**تحليل اسم الجنس واسم العلم في القرآن الكريم**

**Fahrurrozi, S.**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

[fahrurrozi.z@uinsu.ac.id](mailto:emisalsabila296@gmail.com)

**التجريد:** كان في الواقع، كثير من الناس أقل الغارقين في علم النحو والصرف، ولكن المزيد من التركيز في مجالات العلوم التي هي مشتركة. ولازم علينا أن ندرس ونطبق محتويات القرآن الكريم. التالي، فإن دراسة علم النحو والصرف تشمل أيضا في القرآن الكريم. على الرغم من أن القرآن قد نشر في ترجمة اللغة الاندونيسية ، ولكن نفهم أنها ليست بالترجمة فقط، بل من خلال فهم العلم من استخدام الأدات. وتعلّم النحو والصرف لها قيمة خاصة عند الله تعالي. هناك حديث النبي بحيث أن معناه تقريبا "عندما في أمر الدنيا ننظر ما تحتنا ولكن إذا كانت في أمر الدينية فلننظر ما فوقنا. هذا البحث في دراسة تحليل المحتوى (*Content analysis*) أو ما يسمى أيضا بتحليل المضمون، لأن البيانات الموجودة في هذا البحث كانت كلها بيانات وثيقية. تعقد الباحث طريقة تحليل المضمون الوصفي.

طريقة تحليل المضمون الوصفي هي تحليل لتصور المضمون أو نسخة المعينة تفصيلا. هذا التحليل لايقصد لاختبار فرض أو المتعلق بين متغير. هذا التحليل لتوصيف وتصوير النواحي والخصائص من الجملة مطلقا[[1]](#footnote-1). فاستنبط الباحث كما يلى: كان لاسم الجنس صورتان في القرآن الكريم، وهي اسم جنس جمعي وافرادي. ومعاني اسم الجنس في القرآن هو إن كان جمعيا فمعناه ما يدلّ على أكثر من اثنين، وإن كان افراديا فمعناه ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.

**خلفية البحث**

اللغة العربية هي واحدة من اللغات العالمية التي يستخدمها البشر للتواصل بعضها بعضا، وفي كتاب *" Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya"*، ذكرت أن اللغة العربية هي واحدة من اللغات الرئيسية في العالم التي يتحدث بها أكثر من 200،000،000 إنسانية.[[2]](#footnote-2) والبلدان التي تستخدم اللغة العربية بوصف لغتها الرسمية تقع إلى حد كبير في الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا، وتنص تحديدا على أن غالبية السكان هم من المسلمين.

وفيما يتعلق بمعيارها، تنقسم اللغة العربية إلى لغتين هما اللغة العربية الفصحى والعربية العامية. و في استخدامها، اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في المناسبات الرسمية وفي كتابة الجريدة الورقية والمجلات والصحف وغير ذلك. اللغة العربية هي اللغة المستعملة بها القرآن الكريم. وفي حين أن العامية هي اللغة العربية المستخدمة في الحياة اليومية في المنزل وفي بيئة المجتمع وفي السوق وغير ذلك. ومعظم المجتمع المحلي الذي يستخدم اللغة العربية كلغته الرسمية يميل إلى أن يكون أكثر استخداما في العربية العامية من العربية الفصحى كما نحن في إندونيسيا.

العربية هي لغة المسلمين في العبادة، وهي اللغة التي يستخدمها المسلمون في ممارسىة الشعائر الدينية. كيف يمكن للمسلم أن يتعبد باستخدام اللغة العربية ولا يعرف معاني ما قرأه في عبادته، ولو تصح العبادة بدون أن لا يعرف معاني ما هو يقول. وكيف يدعو مسلم ولكن لا يعرف معاني دعائه. كل الأشياء المتعلقة بالإسلام متطابقة مع اللغة العربية، وهي مصادر الشريعة الاسلامية، وجميع العبادات تستخدم أيضا باللغة العربية. التالي، يمكن أن نقول كل مسلم ومسلمة في هذا العالم هم المستخدمون اللغة العربية.

كثير من مستخدمي اللغة العربية في العالم يتوقع من المستخدمين بالتأكيد لمعرفة قواعد اللغة العربية في الكلام والكتابة ولها باستخدام علوم القواعد العربية التي هي جيدة وصحيحة، أي استخدام القواعد علم النحو والصرف.

