النبيسيان

آداب حملة القرآن

تأليف

أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي

[٦٣١ - ٧٧٥]

وعنه

فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن

تأليف

علي بن محمد المعروف بالصباح المصري

مطبعة د. محمد شاكور وأولاده مصر

١٣٠٣ - ١٩٨٤ م - ٥٤٣١
قال الشيخ الراحل الإمام العالم الورد الرؤاه شابيط المتقن أبو زكريا محمد بن محمد بن خزيمة النوري رجاء الله تعالى: "الله تعالى صلح المكان الذي طول الفضل والحسن، الذي بداءل الأرمان وحسبى باسنان، صلى الله عليه وسلم، فحا به عبادة الأرمان، وأكره عليه فتى القرآن المجعimitة المستمرة على تعالى الأرمان، التي يتبدى بها الأرمان، وال하신 خليه عبده ورسوله مدينة المدينة، فحا به عبادة الأرمان، وأكره على باسنان، وجعله ربيا لقباد أهل البحار والبرون، لا يتعلق على كثرة الفرد وغاير الأرمان، ويارب الله كرمتنا استображен لما أخذه الأرمان، وحسن حفظ من طرق الفنغر إلى الحسن، وهو محفوظ محمد الله وفضلنا ما لا يعلى على من اخته الأرمان، وفقه للإيام، يلامع من أصواته من أهل الحسن والطيان، جمعها فيها من كل فن ما ينصرف أنه صدر أهل الإيام، أجمعه على ذلك وغيره من نعمة التي لا خصوصه خصوصا على نعمة الأرمان، وأسأل الله النور على سائر أعوان وسائر المسلمين بالرضوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصلة للغفران متدقة صاحبها من النور، موصية له إلى النور الجنة.

أما بعد فان الله سبحانه وتعالى تعلى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفًا بالدين الذي ارتفأه دين الإسلام، وأرسل إليها محمد بن النور، عليه عليه أفضل الصلاة والسلام، وآكرها كتبنا أفضل الكلام، جمع فيه سبحانه وتعالى مجيءه من أهاب الأرمان والأخير والمواقف والمؤثرات، وضغيع الأرمان، وجماعات الأرمان، وسمعه الالحام، وفصل نسائه، يعلمه تعلمه. وأكثر أهل الدنيا من أهل الأرمان والاذن، وكثير من أهل الأرمان والاذن، وكثير من أهل الأرمان والاذن، وكثير من أهل الأرمان والاذن، وكثير من أهل الأرمان والاذن، وكثير من أهل الأرمان والاذن.

بيت الله الرحمن الرحيم

الحديدة الذي أرسل القرآن وشروفاً محضية ونولاً، وتعبدان بدرجته ودراسته، وجعل ذلك من أعظم عبادته، وأشهد أن الله إلهًا وحده لا شريك له، على وجوده وصونه، ونوره وشمسه، وقليه وحيله، وعظمته، والبر، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله القائل في بالغ عن النبي، في م права القرآن، ذكرى من مستلمين.
ذى الجلال والاكرام، فدعا ذلك إلى جمع مخلص في آداب حِلِّه وأوَّاف حفاظة وطلبه، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى التصحيح للكتاب، ومن الصحة فيه أن آداب حِلِّه وطلبه وإرشادهم إليها و敗ِبهم عليها، وأوزر في الاختصار وأينبَّجَت عليهم الأفكار، وأنه في كل باب على طرف من أطرافه، وأوزر من كل شرب من آدابه إلى بعض أصافها، فلذلك أكثر ما أذكى خذف أصناديده، وإن كان أسندية محمد الله عفنيدي من الحاضرة العديدة، فإن مقصوده التنبه على أصل الكلام، وإشارة به إنجابه، فما موقوف من غير الأمة، وإن الألف في الآداب أثره بالشرح وضفت الوجه الواضح على ترتيب قواعده في باب في آخر الكتاب ليسلم ابتعاد صاحبه، وزول الشك عن طالبه، ويندرج في ضمن ذلك وفخل الآداب جمل من التواعد، وتناس من مهام التواعد، وأين الأحاديث الصحيحة والضيده مضاعف إلى من رحها من الألف الأثنا، وقد ذهبا عن مدر في بعض الحالات، وأعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضيده في فئات الأعمال، ومع هذا فأن أُقسم في الصحيح فلا أذكر الضعيف الآن في بعض الأحوال، وعلى الله الكريم ترضى إليه، إنه في رَفَد واستنداً، وأسأل الله سبحانه والصحة من أهل الزيد والثواب، والدوام على ذلك وغيره من الخير في القدر، وأبذل إليه سبحانه أن يوقفي لرضاه، وأن أعمل مثله ويبقى حقًا، وأن يوفقني بحسن النيات، ويسرني جمع أنواع الخيرات، وعيني على أنواع المكرمات، ويدلي علي ذلك حتى المتين، وأن يفعل ذلك كي يجعل همسب وأعمال المسلمين والمسلمات، وحسب الله ونعم الكرب ولحاول ولا قولاً إلا بَيَّانه العظيم، ويشمل هذا الكتاب على عشرة آداب:

الباب الأول: في آداب من فضيلة ناس القرآن وحِلِّته.
الباب الثاني: في ترجيح القرآن والقاري على غيرها.
الباب الثالث: في إكرام القرآن والهية عن أذاه.
الباب الرابع: في آداب معلم القرآن ومعجمه.
الباب الخامس: في آداب حامل القرآن.
الباب السادس: في أداب القرآن وهو معتمد الكتاب ومقصوده.
الباب السابع: في آداب الناس كله مع القرآن.
الباب الثامن: في الآداب والرسور المستحيلة في أوقات وأحوال خمسية.
الباب التاسع: في كتابة القرآن وإكرام المصحف.
الباب العاشر: في ضبط أفلاط هذا الكتاب.

الباب الأول
في أطراف من فضيلة ناس القرآن وحِلِّته
قال الله عز وجل: إن الذين يُؤمَنُ كتاب الله وأتموا الصلاة وأنتموا مما رزقناهم سرًا وعلانية برُجُون تجارة، لن تبور لفهم أجرهم وزيدت من فتنه، إنه غفور شكور، ورواه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: خاصم في تعلم القرآن واحم: رواه أبو عبيد الله محمد بن إسحاق بن إبراهيم البخاري في أصحه أصل ما أعطى السامعين صلى الله وسلم عليه وعليه ﷺ وأصحابه الذين حاروا الدروجة العلية في حفظ القرآن والعمل بروبطه وحِلِّته.

و بعد: فقول أمام الزور وأحوج الخلق إلى رحمة النبي الكريم على الصلاة بحمد الله حسن بن إبراهيم.
و هذه نذية طيبة في بيان آداب قاري القرآن، وله، ومن يعلمه أو تعلمه، أو يحب عبادة محمد الله ﷺ، خصائص من كتب الأمة الصغرين، كالهلال والفقه واللغات والأحافير والحياة والنداء، ومسريها.
الباب الثاني
في ترجيح القراءة والقراء.

ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم التوأم أفرؤهم فتمعن الكأسان"، فذكى الله الكسرى، فإنه جواب كرم رفوع رحم.

الباب الثاني
في ترجيح القراءة والقراء.

ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم التوأم أفرؤهم فتمعن الكأسان"، فذكى الله الكسرى، فإنه جواب كرم رفوع رحم.

الباب الثاني
في ترجيح القراءة والقراء.

ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم التوأم أفرؤهم فتمعن الكأسان"، فذكى الله الكسرى، فإنه جواب كرم رفوع رحم.

- قول الله ﷺ: « فَلْسَمُّوْنَ نَصْرُهُ وَعَزُّوْنَ نَصْرُهُ وَعَزُّ وَثَّبُوْنَ نَصْرُهُ. »\\n- قول الله ﷺ: « إِنَّ الْعَدُوُّ الْمُعَلُومُ لَا يَكُنُّ عِنْدَ رَبِّكَ لَهُمْ مُشَاغِبٌ. »\\
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: اذا عرفت الرجل على قدر نيته، وعبر عن شئ، فلم يرها على قدر نيته، وعبر عن شيء ليس يكن له فحصة، فكان له شئ، يا أخذه لكلاً فلا يأخذك شئ.\\n- وعن بني الأذن، يفتتحون في ذهنه أنه يأخذ رأيه ويقرأ كتابه، فيأتي على حالتهم من رى الله تعالى، وقيل لم يكن براء، فإن الله سبحانه وتعالى براء، وذلك بأن يقرأ كأنه ورد بين يدي الله تعالى، وهو ناظر إليه.
\\nويستحب من
نائبهم، ورويًا عن الأستاذ في القاسم القشيبي رحمه الله تعالى قال: "الأخلاق انوراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو
أوبد بطاعته التقرّب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تشغيل مخلوق أو كسبه محبة الدح الناء أو محبة
من الخلق أو محبة من المعال دفعًا إلى الله تعالى. قال ويجاه أن قال الإخلاص صفعى الفعل عن ملاحظة
الملوك، وعن حديث المراعين برسأ الله تعالى: "الأخلاق استواء أفعال العبادة في المؤمنين والمؤمنة،
وذرئ اليوم حجة الله تعالى.
قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء الموقف والمقدم من العقل، ونشؤي سرية العمل في الأعمال
واستواء الأعمال في الآخرة، وعن المرض بين عباس رضي الله عنه قال: "قل إلى حزم الناس ريا، وعمل
أجل الناس شريك، والأخلاق أن يكونوا بانتهاءهم، وعن سبيل النصر رحمه الله تعالى قال: "لقد كياس في
الأخلاق فلا يجاه أنها تكون حكماً ويكون في سرية علامة الله تعالى وحده لا الإخريج إلا فلان ولا فلان
ولا دنيا، وعن السري رضي الله عنه قال: "لأنه للناس شيتاً، ولا ترك لم شيتاً ولانتهم شيتاً، ولا نكشف لهم
شيئاً من ذلك.
وقال الشيخ تايل، "أقبل الصدق استواء الخلق من أجل صاحب الفناء، ولا يعبط من منافك للذين،
والذي من حسن عمل، ولا يكفر انطلاق الناس على النسيء من عمله، فإن كرائه ذلك على أن يعطى الأزدة عندما،
وينير هذا من أخلاقي الصناديق، وعن غيره، إذا طلبت الله تعالى إلى الصدق أفعال الله حرصاً في كل شيء من
مجمب الدنيا والأخرة، وأقوال السلف في هذا كثرة أمرنا إلى هذه الأحرف من تبنيها على المطلب، وقد ذكرت
جلال من ذلك من شرحها في أول شرح المذهب، وضعتمها إلى أن آخذ العالم والمعلم والفقهاء والمثقفون
ماليست عنه طالب العلم، وله الله.
فقل: ويفني لا يقصد به توصل إلى غرض من أفكار الدنيا من ماله أو سياحة أو وجاهزة أو أراية أو أراشي على
أقرار أو أثراء عند الناس أو صرف وجه الناس إليه أو أنف ذلك، ولا يشترى القري، القروي. يطماع في نطاقه ل
بعض من يقتضه عليه سوء كان أتروق مال أو خدمة. وإن قل ولكل عن صورة الفيدرة التي لا تقدره عليه لما
أعداهما إليه الله تعالى - من كان يريد حرب الآخرة نزله حرمه ومن كان يريد حرب الآخرة نزله حرمه ومنه وماله في
الأخيرة من نصيب - وقال تعالى - من كان يريد حرب الآخرة نزله حرمه ومن كان يريد حرب الآخرة نزله حرمه ومنه وماله ف
ابدعه الله تعالى: قال رسول الله ﷺ: "من تعلم عامة ما يبتغي به وجه الله تعالى لابتعله إلا يصيب له غراً من الدنيا
لابد يعرف الجنة يوم القيامة". ووافق أبو نواس بإسناد صحيح، ومثله أحاديث كثيرة، وعن أنس وحديثة 
وكتب ماله، وبيعة الله تعالى أن رسول الله ﷺ: قال من طلب العلم يلبث إليه السمحة أو يكرهه العلماء أو يصرف به
وجه الناس إليه، فإن ضلوا من التأب، أجاز الله تعالى أمره عن الله ﷺ: "من ابتغي الربط كأنك من صالحة، والفرج
[ قصل ] وليحدك كل الحذر من قصدك الكثير بذكرى المنخلاج على الفقهاء، وليحدك من كرائه قراءة
أعماله على مير من ينتفع به، وهذه مسألة فين بها بعض المحققين الجاهزين، وهم في دابة يتزوجها على 
سوءه وفاسد طويلة، بل هي جهة قاعة على عدم ارادة بتعلمه وجه الله تعالى الكروي، فإذا أراد الله تعالى لتعليمها لما
كره ذلك. بل قال لنفسه: أن أترك الطاعة للعلماء، وقد قصد بيوته على غير زادة عام، فلا يعلم
عليه، وقد روى في المسألة المجمع على حفظه وأمامه في إعطاء المداري رحمة الله عليه عن على - عن أي طالب
رضيه الله تعالى أن قال: "إبصار القرآن أولاً وإبصار العلماء بها، وفهم الله تعالى ووافق علمه جميعاً، ويبكون
ويستحب إلا إذا أراد القراءة أن ينظم فاته باللعب عما بذاك أوحد هو من كل ما يذكر، أما منتجه للتم فكره
له القراءة، وقبل تحرير كسر الصحف بأبيد النجاة، ووضع القراءة، وعاد إليها عن قرب استقباله لإبصار السواك
فكان على نجاة، وأن يكون منظورًا من حيث ورد ووقوعه، ولا تكون القراءة لليدين، وكذا المستحضر في
الزمن المعلوم بأنه حيث، وأما الجنب والحاضر فتحولهم على القراءة. لم يجعوه لما ظاهره من الصحين وإضراره على
القلب، وإذا عرض القارئ رفع فيفيسك عن القراءة حتى يتمكَّن خروجه ثم يعود إلى القراءة، وكذلك إذا

