأصبحت للبطة
485 - وبعض غضبي (5) عباس بن نجح *** (ابن مصتف)، لم يجب من سألة
486 - وإن بقيل: أجزت ما صح *** أو صحي، فصحح عمله
487 - (الدارقطني) وسواه وحذف *** صح جاز أكل حينما عرف
488 - والتأمر: إذا ذكرت *** بصيح، فقال: لن يجوز
489 - وزد، والصحيح: اعتبار *** عليه فد جزئة النفوذ
490 - أبو ميموم، وكذا ابن غذة *** والدارقطني ونصر بناءة

لفظ الإجازة وشرحها
491 - أجزى (ابن فرس) قد قلته *** وإننا البعزوق قد أجزت ل
492 - وإنما نستحسن الإجازة *** من عامم يعه (3)، ومن أجزاة
493 - طالب علم (والوهل) إذا ذكر *** عن (ماليك) شرطاً وعن (ابي عيس
494 - أن الصحيح فيها لا تقيل *** إلا لمحور وما لا يتصل
495 - واللفظ إن تجزي بكثب أحسن *** أو دون لفظ (4) فاهو وهو أدنون

الإيذ: المتناولة
496 - للفظ *** والمنصولات (5) وإن تكون *** بالإذن أو لا، فأنت فيها إن
497 - أعلى الإجازات، وأغاها إذا *** أعطاء ملكاً فعذارة كذا
498 - أن يحضر الطلاب بالكتاب له *** عرض وهذا أقرع للمناحلة

(1) في نسخة باب وأمك: (خمس)، والطبی من يقبة النسخ الخطبة، والنفاس، وفتح المبتد.
(1) قال البقاعي: «مضارع خطاه: خطئة، أي: لم يبعث ولم يجاوز ما صحب عند شيخه...»، النكت الوفية
(2) قال البقاعي: «مضارع خطاه: خطئة، أي: لم يبعث ولم يجاوز ما صحب عند شيخه...»، النكت الوفية 2665 / 1.
(3) كذا في النسخ، وفي (المفسر) في (تمثيل الغث)، والوزن صحيح في كلهما.
(4) في نسخة (أ) و (ج) من النسخة الألفية: («صح»).
(5) في نسخة (أ) و (ج) من النسخة الألفية: («صح»).

كيف يُوقّع من زاوية المناولة والإجازة؟
516 - واختُلفوا فين زوى ما نلزم *** (فماكث) وابن شهاب) جعلًا.
517 - (إطالة) (خانة) و(أخرى) *** يسُرُّغ وهو لأنًّ يمنع زوى
518 - أعرب كلامكما بل أجازه *** بعضهم (1) في مطلع الإجازة
519 - أو (الممّلِكِي) و(أبو تيمٍع) *** أخبر، وأصحح عند القول.
520 - تقييداً بما بينَّا ماكثا *** إجازة تداولاً حُما ممّاً
٥٢١ - أدنٍ في، أطلق لي، أجازني *** سَّوَّغَ في، أباح لي، ناقفِي
٥٣ - وإن أباح السِّمَّح للمُسْحَر *** إطالة لم يُكُفِ في الحْوَاز
٥٣٣ - ونَغْضهم أَي بَلْغض مُهْم *** (شافٍي) (كتب لي) فَمَا سُلِمْ
٥٣٤ - وَقَدْ أَنَي بُقْحَ (الأوزاعي *** فيها وُمَّ أَي بَلْغض من النْذّاع
٥٣٥ - وَلَفْظ (أَنَّ) اَخْتَارَ (الخطابي *** وْهوَ مع الإِسْتِناد دو أَتْوِاب
٥٣٦ - وَنَغْضهم بَخْضُ في الإِجَازة *** (أَنْتَاهُ)، كُسْحَ اللوْجِة
٥٣٧ - وَحْيَتْ (الحِلاَكِم) *** في مَا عَرْضه مُضْفِهَة
٥٣٨ - وَالجُهَّزُ وَالضَّرُّ *** أَنْتَاهُ) إِجَازة قَصَّا
٥٣٩ - وَنَغْض مِن تَأْخَر استفْمَلَ عَن *** إِجَازة، وَهِيْ قَرَيجة لِمِن
٥٤٠ - سَمْعَة مِن شَجَٰح فِيّ بَشَّّل *** حَرْفْ (عَن) بِنَتِيِّهَا فِيّ فَكَرَتٰك
٥٤١ - وَقَدْ أُنَي بُخْضُ في الْحْوَاز... (١.١١).

٥٨٦ - وَلَفْظ (أَنَّ) اَخْتَارَ (الخطابي *** وْهوَ مِنْ إِسْتِناد دٰ أَتْوِاب.....
كتاب الحديث وضيعة

559 - وخالف الصاحب والأنباء (2) في كتابة (3) الحديث، والإجماع
560 - على الجواز بعدهم بالجزم (3) لقوله: (أكتب) وكتاب (المسمى).

(1) في (أ) و (ج): ( (يقيق)).
(2) في (ب) و (ج): ( والتابع) وذكر في أعلى الصفحة والأباع نسخة.
(3) أي: في نسخ الحديث أو كتاب.

561 - وتبنيي إفهام (1) ما يستفهام وسكل ما يشتبه لا ما يفهم
562 - وقيل: كنتيجة إبداء (2) وكتاب (المسمى) لمقصدهم
563 - ولبيان (2) في الأصل وفي التواريخ مع (3) تقف شبه رفع أو لجل فلما
564 - وخبرة النظرية والمختلف، كما (4) بشيء القراءة إذا ما هدرما
565 - ونقض المهم لا أبدا أستقدا (2) أو كتب ذات الحرف تحت مثلاً
(1) كذا في النسخ الخطية لشرح الألفية ومتناها وفِي نسخة ص من شروح الألفية :(استعجام) ـ وفي ع من
المطبوع: (عجاه).
(2) أصلها: يكون حذف الواء لدحول الجزء، وحذف الفونت تحقيفاً فاصح: لين.
(3) إِذْ، وَقَدْ، وَبَيْنَاهَا، وَوُجُودُهَا، وَشُرُوحُ الألفية، وَهوَ الموافق لما يأتي،
وَقَدْ أَشَارَ صَاحِبُ فَحْ الْبَاقِي١/٢ إِلَى هذِهِ الْعَلَِِّيْ.
(4) كذا في جميع النسخ الخطية لَنَ الفِيْلِ، وَفِي صَوْصِ وَقَسَمِ وَفَرْعَ: (هَذِه).
(5) (١) إِذْ (٢) بِالْبَرَّاءِ (٣) تَأْثِيرُهَا (٤) لَهَا إِنِّجاَلَ وَعَذَا: (عِزَّ).
(6) (١) إِذْ (٢) بِالْبَرَّاءِ (٣) تَأْثِيرُهَا (٤) لَهَا إِنِّجاَلَ وَعَذَا: (عِزَّ).
(7) inventa، وَهُوَ عُرْضُهَا (١) إِنِّجاَلَ وَعَذَا: (عِزَّ).
(8) inventa، وَهُوَ عُرْضُهَا (١) إِنِّجاَلَ وَعَذَا: (عِزَّ).

المَلْكَةَ
(١) تَمْ عَلَى الْعُرْضِ بِالْأَصِّلِّ، وَلَا: (٢) أَصِلُ إِلَى الْمَلْكَةَ، وَلَا:
(٣) فْرَعُ مَقَابِلَ، وَخَيْرُ الْعُرْضِ بِالْأَصِّلِّ، وَلَا: (٤) أُصِيلُ إِلَى الْمَلْكَةَ، وَلَا:
(٥) فْرَعُ مَقَابِلَ، وَخَيْرُ الْعُرْضِ بِالْأَصِّلِّ، وَلَا: (٦) أُصِيلُ إِلَى الْمَلْكَةَ، وَلَا:

المَلْكَةَ
(١) تَمْ عَلَى الْعُرْضِ بِالْأَصِّلِّ، وَلَا: (٢) أَصِيلُ إِلَى الْمَلْكَةَ، وَلَا:
(٣) فْرَعُ مَقَابِلَ، وَخَيْرُ الْعُرْضِ بِالْأَصِّلِّ، وَلَا: (٤) أُصِيلُ إِلَى الْمَلْكَةَ، وَلَا:
وـالحاكم ۲ / ۴۲۱ ، وحسبه البند.

(۵) في النافسن : (( كان إجازة أو ... )) ولا يسمى الوزن به.

(۶) بضمن اللحم : لضرورة الوزن.

(۷) بوصول همزة (أصل) : لضرورة الوزن ، وحركت نون (من) للقاء ساكن.

(۸) في (ب) : (( ومضح ))

583 - ضرّة لم يعتُر ما ذكران *** في أصل الأصل(۱) لأنّ أنّ مُهوراً

تخريج الساقط

584 - ويكتب الساقط : وهو اللحق *** خاصية إلى أبيض فيّت اللحق

585 - مَا ﻹَمْ ﻷَبِي ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ ﻷُمْ 

الصحيح والتمرين وهو التصييب (۴)

590 - كتبوا (صح) على المعرّض *** للشبل إن قاله وعنيه أرضي

591 - ونشرروا (غَرَب) (صالح) فهذه *** فوق الذي صَح وروداً وفسدة

592 - ونشروا في القطع والإرسال *** وغصهم في الأشعار الخوالي

593 - كتب صاداً عند غنف الأسورة (5) *** تغريم (۶) تصبيحاً ، كذلك إذ ما

594 - يخصر الصحيح بعض يغري *** وأما يبزيه (۷) من يغريّ

595 - وما يزيد في الكتاب يبّعد *** كشطاء ومخالفاً ومضروب أجوه

596 - وصلة بالخزفين خطاً أو لا *** من غبطه أو كتبلاً إلا ثُم إلى

597 - أو نصف دارة ولا صفار *** في كل جانب وزعم سطر
598 - سطرًا إذا ما كثرت سطورًا أو لا فإن خلف أني تكريرة.
599 - فاقب ما أوتر سطورًا ما ً أخر سطورًا ما تقفما
600 - أو (1) استجاء قولان ما لم تقصف ً أو يهجمًا ً أو نحويًا. فأبل

العمل في اختلاف الروايات
601 - وليلين (2) أولاً على رواية *** كتابة، ويحسن العناد
602 - وغيرها يكتب راو سمّا (3) أو رمزًا (4) أو ذكرها (5) معتمًا
603 - يخصّر، ويحيز زاد الأصل *** حودّة بحمرة وينخل

الإشارة بالرمز
604 - واختصارًا في كتابهم (حنانيًا) *** على (دنًا) أو (ن) ويقبل: (دقًا)
605 - واختصارًا (أخترنا) على (دنًا) أو (رنًا) أو (ابنعيبي) (ربانًا)
606 - قلت: ورمز (قال) إسنادا ً رمزًا (افا) وقال المسم: خذنها غيده
607 - خطًا ولا أبد من الشمع كذا *** يقبل له: ويتبع النطق بناء
608 - وكتابو عند البقال من سند *** لغته وافظن بها وقفت

__________________________

(1) كسرت الواو ؛ لإلغاء الساكن.
(2) بوصول حمرة (أو) ؛ لضرورة الوزن.
(3) أي: يجعل كما عثر به ابن الصلاح، شبه كتابة سطوره وجمع حروفه بالبناء). النكت الوافية 297 / أ.
(4) في فتح الميم: (رمز) ، ونظر: النكت الوافية 297 / أ.
(5) بالدرج ؛ لضرورة الوزن.

