المبحث الأول

اسمه ونسبه وحياته

المطلب الأول

اسمه ونسبه

في المصادر الإسلامية

اختلفت الروايات في تحديد اسم سيدنا نوح الحقيقي، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم كثيرا، فقد تكرر (49) تسعا وأربعين مرة، مع نزول سورة باسمه، قال تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ ([[1]](#footnote-1)) ، وورد ذكره أيضا في السنة النبوية الشريفة، فقد روي عن السيدة عائشة زوج النبي : أن رسول الله قال : ((لو رحم الله أحدا من قوم نوح لرحم أم الصبي... كان نوح ماكثا في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله...)).([[2]](#footnote-2))

ويذكر البعض أن الاسم الذي صرح به القرآن الكريم ليس هو باسمه الحقيقي، وإنما هو لقب له، واختلفوا في اسمه الحقيقي على النحو التالي:

أولا: قيل أن اسمه (يشكر) فسمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه حين دعا على قومه فأهلكوا فندم، أو حين راجع ربه في شأن ابنه، أو حين مر بكلب مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح، فعوتب على ذلك.([[3]](#footnote-3))

والمتمعن في هذا الرأي يجده غير دقيق؛ لأن إطلاق اسم نوح عليه ورد قبل الأسباب الثلاثة التي ذكرت سابقا، وهي دعاؤه على قومه وإغراقهم، أو مراجعته ربه في غرق ابنه، أو مروره بكلب مجذوم... وذلك واضح من آيات كثيرة، فإطلاق اسم نوح عليه وقع قبل بعثته.

ثانيا: قيل أن اسمه (سكن) لأن الناس سكنوا إليه بعد آدم عليه السلام.([[4]](#footnote-4))

وقد أورد بعض الباحثين اعتراضا على هذا السبب أيضا بأنه ليس بسبب واف؛ لوجود نبي قبله وهو إدريس عليه السلام،([[5]](#footnote-5)) ولم يسمَّ (سكن) لذلك.

ثالثا: قالوا أن اسمه كان (عبد الأعلى) وإنما سمي نوحا لأنه بكى على قومه خمسمائة عام، وقيل أن اسمه (عبد الجبار) ، وقيل أن اسمه (عبد الملك) ، وقيل أن اسمه (عبد الغفار)...([[6]](#footnote-6))

والخلاصة أن القرآن الكريم والسنة الصحيحة قد صرحا بأن اسمه نوح؛ لذلك نأخذ بهما ونترك ما عداهما من الروايات. كما بينا ذلك. هذا، ولم يرد في المصادر الإسلامية ما يتطرق إلى نسب نوح عليه السلام، وإنما تم الاعتماد على مصادر أهل الكتاب في ذلك،([[7]](#footnote-7)) وسنورد خلاف المؤرخين في نسبه عند الكلام عن أبيه.

في مصادر أهل الكتاب

تكرر اسم نوح في الكتاب المقدس كثيرا، وأول وروده جاء في سفر التكوين في قوله: (28وَعَاشَ لاَمَكُ مِئَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ ابْنًا. 29وَدَعَا اسْمَهُ نوحا، قَائِلاً: «هذَا يُعَزِّينَا عَنْ عَمَلِنَا وَتَعَبِ أَيْدِينَا مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ الَّتِي لَعَنَهَا الرَّبُّ»).([[8]](#footnote-8))

وفي تفسير الكتاب المقدس ورد تفسير اسم نوح: (يربط الكلمة بفعل نحم أي عزّى، يبدو نوح في التقليد الكتابي شخصية متشعّبة الوجوه، ففي التقليد القديم ... نوح هو أبو سام ويافث وحام ... لهذا، فهو ينتمي إلى نسل قايين المؤلَّف من قبائل تهتمّ بإنماء الحضارة المادية، وهو في التقليد الكهنوتي بطل الطوفان، رجل بار ... هو أبو سام وحام ويافث، هو ابن لامك في سلسلة شيت، وعاشر الآباء القدماء في التوراة، إذا كان اسم نوح عبرانياً فهو يعني الراحة، وإن ارتبط بفعل نحم (عزّى) لمح إلى الكرّام نوح الذي عزّته الخمرة من تعب الحياة... وبنى نوح، وهو بطل الطوفان، مذبحا قدّم عليه محرقة ... فقطع الله معه عهدا كانت قوس قزح علامته([[9]](#footnote-9)) ... وان كلمات نوح عن سام ويافث وكنعان ... وتقسيم شعوب فلسطين إلى ثلاث فئات لا تنتمي إلى القرينة الحالية، هي أقدم من لائحة الشعوب. بما ان نوحًا هو بطل الطوفان وعاشر الآباء القدماء، فهو قريب من اوتنفستيم البابلي ... الذي نقرأ عنه في اللوحة 11 لملحمة جلجامش، وحاول بعضهم أن يربط اسم نوح باسم بطل صوري من أبطال الطوفان).([[10]](#footnote-10))