أقوام يمرونهم النهر لا يحزمون تراشقهم في صفع عمهم، وتخافون سريرهم علانيهم حلقاً ياهي بغضهم بضاً،
حتى أن الرجل لينقض على جلسة أن يجلس إلى غيره ويدهد أولاً كلما أعظمهم في جملهم إلى الله تعالى.
وقد صح عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وذات أن الخلق تعلمو هذا المعنى عما وقعت عليه وكأنه أن ينسب إلى حرف منه.
[فصل] يذكى العلم أن يتجلى بالمحاسن التي وردت تهريجاً بها، والإصالة الجيدة والشم الرضية التي أردها الله
إليهم من الزهاء في الدنيا والعلاج منها، وعموم المالها بها وأحليها، والصون، والجود، وكمار الأخلاق، وظالة الوجه
من غير خرجة إلى حد الخلافة والجمال والأنس والبر، والله من ذلك حسن المكاسب وال-MMائدة اليوم، واللمسة والرسالة،
وتواضع والمعوضة، واجتناب الحساب، والإهران من المزاح، وملىء الوطائف الشرعتية كتظائف بزالة الأوساط، والشعور التي ورد
الشرع بإملائها كقص الدرب، والترميز، وتسوية العنف، وتوضع الأجواء، وازالة الروائح الكربة
ومحياة الكلمة، وليحذرك لكل هذه من الحسد والبراءة. والجهة والغيرة، وإن كان نقياً، وينفي أن
يستعمل الأحاديث الواردة في التسبب والتفيل، وتفقيه أن الأذكار والدعوات، وإن يراقب الله تعالى في سره
وفعلانه، ويعتذار عن ذلك، وأن يكون تقول في جميع معنى على الله تعالى.
[فصل] وينفي أنه إن فراق عن يقرأ عليه، وأن يرجئه عبي السجع حلاً، فقد يتنا من أبي هرو
البعدي قال: كنت أتاآ بنم عبد الطير، رضي الله عنه فقال: مهما برسية رسول الله ﷺ إن النبي صلى الله
علي وسلم قال "إن الناس لسعودن ثوب وإن الرجال،ثوب رجل من أقطار الأرض ينتهون في الدنيا، فإذا أوّلها فستوصوا
بهم خيراً، رواه الرمذي وإن ماجه غهبها، وروينا منه في مسند المارد عن أبي المارد، رضي الله عنه.
[فصل] وينفي أنه إن لم لم السليمة، فإن رسول الله ﷺ قال "المدين السليمة، وكتابه ورسوله
والاثنان مسلمين والقوم، مرضل مسلم من السليمة حيث تعالى وكتابه فإكم قارئه، وطاته وارثاه إلى مصلحته
والنظر له مساعدته على علمه كما يصنع، وتأليف قلب الطالب، وأن يكون سماحة تبتليه في رقق، متعلقاً به
وعبراراً له على العلم، وينفي أن يذكر، فضيلته ذلك لكونه سبباً في نشاط وزيادة في رغبته، ويزدهر في الدنيا.
ويصرف عن الزكر إليها والتغمرك بها، ويذكر فيضيس اشتغال بالقرآن، وسائر العلوم الشرعية، وموطته الحضر
العفرين وذلك أن نبي الصلاحين، وإن ذلك رتبة الأبداء، عليهم السلام، والسلام، وينفي أن ينشق على الطالب، وينتي
بحمله كнятиعته يصلى رواه وأسانس نفسه، ومجرى الملل هو ذيل بينه في النقطة على، والإهانة به، والصرع
على جملة، ووساء الله، ويعبر في قلة أبيه في بعض الأحداث، فإن الناس معرض للنفاق، لا إنا أسلام.
نplanes: سه، وينفي أن يدفه، فلم ينسى من الخبر وأين يكره ما يكره نفسه من الباطنة، فليس هناك
وقت في الصحابين عن رسول الله ﷺ أنه قال "لأتيم أحدكم حتى يد فلم يد نفسه ما يد نفسه"، ومن عن يعيش
رضي الله عنهما. قال: أرك الناس عن جلبي الذي يتعظي الناس حتى يجلس إلى، لواستفح أن لا يقع عمل
على وجهه السلم، وفي وراءه: أن القول ليس عليه مكرمةً. وينفي أن لا يتقلى على الدنيا، بل يبقى لهم
وتواضع معهم، فقد جاء في النواحي، لتصنف الناس أشياء كثيرة، لكن، بعده، فإنها تأتي أولاً مع
ملاحظ عينه من الامتثال بالقرآن، والعمل عليه من حق الصحة وتركه إليها، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال

تبث أمك في الفنها أيضاً حتى يتكون الطلب، وأن يرث في مكان السحوان، وأفضل الجوهر بشره، وتحمل فضيلة
الاعتقاف، وهو أديهن، وكره قراءة في الجام، والدين، واختار شافعي أن لا تكون فيهما مالم يشغله
إلا كثرة كثرة . ودبت البعوضة، وكره، الأحوال، وكره، على غير التدريس، وكره، مملاً، وكره، الإلقاء،
وتكرر أيضاً للناس مملاً، وفي حال الخشية لم يسمعوا، وأن يكون على أكل الأحوال، وأكرم العناصر،
وإن رفع نفسه عن كل ما سيهي القرآن عليه إجلاً له، وأن يكون مصوناً عن ذكر، إلا الأكل، نغرس،
ويمكن تطبيقه على العادة
لا ينفعون في الإسلام، وكان ذلك يوم الدين. قال: ينبغي للعالم أن يضع ال远远 على رأسه واسعًا عزريل.

فصل [2] ينبغي أن يدرس العلم على التدريس بالأدب السني، والضيافة المرضة، وضريبة نفسيه بال険ج الخفية، وعموده السيارة في جميع أمره الباطنة، والብاطنة، ويخرج لأنه بأيقتاح وأغطة، واشتكار على الأحجار المكررة على الأحجار، والصغير صغيره.

وينحر من قبل نصائح الحرف والطقس، ويتركه في علمه وحالة،سوق في أفكاره وأفكاره.


ي做的事 من المعالج، فإن يعشو كتعوي، وإن قام به بعضهم سقط الخرج عن البقايا، وإن ضر به أهدم.

واستلم أظهر الوهم أنه لا يعلم، لكن يكره ذلك، إن لم يكن له عبر.

فصل [4] يصف للعالم أن يكون حريصا على تعليمه، ومؤيدا على مصالح نفسه الدنية التي ليست

بضرورية، وإن ينظر إليه في حال جمعه لتكريمه من الأسباب الشائعة كثيرة، وهي صغرى معروفة، وأن يكون حريصاً على كفاه، وأن يعني كل إنسان منهم ما يلي، فلا تقدم على من لابح حتى الأكبر، ولا ينظر لن

محتجز الزادة، وأخذهم بالعادة من خبرتهم، وينبغي على ما ظهره نجاحهم لم يحقق عليه فئة بتجربة أو نظر، ومن

قصر عنه، فإن لما ما على عليه نظره، ولا يستكر، خارج أحدا منهم للاعتراض، نظره من، ولا يستكر في ما أضح الله به

على، فإن الحسد للإبل الآباء حوام شديد الترحيم، فكيف للعلم الذي هو مملكة الوليد، وعنده من ضيائه إلى معلمه في

الأزهرة النور الجزيل، وفي الدنيا الندق الجميل، والله الموفق.

فصل [5] يقترب في تعلمه إذا انزجا الأزول فأل، فإن وظل بتقدير قدهم، وإن ينبغي أن يظهر

له الفهم وطلاقة الوجه، وخفات أحواصه، ومسال غابه.


فصل [8] قال العلماء Rouge عتهم ولا ينتمون من علم أحد لكونه غير خفيف النية، فقد قال سنان وغيره.

فصل [9] من الآباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.


فصل [16] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [17] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [18] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [19] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.


فصل [22] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [23] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.


فصل [26] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [27] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [28] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [29] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.


فصل [31] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [32] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [33] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [34] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [35] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [36] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [37] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [38] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [39] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [40] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [41] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [42] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [43] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [44] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [45] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [46] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [47] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [48] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [49] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.

فصل [50] مما آباء المتأكردة وما ينتمون إليه أن يكون إلا الله ملما كان غابه أنه صار للعالم.
الشاغلة عن التحصيل إلا سبباً لا ينبغي له الحائرة، بل ينبغي أن يظهر قليلاً من الأدناس لصلح أقوال القرآن وحفظه واستراحه، فكيف صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا إن في الجسد مضخة إذا صلت صلح الجسد كيه، وإذا فسادت فساد الجسم كيف؟ ألا وهو القلب" وقد أحسر القائل بقوله: "طيب القلب للمع كطيب الأرض للزائفة"، وينبغي أن يتواضع العلماء ويتأدب معه وأن كأن أنفه منه سناً وأقل شهوة ونبا وخلاصاً وغيذاً ذلك، ويتواضع للعلم فيناظره فذلك حكمة وقد قالاً علماء:

"العلم حرب للنص انتخاب كل جبر للكائن العالم، وينبغي أن يتواضع العلماء ويتأدب معه في أموره ويقبل قوله كالمراض العاقل يقبل قول الطيب الناصح الحاذق.

ووهذا أولى.

[فصل] ولا يتبع هؤلاء قبلكم من الجهل، ولا يتبعهم من السلف: هذا الدين فألقواهم على تأخير دينكم، والله أن ينظر م اهتمامه بعين الاعتبار، ويعتبر أهله ويعجب عليه طبقته فإنه أقرب إلى إنضاجه، وكان بعض المتقنين إذا ذهب إلى معاشه قد تصدق به، وقال: الهم استرعى معاشه عن ولا يذهب يتركه على عهده، والرعب صاح الصافي رجهاً لله، ما اعتزى أن شرب الماء، والناشف نظر إلى إلهه، وروما: أي أمعؤهم على أن أمره رضى الله عنه؟ قال: من حق المعلم عليه أن يشتر على الناس عامه ورحمة دونهم تنبيه، وأن مجلس أمانة، لا يشير عنه بيدك ولا يسخروني، ولا ينقول فنان خلاف مانقول، ولا يتفاهم عليه أحداً ولا يشار جلبك في مجله، ولا يتأخر شيء إذا قام ولا ينفع عليه إذا كمل ولا يعراض أي نفع من طول صحبته، وينبغي أن يتواضع بهذه المخلصات التي أرشد إليها على كرم الله وبعده، وأن يدغ غيظه مشروع، فان تعذر عليه رداً فارق ذلك المجلس.

[فصل] ويدخل على الشيخ حامل الخلاص متصناً بما ذكرته في المعلم مستعملاً للسواك فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وأن لا يدخل الفيغ البسيط إذا كان الشيخ في مكان يختص فيه إلى استذان، وأن يقيم على الحاضر بن إذا دخل وثببه دومنا تنبيه، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كأداء في الحبل، فليست الأولى أحق من الثانية، ولن يتحلى رقب الناس بل يجلس حيث ينوي بهجلس إلا أن يأتذ في الحبل في التقدم أو يقل عن حالم إدار ذلك، ولا يخفى أحداً من موضعه، فإن آتى ليبعد أو يقل وهو نظراً للله عنه إذا أن يكون في تصره صاحبة الحاضر أو أميره، الشيخ بذلك، ولا يجلس في وسط الخصبة إلا ضرورة، ولا يجلس بين صاحبين يعبر عنهما من إذ ضحا له فقد رضم نفسه.

[فصل] وينبغي أيضاً أن يتخذ معه رفاقه وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأكد مع الشيخ ومياله للحفل، ويجيب بين يدي الشيخ قضاء التعاسين لاقتضاء المليان، ولا يعجل صوباً بلما أسى من غير حالجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام من غير حالجة، ولا يعبث به، ولا يغيرها، ولا يتلتف بين لائتيب من غير حالجة بل يكون متوجه إلى الشيخ صفاء إلى كلامه.

[فصل] وما ينكر كدد اعتناء، أنه لا يقرأ على الشيخ في حال شلل قلب الشيخ وملته واستبعاده وروعة ودهر وفرحة وعطشة ووقائيه ونحو ذلك ما يبقى عليه أسراره من كل حضور القلب والنشط، وأن يجتم أوقات

واوجبها قوم الظهر الحكمة، فأصله على قوم فلم عليهم، ودع إلى القراءة حسن إعادة التدوير، وليحذروا على قراءة البسملة، وأول كل سورة غير رواة وتنكر إذا كان القراءة في ظنها عليها جعل، ومحف الطاريء "عند الاستبانة بالآيات، والسنة أن يصل البسملة بالحاجة، وأن يجبها حيث يشعر الجهر بالقراءة، والأمر بالقراءة أفضل إن خائف الرؤا، أو تأتي مسائل أوائم، إلا فالنظر أفضل. وسأ أن يتناول القراءة حتى لا يسكت عليه أحد كلام فيخلله بجراحه، والي والله [7 - التبيان]
إذا ما أخذت ورفعت disorders، لم تصد عين الصدام في سبيل الداعين إلى التدخل، وسعت إلى تحقيق نتائجه، وعملت في سبيله.

فلا يتخذوا دروساً من ذلك و金价، وقد أظهر الدماء البحر وقع الشيطان، وسمه في سبيله.

ولأجل المعاناة، أخذت ورفعت disorders، وسعت إلى تحقيق نتائجه، وعملت في سبيله.

فلا يتخذوا دروساً من ذلك و金价، وقد أظهر الدماء البحر وقع الشيطان، وسمه في سبيله.
لا يكونوا عباداً على الناس، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليلاً إذا الناس تأكونوا، ونهاراً إذا الناس مفطرون، ويكذب إذا الناس يفرون، ويكذب إذا الناس يعكرون، وبصمة إذا الناس يحذرون، وصمع، إذا الناس يمكرون، وصمع، إذا الناس يشركون، وصمع، إذا الناس يحذرون، وصمع، إذا الناس يفرون. والد هام بن عطاء بن عبد الرحمن بن رباح رضي الله عنه قال: لحمس ابن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن قال: أن كل نفس راعت كأولئك الذين يخافون ربك ألا آتىهم ضربة، ورأتهم من رشمة فما كانوا ينذرون، ورأتهم في النار، ورأتهم من عذابها. وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له سبباً إلى أحد من الخلفاء من دونهم، وقلت أيضاً قال: حامل القرآن حامل رأية الإسلام لا ينبغي أن يلزمه عن يلزموا من يلزم، ولا يلزموه من يلزموا، ولا يلزموا من يلزموا، ولا يلزموا من يلزموا.

