نَاِسِخُ الْقُرْآنِ العَلِيّ وَمَنْسُوحُهُ
لَاِبِنِ الْبَارْزِيِّ الْمُتَوَفِّيِّ سَنَةٌ ۳۸۸ هـ

الدِّيْكَرُ
هَامَّةٌ صَالِحَةٌ
كلية الآداب - جامعة بغداد
بسم الله الرحمن الرحيم

القلبي (١)
بعد النسخ في القرآن الكريم من أخطر الموضوعات وأهمها في الشريعة الإسلامية، لذا يجب أن يكون كل مسلم على دراية ثامنة به ليستطيع الدفاع عن هذه الشريعة السمحاء ومجاهدة أعدائها من الملاحة والمشرين والمستشرقين.
ومعرفة الناسخ والمنسوخ يتوقف عليها جزء تفسير القرآن الكريم، لهذا السبب كان السلف الصالح يعني بها عناية كبيرة.

وفي خبر آخر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل المسجد فأرى رجلاً يذكر الناس فقال له: أعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: فاختر من مسجدنا ولذا يذكر فيهما (١).

ووفي خبر آخر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل المسجد لرأى رجلاً يذكر الناس فقال له: أعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت (٢).

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الحكمة من قوله تعالى: ۵ و۶.

(١) الدحاس
(٢) ابن الجوزي ۱۹۸. وأضاف: (وفي لفظ أنه قال: من أنت؟ قال: أنا أبو يحيى. قال: بل أنت أبو عامر عامر)
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً بعرف ناسخ القرآن ومتسوخي ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرمه وحلله وأمثاله.

وقال الإمام علي (رض).: لا يفتي الناس إلا من عرف الناسخ والمنسوخ.

من أجل كل هذا كثرت المؤلفات في علم الناسخ والمنسوخ ولم يترك المؤلفون فيه قضية من قضاياه إلا أنها بتسجلها، ولكن هذه القضايا كانت تختلف قلة وكترة عند المؤلفين وكانت مناهجهم تختلف في طريقة تناولها له أحياناً وتنسابه أحياناً أخرى.

وقد حفظ لنا التاريخ أسماء عدد كبير من هؤلاء الذين ألفوا كتب في الناسخ والمنسوخ (1)، غير أن الذين بقيت كتبهم من بين هؤلاء عدد قليل جداً.

وسأذكر في مقدمة هذه الإشارة إلى الكتب التي طبعت في الناسخ والمنسوخ ليتبنى لي إحصاء قضايا النسخ في كل كتاب من هذه الكتب، وهي بحسب ترتيب الزمن:

أولاً - كتاب قتادة بن دعامة: عدد القضايا التي عالجها حوالي (40) قضية.

ثانياً - كتاب أبي عبد الله محمد بن حزم: عدد القضايا التي عالجها (214) قضية.

ثالثاً - كتاب أبي جعفر النحاس: عدد القضايا التي عالجها (136) قضية.

رابعاً - كتاب ابن سلامة: عدد القضايا التي عالجها (263) قضية.

خامساً - كتاب مكي بن أبي طالب: عدد القضايا التي عالجها (195) قضية.

(3) البقرة 269.
(5) الناسخ والمنسوخ للد. البغدادي (مخطوط) في. وقد انتهينا من تحقيقه وسحمه قريباً.
(6) إن شاء الله تعالى.
(7) ذكرنا لهما في مقدمة تحقيقنا لكتاب الناسخ والمنسوخ لقلاة والذي نشر في المدة PASS

الخاصة بالقرن الخامس عشر الهجري من مجلة المرصد 49، فلا موجب للتكرار.

266
الدكتور حامد صالح الضامن

سادساً - كتاب ابن الجوزي: وعدد القضايا التي عالجها (148) قضية (7).
سابعاً - كتاب العتبائي: وعدد القضايا التي عالجها (244) قضية. 
ثامناً - كتاب ابن المتوج: وعدد القضايا التي عالجها (139) قضية (8).

كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البارزي

المؤلف:
هو هيئة الله بن عبدالله بن إبراهيم المعروف بشرف الدين ابن البارزي. 
والبارزي نسبة إلى (باب أبرز) أحد مخارج بغداد (9).
ولد سنة 545 هـ بحماه، وسمع من أبيه وجده والشيخ نجم الدين الفاروشي،
ودرس التحرير على ابن مالك الطائي.
وجازه الشيخ عز الدين بن عبد السلام، والشيخ نجم الدين البادرائي، والحافظ
رشيد الدين العطار، وأبو شامه وغيرهم من العلماء.
انتهى إليه مشيخة المذهب الشافعي بلاد الشام إذ كان الإمامًا عارفًا بالذهب 
وفنون كثيرة، فصارت إليه الرحلة من الأطراف ورسالة كثير من العلماء منهم
ال asnwi صاحب (طبقات الشافعية) الذي بعث إليه مائة مسألة فأجاب عنها

(7) ولا ابن الجوزي كتاب آخر في الناس والمنسوخ وهو (عة الراسخ) وهو كتاب كبير ما زال 
ضائعًا والكتاب المذكور في أعلاه هو ختام لمدة الراسخ.
(8) فئة كتابان آخران مطروحان في الناس والمنسوخ الأول للنظر في الحنفية وزيد بن علي بن 
خزيمة الفارسي، وقد طبع ملحقًا بكتاب الناس والمنسوخ للحناش. والثاني لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الاميراني، وقد طبع ملحقًا بكتاب لاباب الفنول للسيوطي، والمؤلف جهولان
لدونا لا نستطيع أن ن(Cs) عليه. (9) كذلك ذكر الزبيدي في تاج العروس (برز). وفي طبة الكويت (باب إبريز) وهو
خالد. (ينظر: دليل خارطة بغداد قدماً وحديثًا 176)
البارزى بكتاب أسماه (المسائل الحمومية) ، واليافي صاحب (مرأة الجنان) وغيرهم.

سمع منه خلق كثير منهم البرزالي والذهبي. وقد خرج له ابن طغر بك مشيخة كبيرة وكذا فعل البرزالي.

قال الذهبي عنه: شيخ العلماء بقية الأعلام، صنف التصانيف مع العبادة والدين والتراضي ولفت الأخلاق، ما في طباعه من الكبير ذرة، وله تزام عمل الصالحين وحسن ظن بهم.

وقال الاسبوعي: كان إماماً راسخاً في العلم، صالحاً خيراً، محباً للعلم ونضره، محسنًا إلى أهله، له المصنفات العديدة المشهورة، وصارت إليه الرحلة، وفي قضية حماه، وعين لقضاء الديار المصرية فلم يوافق، وعمى في آخر عمره تلك القضاء، وتوفي سنة 738هـ.

(10) ينظر عن ابن البارزى المصدر والأرجح الآتي هو مودبة ترتيباً زمنياً:
- الأدبى (ت 748 هـ) في دول الإسلام 2/186 (حيدر آباد) وذي الخير 202 (الكويت).
- ابن الوردى (ت 749 هـ) في تاريخه 2/319 (مصر).
- الصوفي (ت 764 هـ) في نكت الهباج 2/302 (مصر).
- الباجي (ت 768 هـ) في مرأة الجنان 4/297 (حيدر آباد).
- الشبكى (ت 771 هـ) في طبقات الشام 10/387 (الخليج ببرصر).
- الأسوسى (ت 772 هـ) في طبقات الشام 11/282 (البندق).
- ابن كثير (ت 774 هـ) في بداية النهاية 14/183 (قاهرة).
- ابن الجزري (ت 833 هـ) في طبقات القراءات 2/305 (قاهرة).
- ابن قاضي شهبة (ت 851 هـ) في طبقات الشام 97 (خطوط).
- ابن حجر (ت 825 هـ) في الدور الكاسحة 5/315/9 (مصر).
- ابن تعرى بريدي (ت 874 هـ) في النجوم الزاهرة 9/315/9 (مصر).
- الداودى (ت 925 هـ) في طبقات المفسرين 2/362 (مصر).
- طاش كريم زادة (ت 968 هـ) في مفتاح السعادة 2/75 (مصر).
- حاجي خليلة (ت 1067 هـ) في كيف الطفون 74، 75.
- ابن الصادق الخليلى (ت 1089 هـ) في شذرات الذهب 6/119 (مصر).
آثاره:

ترك ابن البارزي مؤلفات كثيرة ما زال أكثرها مخطوطة وهي:
(1) الأساس في معرفة إله الناس: كشف الظنون.
(2) الأحكام على أبواب التنبيه: نكت الهميام، طبقات القراء.
(3) إظهار الفتاوى من أسرار الحاوي: مخطوط (الاعلام).
(4) بديع القرآن: نكت الهميام، طبقات القراء.
(5) البستان في تفسير القرآن: مطبوع (الاعلام، معجم المؤلفين).
(6) تميز التعجز: طبقات المفسرين، مفتاح السعادة.
(7) تأويل عرى الائم في تفضيل حبيب الرحمن: مخطوط (الاعلام).
(8) تيسير الفتاوى في تحرير الحاوي: مخطوط (الاعلام).
(9) حل الحاوي: مرأة الجنان، وفي البحر الطالع: توضيح الحاوي.
(10) عقود الكنوز: مخطوط (الاعلام).
(11) روضات الجنان في تفسير القرآن: طبقات المفسرين.
(12) الزبدة في الفقه: نكت الهميام، الدرر الكامنة.
(13) شرح البهجة: طبقات المفسرين.
(14) شرح الحاوي: نكت الهميام، مفتاح السعادة.
(15) شرح المجرد: طبقات المفسرين. وفي هديه العارفين: المنصف في شرح المجرد.

الزبيدي (ت 1325 ه) في تاج الروس (برن).
الشوكاني (ت 1255 ه) في القدر النافع 356/2 (مصر).
اسمهيل باشا البغدادي (ت 1239 ه) في إيضاح الكون 181/1، 431/2، 413.
(استانبول)،، وندي العارفين 507/2 (استانبول).
الزركلي (ت 1387 ه) في الإعلام 60/8.
كما في معجم المؤلفين 139/13.

