|lése

$\qquad$





4


المد النه ، وأصلى وأسلم على من اصطةاه واجتباه ، وإرسله الشا

 ازل الم معه.


 كـتلفون فى آرانهم وتفكّرهم • وذلك ير جع إلى :
اختلاف المدارك والعقول ـ إذ من المداركٔ والعقول ما ينفذ إلى



والأو هام ، فيصده ذلك عن إدر الك حقيقة الأشاء أو جزء همها .
زتد وـج جع إلى الز غبة فى السلطة وحب الوئاسة والعصبيات القورمية
أو الإوليمبة أو العنعرية . فإن الآراء حجئنذ نكون منبعة من الرغبات
 وتبع أصابا عن الــ
وتد بكون الاختلاف في الرأى راجعاً إلى غووض الأهم الذيى هر
 هله نظره ، أو حسب ما با بلديه تفكره ه .
 إذ الرغبة ف الثى، والشّهوة له زرينا الأشباء على غبر حقبقها •

عن المؤزُ ات لا وز ون






- العقلية المرد دة(1)

 أسياب- الخلا


 - ( $)$ ( $r$ ( $r$.

 الانحتلان بِن المسلمون



 جد大هم 6 ولV خالفض بيههم فى رأى 6 إن غخت لم شههة ، أو بلـت
 الشبهة ، ووضع المشكل ، وزلم الوحى يبين ويوضح ، ويلم •

وهكذا مضى عهل رسول النه - صلى الهّ عليه وسلم - والشُمل

 أسرارها ، ولكن الوحى حسم هذا المحلاف .

 البداً : كتاب الله وسنة رسوله صلى الشّ عليه وسلم •
ولـكن بعد وفاة رسول الهة - صلى اله عله وسلم - بدأ المحلاف
 روف الغقه .

أها فى السياسة فقد بدأ هبنا كينا بِن المهاجرين والأنصار يوم السقبفهة


وظلت وحدة المسلمين توية طبلة عهد ألى بكر ، وعر ، ، وفى آهو






 القبلة ، والثنالفس على الملانانة والسلطان .

الما اختلالن الرأىى في العقيدة فقد بدأ بعد امتداد الفتوح الإسلامية ،



 وبذلك خضهوا اللعرب الذـن كاه انوا يسودونهم •




 اللذات أم هى والذات شیء هـ واخحد ؟؟
-وبانب هذا الفوريق الخّلص فى إسلامه دخل أفواج منهم الإسلام
 له وتدمر ه من داخله

فتظاهروا بالصالِح والتقوى ، وحب آل الرسول - صلى الله



 فكان منهم الماششيوز .

ولقد كان للفلسفة دور كبر فـ هذا الاختلاوف ، فبغل أن "وجهت

 الطبيعه ، ومن جارى فلاسفة اليو نانْ وقالن بالحمول العشرة ، و ومن بجرا








 -







 الأجّهاد وكّر انملالفن

وقلد تفرق أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسالم - فی الأميهار




 الأخخرى التى هى ثوضوع هذا الكتابـ الذى زقلدم له .


 ولا فث أن

 كانت





- الطأئفتي ليستا من أهل





 هو al كان كافافه الزسول - صلى النه عليه وسلم - و عكلر منه .









وكان عر بن عبد الهز.



الثاليف ف أسباب الانتلال :
غنى الموزخون وكتاب السير بانلمانات السيامبة وتعلبل أسبابا
وتفصيل بواعثا وغانيانها .
 الأصول أرُ فَ ثنايا كتب التفسِر والحديث مبعُرْ ة، وتلبل من الفقهاه من أفر دها بتألبف ونسقها ونظم عقدها
 فـ الفقه واللغة وهو أبو عحمد عبد اله المعروف بالبي بالن السبد البطلبومى

 شترع ، ولبس بمخْع ، بيقول ني مقدمة الكّاباب :





وهر بعد أول كتاب وصل إلبنا من الكتب التى الفت فـل ألمباب الاختلاف رقد حصر أسباب الاختلاف ونسقها ونظم ععلدا وفد

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ا }
\end{aligned}
$$





 مطبوع في مصر
 أسباب اختلانف الفقهاء للأسثاذ الثيخ غلى النففيف أستاذ الشريعة

بكامعة القاهرة .
وأسباب اختلاوف الفقهاء للد كتور عبد الش عبد الخسن التّكى الامى
ملـبر جامعة الإمام محمد بن سهو د الإسلامية
:لُسخ الكتاب وثوثيثهــا :


 غخطوطة عكتبة شيخ الإسلام هار و حكمت بالمدينة المنورة ، وهى مكتوبة بألحط النسسخ الجميل دضبو طة بالثشكل

 الإسكندرية سنة سץه ه هو وقو أها عليه القاضى المقيه أبو عمهد عبد الهّ
 العام وأجاز له روايلة الكتابي وسائو كتب ابن السيل . وف أول هذه
 عبد الزحمن بن على بن اساعيل العُفألى رضى النه عنه قا بلل :



 السيد البطليوسى - رضق السا عنه - فـ جإدى الأولى سنة ست عبرة وخْسائة من المجرة ببلنسية

رفى آخر هذه النسخة إجازة من ابن المتقن هذا نصها :
میع جثيم هذا الكتاب بقراءثه الفقيه القاضى العالم أبو عمدل



 اللكتاب تصنف الشتيخ المذكور وهو قراءنى عليه ، وجميع تصانفي



سنة ثلاث وعتر ين وخسيانة


 اللطليوسى - رحده الهـ - روابة أبى إمعاق إو اهمر بن محمد المتقن ابن إبراهم السبیى الإمىى
ر نعد هذه النسخة ذات قيمة علمبة لأها قرنت على المؤلف وأجاز




 الهجزة ، وفى بكط معتاد قد أهمل نقطها أَحيانا





وفرغ كاتبه صاحب طبقات الحنفية الحافظ أبو الوفاء عبد القادر
 ورقّها بالمدينة المنوزة




 "ع التعليق على كَلام المؤكف حين يستلمع المقام ذلك . ادم الـكتــاب









أوجت الاختلالف بـن المسلموتن في آرائهم ) •


 الإرصاف هذه مقححة من بعض رواة الكتاب " يدلنا على ذلك ألى كلaة الإنصاف تشعر بعرض المذاهب 6 واختيار بعض 6 ور ور فغ بهض 6 و هذا ليس من مقاصلد الكتاب 6 فالمؤلف يقول 6 وإنا غرضى أن أذ كر الأسباب التى أو جبت المحلاوف بين أهل ملتن:
 وأزاقضهذوى البلع المضلالة والأهو اء 6 لألن هذا اللفن من العلم قد
 بِّن العلهاء .



رواه تلميذ المؤلف 6 وكادت تجهه عليه كتب التراجم(1) و

هنج المؤلف : وتيمة الكتاب العلمية :




 voa.

 العقليدة ؟






 ولُوة حافظهم أكبِّ عون .



 الحلياة ، وذلك لأن الاختلاف يقتضى الائتلاف لألمها من الألان الأمور



 إنوانا على سرر متقابلنّن(1) " . .
 ف فه فهم القرآلن والسنة واستنباط الأحكام ، وبِّن أن الفقه مؤسس على أصول كلام العرب -
 (1) (1) سردة المبر 20

ونتغهها أو تأيدلدها .

 انـل大و
 البابب الأول زكلم فيه على الاششر الك بأنواعه الخْتلفة سواء أكان

ونى الباب الثأى تكلم عن انلـلوف الجارض من جهة الـلقيقة والباز
وقد بجلت رواعة المؤلف اللغوية تي هذن المابين بأوضه ها تكون


 انها المانی


 وبين هذا المتّيل فقالى : شبه صلدر المؤهن بلالمشكاة 6 و وقلبه بالز جاج


 -
 لأن فظور المشر ت والمغرب • ro (1)

## وهكلدا بضى فـ تفسر الآية .









 لا يقتضيه المحام ، وإن كان عظع الفائدة .

 .
 سيلا اليككز بالبكر جلد مائة وتغزيب عامِ ، والثيب بالثيب جلد مائة







$$
\begin{aligned}
& \text { 12: } 1 \text { : (1) } \\
& r e=p \text { : } \mathrm{p} \text { ( } \mathrm{l} \text { ( } \\
& \text { * : "المثه (r) }
\end{aligned}
$$

لبنوا على مذه الآيات والآثار أن السهيد بجر ، ومن اعقلد هير
بذا نقد كلر
وجاء قوم آخرون فتصفحوا القرآن وتأملوه وتأملوا الآثار فإذا الهُزآن يقول : ( ولا برخى لعباده الـكفر(1) ) - ( إنا هديناه


والرسول عليه المسلام يقول : كل عهولود يولد عولد على الفطرة حیى
 أن العبل يفعل ما يشاء باخحتيار ه

جم جاءت طائفة ثالثة فوضعت جميع الآبات التى وردت في في
 غلو القلدية وتقصرِ الجبرية .


 الأولى : إنه لا ذاعل على الحقيقة إلا اله وأن كل فلاعل غبره إلها بفعل مععنة من عند الهّ
 وعلدل محض لا جور فيه ، وحسن محض لا قبح فيه ، وخِر ـ محض
لا شُ فيه . غَّ يقول :

وجملة ذلك أنه لY يشبه شبئاً من الخلوقات في في جهة من الجهات





$$
\begin{aligned}
& \text {.v: الز (1) }
\end{aligned}
$$

iv

ونفهله لا ربت سواه 6 ولا seوود حاشاه .
.





ونى الباب الخلافس عرض للاوراية والنقل ك والأحاديث كختلثِ

 بعغه \$\$ههd آخو : فوفيه آخر • فيؤدى ذلك كله إلى اختالوف الأحكام









ألا الباب السسابغ : فقلد خحصصه للنسخ و عده سبياً من أسباب انتلالون


$$
\begin{aligned}
& \text { ron: : البغ ( } 1 \text { ) } \\
& \text { vr : ( } \mathrm{V} \text { ) }
\end{aligned}
$$

هل هل بوز نسخ القرأن بالحديث ؟ وهل بكوز النسخ ف الأخبار ?




هذه هى أسباب الاختلاف التى عرضها المُّكنف ولا ندعى انه




حـــــــــاة المؤلز


## .



 كا أهم بالعلوم الإسلامية والفلسفية

وإذا كانت آنار الإنسان هى الرّ جمة الوأتعية ، والأرُ اللموسن لحياته
 واضسهة لششخصه وعتله الـكبِم .

## 

 طوبلة بكلس بِن علمايبا الأبن رسموا له طربت البحث والتحصيل غُ زُركا





شـذرات الذهب
. rAA بئية الرعاة


 آنَ فرب






اله

ولم تكن دراسته للققه والعلوم الإسلامية مڤصور

 الأندلس السياسية في ذلل الوقت كانت في فنلق مستمر وماذا يصنغ الن





وظل ببلنسية علما من أعلامها حیى وافته المنية في منتصف رجب سن>
ه or

أدرك البطليوسى النصف الثاثى من الثرن الخلامس المجرى . والأندلس تد انهارت أُسسسه وتنا'ر ت أشلاؤه . وتنوعت الرئاسات في نواحبه نقد
 كانت عاصسة بلرك! بنى أنبغ .
المسند اللابق ج- ! ع :
. iav. .



 أمر اء سموا ملول الطوائف .

وتذ وصف ابن الخلمطيب بلاد الأندلس عقب الفتنة ، وقام دول الطوانفـ
ببوله :
وذهب أهل الأندلس من الانشقاق ، والافنر اق إلى حيث لم بذهب


ولا نى الفروسية نسب ، ولا ف شُروط الإمارة مكنسب .
وعلى الرغم من أن عصر الطواثن كان عصر المز ف السباسى . إلا أنه
 واز دهاره . فكل بلاط يفتخر على الآخر ما يضمه من خخر العلماء والأدباه ،
 الهِا العلماء والطلاب ينهلون من علمها

وقد ظهر من أعلام اللغة نى ذلك الوتت إن سيده ، والأغلم الثنتهرى
وابن السيد .




 كا كان من شيوخه على .ن أمدل بن مدون المقرئ البطليوسى المعرون


بابن الططينة(1) ، وعاصم بن أبوب الأديب البطليوسى (1) وأبو سعيد الوران
 وهيّان بن سعيل الأنضارى ، وعلى بن خلف الدانى .

## تلامســدلد

 إله الناس راغبّن فى العلم والأدب .


 !ابن يوست ألحمزى أنه رحل شرق الأندلس للقاء الأسبتاذ العالم ألنى عمد




 الصالحات ، وكتاب أنجّم من كلام سبد العرب والعجم ، وأبو الـدن
 بالحميث ، والمعرفة بالثغة ، والأدب(v) وأهمد بن مالك بن مرزوق من ألمل




(0) الألامام جـ ه: مص

بغية المـلتمس ه 1 رو



رغهر مـ كثّر
هن آراء المؤرخين
يقول صاحب الصلة : كان عالنــا بالآداب واللغات •مبحر ا فهـا

ويقول البغدادى : الإمام النحوى اللغوى . الفقتبه(ب) .
وبقول المقرى : هو غيكى زمانه وعلامته(r) .
وجاه فن بغية الوعاة : عبد الله ن السيد . "زيل بلنسية . أنتصب لإقراه
علوم النحو (\& ) واجتمع اليه الناس. ؛ وله يد في العلوم القدعة .
ويقول البغدادى فى الحز انة : هو خبِر بآراء اللانويّ(0) .
وفى روضات الجنات : الإمام المقدم اللغنوى . النّحوى . البلنسى
. فتاوى نادرة فن كتب الفقه واللغة (I) ون
ويقول الضى فن بغية المـلتمس . المام في اللغة ، والآداب . سابت مبرٍ
, وآيثه
ون قلائد العقيان : إنه ضارب(م) قداح العالوم . شيخ المحارن وإمامهس






. A9r (الفــق : بفية ألمـلتمس ت (V)

F


اللططليوسي لغويا


ؤى الأدب : قال النشعر فى معظم الأغراض ، وأسلوبه يتمبز بالر خانة

- والوضوح


- 







ن البحمل للز جابحى
;


 بالإعجابس ، و دارت حوله شُوح ، ومطولات بلمغت المـائة والعشمرولن .


$$
\text { ب-1 } 191-101
$$


عـه البا



 راها . وتد ميى نفسه المفسر لأنه شرح بعض المهمات التى وقعت فـن




„ الحلل تى أبيات الجممل "
.
 !المسائل النحوية . والكتاب منه نسخة في مكتبة بغداد ، وأخرى فـن مكتبا

## | مساثل منثورة في النحو

أثار رّوركلمان لِل أن هذ! الكتاب منه نسخة في مكتبة جاسكى بلندن .
لا المسائل والٔججوبة ه

يشتمل هذا التصنيف على مسائل كان ان السيلد قد سثل عهها فكتب



 التألمه محرضن لزيادة ، ولانكام له ، ولا انقضاء جنى يشارف العهر



 . رُ • ع ا
" شمح سقط الزنل
من أكرُ كتب أثى العلاء تداولا بِن المتأدبِن وبه الشهر ه وثهل تولى





* لزوم

من بِت ما خلفه أُبو العلاء ديوانه || سقط الز ند " و ديوانه اللزوم . والسقط شعره في صباه ، و اللزو مشره واتجاهاته اللى كشف الحقبقة , وديوانه اللزوم بُركه صاطبه دون شرح أو تفسر • . ولولا ما اختار • ابن اللسيد من لزوميات شرحها ، وما شرحه الدكتور طه حسنز من اللزو و


واللزوهيات الىت شرحها ابن السيد كانت ضمن شرح سڤط الزند


" الآتضضابب فی شرح أدب الكتاب

 ن شُرح أدب الاكتأب 6 أو شرح أدب الكاتب



شُرح الكامل كلهبر :


ورواه ابن الُسبد فيا كتبه على كامل المبر د .
شرح مثئكـات تطرب :
يقع المُطرط ف بجلدبن أنى الصنف فيه بالعجائب ، وقد دل على
اطلاع عظم
وبدار الكتب المصرية نسخة قدكة تلف بعضها ، ومعمهد المخطوطات صورة جيدة بن هذا الكتابب
ذكو الفوق بِن الأحرو الخمسة :


. مكتة راغب باثا(r)


المدائتّ فى المطالب العالية الفلسفية العويهة :



- دون أن

$$
\begin{aligned}
& \text {, vr f ye ، ro ، rl (r) }
\end{aligned}
$$


بانز.
$m$
:
كتاب صغر مصور فـ معهد المُطوطات من مكتبة الاسكوربال
إمـــلاح المنطق :

ذكره البغدادي فى اللمزانة . تالل : مال ابن السيد ف شرح اصصلا
. المنط . ديار من الدأر
أبيــات المالىى :
روى البغدادى ثي المز انة ا والبيتان نسهها ابن السيد فى أيات الملانى
ؤزددت عبارات كثبر ه تشهد بتصنيفه للـكتاب .
:
نثل منه صاحب التصريح . قالل : فال البطليومى ف نمرح الففميع
عن منيويه .
بُرحدوان المنابي (r) :

ل
الأنتصار مُن عدل عن الاستبصار :
كتاب لغوى رد فيه المولف على ابن العزلى الأخططاء الّى وجهها اليع
فن شرح ديوان أبى العلاء ومنج الموْلف فى هذا البكتاب كنبجه في إملاع

(



نقد أشار إليه صاحب كشف الظنون(1) .
وبعد : نهذه عجالة سريعة استطعنا من خلا التصنيف الذيى توزعت اهنَماته بِن اللغة والأدب وبين العالو م الإسلامية

$$
\begin{aligned}
& 1 \\
& \text { ara } \\
& \text { ace }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l} 
\\
\text { ar } \\
\text { a } \\
\text { re }
\end{array} \\
& \text { ab }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 0^{2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { A } \\
& \therefore \\
& \text { रु }-\frac{1}{5} x^{2} \\
& \begin{array}{c}
\text { A } \\
\vdots \\
\vdots
\end{array} \\
& 4-2 \\
& \text {, } \\
& \text { 学 } \\
& \text { ت } \\
& \text { 3 }
\end{aligned}
$$

Fin

الِ نَلِّزَّ

：


菅

年 （1）

| 1 |
| :--- |
| 3 |

وبَّ



*) -
io
ky
1
Oy wecs
\$1
.

أَخبرنـا القاضى الفقيه أَبو محمد عبد اللهُ بن القاضى آَّى الفضل عبد الرحمن بن يحيى بن إلماعيل

الإعّانى رضى الله عنه قال :


 وقر أَّه عليه فى شهر رمضـان المعظم سنة ثلاث وعشرين وخهس مائة . قال :
قرنأَت على الفقيه الحافظ أَّى محمد عبد اللّه بن


سنة ست عشرة وخمس مائة ببلنسية قال :
الحمد لله مسبغ النُّعَم ، ومُسِوِّغ التِّبَم ، والمِّ


(I) (I) الر م مغر دها رمة . وهى العظم البالى .