[فصل] ومن آخر ما كتب به أن يخرج لكل الحذر من تحقيق القرآن تعرض يكتب بها، فقدمها عن عبد الرحمن أبي بكر رضي الله عنه. قال رسول الله ﷺ: أقرروا القرآن، واعتبروا، ولا تكونوا عليه، ولا أتخرجوا به، ولا أتخرجوا عليه، ولا تنجحوا به، ولا تنجحوا عليه. ولكن إذا أدركت نصيحة الله، أكررها، واتبعتها، ولا تفلح إلا بذكر الله. 

ففصل ابن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل جيران من أصحاب الله ﷺ في عائلة قتل، فقيل لهم أن القرآن تم سأل فقالوا: إن الله ولياه وردوا، ومثله من معروفة فقلتت: فهل قدمت يعرض مفعول، فقلت: أنا أحبspea لعواد. فقالوا: تقول بصحة. وقلت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: سبحانه، Cu امن، وأخبراأ السليمة من أهل الجزيرة على عامة عامة، فهذا الإمام أبو بكر الصديق، حيث أن يكون صلى الله عليه وسلم: إذا سأل من أن تطرح بها من فراقهم، وهو حديث مشهور، أدركته عن حديث عبادة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، والدين عليه. يقال أن كان تعليمه فليس يرجم شيئاً. ثم أهدى عليه سبيل الوضوء، فجعل له الآخر، يغلي مع إجابة قبل العلم، والله أعلم.

[فصل] فقيل: أن يجب أن يكون على ولي، ولكن السلف رضي الله عنهم لم عادات مختلفة في قدر متمكنهم فيه. فريق بن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أن كانوا يُخُذَمون في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحدة، ونحوه عمضهم في كل شهر ختمة واحد
رضي الله عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وهذا أكثر ملبناً من اليوم والليلة. وروى السيد الجليل أحمد النقير عن منصور بن زيد من عهد التابعين رضي الله عنه أنه كان يصوم القرآن في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أما الذي يصوم في ركعة فلا يصوم لكلهم، فمن المتقين عثمان بن عفان طمع الدار وسعد بن جبير.

رضي الله عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وهذا أكثر ملبناً من اليوم والليلة. وروى أبو داود من عهد التابعين رضي الله عنه، وهو مستند إلى ابن ماكلاه، أن ابن ماكلاه من الحقين لا يصوم إلا في رمضان، وأنه كان يصوم في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أوامير أُريد أن تكون في الأسوأ، فقاتل ابن ماكلاه، يعني تحت مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. قال: إنمأي وأماني الغزال رضي الله عنه، كما كان يصوم في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر عن عمر بن ملجم عن النبي ﷺ قال: كان يصوم في رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أوامير أُريد أن تكون في الأسوأ، فقاتل ابن ماكلاه، يعني تحت مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. قال: إنمأي وأماني الغزال رضي الله عنه، كما كان يصوم في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر عن عمر بن ملجم عن النبي ﷺ قال: كان يصوم في رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أوامير أُريد أن تكون في الأسوأ، فقاتل ابن ماكلاه، يعني تحت مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. قال: إنمأي وأماني الغزال رضي الله عنه، كما كان يصوم في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر عن عمر بن ملجم عن النبي ﷺ قال: كان يصوم في رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أوامير أُريد أن تكون في الأسوأ، فقاتل ابن ماكلاه، يعني تحت مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. قال: إنمأي وأماني الغزال رضي الله عنه، كما كان يصوم في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر عن عمر بن ملجم عن النبي ﷺ قال: كان يصوم في رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أوامير أُريد أن تكون في الأسوأ، فقاتل ابن ماكلاه، يعني تحت مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. قال: إنمأي وأماني الغزال رضي الله عنه، كما كان يصوم في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر عن عمر بن ملجم عن النبي ﷺ قال: كان يصوم في رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أوامير أُريد أن تكون في الأسوأ، فقاتل ابن ماكلاه، يعني تحت مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. قال: إنمأي وأماني الغزال رضي الله عنه، كما كان يصوم في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر عن عمر بن ملجم عن النبي ﷺ قال: كان يصوم في رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أوامير أُريد أن تكون في الأسوأ، فقاتل ابن ماكلاه، يعني تحت مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. قال: إنمأي وأماني الغزال رضي الله عنه، كما كان يصوم في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر عن عمر بن ملجم عن النبي ﷺ قال: كان يصوم في رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أوامير أُريد أن تكون في الأسوأ، فقاتل ابن ماكلاه، يعني تحت مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. قال: إنمأي وأماني الغزال رضي الله عنه، كما كان يصوم في شهر رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر عن عمر بن ملجم عن النبي ﷺ قال: كان يصوم في رمضان، والعصر، وعندما ذهب في المنام إلى حضرة النبي ﷺ في رمضان إلى أن رضي عنه مثابًا لله ورسالةً لبُني إسرائيل. وروى أبو داود بسند الصحيح أن مجاهد كان يصوم القرآن فما بين الغروب والعشاء. وعند منصور قال: كان في الأزد يصوم في رمضان وعليه كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أي صحبي فما يصوم، عامة ما يصوم القرآن.

أوامير أُريد أن تكون في الأسوأ، فقاتل ابن ماكلاه، يعني تحت مثابًا لله ورسالةً لبُن...
صلح بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: "شرف المؤمن قيام الليل، والأحاديث والآثار في هذا كبيرة. وقد جاء على أبي الأحوص الجندى قال: إن كان الرجل يقرأ النسخة طرفاً؛ أي يتأينه ولا يسمع لأحمد دوابك، فأخذه، قال: يا أبا الأحوص، ما كان أركانك؟، وعن إبراهيم النخلي كان يقول: أقوم في الليل وويلي شاة. وعن رضوان قال: إذا أنت تبت، ثم استظبط، ثم تبت فلا نامت عيني. فقلت: وإما رجعت صلالة الليل وقرآنتها كونها أجمع للقلب، وأصبح عن الشافعية والمذهبات والتصوف في الحلب، وأصوص عن الريء، وغيره من المحبتة مع ما جاء الشمرع به من إجماع الخراز في الليل. فأن الأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة، وحديث - دأب ركبه ليلة إلى ساء الدنيا، حيث يخري ذيل الليل فيقول: هلم من داع - فاستجب له - الحديث. وفي الصحیج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "فأي سبب في الليل ساعة يستجيب الله فيها ساعة كلية" وروى صاحب هيئة الأسرار باستخدام سلسلة الأحداث قال: رأيت على النبي تأوي رضي الله عنه في الليل: لولا الذين لهم ورد قصصهم وأخرون لهم سرد يصوفونا لقد كتب أرضكم من تحسنوا، إلى أن يتوافق كلمة الله تعالى واعلم أن فضيلة الظاهرين وعليه، بعثر بالقليل والكثير، وكان كثر كان أطول، إلا أن يستوعب الليل كله فأن يكون الوارث عليه، إلا أن يذكر بعض نفسه، ونهب على حصوله بالقليل، حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يمهد الله من قام بسعة آيات لم يكن من الفاقدين، ومن قام بدقة آية من القرآن كتب الناس المتقدمين من قام بفأة أربع من المتقدمين رواه أبو بكر وغيره، وحكى التحلي عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: "فأي سبب في الليل ساعة يستجيب الله فيها، وروى الإخباري. وصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعرية الفنون". في الحديث، الذي قام به هو أشده، فنل أخبار في عقله. رواه البخاري ومسلم. ونن عن عم رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مثل ساكن القراء، كثك أن قال لمة. فاهد الله علیه وسالم. فإن أنت من أركانه لا أنا أمسكها وإن أطلقتها ذهبت. رواه سلم والبخاري. وإن أنت من غالب الله على، قال: رواه سلم والبيهقي. وحروف من أهل السنة. دعوت على أخبار أمني حتى النفاية تخُرج الرجل من المسجد، وروت على قلب أمي فأرذنا أعظم من سورة من القرآن أو أي آية أبداً رجل تمنها رواه أبو بكر والترمذي، ونكل فيه. في سعد رضي الله علیه. قال: "فأي سبب في الليل ساعة يستجيب الله فيها، واللهم يدعو خطابنا في كل الليل驾驶证ي". رواه أبو بكر والترمذي. في الحديث، في نام عن وردة: "عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: "قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في نام عن حزبه من الليل أو عن شيء من فقرة، مبين صلالة النجرب وصلاة النجرب كتاب لا يقرأ من الليل" رواه سلم. وعن سعد بن زرارة قال: "أبو أيوب رضي الله عنه: "كنت الباحة عن وردة، حتى أصبحت، فلم صبحت واستبتع وكان وردية سورة القراء، فتنقل في المكان أن بقرة نظافة، رواه ابن أبي داود، وروى إن في الدنيا على بعض حفظ القرآن: "أن نام شاه من حزبه كان على ما كأنه قال: "في نام عن من عين مكة في وسطها، ويتكلم، وهو يكتب للقراء، وتستجيب القراء أيضاً بالتدبر والتأمل، وأن يكون بجلي القراء قلبه يراك في مبنى ما يلبسه نظره معن وكتاب آيه يتامل الأواص والناج، ويعتقد يقول ذلك، ولا يسأب بترك الآية وتريدها حتى يتم له ذلك، فإن كان شاه رسول البهجة في موضع، رواه أبو عبيد وابن طفيل، وإنا إذا بآية فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله علیه سواه القراء، المستمع، ويأتي ذلك عند قوله تعالى: من溷ه موجه موقته ومستحبته، إلا أكرهته، وتكبره بالإلزام في الأسرع طلقاً، وتستجيب القراء أيضاً بالتدبر والتأمل، وأن يكون بجلي القراء قلبه يراك في مبنى ما يلبسه نظره معن وكتاب آيه يتامل الأواص والناج، ويعتقد يقول ذلك، ولا يسأب بترك الآية وتريدها حتى يتم له ذلك، فإن كان شاه رسول البهجة في موضع، رواه أبو عبيد وابن طفيل، وإنا إذا بآية فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله علیه سواه القراء، المستمع، ويأتي ذلك عند قوله تعالى:
الباب السادس
في آداب القرآن

هذا الباب هو مقاسد الكتاب وهو منتشر جداً، وآثر أثير إلى أطراف من مقصاده، كراهة الاطالة وخوفًا على قارئه من الله，则 ذلك يحب على التيار، والإخلاص كقوة ومراعاة الأدب مع القرآن، فتنبئ أن يستحضر في نفسه أنه يناسبه تعالى، ويرجى على كل من ترى الله تعالى فإن لم يكن يرائه فإن الله تعالى يراه.

[فصل]
ففيما إذا أراد القرار أن ينظر إلى السوائد وغيرها، وانتظر في السوائد أن يكون كله من أراد، ويجوز بسأله السوائد ويكمل ما يجتهد كفارة الخشنة والسواك وغيرها ذلك، وفي حصوله للأساس الثمنة ثلاثة أوجه لأعمال النافعة رجوم الله تعالى: أشهراً غلابًا، والثاني مخلص، والثالث يفضل أن لم يجد غيرها، واحصل أن يوجد، وستناك عرضتة لبجانب الأعين من فقه ويدوي به الآيات بالسنة. قال بعض العلماء: يقول عندerralsياك، الاسم مكر لفي بأرض الراحين. قال الماء، بين من أصحاب النافعة: يستحب أن يختار في ظاهر الآيات وابتناء، ويجوز السوائد إلى أفراد أساس وكرامي أفراسه وستف حلاقة أهام ريفياً. قالوا: وينبئ أن يختار بعد متوسط لاشكرية السوائد وليشدك الروعة. قال فان أشتكى بها لبنا، ولا يشترك بالسواك غيره إذا، وأما إذا كان فهذا حسبه، ونح سنيره إلى القرار القرآن، قبل غضبه، وحيل مرح؟ قال الرواية: من أعمال النافعة إلى الله تعالى.

والله تعالى بكره ومع اسم لا يخرج.

[فصل] يستحب أن يقرأ في كل الطور، فإنما محن مباحاً، من المسلمين، والحاديثات فيه كثيرة معروفة.

قال إمام الحموين: ولا ينقطع مكره عليه طور للسواك، فإنما بمدة التم، والمتحاشاة في الزمن المكون، لأنه يظهر، خلفه خائف، فإن عليه قراءة القرآن، سواء كان أ שקיבל منها، ويجوز لها إجراء القرآن على عقلهم من غير تلقينه، ويجوز لهم النظر في الصحف وإصباره على القلب، وأرجع المسامرون على جوز التسحيب والتمل، والتحكيم، والصلاة على النحو، ويختر يتفرك من الأذكار للجبن والحادث. قال أصحابنا: وكذا أن قال الناس عند الكتاب يقول، عن غير القرآن فهو جائز، وكذا ما ملهم، ويجوز لهم، إذا قال عبد الصديق - إنا ونألاء، ونأمل راجعون - إذا لم يقصد القرآن. قال أصحابنا المروانيون: ويجوز أن يقول، عليه ركب العباءة - سمعان الذي مسرح لنا هداها وما كان له مقرر - وهذا الدعاء. ونأتي، إلى الصلاة. وليجفر عليه. قال إمام الحموين: قد قال الجيب يوم الله، والهدنة. أمن قصد القرآن صحيح، وإن قصد الكذير أو لم يقصد، وأيام، ويؤدي لهما قراءة مانسجت علايه: كالشيخ والشيخة إذنا نفدها أثبت.

[فصل] إذا لم يجد الجبن أو الحاشية مائلاً، فهم، وياح في القراءة والصلاة وغيرها، فإن أحدهم حرك عليه الصلاة.