(1) في (أ) ) والنافس وفتح الميم: (بكبيها).
(2) في (أ) ) والنافس وفتح الميم: (بكبيها).
609 - رأى الراوي (1) بأن لا تقفر (2) *** وأنها من خالق، وقد يتأ
610 - يغض أولي أفراد بأن يقولوا *** مكانها: الحذف وقتل ، وقيلًا
611 - بع حاء تحويل وقال قف كتب *** مكانها: صفح فحا منها الشبه

كتابة التسنيع
612 - ويكتب اسم الشنّих بعد المسمة *** والساعيين قبلها مكتبة
613 - ومؤرخًا أو جنبا (3) بالطرفة (4) *** أو آخر الجزء، وإلا ظهرة
614 - يخط موقف بخط غرفه *** ولا يخط له نفسه كفى
615 - إن خضر الكَل، وإلا استخلي *** من ثقة، صفح شك وأم لا
616 - وللمسني به (5) إن يستحر *** وإن يكن يخط ما ذلك سطَر
(1) وضعت (الراة) بالضم أيضاً. انظر: النكت الوفية 299 / 3.
(2) في (أ) و (جـ) ( : يقرأ). 
(3) أي: إلى جنب السملة من جيدها أو بسارها). النكت الوفية 300 / أ.
(5) قال القافعي: ( : أوة). النكت الوفية 301 / 3، وانظر: الصحاح 328 / 6 (صما).

صفة: رواية الحديث وأدابه

620 - ولوز أن كتباه وإن عري من حفظه فيجازه لأكثر.
621 - وعن أبي حنيفة البديع كذا ** عن ماك وابن الطيالباي، إذا.
622 - رأى سامعه وترى يذكره ** عن البديع وقال ابن الحسن.
623 - (9) ** اب يثورف تم المشاعي ** والأكراد بالحوار، وأواس.
624 - (10) ** وإن يبب وغلمه سلامة ** جازته ** لذي جمعهم رواية.
625 - كذلك العريوز والأعم ** لا يحفظان يضتطو المرضي.
626 - (11) مسماع والخلف في الضرير ** أقوى، وأولى منه في المصور.

(1) أصلها (سنن) لكن كتب بالاباء الساكنة لنسبة ضرب الشطر الأول ( إمامي) صحيحة، وانظر: النكت الوفية 2013 / أ.
(2) في و (ب) ( : جاز)، والوزن ما صحح أيضاً.
(3) في (ب) ( : جاز)، والوزن ما صحح أيضاً.

الروائية من الأصل

627 - ولوز من أصل أو المقابل ** به ولا يجوز بالضلال.
628 - وما ** هل اسم يحقجه أو أخذها ** عنه لم يحذوه وأجاز ذا.
629 - (1) ** أبوب والبرسان ** ورخص الشين مع الإجازة.
630 - (2) وإن يحاصل تطلق كتابة ** وليس منه قراءة صوانة: ( .
631 - الرخصة يهذب والأخاس ** الجمع كالخلاف من ينقّ.
الرواة بالمعنى

327- ويوزو الألفاظ من لا يعلم *** مذوّلها وخيره فالمنهُّ.
328- أيُّاذ بالمعنى وقيل: لا الأخبر *** والمنهُّ في المصنف قطعا قَدَ حَظَرَ.
329- وفي الراوي: يمنعُ، أو كما *** قال وتحوز كشلك أنهم.

الاقصار على بعض الحديث

330- وحذف بعض المثنى: فامتع أو أجز (2) أنّ إذا أمّ أو للعالم ويز.
331- دا بالصحيح إنّ ي́كِنّ ما اختصرة *** مقصورة عن الذي قد ذكرَ.
332- وما لدى ليهمة (3) أنّ يفعله *** فإنّ أياً فاجزاً أنّ لا يكمله.
333- أمّا إذا فطع في الأبواب *** فهو إلى الجوّاز ذو أقوامٍ

(1) في (أ) و (ب) و (ج) و (فح المغثث) (: الابن) (بالإشارة) (إلى) النافص (بالنافص) إذا،
334- ولا يصح الوزن به، وذلك وجه حذفها: ضرورة الأوزن، لذلك قال زكريا الأنصاري في (فح الباقي) (: 2)
335- (الابن) (بضم الموحدة وحذف ياء النسبة قليلة من الأوزن).
336- ما أثبتنا هو الذي أثبت عليه جميع النسخ الخطبة للنشر النصبة، ونسخ الألفية والنافص وفح المغثث،
337- وفح الباقي، وفي مطوعة ع: مطوعة (أع) وهو حرفًا مخصوصًا لا يصح، لأن في المعلوم معنى الجمع،
338- ولهما استعمال جمع العبّادات (المهمة والإجابة).
339- (2) في النافص وفح المغثث (من فتح) (إلى)، وما أثبتنا من جميع النسخ والألفية وشرحها.

التصنيف بقراءة اللحّان والمصحّح

340- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.

341- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.

342- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.

(3) في النافص وفح المغثث (من فتح) (إلى)، وما أثبتنا من جميع النسخ والألفية وشرحها.

إصلاح اللحّان والمصحّحات

343- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.
344- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.
345- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.

(4) في النافص وفح المغثث (من فتح) (إلى)، وما أثبتنا من جميع النسخ والألفية وشرحها.

346- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.
347- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.
348- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.
349- (لا يحذير اللحّان والمصحّحات) على حديثه بأنّ يحيّها.
650 - صحة من بعض متى أو سنة *** كما إذا تبنت من يتبرّم

651 - وحسبما يليان كالمدّمشكل *** كلمة في أصله (4) فليسأل

(1) في (ب): (خطي).
(2) يبسّكين السين، لصدروة الوزن.
(3) كما في (ج) و (فتح المغفر) و (المغفر) وجمع نص شرج الآلية، وفي (أ) و (ب): ((يبردي)),
(4) في (المغفر) : (أسْل). 

إختلاف أنفاظ السُّؤْوْح

652 - وحثت من أكثر من شيخ سنع *** منّا يبعت لا بلفظ فقع

653 - بلفظ واحد وسنى الكل: صح (3) عند مجزي القليل معنى وجمع

654 - بيانة مع قال أو مع قالا *** وما بغض ذاه ذاه وقالا:

655 - أتفرّب في اللفظ أو لم تَّمُن: *** صح لهم والكتب أن يقال

656 - يأمل شيخ من ضيع فيه فهل *** يسمي (1) الجمع مع نبيها احتلال

الزيادة في نسب الشيخ

657 - و الشيخ إنّا يبعت بعض نسب *** من فوقة فلا ترد واجتبت

658 - إلا يقتصر نحو هو (2) أو يبني *** ووجي بأن السيني المعنى

659 - أما إذا الشيخ النسبي *** في أوّل الجزء فقط فذِّهنا

660 - الأكتونون لجزك أن تتم *** ما بعدها والفعل أولى وأتم

الروائية من الشيخ أبي إسحاق راحبة

661 - والشيخ أبي بإسناد قط *** تجديدة في كل متين أحوط

662 - والألْبِب البعد، يه ويدكر *** ما بعده (3) مع ويه والأكبر

663 - جزى أن يفرد بضعف بالسند *** لآخذ (4) كذا والإضاف الاسم

664 - ومن يفيّد سند الكتاب مع *** آخره اختنا وخلال ما وقع

____________________

(1) يبسّكين السين، لصدروة الوزن.
(2) يبسّكين السين، لصدروة الوزن.
(3) كما في (المغفر) : (مع جهده).
(4) في (فتح المغفر) و (المغفر) : (أخذ كذا ..) ولا يصح الوزن هكذا، فالصحيح ما أثبت.

تقدمتِ المّثل على السند

665 - وسنى من لبَّغ سندي *** لا يِنجع الوصل ولا أن يُبتدئ
إذا قال الشيخ: مثلاً أو نسخة

وقوله: إن خذف منه مثلاً أو نسخة لم يذكر منا قبلاً

قاله: فالنظير النمط من الناس(1) يكتب (2) الناس وقيل: بل له

إن غرف الرؤي بالتحكيم، وال יצירת، والتمايز لللفظ

وقوله: إن خذف في نحو فقط قد حكمت*** وذا على القول تعني نيا

وقوله: إن خذف كلاهما أحكر*** يرجى الجواب والبيان المعتبر

قاله: إن يجوز في الإجازة*** لنا طوى واعتبروا الإجازة

إيذال السؤال بالنبي، وعذبة

وقوله: إن رؤئي ينبي أبداً*** فالنبي النمط كمكتس فعلاً

وقوله: وفد رجاء جوازة ابن خليل*** والنوري صونة وهو جلي

السماح على نوع من الموضوع*** أو عن رجل

ثم على المسألة بالمذكرة*** بياناً كنوع وعن ضرورة

وقوله: إن خذف عن شخصين واحدٍ جرح*** لا يحسره الحديث لم يكون يصح

ومسلماً عليه كله يوم يقول*** والتحذف حيث ورقته فهو أخير

أن يكون عن كل راو طفعة*** أجبر ولا مر بخلق جمعة

نع الدابة كحيدث الفلك*** وجرح بعض مفتي للذكور

وحذف واحد من الإسناد*** في الصورتين اتبع للاولاد

(1) بالمارج، لضرورة الوزن.

