## مصطلح الأعراب في القرآن الكريم

## مفهومه ودلالته

إعداد

الدكتور منجد عحمد رضوان أحمد أبو بكر الأستاذ المساعد في التفسير وعلوم القرآن

$$
\text { جامعة Y } 9 \text { مايو - إسطنبول }
$$

## ملخص البحث:

فإن هذا البحث يقصد لبيان الفرق بين دلالة كلمة (البدو) وكلمة (الأعراب) في الاستعمال القرآين ، حيث درج المفسرون على اعتبار اللفظين مترادفين ما يؤدي إلى القول

 منه ،لقد كانت الأعرابية مصطلحاً له دلالات خاصة في الجتمع العربي الذي كان محارًا لنزول القرآن ،ولقد تبين لي من خلال البحث أن دلالته ترتبط غالباً بالهيئة ومكان السكن
 استقرائها وتحليلها وبيان مناسبات ورود مصطلح الأعرابية فيها ،وعقد مقارنات بينها ،وزمن نزولا ،وترتيبه ،وأثر ذلك في الدلالة، ،أقول : تبين أنَّ دلالات المصطلح تطروت لتدل من بعد على نطط حياة ومنهجية تفكير وأسلوب عيش ،وإن كانت أكثر ما تكون في البوادي ،لكنها ليست ملازمة لما ولا مرتبطة بها ؛فليس كل بدوي أعرابياً ولا كل أعرابي بدوياً ، بالرغم من شهادة الواقع على غلبة الظن في الأخيرة ،إلا أن الأعرابية حالة قد تتكرر في كل بلاد الدنيا ومع كثير من فئات البشر بغض النظر عن لغة نطقهم وأصولم العرقية وجنسياتم ، وعليه فهناك فرق كبير بين البدو والأعراب ،لا سيما في أهليتهم لتعلم كتاب الله تعالى وحدود شرعه.

## الكلمات الدلالية والمفتاحية للبحث:

الأعراب، البدو، البادية، الاصطلاحات القرآنية، الاصطلاحات النبوية.


#### Abstract

This article studies the stereotype claim that the Bedouins, i.e. People who live in the desert, are the same of al-A'rāb, who are mentioned in the Qur'an with negative connotation. The Qur'an refers to al-A'rāb as being ignorant and not eligible to learn or understand the words and commandments of God. During the time of the revelation of the Qur'an, the term A'rāb had special reference in the Arab society. This concept usually referred to the personal style and life environment in the desert. As for the Qur'an, and after a detailed comparison and analytical study of this concept's connotation in the Qur'anic text, it is found that finds that the Qur'an developed this concept into a new meaning, namely, a way of life and thinking that is not always connected to the place itself, i.e. desert. Not every Bedouin is A'rābī and vice versa. Al-A'rāb in the Qur'an refers to a case that is not necessarily connected to the desert, but can be repeated anywhere in the world and with many categories of people, regardless of their languages, races or nationalities. Therefore, there is a huge difference between Bedouins and al-A'rāb, especially in their eligibility to learn and understand the commandments of God..


باسم الله والحمد له والصلاة والسلام على خير خلق اللّ
فإن ضبط أي علم من العلوم يقوم بشكل أساسي على ضبط مصطلحاته وتحديد
 حين يكون الحديث عن أكثر الكتب دقة وصرامة في انتقاء تعبيراته وتراكيبه، واختيار مصطلحاته وألفاظه، وهو القرآن الكريم، وحين لا تتحقق هذه الدقة في دراسة التعابير والمصطلحات سيكون الشطط والبعد عن مراد الله تعالى من كالامه، وسيحمل القرآن على غير عحمله، ولا فرق -حيئذ- أكانت القضية المطروحة من فضائل الأعمال أم من أصول الاعتقاد، وإن كان الخطب في الأخيرة أكبر وأجلَّ، وعليه؛ فإن هذا البحث الِّ يقصد لتبرئة البدو وسكان البادية مما رموا به من الااقام بأغم هم الأعراب الذين شنَّع القرآنُ اللكريع

 يحارب ما يدعو إليه، وكذلك من غير المعقول أن يمارب ثلث البمموع البشري، وأن




 تبين لي أن مصطلح الأعراب يقصد به فئة من الناس لا بحسب مكان إقامتهمى، وإنا بحسب
 وذلك من خلال استعراض الآيات التي ورد فيها مصطلح الأعراب، ثم الأحاديث الشريفة التي عرضت لذكرهم، وإن كانت بعض النصوص النبوية أو أقوال الصحابة الابة لم تفرق بين
 القرآين له دلالات خاصة، لم ترد دائمًا في الأحاديث الشريفة ألضة بنفس الدلالة، ومن ذلك مثلًا

النداء بـ (يا أيها الناس) فالخطاب النبوي يقصد بجذا النداء المسلمين والمؤمنين ولا يفرق بينهم، وكتب الصحاح والسنن تحفل بعشرات الروايات التي تتكّد هذا الأمر، ومن ذلك ما رواه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله أيها الناس، أي يوم هذا؟) قالوا: يوم حرام. قال: (فأيُّ بلد هذا؟) قالوا: بلد حرام. قال:
 كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). فأعادها مرارًا ثم رفع رأسه، فقال: (اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت)(1)
 الخلق، مؤمنهم وكافرهم، فلقد ورد النداء في عشرين موضعًا من القرآن الكريم، منها: صدر سورة النساء:


 (الحجرات:ז1)، والمتأمل في هذه الآيات جميعًا يجد أهنا تخاطب جميع الناس، مؤمنهم


وميزان تفاضلهم، كي يكون ذلك دافعًا إلى عبادته وحده بلا شريك، وإخلاص الدين لهـ لها ومما تتباين فيه الدلالة بين القرآن والسنة كذلك التعبير بكلمة (حَكَفَ) فالقرآن الكريع استخدم هذه الكلمة باشتقاقاتّا في ثلاثة عشر موضعًا جميعها في مقام الحنث باليمين




د. منجد محمد رضوان
الشريف فالأمر خختلف؛ إذ يستخدم الجذر (حَلَفَ) في اليمين الصادقة والكاذبة على السواء، كما في البخاري: عن أم سلمة أن النبي
 عليهن شهرًا، قال: (إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا)(1) .
 والأمر يكتاج لدراسات واسعة للتفريق بين أمثال هذه الاصطلاحات المشتركة بين القرآن والسنة(٪)، مع الوقوف على دلالاقا الدقيقة لاستخراج العبر والفوائد، ولكيلا يقع خلط خطير كما الشأن في مصطلح الأعراب.
الأعرابية نمط حياة ومنهجية تفكير وأسلوب عيش، كانت أكثر ما تكون في البوادي،
لكنها ليس ملازمة لما ولا مرتبطة بها، فليس كل بدوي أعرابيًّا ولا كل أعرابِّ بدويّّ، بالرغم من شهادة الواقع على غلبة الظن في الأخيرة، إلا أن الأعرابية حالة قد تتكرر في كل بلاد الدنيا، ومع كثير من فئات البشر بغض النظر عن لغة نطقهم وأصولم العرقية وجنسياتمم.