269
(16) الشرع في قراءات السبعة: مخطوطة (الأعلام).
(17) العروض: نكت الهميان، طبقات القراء.
(17) العمدة في شرح سقط الرزند للمعرفي: هديه المعرين.
(18) غريب الحديث: نكت الهميان. وفي طبقات المفسرين: ضبط غريب
الحديث.
(19) الفرويدة البارزة في حل الشاطبية: مخطوطة (الأعلام).
(20) المتكر في الجمع بين مسائل المحصول والختصر: طبقات المفسرين.
(21) المجتمه: طبقات المفسرين، شذرات الذهب.
(22) المجتمه: شذرات الذهب.
(23) المجتهد عن مسنر الإمام الشافعي: طبقات المفسرين.
(24) مختصر التنبيه: نكت الهميان، طبقات القراء.
(25) مختصر جامع الأصول: طبقات القراء، طبقات المفسرين. وفي طبقات
السفي ومفتاح السعادة: ترتيب جامع الأصول. وفي الاعلام: تجريد.
(26) مختصر كتاب التيسير: طبقات القراء.
(27) المسائل الحموية: مخطوطة (فهرس المكتبة الأزهرية بمصر).
(28) المغني: طبقات القراء، مفتاح السعادة.
(29) المناسك: نكت الهميان، طبقات القراء.
(30) الناسخ والممسوب: نكت الهميان، طبقات القراء. وهو كتابنا هذا وبأي
الحديث عنه.
(31) الوفا في أحاديث المصطفى: طبقات المفسرين، شذرات الذهب. وفي
نكت الهميان ومفتاح السعادة: الوفا في سرائر المصطفى.
الكتب:
أولاً - تسميتة:

اسم الكتاب في المخطوطة التي اعتمدنا عليها هو: ( نايس القرآن العزيز ومنسوخه ). بينما ورد باسم ( النايس والمنسوخ ) عند الصفدي في نكت الهميان وابن الجزري في طبقات القراء وتابعهم الزركلي في الأعلام وكمالة في معجم المؤلفين. وذكره البغدادي في هدية العارفين باسم ( النايس والمنسوخ من القرآن).

ثانياً - منهجه:

بيت المؤلف في مقدمة كتابه السبب الذي دفعه إلى تأليف الكتاب ثم عرف النسخ والنايس والمنسوخ وأتبعه بذكر أنواع المنسوخ ثم أنواع النايس. وخص آتي السيف والقتال بالحديث لأهميتهما في نسخ كثير من الآيات.

وقد اتبع المؤلف في كتابه منهجاً آخر به، إذ ذكر في بداية كل سورة عدد المواضع فيها من المنسوخ، وعدد المواضع من النايس، وأشار إلى المنسوخ بالحرف ( م ) وإلى النايس بالحرف ( ن ). وذكر بعدا الآيات المنسوخة بآية السيف أولاً، ثم الآيات المنسوخة بآية القتال ثانياً، ثم الآيات المنسوخة بآية من السورة نفسها ثالثاً، ثم الآيات المنسوخة بآية من سورة أخرى رابعاً.

وقد سار المؤلف على هذا النهج من أول الكتاب إلى آخر.

أما الآيات التي لا نايس فيها ولا منسوخ فقد ذكرها في سبها وباشر إلى أنها محكمة.

وختم كتابه بالحديث عن المكي والمدني من السور.

ثالثاً - أهميته:

يمتاز كتاب ابن البارزي بأن عدد المواضع المنسوخة فيه هي مائتان وتسعة وأربعون موضعًا، وهو بهذا العدد الكبير يكون قد فاض سابقه واللاحقين عليه.

٢٧١
ناثئ القران المعزوز ومنسوخه

من الذين سلف ذكرهم، إذ نراه قد ذكر مواضع منسوخة لم يشر إليها غيره، فقصي سورة المدثر مثلاً ذكر ثلاث آيات منسوخة، بينما ذكر آية واحدة فقط كلها من ابن حزم 136 وابن سالامة 96 وابن الجزري 214 والمتتالي 81 وابن المتوتر 202.

رابعاً - ماذا عليه:

رسم المؤلف منهجه في مقدمة كتابه فقال: (وسنذكر جميع المواضع المنسوخة على ترتيب السور، ونذكر مع كل منسوخ ما نسخه، ونعيّن اسم السورة التي فيها الناسخ إن لم يكن من سورة المنسوخ.)

وكتب أخطأ بمنهجه هذا في خمسة مواضع لم يثبت فيها اسم السورة التي فيها الناسخ مع ملاحظة أن الناسخ فيها لم يكن من سورة المنسوخ. وقد أنبئنا عليه هذه المواضع في الحرياشي المرقة: (28، 258، 336، 383، 396) وثمة ملاحظة أخرى هي أن سورة النبى محكمة، ولم يشأ اتخاذ الآية الثامنة منها: (أليس الله بأخحكم الحاكين) منسوخة بآية السيف فيما ذكر ابن حزم 136 وابن سالامة 101 من السبقين والعائليين 84 وابن المتوتر 209 من المتتاليين.

وبحذور أن المؤلف قد تابع ابن الجزري الذي أبطل دعوى النسخ فيها في كتابه المخطوطة ق. 134، فذكر تكبير بعضهم أنه نسخ معناها بآية السيف، لأنه ظن أن معناها: دعهم وخل عنهم، وليس الأمر كما ظن، فلا وجه للنسخ.

خامساً - وصف المخطوطة:

النسخة التي اعتمد عليها في تحقيق هذا الكتاب تحتفظ بها دار الكتابة الاظهرية في مجموع رقمنه 5881 وتقع في الأوراق [88 - 95]، وعدد الأسطر في كل صفحة واحد وعشرون سطرًا، وهي نسخة جيدة أصلها نسخة
الدكتور حاتم صالح الضامن

الروضة، كتبت بخط ممتاز جديد، من خطوط القرن العاشر، وإسماء السورة والرمز مكتوبة بالحمرة. وعلى الحوشي تقول كثيرة من كتاب البرهان للركشي، وكتب الناسخ بعد انتهاء كتاب ابن البارزي فوائد نقالها من البرهان أيضاً شغلت قسمًا من الورقة 95 والورقة 96 بتعاميها.

ولأبدأ أن نشير إلى أن الورقة الأولى (88) كتب عليها: (جزء فيه ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه تأليف الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة شرف الدين هبة الله بن قاضي القضاة نجم الدين عبدالرحيم البارزي الحموي الشافعي تغمه الله تعالى برحمته آمين).

***

ولأخيراً أقدم خالص شكري وامتناني إلى أخي علاء الشام الاستاذ أحمد راتب النفاخ الذي كان وما زال مثالاً للعالم الذين على رأسهم المجيد، حفظه الله تعالى وكره أمثاله.

وأشكر أيضاً الأخ الاستاذ حميد الجابري الذي اضطلع بتصوير هذه المخطوطة راجياً له كل خير.

والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نتهيده لولا أن هدانا الله.

الدكتور حاتم صالح الضامن
كلية الآداب - جامعة بغداد
لا يوجد نص قابل للقراءة بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
الصفية الأخيرة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعليه السلام وأصحابه أجمعين.

وبعد فهذا مجز في جمع ما في القرآن من الآيات المنسوقة والنسخة، وهو علم يتوقف عليه جواز تفسير كتاب الله تعالى ليعرف الحلال من الحرام.

والنسخة في اللغة: الرفع، وفي القرآن لمعنى: نقل الكتابة، كما يقول تعالى: فإننا نستنسخ ما كنتم تعملون. (1) ورفع حكم ثابت بخطاب ثان ولها لكان ذلك الحكم ثانيا بالخطاب الأول.

والنسخ: رافع الحكم، والنسخ: المرفوع المتراكد حكمه والعمل به: أصله ثلاث ألوان:

أحدها: ما نستنسخ حكمه وخطه كما قال ابن مسعود(2) رضي الله عنه: أقرأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيه أو سورة فحفظتها وأثبتها في مصحف، فلم يكن الليل رجعت إلى حفظي فلم أشهد منها شيئاً، وغدوت على مصحف فإذا الرقة بضعة، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا ابن مسعود ذلك رفعته البارحة(3).

الثاني: ما رفع خطه، وحكمه ثابت نحو آية الرجم، وهي: (الشيخ)

والشيخة إذا ركبت فاجرحموها البشة(4).

الثالث: ما نستنسخ حكمه ولم يرفع خطه. وهو المحدود والمقصود بالتصنيف، وسبأني بانيه.

---
(1) أي: "29 إلى 33.
(2) أي: "عبد الله بن مسعود، صاحبي، توفي سنة 32 ه. طباقات ابن سعد 3/150، المعرف 429.
(3) أي: "ابن سلامة.
(4) أي: "سنن ابن ماجة 859، الصحابية 8، مكي 56، فتح الباري 127/127/127".
والناسخ أربعة أنواع:

أحدها: ننسخ الكتاب بالكتاب، وهو جائز، لقوله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسخها نأت بخير منها أو مثلها" (6).

الثاني: ننسخ السنة بالكتاب، وهو جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء (7) ونسخ بقوله تعالى: "شهر رمضان" (8) الآية. ورُوِي أنه لما نزل قوله تعالى: "إن تستغفِّر فلن يغفر الله لهم" (9) قال صلى الله عليه وسلم: والله لأريدن على السبعين، فنسخ بقوله: "سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم" (10).

الثالث: ننسخ السنة بالسنة، وهو جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم: (ألا / 89 ب) "إني كنت نهىكم عن زيارته القبور، إلا أن أزوروها" (11).

الرابع: ننسخ الكتاب بالسنة، فهو جائز عند أبي حنيفة (12) ممنون عند الشافعي (13) رحمهما الله.

(1) البقرة 106. وفي المصحف الشريف (تنها) يضم النون وترك الهزة. أما (نشأها) يفتح النون وسكت الهزة فهي قراءة ابن كثير وابن عرو. (يذكر: السبعة في القراءات 128، حجة القرآنت 109).

(2) التحل 101.

(3) الاعتبار 132.

(4) البقرة 185.

(5) الدنيا 80.

(6) المفقون 6.

(7) من ابن ماجة 505، الاعتبار 136.

(8) هو التلمُعان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة، توفي سنة 155 ه (تاريخ بغداد 12/223 ه، الطبقات الفقهية، الجهراء المنسية، 261).

(9) هو محمد بن ادريس أحد الأئمة الأربعة، وتوفي سنة 204 ه. (حلية الأولياء 93، ترتيب المدارك 382، الطبقات الشافعية 192).

188
نافس القرآن العزيز ومنسوبه

فإنّه احتاج الحنفي بأن قوله تعالى: "وصيةً لأزواجهم" (14) وقيله تعالى: "وصية" للوالدين والأقربين (15) رفع بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارت) (16). وإن قوله تعالى: "حريمَتكم الميتة والماء" (17) رفع عمومه بقوله صلى الله عليه وسلم: (أجلّت لنا مياةً ودامان: السمك والجرب والكيد والطحالب) (18). وإن قوله تعالى: (فاسكوهنّ) في البيت: (19) رفع بقوله صلى الله عليه وسلم: (النبيّ بنيب جلّدُ)

ماته ورجمً، ولبكيّ باليكم جلّد مياة وتعريض عام) (20)

أجاب الشافعي، رحمه الله، عن الأول بأن الوصية للورث نسبة بقوله تعالى: "وصيكم الله في أولادكم" (21). وعن الثاني بأن تحريم الميتة والدم رفع عمومه بتحليل السمك والجرب والكيد والطحالب من الله لا من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنّه قال: أحلّت لنا، ولم بقل: أحلّت لكم. وفي هذا الجواب نظر، وعن الثالث بأن اماكنه في البيت نسبة بقوله تعالى: (اللذانيَّة، والذاني فاجلد، وأكل واحد منهما مائة جلد) (22).

