منظمة الجزارية

للإمام محمد بن محمد بن علي بن يوسف
ابن الجزري

٨٣٣ - ٧٥١ هـ

نسخة مضمونة ومطابقة على نسخة الشيخ
صفوت محمود سالم المتصلة السند بالناظم

شعبة توعية الجاليات بالزمuiltin

٦٤٤٤٤٤٦٦
مقدمة

1. يقول راجي عمرو زب سامع محمد بن الجزري الشافعي

2. الحمد لله وصلى الله على النبي وムصطفى و

3. محمد وآل وصحابته ومقرئ القرآن مع محبه

4. وتعبد إن هذى مقدمة فيאד علیه فاريه أن يعلمه

5. إذ واجب علیهم محتوم قبل الشرع أولًا أن يعلموا

6. مخارج الحروف والصفات
ليُلْفِظُوا بِأَنْسَحُ الْلُّغَاتِ
7 مُحْرَّرِي التَّجْوِيدِ وَالْمَوَايِفِ
وَمَا الْلِّدِي رُسِمَ فِي الْمَصَّاجِفِ
8 مِن كُل مُقَطَّعٍ وَمُؤْصُولٍ بِهَا
وَنَاتِرْ أَنْبِي لَمْ تَنْكِىْ تَكَتِبُ بِهَا

مَخَارِجُ الْحَرَوْفِ
9 مَخَارِجُ الْحَرَوْفِ سَبْعَةً عَشَرَ
عَلَى الْلِّدِي بِحَصَارَةٍ مِنْ أَحْتَبَرً
10 ْلِلْجُوْفِ أَلْفٌ وَاكْتَهَاهَا وَهُمْ
حُرُوفُ مَدْ لِلْهَوَاءِ تَنْسَهُهُمْ
11 ْنَمِ لَأَقَصِّ الحَلَقِ ْهَامَرُ هَاءُ
وَمَنْ وَسْطِهِ فَعُلُّينَ حَاءٌ
12. أدّناها عَلَى خَائِفٍ وَأَلَقْنٌ.

أَقْصِي اللَّسَانَ فَوَقُ تُمُّ الكَافِ.

13. أسْفِلُ وَالوُسْطُ فَحِيمُ الشَّينِ».

والضَّحَّادِ من حَافْتِهِ إذ وَلِيّاً.

14. الأَضْرَاسُ من أَيْسَرَ أَوْ يَمِنَاها وَاللَّامُ أَدْنِنَا لَمْ يَمِنْهَا.

15. وَالْسُّوْنُ مِن طِرْفِهِ تَحْتَ أَجْعَلُوا وَالرَايُ بُدَايِهِ لَظْهِرَ أَدْخَلُ.

16. وَالطَّاءُ وَالذَّالُ وَذَا بِنَةٌ وَمِنْ عَلَى الْثَّلَايَا وَالسَّفِيرُ مُسْتَكِينٍ.

17. مِنْهُ وَمِنْ فَوْقُ الْثَّلَايَا السُّفِرِ وَالطَّاءُ وَالذَّالُ وَذَا لِلْعَلِيّاً.
18. من طرقيهما ومن بطن الشفة، قالتا مع اطراف الشتائم الشرفة.
19. للفتحين السواء باء ويم، وغنة مخرجها الخيسوم.

صفات الحروف
20. صفاتها جهر ورخو مستقبل ممتتح مضمومة والضد قل.
21. مهموسها فتحاً وخص سكت.
22. وبين رخو والشديد على عمر.
23. وصاع ضاد طاء طاء مطبقة.
24. وصاع علوا خصر ضعف قط حصر.
وَفْرَ مِنْ لُبِّ الْحُرُوفِ الْمُذْلِقَةِ

٢٤ صَفِيرَهَا صَادٍ وَرايٍ يَسِينٍ
قلَفَة قَطْبٌ جَنَّ وَلَينٌ

٢٥ وَأَوْ زَيَاء سُكْنَة وَانفِتْحٌ
فَطَّرُهَا وَالْبَيِّنَ فَصَحَّحَا

٢٦ فِي الْلَّامِ وَالْرَّاءِ وَبِتَكْرِير جُعْلٌ
والْعَفْرِي الْشِّينِ يَصَادَا أَسْتَظْلَلُ