1

 بحكته ، حْتى أَبرزها ها للعيان ، متغايرة الصُّورٌ
 وخالف بين الآراء والاعتقادات ، كما خالف بين الصور والميئات ، وأَخبرنا بكا في ذلك من واضتح (a) الآليات
نقـال( (م) عز من قائل :





$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) ن ب ب الإنسان } \\
& \text { (r) (r) } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { ( ) ( ) فـ ط و أضح الدّلالات . } \\
& \text { (0) (0) } \\
& \text {.ryato }
\end{aligned}
$$


 (^) فـ ب أجرى المادة به وكدا فن ط

(1) الجاهلين

ونَبَّهنا ألطفت تنبيه على ما فى هذا الخلاف الموجو2 فى البُشُر ، المرْ كُوز (r) فى الفِطر من الحكهة البالغة ، و وآنه





 وهذه الآية أَحدُ ما تَضَمنَّه القر آبن العزيز من الأَدلة البرهانية على صحة البعث ، ووُجْه البُرْ هَانِ المنفك من
 ولا يتنبَّهُ لغايض سرها إلا المستبصرون . أَنَّ اختلاف
(1) الأنعام : هr .
 ( . ra ،
-النّاس (1)

 موجودة لا مَحالةَ ، و كان لا سببل لنا فى حياتنـا هنه إلى الوقوف غليها وقورفا يوج جب لنا الائتهلاف ، و ويرفغ
 هعلبوعاً فى خلَقنا ، و كان لا كِكن ارتفاعه وزواله

 الهِياة 6 فيها :يرتفع اللخلاف والعِنَاد ، وتزول من صبلورنـا الضضغائن الكامنة والأَحقاد ، وهذه هي الـحالٍ

التى وعدنا اللّ(r) بالمصير إِيهجا فقال :



- ( 1 (

 بكسر المـم وسكون الباء : أهله وطبيعنـ . (r) فـ ب ب \&v: (£)

ولا بُدَّ هن كَوْن ذلك بالاضطرار ، إِذْ كان وجود الخلاوف يتتضى وجودَ الا ئتلاف ، لأَنه ضرب ونوع من المضاف . وكان لابل هن حقيقة : وإِن لم نقل ذلك صرنا إلمن مذهب السُوفُسطَائية فى نهى الحقائق
 أَوضح الدلائل على كون(1) البعث النى ينڭره المنكرون ،

وينازع فيه الملاحدلون (r)


.
وصلى الله على هن هدانـا به هن الضَّلالة ، وعَّلّمنا
 حثى يُحِلَّنا دار الكرامة فی جواره .


.
(r)

- (1)
 الخلاف الواقع بين الأمة ، قليل النظير ؛ نافع للجمهور ؛ عجيب المنزع ؛ غريـب المقطُ ، يشبـه المختر ع وإِن كان
 هن اللسان العربى بـأَقوى سبب ، ويـخبر من تـأَمل غرضه ومقعصده بـأَن ألطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأذّب

وأَنَّ مَثَلْهَا ومشُّه قول أَّى الأَسود الدؤلى :
فوإلاُ يكنها أُو تكنه فإِنه
(1) (1)

قبل هن (Y)
دع الْمدر يُّبْها النواة فإنى










وليس غرضى فى كتالى هذا أن أَتكلم فى الآّسباب



 ومن ذَوِى مقالاْنم
(r) $\qquad$ (r)
(1)
(1) بو ط زيادة : والأوزاعى .
(1) (1)

 الرنيد . انظر طبقات الـالكية .

 وهفظ موطأ مالك وعر ضه علبه فـ المدبنة ، ورحل إلم بغداد عدة سنوا






 انظر تاريخ بغداد , الأرزاعى : نسبة إلى إمام أهل الشام عبد الرمن بنعرو الأوزامى، v
(r) والمشَبَهُ
(r) ${ }^{*}$
والقدرى
(1) الجبري




 ضهى الإسلام . ش





 - الأهر والهـمى









 الملامسة والمصافنهة






















إن الإله حل في على

انظر الفرق بن الفر ق لعبد العقاهر البغدادى .





عليها رسول الله - صلى اللّ عليه وسلم ، ولا غرضى أُيضاً (r)

 سبق إليه ، ونبه فى مواضع كثيرة عليه .

وإِنا غرضى إلخلاف بين اللفلماء حتى تباينوا فی المناهب والآراه .

- وأَنا أَسترشذ الله إلى سبيل الحق ، وأَستهديه

 وهُسْديه ، لا ربَ سواه ولا ثَعْبود حاشاه .
=




 مقالاتالإسلامبين ا-19 (Y)
.


ذكرالأسـبابـبالموجبة للهةلاف
هــــــــــ ؟

أَول - وباللُ الِِصْمَة - إن الخلاف عرض لأَهل ملتنا من ثمانبة أُوجه . كل ضرب من الخلاف منولُد منها ومتفرّع عنها :

الثالثى : الحقيقة والجـــاز
الثالث : الإلفراد والركبب
الزابع : النصوص والموم
الخامس : الرواية والثغل
السادس : الاجنهاد فيم لا نص فهب .

- السابع : الناسخ والمنسوخ

الثامن : الاباسة والزيع



- التولّت
(1) مكنا فـ ب ، وط ـ ونى أ على جزء منا .
\&



هذا الباب ينقسم
أحدهـا : اشُتراك فى موضوع اللفظة المفردة(r)
والثالىى : استّراك فـ أَحو الما التي تَعرض لها هن
إِراب وغيره
والثالث : اشنترالك يوجبه تركيب الألفناظ وبنـاةُ بغضها على بـض
 فنوعان :

اشترالك يـجمع (a) مغانى متختلفة متضشادة ، ( واشتراك
(0) (0 (0)

$$
\text { . } 1 \text { (1) }
$$

(Y) (Y) (
.


الأُول(1) كالْقُرٌْ ، ذدب الحجازيون هن الفقهاء إلى
 واحد من القولين شاهد بن الحديث و اللغة .

أها حجة الخجازيين بن الحديت فما روى عن

آَّهم قـالُوا : الأَقْرَاء : الأَطهار .
, أَها حجتهم من اللغة فقول الأَعشى (r) : وفى كلٍ عام بأَنتَ جاشمُ غَزوة

.
(Y) (
 توم الأطهار ، وقال آثر ون الحيضّ فُن قال الأطهار •ن فقهاء الأمهصار
 ! با عمر وزيد بن ثابت ، وعانئة . ومن ثال ألحيض من نقهاء الأمصار : أبو حنيفة والثورى و والأوزائى
 رأبو مومى الأشعرى . لصّ (
 وانصل بالملوك والأهر اه . وكان يلقب بصناجة العرب . أنظر الديوان ط بِّروت .




وأَما حجتهم من اللغة فقول الراجز
بارُبِّ ذى ضِغنٍ علىّ قارض

(1) هذان البيثان من تصيدة مدلح با هوذه بن على المنـئ . وجانم

 شيغلة الغزو عن النـاه فـ طهر هن فلم بغـينـن . وفـ بعض الروابات : ون الممد رنهة .
انظر الديوان (

 لتغتسل . ون النسانى : بكّلس أبام أفر انيا .



 -كرو

وقد حكى يحقوب(1) بن السكيت وغيره من اللغويبن
أن العرب تقول :

 فلذلك صلح للطهر وللحيض معاً ويدل على ذلك تول
الشاعر :
شَنِئتُ الَعَـــــر عَقْرَر بَى شُلْيَل
${ }^{(r)}{ }^{(1)}$
=

 ويفول : شهوا الحقد الاكامن في الُقلب الذنى يسرى ضروه بالضب ، فنسموا ذلك المقد ضبا . ويروى قرو بتسهيل الممزة وإدغام الواو فنها
ال (1) هو يعقوب بن إيعاق المعروف بالسكيت ، فالسكبت لتب أيبه

 توفى سنة ؟





الصهلاة أبام أَرائك
انظر سيخويه ج
-


وقد احتج بعض الححجزيين القولم بقوله تبنارك!
 فدل ذلك على أَنه أَراد الأُّهار ، ولو أَراد الحيخِ لتال ثلات قرو\% ، لأن الحيض (r) مؤنثة . وهذا لا حجهة فيه


وإِنا لم تكنن فُيه حجة لأَنه لا ينذكر أَن يكون القُرء لفظا منذكراً يُعْنَى به المؤنت ، ويكون تذ كِير ثلائة حملا على اللغظ دون المثن ، كما تقتول العرب : جاءَنى



قوله تعالى : لا جِليها كوقتها إلا هو .

 ابن المارث المذلى : الم
 -rvy - r
(1) (1 البقرة :
.
( ${ }^{(\mu)}$ (



(r) $L_{f}$

أَربجة أَّقْـام






 نفس يا خسر تا على ما فر طت تُ جنس اللّه (و وقرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه



راسỉكر ت وكنت من الكافر بن ) .
 وفتح تاء ها بعدها خطابا للاكافر ذى النفس . و قر أ الن بعمر والبحدلرى وأبو حْيوة ولز

 IV






قال الشاءر
با بعغفر يا جعفغر "يا جعفر


والرابع : أَن يكون المسمى هذ كرا ، واسمه هؤنتث
كرجل يسمى ظظلحة أَو

وهخذا مذهب العرب فى الصشفة ولموصون ، فركما كان

.

.
.القصر والمقنع ما تغطى به المرأة رأنسها .

الموصوون مطابقاً لصفته فى التذكير والتـأُنيـث ، كقولهم :
هذا رجال قائـم 6 و حذذه امر أَة قائـهة .


وعَاشق قال ذو الرهة :






$$
\text { انظر شـرح الرضى لاككافيه Y Y lor ، } 100 \text {. }
$$



 انظر اللسان (حسر ) .
 كسقوطها فن عانس ، وقد علل العلامة الرضى ذللك بأن ها هذه الُصفات

 . $10 \cdot$ ـ بر الْكافية
(r)









قال بعض: المفسرين
بيضـاء لا شی؛ فيها :
وقال آخ;ون كالليل المظلم سوداء لا ثى

كالنهار المضي: فخحجته قول زهير :



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { r ( } r \text { ( } \text { ( }
\end{aligned}
$$










 میا القلب عن سُلمى وأتصر بأطله

يعنی الصباح و أَها من فـال كالليل فحجته قول
الراجز :

تَّهوى هُوىَ أْنجم الصريمم (1)
ووقال آخر :
 قال بعضهم معناه : انحسر عنه الرملّ ؛ وقال قوم معناد : خر ج من الليل وآنجلى (ث) عنه كما قـال النابغة . =

 النّ صلى النه عليه وسلم . انظر الديوان ص •ء؛ ط ـ ب بروت .
(1 ) المراد بالصربع ف الرجز : إنيل بدلبل ذكر الأنجم •

معمرى الجلمهنية ، وهذا البيت من معطوع







$H$

حتى غدا فى بيـاض الصبـح مْنصَلِّبً


وافقى الآخرُ

والمُنى أَيضاً يشهه لكل واحد من القّولين : لأَّ العربَ تقول : لكك بياض الأَرض وسوادها ، يعنون بالنبياض
ما لا عمازة فيهُ ، وبالسو ادما فيه الثمارة . فهذا ما يحتحج (Y)
به لمن ذهب إلى معنى البياض
ومن ذهب؟ إلى معنى السواد فإِنَا أَراد أَنها احتَرَقتْْ

( ${ }^{(4)}$ (





ومداحه
انتظر .الدبوان
(Y)

ومن هذا النوع ڤوول أَّى بكر رضوان الهُ عليه :
(1) (1)
 وقبل(r) وقو ع الخلاف
ويـتنهل أَن البصصائر ، ووثرت البدع والمخالو ، ويدل على صشحة

 والنـأْنأَة عند العرب : الضَّعف لا يُخصص به الصـغَرُ دون الككبر قـال اهرؤ القيس :




 (r) (r) في ط الواو ساقطة . (r)
 بلفظ : إن الإسلام بدأ غريباً ، وسبعود غريباً كا با بدأ . ورواه انتر هذى زل باب الإِمان ، وابن عاجه في باب الفـن .

 Y

وتـأَوله أَبو عُبيد على أَنه أَراد أَول الإِسلام ، وليسن فى لفظ الحديـغ ما يقتضى ذلك . على الَّن بعض المرواة
 فالقول ما قـال آَبَو عُبيد .
 (r) الشوارب و أَعفوا اللـحى (1)

قالل قوم هجناه : وفروا و كثروا . وقال T T آرون : قصروا وأَنقصوبا و كلا القو لين له شاهد هن اللغة .
أَما هن ذهب إِلى التكثير فحجته قول الله عز وجل !
(حَ عَفَوْا




 على بنى أسلد فتلوه ، و قام هو يطلب بثأره ه .
 ( ( ) فـ ط فإن صح هذا


 (r) الأعراف : 90 ( 9 الآبة ( قال أبو حبان : ععواף : كثّروا وتناسلوا وقال الحسن : سمنوا . وقال

وثـال جرير :


وأَّا هن ذهب إلى الكحنف والتقتحبير فـحجته قول
; زهـر



.

إذا كثرُ تـ وهمه قو له صلى النه عليه وسلم : وآعفوا اللهى .



 السنام . ونعض السيف : نضر بَ به .
 علبه و سلم يتمثل بتّوله :


( Y)
الحلديث إذا كان عندلك قوت يوملك فغلى المدنبا العفاء . قال أبو عبيل : العفاء :
 الأشوت ، والمعنى •ن ذهب لم أحز ن عليه و مُ أُشفق لذهابه .

وأَما اللفظ؛ المشتترك الواقع على معان هـختلفة غير

 ذهب قوم إِلى أَن ( أَو ) هاهنا للتخخير كا كالّى في قولك جالد زيداً أَؤ عمر ا .
 السبل أَيْها شأَ

وهو قول المخسن البعسرى وعطاءٍ وبه قال مالك



 (1)

 الآخر






 تذكرة المفاظ

أبن عباس ، وبه قال الثشافعى وأَبو حنـفة (1) ، واحتحووا بحديـت رواه عثّان وعائشة عن اللذى صملى الله عليه
 زڭى
(1) بغير نفس (1)

والتخعصيل ، فيقولون :
اجتهع القوم فقــالوا حارِبُوا أَ, عمالحووا . أَى قـال


انظر بدإبةالمهمهـ : (Y) (Y (
(Y)






 الو تتل نفساً بغر حت .
 (0) با بـن القوسن ساتط فـ ط

YV


${ }^{\text {(1) }}$ (1)


كونوا نصـارى






ونتحو قول إمئ القيس :
كأَن قلوبـ الطير رطبـا ويابســــا
(!) (!)
(1)

Vr : V

وهذا البيت من قصيلة هطلعها :
ألاعم صباهاًا أها ألطل البـالى


ولو جاءَ هذا الكالام مغصلاُ لقال : كأَن قلوب الطير

 والنهار لتبتغغوا هن فخله . واختلفوا فى النقو •ن الأَرْ ها هو ؟

نفـال الحجازيون : يننى من موضع إلى موضع . وقال
 معمى السجن . قـل بهض المسجونين :
خر جنا من الدنيـا ونحن من أَهلهـا

عجبنـا وقلنــا جـاءَ هذا من الدنبــا


(1) ثال أبو حنيفة : النى : السجن . وذلك إنر اجه من الأرض

تانل الشاغر ومو بسجون :
خر جنا من ألدنيا ونـن من أهلها . . .


 ra

قاله إلسائه : فتخسبنه من الطُول النى هو ضـد القعر

حينئن أَنه إِنا


والهرب تقول : فلان أَطول يدا هن فالان إِذا كان
(r)

تال الشاءر :


 ركانت تحب الصددقة .







(1) (1 فى ط : عُلمن حينئذ أنه من الطول .
(r) فـي ط زيادة ( واكثر بذلا ) .

ولم يَكُ أكثرَ الفتيــــانِ هــالًأ


ويروى : أَرحبهم • ومن هذا النوع قوله تعالى :


قال قوم معناه من سبب ذلك كما يقال : ذعلث (r) ذلك من أَجلك

وقال قوم معناه : من جناية ذلك وجريرته ، بقال :
 خَوَات بن جُبَير الأَنصارى :

(a) قد احتربوا فـ عاجل أَنا آجله
(1) (1) الشاءر هو أبر زياد الأعر ابي أحد الألعراب الأنـن كانويا بفدون

 والإبل ، وخلتَ الإنسان .
 . YY:


 r

وهنا النوع كثير جلاً و أَما الاشترالك ألعارض (1) هن قبل اخت الْلا الكلمة دون هوضو ع لفظها فمثّل قوله تعالى : ( ولا يضشارً

كاتب" ولا شهيـد (r)



، وقال T T
 عليهها . وإِنا أَوجب هذا الخخلاف أَنَّ قوله : ولا يُخْارَ بَحتهل أَن بكون تقدير د ولا يضساررَ بفتح الراءَ فيلزم




 بؤزث الحرب بِ بِّن قوْ متحابِينِ .

(1) فـ ب : إلواقع •
. YAY البقرة : البَ (Y)
-


فاعلهها ، وهكذا كان يقر أ ابن مسعود بإظهار التضععـغ وفتح الراء

ويحتهل أَن يكون نقديره ولا يضارِز بكسر الرا"

 (r)


$$
{ }^{(r)} \text { ) لـ بولده }
$$
















(r) الإفرة: آيذ س

رأَا الاشترألـ العارض من قبل نر كيب الكلام وبنا
 بحختلفة هنضادة ، وهنه ما يدل على معان مختلفة غبر متضهادة .

فمن النوع الأُول فوله تعالى : ( وما يتلى عليخمُ فـ،



وتال آخرون : إنما آراد وترغبون عن نكاحهن. لدمامتهن وهالة مالهن

وإنا آوجب هذا الحالوف أَن العرب تقول رغبتُ عن
 عليه . فلما ركب النكالامُ تر كبا ستُط منه حرف الج احتحل التـأِولين المتضصادين فصار كقول القائل :
irv: (1)
(Y) (Y)

 ( الّهر انيط ب -

وبرغبٌ أَن يبتى المعـــــلى خــالُد
وبرغبٌ أَن يرضى صنيع الأَالْمم"
وهذا البيت يحتمل أَن يكون مدها ، وأَن يكون


مقدرة بعن كان مدحا )
 بفى كان ذمًا . ومن هذا النوع قول على رضى الشَ عنه :


الله قتله ، و أَنا معه ". .


فعطف أَنا على المـاءً


 : هذا البيت






هن قتله ه؛ وجعل الشـاءٍ في معه ها عائدة على عُّان رضى الله عنه

ثق قتله 6 أَو على موضغ المنصوب بـأَن كما تقول
 وما عمل فيه وِجعلوا الضمير فی قوله دعه عائدا على الله


إِذَا سِــِّل عنه حـــدَا (؛ شُبْهةً

(
(Y) (Y)

 قع

 (



( ${ }^{\circ}$ (
b>1 $\qquad$ فليس براض ولا
ولا فى النُّهاة ولا الآمرينـــــــا


ولا بد من بتعضِ ذا أَن يكوناهِ
وإنا فـال هذا لأَن عليـا رضى الله عنه كان يقول : إذا ذكر له قتل عثّان رضى الله عنه - : والله ما أَمرتث ولا نيت ، ولا رضيت ، ولا سيخطت ، ولا ساءتنى ولا سرنى .