ثم النسخ يقع على الأمر والنهي، قبل: وعلى الأخبار التي بمعناهما.

وقيل: على الأخبار مطلقًا، وقيل: على ما يقبل منهما الاستثناء (23).

| البقرة | 240 |
| البقرة | 180 |
| سين ابن ماهي 900 | وينظر: الاستثناء 26 |
| المائدة | 3 |
| سنين ابن ماهي 1073 | 13/11، إجماع التواريخ مع خلاف في الرواية |
| النعمة | 15 |
| صحيح مسلم 1216-1317 | سنين ابن ماهي 852 | وينظر: أحكام القرآن 358 |
| | 332 |
| | 11 |
| | 2 |
| | 231 |
| 231 |

278
الدكتور حاتم صالح plaisir

ولأول ما نسب الصلاة الأولى ثم القبلة الأولى ثم الصوم الأول ثم الزكاة الأولى ثم الإعراض عن المشركين ثم الموارث ثم العفو والصفح عن أهل الكتاب نسب المخالفة في الحج ثم العهد الذي كان بينه وبين المشركين.

والسورة التي فيها الناسخ والمنسوخ إحدى وثلاثين سورة (24) ، والتي لا نسخ فيها ولا منسوخ ثلاث وأربعون (30) ، والتي فيها الناسخ دون الناسخ ست (21) ، والتي فيها الناسخ دون الناسخ أربع وثلاثون (37) .

وأيَّة السيف ، وهي قوله تعالى في سورة التوبة : "فإذا انسلك الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيثٌ وجدتموه وخذوه واحصروهم" (28) ، نسخ بهما مائة وأربعة عشر موضعًا (90 أ) في الثالتين وخمسين سورة (3) ، ثم نسخ الله عز وجل بعض حكم آية السيف بقوله تعالى : "فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مسأله" (31) ، ونسخ أيضًا عمومها في آخرها بقوله تعالى : "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخللوها سبيلهم" (32) .

وأما آية القتال ، وهي قوله تعالى في سورة التوبة : "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" (33) ، فنسب بها ثمانية موضع في سبع سور .

(24) البقرة/34 ، وفي ابن سلامة 8 ، والاتفاق 33/3 ، الانتقان 3/3 ، معتبر الأقران 111/1 .
(25) البقرة/6 ، والhirohan 4/4 ، الانتقان 7/7 ، ورمت في الأصل : ستة .
(26) البقرة/24 ، والhirohan 2/4 ، الانتقان 3/3 ، وردت في الأصل : أربعون .
(27) همز حمز 122 ، وابن سلامة 7 ، والhirohan 2/4 ، الانتقان 3/3 ، واردت في الأصل : أربعون .
(28) التوبة 5 . وسأطى باسم ( براءة ) أيضًا .
(29) البقرة/24 ، والhirohan 4/4 ، ونذكر في آية السيف : النسخ في القرآن الكريم 504 .
(30) في ابن حرم 122 ، في ابن سلامة 29 ، واردت في الأصل : أربعون .
(31) التوبة 6 .
(32) التوبة 14 .
(33) التوبة 29 .
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه

وأمّا الآيات المنسوخة عموماً بالاستثناء أو ما في معناه بعدها ثلاثية وعشرون موضعاً في أحد عشر سورة.

فأمّا الآيات المنسوخة على النظير فمئات وثلاثة مواضع في ثلاثين سورة.

فجملة المواضع المنسوخة مائتان وتسعة وأربعون موضعاً.

وأمّا الآيات الناجحة فمئات وثمانية مواضع في سبع (٧٤) وثلاثين سورة.

وسنذكر جميع المواضع المنسوخة على ترتيب السور، ونذكر مع كل منسوخ ما نسخه، ونعيّن اسم السورة التي فيها الناسخ إن لم يكن من سورة المنسوخ.

وقد نسخّت آية بآيات و반عكس.

وقرّد قبل المنسوخ صورة (١٢) وقبل الناسخ صورة (ن) ونبدأ في أول كل سورة فيها منسوخ أو ناسخ بعدد مواضع منها.

 محكمه.

سورة البقرة

(م) : ثلاثة وثلاثون موضوعاً. (ن) : تسعة عشر.

(م) : م قيلوا للناس حسنًا (٣٥)، "لنا أعمالنا ونلك أعمالكم (٣٦)، ولا تعتدوا إلا الله لا يحب المعتدين (٣٧)، ولا تقاتلونهم عند المسجد الحرام حتى بقاتلكم فيه (٣٨)، فقال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكنفر به (٣٩) لا إكراه في الدين (٤٠).

في الصل : سبعة.

(٣٥) آية ١٣٩.
(٣٦) آية ٨٣.
(٣٧) آية ١٩١.
(٣٨) آية ١٩٠.
(٣٩) آية ٢١٧.

٨٨٠
الدكتور حامد صالح الضامن

(ن) : آية السيف (41).

(م) : "فاعلموا وأصفحوا حتى يأتي الله بأمره" (42).

(ن) : آية القنال (43).

(م) : "إن الذين يكتمون ما أنزَل لَّنا من البِينات والأَهدى" (44)، وإنما حَرَّم عليكم المُسيَّحة والدَم والحم الخزير وما أَهِل به لغير الله (45).

ولا تَحَليقُوا رؤوسكم حتى يبلغ الهِدَى مَحْلِه" (46) و"لا يَحَل لِكم أن تأخذوا مما آتىتموهن شياً (47) والوَالدات يُرضِيعن أولادهن حَوِلًين كاملين " (48).

(ن) : الاستثناء بعدها وهو : "إلا الذين تابوا ") (49) "فَمَن أضطر "

غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " (50) و"فَمَن كان منكم مريضا أو به بَأَرَاد أن يَعِم الرضاعة. . . فإن أراد فصلا عن تحريض منهما وتشاور" (51).

(م) : "وَما رَزَقْنَاهُمْ يَفنون " (52).

(ن) : لما فضل عن الزكاة في براءة : "حَد من أموالهم صدقة "

(م) : "إن الذين آمنوا والذين هادوا " (53).

---

ناصخ القرآن العزيز ومنسوخه

(ن) في آل عمران: ومَن يُبِينَ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دَيْنًا فَلن يَعْفَبَ مَنَّهُ. (٥٧) وقيل: محكمةً، فمعناها: ومَن آمنَ مِن الْذَّينَ هَادَوْا (م) فأَيْنَ تَلَوْا فَطَمَّ وَجَهَّ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ (٥٨).

(ن) فَرَّلَ وَجَهُهُ شَطَّرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٥٩).

(م) فَقُمْ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَاحِ مَثَلَّهُ أَن يَطْفَأَ بِهِمَا (٦٠).

أي: أن لا يطفأ بهما.

(ن) وَمَن يُرَبِّعُ عَن مِّلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنَّ سَفِهَّ نَفْسَهُ (٦١).

(م) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَطَنَى الْحَرَّ بَالْبَحْرِ وَالْعَبَدِ وَالْأَنْثَى بالأنثى (٦٢).

(ن) في المائدة: وَكُنُوا علَيْهم فِي ذِلِّيْلَ النَّفْسِ بالنَّفْسِ (٦٣). وفي سبحان: وَمَن قَتَلَ مَظَلُومًا فَقَدْ جَاءَهُ جَعَلَهُ وَلَاءً سَلَاطِنًا (٦٤).

(م) كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أُحَدُ كَمَتِ الْمَيْتَ إِنْ تُرِكَ خَيْرًا لِّلْوَصْبَةِ (٦٥).

(ن) في النساء: يَوْصِيْكُمُ اللَّهُ إِنِّي أُوْلَادُ كُتْبَ (٦٦). وقيل: محكمةً.

(م) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَطَنَى الْحَرَّ بَالْبَحْرِ وَالْعَبَدِ وَالْأَنْثَى بالأنثى قَبْلَ كُتِبَ (٦٧).

(ن) شَهِرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَأَحْلَ لِكِلَّةِ الصَّيْامِ الرَّفَقَةِ إِلَى نَسَائِكُمْ (٦٨).

(م) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَطَنَى الْحَرَّ بَالْبَحْرِ وَالْعَبَدِ وَالْأَنْثَى بالأنثى (٦٩).

٢٨٣
الدكتور حاتم صالح الضامي

(ن) : "فَمَن شَهِيدَ مِنكُمْ الْشَّهْرِ الْأَعْشَامِ" {٧١}.
(م) : "وَلَا تَعْنَى وَأَنْ اللَّهَ لا يُحِبَّ الْمُعَتَّدِينَ" {٧٤}.
(ن) : "فَمَنْ اعْتَدَى علَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا مَا اعْتَدَى علَيْكُمْ" {٧٥}.
وفي براءة : "قَالُوا الْمُشْرِكُينَ كَافِةً كَمَا يُقْتَلُنَّكُمْ كَافَّةً" {٤٦}. وآية
السيف.

(م) : "وَاسْأَلُوكَمْ مَا يُنْفَقُونَ فَلِمْ مَا أُنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ" {٦٥}.
(ن) : في براءة : "إِنْ كَا نَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقِيرِينَ وَالْمَسَاكِينَ" {٧٤}.
(م) : "وَاسْأَلُوكَمْ عَنِ الْحُجَرِ الْمِسْرِ فَلِمْ إِنْ تُمَكِّنْ كِبْرٍ" {٧٨}.
(ن) : في المائدة : "هُنَّ مُصِيبَةٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ . . . إِلَى مَتَنِهِنَّ" {٨٨}.
أي : "إنها رحم، رمي الفواحة ما ظهير منها وما بتَّنَ".
(م) : "وَاسْأَلُوكَمْ مَا ذَا يُنْفَقُونَ فَلِمْ مَا أُنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ" {٨٨}.
(ن) : "خُذُوْم مِنْ أَوْلَادِهِمْ صَدَقَةٍ" {٨٤}.
(م) : "وَلا تَنْكَحَا الْمَرْكَاتَ حَتَّى يَتْوَى مِنْهُمْ" {٨٢}.
(ن) : لبعض حكمها في المائدة : "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْثَى الكُتَّابِ من قَبْلِكُمْ" {٣٣}.
(م) : "وَبِعَارْ يَتُنْهُنَّ أَحَدُ يَدْهُنَّ" {٤٤}.

(٧١) آية ١٨٥ . ١٩٠ (٧٣) آية ١٩٤ . ١٩٤ (٧٥) آية ٢١٥ . ٢١٥
(٧٦) آية ٢١٩ . ٢١٩ (٧٧) آية ١٩٩ . ١٩٩ (٧٨) آية ٢١١ . ٢١١
(٧٩) آية ٢٢٨ . ٢٢٨ (٨٠) آية ٢٢٨ . ٢٢٨ (٨١) آية ١٠٣ . ١٠٣
(٨٢) آية ٣٣ . ٣٣ (٨٣) المائدة ٥ . ٥
الدكتور حاتم صالح الضامن

(ن) إنما مَرَّتان الإمام باعفوف أو تَسَرِّيحُ بإحسان ١٨٩.