وقد ورد ذكر نسب نوح كاملا في التوراة، حيث جاء في سفر التكوين ما نصه:

1هذَا كِتَابُ مَوَالِيدِ آدَمَ، يَوْمَ خَلَقَ اللهُ الإِنْسَانَ. عَلَى شَبَهِ اللهِ عَمِلَهُ. 2ذَكَرًا وَأُنْثَى خَلَقَهُ، وَبَارَكَهُ وَدَعَا اسْمَهُ آدَمَ يَوْمَ خُلِقَ. 3وَعَاشَ آدَمُ مِئَةً وَثَلاَثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ وَلَدًا عَلَى شَبَهِهِ كَصُورَتِهِ وَدَعَا اسْمَهُ شِيثًا. 4وَكَانَتْ أَيَّامُ آدَمَ بَعْدَ مَا وَلَدَ شِيثًا ثَمَانِيَ مِئَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 5فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ آدَمَ الَّتِي عَاشَهَا تِسْعَ مِئَةٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً، وَمَاتَ.

6وَعَاشَ شِيثُ مِئَةً وَخَمْسَ سِنِينَ، وَوَلَدَ أَنُوشَ. 7وَعَاشَ شِيثُ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَنُوشَ ثَمَانِيَ مِئَةٍ وَسَبْعَ سِنِينَ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 8فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ شِيثَ تِسْعَ مِئَةٍ وَاثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ.

9وَعَاشَ أَنُوشُ تِسْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ قِينَانَ. 10وَعَاشَ أَنُوشُ بَعْدَ مَا وَلَدَ قِينَانَ ثَمَانِيَ مِئَةٍ وَخَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 11فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ أَنُوشَ تِسْعَ مِئَةٍ وَخَمْسَ سِنِينَ، وَمَاتَ.

12وَعَاشَ قِينَانُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ مَهْلَلْئِيلَ. 13وَعَاشَ قِينَانُ بَعْدَ مَا وَلَدَ مَهْلَلْئِيلَ ثَمَانِيَ مِئَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 14فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ قِينَانَ تِسْعَ مِئَةٍ وَعَشَرَ سِنِينَ، وَمَاتَ.

15وَعَاشَ مَهْلَلْئِيلُ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ يَارَدَ. 16وَعَاشَ مَهْلَلْئِيلُ بَعْدَ مَا وَلَدَ يَارَدَ ثَمَانِيَ مِئَةٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 17فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ مَهْلَلْئِيلَ ثَمَانِيَ مِئَةٍ وَخَمْسًا وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ.

18وَعَاشَ يَارَدُ مِئَةً وَاثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ أَخْنُوخَ. 19وَعَاشَ يَارَدُ بَعْدَ مَا وَلَدَ أَخْنُوخَ ثَمَانِيَ مِئَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 20فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ يَارَدَ تِسْعَ مِئَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَمَاتَ.

21وَعَاشَ أَخْنُوخُ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ مَتُوشَالَحَ. 22وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ بَعْدَ مَا وَلَدَ مَتُوشَالَحَ ثَلاَثَ مِئَةِ سَنَةٍ، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 23فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ أَخْنُوخَ ثَلاَثَ مِئَةٍ وَخَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً. 24وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللهِ، وَلَمْ يُوجَدْ لأَنَّ اللهَ أَخَذَهُ.

25وَعَاشَ مَتُوشَالَحُ مِئَةً وَسَبْعًا وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ لاَمَكَ. 26وَعَاشَ مَتُوشَالَحُ بَعْدَ مَا وَلَدَ لاَمَكَ سَبْعَ مِئَةٍ وَاثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 27فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ مَتُوشَالَحَ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَمَاتَ.

28وَعَاشَ لاَمَكُ مِئَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ ابْنًا. 29وَدَعَا اسْمَهُ نُوحًا، قَائِلاً: «هذَا يُعَزِّينَا عَنْ عَمَلِنَا وَتَعَبِ أَيْدِينَا مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ الَّتِي لَعَنَهَا الرَّبُّ». 30وَعَاشَ لاَمَكُ بَعْدَ مَا وَلَدَ نُوحًا خَمْسَ مِئَةٍ وَخَمْسًا وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. 31فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ لاَمَكَ سَبْعَ مِئَةٍ وَسَبْعًا وَسَبْعِينَ سَنَةً، وَمَاتَ.