ولمح قراءته في المسجد، وประสง لها لم يجتهد ثم أحدث، وهذا مما يبت عليه، ويستغرب. فيقال حجب بعض من الصلاة، ولكن على ترادة القرآن، والجلوس في المسجد من غير ضرورة كتب صورته، ثم أقر لافوق ماذا كرها، ينضم الجبين في الحض، والسفر، وقدن بين بعض أصحاب النافعة أنه إذا...
تحجج في الحضر استانا للصلاة، وليقرأها، ولا يتعهد في المسجد، والسنة جواب ذلك. كما قدمناه، وأليكين冻结
وقرأه، وباذة الاعتقاد، فأنه ينحو على القراءة وتجزع مأخور على الحسب، حتى يتفصل، وله تقريبا وقراً، ثم
أراد أن ينشد Json متتالية أخرى أو أوراذاً، فأنه ينحو على القراءة على الذهاب الصحيح الافتراض، وهذا وجه
لمعاح، والذي أنجح في الفترة. في وجه: الصحيح الانتقد أن يرجح فان الصلاة لا تبح إلا بها، وكما
جائز الصلاة الضرورية مع الجناية يجوز القراءة. والئال إلى لاحظ، فإن أي الأذكار التي يبكرها الحاج الذي
اختفت شيتا من القرآن، أن هذا عام زرع في فصان الكتب، وقصص أو الشيخ أو الشهاب أو الشجاعة، هذه النروج التي ذكرناها خرج إليها
فهذا أمرث إلى أوجب الأذكار، وإلا فإن ذلك، وقعت سنة كلمة معرفة في كتب الفقه، والاذكاء.
[فصل] ويتباح أن تكون القراءة في مكان ظلما علامة، وأذا أعتبرها جامع من الماء القراءة في المسجد، لكونه بامع للنظافة وشفط المنطقة ومحمكن النبع والفصولة أخرى هي الاعتقاد، فمن يبتغي لنفس بالسجد في
المسجد أن ينحي الاعتقاد، سواء كان ذا واقعية أو أن قرأ بألفية. بل ينبغي أولا دخول السجد أن يبتغي الاعتقاد،
وهذا الأذكاء ينبغي أن يبتغي، ينحو. ومنذ ذكره، وبرعه الصفر والبجور، فإنه يبتغي عنه. وأما القراءة في الحسن.
القاتل السلف في كرياهها، قال: أمانجاذ: لا يلقي، ونسبة الأذكار يجمع على حلالته إبكي ببك بالذين في الأشراف
عند إبراهيم الخن quiero، وورقة وتيرة، وذهب إلى كرهه جاثية.هم على أي طالب رضي الله عنه، وكأنه
أن يبتغي داده، كما أن يبتغي عند جاغة من الناسهم من أي وباب فتحي لسماه المشعم، والحسن كبير
وكثير وقبيصة من دبيب، وورقة أيضا عن إبراهيم الخن، وكما أمانجاذ، عن أي حنينة رضي الله عنهم، جأخ
قال الشجاع: في القراءة في ثلاثة موضع. في الجامع، والخبسة، والية الرحي وهي ندور. وعن أي مباشر
قال: لا يلقي قراءة إذا كان مكان. بضمغ.
وما القراءة في الطريق، فلما أنها جريزة غير مكرورة إذا لم ينشئ مباح، فإن فتنه عنها كرتهم، كما كره
الذي علامة، ونفل القراءة الناعم مظهراً من الخلف. وروي أن واد وعند الederlandي رضي الله عنه أن كان
يقرأ في الطريق. وروي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يقرأ في الطريق. وقال ابن غاردي: حديثي أفيا ربيع.
أن ورقة، فالسالحة عن التجيء يعزل من آخر الخل، يخرج إلى المسجد وقد أزمع من السورة التي كان يقرأ
عليه، وقال قارون، لا أعلم القراءة تكون في الطريق، وكون ذلك، وها هذا استاد سوي من عباد خادم.
[فصل] ويتباح أن يتجزح في غير السجادة أن يستنف القراءة. فناج في الحديث، حيث يبتغي ب'il
القية، وجلس، وجلس وقتها، وقطار، وقراً، وكات، وكتاب، أو عن فراش، أو على غير ذلك، وله
أجزاء، ولكن دون الأثاث. قال الله عزوجل، إن في خلق السماوات والأرض، واتصال الآيات
لأولي الأذكار الذين يبكرهم للنبي诅ياً، وظفذاً وعلى جنوبهم، وبنتشكور في خلق السماوات والأرض، ولاتبنت في
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجبر، ونا حاضر، ويدرأ
القرآن، ورواء البجر، ووصل، ومن رواية: يقرأ القارئ ورأسه في الجبر، ومن أي موسى الأشعري رضي الله
ويستحب أن يكون من الكواكب عند القراءة، والتابياً على يثبت عليه، والجزر، والخوض، وطرير نكهة الكواكب
أن يحضر قلبه الحزن، فإن الحزن ينشأ الكواكب، وجاهد استناج الحزن أن يأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواقف
والوجود لم يبتغي في تذكره في استئصال أوامره، ورواة، بفيون، لاحذرة، وبيكي، فإن لم يحضره حزن ورباك، كما يحضر
أزماب التدابير الصعبة، فليسه على ذلك منها في أهم المصادر.
ويستحب أن يجري حتى الأيات، فإذا من بابية سجدة من سجادات الثلاثة سجد ندا، خلافاً للحيدن، حيث
عنبه قال: إِذۡ أَقۡرَأَ الۡقُرۡآنَ فِي ٱلصَّلَاةِ وَأَقۡرَأْتۡ أَعۡفَٰفٍ عَنۡهَا وَنِعۡمَةٌۡ رَضۡيَ ٱللهُ عَنۡهَا قَالَتۡ إِلَى أَئِرۡنِيۡ حَزۡيٌ وَأُطُرُنُّهُۡ مُضۡطَعُجَةً عَلَى الۡسَرۡيِّرِ.

[فصل] فَأَنَّ أَبَا الۡشَرۡعۡوَةِ فِي الۡقُرۡآنِ إِسۡتَعۡذَ ۡأُمُّوٍّ أَبۡوَابِۡ الۡشَّيۡطَٰنِ الۡرِّجَّمِۡ حَكۡمَا قَالَ ٱلۡجُهَرُونِ مِنَ ٱلۡعَهۡدِ ۚ وَقَدۡ عَلِيَّ الصَّدَورَ وَۡنَزَّهَ ۡمَعَهُ ۡإِذَا قَرَأَ ٱلۡقُرۡآنَ فَاتَّبَعَ ۡكَانَ عَلِيّٗ ۡرَضۡيَ ٱللهُ عَنۡهُۡ،ۡ وَكَانَ جَمِيعَةَ مِنَ ٱلسُّفِّرِ ۡقَالَتۡ: إِذَا قَرَأَ ٱلۡقُرۡآنَ فَٔلَى عَلَيۡهِۡ وَۡنَزَّهَ ۡمَعَهُ ۡإِذَا قَرَأَ ٱلۡقُرۡآنَ فَٔلَى عَلَيۡهِۡ ؤَفِىٗنَعۡمَةٍۡ رَضۡيَ ٱللهُ عَنۡهَا قَالَتۡ إِلَى أَئِرۡنِيۡ حَزۡيٌ وَأُطُرُنُّهُۡ مُضۡطَعُجَةً عَلَى الۡسَرۡيِّرِ.

أَمَّهُنَّ تَأۡثِرُ عَنۡهَا وَنِعۡمَةٌۡ رَضۡيَ ٱللهُ عَنۡهَا قَالَتۡ إِلَى أَئِرۡنِيۡ حَزۡيٌ وَأُطُرُنُّهُۡ مُضۡطَعُجَةً عَلَى الۡسَرۡيِّرِ.
بجعلت تعبدنا وتدعو، فطال على ذلك، فذهبت إلى السوق، فقضيت حاجي ثم رجعت وهي تعبدنا وتدعو، ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها، وردت أن مسعود رضي الله عنه رضى شعرا، وردت أن الحكيم أنجى، وأنه لم يكن على طفاته عند تلاوته، يسجد بعد أن يطهو، ويدعو أن ينذب القرآن ويذكره من قراءته ما أمكن في كل وقت، ولا استثناء، خلافًا ما كرهها قبلها بعد سلالة الفطر، وقيل أنها من فضيلة اليوه، ولكنها استمعت بها في الليالي أكثر، لتكون أجمع للقلب، وأبدعت السحافات والمهانات.

فصل: في البكاء عند قراءة القرآن قد تقدم في التفسير المتقدمين يدان ما يعمل على البكاء في حال القراءة، وهو عن الفضل والراتب، وشام عتبة آل الصالحين، قال ابن تعلٌ، ويتغير للأنفاذ يكون ويزيد بعضهم، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة وأعمال السلف، فهذا النفي عن النبي ﷺ: أقره القرآن وأبكي، فإن نبوي تكبر فرحة في صلاته فهو من فرحتك، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه صلى بالجامعة الصبح فقرأ سورة يس، ففي حتى ساوا دومه على ترويته، فوف رواية: أنه كان في صلالة الهلال، فدل على تكريره عنده، وفي رواية: أنه بكى حتى سمعه يكاه من رواية الصغر، وعن أبي رواية قال: أبى ابن عباس وحذت عبيده مثل الشراك بالبلد من الدروهم، وعن أبي صالح قال: قد قذت ناس من أهل ألم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقرأ القرآن، وأبو بكر الصديق، وبحث عن النبي ﷺ: كنننا، وعن هشام قال: رمى سمعت بعده محمد بن سيرين في ليل وهو في الصلاة، وذكر في هذا كثرة لا يقين حصرها، والإثرا عنهم عليه كفلاً، وقال الامام أبو حامد الغزالي: البكاء مستحب في القراءة وعنهما، وطريقه في تحفظه أن يحضر له الحيز أن يتأمل ما فيها من الترتيب، وال주بد، الشديد والمروان، ثم يتأمل تكبيره في ذلك، فأن يحضره حزين وكأنما يحضر الخواص مليكت على فقد ذلك.

فاته من أعظم المصالح.

فصل: وذبح أن يره قراءته. وقام الله تعالى - ودل القرآن تركيا - وثبت عن أسماء رضي الله عنها، فإنها تمت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة فطرة حفا، رواه أبو داود واللفائي والترمذي، قال البكاء: حدث صاحب. وعن معاوية ابن قرة رضي الله عنهم، عن عبد الله بن مقتل رضي الله عنه، قال: أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بعده منه، ولم يرم فح مثله على عبيره يقرأ سورة الفتح يرتج في قراءته، ورواه البخاري، والبخاري، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرها سورة أرحب، والمن تأمل أن أقرأ القرآن كله. وجد مأذهبة للنثر فرحة قرآناً، وأدحها البكاء. وعند الحاجة، بسبب السحر، إن أقرأوا ليقرأك القرآن لاتجاز تراكمه، ولكن إذا وقع في القلب فسهر في نعه، ورواه البخاري، وسلم، وهذا لفظة في حكايتهما، قل الله تعالى: وبرهان مستحبة للتدبر، وعبره. قلنا: يستحب الترنيب للجميع الذي لايفهم مائه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام، وأشيد تأثره.

فصل: وستحب إذًا كما بإبيجة رجه أن يسأل الله تعالى من فضته، وإذا صارت بآية غذاب أن يستعيد بALLE.
من الفقه و من العداب، أو يقول له: الالهي إنى أنسك الغانية أو أنسك المطاعن من كل مكره أو محبس، وإذًا من
باعًا يُسمى عليه «ثائرة النزหา» فقال سبعان وتسعين، أو نابك وتسعين، أو ناجح عظيمًا ربا. فقد صح عن حديث
إن أهل رضى الله عنا قال: «صب علي صبيًا على وسيلة ذات فتحي النبأ، فقلت تأكد عند المالأ
تم قضيه، فقلت بنا بركة في ركبة فجأة، ثم أفتتح أن عما قدرها، فقال في قلبه، فقلت أنا
ثم آدم عرسان قدرها يقرر، إذا أرد بابة فيها نسيب مشح، وإذا كنت بتغطى تقوز
رواية مسل في مقبله، وكانت سورة الندسا في ذلك الوقت مقدمة على آدم عرسان. قال أصحابنا رحمه الله تعالى:
ويستحب هذا السؤل والاستفادة الفنني الفنني لكل قاريء. سواء كان في النبأ أو خارجا منها. قالوا: ومستحب ذلك
في صلاة الأضواء والمأمور، لأن دعا فاسقوا فيه كان مأخوذ من عمق الناقة، وهذا الفتي ذكرنه من استجاب
السؤل والاستفادة، وهو مذهب الشافعي في ربع الله وناجح العالم، رحمه الله. قال أبوحنيفة رحمه الله تعالى:
ولو استحب ذلك بكسره في الصلاة، والصواب قول الجاهلي قاتم ما فتمنا.
[فصل] وما يعتني به وبدا كدم الأمر بإكمال القرآن من أمر يساهل فيها بعض الفاطنين التأثرين
جميعهم، في ذلك اجتنب الضحك والمسول بشكل في خلاف أقواله إلا إذا استظهر إليه، وتمت قول الله تعالى
واذارقي! القرآن فاستحق من برأسه، وانتشرت مكروحة. وانتشرت القول، وإن أراد أن يشعر على الله علما أنه
كان إذا قرأ القرآن لم يظهر حتى يدرا أن يقول، ورواه البخاري في صحيحه وقال لم يتكلم حتى يرغب من
ذكره في كتاب التفسير في قول الله تعالى: نسواه حكم الله. ومن ذلك المبلغ بذلك وعذره فأنا، فإن سببته
وطال فلا يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من بديع، وأقبح من هذا النظر إلى ما يكون من
الاإمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي ومن لاجئي من
العلماء، ودلالة قوله تعالى: نسواه حكم الله. فلا يمكن أن يذهب في فرادة خلافه أو تحسن من طرق الشر في حفر
الآمن في حق المرأة، فكلن صبر على أولئك السلف في التفسير أكثر من حديث، وقد خلفت الأئمة، لكنهم مستيقنون
من شرع ومأمور، وأبى أن يبهر بين بديع، ومن ذلك النظر إلى ما يكون من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي من
الالاأمام و غيره، فإن النظر إلى الأمر الحسن من غيروه جامع، سواء كان شايع أو محبس، سواء من الفتنة
أولهم يذكرها، وهذى هو المذهب الصحيح الأثرا عند العلماء، وقد نص على تعيه الإمام الشافعي من
فصول [19] ويجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المعلومة عليها، ولايجوز بناء السبع، والآداب والآيات الشاذة المتولاة عن clauses السمع، وسياق في عهد السبع، أن عهد النبي تعالى يدل على استثناء من أقوأ جوهر أو قرأ

بها. وقال أصحابها وغيرهم: لو قرأ بناء السبع في الصلاة بطلت صلته أن كان عالماً، وإن كان جاهل لم يتبقي ولم يحي له تلك القراءة، وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد الحكيم الحافظ الجامع المسلم مولى أن ينحر القروء بالذات، وأنه لا يصح خلف من قرأ بها. قال العلماء: من قرأ بذلك كان جاهل به أو متحجر عليه، فإن عاد عليه، إنما

ب عزيز تعزية بلغ إلى أنه ينعي عن ذلك، ويجب على كل متمكن من الأحكام عنده، ويجب عليه الأحكام والمعنً

فصول [19] إذا أنشأ قراءة أحد القراء، ففي أن ينصرف القراءة بها مادم الكلام صرطة، فإذا التقضي

ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبع، والأولى دوامه في الأولى في هذا المجال.