كان في الواقع، كثير من الناس أقل الغارقين في علم النحو والصرف، ولكن المزيد من التركيز في مجالات العلوم التي هي مشتركة. ولازم علينا أن ندرس ونطبق محتويات القرآن الكريم. التالي، فإن دراسة علم النحو والصرف تشمل أيضا في القرآن الكريم. على الرغم من أن القرآن قد نشر في ترجمة اللغة الاندونيسية ، ولكن نفهم أنها ليست بالترجمة فقط، بل من خلال فهم العلم من استخدام الأدات. وتعلّم النحو والصرف لها قيمة خاصة عند الله تعالي. هناك حديث النبي بحيث أن معناه تقريبا "عندما في أمر الدنيا ننظر ما تحتنا ولكن إذا كانت في أمر الدينية فلننظر ما فوقنا".[[3]](#footnote-3)

العدد الكبير من مستخدمين اللغة العربية في هذا العالم الذين لا يعرفون علم النحو والصرف، يحدث ذلك بأسباب متعددة، منها بسبب عدم الاهتمام لدراسة اللغة العربية نفسها، والنظر في اللغة العربية هي لغة أجنبية، و النظر في تعلم اللغة العربية أمر صعب لأنه يستغرق وقتا طويلا لتعلمها.

ونعتقد أن القرآن الكريم كان كتاب المقدس أو المعتمد للمسلمين في قبضة الحياة أن الله هو الكشف عن الانسانية بوسط النبي صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء والمرسلين.[[4]](#footnote-4) هذا الكتاب لديها قوة لا تصدق تتجاوز قدره أي نوع، قال الله تعالى في كتابه الكريم : لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.[[5]](#footnote-5) وقد أرسله مضمون الرسائل المقدمة إلى الأنبياء الربانيين الأساس للحياة الفردية والاجتماعية للمسلمين من جميع جوانبها. حتى يكون المسلمون يسجلون بداية وجودها ويحصلون على قوة الحياة بالرد على الدعوة إلى القرآن. ولذلك، فان القرآن الكريم هو يكون في صدور الثقة من المسلمين والخبرات المختلفة في دينه. وبدون الفهم السليم ضد القرآن الكريم، فان الحياة والفكر وثقافة المسلمين ستكون صعبة الفهم بالتأكيد.[[6]](#footnote-6)

كل لغة لديها خصائص مختلفة بالطبع. وكذلك الحال بالعربية لديها العديد من الخصائص بما في ذلك واحد من المفردات العربية يمكن أن يكون لها معان مختلفة. وهناك مجموعة متنوعة من العلوم التي يمكن تعلمها في فهم اللغة العربية مثلا، المفردات، و علم النحو، والصرف، والمنطق، والمعاني، والبيان، والبلاغة، والعروض، وهلم جرا.

وكان في علم النحو، هناك كثير من النقاش حول المواد المستفادة. بدءا من الفعل والفاعل، ومبتدأ وخبر، واسم الجنس، واسم العلم، والمنادى، والتمييز، وغير ذلك. ولكن في هذه البحث، سوف يناقش الباحث المشاكل التي هي في واحدة من المواد علم النحو التي موجودة في القرآن الكريم. ومن المفترض أن يدرس الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية من أجل فهم معاني الجمل الناطقة بالعربية بشكل صحيح.

وكان في الواقع، كثير من الناس الذين يدرسون اللغة العربية لا يزال هناك العديد من الذين لم يفهموا باسم الجنس واسم العلم. وفي الحقيقة، هذا هو واحد من المواد بما في ذلك المواد التي هي مهمة في تعلم اللغة العربية ، والتذكير بأنهما كثير جدا في القرآن الكريم و في الحديث النبوي.

المجتمع المسلم الآن كثير منهم يمكنون بقراءة القرآن الكريم، ولكن حقيقة أنهم لا يستطيعون لفهم آيات من القرآن الكريم صحيحا، وكثير منهم يفسرون خطأ. وكان فهم بعضهم بالحرفية حتى خطأت فهمه. إذا كان فهمه خطأ ، يخشى أن ينتشر أيضا إلى المسلمين الآخرين. هذا هو ما دفع وأصبح السبب الرئيسي للباحث بقيام هذا البحث.