(2) في مطبعة ع (بسط) مصحح.

آداب الحديث

وصحح النية في الحديث*** واحرص على نشرك للحديث

ثم توقف وأغسل واستعمل*** طيباً وتسريحاً وزمن(1) المغلي

وصوا(2) على الحديث والجلس بأدب*** وعينه في صدر مجلس وذهب

ثم يخلص النية طالب قفم*** ولا تحدث عجلاً(3) أو إن قم

أو في الطريق ثم حسب احتجز ذلك*** في شيء أرده وابن خلائِ سلك

688

687

686

685

684
٨٩٩ - فئة يحسن للخصبيّة *** عامة ولا تأس لأربعة
٨٩٠ - وزدة والشيخ يغير الأثر ع *** خصص لأكمالك والشافعي
٨٩١ - وينبغي الإمساك إذ ** يحسن الهم *** والعيائيين عن خلو الأهم
٨٩٢ - فإن يكن نبات عقيل لم يبل *** كانس ومالك ومن غفل
٨٩٣ - واللغوي والديني وفينة ** كالطبري خذوا بعد البينة
٨٩٤ - وينبغي إمساك الل أعن إن يخف ** وإن من سبيل ** يجزء قد غرف
٨٩٥ - رجحان رأى فيه دل فه فه حق *** وتركل تخفيف في خضرة الأحقل
٨٩٦ - وغطضهم كرة الأخ غنة ** بلدم وفين أولى منه
٨٩٧ - ولا تقم لأحد وأقفل ** عليهم (٦) ونحيدت بُل

٨٩٨ - واحذّر وصل مع سلام وذعا *** في بعد مجلس وختبه معنا
٨٩٩ - واعتقد للرث*** مجلسا فذاذ من *** أوقت الاستع والاخذ (٢) ثم إن
٠٠٠ - تمكن (٣) ج-scenes فالحذد مستنبثلا *** محصلا ذا بقطة مستنى
٠٠١ - بعل اوز (٤) فقايا يتمع ما *** يتمعن مبنا أو مفينما
٠٠٢ - واستحسناَا البينة بقاري ندا *** وبعده استمشت ثم بسماء
٠٠٣ - فالحذد فنصالا ثم أقبل *** يقول من أونا ذكرت وتباه
٠٠٤ - لعل وصلى وترفع رفعا *** والشوف ترجم الشهود ودعا
٠٠٥ - وذكر مغزوّب ينقي من نقي *** لكذبر أو وصف نقص أو نسب
٠٠٦ - لأنه فجائر ما لم يكن *** يكرّه كاني غلبيا فصن
٠٠٧ - وازع في الإشارة (٥) عن شروخ قام ** لأكمال (٥) وانقى وأثنا
٠٠٨ - لما فيه من (٧) فائدة ولا ترد *** عن كل شروخ فقير منغ مغتنم
٠٠٩ - غالي إسناود (٨) قصير متي *** واجتيب المكتة خرف الفن
٠١٠ - واستحسن الإلنام (٩) في الأعراض *** بعد الحركات مع الوارد
٠١١ - وإن يخرج للدراجة متفق *** مجالس الإنام في حسن
٠١٢ - وليس بالإنام حين يكمل *** على عن النعاس لازم يبحض

(١) بالقصر هنا؛ لضرورة الوزن.
٢) بدرج جملة (الإسماع) و (الأخاذ) على الموالي؛ لضرورة الوزن.
(٣) في (أ) : (بكتب).)
(٤) بدرج جملة (أو)؛ لضرورة الوزن.
(٥) بدرج الجملة الأولى، وقصر الثانية؛ لضرورة الوزن.
(٦) في (ج) : (أعلاهم)، وجيب في كلما الحالين إنشاع حركة الميم؛ لضرورة الوزن.
(٧) في (ف) : (ب).
(٨) في (ب) و (ج) : (الإسند).
(٩) في (ج) : (الإسند).

١١٠) آداب (١) طالب الحديث.
٣٧٢ - وأخلص البينة في طلبك *** وجد وأبدا يعذبى مصرىً
٣٨٤ - ولم يهم ثم شهد الرحلا *** لغيره ولا تناشى خلاء.
٣٩٥ - واعمل بما تسمع في الفضائل *** والمثبّن بجلد ولا تنفل.
٤٠٦ - عليه تطويلي بحيث يضجر *** ولا تكن يمنعك التكرر.
٤١٧ - أو الأحبا (٢) عن طلب واحسب *** كتم السمع صبوه لوم وآكب.
٤٢٨ - وما تستفيد عالياً وتأثرا *** لا كثرة المشوّخ صباً عاطلاً.
٤٣٩ - ومن بقل إذا كنت فتم *** لم إذا رزتته فقيض.
٤٤٠ - فليس من ذا والكتاب تمم *** سماعة لا تنجبه تنعم.
٤٥١ - وإن يضّ حالٌ عن استغباق *** لغفر أجد في التخاب.
٤٦٢ - أو قصر استغفاذا حفظ فقد *** كان من الحفاظ من له بعد.
٤٧٣ - واعلموا في الأصل أي ما خطا *** أو همّتى أو بسام أو وط.
٤٨٤ - ولا تكن مفتصرًا أن تستعا *** وكتيبة من ذونهم نفعا.
٤٩٥ - وقرأ كتبًا في علوم الآخر *** كمان الصلاح أو كذا المختصّ.
٥٠٦ - وبالصحيحين ابدان لم السّن *** والأثبيين ضبطًا وفهمأ ثمّ ن١٠٧ - بثماّ أقتضته حاجة من مستدا *** أحمد والمومطاّ المهمه.

٣١٠) في نسخة ص : (١) أدب وآثار القاضي زكرياء الأنصاري في شرحه ٢ / ٢٣٣ إلى نحو ذلك.
٦٣٣ - وجمععة مطلاً كما فعلّ (٣) رتبة وماكمل
٦٣٥ - وجدعوا أبوبا أو شيوخًا (٤) ترجحُ أن طلقه وقده عاذا
٦٣٦ - كراهية الجنب الذي تقشره (٥) كما الاحراز (٥) بلا تحفز

الفصلاني والثاني
٦٣٧ - وغلب العلم سنة وقدّ (٥) فضل بعض النزول وهو رد
٦٣٨ - وقسمة حمسة الأولى (٥) قرب من الرسول وهو الأفضل
٦٣٩ - إن صح الاستناد (٥) بقسمة القرب (٥) إلى إمام وغلّ نسي
٦٤٠ - بنسبة للكتب السنة إذ (٥) ينزل من طريقة أخذ
٦٤١ - فإنَّ يكتب في شبهه قد وافقه (٥) مع غلب فهم (٥) للمواضيع
٦٤٢ - أو يضيع شبهه كما قالدن (٥) وإن يكتب وشاوًا فقد حصل

١٥٧ (١) بدرج حمرة (الإنسان) لضرورة الوزن.
١٥٨ (٢) في (ب) (١) وس (١).
١٥٩ (١) في (ب) وس (١).
١٦٠ (١) بدرج حمرة (١) إمام (١) وس (١) لضرورة الوزن.
١٦١ (١) بدرج حمرة (الإنسان) لضرورة الوزن.
١٦٢ (١) كان حقًا هذا أن تسكن. لكنها حركت لحضرها وس (١) لضرورة الوزن.
١٦٣ (١) راجحة (١) الأصل بالواجد فالمقصودة
١٦٤ (١) فهم المساواة وبيت (١) راجحة (١) الأصل بالواجد فالمقصودة
١٦٥ (١) لأنّ قليل للحصيبة (١) أو الأثنانين قصد سيّتا
١٦٦ (١) فهم المساواة (١) وحده النزول كالافاع
١٦٧ (١) وبيت (١) فهم ما لم يبجر (١) والصحة العلم عنده الثائر

الفريد، وال.green، والمستهتر
١٦٨ - وما بي مطلاً الزاويا القردة (١) فهم الفريد وابن مدة (٣) فخذ
١٦٩ - بالآلفاء عن إمام يجمع (٥) حديثًا فإن عليه يبيت
١٧٠ - من واجد وافين الفريد أو (٥) فوق المستهتر وكلاً قد رأوا
١٧١ - منه الصحيح والصحاب نعم قد (٥) يقوب (٥) مطلقًا أو استنادًا (٥) فقد (٥)
١٧٢ - كذلك المستهتر أيضًا فسموا (٥) بوجه مطلاً كـ: (٥) المسلم
١٧٣ - من سلم الحديث (٥) والظاهر (٥) على المحدثين من المستهتر
(1) في النافص: (فحيث).
(2) في النافص: (مع الملاحظات).
(3) صحب الوزن بالشع من الصرف وإن كان صحيحاً عند صرفه إلا أن هذا لا يُعدّ اضطراراً كما ذهب إليه
صاحب فتح المغافر 3/30 إذ هو مووزون على أصله فالأثر للإعراع عنه.
(4) ورد في نسخة (ب) من أول الألفية تعليقة تثبت: ((بالضم الرا - كذا - سواء كان ضم به الضم أو الفتح;
والعرب الغامض من الكلام)) وذللتها بقوله: ((بفاعي)).
(5) بإدراج فحرة (إسادا)؛ لضرورة الوزن.
(6) في (ب) : (فقط).

754 - (قوله بعد الوقت: شهوه) *** ومنه ذو توافر مستنفر
755 - في طبقاته كتب: (من كذب) *** منهم سبئين وروثة وفاصل
756 - يّبّ من رواته للعثرة *** وخص بالأيّر، فيما ذكر
757 - السِّبِّيج عن بعضهم، قلت: (بّي *** رسول الخلاف) والّي من ظهر (١) إلٍّ
758 - عشَّرُهم ((وضع المذكّر)) ** وانتَوا عن واثِّيق (من كذب).

