

 50008 becos 10000 50008
$\qquad$ isposeg 10 O
$\qquad$ 100000008










كتــب علمي خني ، غلسـفي ،

اجتماعي ، حليث
يغسر القرآن بالقرآن
تأليف：


## 

> منتورات
> -

$$
\begin{aligned}
& \text { け『•: }
\end{aligned}
$$

الطبعة الأولى الصحقة
حقوق الطبع والتقلد محفو ظة ومسبجلة للنانر
مla9V-2lziv

تمتـاز هذه الـطبعة عن غير ها بـالتحقين والتصحبيع الكـامل ولم وإضـانـات وتنيير ات هامة من تبل المؤلف والنانر



هكية ، وثي ثمان وتسعون آية
بِّمْ اللَّهِ الرُخْمْنِ الرَّحِيمر














الجزء الـسادس عشّر

## ( بـيــان )




 وتصة إدريس وما خصّهم به من نعمة الولاية كالنبوة والصدق والإختلاص ثم ذكـر
 لكن أخلانهم أعرضوا عن ذلك وأمملوا أمـر التوجـه إلى ربهم واتعبوا الشّهـوات فسوف يلقون غياً ويضل عنهم الرشد إلا ألن بتوب منهم تائب ويرجع إلى ربه فإنه يلحق بأمل النعمة
ثم ذكرِ نبذة من هفـوات أهل الغي وتحكمـاتهم كنفي المعاد ، وفـولهم :
 فالبيان في السورة أثبه شيء بيبان المدعي بإيراد أمئلته كأنه تيل : إن فلاناً







 تقستم الناس إلى ثلاث طوائف : اللنين أنعم الشَ عليهم من النيبين وأهل الإجتباء

 الشياطين وأوليأؤمم

والسورة مكية بلا ريب تدل على ذلك مضامين آيـاتها وتـد نقل على ذلـك

 الحروف فالحروف المشتُركة تكشف عن مضامين مشتركة
ويؤيد ذلك ما نجله من المناسبة والمـجـانسة بين هــنه اللسورة وســورة ص
 الأحـروف ومضامين السـور التي صدرت بهـا ، وكذا ما بين السور المشـتـركة في بعض هذه الحروف كهذه النسورة وسورة يس وتد اشتركتا في اليّاء ، وهذه اللسورة وسورة الشُوري وقد اششتركتا في العين

 رحمـة ربك المـذكور ، والمـراد بالـرحمة المتجـابته سببحـانه دعاء زاء زكـريـا على

التفصيل الذي تصشه بدليل توله تلواً : \$إذ نادى ربيه


 ويشعر بذلك قوله الآتي : (فخخرج على قومه من المحرابي) وقيل : إن العناية في التعبير بالنداء أنه تصور نفسه بعيداً منه تعالى بذنوبــيـه وأحوأله المسيئة كما يكون حال من يخاف عذابه
قوله تعالى : وهالى ربا إني وهن المظم منيه إلى آخر الآية ، تمهيد لمـا

وتد قدم قوله : وارب| للاسترحام في مفتَ الدعاء ، والتأكيد بأن للدلالة
 لأنه الُدعامة التي يعتمد عليها البلدن في حركته وسكونه ، ولم يقل : العـظام مني ولا عظمي للدلالة على الجنس ولئتي بالتفصيل بعد الإجمالك وقوله : واواشتعـل الرأس شيبـاً الاشتعال انتــــار شواظ النـار ولهيبها في

الجزء الْسادس عشر
 الالاستعارات والمعنى اشتُعل الشُيب في الرأس وانتشتر ، كمـا يتشتر شـعـاع النار ، وكأن المـراد بالشُعاع الشُواظ واللهيب




 على أي حالل مصدر مضاف إلى المفعول

 في طاعتك والمعنى الأول أظهر

 ووابعله ربَ رضياًّه






عقــ

 على أن امرأته على كونها عاقرأ جازيت حين الدعاء سن العا




فمجموع لا مهًّده للدعاء يؤل إلى فصلين أححدهما أن الن سبحانه عوّده الاستجابة

 فصلٌُ مستقلُ
توله تعالى : وانهب لي من لدنك وليًا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله











 اجعله رب محلى بالعلم النافع والعممل الصالح






ولا يرتاب المتدبر في الأيتين أن الذي دعا زكا هو ما شـاهله من حـالل مريم وكـرامتها على النَ سبحـانه في عبـوديتها وإخـلاصهـا

الـجزء السادس عشر
العمل فأحب أن يخلفه خلف له من القرب والكرامـة ما شُـاهد مثله في مـريم ثم ثم

 كل مهمة ففزع إلى ربه بالدُعاء واستيهاب ذرية طيبية





 الـخ ، ولد صلني يرثن

 أيس أن يولد له من امرأته نطلب من من يرثه ويقوم من سائر الناس
 من لدنك ذرية طيبة) في طلب الولد .
على أن التعبيـر بمثل وهمب لي










تبل : هوفاني خفت الموالي من وارئي ع على ما سيأتي من البيان إن شاء الذ وأما تول من قال : إن المراد به وراثة النبوة وإنه طلب من ربـه أن أن يهب لـ


 النبوة ؟
على أن النبوة مما لا يورث بالنسبب وهو ظاهر ولو أصلع ذلــك بأن المـراد




 لداعيه كما مرّ .
ويقرب منه في الفساد قول من قــال : إن المراد بـه ورايثة العلم وإنـ طلب
 وكـرامة فيعجبـه ذلك فيـطلبـ من ربه ولــدأ يرئـه علــه من دون أي منــاسبـــة بين
الداعي والمدعو إليه .
 العمل الصـالح ومجموع العلم النانع والعمل الصـالح يقرب مما شامـــهـ من مريم من الإخلاص والعبادة والكرمة .
 العلم النانع والعمل الصـالح لمكان الإطلاق ، وإنما الإنسـان المحسن عملا مـا مـع النضض عن العلم مرضي العمل ولا يسمى مرضياً مطلقاً البتة ، ونظير ذلك القـولِ بأن المراد بالرضي المرضيُ عند الناس


 والكرامة لا أن يطلب ولداً ينتل إليه ما لنفسه من القنرب والكرامة.

الجزء الـسادس عشر








 بالنسبب ونحوه فهي قنية اجتماعية ومن أمتعة الـحياة الدنيا نظيـر المال فـلا ولا جلوى لصرف الوراثة في الآية عن وراثة المال إلى ورائة الحخلانة والملكك .

 زكريا ويحى بل كانت الروم مستولية عليهم حاكمة فيهم








والقول بأنه خافـ أن يصـرف موأليـه ما لـه بعد مـوته فيمـا لا ينبغي فطلب
 صار المال مال الوأرث نصرفه على ذمته صواباً أو خطأ ولا مؤأخذة في ذلك علا على الميت ولا عتاب .
 كله في سبيـل الش ويتركُ بني عمـه الأشرار خـائبين لـسوء أحــوالهـم وتبح أفعـالهم
 وبقاء النبوّة في أولاده



 (1) ${ }^{(1)}$


 ينصـرونهم|(") ، والمراد بــه ولاية النصـرة ، وقيلـت بـالأمر والنهي في قـوله
 المنكرب大(「) ، وألمراد ولاية التدبير . إلى غير ذلك



 على المطلوب الأصلي وكفى به سقوطاً للكلام
وبالجمملة ، العناية إنما هي متعلقة بإفادة طلب الولند ، وأما الورائة المــالية



 الغرور

وأمـا طلب الولــد فهو ممـا فطر المه عليـه النـوع الإِنسـاني ســواء في ذلــك


الجزء السادس عشّر
فيهم ما يدعوهم إليه ، فالواحد منهم لو لم ينحرف طباعه ينساق إلى طلب الولد
 الحياة - وهذا هو الإرث ـ الستيلاء نفسه وعيش شـخصه هذا












 وامرأتي عاقر فقالَ : هب لي من لدنك وليُّا يرني
 النبي الكريم ألجل من أنّ يطلب الولــد ليرث مـاله نهـو إنما طُلبه ليرث النبـوة أو العلم أو العبادة والكرامنة
تلت : لا دليل من جهة الـيباق اللفظي على كون المراد بالرزة في في تروله :







العادية فهذا هو الداعي لزكريا بتّنغ إلى طلب ذرّية طيبة وولد رضي الوا


 بالطّيب في قوله : هوذرّية طيّبة
وتد أفاد مقصوده هذا على ما ما حكي عنه في في سورة آله









 وكفى به سقوطاً للنكاملام








وفي الآية دلالة على أن الله مبـحـانه هـو الذي سمّــاه يحيى ، وهو قـولـ

الجزءء السادس عثر
 من قبل سماًّا أي شريكأ ني الاسم







 والغلومية ، قال تعالى : وأنَى بكون لي غلامه . ثالل : واغتلم الغلام : إذا بلغ حذ الغلمة . انتهى
وقال في المجمع : العتّيّ والعسيَ بمعنى يُقال : عتا يعتو عتواً وعتياً وعسا



 الستعجاب البشُري واستفسار خصوصياتها دون الإِستباد والإنكار فإنِ من بشُر بما




 (T)

قونه تعالىى : ووال كذلك تال ربك هو عليَ هيّن وتد خلقتك من قبل ولم


 ريب فيه


 وامرأة عاقر هيّن سهل عليه




 الاستعجباب



 وجوه لا يساعد عليها السيان





 الأنبياء معصومون بعصمة الثهية ليس للششيطان أن يتصرف ني نفوس


الجزء السادس عشر
 أيام من غير ذكر اله وهو سوي أي صحتيح سليم من غير مرض وآفة






 بكرة وعشياً

 بسرعة ، وأصله من قولهم : الوحى الوحى أي الإسراع الإســراع . انتهى ومعنى الأية ظاهر
قوله تعالى : وايا يحيى خذ الكتاب بقوةه قد تكـر ر في كلامـه تعالى ذـكـر



 والعمل بما فيه من الأحكام بالعناية والاهتمام
وفي الككلام حذف وإيجاز رعاية للاختصسار ، والتقلير : فلما وهبنا له يحيى
 أن يكون المراد بالكتاب التوراة أو هي وسائر كتب الأنبياء فإن الكتاب الـي الـنـي كان يشتمل على الشريعة يومئذ هو الثوراة (0) توله تعالُى : ولوآتيناه الحكم صبيـاُ وحنانـأ من لدنـا وزكاةه فتّـر الحكم
(0) وليس من البعيد أن يكرن له


9r : البقرة) (
Ir : البقرة : (r)

بالفهم وبالعقل وبالحكمة وبمعرنة آداب الخدمة وبالفراسة الصادةت وبالنبوة، لكن



 دليل من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى على شيء من ذلك .


 الحقة الإلهية وانكشاف ما هو تحت أستار الغيب بالنسبة إلى الأنظار العادية ولعله إليه مرجـع تفسير الحكم بـالفهم . وعلى هذا يكـون المعنى إنا أعـطينـاه العلم بالمعارف الحققيقية وهو صبي لم يبلغ الحلم بعد .


 الحّنان المنّان وحنانيك إشفاقاًا بعل إنثفاق .
وفسّر الحنان في الأية بالرحمة ولعل المراد بها النبوة أو الــولاية كـقول نوح





 فيدلّ على أنه كان لَّ سبحانه حنان خاص به على ما يفيده تنكير الكلمة


الجزء النسادس عشر
 والككلمة إنما تستعمل فيما لا مجرى فيه للأسبابب الطبيعية العـادية أو لا نـلـي








 من الذنوب











 بقوله : أي عاصياً لربه ليس على ما ما ينبغي

 الأمن خلوّ المححل مما يكرهه الإِنسان ويخاف منه والُسلام كون المححل بحيث كل
$Y$

ما يلقاه الإِنسان فيه فهو يلائمه من غير أن يكرهه ويخاف منه



 يبعث حياً فيحيى فيها بحقيقة الحياة ولا نصب ولا تعب .




في حالل حياته بالتِّه .

## ( بحتث روائي )

في المجمع : وروي غن أمير المؤمنين بـئِد أنه قال في دعائه : أسألك يـا
 حديث قال : وكهعيص معناه أنا الكافي الهادي الوليُيٌ العالُم الصادق الون الوعد







 الأحديث حرف اليّاء ، وقد تقدم في بيان الآية بعض الإشارة


# الجزء السادس عشر 

لم يكن دعائي خائباً عندك
وني المجمع في قولـه : ڭوإني خفت الموالي

 أقول : وبه قرأ جمع من الصحابة والتابي




 الحديث
أقـول : مضمون الــرواية مـروي بطرق من الشيعـة وغيرهم ، واستــلالهـا عليها السلام مبني على كـي













 صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء ميختصة بالمال كالمنمولات العـرفية
r





السماوات والأرض)

 أنهم يورّثون المال لا يعوّل عليها عند النقاد


 كلام النصادق
















الجزء السادس عشر
 فليس الكلام في كونه حقيبة لغوية في شيء أو مجازاً مشهوراً أو غيـر مشهور ولا




 عنها أو يعَنْها على ما قدمنا توضيحه في بيان الآية


 استعمالل الورائة في النبوة والرسالة في كتاب ولا سنا






 دلالة اللفظ بحسب الاستعمهال
 ينخصر فيها الجُعل التشتريعي لا سيما مع مخالفق ألكتـابـب وهذه كلهـا أمور مبينـة في علم الأصول




وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الده ذنـنِّن قال : إن زكريا لما

دعـا ربه أن بهبِ لـه ذكراً فنــادته الهــلائكة بمـا نادتـه به أحبـ أن أن يعلم أن ذلـك


 حين سألوه عن هعنى الوحي فقال : منه وحي النُبوة ومنه وحي الإلهام ومنـه وحي




 عن أبي الْحسن الزخا بـّغ
 جبل مرفوعاً ، وروي أيضاً ما في معناه عن ابن عباس عن النـي
 خـرج إليَ فـأجــت النـظر إليـه وجعلت أنـطر إلى رأسـه ورجليـه لأصف قـامتـه

 أربعين سنة) فقد يجـون فيز أن يؤتى الحكمة وهـو صبي ، ويجوز أن يؤتى الحكـهـة وهو ابن أربعين سنة
أقول : وفي الرواية تفسير الحكمب بالحكمة فتؤيذ ما قدمناه .

وفي اللدر المنثور أخرج عبد الر ألم


 أذنب يحيى بن زكريا تطُ ولا همُّ بامرأة



الجزء المسادس عشر
أو همُ بخطيئة إلا يحيى بن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها




 الدموع مجرى في وجهه

يحيى بـن زكريا والحسين بن علي ، وحمرتها بكاؤها .
 وكان قاتل يحيى ولد زنا وقاتل الحسين ولد زنـ الـا
وفيه أخرج الحاكم وابن عساكر عن ابنٍ عباس قال : أوحى اله إلى مـلى محمد

 عنى بقوله في يحي : واوحنانا من لدنا وزكاة
 . يحى . الحـديث

وني عيون الأخبار بإسناده إلى ياسر الخادم قال : سمعت ألبا الحسن الرضا

 أحكاماً لم يرها في دار الدنيا الديا .


 ولدت ويوم أموت ويوم ابعث حياً

## ( قصة زكريا في القرآن )

 أول سورة مريم بـالعبوديـة ، وذكره في مــورة الأنعام في عـداد الآنبياء وعــدّه من


 عبادتها وكـرامتها عنـد الشا ما رأى .


 مريم أنى لك هذا قالُت هو من عند اله إن السَ يرزق من يشاء بغير حسابيا هناللك دعا زكريا ربه وسأله أن يهب لـه من من امرأته ذرية طيبةوكان هو شيهاً
 ألند يبشر
 كذلك وخرج على قومه من المحراب وأشار إليهم أن سبحوا بكــرة وعشياً وأصلع الس له زوجه فولدت له يحيى عليهما السلام(')(T)(T)




 وحبلها بالمسيِ وقالوا : هو وحذه كان المتـردد إليها الــداخل عليهـا ، وقيل غيـر ذلك


$$
11-Y:(Y)
$$

(I) آل عمران :

الجزء السادس عشر

## ( قصة يحيى عليه السلام في القرآن )

1 ـ اللثنـاء عليه : ذكـره الله في بضعة مـواضع من كـلاهمه وأثنى عليـه ثنـاء









 فلم يتزوج تُط ولا ألهاه شيء من ملاذ الدنيا .

 التوبة ويأمر هم بالتقوى حتى استشهل بينّغي .


 وطلبت من الملك رأس يحيى وألحت عليه فأمر به فذبح وأهلي إليها رأسه





$$
\begin{aligned}
& 10-r:(r) \\
& \text { q. : : }
\end{aligned}
$$

ra: : الآل عهـران (1)
AV-A0: : الأنعام ( H (

وفي اللروايات نوادر كثيرة من زهده وتنسكه وبكائه من خشيـة اله ومواعـظه وحكهـ
r ـ تصة زكريا ويحع في الإنجيلِ : قال(") : كان في أيام هيرودُس ملك

 ولم يكن لهما ولد إذ كانت اليصابابات عأقـرأ وكانا كلاهما متقدمين في أيامهما .







 والنعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهعى

 وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم اللذي يكون فيـيه هذا لأنـك لم تصنّق كلامي النـي سيتّم في وقته



 فيها نظر إلي لينزع عاري بين النانس
 وأقرباؤها أل النرب عظّم رحمته لها نفر حوا معها . هِي اليوم جاءوا لُيختنوا الصهبي
(1) انجيل لوقا . الاصحاح الزٔونْ م

- • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وسموه باسم أبيه زكريا فأجابت أُمه وقالت لا بل يسمى يـوحنا . فقـالوا لهـا ليس



 ماذا يكون هذا الصُبي وكانت يد الرب معه . وامتلا زكريا أُبوه من الرورح القـــدس وتنبا . . الخ .


 على الأبلية في أيام رئيس الكهينة حنَّان وقيافا كانت كلمة اللّ على يوحنا بن زكريا

فجـاء إلى جميع الكــورة المحيطة بـالاردن بكرز بمعمـودية التـوبة لمغفـرة






 ثمرأ جيداً تقطع وتلقى في النار .



 - بعلاثفكم
r

وإذ كان الشعب ينتظر وإلجمميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيع


 انخر كثيرة كان بعظ الشُعب ويبشُرهم
 ولسبب جميع الشترور التي كان هيرودس يفعلهـا زاد هذا أيضـاً علي الـيا الجميع أنـه
 وفيه(") : أن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسلك يوحنا وأوثقه في السجن


 يحفظه . وإذ سمعه فعل كثيراً وسمعه بسرور .



 ماذا أطلب . فقالثت رأس يـوحنا المُعمـدان .
 الملك جدأ ولأجل الأقسام والمتككين لم يرد أن يردها

 تلاميلهجاؤوا ورفعوا جشه ووضعوها في قبر . انتهى
 وللمتدبر الناقد ألن يـطبّت ما نقلنـاه من الأناجيـل على ما تقـدم حتى حتى يحصل على موارد الاختلاف .

الجزء السادس عشر






 قَصِيّاً (Y) فَأَجَـاءَهَا الْمَخَاضُ












$r$









 الثبه وقد صدن يحمى بعيسى وآمن به

 والاحتمالان من حيث المآل واحد فالا كثير جدوى في اصرار بعضهم على تقديم الاحتمال الثاني وتعيينه

والنبذ ـ على ما ذكره الواغبـ - طـرح الـثيء الحقير الـذـي لا يعبأ بـه يفال
نبذه إذا طرحه مستحقراً له غير معتن به ، والآنباذ ألاعتزال من النالس والنا والانفراد


 اعتزلت من أهلها في مكان شرقي ، وكأنه شُرقي المسجد

الجزء السادس عشر

توله تعالى : \$أفاتخلذت من دونهم حجابأ فأرسلنا إليها روحنـا فتمئل لهـا

 زكريا المحرابب وجد عندها رزقأف"(") وقد مر الكلام في تفسير الآية وتيل : إنها كانت تقيمر في المسسجد حتى إذا حاضت خري بيت زكريا حتى إذا طهرت عادت إلى المسسجد فبينما هي في مشيرفة لها في نا فاحية
 صورة شاب أمرد سويت الخلتَ فاستعاذت بالش هنه . وفيه أنه لا دليل على هذا التفصيل من جهة اللفظ ، وقد عرفت أن آيـة آل عمران لا تخخلو من تأييد للمعنى السمابت


 نفسه روح وليس ببشر




 فبهذا كله يتأيد أن الروح الذي أرسله اله إليها إنما هو جبريل

 يمسسني بشـر قال كـذلك الله يفعـل ما يشـاء إذا قضى أمرا فـإنما يتـول له كـــن (") فيكون)
فتطبيقه على الأيات التي نحن فيها لا يدع ريباً في أن قول الملائكة لمريم



19£ : ألشعراء ( )
rV : آل عمران (1)
. 97 : البقرة (Y)
ro Vورة مويمـ - آسة 17




 حجارة من السمماءه(") . والقائل واحد .
وإضافة الروح إليه تعالىى للتّشريف مع إشعار بالتعظيم ، وقد تقدم كـلام في

 وضمير تمدل عائد على جبريل . وهو كما ترى .

 كما ترى

## (كلام في معنى التمثل )

كثيراً ما ورد ذكر النتمئل في الـروايات ، وأمـا في الكتاب فلم فـم يـرد ذكره إلا

 خير شاهد أنه كان حال تمثله لها في صورة بشر باقياً على ملكيته ولـم يصر بذلـك
 صورة بشر
 بمعنى أنه كان في ظـرف إدراكها على صـروة بشر وهـو في الْخارج عن إدراكهـا على خلاف ذلك .
وهــنا هو الــني ينطبق على معنى التمــل اللغـوي فـإن هعنى تمثـل شيء

الجزء السادس 'عشر



 واستشكلل أمر هذأ التميّل بأمور مذكورة في التفير التسير الكبير وغيره



 الني يرى الآلن هو زيد الذي رئي بالأمس لاحتمال التمثل الـئل





 على ألقول بكونه روحـانيأ فلا استبعاد في أن يتدرع تارة بالْهيكل الْعظيم وأخـرى بالهيكل الصنغير










وفي الروايات من ذلـك شيء كثير كتمثل إبليس يوم النـدوة للمشـركين في




 الزوج في صورة النعـل وتمثل العـلاء في صورة الفـرس والفخر في صـورة التاج |"الى غير ذلك .
فالمتمثل في أغلب هذه الموارد ـ كما ترى - من المعاني التي لا صورة لها لها في نفسها ولا شكل ، ولا يتحقق فيهـا تغير من صـورة إلى صورة ولا من شكـل إلى شكل كما عليه بناء الإشكال والجواب .


 الحوادث إلى الأسباب الطبيعية أو الأوضـاع السماويـة يجورز عـنـده أن يتحقق من الأسباب ما يستتب حلوث مثل زيد ميلّا فيعود الإثنكال .

 الذي شاهدناه أمس

وأنت خبير بأن هذا الجواب لا يحسم مادة الإشكال إذ تسليم المغـايرة بين اللحس والمحسوس كرؤية غير زيد في صورة زيد وإن كانت نادرة يبطل العلم الحم الحسي ولا يبقى إلا أن يـدعى أنه إنمـا يسمى علما لأن نــدرة التخلف والتخطأ تستـوجب
 والمحسوس

 والحق أن الإشكال والجواب فاسدان من أصلهمها :

الجزء السـادس عشر
أمـا الإنشكال فهو مبني على أن الـذـي ينـالـه الحس هـو عين المحسـوس الخارجي بخخارجيته دون الصورة المأخوذة منه ويتفرع على ذلك النـلـي الغفلة عن معنى
 الخارجي إنما هو بالفكر والنظر لا بنغس الحس
فالذي يناله الحس من العين الخارجية شيء من كيفيانياته وهيآته يشابهـهـ في



 الإنسان ميلًا مع بعد المسافة أصغر ما يمكن ونحكم بتكرر الحس وبالتجربربة أنـ
 الأرض ثم البراهين الرياضية تسوقنا إلى أنهـا أكبر من الأرض كـذا وكذا مـرة وأن الأرض هي التي تـورو حول الشمس .