وعلى سبيل المثال، كان في سورة النور هناك عدد من الآيات المتعلقة بالمسائل الشريعة. وفيها آية التي تتصف ستر العورة للمرأة. وكانت المشاكل التي ندركها في المجتمع حول ستر العورة لإمرأة كثيرا. بل أن بعضهم يقولون أن ارتداء الحجاب للمرأة ليس فيه واجب. الإضافة إلى ذلك، أخطاء في فهم القرآن الكريم الذي حدث في بلدنا فيما يتعلق بالفهم على كلمة "أولياء" في سورة المائدة الآيه 51. كثير من الناس يقولون بفهم متعدد حول معنى هذه الكلمة، ويقول بعضهم أن معناه هو صديق الموالية، وقال الآخر أن معناه هو مساعد أو عشاق، وكذلك بعضهم يقولون معناه هو الزعيم.

أخطاء أخرى في فهم القرآن الكريم يحدث أيضا في فهم سوره البقرة 2:120، تكون فيها كلمة "المِلَّةَ"، ومعظم الناس يفهمون معنى هذه الكلمة هو الدين، وهناك أيضا يقول أنه الرغبة.

وهذا يحدث بسبب الافتقار إلى العلم في فهم آيات من القرآن. في هذه الحالة، كان علم النحو هو واحد من العلوم الآلة لفهم آيات القرآن بشكل صحيح. لذا، فإنه ذكر في المقدمة العمريطي "والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم".[[7]](#footnote-7)

عدم الفهم لعلم النحو مؤثر جدا في فهم آيات القرآن الكريم، والعديد من الدروس في علم النحو مواد أقل على دراستها. منها هي المادة المتعلقة باسم الجنس واسم العلم. وكان في الحقيقة أن يكون للطلاب الذين يدرسون اللغة العربية يجب ان يفهموا اسم الجنس واسم العلم. ووفقا لتجربة الباحث الخاصة أنه كثير من طلاب العلم وطلاب علم اللغة العربية لا يزال هناك العديد من الذين لم يفهموا اسم الجنس واسم العلم. ومعظمهم فهم الكلمة التي هي اسم الجنس ولكن في الحقيقة هي اسم العلم، وكذلك عكسه.

**منهج البحث**

وضع الباحث هذا البحث في دراسة تحليل المحتوى (*Content analysis*) أو ما يسمى أيضا بتحليل المضمون، لأن البيانات الموجودة في هذا البحث كانت كلها بيانات وثيقية. تعقد الباحث طريقة تحليل المضمون الوصفي.

طريقة تحليل المضمون الوصفي هي تحليل لتصور المضمون أو نسخة المعينة تفصيلا. هذا التحليل لايقصد لاختبار فرض أو المتعلق بين متغير. هذا التحليل لتوصيف وتصوير النواحي والخصائص من الجملة مطلقا[[8]](#footnote-8).

أما من ناحية أهدافه فالبحث هي بحث الاستكشافي. البحث الاستكشافي هو بحث أجري بهدف استكشاف الظاهرة التي أصبحت هدفا للبحوث[[9]](#footnote-9). لكن عندما ينظر إلى موضوع البحث هذا البحث المكتبي*) (Library research* لأن موضوع البحث كتب الذي يتعلق بمسألة البحث. البحث المكتبي هو البحث يعقد باستخدام المراجع إما الكتب و سجل وكذلك التقارير البحثية من الدراسة السابقة[[10]](#footnote-10).