(م) فلا تحل لهمن بعَد حتَّى تَنْكِح رُجُبًا غِيْرَهُم ١٨٣.

(ن) من يتزوجون منكم ويدرون أزواجاً وتسبب لازواجهم متناقاً

(ن) إلى الحول (١٨١) غير إخراج.

(م) والذين يتزوجون منكم ويدرون أزواجاً يشترَّبَّصَن بآنفسهم

(ن) أربعة أشهِر وعشرة ١٨٨. وفي النساء: «ولَهُنُ الرَّبْع مَا تَرَكَتْهُم» ٨٩.

(م) فأشهدها إذا تابعت ١٨٧.

(ن) فإن أмин بتخصصكم بعضاً تَثْوَرُونَ الذي ائتمنه أمانة ١٨٥.

(ن) قبل محكمة.

(م) وإن نبتدوا ما في آنفسكم أو تخفوه ١٨٩.

(ن) لا يركُّف الله نفسه إلا وسعه ١٨٨.

سورة آل عمران ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، ١٠.

(م) عشراً موضعًا. (ن) ثلاثة.

(م) وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ١٨٩. إلا أن تتقوا منهم.

(ن) آية السيف.

(م) لإن يضروركم إلا آدي (١٨٩). وإن تُصبروا وتقوا ١٨٩.

١٨٦ آية ٤٢٠. ١٨٧ آية ٢٤٠. ١٨٨ آية ٣٣٤. ١٨٩ آية ٢٨٢. ١٨٢ آية ١١. ١٨٣ آية ٢٨٤. ١٨٤ آية ٢٤. ١٨٥ آية ١١١.

٢٨٤
الدكتور حامد صالح الضامن

(ن) : ايّة القتال.

(م) : كيف يهدي الله قومًا كفرو بعذر إيمانهم ... إلى : ولاهم

(ن) : الانتظار بعدها، وهو : « الا الذين تابوا » (101).

(م) : يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله حتى نقتبضه ». (101).

(ن) : في التغابن : « فاتقوا الله ما استطعتم » (101).

(م) : وعلى الناس حج البيت » (101).

(ن) : لعمومها : « من استطاع إليه سبيلاً » (101).

(م) : ومن يرث ثواب الدنيا نعوت منه » (101).

(ن) : في سبكان : « من كان يريد العاجلة عجلتنا له فيها » (101).

(م) : اثنان وعشرون. (ن) : سبعة.

(م) : « فأعرض عنهم وعظهم » (671) ، ومنه تؤثّثي فما أرسلنا

عليهم حقيقة » (671) ، فأعرض عنهم » (671) » لا تكفّل

إلا نفسك » (111) ، ستجدون آخرين يريدون أن يأمرونكم

ويأممونا فقومهم » (111) ، لا الذين ينصبون إلى قوم ب kuk

(99) الآيات 86 - 88 . (100) آيّة 89 .
(101) آيّة 101 . (102) آية 102 .
(103) آية 103 . (104) آية 97 .
(105) آية 105 . (106) آية 145 .
(107) آية 107 . (108) آية 80 .
(109) آية 109 . (110) آية 81 .
(111) آية 91 .

280
ناسخ القرآن العزيز ومنسوبه

وَبِيَّنَّهُم مِّيَتَّقٍ (114) ، «فَمَا لَكُم فِي المُنافِقِينَ فَعَلُّتُنَّ» (115)

(ن) : آية الَسِّيف.

(م) : "إِنَّ المُنافِقِينَ فِي الدَّرَك الأَسْفَل مِن النَّار وَلَنْ تَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا" (114) ، «وَلَا تَعْصِمُونَهُنَّ لِتَهْيَٰئَ بعضاً مَا آتَيْتُوهُنَّ» (115)

(ن) : الاستثناء بعده ، وهو : "إِلَّا الَّذين تَابُوا" (116) ، «إِلَّا أَنْ يَأتيِنَ بِفَاحَشَةٍ مَّبِينَةٍ» (117).

(م) : "وَيَعْمَرَنَّ مَا دُونَ ذَٰلِكَ" (118) في الموضعين.

(ن) : "لَمْ يَشَاءَ" فِيهِما ، (119)

(م) : "لِلرَّجُال نَصِيبٌ مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ وَالأَقرَبِينَ . . . إِلَّا مَعْروُفٌ" (120)

(ن) : "يُوصِي بِهِمُ اللَّهُ فِي أَوَلَادِكُمْ" (121).

(م) : "وَلَا يَحْلُّ اللَّهُ الدَّيْنَ الَّذِينَ أَعْمَلُوا غَيْرَ اٍنْتِقَاذٍ" (122).

(ن) : "فَمَنْ خَافَ مِن موَصِّلٍ جَنَّتًا أَوْ إِنْثَا" (123).

(م) : "وَلَالاثْنَى يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مَن نَّصِيرُكُمْ" (124).

(ن) : "فِي النَّورِ : "الزَّوَائِرَةُ وَالزَّوَائِرَ فَاجِلِدُوا كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهَا مَائِةَ جَنَّاتٍ" (125).

(125) آيَةٌ 182.
(124) آيَةٌ 184.
(123) آيَةٌ 182.
(122) آيَةٌ 182.
(121) آيَةٌ 182.
(120) آيَةٌ 182.
(119) آيَةٌ 182.
(118) آيَةٌ 182.
(117) آيَةٌ 182.
(116) آيَةٌ 182.
(115) آيَةٌ 182.
(114) آيَةٌ 182.
(113) آيَةٌ 182.
(112) آيَةٌ 182.
(111) آيَةٌ 182.
(110) آيَةٌ 182.
(109) آيَةٌ 182.
(108) آيَةٌ 182.
(107) آيَةٌ 182.
(106) آيَةٌ 182.
(105) آيَةٌ 182.
(104) آيَةٌ 182.
(103) آيَةٌ 182.
(102) آيَةٌ 182.
(101) آيَةٌ 182.
(100) آيَةٌ 182.
(99) آيَةٌ 182.
(98) آيَةٌ 182.
(97) آيَةٌ 182.
(96) آيَةٌ 182.
(95) آيَةٌ 182.
(94) آيَةٌ 182.
(93) آيَةٌ 182.
(92) آيَةٌ 182.
(91) آيَةٌ 182.
(90) آيَةٌ 182.
(89) آيَةٌ 182.
(88) آيَةٌ 182.
(87) آيَةٌ 182.
(86) آيَةٌ 182.
(85) آيَةٌ 182.
(84) آيَةٌ 182.
(83) آيَةٌ 182.
(82) آيَةٌ 182.
(81) آيَةٌ 182.
(80) آيَةٌ 182.
(79) آيَةٌ 182.
(78) آيَةٌ 182.
(77) آيَةٌ 182.
(76) آيَةٌ 182.
(75) آيَةٌ 182.
(74) آيَةٌ 182.
(73) آيَةٌ 182.
(72) آيَةٌ 182.
(71) آيَةٌ 182.
(70) آيَةٌ 182.
(69) آيَةٌ 182.
(68) آيَةٌ 182.
(67) آيَةٌ 182.
(66) آيَةٌ 182.
(65) آيَةٌ 182.
(64) آيَةٌ 182.
(63) آيَةٌ 182.
(62) آيَةٌ 182.
(61) آيَةٌ 182.
(60) آيَةٌ 182.
(59) آيَةٌ 182.
(58) آيَةٌ 182.
(57) آيَةٌ 182.
(56) آيَةٌ 182.
(55) آيَةٌ 182.
(54) آيَةٌ 182.
(53) آيَةٌ 182.
(52) آيَةٌ 182.
(51) آيَةٌ 182.
(50) آيَةٌ 182.
(49) آيَةٌ 182.
(48) آيَةٌ 182.
(47) آيَةٌ 182.
(46) آيَةٌ 182.
(45) آيَةٌ 182.
(44) آيَةٌ 182.
(43) آيَةٌ 182.
(42) آيَةٌ 182.
(41) آيَةٌ 182.
(40) آيَةٌ 182.
(39) آيَةٌ 182.
(38) آيَةٌ 182.
(37) آيَةٌ 182.
(36) آيَةٌ 182.
(35) آيَةٌ 182.
(34) آيَةٌ 182.
(33) آيَةٌ 182.
(32) آيَةٌ 182.
(31) آيَةٌ 182.
(30) آيَةٌ 182.
(29) آيَةٌ 182.
(28) آيَةٌ 182.
(27) آيَةٌ 182.
(26) آيَةٌ 182.
(25) آيَةٌ 182.
(24) آيَةٌ 182.
(23) آيَةٌ 182.
(22) آيَةٌ 182.
(21) آيَةٌ 182.
(20) آيَةٌ 182.
(19) آيَةٌ 182.
(18) آيَةٌ 182.
(17) آيَةٌ 182.
(16) آيَةٌ 182.
(15) آيَةٌ 182.
(14) آيَةٌ 182.
(13) آيَةٌ 182.
(12) آيَةٌ 182.
(11) آيَةٌ 182.
(10) آيَةٌ 182.
(9) آيَةٌ 182.
(8) آيَةٌ 182.
(7) آيَةٌ 182.
(6) آيَةٌ 182.
(5) آيَةٌ 182.
(4) آيَةٌ 182.
(3) آيَةٌ 182.
(2) آيَةٌ 182.
(1) آيَةٌ 182.

282
الدكتور حاتم صالح الضامن

(م) : واللثانِانِ بِأَبْيَانِهَا مَنْكِمُ قَانُوهُمَا (16) أي بالتعبير والشتم.

(ن) : في الزائدة والثناء . . . (171) الآية.

(م) : إنّما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة (178).

(ن) : - 91 (ب) : «وَكَانَتْ النَّارُ لِلذينَ يعملون السِّنَاتَ» (194) .

إِنَّ أَرِيد بالقرب (183) قرب الرجوع بعد ارتكاب الذنب لا قربه مـن المروت.

(م) : فَإِنَّما أَتَمَّت تَعَمُّمٌ وَهِيَ مِنْهُنَّ قَانُوهُنَّ أَجْرُهُنَّ (191).

(ن) : في المتنين : والذين هم لفروجهم حافظون (193).

(م) : "بَاِيِ أَيْهَا الَّذينٍ أَرْمَأَكُمْ أَمْوَاتٍ بَيِّنَتَكُمْ بِالبَاطِلِ" (193).

(ن) : لبعض حكمها في النور : "ليس على الأعماي حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج" (124)، أي : لا إثم في موازتهم.

(م) : فأولى ما تخرج الأنصار من ما كتلهم بعد نزول الآية المنسوبة (157).

وقبل : يحتمل أن تحمل محكمة "(م) : والذين عاقبتهم أمكانتكم فأديهم نصيبهم" (131).