محاولة إرساء قواعد دراسة المصطلح القرآين في حدود الاستخدام القرآني، وضمن مقاصده وقواعده من غير تحكم الفترة التي نزل فيها وظروفها الاجتماعاعية والمعيشية، أو ضغط البيئة أو حتى حصرها في الدلالات السائرة في الميط النازل فيه، فضاً عن التي يؤليول إليها في الاستخدام النبوي، وليس معنى الكلام أن القرآن نزل بدلالات لا يعرفها العرب وقت نزوله، بل غاية الأمر أن القرآن الكريم لم يقف عند حدود استخدام العرب للألفاظ أو حدودهم في فهم مراداتا، إنما توسع في الدلالات لأقصى مدى وأبعد حد، في إطار طاقات
( ( المرجع السابق، كتاب النكاح، باب هجر النبي أزواجه (1/v §).


(r) أفضل مَن كتب في هذا الموضوع -فيما أعلم- الدكتور إبراهيم عوض في كتابه الماتع (القرآن والحديث، مقارنة أسلوبية)، والأمر يمتاج للمزيد من الدراسات، إذ ملم يستغرق الكتاب كل ما يمكن أن يدخل فيه كمصطلح الأعراب.

اللغة وقدراتا، دون تكليفها فوق إمكاناتها أو ما لا يستطيعه كاهلها، بالإضافة لما أبدع في التركيب والصياغة حتى زاد من قدرة اللغة ذاتا على التعبير والإبانة، من خلال نظمه المعجز وتعبيره البليغ؛ فابتكر في الأساليب والتراكيب، وأضاف للغة من المميزات ما جعلها أهلًا لتحمّل القرآن، ولتتسع لمعانيه الفياضة الجمة. إشكالية البحث:

إن عدم الدقة في فهم المصطلحات القرآنية ينعكس سلبًا على المفهومات المستنبطة من النص المقدس ويحمله ما لا يتتمل، مما يؤثر على وجهة النظر المتعلقة به، سواء من أوليائه أو

 الإنسانية كثير عديدها لأمور فوق طاقاها، وليست في دائرة مكنتها، وأن الرفض كان على




 تفريق بين الناس على أساس العرق أو اللون أو محلة الميلاد والإقامة، وإلا فالآيتان متعاندتان أو في أقل تقدير متشاكستان، وهذا ما لا يرتضيه أحد فضاًلا عن أن يقول به.
وعليه؛ فكان مقصد البحث أن يقف عند هذه الإشكالية للمها وأن يوضح مقصد القرآن الكريع في إطالقه لمصطلح الأعرابية، وأنه لا يدل على ما ذهب إلى إليه الكثيرون من
ترادفه مع مصطلح البدوية.

1. بيان دلالة مصطلح الأعراب في القرآن الكريع ومفهومه، ثم التطور في استعماله في النص القرآني، وإثبات أن دلالته لم تقف عند حدود ما عرفت العرب، بل توسع القرآن الكريع في مفهومه ومقاصده.


 r. r. التفريق بين مصطلح البدو ومصطلح الأعراب.
r.r. التفريق بين الاستخدام القرآني للمصطلحات والاستخدام النبوي؛ إذ بيكن التفريق أحيانًا في الدلالات، وليس الأمر مطررًا، مانما يدعو لضرورة التدقيق والبحث، لاسيمايما عند الإشكال والخلط، أو التعارض مع الأصول والقواعد.
\&. النمذجة والتمثيل لما يمكن أن تكون عليه الدراسات في هـا هذا الباب.
الدراسات السابقة:




 من أن هذه الدراسات في المصطلح القرآني والنبوي لا تزال بكرًا والدراسات، وتنعيل مراكز البحث لمذه الغاية.

كما وجدت مؤتُرًا عقد في المغرب لدراسة المصطلح القرآلئن عام
 بعضها تأصيلي والآخر تطبيقي، ولم أستطع الاطالِع على الأبحاث سوى عناوينها؛ حيث لم

قامت دراستي على منهج الاستقراء والتحليل والمقارنة.
إجراءات الدراسة:
قمت باستقراء مواطن ورود المصطلح في القرآن الكريم وتحليل تلك المواطن، وبيان الدلالة القرآنية للمصطلح، ثم مقارنة الدلالات القرآنية بدلالة المصطلح في الحديث الشريف وعصر نزول الوحي، مع الرجوع لكتب اللغة وإثبات الأصل اللغوي للمصطلح والکشف عن المعنى الذي وضعته العرب له، لإثبات أن المرادات القرآنية يف حدود دائرة الدلالات للكلمة العربية، وأن القرآن قادر على استخراج كل الطاقات الكامنة في اللفظ، وليس كذلك أيٌّ من البشر .

وهاؤم الدراسة . .