**التحليل**

تحليل اسم الجنس في القرآن الكريم

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| رقم | سورة/ آية | اسم الجنس | تحليله |
| 1. | الفاتحة : 2 | الْحَمْدُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[11]](#footnote-11) |
| 2. | البقرة : 2 | الْكِتَابُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[12]](#footnote-12) |
| 3. | آل عمران : 49 | طَيْرًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[13]](#footnote-13) |
| 4. | النسآء : 1 | نِسَآءً | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[14]](#footnote-14) |
| 5. | المآئدة : 3 | إِثْمٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[15]](#footnote-15) |
| 6. | الأنعام : 142 | الْأَنْعَامِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[16]](#footnote-16) |
| 7. | الأعراف: 145 | دَارَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[17]](#footnote-17) |
| 8. | الأنفال : 16 | فِئَةٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[18]](#footnote-18) |
| 9. | التوبة : 122 | طَآئِفَةٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[19]](#footnote-19) |
| 10. | يونس : 19 | أُمَّةً | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[20]](#footnote-20) |
| 11. | هود : 6 | دَآبَّةٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[21]](#footnote-21) |
| 12. | يوسف : 21 | وَلَدًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[22]](#footnote-22) |
| 13. | الرعد : 7 | هَادٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[23]](#footnote-23) |
| 14. | إبراهيم : 44 | يَوْمَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[24]](#footnote-24) |
| 15. | الحجر : 81 | آيَاتِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[25]](#footnote-25) |
| 16. | النحل : 69 | شَرَابٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[26]](#footnote-26) |
| 17. | الإسرآء : 58 | قَرْيَةٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[27]](#footnote-27) |
| 18. | الكهف : 21 | مَسْجِدًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[28]](#footnote-28) |
| 19. | مريم : 12 | صَبِيًّا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[29]](#footnote-29) |
| 20. | طه : 53 | مَآءً | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد. |
| 21. | الأنبيآء : 15 | حَصِيْدًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[30]](#footnote-30) |
| 22. | الحج : 11 | حَرْفٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[31]](#footnote-31) |
| 23. | المؤمنون : 31 | قَرْنًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[32]](#footnote-32) |
| 24. | النور : 11 | عُصْبَةٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[33]](#footnote-33) |
| 25. | الفرقان : 3 | آلِهَةً | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[34]](#footnote-34) |
| 26. | الشعرآء : 155 | شِرْبٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[35]](#footnote-35) |
| 27. | النمل : 15 | عِلْمًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[36]](#footnote-36) |
| 28. | القصص : 15 | الْمَدِيْنَةَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[37]](#footnote-37) |
| 29. | العنكبوت : 41 | أَوْلِيَآءَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[38]](#footnote-38) |
| 30. | الروم : 35 | سُلْطَانًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[39]](#footnote-39) |
| 31. | لقمان : 15 | سَبِيْلَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد. |
| 32. | السجدة : 4 | وَلِيٍّ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[40]](#footnote-40) |
| 33. | الأحذاب : 9 | جُنُوْدٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[41]](#footnote-41) |
| 34. | سبأ : 7 | رَجُلٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[42]](#footnote-42) |
| 35. | فاطر : 1 | الْخَلْقِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[43]](#footnote-43) |
| 36. | يس : 33 | حَبًّا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[44]](#footnote-44) |
| 37. | الصافات : 10 | شِهَابٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[45]](#footnote-45) |
| 38. | ص : 59 | فَوْجٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[46]](#footnote-46) |
| 39. | الزمر : 49 | الإِنْسَانَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[47]](#footnote-47) |
| 40. | غافر : 34 | رَسُوْلًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[48]](#footnote-48) |
| 41. | فصّلت : 49 | الشَّرُّ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[49]](#footnote-49) |
| 42. | الشورى : 23 | حَسَنَةً | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[50]](#footnote-50) |
| 43. | الزخرف : 35 | زُخْرُفًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[51]](#footnote-51) |
| 44. | الدخان : 28 | قَوْمًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[52]](#footnote-52) |
| 45. | الجاثية : 5 | رِزْقٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[53]](#footnote-53) |
| 46. | الأحقاف : 29 | نَفَرًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[54]](#footnote-54) |
| 47. | محمد : 19 | ذَنْبِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[55]](#footnote-55) |
| 48. | الفتح : 28 | الدِّيْنِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[56]](#footnote-56) |
| 49. | الحجرات : 11 | الْاِسْمُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[57]](#footnote-57) |
| 50 | ق : 11 | بَلْدَةً | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[58]](#footnote-58) |
| 51. | الذاريات : 14 | فِتْنَةَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[59]](#footnote-59) |
| 52. | الطور : 24 | غِلْمَانٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[60]](#footnote-60) |
| 53. | النجم : 1 | النَّجْمِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[61]](#footnote-61) |
| 54. | القمر : 54 | نَهَرٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[62]](#footnote-62) |
| 55. | الرحمان : 10 | الْأَنَامِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[63]](#footnote-63) |
| 56. | الواقعة : 7 | أَزْوَاجًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[64]](#footnote-64) |
| 57. | الحديد : 20 | زِيْنَةٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[65]](#footnote-65) |
| 58. | المجادلة : 11 | المجَلِسِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[66]](#footnote-66) |