(ن) : في الألفان : "وَأَولِى الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أُولِي بَعْضٍ" (176).

(م) : وَأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذ ظلَّوا أَئْتِنَّكُمْ . . . (183) الآية.

(م) : النور خ. (126) آية 16.

(م) : النور خ. (128) آية 18.

(م) : في الآية السابقة (17) من النساء : "ثم يتوبون من قريب".

(ن) : المتنين (134) آية 24.

(م) : النور خ. (135) آية 29.

(م) : النور خ. (136) آية 29.

(ن) : ينظر : أسباب النزول - 344 - لباب النقول 163 - 164.

(م) : النزول 33. وفي المصحف الشريف ( عقدت ) في ألف . وهي قراءة عاصم وحمرة والكشافي. أما ( عقدت ) بأنف فهي قراءة بقية السبعة. ( السبعة 233 .

حجة الفترات 201).

(ن) : الألفان (137) آية 64.

287
(ن) في براءة: "استغفرُّ لِهُمْ أَو لَا تَسْتَغفِّرُ لِهِمْ" (139). وفي المنافقين: "سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرَتْ لِهِمْ أَمْ لَا تَسْتَغفَّرُ لِهِمْ" (140).

(م) "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حِذَّرُ كُنُومُ" (141).

(ن) في براءة: "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ لَيَنفَّذُوا كَافِهَا" (142).

(م) "فَإِنَّ كَانَ من قُوْمٍ عَدَّلُوا لَكُمْ وَهُوَ (143) مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنٍ" (144).

(ن) في براءة: "بِرَاءَةِ مِنْ اللَّهِ وَرُسُولِهِ" (145).

(م) "مَنْ يَمْتَلِئُ مُؤْمِنًا [مَتَعَمَّدًا] [فَجَزَارُهُ حِيْثُهُ] (146)".

(ن) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُعْتَرِكَ بِهِ . . ." (147) الآية، في الموضع.

وقبل: محكمة.

سورة المائدة

(م) "ناسرِهِ (ن) نَّسَرَةٌ يَتَسَمَّى بِهَا أَسْرَى وَرَضْوَاٰنًا " (148) الآية، في الموضع.

(م) "وَلَا آمِينُ الْبِيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَبِّهِمْ وَرَضْوَانًا " (149).

(م) "وَمَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبِلَاغُ (150)

(ن) آية السيف.

(م) "فَاعِفُ عِنْهُمْ وَأَصْحَحْ " (151).

(ن) آية القتال.

(و) آية 60 التوبة 80 (140) المنافقون 6
(و) آية 71 التوبة 122 (141) آية (143) في الآصل: وإن، وما أَبْنِاهَا من المصحف الشريف.
(و) آية 144 التوبة 93 (145) آية 147 آية 93 (146) من المصحف الشريف.
(و) آية 147 آية 149 (149) آية 2 آية 13 آية 99 (151) آية 116 الآيات 48 و 148 (148) الآيات 48 و 116

288
الدكتور حاتم صالح الضامن

(م) : "حُرِّمَت عليكم الميتة...« (152) الآية ، وإنما جزاء الذين يحاربين الله والرسوله" (153) الآية.

(ن) : الاستثناء بعده ، وهو : "فَسَّنَّ اضطرَّ في محكمة" (154) الآية.

(م) : "فإِن جاءوك فاحكم بينهم« (155) الآية.

(ن) : "ولمهما بينهم بما أنزل الله...« (156) الآية ، وقيل : محكمة.

(م) : "يا أبْنَاء الْذِّينَ آمَنُوا عَلَيْكُم آنفُسُكُم" لا يضْرُّ كُلٌّ مَّنْ ضَلَّ ...« (157) الآية.

(ن) : "إِذَا اهْتَمَّ بِنَفْسِهِ اتَّبَعْهُمَا...« (158) الآية، وعلى قول مِنْ فَسَّر الهدى هنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(م) : "يا أبْنَاء الْذِّينَ آمَنُوا شهادَةْ بِنَفْسِكُمْ...« (159) الآية والتي بعدها دليل على جواز شهادة أهل الذمة في الأثر.

(ن) : "في الطلاق : وأشهدوا نذورًا عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰكم...« (160) الآية.

**

سورة الأعرام

(م) : "ثلاثة عشر. (ن) : أربعة".

(م) : "قل لست عليكم بوكيل...« (161) ، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون...« (162) ، فَسَّنَّ أَبْصَرَ أَنفُسَهُمْ وَمَنْ عَمِي فَعَلَّبَهَا وَمَا أَنَا عَلِيَّكم...« (163) آية 33 (152) آية 33 .

(م) : "آية 3 . جاءت في الأصل بعد ( إلا الذين تابوا ) والسبيع يفتدي تقديرها . (154) آية 34 .

(م) : "آية 44 . (155) آية 44 .

(م) : "آية 49 . (156) آية 49 .

(م) : "آية 100 . (158) آية 100 .

(م) : "آية 106 . (159) آية 106 .

(م) : "آية 27 . (160) آية 27 .

(م) : "الطلاق 2 . (162) آية 91 .

289
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه

بحقّيقٍ (١٦٤) \)، (وعرض عن المشركين) (١٦٥)، (وما جعلناكم
عليهم حفظًا وما (١٦٦) أنتم عليهم بوكيل (١٦٧)، (ولا تسبوا
الذين بدنون من دون الله فسيبوا الله عدداً بغير علم) (١٦٨)،
فعدواه (١٦٩) وما يقتربون (١٧٠)، (قل يا قوم اعملوا على
مكانكم) (١٧١)، (قل انظروا إذا ممسترون) (١٧٢)،
لست منهم في شيء إلا أمرهم إلى الله (١٧٣).

(ن) : آية السيف.

(م) : (وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ونهوا) (١٧٤).

(ن) : آية القتال.

(م) : (إني أخفى إن عصبيتهم وبي عذاب يوم عظيم) (١٧٥).

(ن) : في الفتح : (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) (١٧٦).

(م) : (ولا تأكلوا ما لم تكن من أمور الله وعلوه للفشل) (١٧٧).

(ن) : في المائدة : (اليوم أحلك لكم الطيبات وطعام الذين أوتينا الكتاب

*****

سورة الأعراف

(م) : موضعان. (ن) : موضعان.

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>موضع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>١٦٤</td>
<td>آية ١٠٤</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٥</td>
<td>آية ١٠٧</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٦</td>
<td>آية ١٠٨</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٧</td>
<td>آية ١٠٩</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٨</td>
<td>آية ١١٤</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٩</td>
<td>آية ١٣٥</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٠</td>
<td>آية ١٣٧</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧١</td>
<td>آية ١٥٨</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٢</td>
<td>آية ١٧٠</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٣</td>
<td>آية ١٧٣</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٤</td>
<td>آية ١٧٤</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٥</td>
<td>آية ١٧٥</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٦</td>
<td>آية ١٧٦</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٧</td>
<td>آية ١٧٧</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ملاحظة: (١٦٨) في الأصل: وذرهم. وما أثبتنا من المصحف الشريف.
الدكتور حانم صالح الضامن

(م): "وهل لي لهم" (الأنفال 178)، وأعطر عن الجاهلين (الأنفال 179).
(ن): آية السيف.

***

سورة الأنفال

(ل): سبعة.
(ن): سبعة.
(م): وإن جنحوا للسلم فافتح لها (الأنفال 180).
(ن): آية القتال.
(م): فلا تقولوا الأدبء (الأنفال 181).
(ن): الاستثناء بعده، وهو: "إن مصير المقتات أو من يعقوث إلى فتنة".
(م): يسألونك عن الأنفال، فقل الأنفال الله ورسله (الأنفال 182).
(ن): وأعلموا أننا عينتم من شيء (الأنفال 183).
(م): في الحشر: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى.
(ن): وما كان الله ليغفر لهم وانت القمي (الأنفال 184).
(م): وما لهم إلا يعذبهم الله.
(ن): وما لهم إلا يعذبهم الله.
(م): فقل للذين كفروا إن ينتشروا يغفر لهم ما قد ستلف وإن بعدوا فقد مضيت صلات الأوائل.
(ن): لبعض حكمها هنا وفي البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة (الأنفال 185).
(م): إن لم ينتهاوا.

(178) آية 183.
(180) آية 161.
(181) آية 16.
(182) آية 16.
(183) آية 1.
(185) آخر 7.
(187) آية 34.
(188) آية 33.

(188) آية 33. وفي الآخر: سنة. وما أبتاعه هو رسم المعسق الشريف. (وينظر: أيضاح الوقف والابناء 283 والمفتي 78) (البقرة 189).
ناسم القران المزير ومنسوخه

(م) : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين 8 (141).

(ن) : الآن خفف الله عنكم 9 (141).

(م) : والذين آمنوا ولم يهاجروا ما كنتم ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا 10 (142).

وفكانوا يترأثون بالهجرة دون النسب.

(ن) : وأولوا الأرحام بغضبهم أولئك ببعض في كتاب الله 11 (143).

********

سورة التوبة

(م) : سبعة 12 (ن) : أربعة عشر.

(م) : واشتر 13 (الذين كفروا بعذاب آليم 14 (145).

(ن) : إلا الذين عاهدتهم من الشركين 15 (146) على قول من فسّر العذاب بالقتل.

(م) : كيف يكون للشركين عهدهم عند الله عند رسوله 16 (147) الآية.

(ن) : لبعض حكمها الاستثناء بعده، وهو: إلا الذين عاهدتهم عند المسجد الحرام 17 (148).

(م) : والذين يكرون الذهب والفضة 18 (149).

(ن) : لما فضل من المال: إنما الصدقات 19 (92) للقاراء 20 (220) و خذ من أموالهم صدقة 21 (201) أي الزكاة الراجحة.

(م) : إلا تنفروا بعيداً بعذاب أليم 22 (142) و انفرحوا خفافاً و ثيالاً 23 (143).

<table>
<thead>
<tr>
<th>آية</th>
<th>ناموس</th>
<th>آية</th>
<th>ناموس</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>65</td>
<td>113</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>77</td>
<td>114</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>75</td>
<td>115</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>76</td>
<td>116</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>96</td>
<td>117</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>77</td>
<td>118</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>87</td>
<td>119</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>99</td>
<td>120</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>86</td>
<td>121</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>95</td>
<td>122</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>94</td>
<td>123</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>93</td>
<td>124</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>92</td>
<td>125</td>
<td>115</td>
</tr>
</tbody>
</table>

299
نافذ القرآن العزيز ومنسوخه

(ن) : «ما كان المؤمنين ليُنفرروا كافة» (34).

(م) : «عفا الله عنك لِمَ أذَنتَ لهم» (20).

(ن) : في النور: «إِذَا أَصَدَّنَا لَبِعْضٌ شَأَتْمُهُمْ فَآذَنَنَّمُنَّهُمْ» (99).