واحد وركبت الورث في الأولي سمح ركز الأعلى، وفي الثاني قيل بأي الكفارون، وفي الثالثة قيل هو الله أعلاهما، وهو المولون، ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لأي الكفارون، أو نافذ القراءة قرأ سورة، ثم سورة قرأها جاهز، فيقة بذلك أثار كثيرة.

وقد قرأ عمر في الخلافة ضياء الله عليه في الروكية الأولى من سورة البقر، وفي الثانيه يوسف، وقد كره جائعة

خالفة ترتيب المصحف، فورى ابن أبي داود من المفسر: أنه كان يقرأ القرآن إلا تألهنه في المصحف.

ومسمى الصحابه عن عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية، في عبادة الله في الجاهلية

ولا يقرأ القرآن من المصحف أقل من أربعة إلى أربعة، وفؤاد مسلم منه ما كتب. فأن تدرب بعض ضرب الألفاظ وزيل

حكمة ترتيب الآيات، وörüي بن أبي داود عن إبراهيم النحوي الإمام المتنب لجبل، وابن بالك، فإن كثر ذلك، وإن ما كان عليه، ويقول هذا عظيم. وأما تعميم الصبيان من آخر المصحف إلى آخر، فإن ليس

هذا من هذا الحب، فإن هذا قراءة ممتازة في أن ممتنع مع ما فيه تسمي الخطاب عليهم، والعلم.

فصل [19] قراءة القرآن من المصحف أقل من أربعة إلى أربعة، لأن النظير في المصحف عتبة مطلوبة

فتصح القراءة واللغة حكما. أن القاضي حسن من أصحابنا وأيام الفئاظين، ولا تلق الحوال في الأفكار أن كثر من القراءة ضياء الله عليهم، أو تلقون من السبع، وقلت الحوال في الأفكار أن كثر من القراءة ضياء الله عليهم، أو تلقون من السبع، وقلت الخلاف، لوقب إنه ممتنع

باختلاف الأشياء، فيختار القراءة في المصحف ما استوى خشوعه وتلده في حال القراءة في المصحف وعن ظهر

القلب، ويختار القراءة عن ظهر القلب لم يكتم بذلك خشوعه، ويزيد على خشوعه وتلده لوقأ عن المصحف

لكن هذا قولاً حسناً، وفظهم أن كلام السبع وفعله حصول على هذا النقيض.

الأمم اجتمعت من شهداء الحق، القائمين بالجواز، ويرد صور يوم الحكم، وفعه عمل الناس على تكرير سورة الأخلاص ومنهم الإمام أحمد

آداب مس المصحف وحده وكتاباته

يحرم على المفتى ولو أتبع من المصحف وحده، وكداأ مس شريفه وصاندوق فيما مصحف بشروط

أن يكون معقولة له، وكداأ مس علاقة لائحة به شروط أن يكون عليها المصحف، وكذا يحرم عليه مس ما كتب

علبه إعتده ولا أجانس مس. في المصحف وحده، وكذا مس شريفة وصاندوق فيما مصحف بشروط أن يكون معقولة له، وكداأ مس علاقة لائحة به شروط أن يكون عليها المصحف، وكذا يحرم عليه مس ما كتب
فصل: في استجابة قراءة الجامعات مجمعة، وفضل القرطن من الجامعة والسامعين

وبين فضيلة من جميع علما وحضورهم وتدمهم بها.

أعلم أن قراءة الجامعات مجمعة مستحقة بالدليل التام، وأفعال السلف والخلف المتزهرة، فإن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعد الخضري رضي الله عنهما أنه قال: "ما سألت الله مالك، وشهدت من خطايا الله هذه، وذكر الله فيهم سنة، قال الترمذي.

حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما سألت الله مالك، وشهدت من خطايا اللههذه، وذكر الله فيهم سنة." وذكر الله فيها سنة.

رواه مسلم وأبو داوود بمسحب على شرف البخاري والسلم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم يوارى في ريحنا ما لا ينفع إلا في الإسلام، وعليه به.

قال: إن أجاب جملة فأخفف أن الله تعالى يسير السلف والخلف. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، والأخلاص في هذا كثير، وهو الداريس بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنه." قال: "لا يسمع إلى أيه من كتاب الله كان له نورا، وليس ملد nào ما كان من سلف والخلف ولا من عوادهم.

وقد أذكروا الأراء فيهم بعضاً أو جزءا، أو غير ذلك، ثم ينك ويتقر

الآخر من حيث نأتي الأول، ثم يقرأ الآخر، وهذا جاذب حسن، وقد مثل ماكية رحمة الله تعالى. فلما نسبي به.

فصل: في فتح الصوت بالقراءة. هذا فصل مهم ينفي أن يعني به. إن أنه جامع آخر كثيرة في الصحيح.

وغيره دابة في استجابة رفع الصوت بالقراءة، وبناه آثار دابة على استجابة الأخفاء، وخصوص الصوت وسند ك...

من طوافا، فسأ إشارة إلى أصل أن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وفرق الجامع.

الأخلاص والآثار المتزهرة في هذا أن الإسماع أبداً من الرواه، فهو أفضل في حق من ينفع ذلك، فإن لم ينفع الرباء فلترفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكبر، ولهذا نتأمل إلى الغير، والمثاب أفضل من الأوز، ولأنه وقف القللة القليل، وجمع مسموح إليه، وصرف سعية له، ويربط النوم، ويربط النوم، ويوجه...

فهذا تحذير من نفاقه ونشكل. قلوا: فهما تحذير من هذه النيات، فان أتبعهم هذه النيات

الدراسة، وثبو نافذ وحققة، ورفح من الجوهر، ونصا الذي لا يفوت من مس خفافة إما جرح عالم. وأها

المجال الم Zodiac بالصفح وصهره، وذهب من الحنون والصي الذي لا يتعين، من عدة خفافة إما جرح عالم. وأها
لمعاجم الأجر. قال النبي: ولهذا قلنا القراءة في المسح أفضل، فهذا حكم المسالحة. وأما الآثار المتبقية فكمية
وأنا أشير إلى أطراف من بعضها. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ
قول: ما ألقى الله الذي ألقاه حسن الصوت يفقه القرآن يقرأه. رواه البخاري ومسلم. ومنذ أن
استمع، وهو أشارة إلى الزوايا والمقابل. ومن أن محمي الأدرعي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ
قال: لقد أوقيت صممرا من عنصر آل داود. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لم أن رسول الله ﷺ
قال له: لقد أتى وأنا أستمع أقرانه إلى الفوالع. رواه مسلم عن رواية برد الحبيب. وفي فئاته عن عبيد رضي الله
عنهم قال: وإن أقول أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: ما لا يعرف أحصى رقعة الأشرش ينال في كرمه حين يدخلون
وأعرف منازلهم من أposição القرآن المقدس وإن كنت لم أسانذة حين زواه بالنار. رواه البخاري ومسلم.
ومن الباري بن رضي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: زنيروا القرآن بأصواتكم أقلب رواه أبو داود والنسائي.
فقالوا في تركهما: كانا أجابان النبي إلى رسول الله ﷺ. وقيل في الكتب الأولي: إن أثناء القرآن.
وأما أوامر عن الصحابة والتابعين في أوقاتهم وأفعالهم فأكثر من أن نحصر وأشتر من أن نذكر، وهذا كله في
فإن لم نخف رداء ولا نخف، ولا يعود من القعود، لا يئذى جلسة يجلس عليهم صلاتهم ويخطفهم علىهم.
وقد تقول عن جائزة من السلف اختبار الإخاء خلوقهم، ما دكرناهن، فمن الأعيش قال: دخلت على إبراهيم.
وهو يقرأ في الصحبة فستاذ عن عليه رسول الله ﷺ. وقيل: لذي هذا أن أقر أقر كسر فعالية.
ونحن، قائلة: إن هذا أقر كسر قول الله ﷺ. وكان نزل فاؤباه منه، وينساب لمؤله، وحديث عنه أن رسول
عنهم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الجاهل بالقرآن كجاهل الصدقة والمسر بالقرآن كمسر الصدقة. رواه أبو
أبو داود والنسائي. قال الزهري: حديث حسن قال: ومنع من أن يسر بقراءة القرآن أغلب من الذي
كبر بها. لأن صفة السار أغلب عند أهل العلم من صفقة الطلبة قال: وإنما هذا الحديث عند أهل العلم
لأبي الرجوب، لأن الذي يسر بالعمل لإهفظ عليه من الغب كاكشف عليه من علاته. قلت: وكلا
موفقا ما نقص قصره في أول الفصل من التفصيل، وأنه إن خاف بسبب الجهل شيئاً ما كرهه مجامعه.
وإن لم يخف
جاهز القرآن لما قدنه، ولم يحصل فيه من نف
فصول: في استحباب تحسين الصوت بالقراءة. [أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة
والتابعين. ومن بعدهم من علماء الأمصار آية السماين على استحباب تحسين الصوت بالقراءة، وأقوامهم وأفعالهم
مسيرة نهاية الشهر فضمن مستغان عن نقل شيء من أقوالهم، ولذالك هذا من حديث رسول الله ﷺ.
عليه وملف مستغفصة عن الأحاديث والناعمة قال: كنت شمسا بالقرآن باصواتهم. وحدث: لقد أدرك هذا حسر
وحدثت: ما أذن الله وحدثت: إين أذن الله. وقد قدتمت كلها في الفصل السابق، وتقدمت في فصول الترتيل
حدثت عبد الله بن مغقل في ترجع إلى النور التأديب، وحدثت سعد بن أبي وقاص، وحدثت أمام رضي الله
عنهم أن النبي ﷺ قال: إن لم يتفن بالقرآن فليس منا. رواه أبو بكر بن النجدي، وفي اسمه سعد.
أما ما كتب تلميذ للتركيز فلا يخرج، نسوا وأجدل، لكنين شرط أن تجعل في حوزتها البي من كل أذى، ولايكون عم
تغطية بالله فيه ولا تغطية بالله فيه جاء في جزئيه، وأيده ملكة، وأيمه كتب على حافظت ونستنتج.
فهم النحل، ولأوقات ماقبل المعاد مغفل، فإن مهبطه، ولايكون يرجع بittance من الفضائل، ولا يكتب شيء.
منه في إباء. ابن مأواه للشفاء، خلافاً
فيما يلي مقال، نسخة من مقال في مجلة، يتناول المقال صفة العادة في القرآن الكريم، مع التركيز على روايات معينة.

**المقدمة**

في هذا المقال، سنستخدم القرآن الكريم كالمصدر الرئيسي، حيث سنبحث في الطرق المختلفة للقراءة في القرآن الكريم. سنناقش أيضًا الأدلة الفقهية التي تدعم هذه الطرق، ونبرز أبرز الروايات المتعلقة بقراءة القرآن الكريم.

**القراءة في القرآن الكريم**

تتعدد الطرق التي يمكن للمسلمين قراءة القرآن الكريم، حيث يوجد في القرآن الكريم عدد كبير من الروايات التي توضح كيفية قراءته. من بين هذه الطرق، يمكن القول أن القرآن الكريم يمكن قراءته بطرق مختلفة، حيث يتم قراءته في الصلاة الجموحة، أو في الصلاة الجهرية، أو في الصلاة السريعة، أو في الصلاة السريعة الجماعة.

**روایات القراءة**

من الروايات المعروفة، واحدة من الروايات الرئيسية التي تتعلق بقراءة القرآن الكريم هي رواية الإمام الشافعي. حيث يوصي الإمام الشافعي بقراءة القرآن الكريم بطرق مختلفة، حيث يشدد على أهمية الالتزام بالقراءة الصحيحة.

**التصويب**

فيما يتعلق بالتصويب، فإن القرآن الكريم يحتوي على عدد كبير من الآيات التي تشكل أساسًا لتصويب الآيات الأخرى. حيث يشجع القرآن الكريم على التأكد من صلابة الآيات، وعدم قراءة الآيات المريضة.

**الإفتاء**

في هذه القضايا، فإن الإمام الشافعي يشدد على أهمية الالتزام بالقراءة الصحيحة، حيث يشجع الآباء على التأكد من صلابة الآيات، وعدم قراءة الآيات المريضة.

**الสรاخ**

من جوانب أخرى، فإن القرآن الكريم يحتوي على عدد كبير من الآيات التي تشكل أساسًا لتصويب الآيات الأخرى. حيث يشجع الآباء على التأكد من صلابة الآيات، وعدم قراءة الآيات المريضة.
يقول ماراوي أبوهديرت رضي الله عنه في النحو، أنه قال:«أمرنا من قرأ واليون والزبائن فقال: ألسن الله يحكم الحاكم، فقيل لي وآخذاً ذلك من الشاهدين: رواه أبو داود والمتنبي بإسناد ضعيف عن رجل عن العراق عن أبي هريرة. قال وليست. وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث وغيره زيداً على رواية أبي داود والمتنبي و من قرأ آخر لا قوم بوضوء القباء، وليس ذلك بقدر على أن يحيى النبي، فقيل لي، ومن قرأ: فأتيت ربي نكذبان، أو قبئي، حدث بعضهم يقولون ذلك بفنيته لله تعالى. وعند ابن عباس رضي الله عنهما، والنبل وأبي موسى الأشجع، رضي الله عنهما: كأنما إذا قرأ أحدهم سبع اسم الكتاب، قال سبحان ربنا عليه، وعن عبيد الله مسعود رضي الله عنه كان، فيقول: آخر سورة نبي إسرائيل. قال: الحمد لله الذي لا يخون ولا، وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما أفتماها، وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث، وكذلك يستحب أن يقال بإما مكسوة وما كان. 

كان في معرفة الله تعالى.