| 59. | الحشر : 9 | حَاجَةً | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[67]](#footnote-67) |
| 60. | الممتحنة : 2 | السُّوْءِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[68]](#footnote-68) |
| 61. | الصف : 11 | خَيْرٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[69]](#footnote-69) |
| 62. | الجمعة : 2 | الْحِكْمَةَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[70]](#footnote-70) |
| 63. | المنافقون : 2 | جُنَّةً | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[71]](#footnote-71) |
| 64. | التغابن : 2 | مُؤْمِنٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[72]](#footnote-72) |
| 65. | الطلاق : 6 | مَعْرُوْفٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[73]](#footnote-73) |
| 66. | التحريم : 6 | مَلآئِكَةٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[74]](#footnote-74) |
| 67. | الملك : 1 | الْمُلْكُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[75]](#footnote-75) |
| 68. | القلم : 52 | ذِكْرٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[76]](#footnote-76) |
| 69. | الحاقة : 17 | الْمَلَكُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[77]](#footnote-77) |
| 70. | المعارج : 43 | نَصْبٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[78]](#footnote-78) |
| 71. | نوح : 25 | نَارًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[79]](#footnote-79) |
| 72. | الجن : 26 | أَحَدًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[80]](#footnote-80) |
| 73. | المزمل : 13 | طَعَامًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[81]](#footnote-81) |
| 74. | المدثر : 31 | مَرَضٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[82]](#footnote-82) |
| 75. | القيامة : 28 | الْفِرَاقُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[83]](#footnote-83) |
| 76. | الإنسان : 1 | حِيْنٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[84]](#footnote-84) |
| 77. | المرسلات : 30 | ظِلٍّ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[85]](#footnote-85) |
| 78. | النبأ : 15 | نَبَاتًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[86]](#footnote-86) |
| 79. | النازعات : 31 | مَرْعَى | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[87]](#footnote-87) |
| 80. | عبس : 28 | قَضْبًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[88]](#footnote-88) |
| 81. | التكوير : 14 | نَفْسٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[89]](#footnote-89) |
| 82. | الانفطر : 8 | صُوْرَةٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[90]](#footnote-90) |
| 83. | المطففين : 13 | أَسَاطِيْرُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[91]](#footnote-91) |
| 84. | الانشقاق : 19 | طَبَقًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[92]](#footnote-92) |
| 85. | البروج : 3 | شَاهِدٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[93]](#footnote-93) |
| 86. | الطارق : 4 | حَافِظٌ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[94]](#footnote-94) |
| 87. | الأعلى : 18 | الصُّحُفِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[95]](#footnote-95) |
| 88. | الغاشية : 17 | الْإِبِلِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[96]](#footnote-96) |
| 89. | الفجر : 22 | رَبُّ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[97]](#footnote-97) |
| 90. | البلد : 3 | وَالِدٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[98]](#footnote-98) |
| 91. | الشمس : 9 | مَنْ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[99]](#footnote-99) |
| 92. | اليل : 3 | الذَّكَرَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[100]](#footnote-100) |
| 93. | الضحى : 11 | نِعْمَةِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[101]](#footnote-101) |
| 94. | الشرح : 5 | يُسْرًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[102]](#footnote-102) |
| 95. | التين : 4 | تَقْوِيْمٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[103]](#footnote-103) |
| 96. | العلق : 10 | عَبْدًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[104]](#footnote-104) |
| 97. | القدر : 4 | الرُّوْحُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[105]](#footnote-105) |
| 98. | البينة : 1 | الْبَيِّنَةُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[106]](#footnote-106) |
| 99. | الزلزلة : 4 | أَخْبَارَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[107]](#footnote-107) |
| 100. | العاديات : 5 | جَمْعًا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[108]](#footnote-108) |
| 101. | القارعة : 9 | أُمُّ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[109]](#footnote-109) |
| 102. | التكاثر : 8 | النَّعِيْمِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[110]](#footnote-110) |
| 103. | العصر : 2 | خُسْرٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[111]](#footnote-111) |
| 104. | الهمزة : 1 | هُمَزَةٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[112]](#footnote-112) |
| 105. | الفيل : 4 | حِجَارَةٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[113]](#footnote-113) |
| 106. | القريش : 4 | خَوْفٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[114]](#footnote-114) |
| 107. | الماعون : 7 | الْمَاعُوْنَ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[115]](#footnote-115) |
| 108. | الكوثر : 3 | الْأَبْتَرُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[116]](#footnote-116) |
| 109. | الكافرون : 2 | مَا | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[117]](#footnote-117) |
| 110. | النصر : 1 | نَصْرُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس إفرادي، لأن لفظه واحد سواء كان عينه كثير أو قليل، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأمّا اسم الجنس الإفـرادي فهو: ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد.[[118]](#footnote-118) |
| 111. | اللهب : 4 | امْرَأَةُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[119]](#footnote-119) |
| 112. | الإخلاص : 2 | الصَّمَدُ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[120]](#footnote-120) |
| 113. | الفلق : 5 | حَاسِدٍ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[121]](#footnote-121) |
| 114. | الناس : 6 | النَّاسِ | رأى الباحث أن هذا اللفظ اسم جنس جمعي، لأن عينه يدل على أكثر من اثنين، كما قال محمد محي الدين عبد الحميد: فأما اسم الجنس الجمعي فهو: ما يدلّ على أكثر من اثنين.[[122]](#footnote-122) |