(م) : «الأعْبَاءُ أُشْدَهَا كُفَّارًا وَنَفَاقُاء آلَّيْ عَلَيْهِمْ» (100).

(ن) : لبعض حكمها الآية التي بعدها: «وَمِنَ الأعْبَاءِ مَن يُؤُمِّنُ بِاللَّهِ» (100).

واليوم الآخر (100).

***

سورة يونس عليه السلام

(م) : سبعة.

(م) : فانظروا إني ملككم من المنظرين (290) و إن كَذَّبَ بِذَلِكَ فَقَدْ لي عَمْلِي وَلَكُم عَمَّلْكُم» (291) و إِمَّا نُرِيتُكُم بِعِبْضِ الَّذِينَ نَعْيُهُمْ وَأَنتُمْ قَبْلَ الكِتَابِ» (292) و أَفَاتَكُمْ النَّاسَ حَتَّى يَكُونوا مؤمنين (293) فَهَل يَتَحَكَّمُ الَّذينَ يَتَحَكَّمُونَ بِهِ» (294) فَقَمَّ أَهْتَدَى إِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ» (295).

وأصبر حتى يَتَحَكَّمُ الَّذينَ يَتَحَكَّمُونَ بِهِ» (293).

(ن) : آية السيف.

***

سورة هود عليه السلام

(م) : أربعة.

(م) : «إِنَّا أَنتَ الْمُنَذِّرُ» (216).

(ن) : 42 آية 124.

(ن) : 20 آية 62.

(ن) : 99 آية 20.

(ن) : 99 آية 49.

(ن) : 214 آية 108.

(ن) : 211 آية 12.

293
نامّ القرآن العزيز ومنسوخه

(ن) : انحكمها للفظها : آية السيف.

(م) : وقول للذين لا يؤمنون أعمالهم على مكانتكم إننا عاملون وانتظروا إننا منتظرون (217).

(ن) : آية السيف.

(م) : إن كنت كن يريد الحياة الدنيا (218).

(ن) : في سبحة : إن كنت كن يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد (219).

***

سورة يوسف عليه السلام

محكمةً.

(م) : موضعان.

(م) : فإليما عليك البلاغ المنين (220).

(ن) : آية السيف.

(م) : إن ربك لذو مغفرة لناس على ظلمهم (221).

(ن) : في النساء في موضعين : إن الله لا يغفر أن يشرك به (222).

على قول مسن فسئ الظلم بالشرك.

***

سورة إبراهيم عليه السلام

(م) : موضع.

(217) الآيات 121 - 122.
(218) آية 15.
(219) الآسراء 18.
(220) آية 44.
(221) آية 9.
(222) النساء 48 و 116.

294
الدكتور حاتم صالح الضامن

(م) : «إن الإنسان لظلوم كفّار» (223).
(ن) : في النحل : «وإن تعدوا نعمة الله لا تُحصُروها إن الله لغفور رحيم» (224) وقيل : محكمة.

* * *
سورة البحر

(م) : خمسة.
(م) : «ذَرُّوهُمْ يَكُلُّوا وَيَتَمَشَّئُوا» (225) ، فاصفِّص الصَّحِيح الجميل.
(م) : «وَلَا تَسْمَّدَنَّ عَيْنَيْكَ» (226) اثنا ما مَنْتَعِنَا به أرواحاً منهم،
ولا تحرَّن عليهم واحفِّظ جناحِك للمؤمنين » (227) ، وأعِرض.
(ن) : آية السيف.
(م) : «وَقَلَّ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ » (228).
(ن) : لحكمها لا للفظها : آية السيف.

* * *
سورة النحل

(م) : خمسة.
(ن) : موضمان.
(م) : «فَإِنَّنَّا نُزْلَإْلَوْنَ فَإِنَّمَا عَلِيْكَ الْبَلَاغُ » (229) ، وجادلهم باتي هي
أَحْسِنَ » (230) ، وأصبر وما صبْرُك إلا بِاللَّهِ » (231).
(ن) : آية السيف.

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>سورة النحل</th>
<th>الآية</th>
<th>سورة النحل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18</td>
<td>(226)  آية 86</td>
<td>2</td>
<td>(224)  آية 34</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>(226)  آية 86</td>
<td>2</td>
<td>(224)  آية 34</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>(225)  آية 36</td>
<td>88</td>
<td>(227)  آية 98</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>(226)  آية 86</td>
<td>2</td>
<td>(224)  آية 34</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>(226)  آية 86</td>
<td>2</td>
<td>(224)  آية 34</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>(227)  آية 88</td>
<td>89</td>
<td>(230)  آية 135</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>(226)  آية 86</td>
<td>2</td>
<td>(224)  آية 34</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>(226)  آية 86</td>
<td>2</td>
<td>(224)  آية 34</td>
</tr>
</tbody>
</table>

290
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه

(م) : من دُعِيَ باللهِ من بَعْدِ إِيمَانِهِ» (34).
(ن) : الاستناء بعده (93 أ) وهو: «وَلَا أُمَنِّكَ أَكِرَهُ وَقَلْبِهِ مُضْطَمِنَّ» (35).

بالإيمان (35).

(م) : "وَمِنْ نَصَرَاتِ النَّجْحِ وَالْأَعْنَابِ نَتَخْذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرَقَآ حَسَّسًا" (36).
(ن) : في المائدة: "إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمِيسْرُ" (27).

* * *

سورة سبحان (28)

(م) : ثلاثة. (ن) : موضوع.

(م) : "وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكِيلاً" (39).
(ن) : آية السيف.

(م) : "وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَحِمْتَ صَفِيًا" (44).
(ن) : لبعض حكمها في المشركين في برده: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولئك قريباً" (44).

(م) : "وَلَا تَجْهَرْ بِصَالَاتِكَ وَلَا تَخَافُتْ بِهَا" (44).
(ن) : في الأعراف: "وَآذَكْرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرِّعًا وَخَفْيَةً" (43).

* * *

سورة الكهف

(م) : موضوع. (ن) : خمسة.

(م) : "فَقَسَّمَ شَأَءَ فِلَيْمِينَ وَمَسَّ شَأَءَ فِلَيْكَفَتْ" (44).

| (234) آية 106 |
| (236) آية 77 |
| (238) آية 90 |
| (240) آية 24 |
| (242) آية 110 |
| (244) آية 29 |

296
الدكتور حامد صالح الضامن

(ن) في التكرير: وما تَشَاءَونَ إلَّا أن يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، (٤٤)

وقيل: محكمة.

**

سورة مرّيّم على السّلام

(م) خمسة. (ن) موضعان.

(م) وأَنْذَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسَرَةِ» (٤٤١)، فلا تَعَجِّلُوا عليهم (٤٤٧).

(ن) فَقُلْ مَنْ كَانَ فِي الْقَلَلَةِ فَلَيْمَّدْهُ الرَّحْمَنُ مَدَةً (٤٤٨).

(م) آيّة السيف.

(ن) فَخَلَفْنَهُمْ بَعْدَ هِمْ خَلَفًا... إلَى: غِيَانَ (٤٤٩).

(ن) الاستثناء بعده، وهو: «إِلَّا هُمْ تَابُونَ» (٢٠٠).

(م) وَإِنَّ مِنْكُمْ إلَّا وَارِثُهَا» (٢٠١).

(ن) ثُمَّ تَنْجِيَ الَّذِينَ آتَوُوهَا» (٢٠٢).

سورة طلّة

(م) أربعة. (ن) موضعان.

(م) فَاصِبْ» (٢٠٣) على ما يقولون، (٢٠٤)، ولا تَمْدُّنَّ عَيْنَيْكَ الْمَا مَتَعَنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الْدُنْيَا (٢٠٥)، وقَلْ كُلُّ مِثْرِبٍ فَمَثِرِبُهُمْ (٢٠٦).

---

(٤٤٦) التكرير ٢٩ آية ٣٩.
(٤٤٧) (٤٤٨) آية ٤٤.
(٤٤٩) آية ٨٥.
(٤٥٠) آية ٦٠.
(٤٥١) آية ٧١.
(٤٥٢) آية ١٣٠.
(٤٥٣) في الأصل: فاصِب، والصواب ما في المصحف الشريف.
(٤٥٤) آية ١٣١.
(٤٥٥) آية ١٣٠.
(٤٥٦) آية ١٣٠.

٢٩٧
سورة الأنبياء عليهم السلام

(م) : ثلاثة. (ن) : ثلاثة.

(م) : إنكم وما تعبدون من دون الله حسبَ جهَنَمَ.

الآيات الثلاث.

(ن) : لعمومها : "إن الذين سقَتَ لهم منا الحُسنَى .

(م) : أربعة. (ن) : موضوع.

(م) : قولك يا أبا الناس إنما أنا لكم نذير مبين.

(ن) : لحكمها لا للفظها : آية السيف.

(م) : وإن جادلوك فقول الله أعلمن بما تعملون.

(ن) : آية السيف.

(م) : وأحلت لكم الأنصام.

(ن) : الاستثناء بعدها ، وهو : إلا ما ينزل عليكم.

(م) : وجاهدوا في الله حق جهاده.

(ن) : آية 78 (255)

(م) : الآيات 98 - 100

(ن) : آية 114 (258)

(م) : الآيات 44 (226)

(ن) : آية 32 (262)

(م) : الآيات 28 (264)

(ن) : آية 30 (265)

298
الدكتور حاتم صالح الضامن


***

سورة المؤمنين


(م): فقاً بهم في غيـر كثـم حتـى حين. (276)، هـ أذفـع باتـي هي

أحسن السِيـنَةـ (268).

(ن): آية السيف.

***

سورة النور


(م): وإن تولوا فإنما على وما حمل وعليكم ما حملتم. (169).

(ن): آية السيف.

(م): ولا تقبلوا بشهادة أبادا وأوئل كههم الفاسقون. (277).

(ن): الاستثناء بعده، وهو: إلا الذين آبوا (171).

(م): الزاني لا ينجع إلا زانية أو مشرككة (277): خبر معناه النهي.


(م): والذين يؤمنون المخصوصات (274).

(ن): لبعض حكمها: وأولئك الذين يؤمنون أرواحهم. . . . إلى الصادقين (276).

(م): ويا أيها الذين آمنوا لا تدخُلوا بيوت غير بيوتكم حتَّى تُستأنسوا (277).


(ن): 274 آية 27.

(ن): 272 آية 3.

(ن): 270 آية 5.


(ن): 269 آية 46.

(ن): 267 آية 94.

(ن): 266 الآية 16.

259
ناشخ القرآن العزيز ومنسوخه

(ن): لبعض حكمها: 'ليس عليكم جناح أن تنذلوا أيوبًا غير مسكوًنة' (۷۷)

(م): 'وقل للمؤمنين يغصُصح من أبيض رهين' (۷۸)

(ن): لبعض حكمها: 'والقواعد من النساء اللاتي لا يرجن نكاحاً فليس
عليهن جناح أن يتبعن ثابهن غير متبرجات بزيتها' (۷۹)

ثم نسخ أيضاً بقوله تعالى: 'أو أن يستعفف من خير لهن' (۸۰)

(م): 'يا أيتها الذين آمنوا ليستاذ نكم الدين ملكتكم أياكمكم' (۸۱)

(ن): 'وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم - فليضتأذن نوا' (۸۲)

سورة الفرقان


(م): 'وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً' (۸۳)

(ن): آية السيف.