ونظير هذا الصْمير (r) فـ احْاله التـؤُويلين المتضضادين.
 |المير المؤمنبن كتب إِلى أَن أَلعن عليـا ، فالعنود لعنه الله . فـأَوم أَن الضمير راجع إلى على ، وإِما هو عايُد على (1) ساه أصلها : ساءه نخففت بكذف الممزة لمححافظة على الوزد

الالشعرى
-

 خطباء العرب معر وفأَ بالفصاحة
 rv

 لا اششراك فيها . وهذ! النوع ع من الضائر كثير فـي الكاملام

فمنه قوله تعالـي :
(إليهِ يَصْهد الكِلكُ'الطيِب" والعملُ الصالح يرفعه)(1)
يجوز آلْ يكون الضمير الفاعل الذى فی بِرفعه عائدأ

. 1- (1)
















همناه : إن الكلم الطيب الصسألح 6 لأَنه لا بصح عمل إلا مع إِمان .

، ويـجوز اَّن يكون الضمير الفاعل عائداً على العمل ,المنعول عائدأ على الكلم ، فيكون هعناه أَن العمل الصالح هو النّى يرفع الكام الطـب . و كالضا الإِمان قول وعقد وعمل ، لا بصح بعضها إلا ببعنى . ولو جعلت في هند الآية اسم الفـاعل مكان الفـل لاختلفت اللفظان ، لأَن اسم الفاءل يستتر فيه ضمير ما هو له ، ويظهر ضمير ها ليسر له ، فكان يلزم إذا جعلت الرفع للكلم أَن تقول : والعمل الصhالح رافعه هو . وإذا جعلت الرفع العمل قلت : والعمل الصالح رافعه فيستتر الضمير الفاعل ، ولا يظهر ، كما تقول :
 جرى خبرا على غير من هو له . فإذذا جعلت الضرب لزيد قلت : هند زيد ضاربّا ، ولم يحتج إلى اظهار الضميرر لجريانه خبرا على من هو له . ومن هذا النوع هن الضهائر فول زهير : ra

نظرت إِليه نظـرة فر أَيْســــهـه
(1) على كلى حالل مرة هو هامله

يجوز أن يكون الحامل هو الغام ، والمحمول هو الفرس ، ويجوز أَن يكون الأمَر بعكس ذلك

ومن هذا النور من الضهائر قو له صلى الله عليه وسُلم
${ }^{(1}{ }^{(1} 1$
 أَنها عائدة على الهُ تعالى .

وسنتكلم علي حا! الحديث في موضهع إن شاءَ اللهُ تُعلى .





(r) (r) وزد الاسنئدان وفى مسنذ أحمد

 أُمد برواية مسلم "

ومن الضائر المُتر كة قول حسـان :
 وفينـــــا نَبيُ عنده الوحتُ واضضعُهُ (1)

؛ذهب سيبويه إلى أَن الماء فى واضعه ترجع إلى الوحى وذهب غيره إلى أَها راجعة إلى الذى ، و انلا
-صحيح الممنى
فيكون معنى وضع النبى صلى الله عليه •وسلم للوحى على قوبل سيبويه ، أَنه وضعه للنـاس بــأَمر الله عز وجل فَسنَّ السنّن ، و وفرض الفروض ، ورتب الأَشياء مراتبها . ويكون دعناه على قول غيره : إِ الوحى يضع عنده










 $\{1$

ويظهر لـ ما تخْمونه من مكركم(1). فتقدير الكام :على
 ألقول عندى أَظْر من قول سيبويه .
 فيكون معناه : إن الوحى يسقط النى تصنعونه ويبطله .
ومن هذا النوع المشترك التر كيب قوله تعالى : ( حُرُّكت


خالان ، وفى بعضها وفـاق :
فهن قوله تعالى : حرمت عليكم أُمهاتكم إلى قوله :

 اللانى دخلتم .بهن . تـحريم غيرمبهم (!) . ورفع .قوله (1)
 وأخواتكم وعاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الؤخت ، وأمهانكم الملاتى أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبك اللانى فـا






نعالى (1) : ( وأّهاتُ نسائكم ) . متوسطا بين التحركمين . فغجعل قوم أُمهات النساء من التحريـم المبهم (r) "، وجعله T T

وو (r) وإنما أوجب هنا الخلاف آَنه تبارك وتعالى أَعاد في هذه الآية ذكر النساء مرتين ، ثـم قال على إثر ذلك : النلاتى دخلتم بن . فمن جعل أههات النساءٍ من التحريمر المبهم ذهب إلى أَن اللالتى صفة للنساءِ المتصصلات بالربائبب نخاصة دون النساء المتصلات بالأمهات . وهن جعلهن
 صفة للنساء المنـورات في الموضعين معاً . فصـار خالاف الم الفقهاء فى هذه الآيـة مبنيا على خلاف النـورا

الصفة وتفريق الموصوف(1)
: (1)
 أمها مطلقا دخل با با أو لم يدخل



 ir

وذلك آن هذا الباب منه ما قد آجمع النحويون على جوازه ، ومنه ها قد جمعوا على منعه ، ومنه ما اختلفوا

فيه
فاللى اتفقوا على جوازه آن ينفق الموصوفـان في
=








.
 العالل وتقارب المنى ، وجوز الكسانُ والفر اء . الإتباع إذا تقار ب ممنى








الإعرُاب والعامل معاً كقولك مررت بزيد وأَخيلك
العاقلِن
واللّى اتفقوا على منعه أَن يختلف الإعر ابان والعاملان هعا كقولك : مررت بزيل ، وهذا أَبولك . لا يـجيزون : العاقلان ولا العاقلين على الصفة . لكن على التُطع ؛ والنصب بـأضهار أَعنى ،والرفـع بإضهار مبتدا كأِنه قال: هما العاقلان

والنى اختلفوا فـ جوازه أَنْ يتفق الإِعرابان ويختلف !الماملال كقولك مررت بغلام زيد ونزلت على عمرو العاقلين . فقوم يـجيزون أَن يـجعلوا العاقلين صغهن لزيد وعمرو . وقوم . منّعون ذلك .

ومذهب من منع من ذلك أَقيس لأَن زيدا انـجر بإِضافة الغام !ِلِيه • وعمرو انـجر بعلى ، فإِذا جعلبت
 وذللك لУ يـجوز ، وهو جائز على قياس قول أَّى الحسن الأَخفش : لأَن العامل فـ الموصوو لا يعهمل عنده في الصغة . وإِما تنخخفض الصفة عنده أَو تنتصب أَو ترتفع
بالإِتــــا ع •

فلما كانـت النساءِ الأؤل هن قوله تعالى وأمهـات نسائكم العامل فِيهن الإضافة ، والنساءٍ الأُخرَ العامل فيهن : من . الْتُلف العاملان فوجب أَلا تكون الـلانى :خلتم ro (1) صغة لـما مُعاً على ما قلناه .

ولكن من أَجازه من الفقهاءٍ يكنه أَن يحتِ بشيئين : أَحدهما : أَن يكون على مذهب من أَجاز ذلك هن

النحويـن (Y)
والآخر : اَّن قوله تعالى : اللالتى . اسم مبتى لا بظهر
 أو مرفوعاً بإِضهار مبتدا . ولو ظهر الإِرُاب فيه أَيضـا لم متنع أَن يحهمل على الإضهار لا على الصفة ، فيحون

نحو ها أَنشده سينيبويه من قول الشاعر (؛ :
(1) قال أبو جيان: ولا يجوز أن بكون اللاتى و صفأ لنسائم من قوله :


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) وه (Y) الأخفش والفر اء واء والـكسائئى } \\
& \text { - م }
\end{aligned}
$$





أَمن عَمْل الجرَّافَ أَمسِ وظُّلِهده

أَمِيرَى عَـــداءٍ إِن حَبَسْنَا عليهمَا
.
أَلا ترى أَن قوله أَمِيرَى عَدَاءٍ لا يـجوز أَن يكون بدلا
 إضار أَّعنى

و كنلكك قول الراجز :


فخير بين لا يـجوز أَن يكون مردوداً على اَ كتل =



(1 ) لأن العامل فی جر اف الإضافة ون ر راسم الباء .

.



〔v

أَالا ترى أَنه لا يـجوز (1) [ رأَيت زيدا
(r)

فهانا ونـحوه من التر كيب المشترك إلذى يـحتهل المُحى
وضده 6 ونظيره هن الشعر قوله :
قُبَتِتــــلةٌ لا يَغْــــرِرُون بذهــــة

ألا تراه قد أَخر ج هذا الكالام مهر ج الـجو ، ولولا

م
-


عمر البيت قالل ليتى من هؤلاء ، فأشسده ها با بعده إلـ أن قالل :

تعاف الككلاب الضاربات لحومهم
نحبسه عمر وضز به

كالس ثعلب

أَن فـ غير هذا الببـت دليلا على ذلك لكان من اللناءٍ
والمدح . وكذلك قول الآخر :

يَجْزوْن من ظُلْمَ, أَهل العلم مغفرة

وأَما التر كيب الدال على معان مختلفة غير متغـادة
;كقوله ترالى :
${ }^{(r)}$ ( وما قتلوه يقينـا )
فإن قوماً يرون الضمير عِنْ قتلوه عائداً إِلى المسيح
 به من عِلم إلا اتباع الظن ] (r) . فبـجعلونه من قول

العرب : فتلت الشى؛ علما (9)
(1) قائل هذا الثعر قر بط بن أنيف من بثى العنبر ، وهو من قصيدة .
 وفى الننبه لابن جنى : وتد زورى القصيدة لأثى الغول الطهوى .






 ألعل أى ما قتلوا العلم بقينا ، بقال : تـلت العلم والرألى بقبنا وقتلته علما لأن ! 9

ومن هذا النوع قوله تعالى : [ يا آَها الذين آمنوا كتب عليكم الصصيام كما كتب على الذين من قبلاكم] (1): فإن الناس اخْتلفوا فى هذا التشبيه من أَين وقع ؟ فذههب قوم إِلى أَن التشبيه إِنا وقع فی عدد الأِّام :


 وذهب قوم آخرون إِلى أَن التشبيه إنما وقع فى الفرضٍ


 تساوى العطيتين واحتمل أَن تريد تساوى الاعطاءّين
 وهذا يكثر إِن تتبعناه ، وقد أَوردنـا منه جهملة تنبه على الغرض اللىى قْصندناه ، وبالله التوفيق =


 م


 rro-l
(r)


تد ذهب قوم إلى إبطال المجاز ، وذهب آخرون إلى
إنباته
وإنا كلامنا فيه على مذهب من أُّبتهه ، لأَنْه الصحيح اللنى لا يـجوز غيره ، لقوله تعالى : [ وما آرَّهْلْنا رِنْ
 مبين ] (Y) ولا ولا وجه لإطّالة القول فـى الرد على من أَنكره ؛
 المقالات ، وإنا قصدنـا الكلام في أُصول الخلاف . فأَّول - والله الموفق نوع يعرض [ فى ] (\%) موضوع اللافظة المفردة . ونوع يعرض فـ أَحوالها المختلفة عليها من إعرابِ . وغيره

ونو ع يعرض فـ التركيب وبناء بعض الأَلفاظ على . بعض



$$
\text { ( } 1 \text { الشعر 1ه: } 190 \text {. }
$$

.
(\&) (8)
or

اللنى تعارفه الناس فى معاملانهم ، ويكون اللذل ؛
تقول العربٌ : وازنـتُ بين الشيئين إذا عادلْتُ(r) ورجل وَازِن : إذا كانت

من القوم أَبْزى بـادنُ متبـاطنُ
فإنٍ أُكُ معروقَّ العظام فـإِنَى
إذا ها وَزَنْتُ القومَ بالقوم وازنُ (4)

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( ) } \\
& \text { • } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$




 ورواية الديوان : إذا وزن القوم بالأتوام وازن
 خز اعة
 انظر الديوان طٌع برّوت ص ••ه .

ويتـال للعَروض(1) : ميزران الشُّر ، وللنحو (r) ميز ان

ويروى أَن عبد اللُ بن عمر - رضى اللهُ عنهما - عرض عليه عود غِناءٍ وقيل له :ماهذا ؟ نقال هذا هو الميزان الروتى ، أَراد أَنه ميزان الغناء . وقال بعض الشعراءٍ يَرْيُى عمرَ بنَ عبد العزيز رحمه الله :

قد غَيَبَ الدافِنُون اللَّحْدُ إذ دَفَنوا بدير سَمْعَانَ قِسْطاسَ الموازين المُ (r) فشبه عمر رضى الله عنه بالميزان(t لعدله
 وتستعملها مجازا على ثلاثة أَوجه : - (1) .



 , الآن ضاعت معالمه . انظر بعجم البلدان مادة دـر بسمان - (! (! )



إلى الجنة بالسشاسل (r).

كقول أَلِى خِّاشَ :
فليس كعهد الددار بـا لًمَ مَالِكِ
ولكن أُحاطت بالرقاب السًّاسِلّا
بريد بالسلاسل حدود الإسلام وموانعه(0)
 الدماءٍ إلا بححفها . و"ن هذا تول اللّ تعالى: (1)


 كارهون ن ا

 نستطيع أن نعمل شئُ ا .
 . انظر شرح ديوان الهذلين r r
 (0)

(1)

والثالث : أَن يريدوا با ما تتابع بعضه فـ إنر بعض



غَديرِ جَرَت فى متنه الريحِ سَلْسَلو(r)
وقـلوا سالاسل البرق ، وساسل الرمل . قال ذو الرُّهة :

وبَّن الجبال العَغْرْ ذات السَّاسِلِ (r)



, الآبة رقم ^^ من سورة بس .
الكثاف ج ع ص0 ^، ، a

 صفحة الندبر صار كالسلـلـة :



 ردوابة الديوان المبال بدل الجبال بِصد الرمل انعقد بعضه إلنيض: ov

ومن هذا النو ع قولم فالان على الجبـل 6 وعلى الدابة أَى
فوق كل واحد منهما
فهذه حققيقة ، ثـمَ يقولون : علاه دَيْنُ ، وفلان آْمير على البصرة يُريدون بذلك القهر والغلبة . و.كذلك قولم : فلان فی اللدار وفى البيت . ثـم يقولون : أَّا فـ حاجتك ك وإِنْا يريـدون : أَن حاجتك قد شغلتىى فلم
 يحيط بالمتمكن من جهاته الست ، فلا يدع منه فضالو
. لغنير
وهذا كثير جلداً في الكلغة يكثر إِن تتبعناه ، فمهشه
قوله عز وجل : [ ف فأَّى الله بنيانهم من القواعد ] (1)

=
 وت وتبل بنر -


لا بشعرون ) (Y)
: (r)

أَراد الصرح الذى بناه هامانُ لفرعونَ ، وهو الذى ذكره [ الله(1) ] تعالى فى قوله : [ اللّى

وذهب آخرون إلى أَنه كلام خر ج مشر ج التـمثيل
 وراموا إِبُباته وتـأصيله أَبطله اللهُ وصَرَفَهُ عليهـم ، فنكانوا منزلة هن بنى بنيانًا يتحصَّنُ به من المهالك ، فسقط

عليه فقتله ، وشبهوه بقوله تعالى (!) :

: ( ( 1 (
(r) المؤن : דr



 علهم السقف وهلـكوا ، ونحوه ( من حفر لألأخيه جباً وتع فيه منكباً ) .

 قال ابن عباس أنا وجدت ذلك في كتاب الهّ ، وتر ألآية . رابجع الكشاف rer 119
04



بنيانٌ فى الحقيقة قال عَبْدَةُ بن الطبيب :
فما كان قيسُ (1)هُْـُكُه هُلْكُ وَاحد

ويشه هذا الممنى الذى ذهبوا إلبهه قولُ ابن أَحمر :


( ( ) فـ الأصل (1 قينه ه وما أثبت هو ما فا في ب ب وهو الصواب .


 ( هذا البيت أرثى بيت قيل ) .










ويروى من جُوّل الطُّرِيُ والجَالُ والجُولُ ناحِّ
 عليه مكروهه ، فكأَنه رمانَى من قَرْ البئرِ فرَجَعَتْ




وعلى هذا يدل الشعر لأَن قبله :
فلمـا رَآَى سُفْبَانُ أَنْ تــد عزلُـُـهُ

ومن هذا البوع توله عز وجل : [ وإِنْ كانَ مكرُمه
لِيَزُولَ بِنهُ الجبالُ [
=





المغر د بنغـ
 مكرم ، وإن كان مكره لز ولم منه البجبال ) .

قوم يَرون الْجبَّل ها هنا حقيقة ، وأَنه أراد بذلك ما كان من صُعود نُمْوذ بن كَنْعَانَ في التابوت نـحو
 أَمراً من عند البأل ، فكادت تزول من مَوَاضِعها . وقوم آخرون يقولون : الجبال ها هنا تمثيل لأَّر النبي - صلى اللهُ عليه وسلم - أَى إِنهم مكروا به لِّجْبِلوا أَمزه الذى قد رسخ رسو خ الجبال التى لا يستطاع على إزالتها من مواضصها(1) . والعرب تشبه الثى الثىء الثابت بالجبل الشامخ ، والصخرة الزاسية ، ألا ترى إلى قول
زهير :

إلى بـاذَخ يَعْلُو عَلَّ مَن يُطَاولُهُ (r)
وقال السموثِل بن عادياء :


ونصره تراءة ابن نسُعود . وما كان مكر هم لتزول ) .



عن سلمى وأتصر باطلة :
الديوان 108 بروبوت .

جبل" يـحتلّه مَنْ نُجـيرْ" $\square$

رَسَا أَصله تحت الثرى وسَمَا به

وقال الأُعشى :
كناطح صضرة يوما لِيفَفْقِهَه

نهذا كلام العرب . ومن هنا الباب قوله تعالى : [ ${ }^{\text {[ }}$ ومعلوم أَن اللّ لم يُنْزِل من الساء ملإبس تلبس ، وإِنا





 (r) كاط (r

بتسكين العين وكسرها : التبس المبلى .
 (r) من آيات الله لعلهم بذكرون ) .
 تم رعته البهاتُمُ ، فصار صوفا وشعراُ ووبر آ على أَبدانها ؛

 هذاهب (1) العرب فى تسمية الشىء باسم الشىء إذا هنه بسبب ، وهذا يسميه آَصحاب المعانى : التدريج(!)