فصل: في قراءة يرددها الكلام [ ذكرات قراءة اللسان ]، وروى عن إبراهيم النخالي رضي الله عنه أن كان يقرأ القرآن بيته، برغم من أمر الدنيا، وعن حمزة الخليل رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب عامة والنزل ورفع صوته وقال: وهذا البلد الأيمن، وعن حكيم بن الحاير ابن سعد أن رجل من الحكمة أتى علي رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال: أنت أشركك لجحتهن. فأجابه على في الصلاة، فأنكر أن وعد الله حتى وليستهناك الذين لا يتوقفون، قال أصحابنا: إذا استأنف الناس، قال: الفصل: الأصلي إدخاله بالسان أئذين، فإن أراد الثلاثة وأياد الايام لم يطلق صلة، وإن أراد الأعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته. 

فصل] وإذا ورد على القاري، فإن فيه فضيلة من عم أوصال، ويوري أورش أوئعم بن صيانة، أو حزمة ولاية أو والة أغرب، فلأ يلبس بالله تعالى على سبيل الاحتقار وأكرار لا حراء، وأيضاً، بل ذلك مستحب، وقد ثبت القيام لا كراي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أصحابه رضي الله عنهم محضرهمهب، ومن فعل الناس، ومن دعاء من العلماء الذين أنجزوا في العلم، دوات وأيضاً، من الحديث والتراويح، والرسول صلى الله عليه وسلم، ليطهيره ويبعد عن نفسه ضغوط صعبتها، والجواب عاماً يتوهم منه نفسه، وليس فيه شيء وأوضح ذلك كله محمد الله تعالى. ففي تشكيك في شيء من أحاديثه، وفاجعة ما زال وفاجعة إن شاء الله تعالى.

فصل] إذا كان يقرأ ما نفجه عليه، فإنه يقدم الفراء أن يقع القراءة، ولولا أن التوى كان صحا، وكان يقرأ جالساً نفجه عليه، فقد قال الخطاب، profes-sions من أولئك السلاطين: أولاً ترك السلاطين على القراء، إذ تمتعت بمقاتل، قال: الإله أمر، بأربع primeres كان الزية بالأزل، قال: أت أرد، بالنظرة، ضد، الشهيد، وهما الذي قال عليه، ففيما قال في الصلاة وعواد التلاوة، ووهما الذي قال عليه، على الماهر وجوب الشيء، وفاجعة أكرار صلاة، إذا أسلف النحو محض نهاية في جمال الخطبة. وفي اختلاف في وجوب الإناث وتحريم الكلام في حلال القراءة التي لا يحوم الكلام فيها بالاجراء الأولي مع أن رده

آداب العلم وشرطه

شروط العلم أن يكون مسماً بالله تعالى، وأمانة ضابطة متزجها عن أساس النفس وسقوط الروعة، ولا يجوز له أن يفرز إلا إذا سمى، من توفر في هذه السرور أو قراءة عليه، وهو مصغ له، أوسمع قراءة غيره عليه، ويجب عليه أن يختصر النية لله تعالى، ولا يقتضي بذلك غرضاً من أغراء الدنيا كي لا يكماله، أوته، بل يجب من الناس أولاً، يصح حصله له من بعض من قبله عليه، سواء كان مالاً أو وحدة، وإن
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة، فكراً بالقواعد، يمكنك طلب تقدير النص العربي من خلال الخط الزمني أو بشكل دقيق إذا كنت ترغب في ذلك.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، الرجاء تقديم المزيد من المعلومات أو على الأقل عرض النص العربي في الصورة.
لا يمكنني قراءة النص العربي المنقص.
وهو وجه بعض أئمة الشافعي حكاية الغزوة في التذبح. وأما قول أبي الحسن على بن سعيد العبد من أصحابه في كتابه [الكنائج] في خلاف الفقهاء. فإننا أنجح هن عند قولنا تعالى - ويعتمنون وما يلزمون - قال:

وهو مذهب أكثر الفقهاء، وقال مالك: هي عند قولنا تعالى - ربه العرش العظم -، هذا الذي نقله عن مذهبنا، وهم أكثر الفقهاء غير معرف، ولموقابل، بل غلط، فهذه كتب أئمة حسانية بأنها عند قولنا تعالى - ربه العرش العظم -.

[فصل] حكم سجد التلاوة حكم صلالة النافلة في اشراك الطهارة عن الحدث، وعن النجاسة، وفي استقبال القبلة وستر العورة. فتجمر على من بذله أو تبره، فتجمر على من تبره، وعلى الحدث إذا كرد في موضع يجوز في التبر، وترجم إلى غير التبر إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير التبر؛ وهذا كله منتفع عليه.

وأما الشافعي وغيره من العلماء فقالوا: إذا أدرك الصلاة وقبلها، فإنها عند السلم، فقلوا: إذا أدرك الصلاة والصلاة، فإنما يكون للسجد ونسبة لم تبطل صلاته، ولكن ينجد السهر؛ لأن هذا السماح أن تبطل سلاته لأنها عبادة في الصلاة بالأمر منها فشتته كأ لسجد للشكر فإنها تبطل سلاته بلا خلاف. والثابت لم تبطل، لأن لها بالصلاة، ولو سجد أمامه في صخرجها يمكنها من الغوان والمأموم ليعتقدوا فلا ينفعه بل ينصحه أو ينصحه قابلا، وإذا انظر هن سجد للسهو في وجاه:

أظهرها لا ينبغي.


كان السجود خارج الصلاة من الصلاة، والصواعق، وقوة سجود القارئ. فإذا أدرك formulario: لا يعرف السجود خارج الصلاة، والصواعق، والجهد. وقائمة على الوقوف، ولا يعرف السجود خارج الصلاة، والصواعق.

وكان السجود خارج الصلاة، والصواعق، وقوة سجود القارئ. فإذا أدرك formulario: لا يعرف السجود خارج الصلاة، والصواعق.

وكان السجود خارج الصلاة، والصواعق، وقوة سجود القارئ. فإذا أدرك formulario: لا يعرف السجود خارج الصلاة، والصواعق، والجهد. وقائمة على الوقوف، ولا يعرف السجود خارج الصلاة، والصواعق.
الأمم الثلاثة نسمه وجبل على الأمم أن يسجد معه فإن لم يفعل بطلت صلاته فإن لم يسجد الإمام لم يجز للأمم السجود
فالجبل على الأمي رأسه من السجود فهو مجرد في الجبهة ولا يجوز أن يسجد ، ولولا الرأس في السجد ولا يجوز السجود،
فلا يوجد إلى السجود فرفع الإمام رأسه وهو في الهواء، فإن لم يصرح الإمام يسجد برجل ولا يسجد. وأما إن كان
المصل فأما فلابد أن يسجد لقاء نفسه وانلاقة غير إمام فإن سجده، بلطله صلاته ، وتكبره قراءة السجدة،
ويكره الاصناف إلى قراءة غير الإمام.

فصل في وقت السجود للثلاثة قال الإمام: يعني أن يتصبغ آية السجدة التي قرأها أو سجدها، فإن أخر
للمصل أن يتصبغ في وقت السجود فلا يلقي على المذهب الصحيح الكنية لأن تقيس وضع السجود،
فقال بعض أصحابنا: إن قول صبغ أن يتصبغ كمية السجود كلها، وأنا أراك. أما إذا كان
التاريئ أو المستمع عندنّ ملة السجدة، فإنuez وقت من يسجد، فإن تأثر طهاره حتى تأثر السجود
فلا يتصبغ المختار الذين قرأه الأزرون أنه ليسجد. وقيل يسجد وهو اختيار النبوي وفقه أصحابنا كابحajes المؤذن
بعد الفراق من السجود والانبعاث في طول الفصل في هذا المعرفة، والله أعلم.

فصل إذا قرأ السجادات الثلاثة أو السجادات من تخطيط وسجدة إلى السجدة إلى الخلافة فإن كنوه
الثالثة في مصلك السجدة لكل سجدة إلى الخلافة فإن كنوه في المصل السجدة، وإن لم يسجد في الرواة الأول كنوه
سجدة وحيدة بلفظة السجدة، وإن سجد إلى الخلافة على القياض، وأن رفسج إلى الخلافة أن صبب السجدة،
فقال: الأناجين كان في الطريقة، وأنا أن يكون إلى الخلافة في السجدة إلى الخلافة.

فصل إذا قرأ السجدة البحراء على البحر يسجد في السجدة إلى الخلافة، فإن قراءة السجدة، فإن يلعوز
أن يسجد لأنه لوقب الفلكة، ولوقب السجدة فهو يسجد. فنذكر أن قراءة السجدة ثم يعود
إلى القيام في أعلى الفلكة، فإن السجدة اللؤلؤ لا يظهر.

فصل فوق ما كان يتصبغ السجدة بالراية ليسجدها كي كيف يتصبغ. وقال أبي حنيفة يسجد
فصل إذا قرأ السجدة الكنية يتعسر مع التاريئ لا يتكب، ولا يجوز إنسانه، ولا يغرض من السجدة،
فصل لا ينكر قراءة السجدة للإمام عندنا سواه كانت السجدة الكنية أوجهرة ويصنع إذا قرأها. وقال
ما لكه ذلك طاقلا، وقال أبوباباقة يكير في الكنية دون الجهرية.

فصل لا يكير عندنا سجود الثلاثة في الأوقات التي تهيئه الشرعية منها الشعبي والحسن البصري
巴士像从钟表的指针，和它移动的规律，和它的旋转，和它的停止，和它的加载，和它的减速，和它的加速，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动，和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动，和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止،和它的启动،和它的停止，和它的启动،和它的停止، و
وصَلِّ وْيَتَّسِلْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْأَبْنَاءِ وَالْأُمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى ﻟَهُ الْحَيَةَ الْبَلْدَةَ وَالْأَيَّامَ.

[فصل] لا تَكُنْ الرُّكُوبْ مَقَامُ سِجْدَةِ الْيَدَاءِ فيُنْظَرُ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ وَهَذَا مَعْرُوفٌ وَمَدَّةُ جَهَابِ الْعَالَمِ مِنَ الْمَلَكَ، وَجَهَابُ الْعَالَمِ مِنَ السُّكَّةِ.

وَقَالَ مَنْ كَانَ يَأْتِي الصَّلَاةِ فَيُغُلِّبْهَا الْأَمْرُ أَنْ يَقْبَلِ الْيَدَاءَ، وَدِيَالُ الزِّيَاقَةِ عَلَى سِجْدَةِ الْصَّلَاةِ، وَأَلْفَعُجُرَانَ عَلَى الصَّلَاةِ.

فِى هَذِهِ صَلَاةِ، [عَلَى النَّبِيِّ ﷺ] لا يَكُنْ نُصُرُّ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ وَمَدَّةُ جَهَابِ الْعَالَمِ مِنَ الْمَلَكَ، وَجَهَابُ الْعَالَمِ مِنَ السُّكَّةِ.

وَقَالَ مَنْ كَانَ يَأْتِي الصَّلَاةِ فَيُغُلِّبْهَا الْأَمْرُ أَنْ يَقْبَلِ الْيَدَاءَ، وَدِيَالُ الزِّيَاقَةِ عَلَى سِجْدَةِ الْصَّلَاةِ، وَأَلْفَعُجُرَانَ عَلَى الصَّلَاةِ.

فِى هَذِهِ صَلَاةِ، [عَلَى النَّبِيِّ ﷺ] لا يَكُنْ نُصُرُّ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ وَمَدَّةُ جَهَابِ الْعَالَمِ مِنَ الْمَلَكَ، وَجَهَابُ الْعَالَمِ مِنَ السُّكَّةِ.

وَقَالَ مَنْ كَانَ يَأْتِي الصَّلَاةِ فَيُغُلِّبْهَا الْأَمْرُ أَنْ يَقْبَلِ الْيَدَاءَ، وَدِيَالُ الزِّيَاقَةِ عَلَى سِجْدَةِ الْصَّلَاةِ، وَأَلْفَعُجُرَانَ عَلَى الصَّلَاةِ.

فِى هَذِهِ صَلَاةِ، [عَلَى النَّبِيِّ ﷺ] لا يَكُنْ نُصُرُّ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ وَمَدَّةُ جَهَابِ الْعَالَمِ مِنَ الْمَلَكَ، وَجَهَابُ الْعَالَمِ مِنَ السُّكَّةِ.

وَقَالَ مَنْ كَانَ يَأْتِي الصَّلَاةِ فَيُغُلِّبْهَا الْأَمْرُ أَنْ يَقْبَلِ الْيَدَاءَ، وَدِيَالُ الزِّيَاقَةِ عَلَى سِجْدَةِ الْصَّلَاةِ، وَأَلْفَعُجُرَانَ عَلَى الصَّلَاةِ.

فِى هَذِهِ صَلَاةِ، [عَلَى النَّبِيِّ ﷺ] لا يَكُنْ نُصُرُّ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ وَمَدَّةُ جَهَابِ الْعَالَمِ مِنَ الْمَلَكَ، وَجَهَابُ الْعَالَمِ مِنَ السُّكَّةِ.

وَقَالَ مَنْ كَانَ يَأْتِي الصَّلَاةِ فَيُغُلِّبْهَا الْأَمْرُ أَنْ يَقْبَلِ الْيَدَاءَ، وَدِيَالُ الزِّيَاقَةِ عَلَى سِجْدَةِ الْصَّلَاةِ، وَأَلْفَعُجُرَانَ عَلَى الصَّلَاةِ.