(م): 'والمدين لا يد عين مع الله إلها آخر إلى مهانة' (۸۴) الآيات.

(ن): الاستثناء بعدهما، وهو: 'إلا من تاب' (۸۵)

سورة الشعراء


(م): 'والشعراء يسبعهم الغاوون' (۸۶) الآيات الثلاث.

(ن): الاستثناء بعدها، وهو: 'إلا الذين آمنوا' (۸۷)

(۷۷) آية ۲۹
(۷۸) آية ۳۱
(۷۹) آية ۶۰
(۸۰) آية ۶۱
(۸۱) آية ۶۰
(۸۲) آية ۵۹
(۸۳) آية ۵۹
(۸۴) آية ۶۰
(۸۵) آية ۲۹
(۸۶) الآيات ۸۶ و ۸۷
(۸۷) آية ۲۲۴ - ۲۲۶

۳۰۰
الدكتور حاتم صالح الضاي

** **
سورة النمل

(م) : موضع.

(م) : "فَقَمَن اهتَدَى فَإِنَّمَا يَهتَدَى لَنفْسِهِ مَنْ ضَلَّ فَقُلُوا إِنَّمَا أَنَا مِنَ المُنْتَدِرِينَ" (۱۸۸).

(ن) : لحكمها لا للفظها : آية السيف.

** **
سورة القصص

(م) : موضع.

(م) : "وإِذَا سَمِعَوْا الْعَلَّمَاتِ عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ" (۲۸۹).

(ن) : آية السيف.

سورة الروم

(م) : موضع.

(م) : "فَاصْبِرْ (۲۴۷) ، وَلَا يُسْتَخْفِفَ الذِّينَ لَا يُؤْقِنُونَ" (۲۴۷).

(ن) : آية السيف.

(۲۸۸) آية ۹۲.
۲۸۹ (آية ۵۰).
۲۹۰ (آية ۴۶).
۲۹۱ (آية ۶۰).
۲۹۲ (آية ۶۰).
۳۰۱
نـاـسـخ الـقـرآن العزيز ومتسونـه

سورة لثمان

(م) : موضع.

(م) : ومن كَرَّر فَلا يَحْرَزْكَ كَمَرِهِ (36).

(ن) : آيـة السيف.

سورة السجدة

(م) : موضع.

(م) : فَأَعْرَض عنْهُم وَانظِرْ إِنْ هُمْ مُنْتَظِرُونَ (91).

(ن) : آيـة السيف.

سورة الأحزاب

(م) : موضع.

(م) : وَدَعَ أَذَا هُمْ (91).

(ن) : آيـة السيف.

(م) : هـلا يـحْلَه لَكِ النـساء مـن بـعـدْ . . . إِلـى : مـا مـلـكَ بِمـنـكَ (91).

(ن) : الآيـة التي قـبلاها ، وـهـي : "يا أَيَّـها النـبِي إِنَّا أَحْلَسْـنَا لِكَ أَزواجك اللاتي آنـيتُ أَجْوَار هُمُّـ (91)."

سورة سبا

(م) : موضع.

(م) : قَالُوٍـنَ (94 أ) لا تُسَالَوْن عَمـا أَجْرُـمَـنَا (96).

(96) آيـة 40 .
(97) آيـة 41 .
(98) آيـة 42 .
(99) آيـة 43 .

304
الدكتور حاتم صالح الضامن

(ن) : آية السيف.

***

سورة فاطر

(م) : موضع.

(م) : "إن أنت إلا نذير" ۴۰۰م

(م) : «فلا يحزركن قوامهم» ۴۱۱م

(ن) : آية السيف.

***

سورة يس

(م) : موضع.

(م) : «فقرأل على هم حتى حين وأبصرهم» ۴۰۳م ، «ولوّل عنهم» ۴۰۴م.

(ن) : آية السيف.

***

سورة الصافات

(م) : "فبناء، أنا نذير مبين" ۴۰۵م ، "أصبر" ۴۰۶م على ما يقولون ۴۰۷م.

(م) : "أنتعلمن نبأه بعد حين" ۴۰۸م.

***

ن (۱۶۷۲) آية ۲۳، (۳۰۵) آية ۲۵، (۳۰۴) آية ۲۶ - ۱۷۵، (۳۰۳) الآيات ۱۷۸ - ۱۷۹، (۳۰۲) الآيات ۷۰ - ۷۱

في الأصل : موضع.

(۲۰۶) في الأصل : أصبر، وما أتثناء من المصحف الشريف.

(۲۰۷) آية ۱۷، (۲۰۸) آية ۸۸.
نَاسِخُ الْقُرآنِ العَزِيزِ وَمَنسوُوهُ

(ن) آية السيف.

** سورَةُ الزَّرِئِر **

(م) أربعة.

فَاعَبَدَنَا مَا شَانَنَا مِنَ الدُّنْيَا (٣٩) قَالَ لَهُمَا قَوْمٌ أَعْمَلَوا عَلَى
مَكَانَاتِكُمُّ (٤١) فَقُمَّ مَا اهْتَدَى فَلَنَفَسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضُلُّ
عليها (٤١).

(ن) آية السيف.

** سورَةُ المَهْدِ **

(م) موضع.

(ن) آية السيف.

سُورَةُ فُصَّالَتْ

(م) موضع.

(م) ادْعُ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ (٩٤).

(ن) آية السيف.

** سورَةُ حم عَسِق **

(م) تَسْهِي. (ن) موضع.

(م) وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُكْرِيَّ (١٦) فَقُمَّ عَفَاً وَأَصْلِحَ فَأَجْرُهُ (٤٠)
(٤١) آيَةٌ. (٤) آيَةٌ. (٤١) آيَةٌ. (٣١) آيَةٌ. (٤) آيَةٌ.
(٣) الآية ٦٥ - ٧٧. (٣) آيَةٌ. (٢) آيَةٌ. (٣) آيَةٌ.
(٨) هي الفَلَح في المصحف الشريف. (٣١) آية ٦. (٣١) آية ٦.
الدكتور حاتم صالح الضامن

على الله (１٦٧) ، «والعَمَّ صَبَّرَ وَغَفَرَ» (١٦٨) ، فإنَّ أمَرَّضْوا 
فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَفْيَةٌ» (١٦٩) .

(ن) : آية السيف .

(م) : «لَا عَمَلٌ وَلَا وَكْمٌ عَمَالُكَمُ لَا حُجَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» (٢٠٠) .

(ن) : آية القنال .

(م) : «وَيَسْتَغْفِرُونَ مِن فِي الْاَرْضِ» (٢٠١) .

(ن) : عمدها في غافر : «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» (٢٠١) .

(م) : «وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حُرُثُ الدُّنْيَا نَظُومُهُ مِنْهَا» (٢٠٢) .

(ن) : في سبحن : «مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عِجْلُهُ لَهُ فِيهَا مَا نِشَاءُ لَنَّ 
يُرِيدُ» (٢٠٣) .

(م) : «وَالذِّنَانِ إِذَا أَصَابَهُمْ البَغْيُ هُمْ يَتَصَصُّونَ . . . إِلَىٰ : إِلِّيَ» (٢٠٤) .

(ن) : «وَأَعْمَدَ صَبَّرَ وَغَفَرَ» (٢٠٥) .

(م) : «قُلْ لَا أَسْتَغْفِرُ عَلَيْهِمْ أُحْزَارًا إِلَّا الْمَوْرِدَةَ فِي الْقُرْآنِ» (٢٠٦) .

(ن) : في سبابة : «قُلْ مَا سَأَلَتُمُوهُ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لِكُمْ» (٢٠٧) . وَقِيلَ : 

محكمةً .

... 

سورة الزخرف

(م) : ثلاثة .

(٣١٧) آية ٤٠ . وفي الأصل : فن عفَى . 
(٣١٨) آية ٤٢ . 
(٣١٩) آية ٤٨ . 
(٣٢٠) آية ١٥ . 
(٣٢١) آية ٥ . 
(٣٢٢) غافر ٧ . 
(٣٢٣) آية ١٨ . 
(٣٢٤) الآثار ١٨ . 
(٣٢٥) آية ٤٣ . 
(٣٢٦) آية ٤٩ . 
(٣٢٧) سبا ٤٧ . 
(٣٢٨) آية ٤١ . 
(٣٢٩)
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه

(م) : «فأما نذَّهَبّ هَيْنَ بَكَ فإِنَّا مَنْ تَمْتُمُونَ» (227) ، «فَأَصَفَّحَ عَنْهُمْ» (228) .
(ن) : آية السيف .

***

سورة الدخان

(م) : موضوع .
(م) : «فَأَرْتَقَبَ يُومَ تَأْتِي السماوات بِذُخَانٍ مُّبِينٍ» (331) ، «فَأَرْتَقَبَ».
(ن) : آية السيف .

***

سورة الأحقاف

(م) : موضوع .
(م) : «ما أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْبَيْدَمِ» (222) .
(ن) : «يَغْفِرُ لِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَلَُّوْرَ» (223) .

***

سورة القتال (37)

(م) : موضوع . (ن) : موضوع .
(م) : «فإِذَا لَقَيْتُمُ اللَّهُمَّ كَفَّارًا فَخَضْرُبَ الرَّقَابَ» (328) .

<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>الفصل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>229</td>
<td>آية 41</td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
<td>آية 89</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>آية 10</td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>آية 14</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>آية 2</td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>آية 9</td>
</tr>
<tr>
<td>235</td>
<td>آية 83</td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
<td>آية 59</td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>آية 6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الدكتور حائم صالح الضمان

(ن) في الأنفال: "إذ يُوحى ربك إلى الملائكة أن تَمَعَّنك (339)
(م) ولا (94 ب) سأَلْكُمْ أمَلَتُكُمْ (340)
(ن) إن سأَلَكُمُوا .. (341) الآية

سورة الفتح

محكمة

سورة الحجارة

محكمة

سورة ق ق (م) موضوع

سورة السبف

موضوع

سورة والدارات

موضوع

في سورة عهد في المسجد الشريف (327) آية 4
(339) الأنفال 12 .
(340) آية 36 .
(341) آية 37 .
(342) آية 44 .
(343) آية 45 .
(344) آية 46 .
(345) آية 50 .
(346) آية 19 .

307
NASIK AL-QURAN AL-ARZEE W-MANSOOHE

(ن) في براءة: "إنّمآ الصدقات للفقراء والمساكين" (447).

م: ثلاثٌ. (ن) موضوع.

م: قلّ ترَبَصْوا فإنِّي معِمك من المترَبِّصين" (448)، «واصِب» (449).