التجويد

٢٧ وَالْآخِ حَلَّ الْتَجْوِيد حَنَّ مَّلآوْمٌ
مَّنْ لَمْ يَصَحِّحَ الْقُرْآنَ يَبْنُوا

٢٨ لَأَنَّهُ فِي الْأَلْلَة أَنْزَلَ لَا
وَمَكَّدَّ قَبْلِ مِنْهَ إِلَيْنَا وَصَلاً
29 - وهو أيضاً جلية السلاوة

30 - وهو إعطاء التحور في حقها

31 - ورد كله واجد لأصله

32 - مكبلاً من غير مثلك

33 - وليس بيضه وبين تركه

34 - فافق مُستفيلاً من أحرفه
وَحَدِّرْنَّ نُبِيِّكَ لَفَظَ الْأَلْيَنِ
۳۵ وَهَمَّرَ الْحَمْدُ أُوُّدُّ اِهْتِدِيُّا
اللَّهُ نَمَّ لَمْ لِلَّهِ لَنَا
۳۶ وَلَيْتَلْطِفْ وَعَلَى اللَّهِ وَلَا الضُّمَّ
وَاللَّهِ مِنْ خَمَصَةٍ وَمِنْ مَرْضٍ
۳۷ وَبَعْدَ بَرَقٍ فِي طُهْرِ يَهْمَ بِذِي
وَاهْرُصُّ عَلَى الْشَّدَّةِ وَالْجَهْرِ الَّذِي
۳۸ فِيهَا وَفِي الْجِبْلِ كَحْبٍ الصَّبْرِ
وَرَبُّوَهَا أَجْتَشَتْ وَحُجُّ الْفَجْرِ
۳۹ فِي يَبِينِ مُقَلِّقًا إِنَّ سَكَّنَا
وَإِنْ يَكُنَّ فِي الْوُقْفِ كَانَ أَبِيًا
۴۰ وَحُجَّةَ حَضْصَصْ أَحْضَتْ الْحَقُّ
وَبِسِينَ مُستَقِيمِ يُسْطُوْا يُسْتَقِوٓ

الراءات

٤١ وَرَفَقِّي الرَّاءَ إِذَا مَا كَسَرَتْ
كَذَلِكَ بَعْدَ الكَسْرِ حَيْثُ سَكَّتَ

٤٢ إِنَّمَا تَكُونُ مِن قَبْلِ حَرْفٍ اسْتَعْمَالٍ
أَوْ كَأَنَّهُ الكَسْرَةَ لَيْسَتْ أَصِلًا

٤٣ وَالْحَلْفُ فِي فُرْقٍ لِّكَسْرِ بُوْجُدْ
وَأَخْفِي نَكْـَـرِيْرَا إِذَا تُشَدُّدُ

العلامات

٤٤ وَفَخْمُ اللَّهَ مِنْ اسْمِ اللَّهِ
عَنْ فَتْحٍ أَوّلَمْ كَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

٤٥ وَحَرْفُ الإِسْتَعْمَالِ فُخْمٌ وَأَخْصَصَا
الإطِباق أقوى بِحُرْقَانَةَ والَعَصَا ٤٦ وَبِيَنَّكِ الإطِباقِ مِنْ أُحْطَتْ مَعِهِ ْبُسَطَتْ وَالَّخَفُّ بِنَجْلَتْكَمْ وَقَعْ ٤٧ وَأخْرِضْ عَلَى السَّكُونِ فِي جَعْلِنَا أَنْعُمَتْ وَالْمَغْضُوبِ مَعْ ضَلَالَنَا ٤٨ وَخَلَصْ الفَتْحَ مَحْدُورًا عَسَى خَوْفُ الشِّيَاهِهِ بِمُحْظُورِ عَسَى ٤٩ وَرَاعَ شِدَّةَ يْكْفَافِ وَيَنْثا كَشَرِّيْكَمْ وَنَسْوَفْ فِي فَنْسَةَ ٥٠ وَأَوْلِيَّ مِثْلَ وَجَنْسِ إِن سَكَنْ أَدْعُمْ كَفَلٍ رَبِّ وُلَّ لاَ وَأَبِنَ ٥١ فِي يَوْمِ مَعْ قَالُوا وَهُمْ وَقَلْ نَعْمَ
سبحًا لَّأَنْزِعَ قُلُوبٍ فَأَلْتَقَمُ