غربي أقطاط الأحاديث
759 - والصرى أو مغرّر) خلف أول *** من صنف العرب فيما تلقوا
760 - ثمّ تلى أبو عبيد وأفقح *** القرآن ثمّ حنة صنعا
761 - فاغر به ولا تخفص (٣) بالنّظ *** ولا تقلعد غير أهل الفن
762 - وخير ما شرّته بأولورد *** كادلّه بالذمَّان لابن صناب (٤)
763 - كذاك عند النرمدي وحكاكم *** فصَّرة الجمّاعة وهم وأهم

المسلسل
764 - مسلسل الحديث ما تواردة *** فيه الرواة واحداً فواحدا
765 - خلافاً لينصّ٥ وصنا٦ وصنا٧ ونص١٧، سنداً *** كفؤل كلهم: سُمِّيت فُاتَح٦
766 - وقسمته إلى ثمّان مثل*** وقَّلنا نَسَّل صنقاً بخص٨
767 - ومنه ذوّ تقصّي بقطع السِلسلة *** كولته وخصّ وصّة

(1) بالصرف؛ لضرورة الوزن.
(2) يجمعهن من الصرف؛ لضرورة الوزن.
(3) في (أ) ((ولأقصى)).
(4) في (ب) ((لا بن مالك مة)، وهو خطا.
(5) في مطبوعة: (لم) وهو ترفيه.
(٢) بدرج حرف ( أو ) لضرورة الوزن.
(٧) في مطبوعة ف (( صف )) وهو عرف.

التاريخ، وعليه:
٧٦٨ - وأذن الله صلواته على النبي (صلى الله عليه وسلم) وآرائه في المنهج والعمل في الدين، وله خصائص عديدة ومقاصد متعددة.
٧٦٩ - أن ينفع به وكان الشافعي (ت. ٢٠٥ هـ) ذا علمه ثم ينص الشرع.
٧٧٠ - لأي صاحب أو غرفة التاريخ أو أياً أجمع تركة بأن تنسخ ورواً
٧٧١ - دالالة الإجماع لا النسخ به *** كألفت في راحة يشيره

الصنفين
٧٧٢ - والمسمى، والدارفي، صمحت *** فيما للغة أن عوضة صاحب
٧٧٣ - في المنهج والعمل، (صلى الله عليه وسلم) أو الاستناد كان النثر
٧٧٤ - صحح فيه الظروف، فلا: *** (بديء) بالغير ونقطة دالٌ
٧٧٥ - وأطلقو الصنفين فيما ظهر *** كقوله: (حاجز) مكانة (حاجز)
٧٧٦ - وواصل بعض الأحاديث *** أحوال: (صنفين: سانع لقروا
٧٧٧ - وصحح الفقه من عزة *** عن الفقه (٤) محدث (اللغة)
٧٧٨ - ونظر في ظنَّ سكنون نزهة *** فقال: (ما خاب في ظنونة

مختلف الحداث
٧٧٩ - والمنبر، إن نافذة مرن آخر *** وأمكن الجماعة فلا تنافر
٧٨٠ - كمن (ولا يوجد) مع (لا عدوى) *** فالقبي (٥)

(١) قيل: أي جديد. انظر: الصبح ٦ / ٢١٨٤.
(٢) في (١): (وروا) .
(٣) بالصرف لضرورة الوزن.
(٤) مرحمة القبيلة. فتح الباقية ٢ / ٣٦٠ .
(٥) في (١): (المحي).
(٦) في (١) و (ج): (عدوى).
٧٨١ - أول (١) فإن تسخُّ ودأ فاحم عليه *** أن لا فرج واجمل بالأمتية

خفي الإرسال والمرئية في الاستناد
٧٨٢ - واعظ السماح واللقاح *** يبدو به الإرسال ذو الجمال
٧٨٣ - كذا زادته اسم راو في السنة *** إن كان حدقة بعنه في وزمة
٧٨٤ - وإن بتحديث أتي فاحم له *** مع احتمال كونه قد جملة
785 - عن كلٍّ (2) حيث ما زيد وقع ** وهما وفي ذئٍ الخطاب قد جمع **

مجرفة الصحاينة

786 - زأني النبي مسأله ذو صحبة ** وقال : إن طالت ولم يكت **

787 - وقيل : من أقال عاماً أو غزا (2) ** هما (4) وذا لا يبي على السبب غزا (5) **

788 - وتفغر الصحابة بابنهيار (9) ** وتوات أو قول صاحب وأقو **

789 - قد أذاعا وهو عدل قيلا ** وهم عدلون قبل : لا من دخل **

(1) أي : وإن لم يكن الجمع بينهما (فإن نسخ بدا) أي : ظهر (واقف فعلت به) (أولا) أي : أو لم يبد نسخ (فرجح) أحد المذينر يوجه من وجه الترجيحات المعتادة بالمال أو بإسادة (واعمل) بعد النظر في المرجحات (بالشبه) أي : بالأرجح منها. انظر : فتح الباقي 2 / 303.

(2) بدرج حمراء (بالإثارة) لضرورة الود.

(3) في (ب) و (ج) و (الفتح) و (فتح الغيث) : ((غزوا)) والزمن صحيح بالروايين.

(4) يمكن المعني لضرورة الود الوضعي.

(5) في (أ) ((عري)) هو خطأ، وصواب ما أثبت.

(6) بدرج الهمراء : لضرورة الود.

790 - في فتنة، والكثيرون سيئة ** أنس، وابن (1) عمر، والصديقة

791 - البحرين، أنجر أبي هريرة ** أكثركهم والبحرين في الحقيقة

792 - أكثر فتناً وهو ابن (2) عمر (3) ** وابن الإيبر، وابن عمر، قد حرى (4) **

793 - عليهم (5) بالشهيرة العادلة ** ليس ابن المنفود ولا من شاكلة

794 - وهو ورينده (2) وابن عباس ليهم ** في الفقه أثنا عزون قليلهم

795 - وقال مسروق: انتهى العلم (7) إلى (6) سيئة أصحاب كبار نبلا

796 - زيد ابن أبي الدزاء مع (8) أبي ** عمر ** عند الله مع (9) علي **

797 - ثم انتهى لذين والبعض جعل ** الأشاعري عن أبي الدزاء (10) بنيل **

(1) في (أ) و (ب) و (ج) (ابن) من غير واء، وفي (الفتح) و (فتح الغيث) : (وابن) بالوال

(2) في (ب) وإباسات الواو، وهو حظا: وإن صحت وراء حمزة القطع، والصواب ما ورد في (أ) و (ج) و (الفتح) و (فتح الغيث) : (وابن) بلا حمزة.

(3) بالاطلاق في (عمر) ذلصريع شطري البيت.

(4) في (ج) ((حراً)) وهو حظا.

(5) بإنشاع الضمة على الميم لضرورة الود.

(6) هكذا في (أ) و (ب) و (ج) و (الفتح) ينسخ الشرح، وهو صحيح خلاف ما ورد في (فح
الغيب : ( وهو ابن زيد ) وهذا خطأ بـ ذكر المصادر : زيد بن ثابت كما صرح الناظم في شرحه .

( 7 ) في ( ب ) : ( العلم به إلى ) ويحمل الوزن هذه الريادة .

( 8 ) العين ساكنة لضارة الوزن.

( 9 ) كذلك .

( 10 ) يقصر المقدم لضارة الوزن .

798 - والعدو لا يحصرهم ظهور ** سَبَعَونَ أَلفًا يُنبِلُوكَ وحَضَرٍ ( 1 )

799 - الأَحْجَ أَرْبِيعُ أَلفًا وَفِيّضَ ** عَن ذَٰلِكَ مَعَ أَبِيهِ ( 2 ) أَبْرُعَ ( 3 ) أَلسَّفٍ نَفْضٍ

800 - وَهُمْ طِلقُاءً إِذَا يَزِيدُ تَعْبِيدُ ** قِيلَ أَتَانَ عَشْرَةً أَوْ تُزِيدُ ( 4 )

1 - والأَفْلَسُ السَّادِينَ نَمَّ غَمَرٌ ** وَبَعْدَ غَمَرٌ ( 5 ) وهو الأَكْثَرُ

2 - أوَّلِيَةً قَلَفَتْ خَلْفَ خَلْفٍ ** قِلْتُ : قَوْلُ الْوَقْفِ جَائِلٌ ( 6 ) مِنَ الْمَالِكَ.

( 1 ) في جميع النسخ : ( وَحَضَرَ ) بالضاد لا بالصاد ، وهو الصحيح ، وفي ف ع : ( وَحَضَرَ ) بالصاد.

المهمة .

( 2 ) بإسكان العين لضارة الوزن .

( 3 ) القياس : ( أَرْبِيعَة ) ، وقد أسقطت اطاف لضارة الوزن .

( 4 ) في جميع النسخ وفي النفاعس وفق الغيب : ( تَزَيد ) بالبناء ، وفي ف ع : ( يَزِيد ) بالباء .

( 5 ) في النفاعس : ( العَشْرَةَ ) ، وهو خطأ .

( 6 ) بِقَصْرِ لضارة الوزن ، وحِاءٌ في ( فَلَحَ الغيب ) يحقق الحمزة ، ولا يصح الوزن به.

( 7 ) بدرس الهبة ووصلها لضارة الوزن .

( 8 ) بدرس الهبة لضارة الوزن .

( 9 ) كذلك .

( 10 ) بصرف ( مكة ) وهي مجموعه من الصرف لضارة الوزن .

810 - وقَوْلُ : الأَخْرُ ( 1 ) بِذَا : أَيْنَ غَمَرَهُ ** إِنَّ لَشَمَالٌ مَّيْلُ قُرْأَانٍ

811 - وَأَنَّبَنَّ بَنَالْمَالِكِ بِالْمَدْرَةٍ ** وَأَيْنَ أَيْنَ اِبْتِغَيْ قَضِيَّةَ بَالْكُوْنِ

812 - والهالِسُ فَأَيْنَ بِسْتَرَ ( 2 ) وَقَالَ بَاجِلٌ خَلْفُّ ، وَقَالَ : بِدِيمَشِقِ وَاللَّهُ

813 - وَأَيْنَ في حيْنِمِ اِبْنِ بَسْتَرُ يَقِيَّاً ** وَأَيْنَ بِجَزِيرَةِ الْعُروُسِ قَضِيَّةً .
814 - وقَدَفَطَّانِي أبو أبيّ ***ومصِّرُ فاين الحارث بن جزْيٍ (٤).
815 - وقَضَّ الحَرَامُ بالشامِّة ***وقَّلَهُ رَوَّاهُ بَرْقُةٍ (٥).
816 - وقَبَلُ: أَفْرَيقِيُّ (٦) وسُلْطَة ***بَادِيًا أَوْ (٧) بَطْبِيّة المُكَرَّمَة.