الحكم رَبِّكُ فِإنْكَ بِأعْمَالِكَ» (303)، فُذّرْهُمُّ حتَّى يُلَاقِهَا بَوْمَهُمُّ،

الذي فيه بَصَعُفْكَ» (51).

(ن) آية السيف.

م: موضوعان.

م: «فَاعِرِض عَمَن نُوَلَى عَن ذِكرِنَا» (434).

ن: آية السيف.

م: «وَأَنَّ لَيْسَ لِلَّهِ جَزَاءٌ لأَمْسٌ إِلَّا مَا سَعَى» (435).


الآية.

م: موضوع.

م: «فَتَوَلَّوْ عَنْهُم» (455).

ن: آية السيف.

في الأصل: فاصب. وما أتبنتاه من المصحف الشريف.

149 (500) آية 48.
150 (352) آية 29.
151 (353) آية 39.
152 (354) آية 6.
153 (355) آية 21.
154 (356) آية 6.
الدكتور حاتم صالح الضامن

سورة الرحمان عز وجل

محكمة

سورة الواقعة

(م) : موضع (ن) : موضع.
(م) : "ثلثا من الأولين وقليل من الآخرين" (61).
(ن) : "ثلثا من الأولين وثلثا من الآخرين" (67).

وقيل : محكمة.

سورة البقرة

محكمة

سورة المجادلة

(م) : موضع (ن) : موضع.
(م) : "يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقد مروا بين يدكم نجواكم صدقة" (8).
(ن) : "آ أشفقتم أن نقاد مروا بين يدكم نجواكم سدقات" (9).

سورة الحشر

(م) : موضع (ن) : موضع.

(67) الآية 39 و 40.
(46) الآيات 23 و 14.
(39) آية 12.
(38) آية 12.
(37) آية 13.

309
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه

(م) : ﴿ما آفاء الله على رسوله من أهل القرية . . . إلى قوله : وابن السبيل﴾ (۳۱)
(ن) : في الأنفال : ﴿واعلموا أنّما غنيمتهم من شيء﴾ (۳۱)

سورة المنتجة

(م) : ﴿ثالثة﴾ (۳۱) : موضع.
(م) : ﴿أن تبوروهم و tüketسوها إلىهم﴾ (۳۱).
(ن) : آية السيف.

(م) : ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين﴾ (۳۱).
(ن) : ﴿إنّما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين﴾ (۳۱).
(م) : ﴿واسألوا ما أنشقتم﴾ (۳۱).
(ن) : ﴿في براءة﴾ (۳۱) : ﴿براءة﴾ (۳۱) : ﴿من الله ورسوله﴾ (۳۱).

سورة الصدقة وسورة الجمعة

محكمةً.

سورة المتاففين

محكمةً.

سورة التغابن

محكمةً.

---

(۱) الأنفال ج۴ . (۱) آية ۷ . (۲) آية ۸ . (۳) آية ۹ . (۴) آية ۱۰ . (۵) آية ۱ .
الدكتور حاتم صالح الضامن

سورة الطلاق

محكمة

سورة التحريم وسورة الملك

محكمة

سورة ن (36)

(نم) : موضع

(نم) : فَقَدْ رَُبُّكَ وَمَنْ يُكَذِّبْ بِهِ هَذَا الحدِيثِ (98) ، فاصل (379)

لحُكَم رَبُّكَ (377)

(ن) : آية السيف.

سورة الحاقة

محكمة.

سورة المعارج (378)

(نم) : ثلاثة.

(نم) : فاصل صبرا جميلا (379) ، فَقَدْ رُهِّمْ يَحْوَضُونَ وَيَتَّلِعُونَ (378)

(نم) : فَقَدْ رُهِّمْ يَحْوَضُونَ وَيَتَّلِعُونَ (378)

(نم) : وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ (379).

(377) هي سورة الفتح في المسجد النبوي.

(379) في الأصل: ناصر. وما أثبتنه من المصحف الشريف.

(378) آية 88.

(377) آية 9.

(374) آية 5.

(373) آية 2.

(372) آية 2.

(371) الآيات 24 و 25.
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه

(ن) في براءة: «خُذ من أمواليهم صدقة» (تث), «إِن أَما الصدقات»
للقراء (تث).

 سورة نوح عليه السلام وسورة الجن (تث)
محكمتان.

 سورة المزمل
(م) : نسعة. (ن) : موضوعان
(م) : واصبر على ما يقولون. واهجر هم هجراء جمالة (تث), «ود رني»
والملکذ بین (تث), «قَمْ شأ سأ ucz د رته سبیلا» (تث).
(ن) : آية السيف.
(م) : قُمَ الليلَ إلا قليلًا... إلى : قبیلا (تث)، الآيات الخمس (تث)
(ن) : «يَرَبَّك يَعْلَمُ أَنَّكِ تَحْزَبْ مَنْ أَفْقَدَتْ مِنْ ثَلِّي الليل»...
الآية.

 سورة المئثر
(م) : ثلاثة (تث). (ن) : موضوعان
(م) : «ذَرْتِي وَمَنْ خَكِّرَتْ وَحِيدًا» (تث).
(ن) : آية السيف.

(تث) التوبة ۱۰۳.
(تث) في الأصل: فاصير. وما أثبتنه من المصحف الشريف.
(تث) آية ۱۱: آية ۱۰.
(تث) آية ۱۹.
(تث) الآيات ۲-۶.
(تث) إلا ۳۰.
(تث) آية ۱۱.
(تث) آية ۱۱.
الدكتور حاتم صالح الضامن

(م): "كل نفس بما كسبت رهينته" (386).
(ن): "الآصحاب اليمين" (387). وعمومها في الفتح: "ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" (388).
(م): "فمن شاء ذكره" (96).
(ن): وما يذكرون إلا أن يشاء الله" (96).

سورة القيامة

(م): موضوع.
(م): "لا تحرك يه لسانك لتعمج بيه" (391).
(ن): في الأعلى: "سنفرثك فلا تنسى" (393).

سورة الإنسان

(م): موضوع.
(م): "وأسرءا" (394)، "فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيله" (394).
(ن): آية السيف.

سورة المرسلات والنباء والنزاعات

محكمات.

(387) آية 38
(388) الفتح 2
(389) آية 56
(390) آية 6
(391) آية 16
(392) آية 9
(394) آية 29

313
نافخ القرآن العزيز ومنسوخه

سورة عبس

(م) : موضوع.
(م) : «فسَنْ شاء ذَكَرْهُ» (595).
(ن) : «وَما تشاءونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ» (596).

سورة التكوير

(م) : موضوع. (ن) : موضوع.
(م) : «لَم يَشَاء منكم أن يَستقيموا» (573).
(ن) : «وَما تشاءونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ» (582). وقيل : محكمة.

سورة الأنفجار والملتئمين والانشقاق والبروج

محكمات.

سورة الطارق

(م) : موضوع.
(م) : «فَمَهَلُ الْكَافِرِينَ أَمْهَالُهُمْ رُوَيْنَا» (599).
(ن) : آية السيف.

سورة الأعلى

محكمة.

(595) آية 11. وفي الأصل : (فَن شاء فَلَبَأَن وَمِن شاء فَلْيَكُفِّرُ). وهو سهور، ينظف : ابن حزم 136، ابن سلامة 98، المحتوى 82، ابن المتنبي 205.
(596) الإنسان 30. (67) آية 28.
(598) آية 17.

314
١١٠

سورة الفاتحة
(۱۰۵۵) : موضع.
(۱۰۵۶) : «لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمَصِيبَةٍ».
(۱۰۵۷) : آية السيف.

***
سورة الفجر إلى آخر سورة التكاثر
محكمات.

***
سورة الأعراف
(۱۰۵۸) : موضع.
(۱۰۵۹) : «إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خَسَرٍ».
(۱۰۶۰) : الاستثناء بعده ، وهو : «لَا الدِّينُ أَنَا».

مصورة الهمزة إلى آخر الحروف
محكمات.

****
سورة الكافرون
(۱۰۶۱) : موضع.
(۱۰۶۲) : «لَكُمْ دِينُ وَلَيِّ دِينٍ».
(۱۰۶۳) : آية السيف.

مسورة النصر إلى آخر الناس
محكمات.

۱۰۴٥ (۱۰۵۸) آية ۶
۱۰۴۳ (۱۰۵۹) آية ۳
۱۰۴۱ (۱۰۶۱) آية ۲

٣٦٥
ناتحة:

اعلم أن المتقدمين كابن عباس (41) ، رضي الله عنه، وغيره كانوا يطلقون النسخ على التخصص والاستثناء والأحوال المشكلة كال أمر بالقتال بعد الأمر بالصبر والصفح (59 ب) لاشراك الجميع في ازالة الحكم المتقدم. وأما المتآخرون فائتتهم لا يسمع ذلك نسخًا، لأن النسخ عنهم رفع الحكم الثابت نصًا بنص آخر لولاك الأول ثابتا.

وقد هذا الخلاف إنما هو في الأصطلاح، فلهذا جعل المتقدمين آية السيف ناسخة لمائة وأربع عشرة (41) آية، وخلافيهم المتآخرون (16) في ذلك وقالوا لا ينسخ بآية القتال إلا ما فيه نهي عن القتال، وليس في القتال ذلك، لأنه قبل الأمر بالقتال لم يكن قادرًا عليه فلا 이용자 عليه.

واعلم أن الناسخ متأخر بأزوله عن المنسوخ، وقد يوضع في التأليف متقدما عليه. ولذلك قد يتأخر المكية عن المدنية في السور.

الناسخ يكون مدنياً لا غير، إنما ناسخاً مكياً أو مدنياً نزل قبله.

وكلا سورة فيها (كلا) فهي مكية. وكذا ما افتتحت بالحروف سوي البقرة وآل عمران، وفي الرعد خلاف. وكذا ما فيها قصة آدم واسبس سوي البقرة، قبل: وكدما فيها القصص أو فيها (يا أيها الناس) دون (يا أيها الذين آمنوا) (47).

(4) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، صحابي، توفي سنة 68 هـ. (المراجع 143، نكت الهيمن، 140، الإصابة 141/4 - 154).
(5) في الأصل: وأربعة عشر. وهو تحريف.
(6) في الأصل: المتقدمون.
(7) ينظر: البرهان 1/187، الإثبات 47/1.
الدكتور حاتم صالح الضامي

والمشهور أنّ المدني: البقرة وآله عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة
والفجر والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والลบديد إلى آخر التحريم، ولم يكن
والنصر والفلك والناس.
وفي الفاتحة وردد الحج والصف والإنسان والإخلاص خلاف. والباقي مكيًّ
(48). والله سبحانه أعلم.
والحمد لله وحده وسلّم الله علي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مرجع: [نص مقتطف]

(48) ينظر في المكي والمدني: فناد: 68, اليرهان 193/1 - 194, مباحث في علوم
القرآن 124 - 233.

317