**الخاتمة**

بعد ما بحث الباحث الرسالة تحت الموضوع **"تحليل اسم الجنس واسم العالم في القرآن الكريم"** فاستنبط الباحث كما يلى:

1. كان لاسم الجنس صورتان في القرآن الكريم، وهي اسم جنس جمعي وافرادي. وكان لاسم العالم صورتان في القرآن الكريم، وهي اسم عالم مفرد ومركب.
2. ومعاني اسم الجنس في القرآن هو إن كان جمعيا فمعناه ما يدلّ على أكثر من اثنين، يعني هو اسم عين يدل على ذات صاحب للعدد، ككتاب ورجل. وإن كان افراديا فمعناه ما يصـدق على الكثيـر والقليـل واللفظ واحد، يعني اسم يدل على معنى ليس صاحبا للعدد كعلم وجهل. ومعاني اسم العالم في القرآن هو إن كان مفردا فلفظه واحد ومعناه واحد كمحمد وموسى، وإن كان مركبا فلفظه أكثر من واحد ومعناه واحد كأبي لهب وأم الكتاب. والمركب إما كان إضافيا أو مزجيا أو إسناديا، وأكثره في القرآن إضافي.

**المصادر المراجع**

**المصادر**

الامام النووي الجاوي البنتاني. 2005. ***نصائخ العباد***، باندونج؛ ارشاد بيت السلام.

شرف الدين يحي العمريطى. ***نظم العمريطى على متن الأجرومية***، دار السلامة.

خالد بن عثمان السبت. **كتاب *مناهل العرفان للزرقاني المجلد الأول***، دار ابن عفان للنشر والتوزيع.

محمد علي الصابوني. 1970. ***التبيان في علوم القرآن***، بيروت، دار الإرشاد.

الشيخ مناع خليل القطان. ***مباحث في علوم القرآن***، القاهرة: مكتبة وهبة.

جلال الدين السيوطي. 1979. ***الإتقان في علوم القرآن الجزء الثاني****،* بيروت: دار الفكر.

القاسمي. 1978. ***محاسن التأويل المجلد التاسع****،* بيروت: دار الفكر.

الشيخ لعالم العلامة جامع الفوائد موفّق الدين يعيش. ***شرح المفصل، الجزء الأول***، مصر: ادارة الطباعة المنيرية

الشيخ مصطفى غلايين. 1993. ***جامع الدروس العربية***، بيروت: المكتبة العصرية.

محمد محي الدين عبد الحميد. 1980 م. ***شرح ابن عقيل قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقلي المصر الهمدانى الجزء الأول****،* دار التراث القاهرة.

العلامة حفني ناصف وأصدقاءها.  ***قواعد اللغة العربية****،* مكتبة الأداب.

السيد احمد الهاشمي. ***القواعد الاساسية للغة العربية****،* بيروت: دار الكتب العلمية/دار الفكر.

جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 1407 ه. ***تفسير الإمامين الجلالين****،* دمشق: دار ابن كثير.

عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 2002. ***تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان****،* الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع.

**المراجع الإندونسيا**

Arsyad . Azhar. 2004. ***Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya***, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Madjid. Nurcholis. 2000. ***Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan Relevansi Doktrin* *Islam dalam Sejarah,***Jakarta: PARAMADINA.