32وَكَانَ نُوحٌ ابْنَ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ. وَوَلَدَ نُوحٌ: سَامًا، وَحَامًا، وَيَافَثَ.([[11]](#footnote-11))

وورد في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: "**ورب سائل يسأل:** كيف عاش هؤلاء الناس هذا العمر الطويل؟

يعتقد البعض أن الأعمار المدونة هنا كانت أعمار الأسرات، وليست أعمار أفراد، أما الذين يؤمنون بأنها أعمار حقيقية فيقدمون ثلاثة احتمالات رئيسية:

1) كانت السلالة البشرية ما زالت نقية في ذلك العصر المبكر، فلم يكن هناك الكثير من الأمراض التي تميت الإنسان.

2) لم يكن قد هطل المطر على الأرض، كما أن (بخار الماء من فوق)([[12]](#footnote-12)) حجز الأشعة الكونية الضارة، فقلّت عوامل البيئة الضارة بالإنسان.

3) أعطى الله الناس أعمارا طويلة لتكون أمامهم فرصة (ليملأوا الأرض)([[13]](#footnote-13)) وليكثر شعب الله".([[14]](#footnote-14))

المطلب الثاني

ولادته ونشأته

في المصادر الإسلامية

وردت روايات مختلفة في وقت ولادة سيدنا نوح عليه السلام، ولا توجد لدينا نصوص موثوقة تبين لنا ذلك، وقد تباينت آراء المؤرخين في وقت ولادته في زمن آدم عليه السلام أم بعد ذلك إلى أقوال عديدة، منها أنه ولد في حياة آدم في الألف الأول من الدنيا،([[15]](#footnote-15)) وقيل أن آدم عليه السلام كان حينئذ ابن ألف سنة إلا خمسين عاما.([[16]](#footnote-16))

ووردت روايات توضح أن مولده كان بعد موت آدم عليه السلام بمائة وست وعشرين سنة،([[17]](#footnote-17)) وقيل أنه ولد بعد هبوط آدم عليه السلام بألف وستمائة واثنتين وأربعين سنة،([[18]](#footnote-18)) أي بعد أن توفي آدم بسبعمائة واثنتي عشرة سنة،([[19]](#footnote-19)) وقيل أن بينه وبين آدم عليه السلام عشرة قرون.([[20]](#footnote-20))

فليس ثمة رواية موثوقة عن تاريخ ولادته عليه السلام، فما ذكره المؤرخون مستند معظمه إلى روايات أهل الكتاب.

في مصادر أهل الكتاب

أما في مصادر أهل الكتاب، فتذكر التوراة – كما تقدم – تفاصيل السنين، والأعمار والمواليد لسيدنا نوح وآبائه واحدا واحدا، وكالتالي:

(3وَعَاشَ آدَمُ مِئَةً وَثَلاَثِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ وَلَدًا عَلَى شَبَهِهِ كَصُورَتِهِ وَدَعَا اسْمَهُ شِيثًا...

6وَعَاشَ شِيثُ مِئَةً وَخَمْسَ سِنِينَ، وَوَلَدَ أَنُوشَ...

9وَعَاشَ أَنُوشُ تِسْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ قِينَانَ...

12وَعَاشَ قِينَانُ سَبْعِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ مَهْلَلْئِيلَ...

15وَعَاشَ مَهْلَلْئِيلُ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ يَارَدَ...

18وَعَاشَ يَارَدُ مِئَةً وَاثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ أَخْنُوخَ...

21وَعَاشَ أَخْنُوخُ خَمْسًا وَسِتِّينَ سَنَةً، وَوَلَدَ مَتُوشَالَحَ...

25وَعَاشَ مَتُوشَالَحُ مِئَةً وَسَبْعًا وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ لاَمَكَ...

28وَعَاشَ لاَمَكُ مِئَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ سَنَةً، وَوَلَدَ ابْنًا. 29وَدَعَا اسْمَهُ نُوحًا..))([[21]](#footnote-21))

وبعد حساب أعمار آبائه يمكن القول أن ولادة سيدنا نوح كانت بعد ولادة سيدنا آدم بألف وستة وخمسين سنة.