مَعْرُوفة التَّابعِين
817 - والتأييبيِّ (٨) اللَّاقِي لَمْ يُقَّدَ صَحِبٌ ***وَّلِفْطَ بِحَدَةٍ: أَنْ يُصْحِبَ
818 - وهم طَبَاقُ قَبْلٍ خَنْسُ عَرْشَة ***أَوْلِيَّم: رَوَّاهُ كَلَّ العَرْشَة
819 - وقَسِّمَ المَرْزَةِ بِهِذَا الْمَصْنُفِ ***وَقَبَلَ. لَمْ يَسْمَعَ مِنْ أَيْنَ غَوْف
820 - وقَوْلَ مِنْ عَدْ سَعَيْدٍ فَغَلْطٍ بَلْ قَبْلَ. لَمْ يَسْمَعَ سُوَى سَعْدٍ فَقْطٍ
821 - لَكِنَّ الأَقْضَالِ عَنْ أَحْنَافِ ***وْقَعَةٌ قَيْسٌ وَسُوَا وَزَّدَ أَوْ (٩)
822 - وفَضَّ الْحَسَنٌ أَحْلَ الْبَصَرَة ***وَالْقَرْنُيُّ أَوْ نَسَا أَحْلَ (٩) الْكُوْفَة.

(١) بْدَرَج وُوَلْسُ (الآخِر) لِضَرْوَة الْوَزْن.
(٢) فِي أَوْ (ب) : (١) (ِّإِلَّا).
(٣) بْدَرَج حَمْزَةُ (أَو) ؛ لِضَرْوَة الْوَزْن.
(٤) أَن يَجِئَ (أَيَّن) أَيْدَى الْمَرْزَةِ بِهَا وَأَشْبَعَ لِضَرْوَة الْوَزْنِ وَالْتَصْرِيغ.
(٥) بِصَرَف (بَرْقُة) وَهِي مَعْمَوَةٌ مِنْ الصَّرَفِ لِلْتَصْرِيغَ بِنَشْطِرَي الْبَيْت.
(٦) بِصَرَفٍ (إِفْرَيقِيّةٍ) لِضَرْوَة الْوَزْن.
(٧) بْدَرَج حَمْزَةٍ لِضَرْوَة الْوَزْن.
(٨) فِي أَوْ (جَـ) وَالْخَانِسِ وَفِي الْمَلِيْثِ : (١) (وَالْتَابِعْ) ، وَالْوَزْنُ صَحِيحٌ بِالرُّوايِينِ وَفِي (ب) : (وَالْمَا بِ) .
(٩) وَهُوَ خَطَا.

(٩) بْدَرَج حَمْزَةُ (أَحْلِ) لِضَرْوَة الْوَزْن.
823 - وَقَدَ فَتَنَهَا (١) التَّابِعْيِّينِ أَيْداً ***حَصَّنَهُ مِنْ عَرْشَةٍ أَمْ الْمُرْزَادٍ (٢).
824 - وَقَدَ لَبَرَّكَ الأَفْقَاهُ السَّبْعَة ***خَارِجَةً القَاسِمُ مُّقَبْوَة
825 - لَمْ يُسْمَعْ مِنْ الْمُرْزَادِ (٣) مِّسْنُودٌ (٤) وَلَيْسَ مِنْ اِلْمُلْجَمِّ.
826 - إِمَّا أَوْبَ سِلْطَةٍ (٥) أَوْ سَلْطَةٍ (٦) قَابِلُ بِحَلَافٍ قَابِلٍ
827 - وَالْمَدْرُكْنِ (٦) جَاهِلِيَّةٌ قَسَمٌ (٧) مُّخْتَزَرُهَينَ كَسَبْنِي. لِلْمُلْجَمِّ
828 - وَقَدْ يُذْهَبُ فِي الْطَّاهِرِ التَّابِعِ (٨) وَقَدْ يُذْهَبُ فِي تَعْبِيْرِهِ إِذْ يُكُونُ الْمِثْلُ
829 - أَخْبَرَهُ عَنْهُ كَأَثْرُ الزَّيَّانِ (٩) وَالْعَكْسُ جَاهِلٌ وَهُوَ ذُو فَسَادٍ
830 - وَقَدْ يُذْهَبُ (٦) تَابِعًا صَاحِبٌ (٧) فِي مَقْرُونِ وَمِنْ (٨) يُقَارَبُ

روَيَةُ (٨) الأَكْبَارِ غَنِ الأَصْحَافِ
831 - وَقَدْ رَوْى الْكِبْرٍ غَنِ ذُي الْصَّغِرِّ (٩) طَبْقَا وَسِتَا أُوْ (٩) فِي الْقُلَفِ
٨٣٢ - أو فيهما ومنه أخذ الصحب عن تابع كعدة عن كعب
رواية الأفوان
٨٣٣ - والقرآن (١٠) من استووا في السنة والفستين الحدود

(١) في الفثناء : ( (المساء) ).
(٢) بالقصر لضرورة الوزن والتصريع.
(٣) بالصرف لضرورة الوزن.
(٤) تصحح في مطبعة ف ( ( المارك ) ) بالذات المجمعة.
(٥) في ( ب ) السباع . وهو الخطأ، والصواب ما أثبت.
(٦) في و ف : ( (ة كان ) ) ، وما أثبتنا من جميع السخ.
(٧) في و ف : ( ( ما ) ) ، وما أثبتنا من جميع السخ الخطيئة.
(٨) من ن ص فقط.
(٩) بدرج الهمزة لضرورة الوزن.
(١٠) كذا في ( أ ) و ( ج ) بالقصر لضرورة الوزن ، وجاء في ( ب ) بإيات الحمزة ، وهو خطأ عروضي ، وإن
كان الأصل.

٨٣٤ - مذبجا (١) وهو إذا كل أخذ (٣) عن آخر (٢) وغيره الكوارد فذ

الأخوة والأخرات
٨٣٥ - و أفردوا الأخوة بالتصريف (٣) *** فذو دلالات بنو حذيف
٨٣٦ - أربعة أباءهم السكان *** وخمسة أجنبيهم مقيمين
٨٣٧ - وسبعة نحوتهم سبرينا (٤) *** واجتمعوا ثلاثة برؤونا
٨٣٨ - وسبعة نحو مقررة ، وهم *** معا جرون ليس فيهاهم عندهم
٨٣٩ - والأرواح جملة كفجئة *** أجنب بن مستودد هم ذو صحة (٥)

رواية الآباء عن الأبناء وعكنش
٨٤٠ - وصحفت فيما عن ابن أخذ *** أب كعاس عن القضل كذا
٨٤١ - والمل (٦) عن نكر (٧) بنى (٨) أيثماني *** عن ابنه معتبر في قوم
٨٤٢ - أما أبو نكر عن الجمارة *** غانشية (٩) في الحبة (١٠) السؤالاء
٨٤٣ - فإله للانأب أي عين *** وغلط الوصاص بالصحيح
٨٤٤ - وعكنشة صنفت فيه الوايلي *** وهو معال للقيق قد الناقلي
٨٤٥ - ومن أهله إذا ما أثبت *** الأب أو جد وذلك قسما.
(1) في (أ) و (ب) و (جـ) : (مذيَّجًا) وهو الصوابٌ، وهو كذلك مجرد الضبط في نسخ الشرح، وقد
تصفح في ر غ إِلَيْ : (مذيَّجًا).
(2) بالصرف لضرورة الوزن.
(3) كذا في (أ) و (جـ) : (بالضعيف)، وهو خطأ.
(4) في النافاس : (سِرْيَانًا) وهو خطأ، وفي غ : (سِرْبَانًا) خطأ كذلك.
(5) هذا البيت افترز مع الشرح في الطبعة العلمية.
(6) في توين لضرورة الوزن.
(7) في توين لضرورة الوزن.
(8) في (ب) : (أبِه) وهو خطأ.
(9) بالصرف هنا لضرورة الوزن.
(10) في (ب) : (في الجنة)، وهو خطأ.

(1) في (أ) و (ب) و (جـ) : (مبَيَّجًا) وهو الصواب، وهو كذلك مجرد الضبط في نسخ الشرح، وقد

واستُفَها (2) على الشهر فاظِلُّم *** أسامة بن مالك بن قيَّمطم
(3) أن يُريد (4) فيه بعِدُ *** كِيَمْهَار (5) غُنْيَأ أبِهِ أَرْجُحَةٌ
(4) والاثنتان (3) أن يُريد (4) فيه بعِدُ *** كِيَمْهَار (5) غُنْيَأ أبِهِ أَرْجُحَةٌ

(1) في (أ) و (ب) و (جـ) : (مبَيَّجًا) وهو الصواب، وهو كذلك مجرد الضبط في نسخ الشرح، وقد

(1) هو أبو الغَشَرَاء، قُسْرَتُ لضرورة الوزن.
(2) في (ب) : (وَاحِدٌ)، وهو خطأ، وصاحبه ما أثبت.
(3) في (أ) و (ب) و (جـ) : (مَنْ ثَمَّ يُبَيِّن عنِّهَا إِلَّا ذَوَّرَٰٰ(8) واحِدٌ

(1) في (أ) و (ب) و (جـ) : (مبَيَّجًا) وهو الصواب، وهو كذلك مجرد الضبط في نسخ الشرح، وقد

(1) في (أ) و (ب) و (جـ) : (مبَيَّجًا) وهو الصواب، وهو كذلك مجرد الضبط في نسخ الشرح، وقد

(1) هو أبو الغَشَرَاء، قُسْرَتُ لضرورة الوزن.
(2) في (ب) : (وَاحِدٌ)، وهو خطأ، وصاحبه ما أثبت.
(3) في (أ) و (ب) و (جـ) : (مَنْ ثَمَّ يُبَيِّن عنِّهَا إِلَّا ذَوَّرَٰٰ(8) واحِدٌ
(4) في (ب) : ((بريد)) ؛ وهو خطأ، صوابه ما أثبت.
(5) بدرج الحمزة من (أ) أو (لدبرة الوزن.
(6) الأصل : الآباء، وقصير لضرورة الوزن.
(7) في (فتح الغيظ) : ((س Hist وثلاطون)) وهو خطأ غيرنى.
(8) سقط من ف وغ.