كلمة أعراب اسم جنس من الثلاثي (عَرَب)، وليست جمعًا لما، قال سيبويه: ليس لها واحد من جنسها، لذا فلقد عبرت العرب عن واحدها بالإضافة أو النسبة، فقالت: أعرابيّ
 على النسبة كما في النسبة لدمشق دمشقيٌّ، وفارس فارسيّ، لكنها صارت ياء تفريق كذلك بين الجمع والمفرد، فالعرب تفرق أحيانًا بين الجمع والمفرد بالتاء؛ فتقول للكثير: تمر، وللواحد: ترة، ومفرد العنب: عنبة، وجمر مغردها: جمرة، وكذلك تغرق بين المفرد والجمع بالياء، فتقول

 ياء النسب في آخره، ومقتضى القياس أن يجمع على أعاريب((). قال ابن فارس: العين والراء والباء أصول ثلاثة: أحدها: الإبانة والإفصاح، والآخر:

 قوله تعالى:
 عَرِبَ بطنُه. فقال له: (اسقه عسلً) (0)، ويقال من ذلك: امرأهُ عَروبٌ أي لَعُوب، وفي (1) سيبيويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، ت:عبد السام عمد هارون، الناشر: الخانجي، ص(1/YTY)،
بتصرف يسير .
(Y) الصبان، لغمد بن علي الصبان الشافي،، حاشية العلامة الصبان على شرح الشيخ الأشموني على ألفية الإمام ابن





والمديث فُ سنن ابن ماجة ( (Y/ . ( )، وقال الألباني: صحيح.
(0) مسلم، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب التداوي بسقي العسل (Y/Y/Y)، أي: به فساد ومرض.
 وقال القرطبي: والعَرِبة: المجبّة إلى زوجها، وقيل: الغَنِجة، وقيل: المشتهية للَّعب؛ كما قال في الرواية الأخرى: (الحريصة على اللهو) بدل: (العَبِبة) (٪). وبين المُعنينِ نسب كبير؛ لكنها إن كانت صغيرة تُعذر في هوها، أما إن كانت كبيرة هُحكَّفة فيكون من الغْنُج الممنوع والنَّكسر المرم، إلا إن كان للزوج، ففيه أجر .

قال ابن منظور: قال الأزهري: رجل عربي إذا كان نسبه في العرب ثابتًا، وإن لم يكن فصيحًا، وجمعه العَرَب، كما يقال: رجل بجوسي ويهودي، والمجع بحذف ياء النسبة: اليهود والمجوس، ورجل مُعرِب إذا كان فصيحًا، وإن كان عَجَمِيَّ النسب، ورجل أعرابي -بالألفإذا كان بدويًا صاحب نُجْعَة وانتِوَاء وارتياد للكَالِ وتتبع لمساقِط الغيث، وسواء كان من العرب أو من مواليهم (£) . ومن خلال ما حكاه ابن منظور عن الأزهري؛ فالعربي إشارة للنسب، أما الأعرابي فهي إشارة للطبيعة الثقافية والفكرية والتي تتأثر بالطبيعة الجغرافية، وغالبًا ارتبطت السِّمات الأعرابية بمن يسكنون البادية، كثيري التنقل والترحال؛ إذ من شأن سُكنى البادية أن تؤثر في أخلاق الناس لقساوتّا وصعوبتها وشظفها، مـا ينعكس على انفعالاگّم فتقسو مـا يكيطها من القسوة، وتَصْعُب أخلاقُهم من صعوبتها، وتَشْظُفُ سجاياهم من شَظَفِها، ولو لم يكونوا من العرب الأصالء، كأن يكونوا أعاجم، قال أبو الفداء في تاريخه: والأعرابي منسوب إِلى الأعراب، يقال رجل أعرابي إذا كان بدويًا، وإن لمُ يكن من العرب، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويًّا، ويقال: رجل أعجم وأعجمي، إِذا كان في لسانه عجمة، وإن
( ( المصدر السابق، ص(Y/Y).



منهم عحي الدين ديب مستو، دار ابن كثير، ط1/ /99 ام، ص(م/ • 1).
(乏) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت (ت اهـ) لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، طץ 999 1م، ص(7/(1) آبه)، النجعة مكان الخضرة والخصب والنبات، والانتواء هو التنقل من مكان لغيره.

د. منجد محمد رضوان
مصطلح الأعراب پٌ القرآن الكريم: مفهومه ودلالته
كان من العرب(1). ونخلص إلى أن العربية كما أها تكون بالنَّسب فإنها باللسان كذلك، أما الأعرابية فهي قضية متعلقة بالعوارض لا الجواهر، ومتغيرة بحسب الظروف والأحوال التي تحيط بالإنسان، ونمط عيشه، وما تربى عليه من خِلال وصفات، وليس هلا ارتباط بالنَّسب والعِرق، بَلةَ اللغة، وإلا فإهاها لن تتغير بكل ذلك البتة، قال ابن منظور : ولو أن قومًا من الأعراب الذين يسكنون البادية حضروا القرى العربية وغيرها وتناءوا معهم فيها سموا عربًا ولم يسموا أعرابًا (٪)

## الأعراب في القرآن الكريع:

وبعلُ فلا بد من تتبع لمواطن ورودها في النصوص القرآنية بشيء من التمهل والتأمل لنحدد الدلالات الدقيقة لذذا المصطلح، وهل طرأ عليه شيء من التطور، وهل كانت في كل السياقات بذات المعنى، وتدل على فئات خاصة، سنجد أن كلمة (الأعراب) وردت عشر مرات في كتاب الله تعالى، وها هي بكسب ترتيب النزول كالتالي: مرة في الأحزاب، وأخرى جي الحجرات، وثنتان في الفتح، وستة منها في سورة التوبة، وظاهر أها لم ترد إلا في القرآن المدين، وهذا أمر له دلالاته التي سنعرض لما إن شاء الله تعالى . أما المرة الأولى؛ ففي سورة الأحزاب، وهي من أوائل السور المدنية، وئن كان هناك خلاف في ترتيب نزولا بشكل دقيق، فلا خلاف في أنا من البواكير، وأها قبل أخواتها



وكانت المرة الثانية في الحجرات في قوله تعالى: :
 (الحجرات: \& ا).

 (r) ابن منظور، لسان العرب، ص( (ONV/<br>).




 أما في التوبة -ووهي السورة قبل الأخيرة في ترتيب النزول- فلقد وردت كلمة الأعراب















د. منجد محمد رضوان



 يقول: يتمنوا من الخوف والجبن أغمّ غيب عنكم في البادية مع الأعراب خونِّا منا من القتل.

 البدو، فرقًا بين أهل البوادي والأمصار، فجعل الأعراب لأهل البادية، والعرب لأهل ألأل (1) الالصر



أي: يودوا الالتحاق بنازل الأعراب ما لم يعجزو(ا(+).

قلت: لم يفرق المسروون بين كلمة البدو والأعراب، فالأعراب هم سمكان الألمان البداية، والبدو


 البُدُدِّ وهو الظهور (צ). أو كان يمكن الاكتفاء بقوله: "يودون لو أفم في الأعراب"، وييرز



 (TrT/T1)

الكتب العلمية، ط1، . . . 「م، ص(\& اء/ 10).