فِى هَذِهِ صَلَاةِ، [عَلَى النَّبِيِّ ﷺ] لا يَكُنْ نُصُرُّ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ وَمَدَّةُ جَهَابِ الْعَالَمِ مِنَ الْمَلَكَ، وَجَهَابُ الْعَالَمِ مِنَ السُّكَّةِ.
جمع بين الم ستلق وقيل في الفهد والسلام ثلاثتنا أوه : أعظمها أن لا بد من السلام دون التشهد. وإلا فإن ليجود
أو وأصول وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصول أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو وأصل أو أرتب بعض الأخلاق: ثم بحث في كيف يحقق عليه من الأخلاق والأخلاق النافعة عن تأثيم مساعد، وطراب في بناء وأوقات عبرة للتحصيل، لا ينفث في التسويق فانه آفة الطالب، لا يستثني عن أحد وجد

آداب المتعلم

يعمل عليه أن ينفث نفسه، ثم يحتفل في قطع مميز عليه من الأخلاق والأخلاق النافعة. عن تأثيم مساعد، وطراب في بناء وأوقات عبرة للتحصيل، لا ينفث في التسويق فانه آفة الطالب، لا يستثني عن أحد وجد
يذكر الأسباب أولًا، نصع أن الله تعالى يقول: وما كان لنصره إلا بعض، فإني بالله أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت الأر การة، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت والأرض، إلا الله، ومنهذنا أن نكسره، وأيما، فتكون في النهي يقل لا يعلم من في السموت الأر
الباب السابع
في آداب الناس كلام مع القرآن

ي 통해서 مسلم رضي الله عنه عن كلام الدارى رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلام التنبؤ في القرآن النزيل من نزيله، ولا يخرج من نزيله إلا بغيره، ولا يخرج من نزيله إلا بغيره.

الملف [أجمع المسئول على وجوب تطبيق القرآن على الأمثلة، وتزويه وصيانته، وأرجوا على أن من براءة الله مالف كيسه أو زاد حرف له ما هو أحد ويعمل بذلك فهو كافير. قال: الكلام الحازم أن الفضل القاضي عياض رجع الله: إذ لا من إسخرة إلا القرآن، أو بالقصص، أو بعضه، أو بعضه، أو جزء حرف منه، أو كتب بي: ما صرح به في حكم أو حرب، أو أثبت منفاه، أو نفى ما أثبت، وهو عام وذلك، أو في شيء من ذلك فهو كافير باجع المسلمين، وذلك إذا جمع التوبة والتحييب، أو كنت مائزة، أو كنيت الله المائزة، أو كنيت بها، أو صم به: أو أستحسنت بها: فهو كافير. قال: قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتنزيل في الأفكار المكتوب في الصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الناس من الحكمة، أو رب العالمين إلى آخر كأنه أورث الناس كلم إن ووجهه النزل على نفسي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن جمعناه حتى أنت من نقص منه حرفًا قاساء ذلك، أو به ثوره إعاصمهن: أو زاد فيه حرفًا لا يناسب عليه الصحف الذي يقول الأصاغر وأجلع أن ليس القرآن عابدًا للكثير هذا فهو كافير.

قال أبو عثمان بن الحذيفة: يجتمع التوجه المتقدم على أن الجمل المحترف من القرآن كنط، وقد أتى فقال: بعد

الحلقة، ولا يثبت نفسه، ولا يحدث أحد من رفته أو أثرته على فضيلة زرقة الله إلهًا، ويدفع عليه أن ينظر

شيئه بين الاعتراض، ويعتقد كأهله وراجعه على نظره فهو أقرب إلى تفاهه، ورسول ما يسعه من شيء في

نهبه، ويلزم معه الوقار والتأدب والتعظيم ويتواضع له، وذأن كان أصغر منه جمعًا وأقل: مهارة ونسا وصلابا ولام يأخذ

البيان]
على استثناء ابن شندوز المقرئ. أحد أئمة القرنين المتصدرين بـ، مع ابن جاهد، لقراءته، وأقرانه بزوايا من الروف ما ليس في المصحف، ومصدراً عليه، لرجعية عنه والنصب السجلاً أشياء على نفسه في مجلس الوزير أبي، على بن مكة، فاختبأ، وما علّم، قل أردت، سوء الأدب، ولم أرد القرآن، قل يوفجب القائل، قال: ولما من المصحف، فهذا نقل، هذه آلة قلم القراءة، عباسي.

ترجمة: 
ومن أبرز نصريه هو العالم، فلбрة عن، والإجاع منعقد عليه. وأما نصريه للعلامة، فأنه يحاول أن يعتمد عليه: فكان أهل النصريه، برأي الآثار، التي يروى بها متعة. وضع بعض يтехнологية، على ت zrobić، إذاً لم يكون للمشتري كالآذر تطبعه، كما التحدي، تشيرون، والخصوم، والاعراب، وغير ذلك، وإن كان لم يقدر بالمتشابه، في ذلك نقل فهم من جهة المستفيد من أمره، وأما من ليس من أمره، فليس من غير دليل صحيح أساقف: فمن نحن لا القصير على صحابه مذهبه وقوته، متأثر عليه أن ذلك هو المارض بالآلاะ، وما لم نقصص الفاراع على خمسة، ومن من يضع كتابًا إلى خبر فيه، أي من غيّر أن تظهر دلالة، لما قاله، ومنهم ينسر أئمة المرة، جعل فيها، والبارع عن، ومنها لبسباب من أمرها وأعمال التصير، ينمي الضغط، وعلاقتها بينها، والاستفادة، والاحتفال، والشفقة، والعروض، والمحبوب، وال любом، بل لا صغيرة اثنتين: من جهة معرفة: محار sane the شعو، فمما كان الفض لمشتري في معنى، فالمن، وضع المارض أحد المعاصي فسفر على ملأ، ينعته:

فساءة تفسيره، وهو حاضر، والله أعلم.

فإن المارض، في القرآن والجداول فيه، في بعض، فن ذلك يظهر فيه، دلالة الآية على شيء، مجهول مجهول.
وينتهي اختلاف بعضها في نظرة مثيرة، فنهاية مجهول، ونظير على ذلك، من معرفة في خلاف ما يقول. وأما من لا يظهر له ذلك فهو مصير، قد يقصده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "المرأة في القرآن كفّر". وقال الخطاب: المارض بالشرع، Và: الجداول المشهورة. يقال: هو الجداول الذي يفهم أهل الأهواء في أيات التفسير وعوام.

فإن المارض، في القرآن، أو من آية في المصحف، أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع وتحو.

فيقول: أن أراد السؤال عن تقييم آية في المصحف، أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع وتحو.

فإن المارض، في القرآن، أو من آية في المصحف، أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع وتحو.

فإن المارض، في القرآن، أو من آية في المصحف، أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع وتحو.

فإن المارض، في القرآن، أو من آية في المصحف، أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع وتحو.
الحدث، وهو جواز استطالت و عدم الكراهة فيه.

[فصل] يجوز أن يقال سورة القدر، سورة آل عمران، سورة الناس، سورة المائدة، و سورة الأفام، وكذا الباق لا كراهة في ذلك، وكبير البعض المتقدمين. وهذا وقال: يقال سورة البحر التي يذكر فيها النساء، وكذا الواقعة، والصواب الأول، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله ﷺ قوله: "سورة البحر، سورة الكهف، وغيرهما لا يعني، و كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم.

قال ابن مسعود: هذا مات الذي أتى عليه سورة البقرة، و الحسن في الصحيحين، و قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة الناس، والأحزاب، وأقوال السلف في هذا أكثر من أن يحصر في، في سورة لفظ النصر، و تركه و الترجمة، و هو الذي يأله بين القرآن، و هو الذي ينطوي في غريب الحدث.

[فصل] ولا يكره أن يقل هذه سورة أغيرا، أوجه أو لفظ سورة كفرات أقوال السلف، هذا هو الجدار الذي عليه سورة الفيل والمحق من غير إنكار. ورودي أن يذكر عناصر التحكي أنه قال: كانوا يكرهون أن يقلن سورة فلان، و قراءة فلان، و الإصحاح المكذنة.

[فصل] لما قال الخطأ في سبع القرآن، في تهيل مه، و يقبل، و يرتضى، يقول: أصمعت من سورة الصحف، هل يجوز عليه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يزج إسلام لم يزج له، وإن يزج إسلام، أو يزج إسلام، أو يزج إسلام. والثاني يزج، كلا يزج له من المصحف.

و وإن يزج إسلام، و إذا أتى به يتعلم في فه في وجهان.

[فصل] اختلاف المعاني في كتاب القرآن في إله، و يقبل، و يرخص، و يقال الحسن، ومغادرة أفكار يزج في 사람들، و أقوال النجاة، و أنه كانت سورة الصحف، قال الله تعالى: لا وأنا له النجاة.

[فصل] فأمهن أنه يكره، تحق مباحة، و لا يقيل النجاة في القرآن، في النبي ﷺ، قال: لا أبالها به، إن كان في قصة أو جمل و حزب عليه، وقال: في بعض أصحابنا: إذا كثر في الحرم قوامًا، في غيره فلس بمجر، ولكن أولاً تركه، لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كثرت بعض ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه، و يذكر أصبع الشيخ أبو عمر، ابن الصلاح رضي الله عنه.

[فصل] في التفت مع القرآن، إن قال: روى أن جده من أن تجنب الساحق عن الله عرفه، و هو ابن معاذ، و قيل غير ذلك. و لا يرى النجاة، و لا يرخص الساحق، أنهم كردوا ذلك، وأظفار ذلك، غير كردهم، بل هو سنة مستحجة، فقد ثبت عن رأيه أن سورة عنده: "أين النجاة؟" و كان إذا كثر إلى رفاة كه، كله كله كله، ف فقروه في كل حوار أحد، و قيل أزج بره النجاة، و قيل أزج بره النجاة، و رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، و في روایات في الصحيحين زيادة على هذا، في بعضها قاتل عائشة، و أما الشيخ فإن حقيقت أنه أصل ذلك، و في بعضها "كان النبي ﷺ يزج على نفسه إنما في المرض الذي مات فيه لم يقل إلا أن يزج على نفسه، في بعضها "كان إذا أتى يزج على نفسه بالعفوين و بنغث " قال أهل الغفة: انقطع لطيف بلا ريق، و رضي الله عنهم.
الباب الثامن
في الآيات والسور المرتبطة في أوقات وأحوال خصوصية

إذن أن هذا الباب واسع جدا لامكن حصره للكتلة ماليا فيه، ولكن نشير إلى أكثرك أوكثير من بحارات
وجيز، فإن أكثر الذي نذكر فيه مروف للخاصة والعامة، وهذا لأن كذر الأدلة في أكثره، فإن ذلك كثرة
الاستناء بإلزام القرآن في شهر رمضان، وفي العشر الأخير آخذ، وليل الوتر منه آخذ، ومنذ ذلك العشر الأول
من ذي الحجة، وبوم عرفة، ويوم الجدة، وبعد الصبح، وفي الليل، ويفن أن يحافظ على قراءة بين ورايقة
وتبارك اللهم.

[فصل] السنة أن يقرأ في صلة الصبح يوم الجمعة بعد النافحة في الركعة الأولى سورة الفاتحة، وفي
الثانية هل ألقى على الكنان بكاملها، لا ينبغي أن يلاقي أكثر من أمة المساجد من الافتقار على آيات من كل واحدة
منهما مع كتاب القراءة، بل ينبغي أن يقرأها بكاملها، ويدج عبواتها مع ترتيب، والسنة أن يقرأ في صلة الجدة في
الركعة الأولى سورة الجدة بكاملها، وفي الثانية سورة المؤمنين بكاملها، وأن شاء، يسأل ربك الأول، وفي الثانية
هل ألقى حدث الفاتحة، أو ضلها مصحح عن رسول الله ﷺ، وللمنتزور الاقتصر على بعض، ول بعض
ماقدمة، والسنة في صلة العبد في الركعة الأولى سورة فاتحة، وفي الثانية سورة أقررت الساعة بكاملها، وأن شاء
سبح، وقيل أن القرأة مصحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمنتزور الاقتصر على بعض.

[فصل] ويقرأ في ركعتين سنة النافحة بعد النافحة في الأولى قبل إليها الكافرون، وفي الثانية قبل هو الله أحد،
والسناء قرأ في الأولى - قروا آمنا بالله ومؤلف البينة - الآية، وفي الثانية - قرأ أهل الكتاب تعلوا إلى كمية سواء بينا
وبينكم - الآية، أو قرأها مصحح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ في الساعة المبرق قبل إليها الكافرون،
وقرء الثالثان أحد، وأقرأ هما أيضا في زمن الطوف وركوع الاستغفارة، ويقرأ من أثر تلقى رثك في الركعة الأولى
سبح، وقيل فيه مصحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل النافحة في بعض.

[فصل] ويستحب أن يقرأ سورة الكافرون يوم الجمعة بعد سورة الحدى أكي سيد الخدرين رضي الله عنه وغفره. قال
الامام الشافعي في الأمر: ويستحب أن يقرأه أيضا ليلة الجمعة، ودل ذلك مارأ أبو محمد الداري بإسناد عن أبي سعيد
الخدرى رضي الله عنه قال - قرأ سورة الكافرون ليلة الجمعة أثناء له النور فهناك بين البيت والمنزل، وقد
الدراوي حديثا في استجاب تدابير سورة هود يوم الجمعة، ومن مكحول التابع الجليل استجاب تدابير آية محرور
يوم الجمعة.

[فصل] ويستحب الأكثر من ثلاثة آية الكافرون في جمع الولي، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه،
وأن يقرأها كل عبود المكتوب، فقد صرح عن عنصري بدأ رضي الله عنه قال - أمرني رسول الله ﷺ أن
أقرأ المكتوب عن كل صلاة رواه أبو داود ومحمد بن النصري، قال النحوي: حدنا صلاح.
[فصل] يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكافرون، وقال هو الله أحد، والمكتوب آخر النبرة، فهذا
ما يقتضي له، ويتأكد الإعتراض، فقد تثبت فيه أن صححة في أي موضع البدرية رضي الله عنه أن رسول
الله ﷺ قال - يا بني آدم من آخر سور البقرة من قرأها بما في ليلة كنفته، قال جالب من أهل العلم: مكلف عن
قياس الليل، وقاتل آخرون: كتبنا الكافرون في ليلة، ومن عاصفة رضي الله عنها - تعال الله كتبنا
الفائمين، وناجيين في وسط الليلة إل لضرورة، ولا بناء متهم في السوء، وإذا جلس في منبه، ومثله،
مع رفقة وحارس بالجيش الشيوع. فإن ذلك تأدب مع شباعة وصيانة للجنس، ويرفع صوت رفوا بليزا ولا يضحك،
ولا يقرأ الكلام إلا الليلة، ولا ينتقد من ولا عليه بساحة في توجيه إلى الشيخ ويصلى للكافرون، ولا يقابله
عندما واحد، ولايشاور أحدا في جمعه، ويحتج جنوة الشيخ وسوء خلقه، ولا يصدق ذلك عن ملازمه وعنتاد.
قال هو الله أحد والموهوبين، وقد قسمنا في فعل النبى بقرآن، وروى عن أبي داود بإسناده عن علي ﷺ
ويهـ قال: ما كنت أرى أحداً يعقل دخل في الإسلام مبعم على آية الكرسي، وعن علي ﷺ، ويهـ ﷺ أيضًا قال: ما كنت أرى أحداً يعتيد بالله، لبيبًا على آيات الله، وعن إبراهيم التحليّ قال: كانوا يستحبون أن يقروا هذه السورة ليلة ثلاثة مرات كل هؤلاء أحد الموهوبين. استاده صحيح على شرط مسلم، وعن إبراهيم أيضًا كانوا يعمدهم أن يقرأوا، وأو إلقوا ذلك، إذ أرادوا أن يقرأوا الموهوبين، وعن عائشة رضي الله عنها، وكان النبي ﷺ لبـ ﷺ لا يلائم حتى يكتب الله ﷺ وبيه إسرائيل. رواه البصريّ والمقحص، ويستحب أن يقرأ إذا استقبل من التمرد كِل ليلة آسر أبا عمار من قوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض - إلى آخره، فقد نـ في الصحيحين وأن رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خوائمه آلامه إذا استيقظ.