 لجهازات الحواس أنواعأ من التصرف في المحسوس .




 والخراطر المؤلمة
وني جميع هذه الأحوالل ربما أماب الإنسان في تشيخيصه حالْ المحسبوس


فقد تبين من جميع ما تقدم أن المغــايرة بين الحس والمحســوس الخار الخارجي
 وبطلان الاعتماد على الحس فإن الأمر في ذلك فئلك بـور مدار ما حصَله الإنسـان من تجربة أو نظر أو غير ذلك وأصدقها ما صدّقته التتجربة
 اللحس نفس المحسوس النخارجي بعينه ، وأن العلم بالمحسوس في نفسه مستند إلى ألحس نفسه مع التخلف نادرا .
 الحيوان غير الإٍنسان فائم في الأحل ، وإنما عرف فساده بدلائل السممع
 المـراد بالإمكــان إن كان مـو الإمكان المعـابل للضـرورة والامتناع فمن البِيّن أن
 وإن كان هو الإمكان بمعنى الاحتمال العقلي فلا محذور في الاحتمال حتى يقوم الدليل على نفيه أو إنباته



 فظهر مما قدمناه أن التمثل هو ظهور الشُيء لالِّنسان بصورة يألفهـا الإنسان



 باب الأهواء واللذائذ النفسانية أقوى سبب يتوسل به للأخذ بمجاني على العقّل إلى غير ذلك من الأمثلة الواردة .
فـإن فلت : لازم ذلك القـول بـالسفسـطة فـإن الإدراك الــني ليسـت وراءاء

الجزء الُسادس عشر
حقيقة تطابقه من جميع الجهات ليس إلا وهمأ سرابيأ وخيالًا باطـلُّ ورجوعـه إلى السفسطة



 الهادي
تونه تعالى : وذالت إني أعوذ بالـرحمن منك إن كنت تقيـأِ ابتدرت إلى
 واستعاذت بالرحمن استدراراً للرحمة ألعامة الإلهية الثي هي غاية آمال المنمططعين إليه من أهل القنوت








 والقول بأل التقي اسم رجل طلح الح أو صالح لا ئعباً به .


 نباتأنا حسنًأ .
ومن لُطيف التوافق في هـذه القصص الموردة في الـــورة أنه تعـالىى ذكـر


زكريا وأنه وهب له يحيى ، وذكر مريثم وأنه وهب لها عيسىى ، وذكر إبراهيمب وأنـه



 للتعجب أي كيف يكون لي ولد ولم يخالطني تبل هذا الحين رجـل لا من من طرين الححلال بالنكاح ولا من طريت الحرام بالز الزنا .



 في تصة زكريا ويحي عليهما السلام توضيح ما اللجملتين




 الأغراض الالهية أعظم من أن يحيط بها فهم أو يفي بتمامها لفظ
 الزكي فالا يُرَ باباء أو دعاء
 بالولد فانفردت واعتزلت به مكاناً بعيداً من أهله .

 والإلجاء ، والمخاض والطلت وجع الولادة ، وجذع النخلة ساتها ، والنسي بفتح

الجزء السادس عشر

 إلى جذع نخلة كان هناك لوضع حملها ـ والتعبير بجذع النخلة دون النخلة مشـع بكونها يابسة غير مخضضرة - وقالت الستحياء من الناس يا ليتني مثت قبل هذا وكنت






وقيل : الضمير للروح وأصلح كون الروح تحتهـا بأنهـا كانت حين الون الوضع
 من ذلك من جهة اللفظ

 بقوله : لا تحزني ، الخ




 الدفاع عنها وتلكُ حجة لا يدنعها دانع
 الـُـريف الكفيع ، والمعنى الأول هو الأنسب للسبـاق ، ومن القرينـة عليه تـوكه

 السيـاق لا يساعـلـ عليه ، وعلى أي تـــدير الجمملة إلى آخــر كلامـه تطييب لنفس




 المجني وذكـر في القامـوس - على ما نقـل ـ أن الجني إنمـا يقـال لمـا جني من ساعته





 تحزني ، وأما ما تخافين من تهمة الناس ومسـاءلتهم فالـزمي المسكوت ولا تكلمي أحداً "فأنا أكفيكهم



 مقابل الجن والمراد به الفرد من الإنسان



 بالمصدر فإذا أكد لـم يكن إلا حقيقة الكلام

 إخباراً بما لا حقيقة له

الجزءء السادس عشر

 فأنا أكفيك جواب سؤالهـم وادافع خصانها





الأون ، ومعنى الآية واضح •




والثاني : أنه كان أخاها لأبيها لا من أمها .


 الزانية ، ومعنى الآية ظاهر






 ذلك ولا دليل على أنها لم تكن هيأت وتتـذـ له مهـداً فلعل النـاس هجموا عليهـا

وكلموها بِلدما رجعت إلىـ بيتها وانستقرت فيه وهيأت لـه مهذأ أو مـرجحتة وتسـمى أيضضاً ههذأُ

وقد استشكلت الآية بأن الإِتيان بلفظة كان مخـل بالمعنى فيإن ما يقتضيه

 التكليم بحين ولا استغراب فيه


 للزمنشيّري في الكششاف .



 , وأمن) موصولة والمعنى كيفـ نكلم الموصوفين بأنهم في المهد أي لم نكلمهم

وفيه أنه وإن استحسنه غير واحد لكنه معنى بعيد عن الفهم ! .
 و وؤمن في المهدلـ مبتدأ وخبر ، وصبياً حالل مؤكدة .

وفيه أنه لا دليل عليه ، على أنه زيادة موجبة للالتباس من غير ضرورية على الِي


 لا يمكن تكليمه والماضي في الجملة الشرطية بمعنى المستقبل فلا إئكال وفيه أنه تكلفـ ظاهر
ويمكن أن يقال : إن ؤكانهِ منعزلة عن الدلالة على الزمانلهـا في الككلام

الجزءء السادس عشر
من معنى الشرط والجزاء فإنه في معنى من كان صبياً لا يمكن تكليمـه أو أن كان





 وسيلبث في صباه برهة من الزمان . والش أعلم
قواله تعالى : وها


 وأمنه هن كل تذارة وخباثئة ومن نزاهنته طهارِّرة مولده .

 فاعبدوهو



 بما سيقع


 ويربيههم تربية زاكبة ويبرىء الأكمد والأبرص ويصلح القوي ويعين الضعيف وقـولّ : (وأوصـاني بالصـلاة والزكـاةه الخ ، إشـارة إلى تشُريـع الصلاة


 بالزكاة تزكية النفس وتطهير ها دون الإنفاق المالئي


 أن النجبار الذي لا ينصح وألشقي الذني لا ينتصح

 وقد تقدم توضيحه في آخر تصهة يحيى المتقدمة

 الممسلّم على يحیى هو الاله سبحانه وعلى عيسى هـ نو نفس .
 أن هذه الاية والتي تليها معترضتان ، والآية الثـالثة : واوإن الله ربي وربكمبي من تمام قول عيسى بيلّيّة.
وتوله : وذلك عيسى ابن مريمي الإشمارة فيه إلى مجموع ما تا تصرّ من أمره



 عيسى بن مريم النذي يشكون أو يتنازعون فيه .


 . r : : آل عمران (r)

الجزءء السـادس عشر
آلْمدح ، ويؤيد المُعنى الأول قوله تعالى في هذا المدعنى في آخر القصصة من سورة



 بلفظ التُضاء لندلالنَ على ملاك الاستحالة





 الكتابـ







 بالاعتراف بالمربوبية كمـا بدأ كـلامه بـالثههادة على العـبـودية ليقـطع به دابـر غلم الغالين في حقه ويتّم الحجة عليهم .
 يوم عظيمه الأحزاب جمع حزب

 الأحزابب بينهم ، وهو كما ترى

الشهود : هذاً .
 النصارى فيه في الجزء الثالثُ من الكتأب





 فيسعدون بحصول المعرفة واليقين فـاستدرك أنهم لا ينتفعـون بذـلـك ولا يلا يهتدون بل الثظالمون اليوم في ضلال مبين لظلمهم .
وذلك أن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل فلا يلا يواجهـون اليوم إلا مـا قـا قـدمـوه هن



 انكشاف الحق وظهور الحقيقة

 سخيف لا ينطبق على الآية البتة

 نفيه إبارة إلى أن الحسرة إنما تأتيهم من ناحية تضاء الأمـر والقضاء إنمـا يوجب

الجزء السادس عشر
اللحسرة إذا كان بحيث يفوت به عن المقضبي عليه ما فيـه فرة عينـه وأمنية نفسـه


 الككلام بقوله : وورهم ني غفلة روهم لا يؤمنوني







 ويقال : ورثت مالألا عن زيد وروئت زيدأ ا انتهى










ويـرجع معنى هـــه الوراتـة إلى رجوع الكـل وحشرهم إليه تعالىى فيكـون
 الجملتين بتغليب أولي العقل على غيرهم أو لبروز كل شيء يومئذ أحياء عقلاء
 نظير أن يقال ورئت مال زيد وزيدأُ

 فالذي يرث كل شيء في غنى عن الولد

## ( بحـث روائي )

في المجمع : وروي عن الباقر يانيّن أنه يعني جبرئيل تناول جيب مدرعتهـا




أقول : وفي بعض الروايات أن مدة حملها كانت ستة أشهر

 رشيدأ ذا فراسة يتزهها من السوء

 المروي عن أبي جعفر بانتّن.




وفي اللخصالل عن علي بيُنِمْ من حديث الأربعمائة : مـا تأكـل الحامـل من

الجزء السسادس عشر


 .





 نجر ان فقالوا : ألستم تقرؤن : اويا أخت هارونه وبينهما كذا وكذا ؟ هِ فذكر ذلك
 منهم
أقول : وأورد الحديث في الدر المنشور مفصلًّ وفي مجمع البيان مختصـراً

 على كونه من الصالدين كما توممه بحضهم .



 قال : جعلني نفاعاً للمناس أين أتجهت






الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والـزكاة مـا دمت


 مضهت لـ سنتان وكان زكريا الححجة له عز وجل بعد صمـت عيسى بسنتين
 لقوله عز وجل : سنين تكلم بالنبوة والرسالة حين أوحى السل إليه ، فكـان عيسى الحجة على يحيى وعلى الناس أجمععين
وليس تبقى الأزض يا أبا خالد يومأ واحداً بغير حجة الد على على الناس منذ يوم خلق الله أدم بـنّغن, أسكنه الأرض . الحديت .



 وما يضره من ذلك شيء قد قام عيسى بالـحجة وهو ابن ثلاتِ سنين أأول : ويقربب منه ما في بعض آخر من الروايات







 عطف تفسير نقوله : واوبراً بوالدُتي

الجزء الُسادس عشر
وني المجمـع وروي مسلمه في الصحيح بـالإسناد عن أبي سعيـد الخلخدري






 شههة لو كان أحد ميتأ كلماتوا
 والترمذي والنسائي والطبري وغيرهم عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود وابن

وفي تفسير الُقمي : وقوله : \$إنا نحن نرث الأرض ومن عليها ها تال : كل
شيء خلقه الهن يرثه يوم الْقيامة
أقول : وهذا هو المعنى الثاني من منني الآبة المتقدمة في تفسيرها .










 وَجَعْلْنَا لَهُمْ لِسْانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (0)

## ( بـيــان )



 ولأعقابه ذكراً جميلاً باقياً مدى الدهر
 الصـدِيق اسم مبالغة من الصدق فهو اللذي يبالغ في الصدف فيقول ما يفعل ويفعل


 له إسحاقَ ويعقوبِ إلى آخر ما عدَّه تعالى من مواهبه


لكن يبعده ندرة مجي، صيغة المبالغة من المزيد فيه




الجزء البسادس عشر $\qquad$




 طريت التحيّ لأنه على خططر من ولاية النشيطان


 عبادة الأصنام لغو باطل من وجههين :


 يسمع ولا يبصر
وثـانيههم : أن العبـادة واللدعـاء ورفع الُحـاجة إلى شيء إنمـا ذلك ليجلب


 عنك شيئكاً

 والده فراجّع

 قوله تعالىى : وا أبت إني ثد جاهني من العلم ما لـم يأتسك فاتبعني أهــدك صر اطأ سوياً

سالك طريق غير سوي عن جهل نتهـه أن له علمأ بهذا الشأن ليس عنيه وعليه أن


 فلا تسلك هذا الصرأط غير السوي بجهالة بل اتبعني أهدلٌ صراطنأ سويأ فاني لذو علم بهذا الشأن .

 أوتي العلم بـاله ومشياهــدة ملكوت السمـاوات والأرض قبل أن يلقى أبـاه وقومهـ ويحاجهم .
 الطريق دون الإيصال إلى المطلوب فإنه شأن الإمامـام ولم بجعل إمـامـأَ بعـد ، وقد نصلنا القول في هـذا المعنى في تفـير قـوله تعـالى : هوالـال إني جــاعلك للناس (1)





 طاعته فيما يأمُ به وبمما ئمر به عبادة غير النة.


 التي لًا مطمع بعدها في صلح وفلاح ولا رجاء لسلامة وسعادة . وذلك أن عبادتها ـ والمستحق للعبادة هو الة سبحانـه لكونه رحمانـأً نتّتهي

الجزء السادس عـّر
إليه كل رحمة ـ والمتقرب إليهـا إنما هي من الشُيـطان وتسويله ، والثيـيطان عصي


 الخــذلان فلا يتـولى الش أمره فيكـون الشُيطان هـو مولاه وهـو ولي النـيـيطان وهـو الهلالك
فمعنى الآيتين - والد أعلم - يا أبت لا تطع الثـيطان فيما يـأمركٌ بـه من عبادة



 والنُيطان مولاك وتد ظهر مما تقدم :





 النذي يلازم إمسالـُ الرحمة وغثيان النقمة والثشقوة

 عليه السياق

قوله تعالّي : وڤقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبر اهيم لئن لم تنته لأرجمنّك




09 . ................................... سV_ $^{\text {M }}$

وفي الأية تهديد لإبرامهيم بـأخزى القتـل وأذلَّ وهـو الرجم الـذـي يقتل بـه المعرودون ، وفيها طرد آزر رإبراهيم عن نفسه .


 السؤال والإحفاء فيه : الإلحاحِح والإِمعان فيه .

 يلدعون من دون اللّ كما أمره أن يهججره مليّأً .



 ملة غير تصيرة .
وأما إستغفاره لأبيه وهو مسُرك فظاهر قوله : واليا أبت إتي أخاف أن يمسِّك





 غفورأ

 ويؤيـن ما ذكـر قولـه تعالى : ولمـا كـان للنبي والــنـين آمنـوا أن يستغفـروا

94: النساء ( 9 (


VY: الفوقان (1)
(Y) الثفرقان :

الجزء السسادس عشر
للمشُركين ولو كانوا أولي تربى من بعد ما تبيُن لهم أنهم أصحاب الجّحميم ، ومـا

 ذلك عند الموعدة يرجو أن يكون غير عدوّ له مع كـونه هشـركاً ، وليس ذلك إلا الجاهل غير المعاند


 يحب المقَططين) (") الخ



وفيه : أنه لا ينطبق على آيات القصة كما يظه ئهر بالتأمل فيما قدمناه .
ومنها : أذ; معنى استتغاره كالن مشروطأ بتوبته وإيمانه . وهو كما ترا ترى .
 الدنيا . وهو كسابفه تقييد من غير مقيّد
 فمعنى سأسأل النة أن يغفر لك ، سأسالد أن يونقك للتوبة ويهديك للإِيمان فيغفة لكّ ، ويمكن أن يجعل طلب المغفرة كناية عن طلب توفيت التـوبة والهـداية إلى الإيمان
وهذا وإن كان أعدل الوجوه لكنه لا يخلو عن بعد لأن في الكلام الستعطافأُ وهو بطلب المغفرة أنسب منه بطلب التوفيق والهداية ، تأمل فيه .
 الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك


توله تعالى : إوأعتزلكم ومـا تدعـون من دون اله وأدعو ربي عـى أن لا
 ويخلص الدعاء له رجاء أن لا يكون بسبب دعائه شقياً وإنما أنخذ بالر جاء لأن هذه

 ولا يعلم الغيب إلا الش فعلى المؤمن أن يسير بين الـخوف والرجاء





 وجعلناهم أئمة يهنون بئ بأمرناه(") ، أو التأييل بروح القّدس كما يشير إليـه قولـه :
 الولاية الإلهية

 لا كـذب فيه ، والعلي هـو الرفيـع والمعنى وجعلنا لهم ثنــاء جـميلاً صـادقاً رفيـع القنر

> * * *




الجزء السادس عئر


 عَلِّاً (ov) (

## ( بـيــان )

ذكـر جمع آخـرين من الأنبياء وشيء من مــوهبة الـرحمـة التي خصّهـم الش بها ، وهم موسى وهارون وإسماعيل وإدريس عليهم الـسلام


 الفرق بين الرسول والنبي

 المناجي كالجليس والضّجيع






قوله تعالى : و申واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صاني
 خليل اللرحمان ، وإنما ذكر وحده ولم يذكر مـع إسحاق ويعقـوب اعتناء بشــانـه ،


وقيل : هو غيره ، وهو إسماعيل بن حزقيل بن أنبياء بني إسرائيـل ، ولو كـان هو ابن إبراهيم لذكر مع إسحات ويعقوب -
ويضعّفـ ما وجّه به تول الجمهور : إنه الستملَّ بالذذكر اعتناء بشأنة ، أنه لــو كان كذــلك لكان الأنسبـ ذكـره بعد إبـراهيم: وقبل مـوسى عليهم السلم لا بعــد موسى

 بأهله أمته وهو قول بلا دليل
 به بعضهـم فإن إطلات اللفظ لا يلائم تقييد الرضا بالْعمل .


 اشتغأله بالمدرس
 المسرودة في السورة وهي تعذ مواهب النبوة والولايـة وهي مقالمـا
 الارتفاع المادي والصعود إلى أقاصي الجي الجو البعيلة أينما كان
 اللسماوات وقيضه هناكُ ، وفيه إراءة آية خحارتة وقدرة إلهية بالغة وكفى بها مزيّة .
( تصهة إسـماعيل مادت الوعد )
لم ترد قصة إسماعيل بن حزقيل النيي في القُرآن إلا في هاتين الآيتين علي
 بالدعروف ومرضياً عند ربه ، وذكر أنه كان رسولاً نبيأ . , أما الحديث فني علل الشرائع بإسناده عن ابن أيبي عمير ومححمد بن سنان

الكجزء الُسادس عشر



 إليك فمرني بما شئت نقال : لي اسوة بما يصنع بالأنبياء عليهم السلالام
 آخره : يكون لي اسسوة بالحسين بـينّ

 وعد رجلًا فجلس له حولاً يتظرْ

 وني تفسير القمي في قوله : وواذكر في الكتاب إسماعيـل إنه كـان صادق الوعدهِ فال : وعد وعدا فانتظر صاحبه سنة ، وهو إسماعيل بن حزيليل
 يقيده بساعة أو يوم ونحوه فألزمه مقام الصدق أن أن يفي به بإطلاقه ويصبْر نفسه في المكان الذذي وعد صاحبه أن يقيم فيه حتى يرجع إليه
وصفة الوفاء كسائر الصفات النفـــنـية من الحب والإلرادة والعـزم والإليمان والئقة والتسلبيم ذات مراتب مختلفة باختـلاف العلم واليقين فكما ألن من الإيمـان






 تراقب قولها وفعلها لا تلقي من القول إلا ما في وسعها أن تصدتـه بالفعـل ثم إذأ

لفظت لم يصرنها عن إتمام الكلمة وإنفاذ العزيمة أي صارف . وني الرواية أن النبي بِّلز

 الصليقين لا يقولون إلا ما يفعلون .

## ( قصهة إدريس النبي عليه السلام )


 واوإسماعيل وإدريس وذا الككفل كل من الصابيرين وأدخلناهم في رحمتنا انهم من (1) الصالحين
 ومن الصصالُحين ، وأخبر أنه رفعه مكاناً علياً

Y ـ ـ ومن الروايات الواردة في تصته ما عن كتاب كمالل الدين وتمـام النعمة





 الملك فيقتله ويملك أرضه ففعل ما أشارتت إليه وغصب الأرض



 حلمي عنك

الجزء السادس عشّر




 على التربية وما حولها حتى يسأل ذلك فاجيب إليه


 بطعام يفطر به عند كل مساء







 أهطر المسماء عليهم حتى تسألني فاسألني حتى أغئهم ، قالل إدريس : اللهم إني لا أسألك .

فأوحى الش إلى الملك الني كان يأتيه بالطعام أن يمسك عنه نـأمسك عـن



 المعاثى لنفسك فقد وكلتك في طلبه إلى حيلتك .
 وإذا عجوز كبيرة ترفق ترصتين لها على مقلاة فسألها أن تطعمه فقـد بلغ بـلغ به جهـد

الجوع نقالت باعبد الله ماتركت لنا دعوة إدريس نضلِّ نطعمه أحدأ ـ وحلفت أنها لا تملك غيره شيئًأ ـ فاطلب المعاشن من غير أهل هذه القرية ، نقال لها : أطعميني

 ههنا فضل ، قال : إن إبنك صغيـر يـجزيـه نصف قرصـة فأطعمي كــلْ منا نصفـاً يكون لنا بلغة فرضيت وفعلت .


 ال山ّ ارجعي إلى بلنه بإذن الس وأنا إدريس النبي ، فرجعت روح الغلام إليه
 قالت : أشهد أنكُ إدريس النبي وخرجت تنادي بأعلى صوتها في القرية : أبشروا


 وجميع أهل قريتكم مشاة حفاة فيسألوني ذلك .
فبلغ ذلك الجبار فبعث إلى إدريس أربعين رجلاً وأمرهم أن بأتوا بـه إلئه إليه ، فلما جاؤه وكلِّقوه الذهابِ معهم إليه ، دعا عليهم فماتـوا
 وقال : ما أنا بذاهب إليه ولا سائل حتى يأتيني هو وجميع أهل القرية مشاة حفـاة ويسألوني الدعاء للمطر .
فانطلقوا إليه وأخبروه بما قالن وسألوه أن يمضي إليه هو وجميع أهل ألـو القرية مشاة


 من ساعتهم حتى ظنوا أنه الغرق فما رجعوا إلى شنازلهم حتى أهمَّتهم أنفسهـم من المـاء

$\qquad$
الجزء
يـذكر فيـه مسجد السهلة : أمـا علمت أنه مـوضع بيت إدريس النبي الـذي كـان بخيط فيه .
 من خاط . وفي تفسير القمي قال : وسدُي إريس لكثرة دراستّه الكتبب .
 (\%)

 فردّ اله جناحه إليه ورضي عنه .