حيئذ السؤال التالي: لماذا بمع بين لفظين لمما دلالة واحدة -بكسب قول المفسرينوالإيماز يقتضي عدم ذلك؟ وليس من عادة القرآن أن يفعل، وهو الذروة في البلاغة والقمة في البيان.

ومن هنا يمكنني أن أشرع ببيان مقصدي من البحث والدراسة حول مصطلح الأعراب


 (عرب) كما مر بنا سابقًا، وليس للفظ أو أصله أو مشتقاته صلة بمحل الإقامة والماد السابكن،


 حيث المنهجية وطرائق التفكير وردود الأفعال؛ حيث لا مانم معتبة عليهم البتة، إذ شأن الأعراب


ودليل التغريق بين الأعراب والبدو ما حكاه يوسف عليه السلام عن أهله حين قدومهم
 بالأعراب وإن كانوا بدوًا، ويدل على ذلك إجابة النبي
 أشياء، فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. فذكر أفهم ما سألوا، قالوا: أخبرنا ما

 أعرابًا، وإلا؛ فالنبي يعقوب وابنه يوسف -عليهما السلام- كانا أعرابًا أو بِأخْلاقِهم الفظة الِّا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) النسائي، أبو عبد الرمن أمدم بن شعيب بن علي (r.r.rه)، السنن الكبرى، ت: حسن عبد المنعم شلبي، ييروت: }
\end{aligned}
$$

د. منجد محمد رضوان
مصطلح الأعراب پٌ القرآن الكريم: مفهومه ودلالته
حاشاهما-، وإن صح أن يوصف البعض بهذا الوصف؛ لأن البادية مظنة تشكيل العقلية الأعرابية(1)، ومما يدل على هذا التفريق ما رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري: أغم خرجوا مع رسول الله بَّهِّ في سفر فنزلوا رفقاء، رفقة مع فلان، ورفقة مع فلان، قال: فنزلت في رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي من أهل البادية، فنزلنا بأهل بيت من الأعراب...(٪) وناحظ التغريق بين الأعرابي والبدوي، ويغهم من الكالام أنه لا يشترط في الأعرابي السكن في البادية.

ومعلوم أنه كان من عادة الأشراف من العرب أن ترسل أولادها إلى البادية للارتضاع،
حتّى يشبّ الولد وفيه طهارة الجوّ الطلق، وفصاحة اللغة البدوية، التي لم تشبها رطانة الخضر المختلط من أعراق خختلفة، وشجاعة القبائل التي لا تعرف جبنًا مما تصنعه قيود المدينة، وصفاء النفس كالذي في سماء الصحراء ورمالما، والأخلاق العربية الأصيلة التي تنحسر كلما أغرق الناس في المدنية، وهكذا ارتأى عبد المطلّب للنبي سعد، فكان أكمل الناس خُلقا، وأعظم البشر فصاحة، وأصفى العباد نفسا، وأكرم الـُلق طبعا، فلم تكن العرب تعيب أحدا ببداوته، ويُعاب واحلُهم إن وُصِف بالأعرابي. قال ابن منظور: والأعرابي إذا قيل له: يا عربي فرح بذلك وهش له، والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب لـه(r).

بل كان الصحابة يُقِّرّرون أهل البادية لما فيهم من العقالء، وليس كذلك حالمم مع الأعراب، ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك، يقول: هينا أن نسأل رسول الله
 فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك

وكذلك أخرج البخاري عن أنس: أن رجاً من أهل البادية أتى النبي الله متى الساعة قائمة؟ قال: (ويلك وما أعددت لما) قال: ما أعددت لما إلا أني أحب الها ورسوله. قال: (إنك مع من أحببت). فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: (نعم) ففرحنا يومئذ فرحًا






 لأخيك، أو للذئب) (\&).

وعن أنس بن مالك أن أعرابيًا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول اللّ (لا
تُزْرِمُوهُ) ثح دعا بدلو من ماء فصب عليه(0).

وعن جابر بن عبد الله أن أعرابيًا بايع رسول اللّ


(1) مسلم، الصحيح، كتاب الإمعان، باب في بيان الإيمان بالهُ وشرائع الدين، ص ( (Tr/1).
(r) أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاي(تهrvه)، سنن أيي داود، ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون، دار
الرسالة العليمة، ط1، 9 . . بم، كتاب الوتر، باب كم الوتر، ص( /\& \&oro).

 استنفق: أي إباحة التصرف باللقطة بعلد انتهاء مدة التعريف. لانيف.
(0) المربح السابق، باب الرفق يُ الأمر كله (م/\& (1)، لا تزرموه: لا تقطووا عليه بوله، يقال زرم البول إذا انتطع.

الأعرابي، نقال
 بنت شيبة بن عثمان على ابنه، فأرسلني إلى أبان بن عثمان، وهن وهو على الموسم، فقال: ألا

 يفهم منه العذر له بكونه من الأعراب، فليس غريبًا أن يكهل أحكام الشام الشرع وحدود ما ما أنزل الهّ على رسوله.
بل وحذر النبي






 على ذلك، فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يتغضي المنع من إطلاق العشاء عليه


 أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى، ويويده قولمم العشاء الآخرة كما ثبت فيا لا لاني
(1) ( المرجع السابق، باب المدينة تنفي الخبث ( 1 ( 1 ( 1 ).