وتتكلم التوراة عن المدة التي سبقت سيدنا نوح عليه السلام وتصفها بانتشار الظلم والطغيان، يقول العهد القديم:

1وَحَدَثَ لَمَّا ابْتَدَأَ النَّاسُ يَكْثُرُونَ عَلَى الأَرْضِ، وَوُلِدَ لَهُمْ بَنَاتٌ، 2أَنَّ أَبْنَاءَ اللهِ رَأَوْا بَنَاتِ النَّاسِ أَنَّهُنَّ حَسَنَاتٌ. فَاتَّخَذُوا لأَنْفُسِهِمْ نِسَاءً مِنْ كُلِّ مَا اخْتَارُوا. 3فَقَالَ الرَّبُّ: «لاَ يَدِينُ رُوحِي فِي الإِنْسَانِ إِلَى الأَبَدِ، لِزَيَغَانِهِ، هُوَ بَشَرٌ. وَتَكُونُ أَيَّامُهُ مِئَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً». 4كَانَ فِي الأَرْضِ طُغَاةٌ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ. وَبَعْدَ ذلِكَ أَيْضًا إِذْ دَخَلَ بَنُو اللهِ عَلَى بَنَاتِ النَّاسِ وَوَلَدْنَ لَهُمْ أَوْلاَدًا، هؤُلاَءِ هُمُ الْجَبَابِرَةُ الَّذِينَ مُنْذُ الدَّهْرِ ذَوُو اسْمٍ.

5وَرَأَى الرَّبُّ أَنَّ شَرَّ الإِنْسَانِ قَدْ كَثُرَ فِي الأَرْضِ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَوُّرِ أَفْكَارِ قَلْبِهِ إِنَّمَا هُوَ شِرِّيرٌ كُلَّ يَوْمٍ. 6فَحَزِنَ الرَّبُّ أَنَّهُ عَمِلَ الإِنْسَانَ فِي الأَرْضِ، وَتَأَسَّفَ فِي قَلْبِهِ. 7فَقَالَ الرَّبُّ: «أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأَرْضِ الإِنْسَانَ الَّذِي خَلَقْتُهُ، الإِنْسَانَ مَعَ بَهَائِمَ وَدَبَّابَاتٍ وَطُيُورِ السَّمَاءِ، لأَنِّي حَزِنْتُ أَنِّي عَمِلْتُهُمْ»...

11وَفَسَدَتِ الأَرْضُ أَمَامَ اللهِ، وَامْتَلأَتِ الأَرْضُ ظُلْمًا. 12وَرَأَى اللهُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ قَدْ فَسَدَتْ، إِذْ كَانَ كُلُّ بَشَرٍ قَدْ أَفْسَدَ طَرِيقَهُ عَلَى الأَرْضِ.([[22]](#footnote-22))

المطلب الثالث

صفاته

في المصادر الإسلامية

اتصف نوح عليه السلام بصفات جليلة لم يتميز بها غيره من البشر آنذاك، فأما صفاته الخَلقية فليس عندنا في مصادرنا الموثوقة ما يشير إليها لا من بعيد ولا من قريب، وما ورد في بعض كتب التاريخ معتمد على مصادر أهل الكتاب.

وأما صفاته الخُلقية فقد كان أمينا في قومه مشهورا بالأمانة، قال تعالى:   
ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ.([[23]](#footnote-23))

وكان بارا، صدّيقا،([[24]](#footnote-24)) عبدا شكورا، قال تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﭼ([[25]](#footnote-25)) وكان بنو قابيل يعرفون محله ويعظمونه، وكان يعظ الكفار من قومه، وكان معروفا بينهم.([[26]](#footnote-26))

ومن صفاته التي ذكرها القرآن الكريم طول نفَسه في الدعوة وصبره وتحمله مدة طويلة في سبيل تبليغ ما أمره الله تعالى به، قال تعالى: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ . ([[27]](#footnote-27))

ومنها أيضا: عطفه ورحمته بقومه، وهذا بين واضح ممن يقرأ قصته عليه السلام في القرآن الكريم، ومنها أسلوبه في الترغيب والترهيب، وسيأتي الكلام عنها لاحقا في موضعها.

في مصادر أهل الكتاب

يصف الكتاب المقدس سيدنا نوح بأنه بار بربه، وأنه وجد نعمة في عيني الرب،([[28]](#footnote-28)) حيث تقول التوراة:

8وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ.