ونحوه قو لمه بلمطر سط \& لأَنه ينزل من السطاء ، وللنبـت نَنْى لأَنه عن الندى يِكون ، وللشَّحْم نَدَى ، لأَنْ ع عن

النبت يكون قال ابن أَحمر :
كثَوْر العَذَابَ النَرْد يضربه الندى
تَعَلَّ الندى فَي متْنِه وتَحدَّر|(r)






البحر الهيط \& \& الألسْمة



وتال معاوية بن مالك مُعوُد الحآماءٍ :
إذا سقط السطاء بـأرض قــــــوم
رعينـــــاه وإن كانوا غضــــابا" (1)
نـجوه قول الراجز :

صار الدريدُ فـ رؤوس العيـــدان(٪)
يريد السُّنبُّل
ومن هذا الباب قوله - صلى الله عليه وسلم : ينزل
ربنا كل لِلة إلى سكءٍ الدنيا ثلثُ اللِل الآخِر ، فيقول :
=
 والندى الأول : المطر • والثانى الثدحم ، وسى الثنحم ندى لألن المطر ينثأ


 الالتصبدة نفسبا :

 (



هل من تائب فـأتوب عليه ؟(1)
 يقول الجاهلون علوًا كبير أ ــ وقد أَجمى العارفون بالهُ
 المحدئات . ولمذا الحديث تــُّويلان صحيحان لا يقتضيان

شيئًا من التشبيه :




 .
(r) (r) هم الذنٍ جعلوا الَّ جوارح من بد ورجل ورأس ، وأبازوا










وسئل عنه الأوزاعَى فقال : يُفْعَل الله :ا يسُاء . و هذا
 بيّنِ عبارة

وحقيقة الذى [ ذهبنا إليه(1) [ أن العرب تنسب الفعل
 فيقولون : كتب الأَمِر لفلان كتابا ، وقطع الأميرُ
 يباشر شئًُا من ذلك بنفسه . إِنا أَمر به ، ولأَّا احتيـج إلى التـأكيد الموضوع في الكلام 6 فقيل : جاء

زيد نفسُه ، ور آَيـت زيداً نفسَه .
 اللم|ء الدنيا ، فينادى بـأَره ، وقد تقول العرب جاء فلان ، إذا جاء كتابه ووصيته ، ويقولون للرجل : أنت ضربـت زيداً ، وهو لم يضربه - إذا كان قا قد رضى بذلك وشايع عليه قال اللهُ تعالى : [ فِلمَ تقتلون أَنبياه

 ون هـ ر رحمهما اله . (Y) البفرة: آبة 91 (Y)
 فغاهم نسب الفقل إليهم ، وإن كانوا لم يباشروه ه


ْنَ القَواءِد ] "
فهذا تَأُويل كما تراه صصخيح جاة على فصيح كاملام
العرب فى محاوراتها ، والمتعارف هن أَساليبها (r) ؛، وهو شر ح ما أَرادم مالكك والأوزاعاعى رحمهما اللهُ .

وما يقوى هذا التـأويل ، ويشهد بصحته أَن بهض
 والتأَّريل الثانى أَن العرب نستعمل. النزول على وجهين

أَحذهما حقيقّة ، والآخر مجاز واستعارة(r) (1: النحل : آبة
(r)
(


 لا الكازية . يقول شُيخ الإسلام ابن تمبمة :


=


 نافباً التشيه ص 11 :





الغُلوقات .
فالته نعالل مو صوف بصفات الكمال الذى لا نقص فيه ، هنز ه عن صفات

 فالاسم الصممد يتضسن صفات اللكال ، والاسم الأحد يتضهن نتّ المثل . كيف ينزل ؟ :

 أن سائلا سأل الإمام مالكا رضى الله عنه عن كيفية الاستو اله . الا فقال الإلام




 $=$ ٪



وكقول امرىء القيس :


=










 البأرى بالظنغِّر جانز . . النـــور :


 والتحصن بالجبال ه وهنا وعيد منه .


وآَّا الاستعارة والمجاز فعلى آَربعة آَوجه :
أَحدها : الإِقبال على الشىىٍ بعد الإِعراض ، والمقاربة
بعد المباعدة يقال : نزل البائع فى سلعته إذا قارب المسترى بعلد مباعدته ، و آَمكنه منها بعد منعه ، ويقال :
نزل فلان عن أَهله : أَى تر كها وأَقبّل على غيرها كا ومنه قول الثشاعر :

أَنزلنى الدهـر على حـلمهــــــه
(1) من شاهق عــــال إلى خَفْضِ

أَى جعلنى أُقارب من كنت أباعله ، وأَّبل على هن كنت أَعرض عنه ، فيكون معنى الحديت على هذا : (1) روابة الحماسة : من شامخ . والشامخ ، والشاهق : العالى :




للتبر يزى ير جح أن السمه حطان بن المعلى . ومن أبيات القصيدة :

 في الأرض ذات الطول والعرض أكبــادنا تمثى على الأرض لكان لـ مضطر ب واســـــــع لا لبـبـا


 vi

إن العبد فى هنَا الوقت أَقرب إِلى رحهـة الله تعالى بنه فى
 بالتَّحنُّنِ والتعطفت في هنا الوقت كما يلقيه في قلوبهم هن


فهنا أِضا تـأويل مككن صحيح
 كـا فى هذا الحلِيـث ، وإنما نذكرها لتوفية معنى لكنزول

ولأنّا ما يحتا ج إليه فى غير هذا الحديـث .
فمنها ما يـراد به ترتيب الأشياءٍ ووخعها مواضعها
 رتبناه مراتبه ووضعناه هواضعه ، ومن ذلك قولم : نزل فالان عند الملك هنزّلة حسنة ، أَو مَنْزِةٍ قبيدحة ، و ومنه

فول الشاعر :
(r)
(Y)

على مكث وز
(
السفانح ـحر ضه على الألمويتن ، و قبل هذا البيت :



 إنما :عنتاه أَن جبريل تَكَقَّاهُ عن الله تعالى و أَّاَّاه إِلى محمد صلى اللهُ عليه وسلم - وهو راجع إلى معنى الإقبال الذى

قلدنـاه .
ومنها ما يراد به الانتحطاط ( عن ) ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$ تبة والذلة
 ويجوز

أَنزلثى الدهر على حكَهُ
من هذا المعنى




 (1) الأنعام :

.
Vw

وقد تستَغْل العرب النزول فى اللماء والزيادة ، وْهو غهد ها ذكرناه قبل هذا ، فيقولون : طعام له نَزَلُّ .
 وتر كت القوم على نزلابه .

وقد يستعملونه آَضضاً على معى "آخر يقولون : نزل



نجميع مواخي هذه الكلمة سبعة . فهذه وجوه البنزول في كالام العزبـ .
وبما غلطت فيه المجسمة أَيضاً قوله تعالى :

(1) أنظر اللسان (
( $(Y)$
أنى مى ونسه لعامر بن ألطفيل . اللسان ( ز


 .يضى هو ولو لم تمسسه نار . نور على نور بهدى الله لنوره من يشاء . ويضريب الها الأمثال للناس والبَ بكل شیء علم

فتوهموا أَن ربهم نور ـ تعالى الله عن قول الجاهلين -



وأَوضح الحق نورا .
مال الهُ تعالى : [ و آَنْزَنْنا إلِكم نوراً مُبينًا
يعنى القر T U . وعلى هذا المعنى سمیى نبيه صلى الله
عليه وسلم سِرَاجًا مُمنير| (ب)
وقـال العباس بن عبد المطلب عدحه :


( ( ) في ب ( جلا ) بالتخفيف .

.
 منـر أ ) .




 السبرة لان كثّر 19-1

وعلى هذا مجرى كالم العرب . قال امرؤ القيسن ؛


وقـال النابغة الذبيانىً :

مثّلَ المصابيحِ تَجلُو لِيلةَ الظُّلم (r)
وقال الآخر :

هن تَلْقَ منهُمُ تَقُّ لاقدتُ سيكَهُ •
مثلُ النُجوُم التى يَسّْى
(1) هدا البيت من قصيدة بمدح بها المعلى أحد بنى تميم ، وكان قد فد


 شرح الدبوان ص اء| طا طبعة دار المعارن .
 هحين اريكل عنهم بالمصايح نـ الظلام





وقال النبى صلى الله عليه وسلم : ها آصحانى كالنجوم
 من التوفيق ، وتـأَلت الآيَة بعين التحقيق لوجدت فيها
 حليل ، لأنَّه قال تعالى بعتب الآية :
 با السابلة فى الليالى المظلمة- بقول صاحب ديوان المعانى إنا ألمدح أيات
 - الحـاسة للمرزونى ع-1090 (1) (1) رواه البِهن وأسنده الديلمى عن ابن عباس بلفظ أهصانى كنّز لة






 لِيس من الأضواء المدركة
 وجسم لا كالأجسام : وهذا كله مال عقلا ونقلا ، عـلا

 ( الهد نور السموات ) عن ابن عباس هادى أهل السموات والأرض

vv

فبأَخبرنا أَن ما ذكره فى الآية العزيزة من النور والمثكاة
 يعقلها عن الله تعالى من وفق لفهمها وكشفت عن مكنون سرها وعِأْبِها كما قال تعالى :

(1) العالِمون

فإن قات : كيف وقع هذا التمئيل ، وما المراد به ؟ فالجواب أَنه شبه صدر المؤمن بالمشُكاة ، وقلبه ، بالزجاجة ، ونور الهدى اللنى يضشه فـى قلبه بالمصبا





 الزيتونة لا شرقية و لا غربية لأَن ظهوره ومبعثه إِنا كان المان كمكة ، ومكة متِوسطة بين المئرق والمغرب . \& : : العنكبر ( 1 ( (r) (r)
 الكلام وتشببه جاء على أبلدع وجوه التشبيه . فهذا ونتحوه من الحقيقة والمجاز العارِضِينَ فى موضوع ع الم الكلمة . وأَما الحقيقةُ والمجاز (1) العارضان فيها هن

 ${ }^{\text {T }}$
: قوله تعالى

مال النابغة :
وإن الدّين قــد عَزّ مـا
(1 ) بیصد ما بسمبه علباء البيان الهاز العقلى . وهو إسناد الفعل

هكذا في ب ون | فهها وأحوالما . وهو تحريف .




باطب اللنـــاعر سعاد التى بفـــول عنا ني مطـــلع القصيدة : بانت سعاد وأمس حبلها الجزما
وهو بِصد من الدِّن الحِج . وعزم أى عزمنا عليه . وهو من بالب الثلب . و هو الذى بسمبه علماء البيان الهاز العقلى . ( انظر الديوان ص مها

ويقولون : أُعْطِى تُوْبُ زيداً ، وإنما الوِجْه أعطى زيد توبا ، لأن زيلدا هو الآخخذ للثوب والمتناول له . وولثد لهـ ستون عاماً . والمّمى وُلِدَ له الأولادُد في ستين عامٌا .


سيبويه :

(r)

وتقول العربِ : نَهارُكَ صَائّم ، ولِلك مائـم
]
. (1)
. ساقطة من (V)




 .

لقد لُمتِنَا با أَمَّ غَهِانَ فَ السُّرَى

وقال حُمُبد بن ثَور الهِلالىّ :


وآّا المجازُ والحقيقةُ العارضان من طريق التر كيب وبناء بعض الأَلفاظ على بعض فنحو الأَمر يرد بصبيغة الخبر ، والخبر يرد بصيغة الأَّر ، والإيدجاب برد بصيغة الننى ، والنى يرد بصيغة الإيدجاب ، والواجب (1) أخبر الثاءر عن الليل بالنوم انساعاً وجازا ، والمنى وما المطى

 الل لومه فبه وعذله . وأم غبلان : بنت جرير . ( ا ا الظر الدبوان م 008) .






 ( انظر الديوان ص 11 مطبعة الدار القومية بالقاهرة.) .
A)

يرد بصيغة الممكن آو الممتنع ، والممكن والممتنع يردان بصيغة الواجب ، والملح يرد بصورة الذم ، والذم يرد
 والتكثير يرد بـصورة التقليل ، ونحو ذلك من أَساليب الككلام التى لا يُقف عليها إلا من تحقق بعلم اللسان . وكل نوع من هذه يقصل (ث) به غرض من أَغراض
 ? ?

Lا ذكرناه إن شاء اللّ تعالن .
أَما الأمر :الوارد بصيغة الخبر فكقولم : خْبُّك :رهم 6 فإِن صيغة هذا الكلام كصيغة قولك ألخوك نُنُطلق ، وأَبوِك زيد ، ومعناه معنى الآَمر لأَن تفديره


. (1)
. . .

 ( انظر الديوان ص

ومن هذا قولم فـ الدعاء : غفر اللَ لزيد ، ورحمك الله ، وسلام عليك . ومنه قوله نعالى : [ الْ والْالِداتُ يُرْضِنَنَ أَولادَهُن حَوْلَين كامِلَّين لمن أَراد آَنْ ينمٌ
(1) الرضاءة [

وإمَا المُنى ليرضِعِ

 أَحسن إِلى زَيد ، وأَحدهما خبر ، والآخر أَّمر ، لأَنْ معنى
 ومكان الباء وما عملت فيه رفع ، ومكان إمان إلى وما عملت
 أى ما أَّْمَعُهم وأَبصرهم
وأَما الإيجاب الوارد بصيغة الننى فكقولم (؟) : مازل
(1) البقرة : صنر آبة هr (

- (r)
(r)
( )
وعلى جهة الندب لبعضهن (
( اليوم فى ضلال مبّن " (9) فن ط : نكهقولك

Ar

زيلد عالما . فإن صينغته كصيغة تولك ما كان زيل عالبا
 الجمهلة إلا النى للإِينجاب 6 فقلت ما زال(1) زيد إلا عالمـأ صارت صيغته صيغة الموجب ، ومعناه معنى النى ؛ والعلة

 فإذا آّدخلت عليه ما النافية رجع إيسجاباً ، لأًّ النّى


 زيد عالمـا
فمن النحوينين من يرى الْ قولك || ما زال زيب إلا عالمـأ إنا امتنع من الجواز لأن دخول ما في صنر المسألة يوجب
 .
 العرية كا سبأنى


ومنهـم من يقول إِنا استحال لأَن دخول إِلا عليه
 عألمـا ، وهذا غير جائز ، لأن العرب لم تلمتعمل

الداخلة على الابتداءَ والخخبر إلا مع ما
ومنهم من يقول : إِنا استحال لأَن قولك ما زيل عالمـ كلام موجب وإن كان بصورة الذنى (r) ، فلما
 لتوجب ما كان منفيا قبل دخولـا ، فإنا كان الكا الكام عوجبا بنفسه استغنى عنها .

ومز طريف هذا النوع قول النرزدق :

(ع) ولم تكثر القَتَلى .با حِينَ سُلَّتِّ
(1) فى لط يططل .

-النْ الْمى الداخل على المضارع
-




قال أَصحاب المعانى : معناه لم يَشيهوا سِيوفهم إلا وقد كثرت القتلى بها حين شُلَّت . فمعناه كما ترى إيـجاب ، ووصيغته وظاهره نتى ، وإنما وجب هذا لألٍ قوله : ॥ ولم تكثر القتلى ") ليسس بجمملة منقطعة من الجملة التى قبَانها . معطوفة عليها على حد عطف الجُمُل على الجمل ؛ وإنما هى فى موضع نصب على الدحال بن السيوف 6 وتقدير الكام : لم يشُيموا سيوفهُم غير كثيرة القتلي . ها حين سُلَّت .

فصار بمنزلة قولك : لم يـجى زيد ولم يركب فَرسَهُ . .إذا جعلت قولك : ولم يركب فرسه فى موضع الحالل بن زيل . تقديره : لم يـجى زيلد غير را كب فرسه ، فمـحصوول أَّه جاءَ راكبنا فرسه . فظاهره نوه ، وْمعناه إيـجاب .

وتد يـجوز فى المسـألة أَن يريد أَنه لم يبجى ، ولم ير كب
:
 :انكثر القتلى أى لم يغمدو'ا سيو فهم إلا و قلد كثرُ ت القتلي حِن سلـت : والفُر ز ق هو أبو فر اس هامام اسالاى عاش في العصر الأموى وكان بينه وبين جرير وألمطيئة ههاجناة .

فتنو الفعلين معأ ، وتجعلهما جملتين ليسـت إحلداههـ
 وأما النى الوارد بصورة الإيـجاب فنحو قوهم


 حرف النىى ، فقيل : لو لم يشتمنى زيدّ لم أَضْرِبْه صارت صورته صورة الننى (r) ، ومعناه دعنى الواجب( () ، ، ومن أَّجل هذا قال النحويون فى قول اهرئ القيس :

فلو أً ما أسعى لأَدنى معيشة
(ه) كفانى ولم أطلب قليل من المـالـ
 إنباتأ ونفياً .
(r) ف ب ، ط المنى :

 (0) بعد هذا البيت :





إن نصب القَلِل ها هنا محال ، لآنه لو نصبه لأَوجب آنه قد طلب قليلا من الملل ، وهذا خلاف ما آراده

الشهاعر ، أَلا تراهُ يقولُ بعد هذا :


فأَخبر ببعل همته وعلوها ، وأنه إنا يطلب البلك والزياسة ، ألا ترى أَن النحوبين قد جعلوا قوله : \# ولم
 هذا من قبل ذخول لو فـ آَول البيت . وقد أَعلمَتك آن إيجابا نق ونفيها إيجباب .

ومن هذا قوله تعالى : " ولو شئنا لآتينا كلَّ نفسن
(r) "هُ

.
 هداها ، ولـكن حق القول منى لأمالكان جهغ من المنة والناس أجمعين (
-

و أّا ورود الواجب بصورة الممكن فكقوله تعالى :
[فعنى اللهُ أَن يـأَّى بالفتحح] (1) وقوله تعالى : [ عسى
آن يبعثك ربك معاماً مدموداً ] (r)
وهذا واجب ثابتت ، وصورته صورة الممكن المشكوك فيه ، والعرب تفعل هنا تحريراً للمعانى واحتياطا عليها ، وهنه قول الشاعر :--



$$
\begin{aligned}
& \text { بتندمُ لا محالة }
\end{aligned}
$$

و أما ورود الممتنع بصورة الممكن فكتول امرئ القيس :



أو أمر من غنده ، فبصبحو ا على ما أسرو' فا فا أنفسهم نادمين ) . (

عسى أن يبعثك ربك مقاما حعو ا ( )
( زيانذ ) . وفُ الصاحى لا (0)

وبُدّلْتُ قَرْحْـــا دامِيُـــــا بعلَ صحة

وتحول المنايا أَيؤسا من الممتنع الذى (r)
وقد جعله كما ترى فى صورة الممكن على العلم منها


فيه منعظم البالٍ
ونحوه قول كعب بن سعد الغَنْوِيَّ يرثّى أَخاه :وَدَاع دعُا يا من يُجيـبُ إلى النَّدى





$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) النى : ساتطة فـ ط } \\
& \text {. } \\
& \text {. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$










فقلتُ اد ع أُخرى وارْفع, الصوت دعوة"
لعـــل أَبا المغــــوار منك قـــريب
 نَجيبٌ لأَبواب العــاهٍ طَلوبُ

وقـال النابغة يرثى النعمان :


وهن هذا قولُ الرجل المحرّق لبنيه ${ }^{\text {(r) }}$ :

 هذابا شُديداً هـ .




 ز الحياة بعدك ( شرح الديوان


 .

إلِه ، كها فعل اهروُ القيس حين اشتّد به البالِه فی
قوله : لعل منانِانـا تحولن البؤساً .
وهو لا يشك فی أَن الذى رجا متنـع
ومن أَبين مأفى ذلك قول الآخر :






نَقْلِر عَلَيهِ "1)

ويـجوز أَن يكون هن القَدَر الذى هو القضضاءٌ ، فيكون
كُعناهُ :
(1) الأنبياء : (1) فظل أن لن نقلر علية فنادى فـ الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمِن ) )
كا


الهِ بعل عسر يسراً ) .

المغعول اختصصارا كما قالِ النابغة الجَعْبِى :
ححى لَحِقْنِا بهم تُعْنِى فَوَارِسُنـا

اُراد تُعْدِى قَوارِسُنا الخِيلَ .
وقد يججوز أَن يكون قوله : || فوالله لَيْن خلرَ اللمُ
 ودخول الشُرط عليه قد جعله من حيز الممكن النى يـجوز


 -وهى أوضح
(







 |rat

94

 [


${ }^{\text {(v) }}$

عذاباً شديداً .
وإنما جاز وقوع عُ إِن التى ذلشرط موقع إذا الزمانمية



$$
\begin{aligned}
& \text { - (1) } \\
& \text { - ف (Y) } \\
& \text { ( }{ }^{(r)}
\end{aligned}
$$


 .