ونجد في بعض الروايات عدم التفريق بين البدوي والأعرابي، بل نجد ذات المديث حين


 البدوي الذي سأل النبي متى الساءة، فإنه في صحيح مسلم بلفظة الأكرابي، وها وماؤم الرواية






 إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيًا من الكبائر (0) وقال ابن الـا الجوزي: ومعنى تعربت
 أعرابيًا، وإن كانت مظنة ذلك، وإلا فلا يأذن له النبي


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ابن حجر، أمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ييوت: دار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ابن حجر، فتح الباري، ص( }
\end{aligned}
$$

البدو، قلت: وهل كان النبي يقول ابن خلدون: أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الخضر، وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة لقبول ما يرد عليها، وينطبع فيها من خير أو شر،
 سبق إليها من أحد الخلقين تبعد عن الآخر، ويصعب عليها اكتسابه؛ فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير وحصلت لها ملكته بعد عن الشر صعب عليه طريقه، وكذا صاحب الشر إذا سبقت إليها أيضًا عوائده، وأهل الحضر لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتم منها، قد تلوثت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر، وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لمم من ذلك، حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحواهم، فتجد الكثير منهم يقذعون في أقوال الفحشاء في بجالسهم وبين كبرائهم وأهل محارمهم، لا يصدهم عنه وازع الحشمة، لما أخذتم به عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قولاً وعماًا، وأهل البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه في المقدار الضروري لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات
 ومذمومات الخلق بالنسبة إلى أهل الخضر أقل بكثير، فهم أقرب إلى الفطرة الأولى وأبعد عما
 علاج الخضر، وهو ظاهر. وقد يتوضح فيما بعد أن الخضارة هي هاية العمران وخروجه إلى الفساد، وهاية الشر والبعد عن الخير. فقد تبين أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل
الحضر ـ والله يحب المتقين (().

كما نجد أحاديث كثيرة يعلم فيها النبي أهل البادية الإسلام والأحكام بالرغم من ورود
(1) البخاري، عمد بن إسماعيل أبو عبدالهُ البعفي، الأدب المفرد، ت: عمد فؤاد عبدالباقي، الأحاديث منيلة بأحكام



$\Longrightarrow \quad \mathrm{r} \cdot \mathrm{V}$


 عائشة ؛ِ



الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا)(T).




 الكتاب؟ قال: رسول ال山ّ (r)












```
    من الأيمة بعده. عون المعبود شح سن أبي داود للعظيم أبادي، (^/./\). .
```

د. منجد محمد رضوان
مصطلح الأعراب پٌ القرآن الكريم: مفهومه ودلالته
ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول اللّ أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديياج، فقال: ألا إن صاحبكم هنا هذا قد وضع كارّلَّ فارسٍ بن فارس. قال: يريد أن يضع كل فارس بن فارس، ويرفع كل راع بن راع باع. قال: فألأخذ رسول الله نوحًا
 ووضعت لا إله الا الله في كفة رجحت بهن لا إله الا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله الا الله، وسبحان الله وبحمده فإها والها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق وأغاك عن الشرك والكبر)(1). وما ورد من تعليم الأعراب يحمل على استخدام اللفظين في المعنى الواحد، إذ لم يفرقوا في كثير من الأحيان بين البدوي والأعرابي في الروايات لا سيما في ظا وهندامهما.

ولو أردنا تعداد الصحابة ذوي الأصول البدوية سيعينا العد، ولن نفي، ولعل أشهر من يُذكر منهم أبو ذر الغفاري وشأنه معلوم، وانظر في الاستيعاب والإصابة ستجد الكثير الكثير، أما حكماء البدو وشعراؤهم فهم أكثر من أن أن يكيط بمم الإحصاء ألحاء، ومن أهمهم الأحنف بن قيس السعدي (V7V) من بادية بني سعد، كان الأحنف أحد الجلة الحلماء الدهاة الحكماء العقاء يعد في كبار التابعين بالبصرة، وله دعاء النبي للأحنف، ولم يره( ${ }^{\text {(Y) }}$
وأكثم بن صيفي بن رباح التميمي الحكيم المشهور؛ إذ لما بلغ أكثم بن صيفي خزب النبي


البجاوي، بيروت: دار الجيل، ط1، Y ا؟ ام، ص( ا/ • ا ٪).

وما أنت؟ وبما جئت؟ قال: (أنا محمد بن عبد الله وأنا عبد الله ورسوله، ثم تلا عليهم: :

 بكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسًا ولا تكونوا فيه أذنابًا، والراجح أنه مات على الإسلام(1).
أما الشعراء: فالفرزدق وجرير ورؤبة، قال أبو عمرو بن العلاء: لم أرَ بدويًا أقام في
 العرب، ولما مات رؤبة قال الخليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة آلاء جرير (0) كذلك، وما أبو الطيب المتنبي(7) إلا من البدو الأصلاء، والقائمة طويلة ليس لما حصر معلوم.

كما أننا نجد عددًا كبيرًا من القبائل البدوية أسلمت واتبعت النور والحق الذي جاء به النبي
( ) المرجع السابق، ( (Y/1/1).










 أحد أمم مفاخر الأدب العريي وتدور معظم تصائده حول مدح الملوك والفخر بالذاتات، وعرف بألنه شاعر الـكمة حتى صار الكثير منه أمنالا سائرة.
وعام الوفود كان حافلًا بمم.

إن ما يعتبر من جملة الاتفاقات البشرية تقسيم الناس من حيث أنماط عيشهم إلى: سكان البادية، وسكان الريف، وسكان المدينة، وليس هذا الأمر قاصرًا على العربا الماط، بلا يشمل كل البشرية، وما الهنود الحمر في أمريكا إلا صنف من البدو، والتتار كذلك من باديا


 والتي فيها الطوارق الأمازيغ، وعلى الطرف المقابل من البحر الألمر بالين بادية الجزيرة العربية ببدوها وقبائلها العريقة.
كل هذه الحشود البشرية المائلة التي تنتمي للبداوة، وتعشق الترحال والتنقل؛ حيث الماء والكالأ، والتي تخلقت بأخلاق الصحراء - كما مر بنا سابقًا- هل يمكن أن يعلن المان القرآن

 فرضت عليهم فرضًا!؟ .....
إن هذا لمن أشد الأمور استحالة، كيف لا والقرآن الكريم هو من يمنع النظرة العرقية
 عن عرق مفضل بسبب جنسه أو قوميته، بل كان دائما يخاطب الفئة المكرمة في منظوره

 من أب واحد وأمهم واحدة، قال تعالى: :
 ويْ حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله



## بأنفِها النَّتْن)(1 (1)

 فسأله القَوَد؛ فقال النبي راية عُمِيّةٍ يدعو عصبية أو ينصر عصبية فَقْتْلةٌ جاهلية) ()

وين سنن أبي دواد قال رسول الله
قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية)(\&).