الضاد والظاء

۵۲ وَالضَّاءَةُ بِلِسْبِطَالَةٍ وَمَسْحُورٍ

۵۳ مِّيَزَّ مِنَ الظَّاءَةِ وَكُلُّ هَا تَحَيُّي

۵۴ ظَاهِرُ لَتْذَيْ شُوَاذُ كَظَمْ ظَلَّةَ

۵۵ أَظْفَرَ طَنْاَ كِبْرًا وَعَطَ سُوَى

۵۶ عَضِينَ ظَلَّ النَّحْلَ رَحْفًا سُوَى

۵۷ وَظَلَتْ ظَلَّتْ وَبَرُومٌ ظَلَّوا

۶۶ كَالْجَحْرِ جَلَّتْ شَعْراً نَظَلْ
الجذرية

57. يظلَّن مَهْتَكِرًا بٍِمُحَتَّظَرِ
وَكَنَّت فَظًا وَجَمِيع النَّظَرِ
58. إِلَّا بَيْنَ هَلَ وَأَوْلَى نَأَيِّرَةُ
وَالْعَيْظُ لَا الْرَّعِيدُ وَهُوَدَقِيْرَةُ
59. وَالْحُظُّ لَا الْحُضُّ عَلَى الطَّعَامِ
وَفِي ظَنِّيْنَ الْجُفَالُ سَلِيمٌ

التحذيرات

60. وَإِنْ تَلَقَّفْيَا الْبَسَيْانَ لَأَرَمَ
أنفَصَّتْ نُظْهَرَ لَبَعْضُ الطَّالِمِ
61. وَاِضْطَرُّ مْعَ وَعَضَتْ مَعْ أَفْضَتْمُ
وَصُفْ هُمْ جَبَاهُمْ عَلَيْهِمُ

الميم والتبون المشددتين والميم الساكنة
٦٢ - وَأَظْهَرِ أَلْعَانَةَ مِنْ نُونٍ وَمِنْ
٦٣ - مَّا شَدَّاً وَأَخْفَيْنَ
٦٤ - فَأَظْهَرُوْتَهَا عَنْدَ بَاقِي الأَحْرَفِ
٦٥ - وَأَظْهَرُوْتَهَا عَنْدَ بَاقِي الأَحْرَفِ
٦٦ - فَعِنْدَ حَرْفِ الْخَلْقِ أَظْهَرَ وَأَذَّمَ
٦٧ - فَوَأَذَّمَّنَ بَعْضًا فِي يَوْمٍ
لا يكُلَمَةٍ كَذَا دُنِيَاء عَنْوَنُوا
68 وَالْقَلْبِ يَرَى الْأَبَى بَعْنِىَ كَذَا
الْأَخْفَاءِ الْآئِي بَاقِي الْحُرُوف أَخْذًا

المد والقصر
69 وَالْمَذْ لَآذِمْ وَوَاجِب أَتى
وَجَازُ وَهُوَ وَقَصْرَ نَبِتاً
70 فَلَا زِمْ إِنْ جَاءَ بَعْدَ حُرْفِ مَدّ
سَاكنُ حَالِيَانِ وَبِالطُوْلِ يُمَدّ
71 وَوَاجِبُ إِنْ جَاءَ قَبْلُ هَمْرَةٍ
مَتَنْصَلَا إِنْ جَمعًا يُكَلَمَةٍ
72 وَجَائِزُ إِذَا أَتَى مَتَنْصَلًا
أَوْعَرِضُ السُّكُون وَفَقَا مَشْجَلَا
معركة الوقوف

73 وَبَعْدَ تَجْوِيْدٍ لَّهُ جَوْرُهُ
لَا بَدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْوَقُوفِ

74 وَالإِبْدَاءَ وَهُوَ تَقْسِيمٌ إِذْنَ
٢٥٣ـََْوَّـِـُۤۤ٣٧َـَـَّۤـَّۤۤ٣٧َـَّۤۤۤ١ۤۤ٣٧َـَّۤۤۤ٥٧َـَّۤۤۤۤ٥٧ـََّۤۤۤۤۤ٦٧ـََّۤۤۤۤۤۤ٦٧ـََّۤۤۤۤۤۤۤ٦٧۴١٧۵۴٢٤٢٦٢۶٢۷٢٧٢٧٢٨٢٨٢٩٣٨٣٨٤٨٤٧۴٧۴٧۴٧۴٧۴٧۴٧۴
وَلَا حُرَّامٌ غَيْرَ مَا لَهُ سَبَبٌ

المقطوع والموصول وحكم التثناء

79. وَاعْرِفْ لِمَ لَبِسْتُ وَمَوْصَوْلٌ وَكَبْرَ
في المُصْحَفِ الْأُمَامِ فِيّاً قَدْ آتَى

80. فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ أَنَّ لَا
معْ مَلَجِّأً وَلَا إِلَّا إِلَّا

81. وَتَعْبَدُوا يَاسِينَ قَانِيٌّ هُمُودٌ لَا
بِشْرِكَ كَنْ تَشْرَكُ بِهِ بِلِّ نَعْلُجَ عَلَٰ

82. أَنَّ لَا يَقُولُوا لَا أُفْسَدُوْلَ إِنَّ مَا
بِالَّرَّكَدِ وَالْمَفْتُوحِ صِلًّ وَعَنَّ مَا

83. يِدَعُوا أَفْطَعُوا مِنْ مَا يُرْوَى وَالَّدُمْسا
خَلَفُ السَّمَتِّيْقِينَ أَمَّ مَنْ أَشَّسَ
84. فَصَلَّتْ النَّسَاء وَذَبِّحَ حَيْثُ مَا
وَأَنَّ لَهُمُ السَّمَتْوَاتُ كَثِيرٌ إِن مَا
85. الأَنْعَامُ وَالسَّمَتْوَاتُ يَدْعُونَ مَعَاٍ
وَحَلَّفُ الآتِفَاء وَنَحَّلَ وَقَعَاٍ
86. وَكُلُّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَخَتَمُوهُ
رَدُّوْا كَأَنَّهُمْ قَلْبُ يَسَىٰ وَالْوُصُولُ صَفًّا
87. حَلَّفَتُمُوهُ وَأَشْرَوْا فِي مَا اقْطَعُواٍ
أَوْجِي أَفْضَتْ مَا أَشْهَتْ بِبَلْوِ مَعَا
88. ثَانِي فَعَلَّنَ وَقَعَتْ رُوُسُ كَلَا
تَزْيِيلُ شَعْرَاءٍ وَعَيْرَهَا صَلَا
89. فَأَيْمَا كَالْبَيْلُ صَلٌّ وَخَتَمُهُ
في الشَّعُرَةِ الأَحْزَابِ وَالْمَسْأَوَضٌ صَفًّا
۱۹۰ - وَصَلْ فَلَأَلَّم هُوَد آَلَّن نَّجِعل