(V) الانفطار (V)


فمما وقعت فيه إِنْ هوقع إذا قوله تعالى : [ لَتَدْغُلُْنُ
(1) المسْجدَ الحرام إنْ شاء اللهُ T آهنين

وقول النبي صلى (r) اللهُ علده وسلم حين وقف على القبور :

ومنه قول الشاعر :
فإنْ لا يكنْ جسْمى طويلا فإِنَّى
له بالفَعَال الهالحاتِ وَصُولُ (t)
معناد : فإذذا لم يكن جسمى طوِيلا فإنتى أُطِلُه بالأُفعال

-بالحق كلدخلن المسجد الحوام إن شاء الهن آمنين ) •
.
(r) (r) رواه مسلم $\ddagger$
بلفظ ه وإنا بك لاحقون ه ها-v :
( ) ( ) نسبه في الحماسة لرجل من الفزاربِّن ، وروابة الحماسة : إلا يكن عظمى طوبلا فابنى

وبعده :

( انظر شرح الحماسة المُرزوز (INI-r )
 شئءٌ هد كان ووڤع ، فالشرط هنا محال ، ومثلل قول

الآخر

(r) ${ }^{\text {(r) }}$

وأَا وتوع إذا مُمنى إنْ فكقول آَرس بن حَجْر :-



لا يكون ، فليسِ هذا من هواضع إِذا إما هو من هواضع إن.
وأَما ورود ألمد ح فَ صورة اللنم فكقوولم : أَخْزانه اللش ما الُُعْره!!

(1)
(r)



وذكر ابنجنِّى أَنَّ اََعْرْابيًا راَّى ثوباً ، فقال
ماله هـحقه الله ؟؟ قال :
فقلت له : لم تقول هذا ؟ فقال : إِنا إذا استحسنا
. شيئًا دعونا عليه .

بالعين ، فيعدلون عن ملحده إلى ذهه . و أَما ورود الذم
فی صورة الملح فكقوله تعالى :
(1) هوت آمه : هلـكت . وليس المراد الدعاء بالوقوع فـ الملكالك ،







(r) فـ ط • ب فيصيبوه . عطظا على . مدخوا .

وقول الشاغر :

وأَما التقليل الوارد بصورة التكثير فنحو قوله (r)


 ,رللأُحمق يا باقل

وأَما التكثير الوارد بصورة التقليل فنحو قولك :
 فتقابل ما لبستَ من الثياب ، ومن لقيت من العلماءٍ





(r)

 (r) (r) فـ بَ






وقل يستعمل تقليل الشىءٍ - وهو كثير فى الحقيقة ــ
لضروب من الأغغر اض والمقاصد ، كالر جل يهد صـد صاحبه



 فيه هن معنى المبالغة ما ليمس فی التكثير لو وقع ها هنا . ومن هذا قوله تُعالى (r): [ رُبّما بِوَدُّ الذبن كَفرُوا ${ }^{(r)}$ لـونو كانوا
. ( 1 ( r: (r)
\& (


 99

- وإنا تـُتى رب كعنى التكثير في مواطن الافتخار
 وجوده من غيره يكثر وجوده منه فيستغير, لفظ التقليل فـ موضع التكثير رإشارة إلى هذا المعى ، وليكون أبَلغ [ فـ (1)] الافتخار .

وقد توهم قوم ها ذكرناه من تداخل المعانى ، وهذه غفلة شُديذة =
 لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة فبالحرى أن بساريعوا البله ، فكيف
 ( ( ) ساتطة فـ بـ ب
(Y) (Y)







 تول الشاءر :
الا رب مولود وليس له أب وذى ولــد لم يلده أبوان

لأَنا نـجد المد ح قد يخرج مخر ج اللنم ، والنم يـخر ج مخخر ج الملـ ، ولا يـخر جهما ذلك عن موضوعهما النى وضعا عليه في أَصل وضعهما ، كما أَن الآيم العَّمَ النى وضم فى أَّا وضل وضعه للختصوص قد يعرض له العموم والنكرة التى وضعت فى أَصل وضعها للعموم قد يعرض لها الخصوص ، ولا يُبِلِلُ ذلك وضعَهما الذى وضها وصا عليه أَوَلا ، وإنما ذلك لكشرة المعانى وتداخلها ، واختلاف ولا ولا ولا الأغغر اض وتباينها ، فمتى وجلات شيئا قد خالف أَصله كا فإنما ذلك لسبب وغرض ، فيـجب [ للك] (1) أَن تبحث عنه ولا تتسرع إلى [ نتض وتـاًّمل
فمن •هشكل هذا الباب قول إِّى كبير المذلى" : أَزهيرَ إِن يَشِبْ القَذالُ فـإِنْى
رُبَ هيضل مَرِس كَفْفتت بهِضلِ (r)
(1) هكذا فـ جميع الأصول .
.
(r) (r (
 !
وأبو كبير أحد فطاحل شعر اء المذليِن والمه عأمر بن الحليس من


ورُبِ-(1) هنا مختغفة هن رُبِّ

فإِن تُمسِ مهجورَ الفِناءٍ فَرُبَمَا




ويحتحمل قَولٍ أَّى عطاءٍ السِّندى أَن يكون أَراد تقليل

 هذا البابِ معرفة الحقيقة والمَجاز ، وعو بابِ يَبِقِ


(al




 (

ما هُو صحیِح ، ولله در أَّى الطيب حيث يقول :
وكم عمن عائب قولا صحيتحا ولكن تـُْٔخـذ الآذان منـهـ على قلى القـرائتح والعلوم
ومن طريف



وإنا يفعلون هذا لتعلق أَحدهما بالآخر .

(1) مسلمون

نـأوقع النهـى على الموت في اللفظ ، والموت لبس
 الإِسام ، فمعناه لا تفارقوا الإِسلام حّكي تُوتوا عليه .

 . بسهالك


(Y) (r) (Y)

 W اب
1.4
, والثانى مثل قوله تعللى : [ فما تَنفعُهم شفاعةُ
(1) المُّأِمِين

وليس المراد إِنبات شفاعة غير نافعة ، لأَنه لا شُفاعة
هناك فى الحقيتة بدليل قوله تعالى : [ فـا لَنا مِنْ
${ }^{(r)}{ }^{(r \mid ف ِ ع ِ ي ن ~ و ل َ ا ~ ص َ د ب ق ~ ح َ م ِ ي م ~}$

تعالى الشفاعة التِ هى السَّبُ ، فكأَّنه فال : ها ها نكون
شفاعة ، فتكون مَنْفعةٌ .
ونحوه قوبك : ما نفعنى كلام زيد . فهذا كلام
بحتمل معنيين :
أَحدهما : أَنْ تريد إِبَات الكالم وننى المنفعة
وحدهـا
 فَتَكُنْ منهُ منفعة" .

ومُله قول امرئ القبس :
. 81 : (1)
. 1.1 ،....: : المُر (Y)
1•\&

عَعَى لا حب لا بُهتَدَى بمنَارِهِ

منارٌ لكانت ثمم هداية ، وإنما المثنى لِيس به مَنارٌ فتكـون
-
 ها هنا فإنى أَراك ، فالمراد بالنهـى اللكون ونحوٌُ قَوْلُ النابغة :
لا أَعرفن ربربـا حورآ مداهمهها

فعلى هذا مجرى الباب
: 1 ( 1)

. هستعهدل



مسقة ( الليوان صس 77 ) :

.
( E)


 .


هذا باب طريف (1) جداً ، وقد تولدت منه بين الناس أَنواع كئيرة من الخلاف وهو باب يحتا جا شُدبد ، وحِذْق بوجوه القيا اس ، ومعرفة [ آ تر كيب] الأَّفاظ ، وبناء بعضها على بعض ، وذلك ألك آلك تجد الآية الواحدة رما استوفت الغرض المقصود بها من التعبد فلم تُحوِجْك إلى غير ها كقوله تعالى : [ يا أَبُها الناسُ


(0) الرسول

فإن كل واحدة من هذه الآبأت قائمة بنفسها ، مستوفية للغرض المراد منها [ فكذلك] (1) الأَحاديث

الواردة كقوله عليه السلام :

(
: 1: : (r)

09 : 0 :
(7) (7) فـ ب: : : وكالئك :




الكحليـث . كقوناله عز وجل :



،


-
تم قال فى آمية أخرى :
(1) (1)

 رواه البخلا ! لا المدتي كليه ) . Y : : ( E )
[ [َنْ كانَ يُربدُ العاجِلَةَ عَجَّنْا له فيَها ما نشاءُ لمن.
(1)

الله تعالم ، وارتفع الإِشكال .
, كذلك قوله تعالى : [ وإذا سألَّك عبادى عنى فإِّى



فدل اشتراط المشيئة فى هذه الآية الثانية على آَنه
 الحديت ، كالآيات الواردة مجملة فى الصلاة والز كاة والصبام والحج ، نـم شرحت السنة والآثار جميع ذللك .



$$
\begin{aligned}
& \text {. 1A : الإسراء (1) }
\end{aligned}
$$



(1) اللهُ لَهُنَّ سَبْلها

ثم قالل صلى الله عليه وسلم 1 خذاوا تىى قد جعل الله لهن سبيلا : البُ كر بالبكر جلد مائة وتغر يب عام ؛
(r) (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم

ولأّجل هذا صار الفقيه مضطرا فى اسنعمال القباس إلى الجمع بين الآيات المفترقة ، والأَحاديت المتغابرة ، وبناء بعضها على بغض

ووجه الخلاف الْارض من هذا الموضع أَنه رمكا أْيذ بعض الفقهاء بمفرد الآية وبمفرد الخديث ، وبنى Tخَّرُ
 كمجموع آيتبن أَو بمجموع حديثين ، أَو بمجموع ع آبات ، أُو كُجْوع ع أَحاديث ، فتفضى بهما الحال إلى
:10: 10
(


الاختلاوف فِا ينتجانه ، ورما أَفضت بهما الدال إلى
 .
 تتحريم الاخهر . فإن قوما يستدلون على وجوب تحريمها
: كججرد قوله عز وجل (1)
[ " "وما T آتا كم الرسُولٌ فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا
وقوم يستدلون على وجوب تـحريمها لمجرد قوله]
 , الأَز لام رجس من عمل الشيطان إله قوله : فهل آنتَ (r) ${ }^{\text {(r) }}$

وقوم يرون ذلك بطريق التركيب ، وبناءٍ الألفـاظ بعضها على بعض وذلك أَنه لمـا قال تبارك وتعالى :
: v: الـد (1)





ir

وهنافع للناس ] (1) . ثم قال فـ آبة أُخْرَى :

(r) ${ }^{\text {(1الإتمَم }}$

تر كب من •جموع الآيتبن قياس" أَنتج تُحريمَ

فالخهز إذذا حرام •

ومشل هذا قوله تعالى فيِ حكاه عن قوم لوط ـ ـ أَتْأَتون

فى هذه الآية ألى ذكرناها :


حرام ، وفعل قوم لوط فاحشة ، فِفِعْلُ قَوْم كُوْط إذا

- حرام

فعلى مدل هذا أَنتجت النتائج ، ورُكِّبت القيانساتُ ؛
r19 : البقرة (1)
( الأمر اف : $r$ ( $r$ (
. . . .
11:

ووقع بين أَصحاب القياس الخالاف بـحسب تقدم [ القائسس ](1) آَو بحسب تـأخره .
وخالفهم قوم آخرون لم يروا القياس ، ور أَوا الأخخذ بظاهر الأَلفاظ ، فنشأً هن ذلك نور ع آخر من الخالوا
 منهم بـحديث هفرد اتصل به [ ولم يتصل بـه ] ${ }^{\text {بت }}$ بواه ك ما رُوى عن عبد الوارث بن سعيد أَنه قال : قدمت هكة فـأَلفيت فيها أَبا حنيـنة [وابن (!) أَبى لَّْلى (0) وا بنَ
 رجل باع بيعًا وشَرط شَّطًُا ؟؟ فقال : البيع باطل والشرط باطز
(1) (
.
(



 وفيات الأعيان ا-




فـأتيت ابـن ألّى ليلى ، فسألّه عن ذلك : فقّال :

فسألّته عن ذلك فقال : البيع جائز ، والشرط جائز . فقلت فى نفنّى : يا سبحان الله(1) ! ! ثلاثة من فقهاءٍ
 فـَّخبر ته با قأل صاحباه ، فقال : ما أَدرى ما قالا لك
 رسول الله صنلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ، فالبيع

باطلر 6 والشُرط بـاطل (r)
فعدت إلِ ابن أَّى ليلى فـَّخبرته بما قال صاحباه ؛ فُقال : ما أَّرى ما قالا لك عن أَبيه عب عائشة قالت أَهرنى رسول الله صـلى الله

(r) والشر طذ باطل


(Y)

- VI-r) ( حديث (Y)

 عحارب بن دِثَار عن جابر . قال : بعتٌ النبىَّ هلى اللهُ عليه وسلم بعيرا ، وشرط لى حُملانَّهُ إِلى المدينة . البيع

جائز والشُرط جائز (1)
وقد ترد الآية والحديث بلفظ مشترك يتحتمل تـأِويلات
 بتخصيص ذلك اللفظ المشترك ، وقصره (1) على بحض تلك المغانى دون بعض كقوله عز وجل (0): "ووجدلك
(1)

فإنٍ لفظة الضضلال لمـا كانت مستر كة تقغ على معان كثمبرة تو هم قوم مُ من مُ يكن لم فهم صحيح بالقر آن كا 6

(1) مسند الإمام أمد (

$$
\begin{aligned}
& \text { - إلى } \\
& \text { : هك } \\
& \text { ( ) ( ) ط • (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) } \\
& \text {. v: الضا (7) }
\end{aligned}
$$

ضه الهلدى ، فز عموا أَنه كان على هذهب (1) قوهه آربعين
 طهره الله(r) لنبوته 6 وارتضاه لرسالته 6 ولو لم فَ القُر آن العزيز ما يردٌ قو لَّهم لكان فيا ورد هن الأَخبار المتو اترة ما يِزد عليهُم . ذلك لأَنه قد روى أَّهم كانبوا


 ولؤلا أن كتابنا هذا ليس موضوعـا لـا لاقتصصصناها ثكيف والقر آن العزيز قد كفانا هذا كله ، فقوله (ه) عز من قائل : فى سورة يوسف : [ نحنُ نقُ عليلك أحسن القصص بما أَوحينا إِليك هَكَا القر آن وإِنْ كنـت
*) ${ }^{\text {(4 قنبله لـن الغافلين }}$

$$
\begin{aligned}
& \text {.0~0 (1) } \\
& \text {. } \\
& \text { • ( } \\
& \text { ( ) ( ) فـ ط : بأن . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) يوسف : }
\end{aligned}
$$

فهذا نص جَلِّ [ قد ] (1) شر حما وقع فى تلك الآية
 ${ }^{(r)}$ كما قال فـ هوضهع

أَى لا يغفل .

-أَى تغفل وتنسى الْ
وقالـت الصووفية معناه : ووجلك محبا فى المدى فهدالك ،
 جداً . وله شَاهل من القر آن واللغة ، أَما شَاهده من

[ تالله إنك نق خلالكلك القديـم
( ) ( .
( لا

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( ) ( البقرة : } \\
& \text { (8) (0) }
\end{aligned}
$$



(r) صلى الله عليه وعلى جميعهم

و آَما شاهلهمن الللغة فإِنه جائز في مذاهب العرب آلن
 عن كل غرضن وتحمله على النسيان والإِغفال لكل واجب منترض ، ولذلك قيل : الهوى يُعمى ويُصم فسهيت المحبة خـلا لا إذ كانت سبنب (1) الضطلا على عذاهبهُم فى تُسمية الشىءٌ باسم الشى
(1)

وهن هذا الباب قوله تعالى فی سورة نو ع عليه السالام :


. (1)
.
(
.


(V)

لا يو'خر لو كنْم تعلمون ) .

والأَّجل قَ علمنا أَنه لا تأَخير فيه ، وقد بين ذلك بقوله تعالى فن عفب الآيَة : " إِن أُجل الهل إِذا جاء لا يؤخر " وقال فـ هوضع آخر [ فإِذا جاءَ أَجلهم


تُـمـ وجدنـا هذه الآية المبهجة المجملة قد شر حتها Tـية واضضحة مغصلة كغتنا التـأويل ، ولم تحوجنا إلى طلب



فدلت هذه الآبة على أنه إِنا أَراد بتـأخير الأجّل التّمتيع الحسن • لأَن التمتيع الحسسن يـجتمع فيه الغنى واللسلامة من الآفات والعز والذكر اللحسن . والعرب





- ساعة ولا يستقدمون ن ا
( -






وقد تعیین علينا في هذا 'لموضه أَن نذكر على كَم بهمى: تتصرف الكحياة والموت فى اللسسان العربق لِتبيين ها ذكرناه


- تعالى

فـى اللغغة العربية على ذلاثة عشر وجها :--

 واللذل . والرابغ : الغنى والفقر . والخخامس : الذلـى






اليقظة والنوم . وألعاشر : اشععال النار وخمودوها والحادى عشر : المحبة والبغضـاء . والثاني عشر : الرطوبة


ونحن نورد على كل وجه دن هنه الو جوه الَّهشلةً تشها






 عند الموت وهو من التشبيه البـديع . وقال آخر :
(1)



A•r-r
14


يطوْف بها •ن جانبيههن وَيْتَّقى
(1)

يريـن ظُلّهُ في نصف النهار . أَراد أَنه هوجود في
الأَكار ع عهدوم هن سائر الجسم •
وأَّا الْز والْنل ؛ والغنى والفقر فنتحو • قلدمناه eن حذدِث موسى صلى الله عليه وسلم ونـحو ما روى عن
 فَ الأَجل والسَّهُ :قون النشاءر



 هـا دون الالكعب فـ ذابت المواوفر وغير ها ها


 .

ليس مَنْ ماتَ فَاسْتراَحَ بِمَيْتٍ

إنـــــ الميْت من يعيش كئيبـــ

وقال Tخـر :


وقــل آخر :

وكان أَبو عمرو هعارا حياته بعمرو
فلمـا مـات مـات أَبِو عمرو
بقول : كان ابنه عمرو يُحِيى ذِكْره فكانَّهُ حَّ
فلما مات انقطع ذكره فكأَنه إِنما مات حينئذ .
, أَما ما يراد به المدى والضضلال ، والعلم والجهل
 .
 (IV-r
(



170



المعىى : أَو من كان ضـالا فهديناه ، وجاهلا فعلمناه . وتقول العربِ للذكى النبيه : حى ، وللبليد الغِبى ؛
. ميت
وقـال لقتمان لابته : يا بتى : جالس العلماء وازحمهـم بر كبتِيك ، فإنٍ اللهُ يحيى القّلب الميت بالكـلمة من

(1) الأنفال : :צب.
(Y)

لأن العلم حياة كا أن ألجهل موت ، و البعضهم :
لا تعجـتن المُهــول حلته
r| باجع اللكشاف جr ص
(






و أَّما الححياةَ والموت المراد بها الحر كة والسكون فندحو
شول الراجز :

فـأَرقــــــد اليــــــوم وأَستريح
فجعل هبوب الريـح حياة وسكونها موتـا . وقال
:
كوتُ الهـوى هنى إِذا ما لقيتُها

وقـال T آخر :

ومجلودةٍ بالسوط فينه حِيانُها
فإن زالل عنها الجُلدُ بالسوطِ ماتـت
يعنى الدُوَّاَمَة







( (انظر القاموس الاهيط) .