فظاهر في أدبيات هذا الدين وقواعده الأساسية رفض القوميات والعصبيات بكل صورها، وعليه فحديثه عن الأعراب حديث اندين عن فئة من الناس لما طريقة تفكير خاصة، ومنهجية حياة متغردة، وليس حديثا عن عرق معين وقوميات محددة، كما أن مكة كانت محاطة بالقبائل البدوية، وكثير من سكاهاها هم كذلك، ولم نجد حديثًا في القرآن المكي عن الأعراب البتة، ثم وجدناه في القرآن المدني، ولقد كانت مظاهر الحياة المدنية أكثر بروزًا في

لليهود أثر واضح في تمدين الحياة وتطويرها.

ويبرز السؤال الملح في هذا المقام، ما السر فين ظهور مصطلح الأعراب في القرآن المدني، وما دلالته؟

لقد أشار ابن فارس في المعجم إلى أن من الدلالات التي يخرج عليه الثلاثي (عَرَبَ) الفساد والخلل، والأعرابي في أصله هو العربي الذي فسدت منهجية تفكيره، وأنماط عيشه،
 المنافقون -كما في أية الأحزاب- الهرب من الغزو إلى البادية عند الأعراب من سكاهاءا؛ لاشتراك بينهم وتوافق في كثير من الأشياء، فالأعرابية مرحلة من عدم وضوح الرؤيا أو

د. منجد محمد رضوان
مصطلح الأعراب थٌ القرآن الكريم: مفهومه ودلالته
الاستقرار على رأي، والبعد عن لزوم الجادة، لغلبة الأعراف والعادات والتقاليد، ونمط العيش الموروث، ولأن عروبتهم طاغية على دينهم لزمهم الوصف المشتق منها فكانوا أعرابًا لكنهم لََقِ عروبَتَهم بعضُ الفساد والإشكال، كما أغمت في صراع بين لزوم مرادات الدين من جهة


 رَّحِيُ وُ (الحجرات:乏 ( ). تأكيد لتلك الحيرة، وعدم استقرار الرأي وعُشو البوصلة، وشدة الصراع الذي في نفوسهم بين القوتين المتغالبتين، قوة الدين والإيمان، وقوة العرف والعادة، قال الطبري بعد ذكر عدد من الأققوال في تأويل هذه الآية: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، القول الذي ذكرناه عن الزهري، وهو أن الله تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دلا دلا دلا الملة إقرارا منهم بالقول، ولم يمققوا قولم بعملهم أن يقولوا بالإطلاق: آمنا. دون تقييد قولمم بذلك بأن يقولوا: آمنا بالله ورسوله. ولكن أمرهم أن يقولوا القول الذي لا يشكل على سامعيه، والذي قائله فيه عحق، وهو أن يقولوا: أسلمنا. بععنى: دخلنا في الملة وحقنَّا الدماء والأموال، بشهادة الحق (1)

فالأعرابية حالة وسط بين الإسلام والنفاق، كما النفاق حالة وسط بين الإسلام والكفر، قال الشوكاني: وهم بنو أسد أظهروا الإسلام في سنة بجدبة يريدون الصدقة، فأمر اللّ

 القتل والسبي، أو للطمع في الصدقة، وهذه صفة المنافقين؛ لأفم أسلموا في ظاهر الأمر ولم
 بألسنتكم عن مواطأة قلوبكم، بل برد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح، ولا نية

خالصة(1). والفرق بين حالة النفاق والحالة الأعرايبة أن المنافق يريد هدم الدين ونتض غراه،
















 للحق، يظنون بالهُ غير الحق ظن الجاهلية، أهل شك وريبية فئ أمر اللّ(8). وأظن ما أضافه
( ( الشوكاني، عمد بن علي بن عمد (ت (Y امهـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،



(₹) الترمذي، السنن، كتاب التفسير، باب آل عمران، ص(Y (Y/0) قال الشيخ الألباين: صحيح دون قوله والطائفة الأخرى.

ونعود للآية، وهي بدورها تنقلنا لسورة الفتح إذ الارتباط بينهما وثيق، قال السدي عن آية الحجرات: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: أعراب مُزَيْنَةَ وَجْهَيْنَةَ وَأَسْمَمَ
 تخلّفوا، فنزلت. وبالجملة فالآية خاصة لبعض الأعراب، لأن منهم من يؤمن باللّا واليوم الآخر كما وصف اللّ تعالى(1). وين سورة الفتح كان الحديث عن ثلاث طوائف؛ ففي أول السورة ذكرت ثنتين : المنافقين والمشركين:



 وبين الإميان ضربة فأس فقط؛ لذا لم يذكرهم الله مع أهل الشقاء والعذاب، ولم يُصِدر الحكمَ النهائي فيهم بشكل قاطع، بل أمهلهم مرة أخرى وأخيرة في قوله:

 صف المشركين.

إن التأمل في سياقات سورة الفتح يؤكد وجود المفارقة بين المنافقين والأعراب، وإن كان الأعراب على خطر شديد، حيث تعلل الأعراب بالاشتغال بالأموال والأهلين يوم الحدييية،


 لكنه لما علم في قلوبم بذرة للخير، ومايل الإسلام، أراد أن يؤلف قلوبمم، وأن يعطيهم فرصة
( ( القرطب، الجامع لأحكام القرآن، ص (؟

جديدة لإثبات صدقهم في إسلامهم الذي زعمُوه، وإماهاهم الذي ادعَوه، فقال:
 بثالث سنين، وفيها انتقال إلى طمأنة المخلفين بأغم سينالون مغانم في غزوات آتية، ليعلموا أن حرماهم من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس لانسلاخ الإسلام عنهمّ، وأفم سيدعون بعد ذلك إلى قتال قوم كافرين كما تدعى طوائف المسلمين، فذكر هذا في هذا المقام إدخال للمسرة بعد الحزن، ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء الحرمان . ويني هذه
 ينسلخوا عن الإميان، ألا ترى أن الله لم يعامل المنافقين المبطنين للكفر بمثل هذه المعاملة في قوله:
 منهم من رجع للحق وأظهر الصدق، قال: فمنهم من أحسن الإجابة ورغب في الجهاد(r)، وهذا ما ستصرح به سورة التوبة لاحقًا.
فالأعرابية حالة وسط بين النفاق والإسلام، وكانت هذه الفرصة لم لبيان موقفهم
 في كثير من الأحيان يشبه كالام المنافقين، فهم يتعللون بالأموال والأولاد كالمنافقين، ويظهرون

 معتقدهم، بل في بعض تصرفاتم وردود أفعاطم، وليست مقاصدهم كمقاصد المنافقين، لذلك أمهلهم القرآن ومنحهم فرصة جديدة. وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن الأعرابية شيء والبداوة شيء آخر، فكما أن النفاق لا يرتبط بكان الإقامة والسكن، وإنما بمنهجية التفكير والمعتقد فإن الأعرابية كذلك، وليس الأمر متعققًا بأهل البادية ألبتة.