 فسلمم عليه إدريس وقال له : ما للك تحرّكُ رأسك ؟




روى الحديث علي بن إيراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عميـر عمن




 اللذنب والخطئة

وروى الثععلبي في العرائس عين ابن عبانس وغيره ما ملخصصه أن إدريس سار


ذات يوم فأصابه وهج الشمس نقالل : إني مشيت في الشّمس يوماً فتـأَّيّيت فكيف

 ذلك فأخبره بما كان من دعاء إدريس واستجابته فسأله تعـالى أن يجمع بينـه وبين إدريس ويجعل بينهما خلة فأذن له
فكان إدريس يسأله وكان مما سأله : أنك أخبرت أنلك أكرم الملائكــة على

 قال الملك أنا مكلمه لك ، وما كان يستطيع أن يفعله لأحد من بني آدم نهو فاعله كك

ثم حمله الُملك على جناحه ورفعه إلى السماء فوضعه عنــــــ مطلع الشمس



 أجله شيء فرجع الملك إليه فوجلده ميتأ .








 صاحبه من غير كسل ولا فتور فسـأله عن ذلك وأحفى في السؤوال حتى عـرفـه ملك الموت نفسه وذكر له ثصـة نزوله وصحبته
فلما عرفه إدريس سأله ئلاث حوائج له : أن يقيض روحه سـاعة نم يـردها

الجزء السادس عشر

إليه فاستأذن الله وفعل ، وأن يرفعه اللى السماء ويريـه النّار فـاستأذن ونعـل ، وأن


 وتد ذقته ، وقال : هاوإن منكم إلا واردهاه وقــد وردت النار ، وتـال : وأوما هـم منها بمـخرجين خصمك عبدي فاتركه ولا تتعرض كه فبقي في الجنة
 السماء الرابعـة وتارة يتنعم في الجنة
وفي مستدرلُ الحاكم عن سمـرة كان إدريس أبيض طــريلًا ضـخم عـريض




فهو حيث يقول : واورنعناه مكاناً عليأِهِ
أقول : ولا يرتاب الناقد البصير في أن هذه الروايات إسرائيليـات لعبت بها أيدي الوضع ، ويدفعها الموازين العلمية والأصول الميسلمة من الكّدين
 الحكمـاء في ترجمـة إدريس : اختلف الحكماء في مـولـــده ومنئــأه وعمّن أخــن


 اخخنوح ، وسمّاه الله عز وجل في كتابه العربي المبين إمريس

وقال هؤلاء : أن معلمه اسمه الغوئـلذيمون وقيـل : أغثاذيمـون المصري ا


 عاد إليها ورفعه اله إليه بها ، وذالكُ بعد اثئتين وثمانين سنة من عمره

وقالت فرقة أُخرى : إن إدريس ولد ببابل ونشأ بها وأنه أخـــذ في أون عـن بعلم شُثـ بن آدم وهو جـد جد أبيه لان إدريس ابن يارد بار بن مهلائيـل بن قينان بن أنوش بن شيث ، قال المثهر ستاني : إن أغثاذيمون هو شيث . ولما كبر إدريس آتـاه السة النبوة فنهى المفســدين من بني آدم عن مخالفتهـم


 هاجرنا لة رزقنا غيره
فخرج وخرجوا وساروا إلى ألن وافوا هذا الإقليمي الـنـي سمي بابليـيون فرأوا




 إلى مصر بن حام النازل به بعد الطوفان واله أعلم بكل ذلك .





 وهو اول من استتخرج الحككمـة وعلم النجوم فـإن الله عز وجـل أفهمه سـر الفلك وتـركيبه ونقط الجتمـاع الكُواكب فيـه وأفهمه عــد الــنـين والحساب ولـولا ذلك لم تصل الخواطر باستقرائها إلى ذلك .


 الــنـين ملكــوا : الأول إيــلاوس وتفسيـره الــرحيم ، والثـاني أوس ، والثــالث

الجزء السادس, عشّر

سقتلبيس ، والرابع أوس آمون ، وقيل : إيلاوس آمون ، وقيل : يسيلوخس وهــو آمون الملك انتهى موضع الحـاجة


 الذين ساقوا العالم الإنسـاني إلى ساحـة الثفكر الاستـدلاليا والإمعان في البحـ

عن المعارفـ الإلهية أو هو أولْهم بـنـيا

*     *         * 








 آَلّْبِي نُورِشُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًاً (Tr) ( بـيــان )

 , والأولياء ، وأن التخلف عن سبيلهم بإضاعة الصالة واتباع التـهـوات اتباع سبيـل
 في صـورة الاستنباط من القصص المسـروروة فيما تقـدم من الآيات ، وهـذا مـا مــا
 أغراضها بالتلويح في مفنتح السورة ومختتمها ببراعة الاستهلال وحسن الختـأم لا في وسطها

 وعيسى وإبـاهيم وإسحاق ويعقـوب وموسى وهــارون وإسماعيـل وإدريس عليهـم السلام
وقد تقدَّمت الإشارة إليه من سياق آيات السـورة وأن القصص المّ الموردة فيهـ




 لا يلائم غرض السورة تلك الملاءمة



 الغضضب والْضلال إذ قال : \$إهدنا الصراط ألما المستقيم صراط الــنـين أنعمت عليهم



 سلكوها ، والسبيل التي سلكوها هي سببل النسعادة

الجزء السادس عشّر
وقرله : ؤمن النبين من فيه للتبعيض وعديله توله الأتي : وأوممن هدينا


 المعنى أولثك المذكورون وأمثالهم الــذين أنعم التّ عليهم هم النبيون ومن هـدينا





وقوله : ولومن ذرية إيراهيم وإسرائيله معطوف كسابفه على قرله : وأمن النبين
وقد فسّم الآ تعالى الذنين أنعم عليهم من النبيين على هذه الطوائف الأربع

 حمل مع نوح والجميع من ذرية آدم عليهم السلام
 الإنسان كرة بعد كرة فقد ذكر ذلك في القرآن الكـريم في أربعة مـواطن لطوائفـ



والثاني ما في قوله تعالى : هوقيل يا نوح اهمبط بسـلام منا وبـركات عليـك

 (") نريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقونيا
 والنبوة ورزقناهم من الططيبات ونضـلنامم على العالمين (1) (1) نهذه مواعد أربع بتخصيص نوع الإنسان بنعمة النبوة وموهبة السعادة ، وقند



 وإسماعيل - على ما استظهرنا - من نرية إسرائيل



 رفيقأُ) (r) وقد ذكر الشه سبحانه بين من تص تصته ميبم عليها السلام معتنيأ بها إذ


 (k) خلت من قبله الرسل وامه صديقن



 العطف المغابـرة مصداقـأُ وإنما هـو المغـابـرة في الجملة ولـو بحسب الـوصف

والبيان

> 79) : النساء ( 79
> vo : المائدة (ع)

Y7 : الحلديد (1)
17 : 17 : (Y)

الجزء السادس غشر
ونظيره تـول من قال بكـونه معـطوناً على قـونـه : وْمن ذريـة آدمط ومن للتبعيض وقد اتضح وجه فساده مما تدمناه .


 لـدلالة الككلام عليه ، والوجه منسوب إلى أبي مسلم المفسر




 الآية استئنافأ مقطوعأَعما قبله افساد للغرض المذا المذكر من رأس



 بالآيات وتلاوتها ذكر مطلق ما يحكي شأنأَ من شُؤونه تعالى

 الُصلاة أو سجدة التلاوة أو أن المراد بالبكاء البكاء عند استماع الآيات أو تـلاوتها


 عليهم
ولم يقل : كانوا إذا تتلى عليهـم هالخ، لأن العناية في المقـام متعلقة بيبـان حال النوع من غير نظر إلى ماضي الزمان ومستقبله بل بتقسيمه إلى سلف صالـى

وخلف طالح وثالث تاب وآمن وعمل صالحأ وهو ظاهر







المقصودة

 سوء أخاعوا ما أخذوه منهم من الصهلاة والتوجه العبادي إلى الله سبحانه بالتهـاون فيه والإعراض عنه ، واتبعوا المُشهوات الصّارفة لْهم عن المجاهدة في النّ والئوجه إليه




 ورثوه من الصلاة التي هي الركن الوحيد في العبوديـة واتبعوا الشهـهوات الصـارفـة عن الحق
وقرله : وهفـــوف بلقون غيـأُ أي جزاء غيهم على مـا قيل فهـو كقولـه : هومن يفعل ذلك يلق أثانمأ






- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V^ VA

وكيف كان فهو الستعارة بالكناية لطيفة














الكجنة والجنة يأتيها الكمؤمنون انتهيى

 في مواضع من كلامه وسنفصل القول فيه إن شاء الد في موضع ينالمبيه ، والستينّاء




 وقـوله : ولولهم رزقهم فيها بكرة وعشيـأه الظاهـر أن إتيان الــرزة بكـرة وعشياً كناية عن تواليه من غير انتقطاع فـوله تعـالى : وطتلك الجنـة التي نـورث من عبادنـا من كان تقيـأه الإرث

$$
\begin{aligned}
& \text { 9): : الواتمعة) } \\
& \text { vr : الز (Y) }
\end{aligned}
$$

v9 ........................................







( بححث روائي )
في المجمع في قوله : ثوممن هدينا واجتبينا المسين بينّيع أنه قأل : نحن عنينا بها
 الحديش بما تذّمناه في تفسير الآية فإن المراد بالجملة أهل الهـداية والاجتبا
 بنبية
قـال في روح المُعاني : وروى بعض الإمـامية عن علي بن المسين رضي





 عمران وليست بنبية . وفي الــدر المنتـور أخـرج أححـــد وابن المنـنـر وابن أبي حـاتم وابن حبـان

 VE: الزمر (Y) . 1 .0: 0
$\qquad$

 ثالاثة : مؤمن ومنافق وفاجر


 وروي ذلك من طرق أهل السنة عن ابن مسعود وعدَّة من التابعين
 علي بئِّنمن بنى المُديد وركب المنظور ولبس المشهور




 في الجنة ، إلى غير ذلك من الروايات .

## * * *





## ( بـيــان )

الأيتان معترضشان بين آيات السورة وسياقهمـا يشهـد بـأنهما من كـلام ملك الوحي بوحي قرآني من الس سبحانه فإن النظم نظم قرآني بلا ريب . وبذلك يتأيد

ما ورد بطرق مختلفة من طرق أهـل السنة ورواه في مجمــع البِيان أيضـاً عن ابن
 اله تعالى : أومها نتنزل إلا بأمر ربك هِ إلى آخر الأيتين




 إلا بأمر ربّك پالخّه وتيل غير ذيك .
وهي جميعأ وجوه ظاهرة السخانة يأبامـا السياق ولا يتبلهـا النظم البليـيـ لا لا حاجة إلى الاشتغال بيبان وجوه فسادها ـ وسيأتي في ذيل البحث في الآية الثـانية وجه آخر للاتصال .



(") ويفعلون ما يؤمرون (")







 , المستقبـل القريب نقط وسيـاق قوله : واله مـا بين أيـدينـا ومـا خلفـنـا ووـا بين ذلكه ، ينادي بالإحاطة ولا بلانم التبعيض

الجزء السـادس عشر



 لرجوع المعنى إلى ألن الله تعاللى-هو المالكل لوجودنا وها يتعلق به وجودنــا من قبل وهن بعد

ولقد اختلفت كلماتهم في تفسير هذه الجملة ففيل : المراد بما بين أينـينـ أينـا





 والآخرة ، وقيل : ما بين أيديهـم ما بقي من أمر الدنيا وما خلنفهم ما مضى منه وما

 وقيـل : بعكس ذللك ، وقيـل : مـا بين أيـــيهم المكــان الــنـي ينتقلون إليـه ومـا
 وتشترك الأقوال الثلائة الأخيـرة في أن الماء آت عليهـ الـيان مكانيـة كما يشتـرك السبعة في أن الماء آت عليها زمانية وهنالٌُ قول بكون الآيــة تعم الزمـا فهذه أحد عشر تولأ ولا دليـل على شُيء منها مـع ما فيهـا من قياس الملك علــلـ الإنسان والوجه ما قلمناه


 إلا ما أراده الش فلا يتنزل ملك إلا بأمر ربه .



نسيأه ـ والنسين نعول من النسيان ـ من تمام التعليـل أي إنه تعـالى لا ينسى شيئأ
 أو يأمر به حينما لا يجب وهكـلا وكا وكان هــا هـا هو وجـه العدول في الأيـة عن إثبات العلم أو الذكر إلى نفي النسبان .

إلا لعدم الأمر به ولم تكن عن تركه تعالى لكك وتوديعه إيالك .

 وما بينهما
قوله تعالىى : اوراب اللسماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبـا



 لأمره ، فملكه وعدم نسيانه مقتضى ربوبيته .






 وقد بان بهذا التقرير أمور :

 والثاني أن المراد بالسـمي المشارك في الاني مقتضى بيان الآية ثبوت الربوبية المطلقة له تعالىى على كل شيء فهو يقول : هل

الجزء السادس عشر
تعلم من اتصف بالربوبية فسْمي لذلك رباً حتى تعدل عنه إليه فتعبده دونه









 عليه ذات سياق واحد لغرض واحد



 تؤخخذا معترضتين من كل جهن









 مليك غيره حتى تعدل عنه إليه
 أُمره أن يعقّب رسالته بهذا الكلام كاذ الككلام كلامأُ للرسول ورسالة أيضاً عن قبل الملك وكلامه
وغير خفيّ عليك أن هذا الوجه أوفق بالأيتين وأوضـح انطبـاتاً عليهمـا مهـا تذكره روايات سبب النزول على ما فيها من الاختلاف والوهن





 . آلظَّالُمِينَ فِيهَا حِثِيّاً (Vr)

## ( بـيــان )



 بالذكر تول لهم في المعاد وآخر في النبوة وآخر في المبدلأ .

 ما لتولهم هذا من التّبعة والوبال


الجزء النسادس عشر

للبعث في صـورة الاستبعاد ، ومـو قـول الككــار من الــوتنيين ومن يلحت بهـم من








 يستبعد وتوع ما شاهد وتوع مثله وهو غير ناسيه
ولعل التعبير بالمضارع في توله : ثوريقول الإنسانه للإِشارة إلى استمـرار هذا الاستبعاد بين المنكرين اللمعاد والمرتابين فيه .











 محفوظة في الدنيا مدى عمره مع تغيْر البدن وتبدَله بتغيّر ألجزائه وتبَذها حـالًا بعد

حال والبدن في الدحال الثاني غيره في الدحال الأول لكن الإنسـان باق في الحـالين على وحدته الشنخصية لبقاء نفسه بشختصها واليا
والّى هذا يشير توله تعالى : اوروالوا
 مأخوذون من أبدانكم محفوظون لا تضهُّون ولا تفتقدون .


 يحضـرون زمرأ وجمـاعـات متـراكمـأ بعضهـم على بعض ، وهـذا المُعنى أنسب للسياق .


 منكم إلا واردها يابيى ذلك .





 وبينـك بُعـد المشنــرقين فئس القـرين ، ولن ينفعكم اليــوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركونهي)
والمعنى : فاقسم بربك لنجمعنهم - يوم القيامة ـ وأولياءهـم أو قرنــاءهم من اللثياطين ثم لنحضرنهم حول جهتم لإذاقة العـذاب وهم باركــون على ركيهـم من


$$
\begin{aligned}
& \text {. rv : الأعرافت (r) } \\
& \text { ra : الز }
\end{aligned}
$$

الجزء السادس عشر
 فيـه حتمأُ




 (1) الوسيلة أيهم أقربيب)
 الرحمان وهم الُؤساء وأئمة الضهلال ، وقيل المعنى لنستخرجن الأشــــــ ثم الأشد حتى يحاط بهم
وفي قـوله :
 والتمرد على من هذا شأنه عظيم


 عذابهم ومر اتب استحقاقهم لا يشتبه علينا .
 الخطاب للناس عامة مؤمنيهم وكافريهم بدليل قوله في الآيـة التاليـة : الثالم ننجي
 المـذكـورين في الآيـات الثــلالت المـاضيـة وفي اللكـلام التفـات من اللغيبـة إلى الحضور وفيه أن سياق الآية التالية ئيى ذلك .
 الــراغب في المفرداتت : الـورود أحله قْدل المـاء تم يستعمل في غيـره يقـالل :

وردت الماء أرده ، وروداً فأنـا وارد والماء مـورود ، وتد أوردت الإِبـل الماء تـال




 الحاجة



 (r) يسمعون خسيسها





 للنار : كوني برداً وسلامأ على إبراهيم





 ولعلدة من الروايات الواردة في تفسير الآية
(r) الأنبياء :

الجزء الـسادس عثر


 هوثم نتجّي الذين اتنقوا الاية

 ظاهر وكذا في قوله : ؤفأوردمم النارها فإن شأن فرعون وهو من أئمة الضلال هو أن يهدي تومه إلى النار وأما إدخالهم فيها فليس إليه



 إبعاد من أشرف على الهلالك وحضر المهلكة من ذلك







 من الش وبقضائه المحتوم لا باتتضاء من طبع الأشباء





91 سورة مريم - آية
 اللسابقة باعتبار أنه حكـم ، والحتم والجز ولم والقطع بمعنى واحد الي هذا الوريورد أو
 لا الحاكم يحكم عليه .
قوله تعالى : ولتم نتبي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً
 فيها ثم يتركون على ما كانوا عليه ، وأما تنجية الذين اتهوا فلا تــلـل بلفظه كونهم داخحلين إذ التنجية ربما تحققت بدن اللفظين مقترنين في سياق واحد .
وفي التعبير بلفظ الظظالمين إثشارة إلى علية الوصف للحكم .
 هذا الإيراد واجباً مقضياً على ربك ثـلم نتجي اللنين اتقوا منها ونترك الظالمين فيها لظلمهم باركين على ركبهم
( بححث روائي )

 نقال : لا مقدّرًاً ولا مكتوباً .
وفي المشحاسن بإسناده عن حمران قال : سألت أبا عبد الله بانتِّاعن قوله : وأو لا يذكر الإنسانِ الآية ، قال : كم يكن في كتابِ ولا علم
أقـول : المر اد بـالحديشين أنـه لم يكن في كتاب ولا علم من كتب المـحـو والإثبـات ثم أثبته الده حين أراد كــونه وأمـا اللوح المـحنفوظ فـلا يعزلب عنـه شيء بنص القُرآن

قال : قالل : على ركبهم •


الجزء السادس عشر
 نهو الورود ولم يدخلـ



كالر اكب ثم كثـذّ الرجل ثم كمشيه





 اتقوا ويذر الظظالمين فيها جنيّاً .
أقول : والرواية من التفسير غير أن سنـدها ضعيفــ بالجهالتة



 وذري أصحابي فوالذني نفسي بيمه لهي أعرف بأمسابها من الوالدية بولديا الما أقول : والروايات الأربع الأخيرة رواها في المدر المنئور عن عدة من أريا بياب

المنثور - قوله : الؤورو المخخوز .




وارد النار ولا أددي كيفـ الصدور بعد الورود ؟ .

واعلم أن ظاهر بعض الروايات السـابقة أن ورود النـاس النار مـو جوازهم
 عليها البُ" والفاجر فيجوزه الأبرار ويسقط فيها الفجّار ، وعن الصدور فيلى في الاعتقاد أنه حمل الآية عليه
وقـال في مجمع البيـان : وقيل : إن الفـائدة يعني ورود النـار ما روي في


 نيها من أنواع النعيم والثواب ليكون ذلك زيادة عقوبة له وحسرة على مـا فـا فاته من الجنة ونعيمها . انتهى
( كلام في معنى وجوب الفعل وجوازه )
( وعدم جوازه على الله سبـحانه )
قد تقدّم في الجزء الأول من الككتاب في ذيل قولـه تعالى : هوألا يضـل به

 مفروض وأن كل شيء مملولٌ له تعالى من غير أن يكون مملوكاً لـ من من جهـة وغير






 ويستخسن عمله

الجزء السادس غشر




 الاستدلال على النشيء بحكـم ما يباينه .
على أن هذا الملك الذي نثبته له تعالى وهو ملك تشريعي هو كون





 فعلُّ لد تعالىى فأجد التامل فير فيه




وما مو الذي يتحكم عليه تعالى ؟ ومن الذي يقهره بالتكليفس ؟ فـالن فرض

 ومفاسد فليس حاكمأ لذاته بل لغيره هف




 مستند في حكمه إلى أمر خارج عن ذاته ، وقد مرُّ بطلانه .


 بوجوب الفعل أو عدم جـوازه ، وبعبارة أخـرى ينتهي الأمر إلى أنـه تعالى الـلى بـالنظر



 الموجب على نفسه لا غير نقداتضح بهذا البحث أمور :



 كالعدل والإحسان ، كما الستحسنهـ لنا واستقبع أشياء كـالظلم والعــوان ، كما استقبحها لنا .






 بها والجري عليها خير الدنيا والآخرة
 وإذ هي تتتهي إلبه تعالىى فالأمر اللذي فيها أمره والنهي الذي فيها نهيه وكـل حكم


الجزء السادس عشر
 اتصفت بها كالظلم نهو لا يرتضيها لفعله كما لا يرتضيها لأفعالنا وهكذا



 بعنوان الظظلم فافهم ذلك .

 تخلف الممتنع عنها معنى العدل .





 عين الـذات كان مدكناً بالنسبـة إلى الذا الذات وصفـة الحـا
 وإن كانت غير الذّات فإن كانت أمرأ عينيأ وقد جعلت التـركُ ضروريـاً للذات بات بعد



 فإن الحكم الْحقيقي في الأهور الانتزاعية لمنشاء انتزاعها

 الضرورة قبل الانضمـام وبعدهـا دون الإمكان وإن أخــنـت جزءاً من العلة التـامة

وإنما تتم بانضمام أمر أو أُمور إليها كان الفعل بالنسبة إليها ممكناً لا ضروروياً وإلذ كان بالنسبة إلى علته التّامة المجتمعة من المّا


 وقع في لسان بعضههم قائلين أن من ثـثأنه الإدراكاك دون الحكم





 وحكايتها وهو الإدراكا فحسسب دون الحككم والقضاء








 وَيَّأِتْنَا فَرْداً ( ( ) .

الجزء السادس عثر
( بـيــان )
 النبوية بأنها لا تنفع في حسن حال المؤمنين بها شيئأ ولو كانت حقة لجلبت إليهم




 عقُب ذلك بيان حال بعض من اغترً بقولهم


 للتبلي كما قيل ، وقيل : تفيد معنى التعليل أي قالوا لاجل النال النين آمنوا أي لأجل




 المؤمنين اللذين كان الغالب عليهم العبيد والفقراء لكنهم أوردوده في صورأ صورة السئوأل وكْرا عن الفريقين لدعوى أن المؤمنين عالمون بذلك يجيبون بذلـك لو سئلوا من غير تردد وإرتياب
والمعنى : وإذا تتلى على الناس ـ ومم الفريقان الكفار والمؤمنـون ـ ـ آياتــا


 لازم ذلـك أن يكونوا هم سعـداء في طـريتهم وملتهه إذ لا سعـادة وراء الكتمتع بالمتعة الحياة الدنيا فالحق ما مم عليه .

99 Vo_Vr سورة مريـم - آية
 الناس المتقرنـون في زمن واحد ، والأتـاث : متاع البيت ، وقيـل : الـا






 التي يعيش فيها في الدنيا لا تدر لها قبال ما لا تهاية له ولا أنها تغني عنه شيئها .