٥٨٥ - كفاءت بن شهر (١) كوَّهٍ *** هو ابن حتبش غنطة الشغفي
٥٨٦ - غُلْطُ الحاكم حبِّ الله وَعَمْهُ *** بأن هذا النَّعُو تَلِس فيهما
٥٨٧ - ففي الصحيح آخر ج (٢) للمسيب *** وأخرج الجفني لا ين تغلب

من ذكر يغول متعددة

٥٨٨ - وقنى بن عرفه ما يئيب *** من خَلْطٍ (٢) يعنى بها المدلس
٥٨٩ - من نغب اوزاو يغول نحن ما *** قيل في الكب ك (٢) حتى أثبتنا
٥٩٠ - متحدد بن السايب الغلاكمة *** سماء حفاده أبو أسامة (٥)
٥٩١ - وبأبي المضر بن إسحاق ذكر *** وبأبي سعيد المغربي (٦) شهرٌ

أفراد العلم

٥٩٢ - وقنى بالوفراد سما *** أو ألقاب *** أو كتبة نحن ليِّ بن نيا (١)
٥٩٣ - أو معدل غفور وأكرار (٩) نصا *** في أم يأبي معيه (١٠) حفصٌ

(١) يوصل همزة (أو) لضرورة الوزن.
(٢) في (أ) و(ب) و(ح) : ((بريد))، وفي فتح الغيظ والفانس : ((أخيرجاً))
فمن أفراد رأى نظف : ((الصحيح))، ومن أجل رأى المعين في : ((الصحيح)) أي : في الصحيح للبخاري
ومسلم؛ لذلك بصح الجرمان.
(٣) في (ب) : ((خلط))، وما أثبت من بقية النسخ، وهو ما صرح به الصنف لاحقاً.
(٤) في (ب) : أفضل بالكلي، والصواب ما أثبت.
(٥) في النسخة في : ((امامه)) خطأ محض.
(٦) بالسكون لضرورة الوزن.
(٧) في (أ) و(ب) و(ح) : ((عَمَّعِينٍ)) خطأ، وما أثبت من جميع نسخ الشرح، ومن (أ) و(ب) و(ح) و(ح) وفتح المعين.
(٨) في (ب) : ((لي))، والصواب : ما أثبت.
(٩) في (أ) و(ب) و(ح) : ((كسر))، والصواب ما أثبت كما في (أ) و(ب) و(ح) وفتح المعين والفانس.
(١٠) في (أ) و(ب) و(ح) : ((عَمَّعِينٍ)) خطأ، وما أثبت من جميع نسخ الشرح ومن (أ) و(ب) و(ح) وفتح المعين
(١١) بالفانس.
الأسماء والكُتَّاب

184 - واعظ بالاسماء (1) والكُتَّاب وقد قَسَّم** السَّمَحُ ذا لِيِسَعُ (3) وأو (10) عشر قَسَّم
185 - من اسمة كَثِرَةٍ الفَرَّادَة (5) نَحْو: أبي بلال او (4) قَدْ زَادَ
186 - نَحْو: أبو بكر بن حَجَّام فَكَّي (6) نَحْو: مُحَمَّد بن خَالِفُ فَاطِمَة
187 - وَنَذِير (4) نَحْو: لَانَاسمَاء (8) وَالنَّذِير (10)
188 - مَثْلُ الكَلْمَاتِ والْمُعَتَّدَة (5) نَحْو: بُني السَّمَحِ أيْ مُحَمَّد
189 - وَنَذِير بِالوَلِيدِ (6) وَخَالِدٌ كَلْمَةً لِلْتَعْدِيد
190 - نَحْو: أَسْمَأَهُمْ وَعَكْسُهُمْ فِي وَهْمٍ
191 - وَعَكْسُهُ وَذَٰلِكَ اسْتِعاَبُ بَسْمَةً وَعَكْسُهُ ابْنِ الصَّحْبِ لِلسَّلَمِ

(1) الأصل: (الاسماء) ذُرِّجتْ الْهَمَزةُ فِي الْبَصِيرَةِ فَنَقْصُ الْإِسْمَ لِضَرْرَةِ الْوَزْنَ.
(2) في (فتح المُفْعَلِ) و (المَفْعُولِ) ذا السَّمَحَ.
(3) بِدْرِجَةُ مَمْأَةٍ (أو) لِضَرْرَةِ الْوَزْنَ.
(4) بِدْرِجَةُ مَمْأَةٍ (أو) لِضَرْرَةِ الْوَزْنَ.
(5) في (أ) و (المَفْعُولِ) (فَاطِمَةٍ) والْصَّوَابَ ما أَلْيَتِ.
(6) في (أ) و (ب) و (فتح المُفْعَلِ) (وَالْمَفْعُولِ) (وَالْفَلِس) (وَالْمَفْعُولِ) (كَمَا) يَكَامُ في (ج) و (المَفْعُولِ).
(7) في (فتح المُفْعَلِ) (قُدّ).
(8) في (ب) (وَالْمَفْعُولِ) (وَالْمَفْعُولِ) وَهَوْالْصَّوَابِ.
(10) هذا النَّشَرُ والْشَّشْرُ اَلْأَوْلِي مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَشْرَى سَفَاطُ مِن (ب) وَفِي حَجَّةِ النَّشَرُ الثانِي مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَلْبِيهُ بَعْدَ سَقْوَةِ شَطْرِهِ الْأَوْلِ.

الْأَلْقَابُ

1879 - وَاعظَ بِالْآلْقَابِ (1) فَرِّمُّها جَُمْلُ َّالواحِدَةَ الْبَيْنِ الَّذِيْاَنَّ مِنْهَا غَطِّلَ
1880 - نَحْو: الصَّعِيفَةِ أيْ يُجَعَّلُهَا وَمِنْهَا مَضْلُوطًا بِالْعَرْقِ وَلَنَّ
1881 - نَحْو: مَا يَكُوَّنُهَا الْلَّقَبُ َّوَرَمًا كَانَ لْبِضْعَ مَسِبَّةً
1882 - كَفَنُّرُ مَحْمَةً مِنْ جَرْفِ َّرَوضُهُ أَصِلَّ حَزْرَةَ لِلْشَّهْرِ

المُؤْتَلِفُ وَالْخُلْفُ

1883 - وَاعظَ بِمَا صَوْرَتْهُ مَؤْتَلِفُ َّفَخْطًا وَلَكِنْ لَقَطَةَ مَخْلُفُ
1884 - نَحْو: سَلَامُ َّكَلَّةٍ فَقِيلُ َّلَا أَنْبُسُ سَلَامُ َّالحَيْرَ (1) والْأَمْشَلِ مَعْنِي
1885 - أَنْبُسُ سَلَامُ َّكَلَّةٍ فَقِيلُ َّلَا أَنْبُسُ سَلَامُ َّالحَيْرَ (1) وَهُوَ الأَصْحَ (3) َّإِبْيْيَكَدِي
1886 - وَأَنْبُسُ َّسَلَامُ َّكَلَّةٍ فَقِيلُ َّلَا أَنْبُسُ سَلَامُ َّالحَيْرَ (1) وَهُوَ الأَصْحَ (3) َّإِبْيْيَكَدِي
880 - وَأَبُو ْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْسَ فَفَحِّجَهُمْ أَرَّبَتَهُ ذَٰلِكَ فَمَكَّدَا فِيهِ اخْتِلَافٍ ۖ
881 - فَلَتُّهُمْ وَالْخِيَامُ أَنْ أُخْفِقَنَّ كَذَٰلِكَ جَدُّ الْعَلِيمِ الٍّعَلِيمِۚ(٥) ۖ
882 - عَنِّ أَبِيهِ بْنَ عَمَّارٍ أَكْسَرَنَّۚ وَهُمْ خُزَاعُ اِسْمَٰعِيرٍ كُيْرَۚ(٦) ۖ
883 - وَفِي فِرْعَوْنَ أَبْنَا حَزَامٍ وَأَفْتَحَ فِي الْإِنْفَاسِ (٦) بِرَآءٍۚ حَرَّمَۚ

(١) فِي (ب) : بَالْعَقَابِ وَهُوَ خَطَأٌ وَالْصُّوَابُ : مَا أَلْبَتْ وَهُوَ بِدْرُ الْقُرْءَةِ لِضَرْوَةِ الْوَزْنِ .
(٢) فِي (ب) : ((الخَبَرُ)) وَهُوَ خَطَأٌ وَوَلَّاهُ مَا أَلْبَتَ .
(٣) فِي (الْفَلَانِسِ) : ((الْجَدِّي)) وَهُوَ خَطَأٌ وَوَلَّاهُ مَا أَلْبَتَ .
(٤) فِي (فَحْيِ الْمِفْعُولِ) : ((الْعَصْمِ)) وَهُوَ خَطَأٌ وَالْمَجِبُ أَنَّهُ كَتَبَ (الأَصْحَ) فِي الْشَّرْحِ فِي (فَحْيِ الْمِفْعُولِ) .
(٥) فِي (جَّ) : (وَالْعَقَابِ وَالْصُّوَابُ مَا أَلْبَتَ .
(٦) بِدْرُ الْقُرْءَةِ لِضَرْوَةِ الْوَزْنِ .
(٧) بِقَصْرِ هُمْرَةٍ (بِرَآءٍ) لِضَرْوَةِ الْوَزْنِ .
884 - فِي الشَّامِ عَنْيْنِ بَيْنَنِ (١) رَبَّ (٢) وَلَّاهُ مَا أَلْبَتَ : (٣) غَلِبَةٌۚ
885 - فِي بَصِيرَةٍ (٤) وَمَا لَهُمْ مِنْ أَكْثَرِ (٥) أَنَّ غَلِبَةَ (٦) فِي الْكَنْتِۚ
886 - فِي السَّفَرِ (٧) : فِي الْفَحْيِ وَمَا لَهُمْ عَسْلٌۚ إِلَّا أَنَّ ذَٰكَرُ (٨) وَعَسْلُ فِي الْجَمِٰلِۚ
887 - وَالْعَلْمُ مَنْ غَلِبَ عَنْهُ (٨) وَغَلِبَةُ فَلَانِنَّۚ (٩) وَالْعَلْمُۚ
888 - وَزُوُرَ مَسْرُوقٌ قَفِّرِ فَصِرْوَّا (١٠) صَفَرُّ وَلَهُمْ (١١) مَسْرُوقٌۚ
889 - أَبْنُ يُزِيدٍ وَأَبْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ (١١) وَمَا سَوِىٰ ذَٰلِكَ (١٢) فِي الْقُرْءَةِۚ