د. منجد محمد رضوان
مصطلح الأعراب थٌ القرآن الكريم: مفهومه ودلالته

الأعرابية برزت في المرحلة المدنية كالنفاق لكنها متأخرة عنها، إذ كانت أول إشارة قرآنية لما









 الأعراب عقيب الحديث عن المنافقين، وهذا للقواسم المشتركة بينهما، غير أفا الا لا ترقى

 في معنى المعذرين: فقال فريق: هم الذين جاؤوا النبي بأعذار كاذبة فلم يقبل النبي أعذارهم. وقيل: هم من المؤمنين الذين اعتذروا بأعذار صادقة فقبلها النبي
 غختلف، دلالة على تغاير أحوال الفريقين؛ إذ العطف يقتضي ذلك، فامتينع أن الن يكونا فريقًا واحدًا، قال ابن كثير: بَبَّن تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد، الذين جاءوا رسول الهِ الهِ أحِّ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ذكر ذلك السيوطي في عدد من الروايات فُ إتقانه، (1/T آ )، وكذلك رتبها الشيخ ملا حويش عبد القادر العاني في } \\
& \text { تغسير بيان المعاني، وكذلك فعل الأستاذ محمد عز دروزة في التفسير الحديث. }
\end{aligned}
$$

أَلْعَذِّرونَ بالتخفيف، ويقول: هم أهل العذر، وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية لأنه قال بعد هذا: :




 سمَّى القرآنُ الكريم الفريقَ المؤمن منهم أعرابًا، وقد علمنا أها صفة ذم في الغالب؟ والجواب ظاهر؛ إذ عذرهم يدل على ضعف إماغمم وتعلقهم بالدنيا، لكنه لم يكن عن قصد النفاق والإضرار بالمسلمين، فكانوا أقرب للمسلمين من المنافقين، بل بعضهم قاب قوسين أو أدنى من الدخول في تسمية المؤمنين، ومِثلُهم وويْ نفس الغزوة الثالاثةُ من أصحاب النبي تخلفوا كذلك، مع فارق أن الثالاثة دخلوا(٪)، وقصة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة مشهورة معلومة، فلم يكن تخلفهم نفاقًا أو رضى بالكفر بعد الإسلام. ثم بعد الحديث عن
 القاعدين من الكاذبين فبيَّنت مزيدًا من التفاصيل عن رجسهم ومراوغتهم، فهم حتى لم يكلفوا أنفسهم مؤونة الاعتذار لرسول الله سذاجتهم وقلة عقولمم ومباينة حالهم لحال المنافقين في المكر والخداع:
 " ${ }^{\text {ºn }}$

( ( ) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص( 1 ( 1 ) ).

 أكرَحِيمُ








 الإمهال أو الآيات ثم لا يؤمنون، كما كان شأن الذين الألين سألوا الله المائدة ليزدادوا إلمانا، فقال
 (المائدة: 10 (1)، إذن هو حكم خاص في فئة خاصة، ولا يصح تعميمه على كل مل من يصح وصفهم جصطلح الأعراب، فالتعريف في كلمة الأعراب ليس للاستغراق العام بلم بل هو استا استغراق
 الهو ورسوله .
وبعد حديثه عن تلك الفئة الخاصة شرع بييان حال فرقة أخرى من الميسورين من




 رقعة الإمان فلقد توسعت رقعة النفاق والأعرابية، حتى الذين أسلموا كان انيان في دينهم رقة
 كان إسلامهم غير متمكن تام التمكن فلم يُرجوا عن التسمية به، فهم يكبون الشّ ورسوله

ويرجون رحمة ركم ويخافون عذابه، لكنهم لم ييلغ الإممان في نفوسهم درجة ترفعهم لـد التضحية بأنفسهم في سبيل الله، بل غايته الإنفاق من المال مع استشعار الأجر والثواب من

 أن هؤلاء الأعراب المؤمنين في مرتبة ليست عَليَّة أعقب الحديث عنهم بذكر المهاجرين والأنصار من أهل التضحية بالأنفس والأموال والأولاد:

 الأعراب، ولم يفعل ذلك في المنافقين؛ إذ كلهم في فسطاط واحدى، أما الأعراب فهم حالة وسط بين النفاق والإسلام، وهذه الحالة الوسط يمكن تقسيمها لمراتب متفاوتة في البعد والقرب من الحق، فمنهم من تجاوز حالة الأعرابية للنفاق، ومنهم من صار لوار للإيمان أقرب،






 جعل الله عذابهم ضعفين؛ لأنه مكَّنهم من أكثر من فرصة للتوبة والإياب. ثم بعد حينٍ يسيرٍ انتقلت الآيات للحديث عن الثلاثة الذين خلفوا، وكأفم النموذج الحي للأعرابية المترددة بين الإممان وبين شهوات النفس ونوازع الهوى، فهم حين تردُدِهم كانوا




ألَّحَدِقِيَِ للحالة التي كانوا عليها، وخطورتا والواجب الذي يجب أن يفعلوه بتاه رسول اللّ والأخلاق التي ينبغي أن يتحلوا بِا حيال الدين وحقوقه:


 عن الأعرابية بعد سرد قصة الثالثة أمر مقصود، لا سيما أنه فصَّل الحديث عنهم من قريب
 تلبسوا ببعض الصفات الأعرابية التي لا تليق بالمؤمن الصادق، وإنما عطف الأعراب على أهل المدينة؛ لأن غالبهم كانوا من سكان البوادي ومن القبائل الميطة بالمدينة المنورة كما فعل في
 (التوبة: 1• (1)، إذ بين الأعراب والبدو عموم وخصوص من جهة؛ إذ الأعراب في وقت

 يكمل عقلية أعرابية متحجرة جامدة ومنهجية تفكير مغلقة متصلبة، فلا يقبل تغيير واقعه ولا مخالفة موروثه، كما أنه لا يُحِلُّ العلم ولا يقدر العلماء، فضاًل عن ثني ركبتيه في مجالسهم وحلقاتّم

بعد هذا الاستعراض لمصطلح الأعراب في القرآن والسنة النبوية يظهر لي أن ظلمًا كبيرًا


 دفاع عن البادية وسكاها من هذه الرُمْمَّة، لأخلص لعدد من النتائج المهمة، وهي: 1. هناك فرق منهجي بين الاستخدام القرآين للمصطلح والاستخدام النبوي -دون
اطراد- ومن جملة هذه المصطلحات: مصطلح الأعراب.
r.