 طيب في عيش يهذّده الهلاكُ ولا نعمة كانت في معرض النق النقمة والخيبة


 كيرة قبلهم هم أحسن من حيث الأمتعة والمناظر

 الأنهار تجري من تُتحتي أفـلا تبصرون






الجزء السادس عشر
والاستدراج النـي هو إضلال بعد الضفلال

 المتكلم ذلك على نفسه
والمـد والإمداد واحــد لكن ذكـر الــراغب في المفـردات أن أكثـر مـا جــاء



 ولن ينتفع بـ
 الخ ، دليل على أن هنا المد خذلان في صورة إكرام والمراد اد بـه أن ينصرف عـن
 لا ينتفع به وهو وقت نزول البأس أو قيام الساعة



 جانب معناه كما أن في إرجاع ضمير الأنراد في قوله : أفليمدد له إليـه رعايـة جانب





 من عدة وعدة سـدى لا أثر لـ هـ
$1+1$

ترله تعا'لى : غوايزيد الشا الذين اهتـدوا هدى إلى آخـر الأية ، البـاقيات الصالحات الأعمال الصالحة التّي تبقى محفوظة عند الش وتستعقب جميل الشّكر وعظيم الأجر وقد وعد الهَ بذلك في مواضع من كلامه .



 الخير . انتهى والمرذ اسم مكان من الرد والمراد الم به الجنة

 معرضين عن الإِيمان لاعبين بما عندهم من ســواغل الحيـا الديا الدنيـا حتى يفا الجئهم العذاب أو السناعة ونكششف لهم حقيقة الأمر من غير أن يتفعبرا به ، وهؤلاء أحــد الفريقين في تولهم : هأي الفريقين خير معامأ) الخ


 عــد المؤونين من أمتعة الحيـاة وهي النعيم المقيم خير ممـا عنـد الكــافـرين من الزخارف الغارّة الفانية
 ثواب ومرد حكم إلهي لا يخطىء ولا يغلط البتة

الفريقين خير مقالمأ وأحسن ندينّأُو


 واستخفافًا للمؤمنين كذلك سياق هذه الأيات الأربع وبد افتتحت بكلمة التعجبيب ,اشتملت بقون يشُبه القـول السابق واختتمت بمـا يناسبـه من الجواب يعـي

الجزء السادس عشر



بقوله : طأطكلع الغيب| الخ
 المتعر"تين في الشُرك من قريش



 أم اتحخذ عند الرحمن عهداً الـا الخ
ونظير هذا القول في الـسقوط ما نتل عن أبي مسلم المفـنـر أن الآيـة عامـة فيمن لa هذه الصفة



 الدنيا ونعمتها ولا خير إلا ذللك عند الكفار وفي ملتّهم


 كما يشهد به لام القسّم ونون التأكيد في قوله : (\$لأوتينّي


 عنـد الله حتى يـطمئن إليه في ذلـك ، وتـد جيء بـالنفي في صـورة الاستفهـام الإنكاري
توله تعالى : وڭكلا سنكتب ما يقول ونمدً له من العـذابِ مدأه كـلا كلمة








 التككرار من غير نكتة ظاهرة

 لزوم المال نلإنسان محفـوظة عنـد الدن كأنه مال ورئـه بعده ففي الكـلام استعارة

وتوله : واويأتينا فرداًأَ أي وحده وليس معر شيء مما كان يتتصر به ويركن
 عليه فنحاسبه على ما قال ونمدُّ له من العذاب مدأُ








 شيء من مالل ورلد وعدة وعدد

الجزء السادس عشّر

## ( بحث روائي )





 الجنة ، نوالنة لاوتينّ فيها خيراً مما اوتيت في الدنيا

وني الدر المشثور أخرج أحمدل والبخاري ومسلم وسعيد بن منصور وعبد بن






أقـول : وروي أيضاً مـا يقربب منـه عن الطبـراني عن خبّاب . وأيضـاً عن
 خبـابـأ وأيضـاً عن ابن أبي حــاتم وابن مــردويـه عن ابن عبــاس عن رجــانل من الصحابة

وتد تقدم أن الروايات لا تنطبق على سياق الأيــات فإن الــروايات صـريحة
 على أن النقـل الفـطعي أيضـا بؤيـد أن المشــركين لم يكـونــوا فــائلين بـالبعث والنشور
ثم الآيات تأخذ في رذ كلمته بالاحتجابِ ولو كانت كلمة استهزاء من غير جذّ
 كان هزلاً فالروايات على صراحتها في كونها كلمة استهزاء لا تنطبق على الأية
 وجه الإلزازم والتّبكيت لنخبّاب من غير أن يعتقده لا على وجه الاستهزاء ! لنم يكن
1.0


 شيء من القرآن إشُارة إلى ذلك . هذا أو لا لا

والتبكيت لا حاجة فيهما إلى تأكيد . وهذا ثانياً

الأخرة دفعاً للبس نكتة ظاهرة . وهذا ثالثأ .
ولم يصلح لللرد عليه وإبطاله إلا قوله تعالىى : كلا سنكتب ما يقول ونمد له


 التّالم الخصصم الذي يراد إلزامهه به أو بما يستلزمه . وهذا رابعاً

 عشر من الكتاب في بحث روائي في ذيل الآية 7 ع من سورة الكهفـ







الجزء السادس عشر




 اَمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ سَيْجْعَلُ لَهُمُ آلرَّحْمُنُ وُدَاً (ه1) .

## ( بـــــان )

هـنا هو الفصـلـ الثالث ممـا نقل عنهم وهـو شركهم بـانـة بـاتخـاذ الألهـهـ


 الملك قداسة سماوية
ومعنى كرنهم لهم عزاً كونهم شفعاء لهم يقرّبونهم إلى التّ بالثشفاعة فينالون
 عزأ بشففاعتهم لهم في الأخرة تخفي عليه أن المشركين لا يقولون بالبعث .

 على الواحد والجمع كالرسول والعدو وأنكر ذلك بعضهم ورجّه إطـلاق الضد فـي
 والككفر بعبادتهم كانت ني حكم آلواحد وصحٍ بذلك إطلاق المفرد عليها . وظاهر السيـاق أن ضميري ؤسيفكـرونه وأيكونـون) للألهـة وضميري
 بعبادة مؤلاء المشركين ويكون الألهة حـال كونهم على المشـركين لا لهم ، ضداً




ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشـرككم؛(r)'

وربمـا احتمل أن يكـون بالعكـ من ذلــك أي سيكفر المســـركـــون بعبـادة



 ترتب الضمائر .
على أن التعبير المنـاسب لهــنـا المعنى أن يقال : سيكفـرون بهم على حد ما يقالل : كفر بالهة ، ولا يقال : كفر بعبادة اله
 حقيقة الأمر يومئذ فإن شأن يوم الكقيامة ظهور الحقائق فيه لأهلٍ الجم الجمع لا حـا ولو لم تكن الألهة كافرين بعبـادتهم في الدنيـا ولا عليهم ضداً بـل بـل بـا لهـم ذلـك
 ترُ على قوله : \$ألا سيكفرون بعبادتهم | الخ


 والاستقامة على الكق


 يوضع الظاهر موضع الهضير

الجزء السادس عشر

والآية وهي مصلرة بقوله : طألم تر المي المفيد معنى الاستشهاد مسوثة لتّأييد

 آلهتهم ولـو لم بكن هؤلاء اللآلهـة عليهـم ضــأُ هـا دعـوهم إلى مـا فيـه هـلاكهم وشقاؤهـم
فـالَآية بمنزلة ألن يقـال : هؤلاء الالألهة الـنـين يحسبونهم لأنفـهـم عـزاً هم عليهم ضد وتصديق ذلك أن الثُياطين وهم من آلهتهم يحركونهم بالزعانج نحـو وما
 وعلى هذ! فالآية متصلّة بسابقتها وهو ظاهر


 بذلك سياق الآيات واتصالل ما بعد هذه الآلية بسا قبلها

 أنفاسهم كأن أنفاسهم الممدة لأعمارهم مذنيورة بعلددها عند الش فينفدها بالرسالئها واحداً بعلد آخر حتى تتتهي وهو اليوم الموعود عليهـم

 بالحقيقة عداً للأعمال المثبتة في صحيفة العمر ، ليتم بذلك بنـينة الْتحياة الأخروية

 به خلقّة نغسه وأن يعد النه ما قذر له مـ المطية ويستقصيه

 حسناته ليثياب بها ويتنعم والأية لا تتيد العد وإن فهمبم من ظاهرها في با بادى الاء النظر عد الأنفاس أو الأيام

وكيف كان نقوله : وهفلا تعجـل عليهمية تفريـع على ما تقـدم ، وقولـه :

 ولا مسيرهم في طريقهم بغير إذننا فلا تعجل عليهم بالُقبضي أو بالقضاء ولا بضا بضيق صدرك عن تأنخير ذلك إنما نعدّ لهم أنفاسهـم أو أعمالهـم عداً
 الواردون لزيارة أو استنجاز حاجة أو نحو ذلك ولا يسمّون وفدأ إلا إذا كانوا ركبانا
 التالية :
 ومعنى الآية ظاهر
 وكـأنه مـأخوذ من ورود المـاء أي قصده ليشـربـ ولا يكـون ذلــك إلا عن عــلا فجهعل بذلـك الورد كنـاية عن العـطاش ، وني تعليق النسوق إلى جهنمـ بـوصف
 التقوى . ومعنى الآية ظاهر توله تعالى : ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخخذ عند الرحمن عهداً وها وهذا


 (") دونه الشُفاعة إلا من شهد بالُحق وهم يعلمون






الجزء السـادس عشر




 السماوات والأرض



والآيات في مقام إعظام الذنب وإكبار تبعته بتمئيله بالمحسوس يقول : القد
 الأرض وتسفط الجبال على السهل سقوط انهدأم أن دعوا للر حمـان ولدأ



 بالفعل ملازم له ما دام موجوداً ، ولنذا لم يقيّد الإِتيان في الآية بالْقِيامة بخخلاف ما في الآية النرابعة
 أرزاتهم وتتبين وظائفهم والأمور التي بستعملون فيها بعد الإحصصاء وعذّهم وثبتهم في ديوان العبيد وبه تسـجل عليهم العببودية

 وأنصارأ ووسائل وأسباباً إلى غير ذلك فيظل فئهر يومئذ إذ تتقطع بهم الأسباب أنه فـرد
 يملك أبدأ فثأن يوم القيامة ظهور الـحفائق فيه
ويظهر بما تقدم أن الذي تتضمنه الأيات من الحجة على نفي الـولد حجـة






 فيشهذون ذلك وإذا كان هذا حال كل من في السميوات والأرض فكيف يمكن وأن يكون بعضهم ولداً للَ واجداً لحقيقة الل(هوت مشتقاً بن جوهرتها ، وكيف تجتمع

الألوهية والفقر ؟

 كثرة المععبود ووحدته وكثرة الربت بمعنى المدبّبر ولو بالتّفويض وعدمها . قوله تعالى : ودّاًّا الود والمودة المحبة وفي الآية وعد جميل منه تعالمى أنه سيجعل للنذين آمنوا

 الناس في الدنيا إلى غير ذلك .
وقد ورد في أسباب النزول من طرق السيعة وأهل السنة ألن الأية نـزلـت في
 التحبشة وفي بعضها غيرذللث وسيجيء في البحث الروديائي الآتي . وعلى أي حالل نعموم لفظ الآية في محله ، والظاهر أن الآية متصلة بقـوله
 (بحـث روأتي )



الجزء السمادس عشر

الذين اتتخذوهم آلهة هن دون اللد ضلداُ يوم القيامةويتبرأون منهم ومن عبادتهم إلى يوم القيامة

وفي الككافي بإسناده عن عبد الأعلى مولمى آلّ سام قالل : قلت لأبي عبد الش
 الأيام قال الأباء والأمهات يحصون ذلك ولكنه عدد الأنفاس

 وفي الدر المنشور أخرْـرج عبد بن حميــد عن أبي جعفر محـــد بن علي في
 أقول : وهي أشمل الـُروايات ولا يبعـــ أن يستفاد منهـ ألـا أن ذكر النفس في الروايات من تبيل ذكر الميال

 . يحشرون على النّجائب .

وني تفسير القميت بإسناده عن عبد الله بن شريك العامري عن أبي عبـد السّ

 رجال اتقوا اللّ عز وجل فأحبهم واختصهم ورضي أعمالهـم فسمـاهم السّ متقين الحديث

 . بما رزتوا من نعمها


 يقرعوا بـاب الجنة

أتـول : وروى أيضأ هـنا المعنى عن ابن أبي الدنبـا وابن أبي حاتم وإبن

 عدة من أرباب الجوامع عن علي بـنّغ

 بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده نهو العهـد عند الهـ




 عمل صالح ينجبي المؤمن يوم القيامة وأن ما ورد في الروايات من تبيل المصصاديق المتفرقة

واعلم أيضأ أن الروايات السابقة منيّة على كون المراد ممن يملك الشمفاعة
 كان المراد هم الثشفعاء فالأخبار أبنبية منها






 يوم القيامة فردأه واحداً وأحدأ

 أمير المؤمنين هي الود الني ذكره الشي

الجزء السادس عشر
أقول : ورواه في الككافي بإسناده عن أبي بصير عنه بيثنـ، .
وفي اللدر المنور أخرج ابن مردويه والديلمي عن البـراء قالـ : تـا




 تال : محبة في تلوب المؤمنين
وفي المجمع في الآية : فيل فيه أقوال : أحدها أنها خــاصة في علي فمـا


 فنزلت هذه الآبة وروى نحوه عن جابر بن عبد الـي الهِ
 خبير بأن لا دلالة في شيء من الأحاديث على وترع القصة في المدينة أصلكا


 وعملو! الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداًّأهِ

الـسورة بجميع آيتاتها مكية وقد تقدم في أول الـوروة .
وفيه أخرج الحكيم الترمذي وابن مردويه عن علي قال : سألـت رسـي

 والمحبة والححلارة والمهابة في صدور الصالّلحين
 عموم لفظ الاية وهو لا ينافي خصوص مورد النزول .

110



تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً (91)
( بـيـان )

الآيتان ختام السورة يذكر سببحانه فيهما تنزيل حقيفـة القرآن وهي أعلى من




عليهم
 التيسير وهو التسهيل ينبىء عن حالل سابقة ما كان يسهل معها تلاوته ولا فهمهة وقد


 لم يرج أن يعقله الناس وكان علـ كما كان عليأ حكيمـأ أي آبياً متعصيـاً أن يرقى إليـه أفهامهم وينفذ فيه عقولهـم

ومن هنا يتأيد أن معنى تيسيره بلسانه تنزيله على النُلسان العربي النـي كـي


وربما فيل : إن معنى تيسيره بلسانه إجراؤه على لسـانه بالوحي واختصـاصه



الـسورة

$$
\text { } 117 \text { الجزء السادس عشر }
$$

 وهو الخخصومة


 لكنهم غيـر مععجزي الند بخصــمامهم فكم أهلكنا قبلهم من قـرن فـم فبادوا فـلا يحس منهم أحد ولا يسمع لهم صوت .







الْحُسْنَ

## (بــــان (

غرض السّورة التذكرة من طريق الإننار تغلب فيها آيات الإتـنـار والتخويف


 السـاعة ومواقفـ القيامة وسوء حال المجر مين وخـي



الجزء السادس عشر
فلم ينزل ليتكلف به بل هو تنزيل إلهي يذكّر النـاس باله وآيـاته رجـاء أن تستيفظ


 بطغيانهم وتكذيبهم
وسياق آيات السورة يعطي أن تكون مكية وفي بعض الأثأر أن توله : طوا واصبر على

 ناحية اللفظ

ومن غرر الآيات في السـورة تولد تعالى : \&االده لا إلـه إلا هو لـه الأسماء
الحسنى|



 البحث الزوائي الآتي إن شاء الانه تعالّى

 السعادة اللدنيوية ثلاثة أخربي : سـعادة نفسية وبدنية وخارجية كذلك الألك الشمقاوة على

 الـشقاوة . انتهى ، فالمعنى ما أنزلنا القرآن لتتعب نفسك في سبيل تبليغه بالنتكلف في حمل النانس عليه






فراغاً أنساه ما أودع في فطرته وكان إلقاء هذه الحقائق إلفاتأ لنفسه إليها وتذكرة له بها بعد نسيانها







 نَآمن واتْقَى

 بخشّى فيخشى فيؤمن بالهة ويتُقى


 لتتعب به نفسك ولكن لتذكّر الخاشعين بكلام إلهي منزّل بن عنده






 توحيد الربوبيـة التي هي مخ الغـر (الرحمن

الجزء السادس عثر ir.


 سلطنته على الكون واستقرار ملكه على الأثياء بتدبير أمورها وإصلاح شئوناونها



 شيء وذلك في متنى التعليل والاحتجاج على الاستواء المذكر
 والتدبير وهو يفيد الككثرة أنسبب بالنـبـة إلى الاستواء من سـيائر الأسمـاء والصفـات ولذلك اختص من بينها بالذذر








 يوافق إرادته وانتيادها لأمره وقد أثبعنا الكـلام في معنى العرش في ذيـل الآية عه من سـورة الأعراف
 الروائي التالي إن شاء النة نعاليّلي
|Y|

 تحت الثرى ما في جوف الأرض دون الترابِ ويبقى حِينّذ لما في الأرض ما ما على
 الكحيوان والنبات وما لْ نعلمه ولا نحسُ بـ به وإذا عمَّ الملك مـا في السماوات والأرض ومن ذلـك أجـرّاؤهمـاعمَّ نفس السماوات والأرض فليس الثئيء إلا نفس أجزائه
 كما تقدم آنفاً هو الملكك والْتدبير









 كان خفياً حتى عليك نفسلك فإن الدَ يِعلمه



 وأخخى منه فهو في الكلام من لطيف العـنعة وذكـر بعضهم أن المراد بـالـر مـا أسررتـه من القول إلى غيـركُ ولم ترفـع

الجزء السادس عئر
 لكن القول لا يسمى سرأ إلا من جهة كتمانـه في الئفس فالمعـرّل على ما قـد الـدمناه

وكيف كان فالآية تبت علمه تعالى بكل شيء ظـاهمر أو خفي نهي في ذكر
 يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاءِ" " ، ومعلوم أن علمه تعائى بما يجري
 وبنظر آخر مشئيتّه لهذا النظام الجاري وهذا هو التدبير





 الأقرب بالنظر إلى استقلال الأية وجامعيتها في مضمونهـا ألن يكون اسم الجا الجـلانة

خخبر

 الأسماء الحسنى|
أمـا الأول : فلأل معنى الإلـه في كلمة التهليل إلما المعبـود وإما المعبـود


 أمره أي ربأ لـه وإذ كان تعـالى رب كل شيء لا رب ســواه نهو المعبـود لا معبود


 واشّ سبحانه هو المالك لككل خير لا يملك شيء شيئكأ من الخير إلا ما ملكّك



معنى الخخير فهو سببانه المستتحق للعبادة رجاء لما عنلـه من الخير دون غيره

 من غضبه لو لم بيخضع لعظمته وكبر يائه . لا لا


 القلب وله مبحانه كل الجممال وما من جمال إلا وهو آية لجماله ، وله سبحانه كل الـا النجـلال وكل مـا دونه آيتـه . فاله سبحـانه لا إلـه إلا هو ولا معبـود سواه لأنـه له الأسماء الحسنـي
ومعنى ذلـك أن كل اسم هـو أحسـن الأسماء التي هي نـظائره لـه تعالثى ،




 النجمال كالحيّ والعليم والقدير ، وكثيـراً ما يـطلنّ التـتـيمية على التـوصيف ، قال نعالى : الج




الجزء السادس عثّر
فالمراد بالأسماء الحسنى مـا دلَّ على معان وصفيـة كالإِله والحيّ والحليم والقدير دون اسمب الجلالة الــنـي هو علم الــذات ، ثم الأسماء تنفسم إلى قبيحـة



 لبراءتهاعن النقص والعيب وهي التي تلين أن تجري عليه تعالْى ويتصف بها . ولا يختص ذلك منها باسم دون اسم بل كل اسـم ألحم أحسن فله تعالتى لمكــان
 وتقديم الحبر يفيد الحصر فجميعها له وحله .




 من علمه إلا بما شاء (") ، ، إلى غير ذلك .

 ينسب إلى نفســه بــالْملك كمــا في تــولــه تعــالى : أراب إنـي لا أملك إلا (V) نفسي

## ( بحثث روائي )





 أنس وأيضاً عن ابن مردويه عن ابن عباس
 عليهما السلام قالا : كان رسول النة
 لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى

أقول : وروى ما في معناه في الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر
 وروى هـذا المععنى أيضاً في الــدر المنتور عن ابن المنــنـر وابن مردويـه والبيهقي
. عن ابن عباس



 القرآن

أقول : والمظنون المطابق للاعتبار أن تكـون هذه الــرواية هي الأصـل في


 يساعد على ذلك كل المساعدة نعم ببقى على الرواية أمران : أحدهما : أن في انطباق الآيات بها لها من السياق على القصة خفاء. وثانيهما : مـا في الروايـه من قولـه : اونقال طـه يعني الأرض بعَدميـك يا
 أنزلنا عليك القرآن لتشقىى ومعناه أن طه جملة كلامية مركبة من فعل أمر من وطأِ

الجزء السادس عشر
يـطأ ومعوله ضمير تأنيث رابع إلى الأرض ، إي طإ الأرض وضع قدميك عليها ولا ترنع إحداهمـا وتضع الأخرى






 بالمعنى

 القرآنية
 وتيل : حبئية ، وقيل : عبرانية ، وقيل : سريانية ، وقيل : لغة عكل ، و وتيل :

 وقرأ قوم طه بفتح الطاء وسكون الهاء كأنه أمر من وطأ يطأ وأ والهـاء للسكت وقيل : إنـ من أسماء الثة ولا عبرة بشيء من مذه الأتـرال ولا جدوى في إمـــان البحث عنها


 عن ابن مردويه عن سيف عن ابي جـع
 ولا لططه معنى وصفياً في اللغنة ولا معنى لتسميته بعلم ارتجانلي لا لا معنى لـه إلا
 اللـور أنها تحمل معاني رمزية ألقاها الثّ إلى رسـوله ، وكـانت سورة طـه مبتدئة




 كان المعنى من خُوطب بطه أو يس ثم صمار علماً بكثرة الاستعمال

ومن قبيل قوله :
 يريد أنا ابن من كثّ فيه قول الناس : جلا جلا حتى سمي جلا وني احتجاج الطبرسي عن الحسن بن راشد قالل : سئل أبو الحسن موسى
 وجل

 فليس شيء أقرب إليه من شيء


 قريب استوى من كل شيء) .
 يعني استوى تدبيره وعلا أمره
أقول : ما ورد من التفسير في هذه الروايبات الثـلاث تفسير لمجمـوع الآية
 مبتدأ وخبر ولا يساعد عليه سياق سائر آيات الاستواء كما تقدمت الإشارة إليا إليه .