Taufiq Adnan Amal. 2001. ***Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an***, Yogyakarta: FKBA.

Anshori. 2013. ***Ulumul Quran,*** Jakarta: Rajawali Press.

Rosa .Andi. 2015. ***Tafsir Kontemporer****.* Banten: Depdikbud Banten Press.

Affandi. Bisri. ***Dirasat Islamiyah II***, Surabaya : Anika Bahagia Offset, 1993.

Zuhdi. Majfuk. 1993. ***Pengantar Ulumul Qur’an****,* Surabaya: Bina Ilmu.

Eriyanto. 2011. ***Analisis Isi***, Jakarta: Kencana Media Group.

Kuntjojo. 2009. ***Metodologi Penelitian,*** Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.

M. Iqbal Hasan. 2002. ***Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,*** Bogor: Ghalia.

Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz. 2010. ***Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia****,* Malang: UIN Maliki Press.

Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz. ***Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia***

Arkunto. Suharsimi. 1992. ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik***, Jakarta: PT Rineke Cipta.

Suryabrata. Sumadi. 1983. ***Metodologi Penelitian***, Jakarta: CV Rajawali.

Krippendorf. Klaus. 1991. ***Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi***, Jakarta: Rajawali Pers.

Masganti. 2011. ***Metodologi penelitian pendidikan islam***, Medan:iain press.

1. Eriyanto, *Analisis Isi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 47 [↑](#footnote-ref-1)
2. Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2004), h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. الامام النووي الجاوي البنتاني، *نصائخ العباد*(باندونج؛ ارشاد بيت السلام، 2005) ص. 38. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan Relevansi Doktrin* *Islam dalam Sejarah"* (Jakarta: PARAMADINA, 2000),.h. 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. القرآن سورة الحشر : 21. [↑](#footnote-ref-5)
6. Taufiq Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an*, (Yogyakarta: FKBA, 2001), h. 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. شرف الدين يحي العمريطى، *نظم العمريطى على متن الأجرومية*، (دار السلامة)، ص. 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Eriyanto, *Analisis Isi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 47 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kuntjojo, *Metodologi Penelitian* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009) , h. 9 [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia, 2002), h. 11 [↑](#footnote-ref-10)
11. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-11)
12. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-12)
13. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-13)
14. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-14)
15. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-15)
16. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-16)
17. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-17)
18. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-18)
19. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-19)
20. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-20)
21. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-21)
22. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-22)
23. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-23)
24. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-24)
25. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-25)
26. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-26)
27. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-27)
28. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-28)
29. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-29)
30. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-30)
31. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-31)
32. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-32)
33. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-33)
34. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-34)
35. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-35)
36. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-36)
37. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-37)
38. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-38)
39. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-39)
40. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-40)
41. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-41)
42. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-42)
43. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-43)
44. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-44)
45. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-45)
46. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-46)
47. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-47)
48. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-48)
49. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-49)
50. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-50)
51. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-51)
52. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-52)
53. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-53)
54. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-54)
55. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-55)
56. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-56)
57. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-57)
58. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-58)
59. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-59)
60. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-60)
61. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-61)
62. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-62)
63. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-63)
64. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-64)
65. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-65)
66. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-66)
67. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-67)
68. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-68)
69. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-69)
70. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-70)
71. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-71)
72. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-72)
73. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-73)
74. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-74)
75. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-75)
76. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-76)
77. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-77)
78. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-78)
79. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-79)
80. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-80)
81. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-81)
82. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-82)
83. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-83)
84. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-84)
85. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-85)
86. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-86)
87. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-87)
88. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-88)
89. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-89)
90. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-90)
91. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-91)
92. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-92)
93. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-93)
94. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-94)
95. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-95)
96. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-96)
97. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-97)
98. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-98)
99. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-99)
100. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-100)
101. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-101)
102. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-102)
103. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-103)
104. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-104)
105. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-105)
106. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-106)
107. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-107)
108. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-108)
109. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-109)
110. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-110)
111. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-111)
112. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-112)
113. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-113)
114. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-114)
115. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-115)
116. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-116)
117. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-117)
118. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-118)
119. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-119)
120. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-120)
121. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-121)
122. محمد محي الدين عبد الحميد، *شرح...*، ص. 15. [↑](#footnote-ref-122)