Ir




وقـال آخر :


قالل بعض الَّصحاب المعانى : أَراد بالحية : الأرضٍ المخصبة ، والمغلة ذات الغَلة ، ويشها لهذا التـأُويل روواية *

وقـال آخرون : إنما أَراد الحية نفسها ، والمغلة ذات
 وهو تحربت
 .

(r) رو ابة اللنــــال :

 ar

$1 \uparrow 1$

ذات الغل واكحقدل ، وشبه تلوى السِيل وانعطافه بتلوى
الكحية وانعطافها إذا مسُت .
وهذا قول ابن الروتى (1) :

كالسَيِْْ أَوْ كالحية المنعـورِ
و أَما أليقظة والـنوم فكقو ل الله عز وجل : [ اللهُ يتو فـى

فسمى النوم وفاة .
وسأٌّ رجل ابن سيرين (r) عن رجل غاب عن هجالسه .


وقالل الشاءر :



(r) الزمر : آبة




ثموت ونـحيــــا كل يوم و'لـيـلة


قومنه قول ذى الرمة يصف نارا اقتدحها :


وقـال T آخر فـ هثله :
وزهر:| إِن كفَّتْهُها فهو عيشهـا



- حلاقّلدا

يقول : إبن بادرت إلميها عند سقوطها من الزند


- ; ; (1)




و أَها الححياة والموت المِستعملان نمعنى المحبة والبغضساء
فكقول الشاءر :

وفى العتابِ حيـــــــاةٌ بينَ أَقوـوام
أَى إِذا تعاتبو| حييت المودةُ بينهم فإِذا (r) تر كوا
الغناب ماتتت المودة أَى ذهبت وانتطعت وصاروا إلى'
لبَغضاء والتهاجز
وأَّا الرطوبة واليببس فنحوو ها ذهب إِليه السُّدِّى فى
قوله تعالى :
$\left.{ }^{(r)}\right]$
قال : ثعناه يـخرج السنبلة الخخغراءً هن الحبة
الِيابسة ، ويخر ج الحبة اليابسة من السنبلة الخضراء . وهذا راجع إلى معنى الخصب والمجدب من بعضن وجوهه .
(1) (1 المنلنلة : الرسالة المهولة من بلد إلى بلد ـ وهكذا أنشده ابن.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text {. } 19 \text { : الر (r) }
\end{aligned}
$$

iri

وينتحو نجوه : قول ابن ميادة :-
سحائبِ لا مِن صَيِّ ذى صواعق 'ولا مُخْرِفــــــأت

إذا ما هُبَطْنَ الأرْض قد هات عودُهُ

وأَّها الر جاءُء والهووف فلا أَذكر عليهما شاهدا غير
":









 في خلافة المنصور





فهذه وُجوهُ الحِياٍِ والموتِ فى كلام العربِ قد استو فينا
أَقسامها لمــا جرى هن ذكر الآية المتقدمة .
تُم نرجع إِلى ما كنا فيه فنقول :
 منه مقَالتان متضادتان كالاهما (r) غلط ، ويكون الحق فى متالة ثـالثة متوسطة بينهما ، ترتفع عن حد التقصير وتنْحطَّ عن حد الغُلُو . وإذا تـأَملت المقالات التى شجرت

. الصنفة
وقد نَبَّهنا رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم على ذلك بقوله :
=
 فإذا ذهبت رجعت المل المياة ، وإذا عادت صرت مينا ، فبقيت ميتً مرارا

$$
\begin{aligned}
& \text { وحيا مرايراً. } \\
& \text { الديوانِ شُرح العكبرى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - (r) }
\end{aligned}
$$

## 




 خيرُ الأُمور أَوْنَاطْهُها .
وهذا نوع يطول فيه الكالام إِن ذهبنا إِلى تَتَبِّهِ ولكنا نذكر منه شيئًا يستدل به على غيره م
 و أَحبو الوقو
 .
 ان عباس بلغظ جاوموا على الفر ائض خهر الألمال أو ساطها . وفـ روابة خخر الأهور ..
( انظر كثشف الجفاء 1-1 (79 ) )





(

تـَّملوا القر Tان العزيز والحديتَ المأُور ، فوجدوا فيههـا


(1) الجَمهِين ]

(r) وعلى أَبصـارِهم غِشَاوَةَ

وقوله : [ بل طبعَ اللُ عَليهها بكفرهم]
آبات كثيرة غير هنه .


من شَقِى فِ بَطْن أِمهِ |"(0)




$$
\begin{aligned}
& \text { ro: (1) الأنعام ( } \\
& \text { v : البقر ( (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \% }
\end{aligned}
$$

وخطر بببّل آخرين مشلُ ذلك ، فر أَوْا(1) مذهب
 والححدبث : فوجلدوا فيهما آبات أُخرَ ، وأَحادينث


 الهنى [
(4) ${ }^{\text {(إِها كَفُورًا }}$


(0)

وقوله علية السلام : "ا يقول الله تعالى خلقت عبادى
(1) (1) جنفاءَ كلَّهم فُأَجالتهُمٌ الشياطين عن دينهم

فبنوا من هذا النوع من الآيات والأَحاديث مقالة

v: الز (r) (Y)




مفوض إلِيه أَمره يفعل ما يشاءُء ويستطيع على ها لا يريده

ثـم عمدت كل فرقة من هاتين الفرقتين إلِى ماخالف
 ما أَمكنهم رده من الأَحاديث المناقضة لمذهبهم وإنٍ كان صحيحاً ، كمن يروم ستر ضوٍ النهار 6 ويؤسس بنيانه على شفا جرف هار .

 جميعاً خطأ . لأَن المقالة الأؤلى تَجْويرٌ كلبارئ تعالى وإبطال للتكليف.
 وتعجيز له عن تمام مشيئته فيهم ور كالو (الصفتين لا تليق بكن وصف نفسه بـأنه أَحكم الحا كمين و أَقّدر القـادرين 6 ووصف نفسه (ث) بقوله تعالى : [ وما تَسْقُطُ

.
(r) في ط . ووصغ نفسه جل جهالله بعوله .

Irv

(1) ${ }^{\text {(1) }}$

ورو أَوا أَن الأَخْل بالآيات والأَحاديث الأَوْلِ لِينس بـأَولى من الأَخلا بالآيات والأَحاديث الأَخر . وأَن الكق إما هو في واسطة تنتظم الطرفين وتسلم من شناعة المذهبين
 الفريقين ، فوججلوا آبات و أَحاديث تـجمع شتيت المقالتين وتُتخْتِرُ بغلط الفريقـين كقوابه تعالى : [ ولْوْلا ( ${ }^{\text {( }}$ وقوله تعالى في يُوسف عليه السالم : [ وَلَقَدْ همَّتْ بِهِ

 مشيئة لا تتم إلا عشيئة ربه تعالى ، ووجلدوا الأمة مجمعةه على قولم : لا حول ولا قوة إلا باله حول وقوة للعبند لا يتّان إِلا كعونة الله إياه ، ووجلا . 09 ( 1 (

- فـ (r)
(
(0) (0) :
: r. : :

الأْةُ مجمعةٍ على الرغبة إلى الله في العصمة والاستعاذة به من الخخلان ( وقولم : اللهم لا تكلمنا إلى أَنغسـنا فنعحجزَ ولا إلى الناس, فنضيِع ) (1) ور أَوا الشّ تعالى قد


فعلمه الغيبَ : علمه الأَشياء قبل كونها ، وعلمه الالشهادة : علمه بالأَشياءٍ وقت كونها ، واءتبروا أَحوال الإنسَان التى وقع فيها التكلِّت ، و أَحو اله التى لم يقع

ولا يبصر ولا يـأَكل ، ولا يشرب على الإطالاق .

 فى بعض . فو جب أَن يكون بين الأَمرين فرق ، ولا فرق

vr : : الأنعام (r)
.
( ) ( ) ( )
-
irq
 عليه ، ولم . كاكن من الآخر . وكذلك رأَوْا حر كةَ يد المفلو ج تخخالف حر كة يـد الصحنيح فنبـت أَن بينهما فرقــا ، ولا فرق إلا وجود الابستطاعة ( على وجه لا يقتضى ماتو هوته (1القدرية"
 قول الفريقين معاً . وتدل على أَن الحق هتوسط بين غلو أَحد الفريقين وتقصير الآخر ، كـنحو ما روى عن جعغر



 ملكه ها لا يريل . فقال له الساتًل : فكيفـ ذلك إذن ؟ قال : اَّهر بين الأَّرْين . لا جبر ولا تغوريضص . وكنتحو ما روّى غن على رضى الله عنه أَنه لمـا انغبـرون

.
.
( ) ( ) فی بو و : : فقال جعغر
-ن صِضِّين قـام إليه شيَخ فقال : يا أمير المؤمنين ! 1 أَرأَيت عسيرنا إِلى صفين أَبقضـاء وقدر ؟ ؟ . فقال على : والهُ ما علونا جبال ، ولا هبطنا وادياً ولا خطونا خلا إلا بقضـاء وتـدر .

فقال الشيْ : فعند الل أَحتسب هنانى إذن مالى من
أَجر .

فقال لa على : مه باشُيخُ فإن هذا فَول أَولياء الشيطان


فضحك الثيخ ، ونض مسرورا ، ثم قال : أَنـت الإمـام الذلى نرجو بطاعته

بوم القيامة من ذى العرش رضوانا
أَوضحتَ من ديننـا ما كان ملتِبِا
جزالا ربُّك عنـا فيه إحسبــــانـا
وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه نحو' همقالة جعغر
( فلما وجلدوا جميع هذا اللى ذكرناه جمعوا الآيات
,والأَحاديـ (1) وبنوا بعضها على بعض فـأَنتّ لم من
 هنتظمة لكل وأحل هن الطرفين ارتفعت عن تقصير الججرية ، وانحُطت عن غلو القدرية . . فوافقتت ڤولَّه صلى الله عايه وُسلم : (1 دين الله بين الغالى "والمقصر "، ."

 ثم خلق الإِنسان فجعل له عقلا يرشده ، واستطاعة يصح

 الواقعين عليهم فهام يتصرفون بين هطـي وعاصٍ ، وكلهم لا يعلو علم

- الله السابقَ فيهـم




 (r)




 ويسلهَه إِليه .
 وإِن و كله إِلى نفسه كان عَدْلًا . فإِذا اعتُبْرَتْ حالِ العبد هن جهة الإضضافة الى علم الله السابق فيه الذي وجد فى صورة المججر ، وإذا اعتبرت حاله ••ن جهة
 الو اقعين عليه وجد. فى صورة المُغَوَّض إِليه . . وليس
 أَمرين • يَيِقِّ عن أَفذار المعتبرين • ويـحِيرٍ أَذهان المتـُّهُمن

 ( ( 1 ) ( ( ) ( ) ( فهو مو ثّق .

الأِّات والأخادينت التى ظاهر هـ الإجبار ، فهو •عروفٌ
إلى أَخلخد ثلاثة أَبِياءٍ :-

, لا بككنه أَن يتخخير غيره .


.". "إِما إلى الإِخبار عن قلر ته تعالب على ما يشاء كقوله :

وها ورد من الآيات والأَحاديث ظاهره التغويض
فهو هصروف إلى الأًاءر والنهى الواقعين علبه .
وإنا غلطت القَدرية فى هذا لأْنهم لا يثبتونون لله تعالى
علما سابقا بالأُمور قبل وقوعها . وعلم الله عندهم محدث ( تعالى الله عما يقول الجاهلون )(t ) فـاعتبرو! حال العبد
بن جهة الأَمر: والنهي والاستطاعة المر كبة فيه لا هن
جهة العلم السابق
( ( ) ساتطة من الأضل ثابتة فـ ب .
: 100 : (r)

( ) ( )

وغلطت الجبرية لأَهم اعتبروا حال العبد من جهة علم الله السابق فيه لا هن جهة الأَهر والنهـى الواقعين عليـ [ وظنوا أَن علم الله تعالى بـجميع 10 يفعله العبد قبل فعله إِيـاد إججبار منه له على الفعل . و كالا القولين غلط

ور أَنى المشيخة وجلةُ العلماء الوقفت عن الكالام فى
ذلك والْخوض َفيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ها إذا


الثذاهب لم آثر الخلاص والسلامة



 بيونـا هذا يختصصون فيه 6 ويناقض بعضهمر بعضا
(1 ( ) ها بِن القوسنـن ساتط من ط ، ومن الأصل .


 وإذا ذكر القدر فأمسكوا

ولا يصلون إلي شفاء نفس ، و كل فرقة من الفرقتين
 [و كال الطائفتين قد أَخطأَت التـأُويل ،وخلنت عن هrج السبيل ؛ وووصفت الهّ بصفات لا تليق به عند
(1)

وهذد




 ol


 (r)
 الـ الخ
(0)

فلعل أَنْه قد غاط فلير اجع النظر




 لا عبث فيها ؛ وعدلمهحض لا جور فيه ، وحُسن مالحض لا قْتح فيه ، وخير همض لا شر فيه ، و أَن هذ



 ولا ناهى (t)، وحو خالق العثل وهوجلدّد . وجملة ذلك أَنه لا يشبه شيئًا من المخلوتات فـ جهو
仿 (r) :倍
( ) ( )

هن الجهات ؛ ففكا قول أُوَاك إلى تشبيـهه بتخلقه في


 فاشدد يـلك بعروة هنا الاعتقاد ك ولا تتهـم بارئلك فـ
 وأَنت هفتقر إليه ، وووارد عا تزودت هن عهم عليه تباُرك المتغرد بـأَقضيته و أَحكاهه ؛ الذى لا ينازَع

 , لا
 القذاة ، وانبذه نُبذ النواة .




هذا الباب نوعان :
أَحدهما : يعرض فى موضوع اللفظة المفردة .
والثـانى : يعرض فى التركبب .
فـَّما الذى يعرض فى •وضوع [ اللفظة ${ }^{\text {(1) }}$ المفردت
فنحو : الإنسان ، فإنه بستعمل عموهاً وخصورصا .
أَّا العموم فكتوله تعالى : [ يا أَئَها الإنسانُ ها غَرَّك

huev, 2 Le

( $\mu_{1}$ )
و وقوله تُعالى : [إِن الإِنْسانَ لفى خُسْرٍ
ويدل على أَنه لفظ عام لا يخص واحدأ دون آخر
 إلا من جملة .

ونحو هذا تول العرب : أَهلك الناسَ الدينارُ والدرهم "
(r) الانفطار : آبة 7

( العصر : الآبة r)
101

وقوكم : الملَكُ َُفَضضل من الانسان ، والإِنسان مُتحِّبِ دون
سائر الحيووان .

والخصصوص نـحو قولهم : جاءَنى الانسان [الذليتعلم" ولقيت الرجل (1) الذى كلملك ، وقولهم : شربت الماء




(r) يقع فيها الخلالون

فهن الحموم الذى لم يـختلف فيـه قوله تعالى :





زلكك كثير (0)

Y Y Y (Y)

- ها
 (0) (

وهن الخصوص الذى لم يختلف فيه قوله تعالى :

،وهنا الكولن لم يـقله جميع الناس إِنا قاله رجل واحلد وهو نُعْيْمُ بن هسعود ولا جمع لم جم جميعُ الناس ك إمنا

جمع كم جزء منهُم
ومكا وقع فيهالخڭلاف فاحتا ج إلى فضل نظر قوله تعالى :

قال قوم : إِن هذه الآبة نزلت عموها تُم خصِّصت (\&


وروى عن عائسَة رضي اللهُ عنها أَّبا قـالت : ( هیى
خصوص فى الكافر يحاسبُه اللّه ما أَسرَ و ؤَعْلَنْ ) .
. 1

. $\mathrm{Y} \wedge$ §



بعدها وفا نبت النسخ بهِ بها المديث
 1sr

والقول الأُول [أَصح] (1) لقوله تعالى بـأَر ذلك :
[ فيغغرُ لمنْ يَشَاءُ ويُعَذِّبُ هن يَشاءُ ]
ولا خحلان :
فدل هذا على آَن الخطابِ وقع عهوهاً لا خصوصا ( تُم
(r) ${ }^{(r)}$ (r

ومن ذلك قوله تعالى : [ كلَّلَّهُ قَانتِونَ
3ال قوم : هذا خحصوص في آَهل الطاعة ، واحـّتجوا



؛

وقـال آخرون : هي عهوم . واختلف القائلون بالعهوم .
(1 ) نُ ب : أصح وارجح .


(0) المل : آبة Mr .


$$
\begin{aligned}
& \text { Y0 } 6 \text { Y Y الأحقاث (V) }
\end{aligned}
$$

فقال قوم : أَراد أَهْم هطيعون له يوم القيامة . وهذا روى عن ابن عباس . وقال آخرون : هطيعون فى الدنيا ، واخختلف القـائلون بالطاعة فى الـدنيا فقّال بعضهـم : طاعة الكافر سجود ظله لله ، واحتجوا بقول الله عز وجل : [ وللِّهِ يسْجُدُ منْ فى السَّوَاتِ ، والأَرِِْ طَوْءًا وكرْهًا
(1) وظالَكهمُ بالغُلُوٌِ والآصالِ

وقـل آخرون : إن هعناه أَن كل ها خلق الهُ تعالى ففيه أَثر للصنعة قائم ، وهميسم للعبودية شاهد أَن له اله
 ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم 6



بـأَلسنتهم 6 وإما بـآثار الصنعة البينة فيهـم •
ومن هذا الباب قوله تبارك وتعالى : [ لا إكرا0

(Y) سئل أى الأكمال أْشضل
 rot: البقر (r)

قـال قوم : هذا خصصوص فن آَهل الكتاب لا يكرهون
 ابن عباس - رضى الله عنه - يز اه أَيضا خصوصـا





تعالى هذه الآية :

[ ${ }^{(1)}$ جاهد الكافريتن والمنافقين
ومن هذا البّابِ قوله تعالى : [ علم الإنسانَ ما 1 ما
 حقيقة ذلك . فقال بعنمهم : أَراد آحمَ عليه اللبّلام

و قـال بهغضهم : أَراد مححما صلن الله عليه وسلم

.0 : العا ( C )



وقال آخرون : هی عموم فن جميع الناس وهو
-الصحيح


- ${ }^{\text {( }}$ (1)

تـال قوم هذا خصوص فن جَهْجَاْ الغِفَارِىّ ورد على النْبى صلى اللهُ عليه وسلم يريد الإِسلام فـحلبت له سبع
 فذُ كِر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم وتـال هذه المقالة وقـاّل قوم : إنـه عموم فى كل كافر . واختلفوا فـ حقيقة
:
(1 (1) نى الأحلى معاء وما أثبناه هو ما في كتب الخديث . والمّى :
مذكر , وقد يوننث .