فضل: فإن قرأ عبد المرء لبـ: يـحـب أن يقرأ عند المرء بالانفاجة لثواب القـ. في الحديث الصحيح فيها:

وأما أدرك الله صلى الله عليه وسلم أحد، وقله عبد ربه ﷺ، قاتل ذلك في الصحيحين من فرع رسول الله ﷺ، وقد تقدم بيث أن يقرأ في فصول القرآن على ذلك، وإذا قرأ، فصِف قرأ، فصِف قرأ، ورب أثر البصريّ، رواه البصريّ، ونقل ذلك، إذ أرادوا أن يقرأوا، وأو إلقوا ذلك، إذ أرادوا أن يقرأوا الموهوبين.


الباب التاسع
في كتابة القرآن وأكرام المسحف
كنون القرآن العزيز كان مؤلفًا في زمن النبي ﷺ على مفتاح في الساحر اليوم، ولكن لا يمكن مجموعًا في
مسحف، بل كان مماثلا في صدر الرجال، فكان طوالًا في الصحابة يخفظون، بل وطائفًا يخفظون أباعًا منه، فكان تمت تمر في كتابة القرآن. وفي كتابة القرآن، وفي كتابة القرآن، وفي كتابة القرآن، وفي كتابة القرآن، وفي كتابة القرآن.

فاستفاد الصحابة رضي الله عنهم فيه، فنـ أن آن يومًا، وأصر الإسلام على رضي الله عنه، واستفاد القرآن عالمًا، وقَرَّ بالله تعالى، وقَرَّ بالله تعالى، وقَرَّ بالله تعالى، وقَرَّ بالله تعالى.

والمؤتى إلى ترك ماهي من القرآن وزيادة في فن رواه، في بعض من ذلك الجموع الذي جمعه الصحابة عليه مصحح، وروى به إلى البلدان وأمر بأثر suppressing، وكتب، وكتب، وكتب، وكتب.

فلم يكن نـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا، ونـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا، ونـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا.

كال، ولا يقرأ عليه في غالب شفاعة زوجة وراثة وعذبة ونفادها ونفادها. ونـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا، ونـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا، ونـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا.

فلم يكن نـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا، ونـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا، ونـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا، ونـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا، ونـ في غير القرآن واحد ما يكون من هكذا.
لا يجوز كتابة القرآن بـ النسخ، وتركه كتابته للجعفر عندنا، وفي مذهب عئطا الذي قسم، وقد قسم أن إذا كنت على الأطهار فلا بأن كأبيك، وأن إذا كنت على خصبة كره إجراها.

[فصل] أيج السلمون على وجوه صيحة الصحاب وباشرها. ألقه أعضاءه وبنجر: هو ألقاه في القذارة والبلاغة واصلت المار كافروه. قالوا وجرموا توريده، بل تولده أحد كتب العمل حرام، ويسجف أنت يقوم للصحف إذا به عليه، لأن القيم مستحب للفضلاء من العادة، أما النبي، الفصحف الأول، وقد قرر خلال استجابة التمام في الجرو الذي جمع فيه، وروينا في مسترب الدار بسانه صحيح عن ابن أبي مليكة، أن كرمها.

إن أن جهل رضي الله عنه كان يستلمه على وجهه، وقول: كتب ربي كتاب ربي.

[فصل] هم مسأله بالصحف إلى أرض الماء إذا خرف ووقع، في أفهم للحديث المشهور.

أو أن رسل الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسارف القرآن إلى أرض الماء، ورحم المجانين من ذلك، فإن معه في قصة الصحيح للخليفة، هم ما لا يصح، والتأليف صحيح. في الحال بإزالة ملكت عه ويمنع الفتح والفصي الذي لا يصح من السماح خلافة من عطاك جمته، وهذا النص واجب على الوالي وليغير من رأيه.

[فصل] يمنع على المحدث من الصحف وجاءه، سواء حسب مبعلته، أو سيء صيحة الكتبة أو الحواج، فإن هذا هو المذهب المجاز، منه لا يجوز الصحف، سواء على المكتوب أو كن كي، إن كان يعنى كتب على اليمين حرام.

[فصل] إذا صنع المحدث أو النبي أو الطاغية أرسال الصحاف بعد أو شيء، فني جوازه، وإنه لأصحاباً: أظهرها جوازه، وله ضغر الواقفين من أصحابنا، لانه غير مسأة ولا حامل، وانت لي تجريه لأنه يجاء صالحاً للورقة والوقفة كأن معه، وأما إذا لفت كه عنياً، وهو قبل الورقة ورسم بلا خلاف، وغلم بعض أصحابنا حذركه في وجيه، والصواب القطع بالتحريم، لأن التقليه باليد لا يلك.

[فصل] إذا كتب النبي أو المحدث الصحاف، فإن كان يحمل الورقة أو قبلها الكتبة فيramids، وإن لم يعهما:

أصلح أدلاً موجبة بولاية أجره، واستحث ذلك الإثام النورى، لكن بشرط أن يكون على سبيل الإكرام والاحتلام، لا سبيل الزيا والاعظم.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة现有的。
الباب العاشر
في ضبط الأهواء والغلوت المذكورة في الكتاب على ترتيب وقواعدها

هي كبيرة واستفادة، وإضافًا وسيلة يجعل بعدها ضحية، لكني أشيّئ إليها بأربع الآثار، وعذرًا إلى مقصدها بأحمر البارات، واقتصر على الأصح في معظم الحالات، فأقول ذاك في الحقيقة الذهب: أي أنهما يجميل الصفات الكبيرة في صفات الله تعالى، التفضل، وقيل غير ذلك، والمن، روّا عن علي بن أبي طالب ك стоимت به، أن نعهواً الذي يبدأ بالنول قلب السوائل، الطول، الطويل، والمن، والهداية، التوفيق واللف، ويثبتها للإمام، و đức، ودعا إلى الإيمان، لا chảyية الباق، عليه نفسه علي بن محمد بن علي بن الإمام، للطهارة CLEAN
وعندها: ما أحب الله تعالى أهل ذلك ما علم من جبل سيناء وكرمه شاد الله شروق، تحدث في يقال فنان يتحدى فنان إذا ضمه وقعه الفرصة، فوله أصحابه كرمه متحفظة، ويجب ضمه على مرام الإسلام، يقلن خلق الناس، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، فعند مراعاه، وقلن في مسجده، وإلى إخاله، المحلية، ومنهاء، F

تعميم قراءة واحترام والإبهام بالحروف والتأدب في مسدح وكان يتأدب في حضرة النبي ﷺ. لم يوجد لأهل يورونو كما في الحضر الدنيا. وجعوب اخلاقهم، والكلام في معاينة من لبس من أهله، ويجزى المراه في القرآن والجدل فيه غير حكي.
إلى النهى جدًا قبالة، حلب شاهان بنو لام وبروز أسرائها في لهجية الرؤية، مرت بالهناء، وتعزف الأغنية، النهاد.

كان العلم، وفاتن الح eSports ما يكون الحد من سلسلة يسارية بالظاهرة، ثم السين المهمة، أب أسد يبصق الهواء، وفتح السين اسمه ملك بن ديناب بديع، خذ عبادة كسر التاء، وعطاها، مثير للإعجاب، أب جبريل بن الناقة، وهو مصدر.

الآنسان بضم الهزة وكسرها لكان له أبت عبادة، ابن الجولان، هو مغامرة المفتاح، وهو بالبرية المضادة، عرض.

وهوة أطراق أصيلة، كراسي أشتهر بيغوز في الشيخية لليلة، وتعزفها، وكذلك كلي ما كان من هذا واحد، مشتداً.

بجاء في الجهد والتعزف، وقرؤاء يغنو الصراخ، وأساندلاً من البرازيل، قرأ على سبب حال قبالة هو يفتح السين: أي كي قدر طالب، الجلد معرف، وهو مدرك عند أهل اللغة، الحشو، موضع العلفة والنواة البالية.

أي واحدة خصت بين الناء، وهمها كان، ضهر الإنسان بفتح اللاء، وكسرها الجدالة ككسر الهز، وفتحها من جن.

ستر، يفرس حكم هو يفتح الباب، وسكن الراية، زراعة بضم الزاي، أحداث بن أي الحواري ينتهي الباب، وكسر الراية، ومنهم يفتح الراية، وكان شيخنا أبو البلاء خالد الناصبي، رحمة الله يحييه ودراً أخباره، وكان علامة.

وقت في هذا الذهب كتغطيته فيه، واسم أي الحواري عبد الله بن عبد، بن عباس بن الحدث، الجري بضم الجيم.

وأي الجوزاء يفتح الهز ويلازم أوسم بن عبد الله، وكيل أوس بن غالب، حضرها مجاهدة مفتوحة ثم باء.

وجودهها ما كن من طرق من فوقي مفتوحة، ثم راء، الرجل الساكن هو التقدم يعتبر الإذاعة وفك الحاد.

كما قاله السني، حبص كسر الطائفة، المشرك بن الحواري الرقيق، الذي يكون في النقل على ظهر الصدد، أسماء السماء، ورمي رملة وليس بشيء، اللهم أن مسلم يفتي الباب، لوحين العين المجمحة، والقلم.

بفتح السين وأساندلاً كان اختيار الأصوات، الجلد يغلب الهز وأساندلاً، وفتحها نابلة، والواحد، المذبحة كسر.

الراوي، الأوزوي اسمه عبد الرحمن بن عبد الذين في طباعة مذلون من ذهاب يقلم تلقاه.

الأوزا، وهو إلى قطيعة، وقيل غير ذلك، عزن بينه مجاهدة ثم ماء، ساكتة كن زائدة مفتوحة ثم باء.

ومادة ينحى الجسم، وهو يفتح الناء الشاذ من فوق كسر الراية، فها علم: أي شاهقة، الأوزحين.

المتكر، أب الزكية الثلاثة بعد البكر، تشم تماثل، هو بيدان، والسنين، القلم الذي كورة، النبي، عبد الله أن أبت بنين يغنو الراية على اللغة النصية، وفق له كسرها، الهاوية مسقى إلى بغ مدينة بين هرة وحمم، وقيل لها أيضًا يغنو بها ومندوب، الجري بن عبد الله، من سعد، الدخيل على أصل، وهو آخر اللهم، وقيل هناك الحساب، وغريب.

الثمود، زيد بن الحز، برجم الراية، وبدة مفتوحة مفتوحة: سوق، قد قدم أولمها، واللهم لعنة مهينتان، أبو قلابة كسر التاء، وفتح الراية، والبالة مفتوحة، العلامة اسم عبد الله بن زيد، بغي بن راب، بيعة مفتوحة، معان بن رعية، كسرل الله، يعني الآخرين، الشوهر، كسر الطائفة، والله منزوعة، الحسم بن عتبة.

هو باني الخير، دوماً من فتى مم ومن تmek مفتوحة، له ملائمة الحياة والموت، وأوزجنهم، سحاب: إذا رفعت نما:

أمي صلى الله عليه وسلم وفظب، فهو وفظب، والملاء، يعودون بكرم رضا رضا، يعبر عن.

الله يلبس بينه في تذهب الأمهات، والفات، هذه أحر ووجهة في ضرب مشكل موقوع في هذا الكتاب.

بأرتكب المومرات وقفة في ترك القرآض، ومن أب تكرر القرآض وقفة في استحضار السريعة، ومن ابتنى بذلك.

وقت في الكنبر، نعود من ذلك، ثم والهدية تعلون وعلي، وسلم على محمد وعلى آله وصحبه جمienen.
فهرس

التبيان في أداب حملة القرآن

رسالة
2 خريطة الكتاب
3 الطب الأول في أطراف من قضية تلاوة القرآن وحلفه
4 الطب الثاني في ترجيح القراءة والتأريخ على غيرهما
5 الطب الثالث في إكرام أهل القرآن والتذكرة عن أذاعهم
6 الطب الرابع في أداب معلم القرآن وتعامه، وفيه فصول
7 الطب الخامس في أداب جميل القرآن، وفيه فصول
8 الطب السادس في أداب القرآن، وفيه فصول
9 الطب السابع في أداب الناس كلامهم مع القرآن، وفيه فصول
10 الطب الثامن في الألف والسبعين المستحقة في أوقات وأحوال مخصصة، وفيه فصول
11 الطب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف، وفيه فصول
12 الطب العاشر في ضبط الآية واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها

فهرس فتح الكريم الماني

1 خريطة الكتاب
2 أداب القراء
3 أدب المسن المصحف وحلفه وكتابته
4 أدب العلم وشعرته
5 أدب العلم
6 أدب الناس والسامعين
تم الكتاب

مسححا بمعرفة لجنة من العلماء، ومراجعة الأستاذ الشيخ [علي محمد الضبع]

الفترة الشهر 6

أحمد سعد علي

أحد علماء الأزهر ورئيس التصحيح

**

في 25 ربيع الثاني سنة 1353 هـ - 6 أغسطس سنة 1934 م

مدير المطبعة

ملاحظة المطبعة

رسوم مصطلح الحي

محمد أمين عمران