النجزء السادس عشر




 محصور ، ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولًا




 السماوات والأرضه

فثبتنا من العرش والكُرسي ما ثبته ونفينا أن يكون العرش أو الكُرسي حاويـاً
 إليه



 أصل المعنى المـجِّد عن شائبة النقص والإِمكان التي نفاها المحسكمات

فالعرش هــو المقفام الــذي يبتدىء منـه وينتهي إليه أزمــة الأوامر والأحكــام


 وخواصه عنه تعاليى فينفى من العـرش الذي وصفـه لنفسه في قـوله : الــرحمن




 الخصوصيات




 الكة الاستضضاءة في الظظلمة وبذلك يسمّى سراجِاً حقيقَّ


 الإِنسان في عيشته







وهو نفي لوازم التشبيه والسكوت عن البحت في أصل المراد
 الإثبات والنُني معاً والإمعان في البحثِ عن حقائق الــدين دون المنفي المجرد عن

الجزء السادس عـّر
الإثبـات والدليـل على ذلك مـا حفظ عنهم من الأحـاديث الجمــة التي لا يسـع إنكارها إلا لمكابر
 قالت : شالإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به ايمان والجـو المود بـه
 لقالتْ : الإستواء مجهول والكيف غير معقول ، الخ الخ الحن
 وقد نسبه الغزٔزالي إلى الأئمة الأربعة : أبي حنيفة ومائك والثـاليانعي وأحمد ، وإلى البخاري والترمذي وأبي داود السججستاني من أرباب الصساح والىلى عدة من أعيان السلفـ



 إن كل من فسًّر نقد أول ومن لم يفسر لم يؤول لأن التأريل هو التفسير
 التأويل اللذي يذكره ويذه غير المعنى المخالف لظاهر اللفظ وأن رد المير المتشابه إلى المحكمب وبيانه به ليس من التأويل في شيء وكذا أن التأتويل غير التفسير




 الجميع ذو ملالك واحـــ وهو استلزام مـا يجب تنزيهـه تعـالى عنـه من الحـاجــة

وذلك أن اللذي أوجد أمثال العـرش والككرسي واللوح والقلم عنـدنا معـاشر


 الحس والتتحرز عن النسيان ونحو ذلك وعلى هذا النمط
 والساق والرضا والأسف التي توهمٍ التجسم المنتهي إلى الحاجة ، والِّإِ الإمكان وبين


 الثانية وهو قوله : الواسله هو الغني ه مثلا






 فقل إماتة باطل بإحياء باطـل آخر على أنـك عرفت أن رفـ رد المتشـــابه إلى المحكـم
ليس من التُؤويل في شيء




 الغائبة عن الْحس . وسقوط هذا القون غني عن البيان
 بجمعون في تفسير المتشــابهات من آيـات الأسماء والصفــات بين الإثبات والنفي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 إلى معـان توافق الأصـول المسلْمة من الدين أو المـذهب ، وهؤلاء منــعبون على
 الأسمـاء والصفــات بنفي النـتائص ، فمعنى العلم عنـدمـم عـــم الجهـل ومعنى العالِّمَ من لِّس بجاهل ولمل وعلى هذا السبيل .
 الكتـاب والسنة ونصـوصهمـا تـدفعـه ، وهـو من أتـوال الصـابئـة المتـــرِّبـة في الإسلام
 يخالف الأصول المسـئمة وهو ألمستى عندهم بالتأويل ومنهم من أكتفى بالمحتملات النقلية ولم يعتبر العقل
وقد عرفت مما تقدم من أبحـاثنا في المحكم والمتــــابـا أن تفسيـر الكّكتاب
 والسنة
وجل هؤلاء الطوائف الثلاث المسمقين بالمؤوّلـة يسلكون في أنعـاله تعـلى




 ونيما ورد من طرق الجّهاعة أن الند بيّل كل ليلة جمعة إلى السمماء الدنيا يؤوّلون نزوله بنزول رحمته ويفسْرون السماء الدنبا بفلك القنمر ، وهكذا.




 وذلك أنها أنخبار آحاد ليست بمتواترة ولا تطعية الصـدور ، وما هـــا شـأنـه يحتا

 غير الأحكام كالمعارف الاعتقادية والموضوعات الخالـارجية .
 مشانهة حجة وإن كان في غير الاحكام لأن الدليل على العصمة صدقه وهذه كلها مسائل مفروغ عنها في مححلها من شـاء الوتوف فليرابع



 فما زال يسبّع حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه .
 أعظم من ذلك . ويحك أتدري ما اله ؟ إن اللد فوق عرشه وعرشَه فوق سماواتـه لهكذا وتال بأصأبعه مثل القبة ، وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد بري بالراكب أقول : ومتنه لا يخلو من اختلال ، وإنما أوردناه لكونه من من أصرح الأنخبـر



 تفسير أمثال هذه الأخبار وقد أوردنا في تغسير سورة الأعراف في الـجزئ الثّامن من الكتاب ما يستفاد منه هسحصل نظرهم عليهم اللسلام

 وأخغفى ما خطر ببالكك نم انسيته .

الجزء السادس عشر

وني المجمع روي عن السيدين الباقر والصادق عليهما السـلام : هالسري| ما أخفيته في نفسك و وأخفى هم ما خطر بالك نم أنسيته

وَهَلْ أَتكَ حَدِيثُ مُوسى (9) إذْ رَاَ نَاراً فَقَالَ لِأْهْلِهِ امْكُثُوا
















iro
سورة طه - آية Q - -













 وَتَوْلَ (ء) .

## ( بـيــان )




 وغرة، ونجاة بني إسرائل . نم عباة بئ إسرائيل العجل وما انتّى إلبه أمرمم

الجزء السادس عشر
وأمر السامري وعجله ، وتد تعرضت الآيات التي نقلناها للفصل الأول منها



 \$ توله تعانى : وأوهل أتالك حديث مـوسى الإستفهام للتقـرير والحــديث ، القصة




 الهداية

وسياق الأية وما يتلوها يشهد أنه كان في منصرفه من مدين إلى مصـر ومعه

 أخذ قبساً من النار ليضرموا بـ ناراً نيصطلوا بها .




 النار هادياً نهتدي بهـلاه

 التسمية والتوصيف هي الدليل على أن أمره بخلع النعلين إنما هو لاحترام الوادي


 بمحضر دني وقد تَتِّس الوادي بذلك فالتزم شرط الأدب واخلع نعليك .
 والمسسجد الحرام وسائر المسـاجد والمشاهد المـيحترمة في الإسسلام والأعياد والأيام المتبركة فإنما ذلك قدس وشرف اكتسبته بالانتساب إلى واقعـة شريفـة وقعت فيها أو نسك وعبادة مقدُّسة شـرُعت فيها وإلا فــلا تفاضـل بين أجزاء الدكــان ولا بين أجزاء الزمان .






 بين الإنسان وبين ربه غيره .
وهذا حالل النبي والرسول في أول ما يوحى إليه بالنبوة والرسالة لم يختلجـهـ

 بواسطة القُقة النظرية لا تلقَيًاً من الغيب من غير تومّط واسطة




قلت : نعم لكن ثُبوت الحجـاب أو الـرسـول في معـام التكلبيم لا ينـافي

الجزء السادس عثّر



 لا يلتفت إليها ، ومن الشـاهد على ما ما ذكرنا قوله في الآية ألتالية خططابـأ لموسى :
 وبالجمملة قوله : >إني أنا ربك فاخلع نعليكه الخ ، تنبيه لموسى على ألى أن


 الأغيار لإِلقاء الوحي والثاني من الوحي

وفي توله : ولنودي جئث طوي ذكر الفاعل ولم يقل : ناديناه أو ناداه الش
 المفاجأة


 كونه خيراً من غيره هو اختيار فالاختيار دائماً لغاية هو غرض الفاعل من من نعله

فـاختياره تعـالى لموسى إنمـا هو لغـاية إلهيـة وهي إعطاء النـبــةّة والرسـالة




وقوله : ظوأنا اخترتك هِ على ما يعطيه الـسياق من قبيل إصدار الأمر بنـبـوته


 والإستماع لما يوحى الإصغاء إلِّه

قوله تعالى : وإنني أنا الشَ لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري








 فتمت بذلك أصول الدين وفروعه في ثلالث آيات .
فتـوله : وإنتي أنا اللد لا إله إلا ألـا







 وإلبه يرجع فلا ينبغي أن يخضع خضوع العبادة إلا له فهو الإله المعبـود بالحق لا لا إله غيره ولذا فزّع على ذلك الأمر بعبادته حيث قال : هواناعبدنيه|

وقوله : 女اوأتم الصصلاة لذكـري
 ويتحقق بها ذكر الله سبحانه تحقق الروح بقالبه
وعلى هـذا المعنى فقولـه : والذكـري هن من إضافـة المصدر إلى مفعــلـه

الجزء السمادس عشر
 يقال : كل التُبّع واشرب لتروى وهذا هو المعنى السابق إلى الذذهن من مثل هذا السياق
وقد تكاثرت الأقوال في قوله : ولذكريهوفقيل : إنه متعلقَ بأقم كما تقدم وقيل : بالصلاة ، وقيل : بقوله : وفــاعبدني للتوقيت والمعنى أقم الصلاة عنـد ذكري أو عنــد ذكرهـا إذا نسا نسيتها أو فـاتت منك



 والقالبي
ثم الاضافة تيل : إنها من إضافة المصهدر إلى دفعوله ، وتيل : من إضـافـة
 إياها في الكتب النسماوية وأمري بها
وقيل : إنه يفيــد تصر الإقـامة في الــذكر ، والمعنى : أقم الـصـلاة لغرض ذكـري لا لغرض آخـر غير ذكـري كثوابـ تـرجوه أو عقــاب تخـافـه ؛ وقيـل : لا

وقيل : إنه يفيد قصر المضضـف في المضهاف إليـه ، والمراد : أقم الصـلاة لذكري خاصة من غير أن ترائي بها أو تشّوبها بذكر غيري ، وتيل : لا دلالة على ذلك من جهة اللفظ وإن كان حقاً في نفسه


 بين غتّ وسمين . والذذي يسبق إلى الفهم هو ما قدمناه .



متفـرّعاً على كلمـة التوحيـد المذكـورة قبله لان وجوبـ عبـادتـه تعـانى وإن كـان


 وتكر"ر في كلامه تعالى نفي الريب عنها
 وأكتمها فلا أخبر أصلُّ حتى يكون وقوعها ألبِغ في المباغتة وأشد في المفاجاجأة ولا
 بها حتى يتميز المـخلصون من غيرهم فإن أكثر الناس إنما يعبلدونه تعالتى رجاء في ثوابه أو خوفأ من عقابه جزاء ألطناء لا طمعأ في جنة أو خوفاً من نـار ولو أخفي وكتم يـوم الجزاء تميتّز عند ذلـك من يأتي بحقيقة العبادة من غيره
 الكتتمان إذا أرأد أحدهم المبالغة في كتمان شيء ، قال : كـدت أخفيه من نفسي أي فكيف أظهره لغيري ؟ وعزي إلى الرواية
 واضح


 نفس بما تسعى ، وكذا معنى عدم الإِيمان بها هو الكفر بها بما لها لها من النشأن



 فمحصّل معنى الآية أنه إذا كانت الساعة آتية والجزاء واتعأ فلا يصرفنّك عن

الجزء السادس عشر


 عليه بصيغة المضارع للتلويح إلى عليّة اتباع الهوى لعدم الإيمان


 حتى يأخذ تبديلها حِّة تسعى مكانه في نفسه هينِيْ .

 التجاهل بكونها عصسا وإلا كم يستقم الاستفها "بازغة قال هذا ربي هذا أكبر (")




 معمولة فيما إذا ستل عن أمر واضح لا يتا يتوقع الجهل به به ومن هذا البا الباب بوجه تـونه
 (المبُوش)






 لذيذة ولذا ذكر أولأ أنه عصاه ليرتب عليه منافعها العّامة وهذه هي النكتة في ذكـر

أنها عصاه


واولي فيها مآرب اخخرى

والطريفة وهي في الأصل بناء نوع من السير كجلسة لنوع من الجلوس




 والثعبان : الحية العظيمة




 بخلاف الخرف والأنبياء عليهم السـلام يجوز عليهم الخوف دون الخـئ
 (0) ${ }^{6}$ 屾

قوله تعالى : واواضمـم يدك إلى جنـاسك تخــر



الجزء السسادبس عشر

والسوء كل رداءة وقبح قيل : كني بـه في الأية عن البـرص والمعنى ابجمع يـدك
 أخ أخرى أخ

 (1) برهانان من ربك إلى فرعون وملائه الـي






 تبليغ الرسالة إلى فرعون ومــلائه وإنجـاء بني إسرائيـل وإدارة أمورهم لا في ألا أمـر النبوة
 إنما بادر إلى ذلك بعد ما ألقي إليه فـرله : وإذهب إلى فنرعون إنـه طنى وهي وهو أمر الرسائد
 ارتباط في الجملة بأمر النبوة وهي تلقّي عقائد الدنين وأحكامـيه العملية عن سـاحة الربوبية .



 انشراح حتى يسعه






 واستقائه في ماء هدين وفي لسانه - وهو اللِلا عقلدة ربما منعته بيان ما يريد بيانه

 فقال : الزب اشرح لي صدريه

 دونه فتصير رسالة يسيرة في نفسها بعد ما كانت خططيرة وإنما سمأل أن يجعلها على
 (ويسُر لـي




 ازدحمت عليًّ ودهمتني ، ولو قيل : رب أشـرح صدري ويسّـر أمري فـاتت هنها النكتة

 الني يلوح من قوله : وايفههوا قولي ا أي عقدة تمنع من فقه قولي

الجزء السلادس عشّر
وتوله : \$واجعل لي وزيراً من أملي هارون أخيهِ سؤال له آخر وهو رابع

 بمعنى الجبـل الـذي يلتجـا إليه ستي بـه لأن الملك يلتجىء إليه في آرائسـ وأحكامه
وبالجملة هو يسأل ربه أن يجعل له وزيـراً من أهله ويبِّنه أنه هارون أخي






 فليس مما يختص بالنبي بل هو وظيفـة كل من آمن بــ مـي من يعلم شيئأ من الــدين

 والتعليم والبيان والتبليغ فتبين أن معنى إشـراكه في أمره أن يقوم بتبليـغ بعض ما
 الكلمة
وأما الإنشراك في النبوة نخاصة بمعنى تلقّي الوحي من الشُ سبحانه فلم يكن
 التفرُد في التبليغ وإدارة الأُمور في إنجاء بني إسرائيل وما يلحي



حق علي يـلخّ، ولم يكن نبيأ
(1) القصص : \&





 بين الناس في مجامعهم ونواديهم وأي مجلس منهم حلِّا فيه وحضرا فلفتكئر الدعرة إلى الإيمان بالش ورفض الشركاء







 ونذكراك كثيرأ ألعل الستي ينجع والدعوة تنغ وبهـذا البيان يـظهر وجهه تعلُّت هذه الغــاية أعني قـوله : ووكي نسبحـك|
الخ ، بما تِدُّمه

وثانيأ : وجه ورود توله : وكثيرأُ مرتين وأنه لِّس من التكرار في شيء إذ
 ونذكرك كثيرا, أفاد كثرتهمها مجتمعين وهو غير مري مراد

 الإِيمان باسة وحده ، وهو المراد بالذكر ، موقعها . فالتسبيح من بَبيل دنع المـانع المتقدم على تأثير المقتضي ، وقد ذكر لهذه الخصوصيات وجوه أخر مـذكورة في المطوّلات لا جدوى فيها ولا في نقلها .
وتوله : هإنك كنت بنا بصيـرأِ) هو بـظاهره تعليـل كالحجـة على توله :

الجزءء السادس عشر







 ذلك








 عقب له ولا يقتله ثم إن النه سيرده إليها


 فاسترضعوها له فأخذنت ولدها وقرّت به عينها وصدق الد وعده وقد وتد عظم منه على

فقوله : اولقد منتّا عليك مرة أخرى| امتنان بما صنعه به أول عمره وقـد




وتكليمه إذ قالْ : ويا موسى إني أنا ربك الخ الخ فسياق التككلم وحده أنسب له اله وقوله : القتذف في القلب في يقظة أو نوم ، والوحي في كلامه تعالى لا ينحصر في وحي






والتابوت الصندوت وما يشبهه والقذف الوضع والإلقـاء وكأن القــذف الأولٍ


 البحر وجانبه من البر ، والصنع والصنيعة الإِحسان

 الخ وهو جزاء مترتب على هذا الأنمر



 ما أوحيناه إلى امك .
وقوله : وأألفيت عليك محبة مني ولتصنـع على عينيب| ظاهـر السياق أن
 والمجموع بيان للمن المشار إليه بقوله : غولقد منا عليك مرة اخرى فالفصل الأول يقص الوحي إلى أُمه بقذفه في النتابوت نـم في البحر لينتهي

الجزء السادس عثر
 لينصـرن فرعـون عن قتله ويحسن إليه حتى ينتهي الأمـر إلى رجـوعـهـ إلى إلى إمـه


 معطوفاً على توله : وأوحينا إلى أمك)

 موسى ، نفي الككلام استعارة تخييلية وفي تنكير المحبة إشارة إلى نخامتها وغرابة أمرها
واللام في توله : خولتصنع على عبني للغـرض ، والجملة معطونة على
 أي بمرأى مني فاني معك أُراقب حالتك ولا أغفل عنك لمزيد عني
 بإرجاءه إلى امهو وجعل تربيته في حجرها
وكيف كـان نهذا اللـــان وهو لــــان كمال العـنـاية والثففـة ينـاسب سيـاق التكلم وحده ولذا عدل إليه من لسان التكلم بالغير





 من يكفله بالحضانة والإرضاع فرددناكُ إلى امكك كي تسرْ ولا تحزن .
 وهو النكلم بالغير وليس بالتفات .

101


 أهل مدين عشر سنين أجيرأ يرعى غنم شعيب ، والقصة مفصّلة هذكورة في سررة القصص

 مدين نلما أحضره شُعيب وورد عليه وتصرّ عليه التُصص فال لا تا تخف نجوت من القوم الظالمين






 بالششر والخير فنتّة انتهى موضع الحاجة من كلامه .

 المقدر وهو ما حصتله من العلم والعمل عن الإبتلاءات الوارادة عليه في نجاته من الغمّ بالخروج من مصر ولبئه في أهل مدين
 من واحد وهو أنه ابتلي ابتلاء بعـد إبتلاء حتى جــاء على قدر وهـو ما أكتـبـه من فعلية الكمال .

 المترتب على ذلك ، والوجهان مبنيان على فصل توله : وفلبينته اللى آخر الآية

الجزءء السادس عشر

عما قبله ولذا قالل بعضهم : إن المراد بالفتتة هو ما قــاساه مـوسى من الشُلّة بعـد

 التفرع فحسبب وليس من الواجب أن يكون تفرعاً زمانياً دائماً .
 على ما قلّرنا ثم اعترض على أخذ القدر بمعنى المقدار بأن المعـر وفـ من القـر الـدر


 بعض هعان أخر وهي سخيفة لا جلدوى فيها

قوله تعاللى : واواصطنعتـك لنفسيج الاصطنــاع افتعالْ من الصنـع بمعنى الإِحسان ـ على ما ذكروا ـ يقالل : صنعه أي أحسن إلئ واصطنعه أي ألي حقق إحسانه
 إذا أحسن إليه حتى يضاف إليه فيفال : هذا صنيع فلان وني ونريجه وعلى هذا يؤول معنى اصطناءه إياه إلى اخلاصيه تعالى إلياه لنفسه ويـظهر


 فيك غيري فأنت لي مخخلصاً وينطبق ذلك على على قوله : واواذكر في النكتاب موسى (انه كان مخلصأِ


 لمسبتي ، كل ذلك من قبيل التتييد من غير مقيد
ويظهر أيضاً أن اصطنـاءه لنفسـه منظوم في سلك المنـن المـــــكورة بـل هو

أعظم النعم ومن المدكن أن يكون معطوفاً على قوله : (\%جيتّ على قدره عطف تفسير
والاعتراضي على هذا المعنى بأن توسيط النـداء بينه وبين المنن الـــذكورة
 جعله تمهيداً لإِرساله إلى فرعون مع شركة من أخيه في أمره فيـه أن توسيط النـداء لا ينحصر وجهـهـه فيما ذكـر فلعلٍ الوجـهـه فيه تشـرِ ريفه بمزيد اللطـف وتقـريبه من مـوقف الإنس ليكون ذلـك تمهيداً لـلالالتفات ثــانياً من



 في أمره نوجّه الخطاب ثانياً إليهـها معاً

 يطلق على الإِثنين ، أو أن كـلُّا من الآيتين ينحـل إلى آيات كثيرة ممـا لا ينبغي الركون إليه

 بمعنى التوجه إليه قلباً أو لساناً كما قيل الـيل




 بعد : واقالا ربنا إنا نخاف أن يفرط عليناه الخ
 وهو من أوجب آداب الدعوة

الجزء السادس عشر
 المحاورة لا به تعالى العالم بما سيكون ، والتذكر مـطاوعة التـذكير فيكـون قبولألا

 واستدل بعض من يرى تيول إيمان فرعون حين الغـنـون على إيمانـه بالآية
 المفسرين فالآية تدل على تحتم وقوع أحد الأمرين التذكـر أو الـختية وهـو مدار النججاة
وفيه أنه ممنوع ولا تدل عـى ولعل في كلامه تعالىى إلا على مــي يدل عليـي


 التّجي بنفس المتكلم وربما قام بمقام التخاطب .
 علمه بأنـه لا يؤمن إلا اله ، ولا سبيل في المقـام وأمثاله إلى غير التسليم وتـركّ الإعتراض
وهو عجيب فانه إن كان المراد بسر الإرســل وجه هصحة الأمر بـالثشيء مع
 ذلك حال الفعل بالققاس إلى علته التامة التي هي الفاعل وسانر العوامل الخارجة






 لعموم الجبر وقد أجابوا عنها على زعمهم بأل التكليف صوري يـتـرتب عليه تمـام الحجة وتطع المعذرة .

100 سورة طه ـ آية YY ع ع ع





 في الجانب الآخر وهو ظاهر





 واستشكل على الأية بـأن قوله تعالى في مـوضع آخـر لموسى في جـوابِ




 الدُعوة كما تفدم


 آخر الايات ، حكاية كلامهما في غير موقفـ واحـا
 فرطه وطغيـانه إنتي حـاضر معكمـا أسمع مـا يعال وأرى مـا يفعل فـأنصركمـا ولا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 . الجزء السادس عشر



الأثياء والأحوال .

 أيضاً لزم التكرار وهو خلان الألصا
وهو من أوهن الاستدلال ، أما أولاً : فلما عرفت أن مفاد وإنتي معكمـا هو الحضور والشثهادة وهو غير الـعلم
وأما ثانيأ : فلقيام البراهين اليقينية على عينية الصفات وات الـــاتية والـية وهي الحيـاة والقلدرة والعلمم والسمع والبصر بعضها لبعض والمـجمـوع للذنات ، ولا ينعقد مـع اليقين ظهور لفظي ظني محالف البتة
 فتتميم الدليل بمثل أصالة عدم التّكرار كما ترى






 تفصيل ما عليهما أن يقولا له فقوله : جأفأتياه فقولا إنا رسولا ربك

 فرعون وقوله :

تنكــر الآية سكـوت عن العدد وإشـارة إلى نخامـة أمرهـا وكبـر شــانهـا ووضـوح دلالتها
وقوله : هوالـلـلام على من اتبع الهـلى كالتحية للوداع يشار بـه إلى تمام

 لا في دنيا ولا في عقبى


 هي الهدى - وتولى واعرض عنها






 العذاب على من كنّب وتولى هِ من غير خطاب -

معكما أسمع وأرى م من كمال الإحاطة والعزة والقدرة التي لا يقوم لها شيء


 من ظاهر سلطانه الباطل وغزته الكاذبة.
( بحث روائي )

في تفسيـر القمي في رواية أبي الجـارود عن أبي جعفـر بـلّغ في تـولـه :

الجزء السادس عشر


 بالواد المُمُّدُسطويه قال : كانتا من جلد حمار ميت .

 علي . ومد ورد ذلك في بعض الروايات ، وسياق الأية يعطي أن الخلع لاحترام الموقف
وفي المجمع في تولـه تعالى : \$أثم الصـلاة لذكـري هيل فيل : معنـاه أتم




في الصحيح :



 وني اللدر المنتور أخرج ابن مردويه والـخطيب وابن عسـاكر عن أمسـاء بنت



 بنا بصيرأ .