 حلا


 (Irr: (Iry.t
lov

فقـال قوم معناه أَن المؤهن يسمى الله على طعاهه فتـكون فبه البر كة والكافر بخلاف ذلك .
 والحرص عليها ؛ فجعل المؤهن لقناعته باليسير من الدنيا كالآكل فـ میى واحد . . والكافر لشُدة رغبته فى الدّلّيا كالآلا كل فـ سبعة أَمعاء .
وهذا القول أَضح الأَقوال ، ويشهد لصشته ما 1 رواه أَبو سعيد الخُدْرِّىِّ - رضى اللهُ عنه - قال : قال زسُول










 لالــان (مىی)

يبا رسول الله . فقال : إِن الخير لا يَأْتِى إلا بالخَخَرْ






(1) "يـأَ كلُ ولا يشبعُ

ونحو من هذا أَّضضا قول أَّى ذر : تـخضهُون ونقضم
(r) والموعد اله

والخضم الأَكل بالفـم كله فضربه مدالا للرغبة في
 كلقناعة ونيل البلْغة •ن العيش .

.


 وكل أكل ف اسعة ورغد خضم . و القضم الأكل بأطراف الأسنان . ( اللسان مادة خضم وتضم )

109
 وهو نحو المُنى الأَول . وقد يـلُّثى منهانـا الباب ما هوضوعه
 فإنها عند العربش كلُ شئ استمتع به


فى الشُريعة على ضربين :
أُحدهما : المتعة التى كانت مباحة في أَول الإِسالا م ، تـم نهى عنها ، ونسخت بالنكا والـولى


ولأَحِل هذا اللذى ذكرناه وقع الخخالاف فى قو له نُعانى :


 وأَن هنه الآية كالْى


Y ( Y ( Y )
b

والدليل على صحة قول الجماعة [ قوله تعالى
 فهذا المهر بإجماع ع
(Y)


هذا الباب لا تتم الفائدة التى قصصدناها ینه إلا . بمعرفة
 فيه مهارضة بعضه لبعضر ، وربما ولدت فيه إشكالا بحو ج العلماء إلى طلب التأُويل البعيد .

ونتننذكرالعلل كم هى ؟ ونذكر من كل نوع منها مثالا ، أَ, أَمثلة يستدل بها على غيرها إِن شاء اللهُ تعالى . اعلم أَن الحديت المأُؤور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الَصحابه والتَابعين لطم رضى الله عنهم تعرض كله ثالى علـ :

أَولـا : فساد الإِسناد . والثانية : من جهة نقل الحديت على معناه دون لفظهُ ، والثالثة : من جهة الجهل باللإعراب
 إِسقاط شیى من الحديـث لا يتم المثنى إِلا به والسادسة : أن ينقـل المحدث الُحنـيـث (1)ويغفل نقل السبـب الموجب
(1) فـ ط : أن ينقل الخدث بعض المديث :
 المحلث بعض الحديث ويغوته سطع بغضه . والثّامنة نقل !لحديـث هن الصحف دون لقاء النُيو خ

العــلة الأولى
وهى فساد الإِسناد 6 ووهذه العلة أَشهر العلل عند
 صح الحديث ، وليس كذلك ، فإنه قد يتغق أَّن يكون رواء الحديث •شهورين بالعدالة •عروفين بصتحة اللدين
 [ويعرض مع ذلك لأَحاديثهم أَعراض على .وجوه شَتَّ من غير قصل منهم إلى ذلك) على ما تراه فى بقية هذا الباب - إن شاة الله تعالي

والإِسناد يُرض له الفساد من أْوجه : هنها الإرسِسل وعدم الاتصآل . وهنها أَن يكون بعضى رواته ضاخب
 وغفلة ه 6 [أَو يكون(1) هنحرفا عن بعضهم ، فإن من كان مشهوراً بالتعصبب ، (1) فنب: أن يكرن .

كُم زوى حليثا فى تفضيل •ن يتعصب له ، ولم يرد هن غير طريقه لزم آّن يسترابَ به ، وذلك ألن إِفراط عصبية الإنسان لمن يتعصب له 6 وشدة محبته فيه ( يححمله (1) على افتنعال الحديّث ، وإِن لم يفتعله بدلّه وغير" بعض حروفه كنحو هl فعلت الشيعة . فإنهم رووا أَحاديث كثيرة فى تفضيل على رضى الله عنه ، ووجوب الخالافة له ينكرها أَهل المنة روايتههم أَن نجْمًا سقط على عهل رسول الله صلى الله
 فهو الخليفة بعدى 6 فنظروا فإذا هو قد سقط في دار

فأَنزل الله تعالى : [ والنَّجْمر إذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُمُ

$$
\text { وَمَا غَوَى [ }{ }^{\text {غr }}
$$

فهذا حليـث لا يشك ذو لب في أنه مصنوع مركب
على الآية)
(1) ف ف ب بحهله.

- (Y) (Y)
. 1 : 1 ( F )



وكالذى فغلت المثتزلة فإنهم تمجاوزوا تغيير الحلديث إلى أَن رامُوا تغيير القر آن فلم يصح لم ذلك فى القر آن



 = اللى ابنعباس . وابن عباس حينثذ عنده سنتان .
 ( ) ساتط من ب ب . Y : الفلت ( C (






 القراعات الشاذة برفضها بعض العلماء ، وبصححها بعض ويقبلها فُربق ؛ وِيزيفها فريق آخبر .





وقالوا فى قوله تعالى : [ وَلَقَذْ ذَرَاْنَا لجَهْتُم كَيْراً من
الجنّ" والإنْسِ ] (1)
إن •عناه : دفعنا ، و أْنشدوا تول المثَتُب :
 وترأ ألحسن البصرى ( قال عذابى أصيب به من أساء من الإساءة .





 خخلّ. المر هأفعاله . وإن أساء فلا فعل فيه لة نعالى .


 على النى وهى قراءة مر دودة مبنية على مذهب باطل .


وأقول لا يتعن على هذه القراءة أن 'تكون مانافية ، بل تحتمل وجوها



. IV9 : الآعر اف (1)

تتُول إذا ذرأتُ لها وَضِينيو هـــنا دِينُــــه أَبدا ودِيني
 غير مُعجَمةٍ ؛ و كذلك روى بيت المُقَبِ بدال غير معجمة ، وإِنا ذر أَنا بالذال دعجمة معمنى خلقنا . وتَ روى عن بغضهم آَنه قر اً : ( ولقد درأنا ) باللدال غير دیجمة .

ومما يبعث على الاسترابة بنقل الناقل أَن يُعلمَ منه حرص على اللدنيا وتهافت على الاتصصال بالملـلوك ، ونيل
 يؤون عليه التغيير والتبديل والإفتعال للححيث والككذب
(1 (1 روى أيضاً : أهذا دأبه أبدآ ودينى ؟ وهو في هذا البيت يذكرّ



 انظر خزانة الأدب \&-4YQ ـ الشعر والثعر اء لابن تتيبة .
 النى يجعل للعبد اخختبارآ مطلقاً وأنه خألق لأنعاله .

حرصا على هكسب بحصل عليه ، ألا ترى إلى قول
القائل :
رلستُ وإن قُرُبْتُ يوما ببــائع
خلاقى ولا دينى ابتغـــــاة التحبب
ويعتـــده قــوم كثير تنجــــارة وعمنعني من ذالك دبنى وهنصبى

وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو هذا




وتد روى أن قوهاً من الفرس واليهود وغبرهم لمـا
 لا سبتل إلى مناصبته رجعوا إله الحبلة والمكبدة ، فأظظهروا
: (1)
 ون الموانقات للشاطبي ع- 11 أنه موضوع (r) فـ ط : ظهر وعم ، وموخ وأذل :
ivi

الإسلام [ [عن (1)] غيرر رغبة فيه ، وأَخذوا أَنفسهم بالتعبد والتتشَف . فلما حمد الناس طرائقهم ولدوا الأحاديث والمقالت ، وفرقوا الناس فرقا .وأَكثر ذلك فى السبعة كما يححى عن عبد الله بن سبإِ اليهودى آنه
 فلW أَخبر ، (r) بدماغه مصزوراف فِ سبعين صرة ما صدقنا بوته ، ولا كِوت
 في كتاب الله فُصـارت مقالة يُعرف أهللها بالسبئية (r). وإذا كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ينشيد قى الحديث ويتوعد عليه ، والزمان زمان والضحابة متوافرون ، والبدع لم تظهر ، والناس فى القرن الذى
 بالحال فى الأزمنة التى ذهها وقد كثرت البدل علت وقلت . الأَمانة


( , إنا غاب ولم مكت
ivy

وكلبخارى (1) - رحمه الله - فی هذا الباب عناه مشُكور
 انتقدوا الحديث وحررّوه ، ونبهوا على ضهفاء المحلدثين والمتهمين, بالكذب حتى ضـج هن ذلك من كان فـ عصرهم ،، وكان ذلكُ أَحد الأسبابِ التّى أَوغرت صلور الفقهاءٍ على البخارى ، فلم يزالوا يرصدون له المكاره







 ورحل في طلب المديث الى الحجاز ومصر والشام والعر اق ، ، وتونى بظاهر

 الحمدئن . والطبقات .



 - ولد بقرية قرب الأنبار وتوفى بالمدينة سنة


حتى أَمكنتهم فيه فرصة بكلمة قالما فكفرَّوه ، وامتنحنوه وطردودْ من موضع إلى موضع ، وحتى حَمَل بعضَ الناسن قَلَقُهُ من ذلك على أَنْ قـل :

ولابْن مُعين فن الرجال مقالـَـةٌ
سَيُسْألَُ عنها والمـليلكُ شـهـيلُ
فـإن يكُ حَقَّــا قولُه فَهُو غيبـةُ
وإن يكُ زورًا فالعقابُ شَـــــدِيدُ
وَمَا أَخْلْقَّ قائلْ هذا الشعر بـأَن يكون دفع مغرها


, أَالا يكون فـ ذلك ملوما ، بل مشكورًا


 ( اللسان رغا ، حسا) ،
(r) با بـن القوسِّن ساتط من ط

العــلة الثـــانبة
وهى نقّل الكحديث على المعني دون لفظ (1المحاًّث

 المححدنـبن لا يـر اعون أَلفاظ النبى صلى اللهُ عليه وسلم التى
 أُخَ (؛) ولذلك نـجد الحدبث الواحد فـ المعنى الواحد يرد بــُلفاظ شتى ؛ ولغات مختنلفة يزيد بعض ألفـاظها على بعض ، على أَن اختلاف أَلفاظ الحديـث قد بِعرض من أَجل تكرير النبى صلى الله عليه وسلم [ له (0) " ${ }^{(0)}$ فى ، وol كان من الحديث بهد الصفة

مجا لس.منتّلفة (1) فليس, كالمنا فيه ، وإنا كلامنا في الختلاون الألْفاظ الذى (v) يعرض غن أَّجل نقل الجديـث على المعنى .
. (1)

(r) (r)
.

.

- هكذا ذ ب (V)

ووجه الغلط الو اقع من هنه الجهِة أَن الناس يتفاضلونت

 الموراة(1) الحديـث من النبي صلى اللهُ عليه وسلم ، آَّو من
 فإذا (r)عبرعن ذلك المعى النّى تصبور في نفسه بـأْفاظ
 A
 وقد نكون فبه اللفظة المشتر كة النى تقغ على الثنىء



$$
\begin{aligned}
& \text { - الرأو (1) } \\
& \text {. } \\
& \text {. (من غبر ) : b }
\end{aligned}
$$









قال الله ثز وجل :
وقال جرير :

ولكنا نُعض السيفتَ منها بــنُسُّقُ

ويثال : عفا المنز ل : إذا درس . قالل زهير :
(0) ${ }^{(0)}$
(1) زبادة فـ بو ط .
(r) (r) ف ب قلالوا وخففوا وكذا فـ ط .


( ) ) سبق شُرح هذ! المبيت
(0) هذا حلر بيت عجزه ( فيمن فالقو ادم فالمساء ) .



 فإذا أَدى معیى ما نـبدع دون لفظه بعينه كان قـد روى عنه ضلد مبا أُّاده غيرُ عامن .

ولو أَدى لِفظّه بعينه لأَوَّك أَن بيُهم هنه الآخر Ll

وقد عال (1) صلى الله عليه وسلم ، آَن هذا سِيعرضن بعده . فقال محذرا هن ذلك ( نضَّر المُ امرأُ سمع مثالىى
 عُبَلْغ

وهن نـحو هذا ما روى عنه صلى الله عليه ونسلم ( الّن الم
 نُعم . فلها آَدبر الرجل قآل : ردوه على : ثلما رجع تآل : - (1)
(Y)








 وقد روواه بحضهم الجحرانُ بغم النون ؛ وزعم الجحران : الفر ج ذكر ذلك ابنُ قتيبة (؛)














iv9
 شَى


 فإذا لم يـجدوا سبيلا إلى تصحيح هانه الـدعوى لم يلز م

 والإباحة التى خالفت بينهما ععلقة بشر ط الطهار ة من
 الرتفعت الإباحة التى كانت ملعقة به فاستويا هع اً في اللتحريـم لارتماع السبب اللى فرق قينهـا ، وها


 خهالف الصو اب .



التحريم . لأَن النبيـن إِنا خالف الخمر بشر طا عدم الاسكار ، فلما ذهب السببـ ، والشُرط الذى فرق بينهما
 إباحة الخخمر قبل وجود الإِسكار فى النبيذ فكذللك قول عائشة - رضى اللّه عنها - لا يلز م هـنه إِباحة نكا
 لو أَنْ رجالا كان همه ثوبان . أَّحدهما فيه نجاسة [ تـحرم
 به ، ثـم أَصابـت الثنالى نـجاسة فقال له قائل قـ حرهـ
 صار مشّل [ الثوبج - المفرق بينهـها

وقل مجاء فى حديـث النبي صلى اللهُ عليه وسلم ما ينحو زهحو هذا ، وإِن لم يكن مثله هن جميع الوجوه ، وذلك

(1 ) ساقط من الأصل .
 - ط

(1) شهر

يريد بششهر الصهر : رمضهـان ، وليس المراد أَنْ شُهر



كل خان ثبالِثة أَيام يحصوهها من كل شهر .
ومن مريـف هن أَن النبى

 في البسحاب



.
(

: (0)


ولنذلك قال اسحاقَ (1) بن سوُيَد الفققيه : بريت



و أَعلم أَن ذالك من الصو الِ

به أَرجو غدا حسن الثــوّا ب
وقد جعل بعض (r) العلماء من هذا البا ب الحودِث











. (Ya1 (الأسمأه و ( )
int




 "


وهى الجهل بالإعرابِ ،ومبانى (r) كالام العرب وبهـجازاتيا




(1) (1)




$$
\text { ( }) \text { ز زاه برواية مسلم . }
$$

(Y) ( ${ }^{(r)}$



-ن الصواب






 المحدث الْأَّول . أَلا ترى أَنْ قَوله صلى اللّه =لميه وسلم :


(1) ن ط :


 ( ( (
 لا بقتل قرشتى صبر' بعد هذا ا'بو م إلى يوم القباهة







واللـحز : اللمغة . قال الشناعر :
وol هأِ هذا الشُوق إلا حماهة

صَدُو حُ الضهحَى معروفة اللصن لُ تزل
تقود الموى من مُسعد ويقوددها (i)



 (r)






وكذلك قوله تعالى :

 l أَخذذ

 به بينة

بدل تبكت. ويروى سمر بالرفع صفة طـمامة، وفبه إشارة !!



 نسعدها
( الأمالى
(1) المرسلات : 10 مكر رة .

- فـ (Y)
 اللهبارة ككلها جملة واحلة مسلطا علها النْفى $\therefore$

وكألك


ذلك الوذت دونذ تأَخحر (r)




$$
: \mathrm{J}
$$

فإن تَرفُقِى بِا هند فالرفقُ أَيْهُ

فـنَّت 'طالاق - والطلاوق عزتـــة


- ( لو (1)
(r) (r) لأنه لا نعايت ولأن أن مصلربة والمصدر المؤولعلةللطناقأى

新
.




ins

نهی تكاك نطليقات .


 , التـأُخير

وإذا نصب الثزكة ورفع الثالث لم ينو بثّلاث

 فلم يكن فى هذا الككام ما يدل على بَأَن هذا المطلق عَزَم على الثلاث ، فتَضى عليه بواحدة وقد كـكن أَيضاً أَنٍ

فـأنـت طلاق (r)ثلاوث ، والطالوق عزيمة ، فيلزم



-

- ز ز ( )

119

العـــلة لالرابعـة

وهى التصحينف




 رَنح المنصوب؟ ؛ ونصب المرفوع ع كما قلنا - فأتملّبت
 T T
 يكن بين المعنيبن بالمتضادين غير الحركة أَو النقـطة
 بنتح الراء إِذا كان مفعولا



وثى الحّيـث كان رسول اللّه صلى النّهُ علمه وسلم م :
(1)
 المحذِّثِين نحو. ها روى (t)

 كِرْمان . وإنما خوز بالز ایى هعجهة (a)








- الأصلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { ( } \\
& \text {. . }
\end{aligned}
$$




ويدل عليه قوهل الشاعر :



الكلؤلؤ ، ولا وجه كللحبائل ههنا . لأَن الحجائل عند العرب؛
الشبّالك التى يِصاد بها الوحشن واحذها حبالة . . وهن
كلام الدرب : [ خَشَّ ذُؤالة بالحبالة ] [1) ، وإِنما مو

=


 فهر معرثة ممنوع من الصرف . والحبالة مابصاد به من الثشبالك : ومعناه : تعیع ; هب ( اللسان : ذاله )
(


 .

الصنحيح : ( نـحن ينوم القيامة على كذا أنْظر ) ${ }^{\text {(r) }}$
 أَاكْير ,








(1) (1)

 ( ${ }^{\text {( } r \text { ) }}$
(r) (r) ( الحديث (




 وهذا النوع أَّيضا قد ور دت منه أَشِياءٌ كثيرة فى الْحديـث كنـحو ها رواه قوم عن ابن مسعود [ أَنه سئل عن لميلة
(1) ${ }^{\text {(1) }}$

وروى عنه| هن طريق آخد, " أَنه ر أَى قوها هن الزُطٍ "
 فهذا الحديت ت يدل على أَنه شهدها ؛ والأُول يذل علّ


 إنَ امسجو

 - dea

ونى هسند الإمام أمهد الـ





$$
(\{0 \wedge \subset\{00
$$

أَنه لم يُّهْهـها . فالحديثان كما ترى متعارضـان ، ورإِما
 أَسقط منه كلهة رواها غيره ، وإِنما الحديدث ( ماشهجدها منا .

العــلة الســـادسة

 الحديث آخر كنـحو ها رواد قوم من أَن النُبي صلى الش



(1) فـ ب ( أثر بغغل ) بدل ا"و او وهو ترريف .
(r)





 . بنسقون . انظر ألقرطبى 1Eへ-T

وقله وردت عنه الروايات من طرَق شتي أَنه هنين عن


 - فـجازاهم . مثال فعلهم

-قَل
وقـد ذهب بعض العلماء فى قوله صلى اللهُعليه وسلم

 الWله عليه وسلم هر بُرجل وهو يلطم وجه عبده وهو ينقول :
 وسلم : " إذا ضرب أَحدك عبلده فليتق الوجه فإِن اللّ

 النسبه أْ
尼
 ( )

أَّجدهما :أَنه قد جاءَ فى حدبـث آخر : زا خلق آدم على


.