(١) بِقَصْرِ هُمْرَةٍ لِضَرْوَةِ الْوَزْنِ وَفِي (ب) : ((وَبَا)) وَهُوَ خَطَأٌ وَفِي (الْفَلَانِسِ) وَ(فَحْيِ الْمِفْعُولِ) : ((
(٢) وَبَا)) وَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا وَالْصُّوَابُ : ((بَا)) أَيْ : (عَنْيْنِ) كَمَا صَرَّحَ الْخَافُظُ فَسَهُ مِنْ شَرْحِهِ : وَلَانَ (الْبَيْتِ) مَذْكُورَةُ فِي تَنَظِّمَةِ الْبَيْتِ وَهُوَ كَهَذَا وَرَدُّ فِي (أَ) وَ(جَّ) .
(٣) بِالْقُرْءَةِ لِضَرْوَةِ الْوَزْنِ .
(٤) بِالْقُرْءَةِ لِضَرْوَةِ الْوَزْنِ .
(٥) بِالْقُرْءَةِ لِضَرْوَةِ الْوَزْنِ .
١٠٠ - وَضُعِّفَوا الحَرَامُ في الرَّوَاةِ وَالَّذِينَ يَحْمِيَنَّهُمُ الْمَعِيسَ لَوْلَا يَحْمِيَنَّهُمُ الْمَعِيسَ وَيَشْرِكُونَ بِهِ. ١٠١ - وَضُعِّفَوا حَرَامُ أوَّلٍ خِيَاطَاً عِيسِيَ وَمَسْلِمَ أَذَا خِيَاطًا. ١٠٢ - وَالْمَعِيسِ أَفْقَحَ فِي الْعَلَمِ (٢). ١٠٣ - يُكْسِرُ لَمَّا كَأْسِبَهُ لَحْيٌ. ١٠٤ - وَذَٰلِكَ لَمْ يَلْتَخِذْهُ وَلَيْسَ وَهَّمَ. ١٠٥ - وَذَٰلِكَ لَمْ يَلْتَخِذْهُ وَلَيْسَ وَهَّمَ. ١٠٦ - وَذَٰلِكَ لَمْ يَلْتَخِذْهُ وَلَيْسَ وَهَّمَ. ١٠٧ - وَذَٰلِكَ لَمْ يَلْتَخِذْهُ وَلَيْسَ وَهَّمَ. ١٠٨ - وَذَٰلِكَ لَمْ يَلْتَخِذْهُ وَلَيْسَ وَهَّمَ. ١٠٩ - وَذَٰلِكَ لَمْ يَلْتَخِذْهُ وَلَيْسَ وَهَّمَ. ١١٠ - وَذَٰلِكَ لَمْ يَلْتَخِذْهُ وَلَيْسَ وَهَّمَ. ١١١ - وَذَٰلِكَ لَمْ يَلْتَخِذْهُ وَلَيْسَ وَهَّمَ.
906 - حصنين (2) افجع (3) أبو ساسانا *** وافتح أبا حصنين إي (4) غتمانا
907 - كأنك حيان بن مفلح ومن *** ولده ، وأبن هلال واكسر ***
908 - غلب *** عثمان (5) ويكنية كأن ***
909 - لا ابن الإليز وزياد أكسر (6) *** (7) أبا زياد يغلاف حكما
910 - واصمم حكيم *** في ابن عبد الله قد *** كذا رزق بن حكيم والفردة
911 - زدبي بن الصلت وأضم *** وافي ابن حيان سليم كبر ***
912 - وأبن أي سرنج احمد إطسا *** ونفرد المغمان وأبن يوسم ***
913 - غمر *** القبيلة ابن سليمة *** وآخر بعبد الحلال بن سليمة ***
914 - والد عامر كذا السلمان *** وأبن (8) حنيب وولد 9) سنفان
915 - كّيلهم عبيدة مكر *** لكن عبيدة عهم مضر ***

(1) يتمبم من الضرفة لخصوص الوزن.
(2) في (أ) ((حصين)) بالصدام ، وهو خطأ صوابه ما أثبت.
(3) بدرج المهمة لخصوص الوزن.
(4) بدرج المرة (أي) لخصوص الوزن.
(5) بدرج المرة لخصوص الوزن.
(6) بالقصر ، لخصوص الوزن.
(7) في (ب) ((حكمه)) ، وهو خطأ ، صوابه ما أثبت.
(8) في (المفسر) : ((ابن)) من غير وار.
(9) يسكن المقال بيه الملف ، لخصوص الوزن.

916 - وافتح حكيمة ابن مصطف *** وأضم*** ابن قيس حبادا أفرود (1)
917 - وعمرة بجانه (2) ابن عبده *** كول وبعض بالسكون قنادة
918 - غميل الأخير وابن خالد *** كذا أي يحكي وقاف وقاف
919 - لهم كذا الألبان لا الألبي *** قال : سوى شيان والزرا (3) فاجعل
920 - نرود السما ابن صاح حسن *** زاين هشام خلفا ، ثم*** السّن
921 - بالثور ساما *** وعبد الواحد *** وماكل بن الأوس نصرة يرث
922 - والثور (4) محببن بن الصنف *** وفي الجرّ وحي *** ينعي بن بشر بن (5) الحربي فيغه
923 - في المين : عباس معيد وبها *** ينعي بن بشر بن (6) الحربي فيغه
924 - والسبيل حزامي *** سوى من أنبهم *** فاختلوا ، والمحركي لهم ***
925 - وسخا المجري فقط وفي (7) النسب *** هندان وهو مطلقا قيدما علب ***

المتلقي والمفقور
926 - ولهم المتقن المفتقر (8) ما ألغظة و خطأ متقن

1. في (الفئات) : (والفقر) , وهو الأول هنا.
2. في (الفئات) : (المكلف) , وهو خطأ , صوابه ما أبت.
3. باقلقر ; الضرورة الوزن.
4. بالسكون , والضبط الذي ذكر ; ليستهم الوزن.
5. باقلقر ; الضرورة الوزن.

(6) كلمة ( بن ) : ساقطة من من تلفة الألفة وشروحا و ف و ع , وهي موجودة في النافس وفتح المغيث , ولا يصح الوزن إلا ما.

(7) في ع و ف : (( في )) .

(8) في (الفئات) وفتح المغيث : ( والفقر ) ; لذلك سكنت القاف في (الفئات) ; لضرورة الوزن , وباستثناء الواو كما في الفسخ كلها لا حاجة إلى هذا السكون لاستقامة الوزن , وتحرك (الفاف) في (فتح المغيث) خطأ لا يستقيم الوزن معه.

927 - لكن مسماة لبيدة *** نحو ابن أحنح الخليل سبّة
928 - وأحنح بن غفرو وحادة *** حمدان هم أربع عيبة عبّة
929 - ولهما الجون قبو عمران *** ابنان والأمر من يغدو
930 - كذا محمد بن عبد الله *** هما من الألفاظ ذو اشتياء
931 - ثم أبو بكر بن عباس لهم *** ثلاثة قد بيتو محلهم
932 - وصالح أربع كلهم *** ابن أبي صالح المطبع (1)

933 - ومنه ما (2) في اسم قط ويشكل *** نخو حداد إذا ما يهم
934 - فإن يكن ابن حرب ارب (3) عامر قد *** أطلقة فيهم ابن زمن وردة
935 - غن النبذة أو عفان *** أو ابن منهل فذاك الثاني
936 - ومنه ما في نسب كالمخفي *** فيقال أوز (4) مذبحا (5) بالبي (6) صرف

فلحص المنشآء

937 - ولهم قسم من السواع *** مركب متقن للغظة
938 - في الأسم لكون أبدا خلف الفم *** أو عكسه أو نحوا وصنا
939 - فيه المخليط نحو موسي بن علي *** وابن علي وحنان (7) الأسد (8)

(1) في ف و ع و (الفئات) : (اتبعهم) بدرج الهمزة ; لضرورة الوزن , وما أبتاه من (أ) و (ب) و ( ج ) و (فتح المغيث) وشروح الألفة , وهو الأول.
(2) في (فتح المغيث) : ( وما ) , وهي خطأ ; إلا لا يستقيم الوزن معها.
(3) بدرج الهمزة ; لضرورة الوزن.
(٤) بدرج الهمرة؛ لضرورة الوزن.
(٥) بدرج الهمرة؛ لضرورة الوزن.
(٦) بالقصر؛ لضرورة الوزن.
(٧) مجموع من الصرف؛ لضرورة الوزن.
(٨) في (١) (ب) ممن الألفية (د) الأسود)، والصواب ما أثبت.