وقال في روح المعاني بعد إيراد الحديث المنكير المير ما لفظه : ولا ولا يخفى ألنى يتعين هنا حـل الأمر على أمر الإرشــاد والدعـوة إلى الحق ولا يجوز حمله على

 . نصل
ومثله فيما ذكر ما صح من قوله عليه الصطلة والـسـلام له حين استخلفـفـه في غزوة تبول على أهل بيته ألما ترضى أن أن تكون مني بمتزلــة هارون من مـوسىى إلا أنه لا نبي بعديج انتهى





بحديث المنزلة الْمتواتر(')


 جأمري (ألا معنى يفيلـه
 لأنه تكليف يقوم به جميع الألمة ويشاركه فيه غيره وحتجّة الكتاب والسنـة قائمة فيـه كـأمثـال تـولـه تعـالى : طها
 رإذا كان أمراً مشتركاً بين المُجميع فلا معنى لسؤال إشرالك علي فيه .
على أن الإضانة في توله : غأمريج تفيد الاغتصهاص فلا يصـدت على ما هو شسترك بين الجميع ، ونظير اللكلام يبجـري في ثول هـوسى المحكي في الألاية
 أن يستنيب لتبليغ أصل الوححي رجلا أخر ، فالإشراك فيه إشمرالك في أمره وفي قول (1) نقل البحرانتي الحديث في غاية المرام بمائة طريق من طرق المل المنة ومبعين طـريقاً من طرق المنبعة 1•^: : يوسف (Y)

الجزء الُسادس عشر
موسٍ ما يشهه بذلك إذ يقول : هوأختي هارون هو أفصح مني لسنانًاً فأرسله معي ردءأً يصذّقني
 يبلّغن





 الكتأب

وفي تفسير القممي حدثني أبي عن الحسن بن محبـوبِ عِن العلاء بن رزين




 والنُساء وحبس الرجال



 القبطية الموكلة بها



 هالْعله يتذكر أو يخشّى فإنما قال ليكون أحرص لموسى على الذهـاب وقـد علم

الند عز وجل أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى إلا عنـد رؤية البـــس ، ألا تسمبع الس
 إسـرائيل وأنـا من المسلمين| ؟ فلم يقبل اله إيمـانه وقـال : هالآن وقد عصيت فبل وكنت من المففسدين جا

أتـول : وروى صـدر الحــديث في الــرّ المنــــور عن ابن أبي حـاتم عن علي ، وتفسير القول الليّن بالتكنية من قبيل ذكر بعض المصـاديق لضرورة أنـه لا لا ينحصر فيه

وروى ذيل الحديث أيضاً في اللكافي بـإسناده عن عـدين بن حاتم عن علي بـينّيْوفيه تأييد ما قَّمنا أن ولالعلً هِ مستعملة في الآية للترجّي

## * * *













الجزء السادس عشر
$17 \%$

任


















$1 \pi$ V9 - سورة طه - آية





## (بـيـان )




 - بجنوده وغرتهم



من كلام فرعون جوابِاً دالَ عليه

ويظهر مما نقل من كلام فرعون أنه علم بتعريفهمها أنهما معأ داعيان شريكا وريكان






 رباً لي ؟ أو ما يقرب من ذلك - يلّحِ إلى أنه يتغافل عن كونه سبعانه ربأ له كأنـه

الجزء السادس عثر













 الآلهي يتخذ كل منهم من يهواه إلهأ وربما بدل إلهأ من إله فتلك طـلك طريتهم وسيأتي
 يوانق اصولهم كنسبة الخلت والتدبير إلى نفس الأصنام دون أربابها








 واستدلوا عليه بعدة من الآيات . وبأن ملكه لم يتجاوز التّبط ولم يبلغ الـشـام ألا


 مدبر فيكون فائلُّ بالمدبر .





ويحتمل أنه كان فلسفياً فـائلأ بالعلة الموجبـة ويحتمل أنه كان من عبـد

 والإنقياد له وعدم الإشتغال بطاعة غيره . انتهى بنحورمن التلخيص

والمحتملات ولا ما استدلوا عليه لا يوآفق واقع الأمر .











فئون المعنى إلى إلفائه الرابطة بين كـل شيء بما جهـز به في وجـوده من

الجزء السادس عشر
القوى والآلآت وبين آثاره التي تتهي به اللى غاية وجوده فالُجنين من الإنسان مثلأل



 الإنساني والكممال الأخير اللذي يختص به هذا بـا النوع

 التأخر في الموجودات الجسمانية تدريجي زماني بنـير .




 الهادي .

فنظام الفعل والانغعال في الأثياء وإن شئت فتل : النظام الجزئي الحناص


 ويتسب إليه تدبير الأشياء هو اللذي أوجد نفس الأشياء فكـل وجود أو صفـة وجود ينتهي إليه ويقوم به


وإيجاده لها يستلزم ملكه لوجوداتها ـ لثقيامها به - وملك تدبير أمرها





ربنا هو رب العالمُين ليشملهما وإياه وغيرهم جميعأ فأُجيب بما هو أبلغ من ذلـك

 المدّعى نحسب دون البرهان ، فافهم ذلك .
 تقدُّمت الإثشارة إليه لأن المقام مقّام اللدعوة والهداية ، والهداية العامة أشد مناسبة

هذا هو الذني يرشد إليه التدبر في الآية الكريمة ، وبذلك يعلم حال سـائر التفاسير التي اوردت للآية
 يمائل الشيء ، والمعنى : الذي خلق لكل شيء زوجاء ، فيكون في معنى قوله :
هِومن كل شيء خلقنا زوجينج

وتول بعضهم : إن المراد بكـل شيء أنواع النعم وهــو مفعول ثــــن لأعطى
 كل شيء من النعم
وقـول بعضهم : إن المراد بـالهدايـة الإرشاد والــدلالة على وجـوده تعـالى ووحذته بلا شر يك ، والمعنى : الذي أعطى كل شيء من الوجود ما يطلبه بلسان استعداده ثم أرشُد ودلً بذلك على وجود نفسه ووحدته
 عن المياق وتقييدات للفظ الآية من غير مقيَد

 يجمع ، وقولهم : بالات ، شاذ
 في الإنسان إلا بنبوّة ومعاد إذ لا يستقيم دين التوحيد إلا بحسسابِ وجـزاء يتميز بـا بـه



الجزء، السادس عشر


 الاستبعاد


 المشركين في قوله : وأوتالوا وظاهر الككلام أنه مبني على الاستبعاد من جهة انتفاء العلم. بهم وبأعمالهـم للموت

والفوت كما يشّهد به جواب موسى ينّتِ.





 من جهة سعة إحاطنه ودقَّها فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
 يعلم بها لكنها معلومة لربي محفوظة عنده في كتاب لا يتطرق إليه خـطأ ولا تغيير ولا غيبة وزوال


 غيرها فيكون الضلال في العلم هو أنخذ الثيء مكان غيره وإنما يتحقق ذلك بتغير



$$
179
$$

المنــاسب لإثبات العـلم أولاً فيفيـد مجموع الآبـة أنه عـالم بـالقـرون الأولْى ولا سبيل إليه للجهل بعد العلم فيجازيهم على ماعلم •



 مغصولة غير معظوفة





 بتدبيرهٍ لا حاَجبٍ بينهما ولا فاصل وهو الحو الحضور الـنذي نسميه علمـاً وقد فـرضناه مجهولًا أي غائباً عنه هذا خلف







فيه فهو لطيف .







الجزء السادس عشر


 من ألغيب الذي لا يعلمه إلا علاّ الغيوب




 وذكر شواهد بارزة من ذلك
فانة سبهانه أقر الإنسانِ في الأرض يحى فيها حياة أرضية ليتخذ منها زاداً


 الأرضية لمآربـه الحيوية وأنزل من السمـاء ماء وهـو ماء الألمأمطار ومنه مـياه عيون

 تعالى

 إلى مسالك الإنسان التي يسلكها في الأرض لإدراكُ مآربه وهو أيضاً من الهدائاية ،
 أنعامكم إشارة إلى هدابة الإنسان والأنعام إلى أكل النبات لإبقاء الحياة ، وفيه هداية اللسماء إلى الإمطار وماء الأمطار إلى النزول والنبات إلى الخخروج
 والمراد بكون النبات أزواجأ كونها أنواعاً وأصنافاً متقاربة كما فسَّره القوم أو حقيقة
 العزيز

وقوله : وفأخرجنا به أزواجـأ من نبات شتى في فيه التفات من الغيبة إلى


 غيرهم من أعوانهم وتد ورد الالثفات في معنى إخراج النبات بـالماء في مـواضع



 فالسكون : وهو العقل ستمي به لنهيه عن اتباع الهوى .

 وصيرورته جزءأ منها ثم إخــراجه منهـا للرجوع إلى اللّ فيهيا الدورة الكــاملة من هداية الإنسان .



 هطلق تكذيه وإبائه لا ما أتى به منهـها في أولي أول الدعية







الجزء السادس عشر

نحن ولا أنت مكاناً سوى" الظاهر كما تشهـد به الآية التالية أن الموعد اسـم زمان


 السين وكسرها ـ أي يستوي طرفاه ، ويستعمل ذلـك وصفاً وظــرفاً ، وأصـل ذلك
 إرادتك فاجعل بيننا وبينك زمان وعد لا نخخلفه في مكان بيننا أو في مكان مستوي الأطر اف أو اجععل بيننا وبينك مكاناً كذلك .



 الحرب ونحوها ، والضشحى وقت انبساط الشمس من النهار

 الناس في الضشحى ، وليس من البعيد أن يكون مفعولاً معه والمعنى بموعـدكم يوم



 جمع ما يكاد به من السحرة وسائر ما يتوسل به إلى تعمية النــاس والتُلبيس عليهم






بالحلتق والإسحات الإِستئصال والإههلاك .

 ذكرهم في الأية السابقة ، وأما رجوعهـ إلى السـحرة فقط فلم يسبق لهم ،ذكـر ولا دلّ عليهم دليل من جهة اللفظ




 اللّ وكذا إتيانهم بالسحر قبالْ المعجزة محع الاعترافـ بكونه سحـراً لا واقع لـا لـه فلا يعد شيء منها افتراء على الند


 (1) في ملْتكمبم
 بستأصلكم ويهلككم بعذاب بسبب شرككم ، وتنكير العذابب للـلالة على شـدته وعظمته
توله : واووقد خاب من افترى الحي الخيبة اليأس من بلوغ النتيجة المأمولة وقد وضعت الجحملة في الكالام وضع الأصل الكلي الذي





 1A: (T)

الجزء السادس عشر


 تنازعتم في شيه(")
والنجــوى الكـلام الـنـي يسـار بــ ، وأصله مصـدر بمعنى المنــاجـاة وهي





 صانين أي ائتوْ باتحاد واتغاق من دون أن تختلفوا وتتفـرتوا نتضسفـوا وكونـوا كيد واحدة عليه .

ويظهر من تفريع توله : وأتنازعوا أمـرممه على ما في الأبـة السابقـة من
 وعظهم بها موسى فأثرت فيهم بعض أثرما ومن شـأنها ذلك إذ ليست إلا إلا كلمة حت

 وهذا برهان واضح لا ستر عليه ولا غبار

ويـظهر من تـوله الآتي الحـاكي لقول السحـرة : هإنا إنا آمنا بربنا ليغفـر لنـا


 الخطاب متوجها ألهـم ولعل الـلـياق يساعد على ذلك .
 أسرومم النجوى ولم يكلموهم فيها ألقاه إليهم موسى من الحكمـة والموعـظة بل


 وأضافوا إلى ذلك أمراً آَحـر أمر من الجــلاء والخروج من الــديار والأمـوال


 بالحقيقة إغراء لهم على التُبت والاستقامة على ملة الوثنيـة لكن لا لأنها دين حت لا شبهة فيه فإن حجة موسى أوضحت فسـاده

 بالمرة
فالرأي هو أن يجمعوا كـل كيد لهم ثـم يـدعوا الاختـلاف ويأتـوا صفأ حتى يستعلوا وقد أفلح اليوم من استعلى



 وجه كان من ترغيب وترهيب حملوهم على أن يثنوا ويواجهوا موسى بمغالبته

 إشارة إلى اختلافهم إثر موعظة موسى وما أوما إليه من الحجة

 مذان لساحـران يريـدانغ الخ ، بيـان النجوى الـنـي أُرُوه فيمـا بينهم وقد مـرُ توضيح معناه

الجزء السادس عشر

وتـوله : وإن هـذان لساحـراني الفـراءة المعـروفـة وسكـون النون وهي وإنْ هِ المشثبهـة بـالفعـل خففت فـالغيت عن الثعمـل بنصب الاســ ورفع الخبر

 الستحملوها ليصوْروا بهـا في أعين الناس حيّـات وتُعابين أمثـالل ما كـان يظهـر من عصا موسي بـنّئ.
وهنا حذلف وإيجاز كأنه قِيل : فأتوا الُموعد وقد حضره مـوسى فقيل : فــيـا

 بما يأتي ، وا قال




 غير أن يتوسط هناكُ إلقاؤهم الحبالٌ وألعصي

 بينهمب وكأن ذلك ليكون تمهيداً لما فيـ الآية التالتية
 المفردات : الوجس الصصوت الْخفي ، والتوجُس التُسمُع ، والإيجاس وجود


 أنثره في ظاهر البـُمرة ويتبع وجوده في النفس ظهور خاطر سوء فيها من غير إذعـان
ivv

بما يوجبه من تحذَّر وتحرّز وإلا لظهر أثره في ظاهر البشُرة وعمل الإِنسان تطعاً ،




فظهر أن الخخيفة التي أوجسها في نفسه كانت إحساساً آنتِّاً لها نظيرة التخاطر اللذي عقبها فقد خطرت بقلبه عظمة سحرهم وأنه بحسب التحتئل مماثل أو قريب من آيته فأوجس الخيفة من هذا الخخطور وهو كنفس الخطور لا أئر له
وقيل : إنه خاف أن يلنتس الأمر على الناس فلا يميزورا بين أيته وسحـرهـم
 يأفكون


وتيل : إنه خـاف أن يتفرق النــن بعد بعد رؤيـة سحرهم ولا يصبـروا إلى أن يلقي عصاه فيلًّعي التساوي ويخيب السععي


 العصا ، ولو خاف ذلك لم يسمـح لهم بأن يلقـوا حبالْهم وعصيّهم أولا ، على ألى أن
 الأعلى |لقي| ولقيل : لا تخفـ لا ندعهم يتفرقون حتى تلقي اللعصا
 السحر ما يشابه آيته المعجزة أو يقرب منه وإن كان ما أتوا به سحـرا ألا حقيفة لـه وما أتى به آية معجزة ذات حقيقة وقد استعظم الهـ سـحرهم إذ قال : هوفلما ألقــوا
 بما لا يبقى معه لبس لناظر البتة وهو تلقّف العصا جمميع ما سحروا به

الجزء السادس عشر

 إنك فوتهم من كل جهة وإذا كان كذلك لم يضرك شـئ من من كيدهم وسترهم فلا موجب لأن تخاف .






 والش غالب على أمره فلا ينبغي لل أن يـخاف .


 على حقه


 معجزة ذات حقيقة والحق يعلو ولا يعلى عليه

 ولا فلاح ولا سعادة حقيقية يظفر بها في أمر موهوم لا واقع لـ





 من السمأَ، ماء فسالت أودية بقدرها (Y) ، كلام نافع في المقام




 ألقاهمم ملقٍ غيرهم دون أن يعرفوه من هو ؟


 مقلُّر كأنه قيل : فما قالوا فقيل : قالوا الخ


 والجذوع جمع جذع وهو ساقة النخل










الجزء السادس عتّر
 لهم وتهديد بالعذاب الشُـديد ولم بـذكر تعـالى في كلامه أنجز فيهـم ذلك أم لا
























|N1




 كان يلّعيه أنه يملكه من الدنيا العر يضة بمالها ومنالها

 فإنهم يرون الأمر بالعكس من ذلك وأن للإِنسان حياة خالدة 'أبـدية لا قــدر عنـدهـا لهذه الـحياة المععجلة الفانية إن سعد فيها فلا عليه أن يشُقى في حيـاته الــدنيا وإن ششقي فيها فلا ينفعه شيء



 اللبينات والذذي فطرنانيا




قوله تعالى :



 النجوى فحملوا على المقابلة والمـغالبة



الجزء السادس عشّر

خير وأبقى | من تمام البيان وبمتزلة التعليل لصدرها كأنه فيل : إنما آثرنا غفـرانه





 منشأ كل ترجبح والمقًام مقام الترجيح بينه تعالى وبين فرعون
 والعبودية صفة ربوبيته المتضمنة لمعنى المللك والتدبير .

وأما الثالث : فلأن ملالك خيرية الثشيء الكممال وعنده تعالى جميع صفات


 نؤثرك على الذّي فطرنا لأنه فطرنا ، وإنا آمنا بربنا لأنه ربنا ، والتد خير لأنه المد عز

قوله تعـالى : \$إنه من يـأت ربه مجـرمأ فـإن له جهنم لا يمـوت فيها ولا





 - يعيش الإنسان باعتقاد حق وعمل صالح
 تصف ما يسشتعه الإجرام الحاصل بكفر أو معصية والأيات الثلالث الواصفـة لتبعة
int VQ _ Vr سورة طه - آية

الإِجرام والإِيمان ناظرة إلى وعيـد فرعـون ووعده لهـم فتــد أوعدهم فـرعون على



 يقاسى العذاب في ا'تتظاره



 لهم بالتقريب تزكى با بالإيمان والعمل الصالح وهذا يقابل وعده لهم بالأجر




 ويمكن أن يكون المر اد بالضضرب البناء والإقامة من بالب ضـربـت التخيمة وضـر بـت القاعدة




 لمعنى قوله : الوأضلً فرعون قومهِ

الكجزء النسادس عشر
( بـحش روائي )

غلبة الجهّالن ودول الضالال
أقول : معناه ما قذمناه في تفسير الآية


يفلح ألّساحر حيـي أتى ى ، قالل : لا يأمن حيث وجد المد

السياق خفاء

*     *         * 











 لِ

1 10 سورة طه - آية • ـ











 وَسِعِ كُلَّ شَيْءٍ بِلْمُاً (9 (9) . (بـيـان )


 بعبادة العجل وللقصة اتصال بمواعدة الطرر
 المقصود بالأصالة من هنا الفهـل ولذا فصل فيه التول ولم يِين غيره إلا بإشـارة وإجمال
توله تعالى : ويا بني إسرائل تد أنجبينكم من عـدكمية إلى آخر الأاية

الجزء السادس عشّر











 (r) وقثأنّا وفومها وعدسها وبصلها

وقـرل : وافيحـل عليكم غضبيه أي يجب غضبي ويلزم من حـلٍ الـدين
 إرادته تعانى إصابة المكروه للعبد بتهيئة الألسباب لذلك عن عن مصصية عصاها
 السقوط ونسرَ بالهلاكُ

 ووإني لغفارهِ ولم يقل : وأنا غافر أو سأغفر






IAV

كعبادة العجل وعلى هذا فلا موجب لصرف الكلام عن ظاهـر إطلاتـه في التوبـة
 التائبين والمؤمنين من بني إسرائيل وغيرمـم وإن كــان بنو إســرائيل مـورد الـخطاب فإن الصفات الإلهية كالمغغرة لا تختص بفوم دون قوم




 الرابع من الكتاب





 أخرىى إنما تنفعه نفعأ تامأ إذا لم يضـل في غيره من الأعمـالّ ، أو المراد مـا يعمبّ

ظـاهر العـطف بثم أن يكون المـراد هو المعنى الأونل فيفيـد معنى الثبـــات والأستقامة على التوبة فيعود إلىى اشتراط الإصــلا
 (0)(2) (2) رحيبا

لكن يبقى على الآيـة بهذا المعنى أمـران : أحلهـمـا نكتـة التعبيـر بالغفنـارٍ
 واحداً ثم تاب ؟ وثانيهما أن لازمها أن يكون من خالف حكماً من أحكـامه كـافراً
الجزء السادس عشر

به وإن اعترن بأنه من عند الش وإنما يعصيه اتباعـأ للهوى لا ردًا للدكم اللهـم إلا
 الردّ لحكمّ من أحكام الثة وهو كما نرى .




 أغفر له زلة بعد زلة تنكثر المتغرة لككثرة مواردها .

وتد ذكر تعالي نظير المعنى وهو مغغـرة الـيآت في تـوله : وإن تجتنبوا



 إذا تصد ذلك من طزيفه ودخل عليه من بابه


 وابتداع يؤل إلى اتباع خطورات الشيطان وبالجملة ولايتهعلي المؤمنين في دينهمبودنياهم
 كثيرة جدأ لا حاجة إلى إيرادها ولا مجال لاستقصائهـا فالنبي أولى بـالمؤمنين من
,كان جا يني إسرائيل على إيمانهـم بالهـ سبحانه وتصــيقهـم رسالـة موسى
$\wedge \wedge$
Nr - A• مورة طه - آية

وهـارون متوقفين في ولايتهــا أو كالمتــوثف كما هـو صريـع عامـة تصصهـم في


 الإيمان بالرسول بـاتباعـه في أمر الـدين والدنيــا وبعبارة أخـرى هو الاهتـداء إلى ولايته




 الاهتداء بهذا الوجه غير الإيمان وغير العمل ، والمـلمطلوب على ولى جميع هذه الأقوال
 لا دليل على شيء من ذلك .

 فيه التوراة كما تصُّ في سورة الأعراف تفصيلُّ


 نقال : وامم أولاء على أثريه أي إنهم لسائرون على أنـري وسيلحقون بي عن تريب غوعجلت إليك رب لترضى| أي والسبب في عجلي هو أن احصّل رضاك

والظاهر أن المراد بالقوم وقد ذكر أنهم على أثره هـم الـلسبعـون رجلاً الـذـين
 القصصة وقوله بعد: أأفطأل عليكم العهد أنهـ لم يكن من القصد أن بحضـر بنو إسرائيل كلهم الطرر

الجزء السادس عشر



 بعد استبطاثهم غيبة موسى على ما في الأثار ولا حاجة إلى تمخَـلانـهم في توجيه الآيات

 وأخرجه لهم نعبدوه وضلُوا - لأنه أحد أسبابه العاملمة فيه .




 الآية السابقة بأن يكون ما مهنا عامة القوم وطا هنالًا الـبعبون رجلغا الذين اختارهم موسى للميقات


 وعدوه من حسن الخلافة بعده حتى يرجع إليهم ، ويئيده توله في موضـع آخر :









وتركتم ما وعدتمونيـ من حسن الـخلانة بعلي

 على أثره ، وتول بعضهم هو أنه أمرمم بطاعـة هارون بعــه إلى أن يرجـع إليهم فخالفوه إلى غير ذلك .




 وألقاها في النار فأخرج العجل




 العجل



 العجـل مُم يكن له روح ولا فيه شيء من الحـياة ، والخـوار بضمُ الحــاء صـوت العجل


 لبعض آخر كما هو ظاهر

الـجزء السادس عشر
وضمير وذنسي قيل : لموسى والمعنى قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي


 الجمع أنه كان مع السامري في هذا الأمر من يساعده .


 ومن ضروريات عقرلهم أن الرب يجب أن يستجيبب لمن دعاه لدندف ضر" أو لجلب نفع وأن يمتكّك الضر والنفع لمربويه


 النتهائهم عن عبادة العجـل إلِ البصر والعقـل لم يعتــوا بمـا قـرعهم من طـريق
 اسمه وإن من الواجب عليهم أن يتعبوه ويطيعوا أمره
 لعبادته حتى يرجع إلينا موسى فنرى ماذا يقول فين فيه وماذا يأمرنا بـا به .