 I



 ويتجوز أَن يكون على آدم فالغرض هن الْحديـت الرد على الدَّهُرْية واليهود
( ( ) سبفت تخريج هذا الحدبث




سنة Y!؛ هـ



-عليه وسد
فوجه الرد على الدهرية هن وجهين :






خ خلمته



 ووجه الرذذ منه على الليهود . أَن اليهود كانوا يزَعمون ، أْن T T

.
( )
 خلقّه فى أَول أَهرد على صور ته التى كان عليها عند هبوطه

 قولم م- وهو نتحو ما ذهب إليه الدهرية من أَنْ لُلنغس والطبيعة أَفعالا غير فعل واللهُ تعالى . هأَفادنا أَبِضاً بـطالان قولهم --- و أَعلمنا أَنْ اللهَ تعالى خلقـه ، وخلق جمبيع أَفعاله . فهذا ها في الهـاء من القول إذا كانت غعائدة (r) على آدم صلى الله عليه وسلم وإذا كانت عائدة على الله تعالى كانـت
 والتخخصيص ، لا علي هنى آخر مما يسبق إليه (!) الوه



. (1)
(
(r) (r)
( ) ( ) فـ ط : إلى الوهم :
. a : b ( c )
199

.

 شرف الحيوانٍ على الجماد ، وشرف الإِنسان على سائر
 نو ع الإِنسان ، وشرف آدم على جميع بنيه بـأن خلقـه






(1) ( الفرقا
-
-
.Vo: (£)
(0) الحِر :

له صاجلدن
Y. $\cdot$

عليه السالام بِإضافة صورته إلى اللّ تصالى على هذه المنزلة
التى تغرد بها دون غيرد .
 ، وقوله :




وجكين :

بالجهات كقوللك صورة زيدل وصورة عمر ]



117: : ( 1 :
(Y)

(
 (0) ما بِّن القوسِّن فـ أ أساقط من ب .
$8 \cdot 1$

أَمرك؟ ، و كيفِ كانت صورة قصتك ؟ يريدون بنلـلك
. الصغنة

 لا تـحخديلد فيه .
 القوول فيها ؟





أَمرهن هن أَهسر هن هلَّ كُه


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$



فيكوز تهإلى كمي*نى قولنا فيه إنه خليفة الله . وهانه التـنَّوَيلات كلها لاتقتضين تشبيها ، ولا تحديدا. فإِن قلنت فكيفت تصهنح بالحليتث المروى״ عنه صلي اللّ

 عليه ؟
 -عنينين :-

 رأَيت رقى [ و أَنا فـن أَحسن صورة .

والثنانى : أَن يكون قوله (') فى أَحسن صبورة راجعاً
 على :أَحسن حبفة فتكون الصورة مكّى الصفة التى لا توجب تحديلداً كما ذكرنا =
(1) با بـن القوستن في ب وط ساتط في 1 . Y.

فيـجوز أَن يكون قولك فـ الـن

رآَّت زيـا وهو

قـال الشاءر :


فإِذا كان التُقدير رأَيت رنى و أَنا فى أَحسن ضصورة كان
 رؤية الله تعالى على الصورة التى هم عليها حتى ينقلو! إلى صبور أُخر غِير صورهم 6

 (1) ( (

 (Y) (

فعجَّل الله تدعالم نُبْية صلى اللهُ عليه وسلج هذه اللكر امة قبل يوم القيامة خصوصا دون البشر ختى ر آه وشاهده ؛



 صورة "أَدرك عند لقاء الملك ؟ فيقول : خير صورة .
 . إلىّ
 الْ نرب ذون تكلف . ولا خرو ج هن دستعمل إلى تعسف (r) ورّد جاء فى بِضض الحديث : أَها كانت
(1) فـ ط زيادة (لا يسأل عما يفعل ) .




 -
r.o

رؤية الله فن المنام [ وبالثه التوفيق ]

العــلة السابعة
وهى أَن "يسهع المحلدث بعض الحدِيـث ك ويِفوتَهِ


 الدلار . والمر ألم والفرس (1)


$\therefore$ : (1)
\& 1 -V
( )






ف فلخ وو لُ يسهع أَوله م

وهـا غير هنـكر أَن يْرْ لأَنْ النبتي صلى اللهُ عليه


 هن قوله .

وهى نتّل الـحاـبث من الصحف (\&) دون لتاءٍ الشيو خ ، , الها


- ( $)$

ك( ( )
(؟ ) (؟ ط : المصتـ

وهذا أَيضطأبـاب عظم البلية والضهر














(

 .


وإن وجلدوا رجاله الناقلين له شُقات دشهورين بـالعدالة

6 فإن وجدوا له تـأويلا يحمل عليه فبلوه ولم ينـكروه وإن لم يـجدوا له تـأويلا إِلا على استكراه شديد ذسبوه إِلى غلط وقع فيه من بعض تلك الوجوه المتقدمة الذكر .

فهذه جملة القول فى هذا الباب [ وباللّه التوفيق ] ${ }^{\text {( }}$ •
( ( ) بالعفة ( هكذا فی ا ، ب ) ) . ونى ط ؛ بالفقه . .





هذا النوع إنما يكون فيا يعدم فيه وجود نص هن

 إذا أَعيـــا الفقيه وجــودُ نص نص تعلــق لا محــــــــالــة بالقياس والخخلاف العارض من هذا الموضع نوعـن : أَحدهما : الخالاف الواقع بين المنكرين للاجتهاد والقياس (r) والمثبتـن له .
والنوع الآخر : خلاف يعرض بين أَصحاب القـياس فى قباسهم كاختلاف المالكية والشافعية والـحنفية ونـحوهم فيعرض من ذلك أَنواع هن الخالاف عظيمة - وهذا الباب أُشهر هن أَن نطيل القول فيه .
( ( ( (Y) فـ ( (
:

 rir
 العقل فِها : فكيف بِّأنى القياس ؟






عليه وسلم جكهو ا فِها بالثقياس ، ولم بنّكر منهم أحلد ذلك .





فيه سواء .

الز بِب لأْنه مُ ينصن علهِ



الخالاف العارض هن هذا الموضع يتنوع أَولا نوعين : أَحدها : خلاوف عارض بين هن أَنكر النستخ وهن

وجميع أَهل السنة مشبتون له(1) ، وإِنا خالف فی ذلك

. العيان
والنوع الثانى : خالاف عارض بين القائلين بالنسخ ،
وهذا النوع الثانى ينقس م ثـلاثة أَوسام :
 كما يـجوز فى الأَمر والنهـى أَم لا
(1 ) استدل الموززون للنسخ بقول النه تعالى: (مُحرو النه مايساء ويثبت




 نأت بِر منها أو مثلها ) البقرة : الآية 1. 1. ( $\ddot{\text { ( }}$ ( منه أنه سيكونْ أو أْهه كان ، أو قص علينا من أخبار الأْم المـاضبة وأخبار riv
 القر T

والثالث : اختلافهم فى أَشياءً من القر آن والحبيـث. يذهب بعضهم إلى أَها نسخت ، وبعضهم إلى أَّها لم
(r).

الجلنة والنار والدساب والعقاب والبعث والـدُر وخلت السموات والأرضبن
 ساقط بن ا موجود ن ب ب .
( (Y) ( ( وما بنظق عن الموى ) النجم






 لا لا لا لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) النور : با


)



هذا النوع عن الخلاف يعرض من قبل أُشياءَ وسع اللّ فيها -- عز وجل -ـ على عباده ، و أباحها لم على على السان زبيـه

ص صلى الله عليه وسلم
كاختالف الناس فى الأذان والتكبير على الجنائز وتكبير التشريق ، ووجوه القراءات السبع ، ونـحو ذلك .
 . عليها ، وأَرشدت قارئ كتالِي هنا إليها



 لا رب غيرد ، ولا هعبود سواه
-تم جميع الكتابِ بتحمد اللّه وعَوْنه


هحمد نبيـه 6 وأَهله وسلم تسليِ ، وحسبنا الله

ونسم الو كبـل
ris



مصنهِ


## MY

## aren

© 4 ... ... ... ... ... ... ... ...
190 ... ... ... ... ... ... ... ... ...


كا كا كو لود يولد
r. 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


ا المؤمن يأكل فو معى واحه
|A| ... 1 ... ... ... ... ...
|r₹ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...

|v^ ... ... ... ... ... ... ... ...
119 ... ... ... ... ...
90 ........................................

Y 1 .... ... ... ....... ... ... ...


## صصنحة

ro "

 a


 -

## (ب)

 ه كعب بن سهد ه ه
Q1 ملت أدعأخرىوارفعانصوت دعوة لعـل أبا المغــرار منك كريب ه كعب بن سعد ه
a) بجبك ك! كــد كان بفعــل النه -
 -
IV! و لست وإن تربت يومأ بـانع

- IVI ويتقـــده لـــوم كثير تجــار




 Dالـياق بن سويد الفقيهه

صفهحة
رسـول اله والصايت حبـا به ارجــو غــدأ حسن الثواب ها اسيإفق بن سويل الفقيهر

إذا بشطط اللماء بأرض فــوم Dمع'وهة بن مالكه،
(ت)
 هِ الفر زد
1Y६ معى وعقام تتق الفهـلـ معلت


إلا شنت الو ان صرو وم مشـــيع
يطوف بها من جانبيها و تنــيـي

(ج)

(2)
! الهمهالك بز المارث المذلهِ
iry
(2)
 aأبر عطاه السندى
Jí
 هعلى بن عيرة الجزكهاه
 هعلى بن عيرة الجر قهه





## رمنخة




 هو أمر
كثور العذاب الفرد بضر به الندى تعل النـدى في متنـه وتحـدرا a
v. هو المذ ل الألاف من جو ناعط أسد هز نأ من الأر ضأور عرا ه أمرو الثقس
Vو من المت منهم تقل لاليت سيدهم (اعفيل بن العرندسه،
عل لا هب لا بنتسـى بمنــاره إذا سانه العود الباطلى جرجــرا ها امرو القيس هر ها
لا لا أعر نز ربر با تحورا مدامبهـا
 ه النابغة ه
 ها ذو الر هة هـ
بين هغان جـسلول مستجور

 "
إن التـلب له عرس . 1 انيــــــ (س)
 ها سلين بن ميمونه
 ه امرا القبس
(

( ع)
صفْحة

 "



( )
19 نلو أن لقان الحـــكيم تعرضت هـ ذو الر
 ها العباس بن عبد المطلببه،

( ل)

מ الْأعثى "
ir. ه الأعثى a
(ل)
 \# المرو القيس هِ

" اليس بن عرو وه
cy : نليس كعهــد النأار با أم مالك (أبو خراش هِ
ov . غدير جر ت في متنه الريع سلسل (أُوس بن حبر ها
 ها ذو الومة هو

0
لا


(
$A 1$


Av كلو أن ما المعى لُّدن معششــة (" المرؤ القيس
 \# أمر

 "أو س بن جهبر ه
41 لإلان تحى لا لمل D الذلبّة
 (| الذابغة الجعدي
 ه أبو كمير الهذلى
وزهر اه إن كفنينا نهو عيشهـا
ب. بكرت عليسه غلو i نو أيتسـه

 ه حورات الأنصصارىه
rr (1)
 -





## (p)

## ind



 ه النابغغ هر
 "ليـــده ها

! "اعبدة بن الطبيبه


 ها امرز القيس ها
 "النابغة ،
 " جري
 را النابغة هـ


 "التّب"
 "المث:

 "أبن مبادة"
 ها أبن مهادة 8



iv خوير بين ينتفـــــان المامـا
( ن)
مفندة
0
a اמكيّر a

0 1 نإن الك معــرر ق الیظــام نـإنى
a كثير a
 ها تريط بن أنيف A
OQ بلدر سمعــان كلسطاس الموازين



" ابن حتجر
 ها ابن أحر 1 ا
r 7 إذا ســــل عنه حـــدا شبـــة (اكعبا بن جعيله
 Dركب بن جعيله
 "ا كعب بن جعيل،


! يوم الثقيامة من ذى العرش رضواز'

 ار ولحت من دويننا ها كان ملثبسا
 تقول إذا در ات لهــا زضينى "المثقب، العبدى،
 - ابو الأسرد
(s)

Y4 عجبنا وكلنــا جا، هif من الدنيـا



 لتوســع أهلهــ أنطـا و مينـــا עا امرز الفيس ه


ابو الأسود اللدزل
ابو بكر الصمية -
ابو حنيفة -
إبو حيوة iv

أبو خراش 1 ال
ابو ذر الغنارى الو 109


ابو بيدة غ \& ش ش ،


أبو كبهو الهــنل 1.1
ابو بجــاز
 الأخنش ؛ ؛ ؛ ش
ايهاقِ بن سويه الفقيه


(ب)

(?)

(г)

$$
\begin{aligned}
& \text { تحسان بن ثابت }
\end{aligned}
$$


AI 1
(i)
( ${ }^{(1)}$

( ${ }^{\prime}$ )
ir السـول
( ش )
( )

(b)

طاروس 179 ق
( \& )

عبلد بن الطبيب عها vo المباس بن عبد المطلب
شعبة 191
الشعو 191

$$
\begin{aligned}
& \text { الز عغر ان نان iv }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r| خرات بات جبير }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عبه انهابن بأ و ه س } \\
& \text { عبد الوأرث بن معيل } 110 \\
& \text { rV } 6 \text { Y } 7 \text { 6 rv: } 6 \text { ir } \\
& \text { ع6اله بن أب ربا } \\
& \text { عقيل بن العر ندس با } \\
& \text { على بن أب طالب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1AT } 6 \\
& \text { عر بر بن عبد الفزيز } \\
& \text { عرو بن بن فايل '19 } 19 \text { شن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) } \\
& \text { فاطمة بـت حـت } \\
& \text { الفر ! } \\
& \text { الفرز.دل } \\
& \text { (ق) } \\
& \text { القرط } \\
& \text { نريط بن أنيف } 4 \text { ؛ شن } \\
& \text { (5) } \\
& \text { : }=\text { 气 } \\
& \text { اللـكـانى ؟ ؛ ش } \\
& \text { rq. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كهب بن سعد الغنو ى . } \\
& \text { (J) } \\
& \text { لبيد بن ريعة هب ث } \\
& \text { ( } p \text { ) } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

> in
> المئُب المبلى 149

> llv
> IVr 6 مسلر
> re ع بر می عانيه السلام
(ن)

الابابغة الجلدي
الالبابغة الذبيان



( ${ }^{(1)}$

هئام بن عرو الجو الئـ VV شو 117
(, )

$$
\text { وكيع بن 'أجرأ } 17 \text { ش }
$$

(v)




## YH4

| بوبر | المطبعة الحميدية | : | دبوانذ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| بِّو | دار الحقافة |  |  |
| بِبر و | دار صــادر |  | ديوان لبيــد |
| 0 | " $\quad \mathrm{D}$ |  | ديوان النابغة |
| القاهر |  |  | زهر الآداب - الحهر |
| D |  | (البكرى | سمط اللالّ - إلبو عبيد |
|  | المـكتبة النجارية |  |  |
| 0 | مطبعة حجازيى |  | نرح الر فى عل اللك'فية |
| - | مطبهة التو |  | شرح الحمامة للثير يز ى |
| (1) | مطبعة حـجاز ى |  |  |
| " | مطبعة بو لآ |  |  |
| بيروت | مكبة الحيسـاة | (19. | شرح شو اهد المغفى - الكد |
| القّاهره | دار احياه الـكتب العر بية | با |  |
| - | مكبعة التفدم |  |  |
| B | مكتبة نشر الثةافة الإسالكمية |  |  |
|  | دار الـكتابـ العربي |  | خضى الإسلام - إهحد أمي |
| الماهر | المطعة الحسينية |  | طبقات الشالفعية - السبك |
| * | مطبعة لجمنة التأليف والتّ جـر |  |  |
| * | مكتبة محمل صبيع |  | الفر |
| a | الخـبـانجى |  |  |
| نونس | المـكتبهة العتبة | ، |  |
| . الإهور | الحــلـبى |  | الكامل المبر د |
| اتلب |  | لالعبلونى | ككفـ الخفّا - اسلاعيل |
| است'نبول | وكالة المها'ر ف | خليفة | كشّف الظّبون - الحاجى |
| \% لالة:ا | مطبعة السع'دة |  | ككاءإ البــــر جانِ |
| برّ وبت | : صار |  | لـســـان العر با با |
| 'الةّأهر | دأر المعار فـ |  | بكالس ثلعب |
|  | وز ار |  | \% |
| لا |  |  | الغحتب لابن جنى |
| D | المطلبعة الومانـة | ابِّ خالو | غختصر شواذ القراهات - |
| بِّ و | مؤسسة الأعلهى |  | مرT- الجلنان - اليافقى |
| إلماهرة | المطبة المصر ية |  |  |
| D | دار المعار |  | مسـدن الإمام إحمد |
| بير.و | دار صـدو | . |  |
| - | دار الكاتب العربد |  | الثغ - ابن ه\% |


| الحاهر | الجلس الأعلى لالشم:ون الإلهالاهية |  |
| :---: | :---: | :---: |
| * | مككبة المغية المُر ية | مقالات الإسلامبيّ للأشعرى |
| - | بكتبة صبيع |  |
| 0 | الـ-1 | المنصف لابن جنى |
| بیِ ورت | مكتبة المد'ر | اللهاية لابن لالكّثيم |
| بِر وت | دار المُرفة |  |
| الفاهر | مطهة بو لاق |  |



3 : المضور
مصفته
$\qquad$
4 ... ... ... ... ... ... ... ... . 1 . - ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
 4 . ... .... ... .... ... .... 11 .... ... ... ... ... ... ... ... ...

الباب الأول
ir .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|r ... ... ... ...
|r ... ... ... ... ... ... .ل大
iv ... ... ... ... ... .... .... ...
 r. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Y8 ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ...

rq ... ... ... ... ... ... ...
Y 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

rq ... ... ... .... ... ....
r| ... ... ... ... ... ... ...
rr ... ... ... ... ...


re .............................
 Yミ

هـفـفة

 r9 ... ... ... ...







## الباب الــــــنى



## الباب الثالث

## صفغة

1-V ... ... ....... ... ... ........







 معالة المُو ية و القدر ية ، و مقالة وسط بِن المذهبن : شرح هذه المقانة 1. 1 سبب خطا الجبر بة و القدرية



## البابِ الو البع

i الحلاف العار ض من جهة العموم والمحبوص و نو نوعان



... ... ... ... ... ... ... ...


100.... ... ... ... ... .... ...

17. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

الباب انلحامس


صفهة
|v| ... ... ... ... ... ... ... ... ...
pvr : ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|vr ... ... ... ... ... ... ... كضل البذارى و مسلم وابن معين فن تنقية الحلديث
ivo .... ... .... .. ... ... ...

|nを: ... ... ... .... ...

19. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


 19 19 : ... .... ... ... ... ... ... .... 190. ... 19 ..................
 iqy ... ... ... ... ... ... ... ...



r•v ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Y•Y . ... ... .... ... ...


## الباب السادس


Yir ... ... ... .. ... ... . ... ..
rir .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ri \&-rir ... ... ... ... ... ... ... .... ... ........ ...

## الباب السابع

Y10
الملالان الهز رض من البل اللنّغ
PIV
المكرون
M $1 v$


## קفتة

riv ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |l|^ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 اللباب النامن
rr| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... الملاذ العار هو من لبل الإباسة
$\qquad$