۱۹۱ - نَجْمَعُ كَيْلاً وَخَزَنُوا تَأَسِّوا عَلَى

۱۹۲ - حَجَّ عَلَيْكَ حَرْجٌ وَقَطَعْهُمْ

۱۹۳ - عَن مَّن يَشَاء مِّن تَوَلَّى يَوْمٌ هُمْ

۱۹۴ - وَكَافٌ هُمْ وَالَّذِينَ هَوَّلَا

۱۹۵ - وَرَحْمَتُ الْرُّحْمَف بأَيْنَا زَيْرَةً

۱۹۶ - الْأَعْرَافُ رُومٌ هُوَد كَافٌ البَقْرَهُ

۱۹۷ - نَعْمَنْهَا ثَلَاثَ نُحْلٍ أَبْـرَهْمٌ
108. يُورِثُ عُمَّيْتُ فِي وَقَعَتْ
فَضَرَتْ بَقِيَتْ وَأَبْنَتْ وَكِلَّمَتْ
109. أُوَسَطَ الآَرَافَ وَكُلُّ مَا هُنِئْتُ
جُمَعَ وَفَرِدًا فِيهِ بَالْتَنَاءِ عُرَفَ
هِمْ الوَصِلَ
101 - ابدأ بهما الوصل من فعل يضم
إِنْ كُانَ ثَلَاثٌ مِنْ الفَعْلِ يُضَمّ
102 - وَأَکْرِمْهُ حَالَ الْجَسَرِ وَالفَتحِ وَفِي
الْاسْتِمْعِ غَيْرَ الْلَّامَ كَسَرَها وَفِي
103 - ابْنِ مَعَ ابْنِتِ امْرِئِهِ وَاثْنِئِنَّ
وَامْرَأَةً وَاسْمَ مَعَ اثْنِئْنِ
104 - وَخَادِرُ الْوَقْفِ يُكْلِي الحَرْكَةٌ
إِلَّا إِذَا رُمِيتَ فُبْعَضِ الحَرْكَةَ
105 - إِلَّا يُقْبِحُ أو يُنصِبُ وَأَشْمَ يُنْقِضُ
نَقْضَهُ الْبَصْرِ فِي رَفْعِ وَضَمْ
الخاتمة
106 - وَقَدْ نَقْضَى نَظْمَهُ الْمَقْدَمَةً
１٠٧ ﺍﻟْﺂﺑْیَاتَ ﻓَـﺄَـتِ ﻓَـﻞْـهُ ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ ﻣِـن ﺗَـﺠِـیـسِ ﻛِـیـدۡ لِـذِّ ﻃَـﻔِـقَ ﺑِـرَـشَـدَ ﻟَـهُ ﻣُـﻠَـکَـدَ ﻓِی ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ ﻣِـن ﺗَـﺠِـیـسِ ﻛِـیـدۡ لِـذِّ ﻃَـﻔِـقَ ﺑِـرَـشَـدَ ﻟَـهُ ﻣُـﻠَـکَـدَ ﻓِی ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ 

١٠٨ ﺛَـمَّ إِلَـهَ ﺑِـدَـعَـتِ ﺑَـعْـدَ ﻭَـالْـسَـلَـمَ ﻋَـلِـی ﻟِـلْـذِّـکَـرِ ﻣِـنَ ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ ﻣِـن ﺗَـﺠِـیـسِ ﻛِـیـدۡ لِـذِّ ﻃَـﻔِـقَ ﺑِـرَـشَـدَ ﻟَـهُ ﻣُـﻠَـکَـدَ ﻓِی ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ ﻣِـن ﺗَـﺠِـیـسِ ﻛِـیـدۡ لِـذِّ ﻃَـﻔِـقَ ﺑِـرَـشَـدَ ﻟَـهُ ﻣُـﻠَـکَـدَ ﻓِی ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ ﻣِـن ﺗَـﺠِـیـسِ ﻛِـیـدۡ لِـذِّ ﻃَـﻔِـقَ ﺑِـرَـشَـدَ ﻟَـهُ ﻣُـﻠَـکَـدَ ﻓِی ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ 

١٠٩ ﻋَـلِی ﻟِـلْـذِّـکَـرِ ﻣِـنَ ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ ﻣِـن ﺗَـﺠِـیـسِ ﻛِـیـدۡ لِـذِّ ﻃَـﻔِـقَ ﺑِـرَـشَـدَ ﻟَـهُ ﻣُـﻠَـکَـدَ ﻓِی ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ ﻣِـن ﺗَـﺠِـیـسِ ﻛِـیـدۡ لِـذِّ ﻃَـﻔِـقَ ﺑِـرَـشَـدَ ﻟَـهُ ﻣُـﻠَـکَـدَ ﻓِی ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ ﻣِـن ﺗَـﺠِـیـسِ ﻛِـیـدۡ لِـذِّ ﻃَـﻔِـقَ ﺑِـرَـشَـدَ ﻟَـهُ ﻣُـﻠَـکَـدَ ﻓِی ﺗَـأْـرَـیْ ﻓِی ﺍﻟْـذُّـکَـرِ 

وَـصَـحِی ﻭَـتَـابِی ﻣِنْ ﻧَـوَـالِی