 ما منعك أن لا تسجلد إذ أمرتكـ) (1) والمعنى : تـال موسى معـاتباً لهـارون : ما منعـك عن اتباع طـريقتي وهو

هنعهم عن الضلال والشدة في جنب اله أفعصيت أمري أن تتبعني ولا تتبع سبيـل المفسدين ؟





 وقاومتهم بالغة ما بلغت لم يطعني إلا بعض القوم وأذّى ذلك إلا تفرّتهم فرقتين :




 الأعــراف بقـولـه : وارب اغفــر لي ولأخي وأدخلنـــا في رحمتـــك وأنت أرحم




والخحطب : الأمر النخطير الذي يهمّك ، يقول : ما هذا الأمر العظيم النذي

تـوله تعـالى : ولاقـال بصـرت بمـا لم يبصـر وا بـه نقبضت قبضـة من أتــر





الجزء السادس عشر
وجمع البصيرة بصائر ، قال تعالى : و申فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهمه ولا يكاد يقال للجارحة : بصيرة ، ويقال من الأول : أبصرت ، ومن الثاني أليا : أبصرته وبصرت به ، وتلما يقال في الحاسة بصرت إذا لم تضامّه رؤية القلب . انتهى



 التأنيث كما هنا ، وفيه أن كون التاء هنا لالـأنيث لا دليل عليه نهو مصادرة

 أئر الباني والمصنوع أثر الصانع والعلم أثـر العالم وهكــذا ، ومن هذا التقبـل أثر الأقدام على الأرض من المارّة










 فيما يرتبط بها في الجملة ما يوضح الكراد منه ولذا الختلفوا في تفسيره ه الـا
 جبريل وتـد نزل على مـــى للوحي أو رآه وقد نـزل راكباً على نـرس من الجنة

 ودخلت فيه الروح نحفظ التراب حتى إذا صنع العجل القى فيه من التـراب نحيّ وتحرك وخار


 فرس جبريل ـ والمراد بـالرســول جبريـل ـ فنبذتهـا أي ألفيت القبضة على الحلي المذاب فحجي العجل نكان له خورار !


 الروح والحياة البتة
مضـافأ إلى مـا أوردوه من وجوه الإشكـال على الروابـات مما سيجيء نقله
في البحث الروائي الآتي


 إذا كان يمتل رسمه






 ومن المعلوم أن نحوار العجل على هذا الوجه كان لنسبـ صنـاعي بخخلاف الـوجه

وفيه أن سياق الأية يشهد على تفرع النبذ على القبض والقبض على الئلى البصر







 لنحرقنه| الخ أنه كان وئنـاً







 بتمبئة صناعية ، هذا .
 حليّ القوم أثتر الرسول ، وعلى تسمية عمل العجل وكان يعبده تسويلاً نفسانياً .

قوله تعالى : جوّقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقـول لامساس وإن لـك

 ولا يمسز أححدا ولا يمسنه أحد بأخذذ أو عطلاء أو إيواء أو صحتبة أو تكليـم وغير ذلك من مظاهر الاجتماع الإنساني وهو من أثشق أنواع العـذابِ ، وقولـه : رافِإن لـك

في الحياة أن تقول لامساسه - ومحصله أنه تقـرُّر وحقًّ عليك أن تعيش فـرداً ما دمت حياً ـ كناية عن تحسْره المـداوم من الوحدة والوحشة
وقيل : إنه دعاء من موسى عليه وأنه ابتلي إثر دعائه بمرض عقام لا يقترب
 وقيل : ابتلي بوسواس فكان يتـوحش ويفر" من كل من يلقاه وينادي لامسـاس وهو
وجه حسن لُو صحًّ الـخبر

وقوله : هوِإن لك موعدأ لن تخلفي ظ ظاهره أنه إخبار عن هـلاكه في وتت


 ليطير عنه قشوره . انتهى
وقوله : ووانظر إلى إلهك اللذي ظلتَ عليه عاكفًا عاكفأ لازماً ، وفيه دلالة على أنه كان اتخذه إلهاً له يعبده .



 إنما يدلْ على أنه لم يكن ذهباً خالصاً لا غير

وقد احتمل بعضهـم أن يكون لنحرقنه من حرق الحديل إذا بـرده بالمّبـرد ، والمعنى : لنبردنه بالمبرد ثم لنذرينّ برادته في البحر وهذا أنسب

 بكلامه هذا توختده تعالى في الوههيته فلا يشاركه فيها غِيره من عجل ون أو أو أي شُريك
 أنه لا إله إلا هو وبذلك على أنه لا غير إلههم قيل : وفي توله : هووسع كـل شيء علمأُ دلالـة على أن المعدوم يسمى

الجزء السـدس عشر
شيينأ لكونه معلومأ وفيه مغالطة فإن مدلول الآيـة أن كل مـا يسمى شيبناً فـــد وسعه علمه لا أن كل ما وسعه علمه نهو يسمى شيـأ والني ينفع المستـدلّ هو الثـاني دون الاول .

## ( بحث روائي )

في التوحيد بإسناده إلى حمزة بن الربيع عمن ذكره تـال : كنت في مجلس
 وتعالى : ظومن بحلل عليه غضبي نقد هوى هِ ما ذلك الغضب
 فقد وصفه صفة مخلوق ، إن الثّ عز وجل لا يستفزّه شيء ولا يلا يغيره أتــول : وروى ما في معناه الطبرسي في الاحتجاج مرسلّا








 لأكبه الش في النار على وجهه ، رواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالي باليسناده وأورده العياشي في تفسيره بعلة طرق .


 مثله ولفظه : إلينا أهل البيت .
والمـراد بالـولاية في الحـديث ولايـــأمـر النـاس في دينهم ودنــامم ومي

المرجعية في أخذ معارف الدين وشرائعـه وفي إدارة أُور المجتمـع ، وقد كـانت للنبي

 والآية وإن وتعت بين آيات خوطب بها بنو إسرائيل وظاهرهرها ذلك لكنيا غير

 هذه الولاية ما لغيـره من الأنبياء فعلى امتـه ألن بهندوا بـه ويدخلوا








 موضع الحاجة من كلامه م
 خاصة بيني إسر ائلي حتى استتـتج المعنى اللني ذكـره وليست الولاية في آياتهـا

 وأما المحبة نهي بعنى توسعي للولاية بمعناها الحقيقي ومن لوني الوازيمها العـادية وهي التي تدل عليه بألمطابقة أدلة ذئي القربي من آية الو الو رواية .


 لأنهم السابقون الأولون من الأامة في فتـح هذا البـابِ وهي أيضاً من التـوسع في

الُجزء الُسادس عشُر
$r \cdot$

اللنسبة كما ينسبب الصر اط المستقيم في كلامـه تعالى إليـه بالأصـالة واللى الـلـين أنعم الش عليهم من النْبيّن والصّيقين والشـهـداء والصالُحين بنوع من التوسع فتلخص أن الولابة في حديــ المـجـمع بمعنى ملك التّدبير وألن الآية الكر يمة عامة
 جهة الآية في هذه الامة وهو المعنى المتعين
 بعدك \$وأضلهم السامريه قال : بالعجل الذي عبدوه
وكانٍ سبب ذلك أن موسى لما وعده اللد أن ينزل عليهٍ التوراة والألـوأح إلى



 لكم إلها تعبدونه
وكان السامري على مقدمة قوم موسى يوم أغرن اللي فرعون وأصحابــه فنظر

 أصحابِ موسى فأخذذ التراب من حانِ





 منهم وبقوا في ذلك حتى تمّ ميقات موسى أربعين ليلة



بعــك وأضلًهم السامـري وعبدوا العجـل وله خوار ، نقـل : : يا رب العجـل من السـامري فالخوار ممنْ ؟ فقال : مني يا موسى ، إني لما رأيتهم قد ولّوا عني إلى العجل أحبيت أن أزيدهم فتتنة





فُّتت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ) .







 وعقبك هذه العلامة فيكم قائمة : أن تقول : لا مساس حتى يعرفورأ أنكم سامريـة











الجزءء السادس عشر

ثـم على تقدير كونه رواية وتتمة للرواية السابقة هي رواية مرسلة مضمرة



 موسى نقال لهم هارون : يا توم ألم يعدكم ربكم وعدأ حسسناً . الحديث


وفيه أخرج ابن جرير عن ابن عباسن قال : لما هجم فرعون علم الم البـ البحر هو




 أخـــن من تحت الحافـر قبضه وألكقي في روع الـيـامري أنـك لا تلقيها على شيء فتقول : كن كذا إلا كان .






 هارون : يا توم إنما فتتتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعـوا أمري قـالوا لنـ نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى


$r \cdot r$

 بدخول الريح في جوفة وخروجه بصوت عدم اتصافه بالـحياة


 سعيـد بن جبير المفصـل في القصنة وروى عن ابن أبي حــاتم عن ابن عباس أنـه كان من أهل كرمان .









 سامري ما بالك - إلى قوله ـ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفأ لنحرقنه قال : فأخذه وذبحه ثم حرقه بالمبرد يعني سحكه نم ذيراه في اليم فلم يبت

 قلوبهم العجل بكغرهم . الحديث .
أقول : ومن عجيب ما اشتمل عليه قصه إنبات الذه

 حبه ونفوذه في قلوبهم دون شرب المّاء الذي نسيف فيه بعد اللسحكك . وأعجب منـه جمعه بين ذبحـه وسحكه ولا يكـون ذبـح إلا في حيـوان ذي

الجزء السادس عشر

لـم ودم ولا يتيسر السحك والبرد إلا في جسد مسبوك من ذهب أو فلز آخر وفيه أخرج عبـد بن حميد وابن أبي حـاتم وأبو الشيـيخ عن علي قال : إن


 من بعله نزل موسى فأشخذ العجّل فأحرقه

أتول : وهو يتضمن ما هو أعجب من سوابقه وهـر عروج جبـريل بمـوسى


 الميقات وإضالل السامري بني إسرائيل قبل ذلك بأيام



 فرعون ؟

وأعظم ما يرد على هذه الأخبار ـ كما تقــدمت الإشارة إليـه ـ أولاً : كونها




 ظاهر اليكتابِ وهو دور ظاهر ، وتمام البحت في علم النـ الأصول


 غيرها فلا أثر فيه حتى يترتب على جعلى الحجية مثلِّا إذا وردت اللوواية بكون البّلسملة

جزءأ من السورة كاذ معنى جعل حجيتهـ وجوب الإتيـان بالُسمملة في القـراءة في

 وليس من التتشريع ني شيء وتمام الكلام في علم الأصول
وقد أورد بِض من لا يرتضي تفي عليها إيرادات أخحر ردية وأجـاب عنها بعض المنتصرين لهم بـوجـوه هـي أردأ
 القرن الأول قرن الصحابة والتـابعين - وليس مما يقـال فيه بـالرأي نهـو في في حكم الخبر المرنوع والعدول عنه ضلال

 وكل عمل فيه صالهاً ، ويوجد في الأنبار المأثورة عنهم كميـة واففرة من الأقوالـ

 قولهم كما يطالب غيرهم ولهم نضلهم فيميا فضّلوا
 كجزئيات القصص مـلٌا مقتضيأ لكون أئرهم في حكم الخبر المرفوع إنما ينفي إنا





 الصحيحة في غير الأحكام لا حجّية فيها وخاصة ما كان مخالفأ للكتاب منهـا كما


الجزء السادس عشر
 صنعه ؟ فأرحى اله تبارك وتعالى إليه : إن تلك فتنتي فلا تفحصص عنها




 (1) إلا الفاسقين

 فقال : مني يا موسى إني لما رأيتهم قد ولّوا عني إلى العجـل أحبيت أن أزيدهم فتنة

 موسى يا رأس النبيين ويا أبا الحكام ، إني رأيت ذلك في قلوبهم فيسٌرته لهمي، . الحـديث .
 سبحانه إليه : لا تقتله يا موسى فانه سـخيز




$r \cdot v$











 رَبْ زِدْنِي عْلِماً (1) )

## ( بـيـان )

تنييل لقصة موسى بآيات متضمنة للوعيد يذكر فيها من أهوال يـوم القيامـة
لغرض الإنذار .
 ذكراً الظظاهر أن الإشارة إلى خصوصية تصة موسى والمـراد بما تـد سبق الألمور




الجزء السادس عشر
عليه من المعارف الدتنوعة التي يـذذّر بها الد سبحانـه من حقائت وتصص وعبـر وأخلاق وشر ائع وغير ذلك



 الذي يحمله الإنسان وهو شاق عليه فاستعير له السمه .

 \$أخالدين



 بعمله ويخلد فيه وهو تجستم الأعمال


 بالُفتح هو الُمحمول في الباطن كالولد في البُ في







qV : الإسراء (r)

وقيل : المراد زرقة أبدانهم من التعب والعطش ، وتيل : وتيل : زرقة عيونهم لأن
 لأن العطث الشديد يغير سواد العين ويُر يها كالأزرق وهي وجوه غير مرضية




 والأبدية


 أمثل الثقوم طريقة وأقر بها إلى الصدق لأن الْلبث المحدود الأرضي لا ما مقدار له إله إذا



 البحث في معنى هذا ألبث في تفسير الآية إن شُاء الس تعالى




 شيء عليها ، وكأن الضّمير للأرض باعتبار أنها كانت جبـألأ ، وقولـه : ولا ترى

 منخفضأ كالأودية ولا مرتفغأ كالروابي والتلال .

الجزء السادس عشر


 الاتباع محضأ من غير أي توتف أو استنكاف أو تنبط أو مساهلة فيـ لألن ذلك كلك



(r)

وإن كان متعلقاً بالداعي كان معناه أن الداعي لا يذُ أحداً إلا دعاه من غير أن يهمل أحدأ بسهر أو نسِيان أُو مساهلة في الدعوة
 الُمعنى الأول فإن ارتفاع الأصـوات عند الـدعـعوة والاحضـار إنمـا بكـون للتمـرد والاستكبار عن الطاعة والاتباع
وتوله : أوخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسأَها قال الراغب :

 والمراد كل سـامع يسمـع والمعنى وانتخفضت الأصوات لاستغـراتهم في المذلـة والمسكنة لة فلا يسمع الـّامع إلا صوتأ خفياً

 الـوعد والـوعيد الإلهيين جــار نافـذ يومئـذ من غير أن يسطط جـرم أو يغمض عن معصية عاص لمانع يمنع منه فمعنى نفع الشفاعن تأثيرها




 معنى الإذن في التكلم في تفسير سورة هود في الجزء العاشر من الكتاب .



 السرائري وللبحث ذيل طويل سيمر بك بعضه إن ثـاء الثه تعالىى
 كان ضمائر الجمع في الأية راجععة الئى ؤمن أذن له با باعتبار معناه كان المراد أل
 في وسعهم أن يغرّوه بقول مزوَّق غير مرضي
وإن كانت راججعة إلى المجـرمين فالآيـة تصف علمه نعـالئلي بهم فئي موقف


 الإحتمال أنسبب لسياق الأيات .
 القاهر وهي شأن كل شيء دون الله سبحانه يوم القيامة بظهور السلطنة الإلهية كما

 لأنها أول ما تبدو تظهر في الوجوه ، ولازم هذه العنوة العا أن لا يلا يمنع حكمه ولا نفوذه فيهم مانع ولا يحول بينه وبين ما أراد بهم حائل

 وتيامد بكل أمر
توله تعالى : واوتد خحاب من حـل ظلمـأ ومن يعمل من الصــالحات وهـو

الجزء السادس عشر

 حمـل ظلمـأ مـا أي ظلم كـان من مؤمن أو كـافـر فـإن المؤمن لا يخيب يـومئــن بالثشفاعة

ولو كان المراد العموم وأن كل من حمل ظلُمأ ما فهو خائب فالمُراد بالحِيبة اللخيبة من السعادة التي يضادهاتذلك الظلم دون الخيبة من السعادة مطلماً .

 الفريقين الصلحاء والمجرمين ، وقد قيد العمل الـصالح بالإيمان لأن الكمفر يحبط

العمل الصالح بممتضى آيات الحبط ، والهضم هو النقص ، ومعنى الآية ظاهر .

 . الصوره

 تـانيأ : ثم تسـطِح الأرض لاجتمـاعهم عليها بقـولـه : وريسـألـونـك عن الجبال الخ
 الداعي لاعوج له الخ
رابعـأ : ثم عدم تـثـثير الشفــاعة لإسقـاط الجزاء بقـونه : وايـومئذ لا تنفـع
الثشفاعة الخ

واللجزاء بقوله : وايعلم ما بين أيديهم وما خلفهمي الغ .

سادسأ : تم سلطانه عليهم وذلتهم عنده ونفوذ حكمه فيهم بقوله : واعنت
الوجوه للحي القيتوم
سابعأ : تم الجزاء بقوله : \$وقد خابي الخ


 الكتاب والحال أنه قرَآن ممرز عربي وأتينا فيه بيعض ما أوعدنـاهم في صورة بعـد



 بإحداث الذكر لهم حصول التذكر فيهم وتتم المقابلة بين الـذـكر والتقـوى من غير تكلف
 في تلوبهم باحتمال الخطر لاحتمال كونه حقأ أو يحدث لهم ذكرأ للحت فيعتقدوا



 ملكه بهداية الناس إلى ما فهـ صلاح أمرهم نم إحضارهم وجزائهم على ماعملوا من خير أو شر


 من شؤون ملكه نهو الملك في الأولى والآخرة وهو الحق الثـابّت على ما كـان لا

الجزء السادس عشر
ويمكن أن يتفّعِع على جميع ما تقدم من تصـة موسى ومـا فُّع عليهـا إلى هنا ويكون بمتزلة ختم ذلك بالتسبيح والاستعظام م

توله تعالى : و申ولا تعجل بالقرآن من قبـل أن يقضى إيك وحيه وتل ربـ


 وحيه من ملك الوحي


 (1) بم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتِّع قرآنـا



 علمأ جديدأ بالصبر واستماع بقية الوحي .



وقيل : المراد بالآية ولا تعجل بقراءة القرآن لأصحابك وإملاتـه عليهم من تبل أن تتبين لك معانيه ، وأنت خبير بألن لفظ الأية لا تعلّت له بهذا المعنى وقيل : الـراد ولا تــال إنزال المقرآن تبل أن يقضي الهئ وحيـه إليك ، وهـو كسابقه غير منطبق على لفظ الأية

Y 10

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في توله تعالمي : هإذ يقول أمثلهم, طريقةه هال : أعلمهم وأصلحهم يقولون : إن لبتّم إلا يومانم)
 الجبال مـع عظهها يوم القيامـة ؟ ققالل : إن الش يسـوتها بـأن يجعلها كـالرمـال ثم يرسل عليها الرياح تتُرّتها

 ننزلت : وويسألونك عن الجباله الآية
 الأمت : الارتفاع ، والعوج : الحزون والذكرات .
 عند الهّ عز وجل




 إلا همسأ الحديث .
وفي الكافي عن أحمد بن إدربس عن إِحمد بن عبد الجببار عن صفوان بن

 بلغ سؤاله إلى النوحيد .




الجزء السادس عشر
شيء女 ؟ أليس محمد ؟ قال : بلى . قال : كيف يجيء رجل إلى الخخلق جميعاً




 العلم ووقعت المععرفة .

 ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء
وني تفسير القمي في قولـه تعالى : هو ولا تعجـل بالُقـرآنه الأية ، قـلى :




 لا يلائم عصمة النبوة
وفي الدرَ المنتور أخرج الفاريـاني وابن جريـر وابن المنذر وابن أبي حـاتم


 والرجال قوّامون على النساءه الآية .

المورد ولا الثانية ، وقد سبق البحث عن كِّلَيْهـا




نفسه في أمر ليس إليه، ولسل في الرواية تحريفاً من جهة النقل بالمعنى











 أَعْمْ


تصة دخول آدم وزوجه الجنة وخروجهِهما منها بوسوسة من الشيطان وتضيائه تعالىى عند ذلك بششريع الدين وسعادة من اتُّع الهـدى وشقّاء من أعـرض عن ذكر

وقد وردت القصة في هذه السورة بأوجز لفظ وأجمل بيان ، وعملدة العنايـة

الجزء السـادس عشر

فيها ـ كما يشهـد به تفصيـل ذيلها ـ متعلقـة بييان مـا حكـم به من تشـريع الــدين


 |هتدى|
والقصة ـ كما يـظهر من سيـاقها في هـذه السورة وغيـرها ممـا ذكرت فيهـ الانـا


 بسراب الدنيا ونسيان جانب الرب تعالى





 المؤلم بآخر أكثر منه ألمأ حتى يؤمر بالـخروج من جنــة النعمة والكـرامة إلى مهبط التُقاء والخيبة



 البثرة والأعراف .





19
وربما أُطلق على الصبر ولعله لكـون الصبر أمـرأ شاقـأ على النفوس فيحتـأِ إلى
 (الألمور

 في مواضع من كلامه تعالى - بو النهي عن اكلى الشجرة ، بمثل توله : ولا تقربا (1) هلْه الشّجرة


 هأبى جا جواب سؤال مقدر تقديره ماذا فعل إيليس ؟ فقيل : أبى


 ولزوجك الخ
وقوله : وافلا يخرجنكما من الجنة) تـوجيه نهي إبليس عن إنـراجهما من

 إخراجكما من الجنة وإشقائكما








الجزء السادس عشر
الإنسان فأصل السبب هو تقدم الإنسان وتأخر الشُيطان ثم الطرد واللعن .


 والمهسكن وغيرها .
 تفسيره : وإن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضمحى الا



 الواقع عند الأمر بالخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض



 الخ وغثم اجتباه ربه فتاب عليه نعم جيى




 الإفر اد لرعاية الفوانصل وهو كما ترى

قوله تعالى :

 تمس الحاجة إلى الاكتنان في مسكن يقي من الحرّ والبرد ـ البـر

وقد رتبت الأُمور الأربعة على نحو اللف والنشر المرتب لـرعايـة الفواصـل



 والمراد بشـّجرة الخلد شجرة يعطي أكلهـا خلود الحياة ، والمـراد بمللك لا لا






 يكون الجمع ههنا باعتبار الاتصاف بهما جميعأ والثرديد هنالكُ باعتبـار تعلق النهي النـي


 منافاة بين الترديد في آية والجمع في أخرى .
 ورق الجنة) تقدم تفسيره في سورة الأعراف


 الطريق ، أو الإيصال إلى المـطلوب بتركيب الـطريق إذا قابـل الضلال فليس من المرضي تفسير الغي في الأية بمعنى الضلال . ومعصية آدم ربه ـ كـا ثأشرنا إليه آنفـأ وقد تـــدم تفصيله - إنما هي معصيـة

الجزء السادس عتّر
أمر إرشادي لا مولوي والانبياء عليهم السلام معصـومون من المعصية والمخالفـة

 فلا يقولون إلا الحق الذي أوحي إلهمم تولاً فلا يخالف فعلهم ترلهم ولا يقترفون معصية صغيرة ولا كبيرة لان في الفعل تبليغأ كالقول ، وأما المعصية بمعنى مخالفيا

 ومعصيته خارجتان من مجرى أدلة العصمة وهر ظاهر الما

 الختلفت فيها التفاسير على حسب اختلاف مذاهبهم في عصمـة الآنبياء وكل يجـر النار إلى قرصته

 يشاركه فيه أحد وجعلد من المخلصين بفتح اللام ، وعلى هذا المعنى يتفرع عليه
 وهناكُ إلى مكان واحد ثم تاب عليه ورجع إلبه ومداه وسلك به به إلى نفسه

 ومحتلها ، نعم يجب تقييد الهداية بما يكون في أمر الدين ماين من اعتقاد حت وعمل صالح ، والدليل عليه تفريع الهدابة ني الائية على الإجتباء ، فانهم ذلك .