نغعي يكرص على ذاته أكثر من أي شيء آخر .
 يغرق بين الناس إلا بالتقوى، وإنا كانت الإشارة لطائفة الأعراب للعالاقة بين هذه التسمية عكنهجية التفكير خاصتهم، والمرتبطة بصورة مباشرة بالتدين والصلة بالنّ تعالى. \& ـ ظاهرة الأعرايية برزت في المرحلة المدنية متأخرة عن ظاهرة النارة النفاق، إذ كانت أول



 بغضهم، خلافًا للمنافقين، كما كانت ظاهرة الأعرابية في أوجها بعد فتح مكة حيث كانت

الأعراب من العرب تعلق إماهاها بلكية مكة والسيطرة عليها، ونشأ هذا الأمر من حادثة
 وأنه يَقْسِم من أرادها بسوء، فكان في ذهن الكثيرين من هؤلاء الأعراب أن خروج معمد منها وعدم قدرته على دخولا علامة كونه على الباطل، وهو استدلال سخيف يدل على سذاجتهم وبساطتهم، فلما انتصر على أهل مكة وفَتَحها، ثم لم يُيُسف به وهِ ومن معه، تيقنوا أنه على الحق.
ه. الأعرابية ظاهرة غير محصورة بمكان أو زمان أو لغة، فقد يكون عربيًا أعرابيًا وقد يكون فرنسيا أعرابيًّا، وقد يكون روسيًّا أو صينيًّا أو غير ذلك، يجمع بينهم جميعا منهج واحد ونمط خاص.
7. لا بد من مراجعات لتراثنا وعدم التسليم لكل ما بلغنا عن السابقين، مع إجلالنا
 من إمكان المراجعة والتصويب لبعض ما قد يخالطه الخطأ من أقوالمم وتقريراتمم.
 تباين لغظة أعرابي، فالبادية بالنسبة لمل السكن والأعرابية بالنسبة لمنهج التفكير، وإن صح أن يكون بينهما عموم وخصوص من جهة، وأنه يمكن أن يمـع بينهما قاسم مشترك في بعض الأحيان.
وختامًا .... فالحمد لله حمدًا لله لا يَزال يَيتدي، ويُستأنف كُلما يُوشك يَنتهي.

وكتبه منجد "عمد رضوان" أبو بكر
الأستاذ المساعد في التفسير وعلوم القرآن الكيري
جامعة إسطنبول Y Y مايو / تركيا


## ثبت المرابع والمصادر

1. ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحم، كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي



r. ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلالين الشافعي، الإصابة في تمييز

\&. ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاين الشافعي، فتح الباري شرح

 بيروت: دار يعرب.
 بيروت: مؤسسة التاريخ.


 . دار طيبة للنشر والتوزيع
 صالح بن عبد العزيز بن إبراهيم، (ط بدون) دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض. - ا. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت اتها هـ) لسان العرب، (طץ)، 999 ام، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

I ا ـ أبو الفداء، الملك المؤيد إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن شاهنشاه (VTY)، المختصر في أخبار البشر أو تاريخ أبي الفداء، (ط (ا)، مصر: المطبعة الحسينية.
Y Y ب أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاين، (ت Y Y هـ)، سنن أبي داود، ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون، (ط (1)، 9 . . . 9 م، الرياض: دار الرسالة العالمية. ケ ا . أحمد بن حنبل، مسند، أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني(ت اگ זه)، (ط بدون) القاهرة: مؤسسة قرطبة.
§ (. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي، الأدب المفرد، ت: محمد فؤاد عبدالباقي، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني، (ط )، 9 9 9 9 م، بيروت: دار البشائر الإسا(مية. 0 القاهرة: دار الشعب.
7 ا ـ البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ت: محد نبيل طريفي وأميل بديع اليعقوب، (ط ا )، 919 1 1م، بيروت: دار الکتب العلمية. (الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الجامع الكبير سنن الترمذي، ت: بشار عواد معروف، (ط )()، 990 1م، بيروت: دار الغرب الإسالمي.
 العربية.

9 و . سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، ت:عبد السلام محمد هارون، (ط ا )، الناشر: الخنانجي.
-Y. . السيوطي، جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر(ت ا 1 هـ)، الإتقان في علوم القرآن، ت: عصام الحرستاني، خرج أحاديثه محمد أبو صعيليك، (ط ا)، 919 19 ام بيروت: دار الجليل.
 والدراية من علم التفسير، (ط بدون)، بيروت: دار القلم.
 شرح الشيخ الأنموين على ألفية الإمام ابن مالكّ، دار الكتب العلمية－بيروت، الطبعة الأولى 99 V 1م． K Y．الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد（ت • آهـ）، جامع البيان في تفسير آي القرآن، ضبط وتعليق：محمود شاكر،（ط ا）، 1 ．．•「م، بيروت：دار إحياء التراث العربي．


مطبعة الترقي．
OT．العظيم أبادي، شرف الحق العظيم آبادي أبو عبد الرممن، عون المعبود على شرح سنن

 تحقيق：سالم البدري،（ط ا）، ．．．「م، بيروت：دار الكتب العلمية．
YV القرطبي، أبو العباس أمد بن عمر بن إبراهيم（707 هـ）، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق：بجموعة منهم محي الدين ديب مستو،（ط ا）، 997 1م، بيروت：دار ابن كثير ．
 عبد الباقي،（ط ا）، \＆90 1مه بيروت：دار إحياء التراث العربي．
 حسن عبد المنعم شلبي،（ط ا）، 1．．「م، بيروت：مؤسسة الرسالة．
 النووي على مسلم،（ط ا）، ．．．זم، بيروت：دار إحياء التراث العربي ．
 القاهرة：مكتبة زهراء الشرق．