9هذِهِ مَوَالِيدُ نُوحٍ: كَانَ نُوحٌ رَجُلاً بَارًّا كَامِلاً فِي أَجْيَالِهِ. وَسَارَ نُوحٌ مَعَ اللهِ.([[29]](#footnote-29))

وورد في تفسير هذه الآيات: " الله لا يتجاهل إنساناً واحداً يسلك بالبر وسط جيل شرير. وبر نوح كان راجعاً لإيمانه عب ... وظهر هذا في أنه صدق كلام الله وبنى الفلك".([[30]](#footnote-30))

1. () سورة نوح، آية: 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. () المستدرك على الصحيحين للحاكم: باب ذكر نوح النبي برقم (4010) : 2/ 596. وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعلق عليه الذهبي بقوله: إسناده مظلم وموسى ليس بذاك. [↑](#footnote-ref-2)
3. () غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، تحقيق : الشيخ زكريا عميران، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1416 هـ - 1996 م ، ط1 : تفسير سورة الأنعام: 3/ 265. [↑](#footnote-ref-3)
4. () البدء والتاريخ: 3/ 15. لمطهر بن طاهر المقدسي (ت: 355ه) مكتبة المثنى، بغداد، 1965م. [↑](#footnote-ref-4)
5. () يكاد يتفق علماء التفسير والتاريخ أن إدرسي عليه السلام هو جد نوح عليه السلام، وممن قال بذلك: البيضاوي: 2/ 179 ، والخازن: 2/ 417 ، والطبري: 11/ 509 ، والقرطبي: 7/ 232 ، والشوكاني: 2/ 441 ، وابن عجيبة في البحر المديد: 2/ 170. [↑](#footnote-ref-5)
6. () ينظر: سمط النجوم العوالي في بناء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي (ت: 1111ه) المطبعة السلفية، القاهرة، 1380ه : 1/ 98. [↑](#footnote-ref-6)
7. () إذا كان نسب النبي محمد ينتهي إلى عدنان، ويقول بعد ذلك: ((كذب النسابون)) فمن باب أولى أن ينطبق هذا الأمر على نسب نوح الذي عاش قبل عدنان وقبل إبراهيم عليه السلام. [↑](#footnote-ref-7)
8. () سفر التكوين، الإصحاح الخامس، 28 ، 29. [↑](#footnote-ref-8)
9. () هذا العهد هو الأمان الذي أعطاه الله تعالى لنوح من الغرق، حسب ادعائهم، وعلامته قوس قزح أو حسب تعبيرهم في بعض كتبهم: (قوس الله) وسيأتي الكلام عنه في الفصل الرابع من الرسالة. [↑](#footnote-ref-9)
10. () تفسير الكتاب المقدس، طبعة الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية: حرف النون، مادة (ن و ح). [↑](#footnote-ref-10)
11. () الكتاب المقدس: التكوين، الإصحاح الخامس. [↑](#footnote-ref-11)
12. () تك: 1: 7 ، 8. [↑](#footnote-ref-12)
13. () تك: 1: 28. [↑](#footnote-ref-13)
14. () التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: تفسير سفر التكوين، الإصحاح الخامس: ص 22. [↑](#footnote-ref-14)
15. () تاريخ الأنبياء: للخطيب البغدادي، مخطوط في مركز صدام للمخطوطات، رقم المخطوط (629/1) ورقة: 17. [↑](#footnote-ref-15)
16. () البدء والتاريخ للمقدسي: 3/ 16 ، سمط النجوم للعصامي: 98. [↑](#footnote-ref-16)
17. () الكامل في التاريخ لابن الأثير: 1/ 36. [↑](#footnote-ref-17)
18. () المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء: 1/ 17. [↑](#footnote-ref-18)
19. () تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان: لأبي الفضائل محمد بن علي الحموي: 19. [↑](#footnote-ref-19)
20. () تاريخ الطبري: 1/ 178 ، والكامل لابن الأثير: 1/ 26. [↑](#footnote-ref-20)
21. () الكتاب المقدس، سفر التكوين، الإصحاح الخامس. [↑](#footnote-ref-21)
22. () العهد القديم: سفر التكوين، الإصحاح السادس. [↑](#footnote-ref-22)
23. () سورة الشعراء، آية: 107. [↑](#footnote-ref-23)
24. () مختصر تاريخ الدول: لأبي الفرج ابن العبري الملطي: 6 ، 7. [↑](#footnote-ref-24)
25. () سورة الإسراء، آية: 3. [↑](#footnote-ref-25)
26. () سمط النجوم للعصامي: 98 ، 99. [↑](#footnote-ref-26)
27. () سورة العنكبوت، آية: 14. [↑](#footnote-ref-27)
28. () ينظر: الإسلام والأديان الأخرى – نقاط الاتفاق والاختلاف: 32 ، لواء أحمد عبد الوهاب، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، (د.ت). [↑](#footnote-ref-28)
29. () العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح السادس. [↑](#footnote-ref-29)
30. () تفسير أنطونيس فكري، سفر التكوين، الإصحاح السادس، شبكة المعلومات الدولية، (*www.arabchurch.com*). [↑](#footnote-ref-30)