التقليد المقلوب *** صنف فيَّ الحافظ الخطيب

١٤٩- كأباني *** وكان الأسود (٢) بريدة (٣) الثان١٤٩

من نسب إلى غَبٍّ أبي

١٨٢- وتسموا إلى سوى الآباء *** إنا لأم كبي غُفراء (٤)

١٨٣- وزجَّا نحوي ابن مَنَةٍ، وجد *** كان جريج وجماعة (٥) وقد

١٨٤- ينسب كالمقداد بالنتي *** فليس للأسود أصلاً بابٍ

المتساوتون إلى خلاف الظاهر

١٩٥- ونسبوا الفارض كأليري (٦) نزل بَدَرَا غَبْثةٍ بن عمو

١٩٦- كأن كليلة ضلَّلُونا نزله *** ثما، وخالد بِحَلَّاء جَهلٍ

١٩٧- جَلْوَسَتٍ، ومَعَسَّم لَه نَوم قَلِيسٍ للعبد الهُوَ أَصْلًٌ

الأَهَمَّات

١٩٨- ومنهم الرَّواة ما لم يَسْتَمِع (٧) نِائِمٌ كافرٌ في الحَيْض وَهُمْ أَسْمَام

١٩٩- ومن رفِّ قَبَّة ذاك الحي *** راقي أبي (٨) سعيد الحنفيَّ

٢٠٠- ومنه نحواً ابن فلان، عمِّه *** عبده، وَزِوجيه ابن أمٍّه٣
951 - وَوَضَعُوا النَّارَةِ لَمَّا كَذَّبُوا فَوَاتَكَمْ فَكَّا عَلَىٰ وَكَذَا الْفَارِقُ
952 - وَنُؤْتُ الْأَغرَامْ وَالسَّبِينَاتْ وَفِي زَيْنٍ (٢) ۱۷۵۵۷ ۱۴۱۸۴
953 - تَلَاقِيَةٌ الْأَرْضِ وَالْأَجَرْ ۱۷۷۱۴۲ ۱۷۷۸۷ ۱۷۷۱۴۲ ۱۷۷۸۷ ۱۷۷۱۴۲
954 - سَنَةٌ إِخْرَدَى عَشَرَةٌ وَفِي۴۳۱۷۸ ۱۷۸۱۴۲ ۱۷۸۳۰ ۱۷۸۱۴۲
955 - وَلَمَّا بَعْدَ عَشَرَيْنَ عَمَّرٍ وَخَمْسَةٌ بَعْدَ ثَلَاثَيْنَ غَدَرٍ
956 - عَادَ بِعَيْنَانِ كَذَّبَّ يَعْلَىٰ فِي الأَرْبَعِيْنِ دُوْرَ الشَّقَّاءِ الأَرْبَعِيْنِ
957 - وَقَلْبَةٌ (۴) مَّعَ الأَوْزَى جِمَاعٌ سِتَّةٌ وَثَلاَثَيْنَ مَعَ
958 - وَرَاحَ حَمْسَيْنِ وَخَمْسَيْنِ فَصِّٰئٰلٌ سَعْدٌ وَقَلْبَةٌ سَعْدٌ فَصِّٰئَلٌ
959 - سَنَةٌ إِخْرَدَى بَعْدَ حَسَنٍ وَقَبْلَيْنِ قَيَ۱۴۲۱۷۸ ۱۷۸۵۳ ۱۷۸۱۴۲ ۱۷۸۸۷ ۱۷۸۱۴۲
960 - فَضَّىٰ ابْنُ عَوْفٍ وَالقُوْمِ سَبِيعٍ وَقَلْبَيْنِ (۶) غَدَرٌ مَّحْقَقٌ
961 - وَعَادَ حَسَنٌ كَذَا حَكِيْمٌ عَشَرَيْنَ بَعْدَ مَارِيْنَ قَوْمٍ
962 - سَتَّيْنِ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ حُضِرْتُ سِتَّةٌ أَرْبَعِيْنِ وَخَمْسَيْنِ فَصِّٰئَلٌ
963 - وَقَوْفَ حَسَنٌ ثَلَاثَيْنِ كَذَا حَسَنُ وَالمَعْرُوفَ حَسَنٌ وَهُوَ مَعَ رَأْيٍ
1 ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵ ۱٧٩٦٦٩ ۱٧٩۷٤ ۱٧٩۸٩ ۱٧٩۹٤ ۱٧٩۵
۹۷۲ - وَمُسلمُ سنة إحدى في رحبّ من بعده قرنين وسبعين ذهب
۹۷۳ - لم يخسّ بعده سبعين أموٍّ داودٌ، لم يُرميديٌّ بعْبَبُ(۷).
۹۷۴ - سنة بئسًا وثُما نُسًا رابع (۸) قرنٍ يلائثًا فرسًا
۹۷۵ - لم يخسّ وثمانين نقشّة الدارقطني، نُشِّط الحاكم في

۱ - مَلَأِتة من (ا) و (ع) و (جـ) من ممن الأئمة، ومن جميع الشروه و (الفانس) و (فتح الميث :)
۲ - بعضًا) ، بلا تواتر؛ لضرورة الوزن و في من (حنان) .
۳ - عليه) و (الفانس) و (فتح الميث : ( فاصل).
۴ - (لدالة) .
۵ - وفات)) ) ، والصواب ما أثبت.
۶ - (لذا ) ، وهو خطا صواب ما أثبت.
۷ - (نעצّب).
۸ - (ثالث ) ) ، وهو خطا صواب ما أثبت.

۹۷۶ - خامس (۱) قرن عام خمسة في١٠٣ وَعَداً بِأرّبع عِنْدّ الغَفِي
۹۷۷ - (فَلِي) (۲) اللَّالَّاهُ : أَبُو لِئِمٍّ وَلِدَانٍ بِيَيِّبَيِّ الْقُوُمَ
۹۷۸ - من بعد خمسين وثُما خمسة خطيهم و الممرين في سنة

مَعْرِفَةُ اللِّفَاتِ والمُضْطَفِـٍءِ
۹۷۹ - وأَعْنَ بِعَلُوم الجُرِحِ والجِلَّظِـٍءِ فَإِلَهَّ الْمَقْرَآةَ لِلْقُصْـٍصِـٍءِ
۹۸۰ - يَوْمَ الصَّحِيحِ والمُطْلِيِّم وحَدَّرَ) منَ غَرْص، فـأَجْرِحَ أيُّ خَرٍِّ
۹۸۱ - وَعَدَ ذَا الْصَّحِيحُ حقَّ وْقَدْ أَخْسَنَ يَحْيى فِي جَوَابِ وَسَدَّ
۹۸۲ - لَانْ يَكُونُوْ خَصَمًا لِي أَحَبَّ (۲) كُون خَصُصَ المُضْطَفِـٍءٍ إِذْ لَمْ أَدْبَر
۹۸۳ - وَرَبَّمَا رَذَّ كَلَّامٍ إِلَّا كَلَّامُ الْجِرَحِ (۳) كَالْهَادِيِّ في أَحْمَدٍ مَن صَالِح
۹۸۴ - فَرْمَّا (۴) كَانَ يَجْرِحُ مَطْرَحٍ (۵) عَلَى هَلِيَ السَّعْطَة جَيْهُ يَجْرِحُ

۹۸۵ - وَقِيَ اللِّفَاتِ مِنْ أَحْزَأ اِخْتَلَاطٍ (۶) فَإِنْ رَوَى فِيهِ أَوْ اِبْتٍَِءٍ (۷) سَقْطٍ
١٤ - في ف و ع. (ب و (أ و ( و (ب و (ج و (الفانس و (فتح الغيث) و هو

الصحيح.

١٥ - بعد هذا في ف و ع و س. (أخيرًا) ولم ترد في ن و ص. وهو الأولي: لأن منهم من يكون
اختلالًا مبكرًا لرض أو علة أو ماSomething something به ذلك.

١٦ - النص في ف و ع. (وفي النصات آخرًا من اختلال) و (واختلاه من جميع الشروح و و
(ح) من إلى اللفظة. (الفانس و (فتح الغيث).

١٧ - بدرج الحمزة: لضورة الوزن.

١٨ - يحوز عطاء وهو ابن الساذب و (Kalajiri سهيب) وأبي
١٨١ - إستحاق. (أبني أبي غريبة) و (أبي الرقاشي حب قلابة)
١٨٢ - كذلك دين السهيب الكوفي وغارم محتمد ولفقي
١٨٣ - إذا عطى و (الرئي فيما زعموا والواقع)
١٨٤ - (و رأى فيما عرفه) و آخره حكمة في الحفيدة (4)
١٨٥ - ابن حزينة مع الحفيدة (5) مع القلبي أحمد العروف

طيقات الورآة

١٨٦ - وللرواية طيقات ترفع بالسِن والأخاد و (كَم المُصْطَفَن
١٨٦٣ - يَبْلُغ فيها، و (و سعد صلقا فيها) ولكن كم روى عن ضعفًا

المزالي من العلماء والورآة

١٨٤ - وزاَمَ إلى القبيث نسبة مؤلف عنادة وهذا الأغلب
١٨٥٤ - أو زاَمَ إلى الحفي أنجفي و (الناكذ) الز (7) للدين (8) كالجفي
١٨٥٥ - وزاَمَ نسبة مؤلف المؤلف نحو سعيد بن يسار أصلًا

أوطان الورآة و (بلداتهم

١٨٧ - وضعائع الأنساب في (6) البلدان ٢ـ نسبة الأكثر للأوطان

١٨٧٠ - في (ج) (اللغة) وهو خطا، صوابه مأثوب.
١٨٧١ - في (الفانس) (والسفوي) وهو خطا، صوابه ما أثبت.
١٨٧٢ - بالأقصر: لضورة الوزن.
١٨٧٣ - في ف و ع. (الخفذي) و في نسخه في: (الخفيدة) و كلاهما خطا.
١٨٧٣ - في (ب) (أو لواء) و هو خطا، صوابه ما أثبت.
١٨٧٤ - بالدمج: لضورة الوزن.
(8) في (فتح المغيث) : ((للذين))، وهو خطاً، صوابه ما أثبت.

(9) في (ب) : ((بالبلدان))، وكلاهما صحيح.

998 - وإن يكن (1) في بلدين سكنها *** فابداً بالازلي (2) وبثم (3) حسباً
999 - وإن (4) يكن من قرية من بلدة *** ينسباً لكنٍّ وألتي الناحية

1000 - وكمت بطيبة الميمنة *** قيربت من خذوها مصوتة
1001 - فرئها المحْوَذ وقتَكْروُ *** إلى ما ترجع الأمواد
1002 - وأفضل الصلاة والمسلام *** على النبيِّ سيد الأئم

________________________

(1) في (ب) : ((تكن))، والصواب ما أثبت.
(2) بالمرج، لضرورة الوزن.
(3) في (الناس) و (فتح المغيث) : ((أو))، والأولى أولاً.
(4) في (ب) و (ج) و (الناس) و (فتح المغيث) : (ومن))، وكلاهما صحيح.

ISLAMICBOOK.WS