 كان الإجتباء لد والاجتباء إنما يتعلق بما فيه السِعادة الدينية وهو تصر العبهودية في اله سبعانه فـالهدابة أيضأ متعلقـة بذلك وهي الهدايـة التي لا واسطة فيهـا بينّ
rrir
 يضلّ"(")، والهداية إلى منافـع الحياة أيضـأ وإن كانت رإجعـة إليه تعـالى لكنها


مئل في سورتي البقرة والأعرافـ .






 "
 الاستعارة بالككاية ، وأصله : من اتبع الهادي الذئي يهدي بهداي








 القيامة أعمى| قال الراغب : العيش الحيـاة المختصة بـالحيوان وهـو أخص من

$$
\begin{aligned}
& \text { TV : يوسف (r) } \\
& \text { re: }
\end{aligned}
$$

الُجزء السادس عشر

الحيـاة لأن الـحياة يفـال في الحيوان وفي البـاري تعـالى وفي الملك ويشتّق منـه


 ضنك يضنك من باب شرف يشرف أي خاق .


 والإعراض عن ذكره هو اللسبب لضنـك العيشّ والعمى يوم القيامة ، وليكون توطئة وتمهيدأ لها سيذكر من نسيانه تعالى يوم القِيامة من نسيه في الدنيا . والمراد بذكره تعالى إما المعنى المصدري فقـولى : هذذكـري
 وأتتك آياتنا فنسيتها أو الدعوة الحقة وتسميتها ذكراً لأن لازم اتباعها والأخذل بها ذكره تعالئى





 والْغم والحزن والقلق والاضطراب والخوف بنزول النوازل وعروض العوارض من ون




 . غير ضيق وضنك

وقيل : المراد بـالمعيثـة الضـنك عذاب القـبر وشقاء الحيـاة البرزخيـة بناء

YYO







 وليس للمعرض عن ذكر ربـ إلا عدم الرضا بـا بما وجد والتعلق بما وراء باء .

 أعمى) . لبيان حالهم في الأخرة والبرزخ من أذناب الدنيا
 غونحشَرهِ الخ ، ما قبل دخول النار .
 بيوم القيامة لا يلاتمد وهو ظاهر
 كتقيده بيوم الفيامة مختصأ بالآخرة كان لـ ونـ وجه .
 سعادته وهو الجنة والدليل على ذلك ما يأتي في الآيتين التاليتين







الجزء السادس عشر
أنهم يحشـرون أولاً مبصرين نم يعمـون ، وبعضهم أنهم يحشـرون مبصـرين ثم عميا نم مبصرين
وهذا قياس أمور الآخرة وأحوالها بما لها من نظير في الدنيا وهـو قياس مـ مـ






















 ابتلاء آدم كانٍ قبل تشريع آلثشرائع فكان النهي المتـوجه إليه إرشادأ ومـا ابتلي به

من المخالفة من قبيل ترلك الاولى بخلاف الأمر في بنيه .
( بحث روائي )

ني تفسير القمي في قوله تعالىى : طولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد لك عزماًُ قأل : فيما نهاه عنه من آكل لالشُجرة .
وني تفسير العياشي عن جميـل بن درّاج عن بعض أصحابنـا عن أحدهمـا
 وهو يذكره ويقول له إبليس : واما نهـاكما ربكمـا عن هذه الشـجـرة إلا أن تكونـا ملكين أو تكونا من الخالدين ه






 عن الزبير بن بخار في الموفقيـات عن ابن عباس تـا

 قرآناً في نسبنا فأنزل الة ما قرأت





 نفسه ، وربما كـانت من الفقيه في دين اللد العـالم بأمسر اللـ فإذا نبــه عليها رجـع

الجزء السادس عثر
وأناب نقال : يا ابنٍ عباس من ظن أنه يرد بحوركم فيغوص فيها معكم حتى يبلغ تعرها فقد ظن عجزاً .




 يجلّ ابن عباس وهو هو عن أن ينسب إليه هذا القول

















> (1) ننا، نصهره أبي العاص زوج بنته زينب .



فلم بينّ ولم يبلِّغ فبل ذلك ولا بأس بمخالفة الحكم قبل بلوغه ولا معصية فيها ،



 المعصية كخبر الئقلين وخبر المتزلة وخبر علي مـع الحق والحتَ مع علي ، إلى غير ذلك .



 فأجمع عزمهم أنذ ذلك كذلك والإقرار به




 تطبيق قوله تعائى : \$ولقد عهلنا إلى آدم) الآبة ، عليه


 تصة واحدة ولو حملت الأية الاولى على هذا المعنى تفسيراً لم بيبّ في الأليات مكا



 الإشارة إليه إن شناء الش

الـجزء النسادس عشر
وبـالجملة فهـو من اللبـطن دون التفسيسر وإن ورد في بعض الـروايـات في






 روايات الجري دون التفسير كما توهمّ .


 وهفمن اتُّع هداي فلا يضلَ ولا يشقى
أقول : الححديث يتزل توله تعالى : والفلا يضل يشتقى ج على الأخرة فيؤيد ما تقدُّم في تفسير الالية .



 القيامة أعمى هال : قلت : سبحان الل أعمى ؟ قال : نعم أعماه اللش عن طريق

أْول : وروى مثله القمي في تفسيره مسـندأ عن معارية بن عمار والصهدوق
 عهى يوم الققيامة بطريق الحق وهو طريق النْجاة والـسعادة تؤيل ما تــــدم في تفسير

*     *         * 

rri سورة طه - آية IYY _ MY















## ( بـيــان )

 تقدم في السوردة




الجزء السادس عشر
الش ونسي آيات ربه فإنه تجاوز منه عن حد العهِودية وكفر بَآيات ربه فجزاؤو جـزاء من نسي آّبات ربه وتركها بعد ما عهد إليه معرضاً عن عن ذكره
 محيطأ بباطن الإنسان كظاهره ولكونه دائمأ لا يزول

 طرين الإعتبار والإِيمان بالآيات كثّة إهلاكنا القرون التي كانوا تبلهم وهم يمشون

 لاايات لاولي النهي أي أرباب العقول .




 لكان الهلالك ملازماً لهم إذ أسرفوا ولم يؤمنوا بآيات ربهم







 فالناس آمنون من الهلالك وعذاب الاستئصال على إسرانهم وكفرهم مـا بـا بين

19: يونس (1)

11•: : (Y)

استقــرارهم في الأرضم وأجلهم المسـمى إلا أن يجيئهم رســول فيقضي بينهم ، تـال تعالى : केولكـل امة رسـول فإذا جـاء رسولهم تضي بينهم بـالقّسط ومم لا يظلمون|(1) وإلثه يرجيع عذاب الاستئصانِ عن الأيات المقترحة إذا لم يؤمن بهـا

 كما تقدم استغادته من قوله : هولكل امة رسول الآية من سورة يونس .


 ونظيره في الفساد قول الآخرين : إن المراد بالكا منهم بالسيف والأجل المسسمى لباقي كفار مكة وهو كما ترى الوا وقوله : واوأجل مسمى| قد تقـدم في تفسير أول سـورة الأنعام أن الأجـل


 السّ فيكون عطف الأجل على الكلمة من عطف التفسير ، ولا معـوّل على القولين لعدم الدليل
فمحصل معنى الآية أنه لولا أن الكلمة التي سبقت من ربلك ـ وفي إضـافة
 المسمى يعيْن وقته في ظرف التـأنخير لكـان الهلالك مــلازماً لهم بمجـرد الإلسرافـ والكفر
 تام لتأخير العذاب عنهم لا أن كل واحد منهما سبب مستمل في ذلك كما اختـاره كثير منهم



الجزء السـادس عشر
كأنه فيل : إذا كان من تضاء اله أن يؤخر عذابهم ولا يعاجلهم بـالانتقام على مـا









 فارهبونه(") ، والأنـاء على أفعال جمـع إني أو إنو بكسـر الهمزة بمعنى الـوقت
 معناه متعلق بالفعل والتقدير وبعض آناء الليل سبح فيها .


 المفسرين وسنتير إليه




قالوا : إن مجموع الآية يدل على الأمر بالصلوات الخمس اليومية فقوله :


وقوله : غوومن آناء الليل صلاة الظهر
ومعنى كونها في أطراف النهار مع أنها في منتصفد بعد الزورال أنه لو نصّف


 طـرف اللنصف الأول باعتبـار وطرف للنصف الثــنـي بـاعتبـار نهـو طـرفـان إنــان اعتباراً .
 فباعتبار أن الجمع قد يطلق على الإثنين وإن كان الأشهر الأعرف كون كون أثلَ الجمى



 وهميـة لا موجب لهـا في مقام التخــاطب من أصلها ولا أمـرأ يرتضيـه الذوري ولا


 الثشمس وما قبل غرويها وآناء الثليل الصبح والعصر والوتـات الليل والطـرافـ النهار الصّع والعصر وما

والما لزوم إطلاق الأطرافـ وهو جمع على الصبـحِ والعصر وهمــا إثنان فقــد


 بالأطرافـ الصبح والعصر ووسط النهار .
وأنت خبير بأنه يرد عليه نظيـر ما يـرد على الوجـه السابق بتفـاوت يسير ،

الجزء السادس عثـر
والإشكال كله ناش من نـاحية تـوله : هوأطراف النهاره من جهـة انطباقه على وسط النهار أو الصبح والعصر .




 أول النهار باعتبار وحدته وأوائل النهار باعتبار تجزّيـه إلى أجزاء ، ويسمى مـا قبل غروبها آخر النهار ، وأواخر النهار .
 وقبل غروبهـا وهي أطراف النهـار ، وبعض أوتات الليـل سبتح فيها مع أطـراف النهار التي أمرت بالتسبيح فيها .
 للتسبيح بتقدير في نظير ظرفية وأناء الليل هل لـ ؟


 التي تسبّح فيها والظرف في كلا الجانبين مدلول عليه مقتّر . هذا .
 التسبيح في أجزاء من أول النهار وأجزاء من آنخره وألجزاء من الليـليل بمعيّة ألجزاء أول النهار وآخره ولم يلزم محذور النكرار ولا محذور إطلاق لنظ الجمـع على ما دون الثلالّة ، وهو ظاهر
ولو قلنا إن المراد بالتـبيح في الأية الفـرائض اليوميـة كانت الايـة متضمنة

 عن الوتتين في الأبة المبحوث عنها بأطراف النهار للإشارة الثى سعع الوقتين .

ولا ضيـر في الشتمال الآيـة على أربع من الصلوات الخمس اليـيـوميـة فـإن





 آية طه وآية هود .
 بالتسبيح الصلوات الخمس وانـطباق أطـرافـ النهار على وقت صـلاة النظهـر وهو وسط النهار . هذا .



 سبحانه فيعود إلى مثل معنى قوله : \$اواستعينوا بالصبر والصلاة؛






 والجنة في الآخرة



الجزء السادس عثـر
rr^
النظر وإطالته إلى شيء كتاية عن التعلق به وحبه ، والمراد بـالأزواج ـ كما قـيـل الأصنـان من الكفار أو الأزواج من النـياء والـاء والرجـال منهم ويرجـع الـلى البيوتـات وتنكير الأزواج للتقليل وإظهار أنهم لا يعبأ بهم .




 (") كانرونان
وتوله : أوررزق ربك خير وأبقى المراد به بقر بينة مقابلته لما متّعوا به من
زهرة الحياة الدنيا هو دزق الأخرة وهو خير وأبقى

 الآخرة خير وأبقى
توله تعالى : اؤأمر أملك بـالصلاة واصطبر عليها لا نسألـك رزتأ نحن







 الالزواج غير خديجة عليها السلام م


rrq

إلمفتقر إلينا فيكون في معنب قوله : واوما خلقت الإنس والجن إلا ليعبـدون ، ما



 وتوله : \$والعاققبة للتقوى| تقدم البحث فيه كراراًا


 الآية . وفيما() روي عن ابن مسعود أن سـورة طه من العتاق الأوّل .


 البيّن وقيل هو البيان .

 بينةه الخ ، جواب عنه ومعنـاه على الوجـه الأول من معني البينة : أو لم تـأتهم

 رجل لا عهد له بمعلم يعلمه ولا ملقن يلقنه ذلك .


 آية بعد القرآن ؟ ولكل من المعنيين نظير في كلامه تعالىى
(1) رواه السيوطي ني الدر المنئور عن البّاربي وابن الضريس غن ابن مسعود ، والعتاق جمع عبيت والأرل جمع اولى والمر المراد قدم نز المولها

الجزء السادس عشر




 عليها البينة من قبل أن نذلُ بعذاب الاستئصال ونخزي


المعنى ويئيده قوله : ووفتتع آياتكهِ ولم يقل : فتتع رسولك


 لنا فيكم وفي تقدم دينه وتمام نوره وأنتم تتظطرون بنا الدوائر لتبطلوا الدُعوة الـقعة وكل منا ومنكم بسلك سبيلًا إلى مطلوبه فتربيروا وانتظروا وفيه تهـيـيـد فستعبلمون
 الذين اهندوا إلى المطلوب وفيه ملحمة وإخبار بالفقتح

## ( بحث روائي )






 قال : بالغداة والعشي أنول : وهو يؤيد ما قدمناه

وفي الكــافي بـإسنــاده عن زرارة عن أبي جعفـر فئنّا تـــال : قلت لـه :
 أفول : وهو مبني على تفسير التسبيح بمطلق الصلاة أو بمطلت التسبيح



 ولا في مشرب قصر أجله ودنا عذابه



 هلال رجب فقال : لا إلا برهن


 الدنيا .

أقول : ومضمون الآية وخاصة ذيلها لا يلانم القصهة




البيت ويطهركم تطهيراً .






الجزء السادس عشر
باب علي وفاطمـة فيأخـذ بعضادتي البـاب ثم يقول : السـلام عليكم أهل البيت
 البيت ويطهركم تطهيراً .



 بالههلاة مروي بطرق أخرى أيضأ غير ما مرت الإشارة إليه .


 بالصلاة وتلا \$وأمر أهلك بالصلاة

 معنى التسبيع في الآية















الجزء السابع عشر




## ( بـيــان )

غرض السورة الككلام حــول النبوة بـانيأ ذلـك على التوحيـد والمعاد نتفتـتح


 به أضغات أُحلام بل مفتر بل شاعر ! فتـرد ذلك بـذ بـكر أوصـاف الأنبياء المـاضِين
 جاءكوا به .
 وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وديا وداود وسليمان وأيوب وإسمـاعيل الأيل



 والغلبة في السورة للوعيد على الوعد وللإنـنار على التـثـير . والـسـورة مكية بـلا خلاف فيها وسياق آياتها يشهد بذلك
 افتعال من القرب واقترب وترب بمعنى واحد غير أن أن إترب أبلغ لز يادة بنائه ويدل

 والثاني على أخلها من زيد لأن الأصل في معنى من ابتداء الغاية كمـا أن الأصل في معنى إلى انتهاوزها

ومن منـا يظهر أن الـلام في وللنـاسي بمعنى إلى لا بمعنى ؤمنه لأل
 بالإتتراب منهم والناس في غفلة معرضون

 بعض آخر بأن الزمان هو الأصل في القرب والبعد وإنها ينـب القـرب والبعد إلى الحوادث الواقعة فيه بتوسطه
وذلك لان الغرض في المقام متعلق بتذكـرة نفس الحساب لتعلعقـــه بأعمـال


 أهورال الساعة وما اعذّ من العذاب للمجرمين كان الأنسب النتعبير بيوم الحـساب أو تقدير الزمان ونحو ذلك






 وبالجملة فرق بين أخذ المجتمع مـوضوعـأ للحكمـ واستشناء أفـراد منه غيرٍ
 وما نحن فيه من الأقبيل الأول دون الثاني



 من تحقفه ونظيره أيضأ توجيهه بأن الإقتراب لتحقق الوقوع فكل ما هو آت قريب

الجزء السابع عشر



 تتأثر النغس به

وبهذا يظهر الجواب عن الإشـكال بأن الجهـع بين الغنلة وهي تلازم عـدم

 معرضون عنه لاشتغالهم عن لوازم العلم بخلانها
 معنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقتهـم ولا يتفطنون لمـا لـا لـا

 عليهم من الأيات والنذر أعرضما وسدَوا أسـماعهـم ونفروا ـ انتهـى

 الوصفين زماناً
 وتسعون في غفلة ، وآخرون بأخذ الغفلة بمعنى الإلهمـال ولا تنافي بين الإممـال الال
 والمعنى : اقترب اللناس حساب أعمالهم والحال أنهم في غفلة مستمرة أو
 والتقوى .
 يلعبون لامية تلوبهم
 ينبهـم إلا على ما يهمهم التنبه له ويجب عليهم التهيؤ له ، ولذلك الك جيء بالفـي

YEV



 سور القرآن وأياته ذكر جذديد أتامم بعد بعض

 نهما حالان متدانخلتان
واللعب نعـل منتظم الأجزاء لا غابـة لـ إلا الخيـل كلعب الألطفال واللهـو
 الـطرب آلات اللهو ومـلامي ، واللهـو من صفـة القلب ولـذلـك قال : ولاهية تلوبهمي فنسبه التى تلوبهم م



 وقديمه يؤثر وهو ظاهر

 الآية عليهم وللكلام تتمة نوردما في بحث مستغل

## ( كلام في معنى حدوث الكلام وقدمه في فصول )

ا ـ ما معنى حدوث الكلام ويقائه ؟ إذا سمعنا كـلامأ من متسكلم كـئمر من


 الصطدر من المتكلم الأول . إن تكرد إلى ما لانهاية لـ .

الجزء السابع عشر






 في الكـلام الأول المفــروض من الأصـوات المنكـرّنـة وليست عينهـا إلا بحسب الإعتبار وضرب من التومع



ويتحصل بذلك أن الكلام بما أنه كلام أمر وضعي اعتباري لا تحقق له في

 علاتم مجعولة ، وإنما ينسب التحقق إلى الكلام بنوع من العناية
 وهو مسبوقية الوجود بالعدم الزماني واليقاء وهو كون الشيء مو موجودأ في الآلن بعـد
 الاعتبارية ني الخخارج

 الأامور الاعتبارية .
على أن في اتصاف الككلام بالُقدم إنـكالأ آخر بحياله ، وهو أن الككلام هـو المؤلف من حروف مترتبة متدرجة بعضها قبل وبعضها بعد ، ولا يتصور في القد
 الحرون المؤلفة الدالة على معنى تام بالوضع - لا يتصور فيه تدم مع كونه محالًا في نغس الأمر فانهم ذلك .
r ـ مل الككلام بما هو كلام نعل أو صفة ذاتية بمعنى أن ذات المتكلم هل



 صادرأ عن ذات خارجية ولا صفة لموصوف خارجي لا لا لا لا

 الفاعل وصف لد وهو التكلم والتكليم كـا في نظائره من الاعتباريـات كالخضـيـوع والإعظام والإهانة والبيع والثشرى ونحو ذلك .
r r المكنونة في الضمير فيعود بذلك أمرأ حقيقياً بعد ما كان ان اعتباريأ ، وهذا أمدر جانِ
 والقنوت والطوع والكره والملك والعرش والكرسي والكتاب وغي وغير ذلك .



 تعالى




كعلمـه تعالى بجميع الأشيأَّ من حادث وتدبم .


 بعنوان الككلام والقرآن

الجزء السابع عنر
وإن أريد به ما في علم اله من معانيها الحقة كان كعلمه تعـالتى بكل شك شي،
 أي علمه تعالى به




 العلم الدذاتي


 هذا التحليل في مثل الظهور والبطون والعظمة والبهـاء والنور والجمـال والكمال




 وتوله : \$يحر"نون الككلم عن مواضعهة) (t) ، ، إلى غير ذلك من الآيات . وأما ما ذكره بعضهم أن مناك كلاماً نفـيـيأ قائمـأ بنفس المتكلم غير الكـلـام اللفظي وأنُد في ذلك قول الثناعر :
 والككلام النفسي فيه تعالى مو الموصوف بالقدم دون الكلام اللفظي
 التي تنطبق على لفظه عاد معناه إلى العُلم ولم يكن المرأ يزيد عليه وصفـة مغايرة


له وإن أريد به معنى وراء ذلك فلسنا نعرنه في نفوسنا إذا رالجعناها .
 العقلية أرفع مكانة من أن يصارع فيها الششعراء .

 المبـالغة في كتمـان التول وإنخفـاثه فـإن إسرار القــول يفيد وحــده معنى النجوى فإضافته إلى النجوى تفيد المبالغة .
وضمير الفاعل في \$أسرّوا النجوى| راجع إلى الناس غير أنه لها لم يكن


 من الذين ظلموا منهم خاصة .

 سحر من غير أن يخفوا شيئأ من ذلك لكنهم إنما أسرّوه في نجواهم إذ كـان ذلك

 وإن كانوا أعلنوا به بعد الاتفاق على رد الدعوة
وقد اشتمل نجوامهم على تولين قطعوا عليهـــا أو ردوهمـا بـطريت الاستفهام


 في, شيء يختص به فلو كان ما يذُعيه من الإتصال بـالغيب والإرتباط بـلاللامــوت حقأ لككان عندكم مثله لانكم بشر مثلل ، فإذ ليس عندكم من ذلكّ نبأ فهـو مثلكمم
لا خبر عنده فليس بنبي كما يدّعي .
 نفي النبوة بإئبات البشرية فيرجـع المعنى إلى أنه لمـا لم يكن نبيأ متصــأِ بالغيب|

فالذي أتاكم به مذّعيأ أنه آية النبوة ليس بآية معجزة من الله بل سـر تعجزون

 العليم السميع لأقوالكم العليم بأفعالكم فالأمر إليه وليس لي من الأمر شي




 (r) مبين

توله تعالمى : وْبل قالوا أضغات أحلام بل افتراه بل هو شــاعر فليـأتنا بـآية






 وربما أصر على الباطل المحضص ، وربما صدّق المكذب أو كذَّب الصدق


 ذلك فليأتنا بآية كما أتى الأولون من الآبات مثل الناقة والعصا واليد البيضاء


yor

بالأولين فيما احتتجوا به على رسالتهم
والمشركون من الوثنيين منكرون للنبوة من رأس فقول هؤلاء : فليـاتنا بـآية



 بالإيمان لو أتى بآية من الأيأت المقترحة

 الضيمني بالإيمان لو أتى بشيء مما اقتر اقوه من من آيات الأولين
 شيئاً مما اتترحوه من آيات الأولين لم يؤمنوا بها وكان فيها هلاكهـم فإن الأولين من

 (1) كانواليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الوا

وعلى هذا ففي الآية حذف وإيجاز والتقدير نحو من تولنا : ما ما آمنت قبلهم

 بقوله : وأهلكناهأه توصيف بآنر ما اتصفت بها للبلالة على أن عاقبة إنجابة مـا
اقترحوه هي الهلاكُ لا غير


 فالبشرية لا تنافي النبوة .
 وغيرهم ومحصله أن الفرق الوحيد بين النبي وغيره هور أنًا نوحي إلى الألنبيـاء دون

اللجزء اللسابع عشر


 توجد إلا في الواحد بعد الواحد من البشُ مما لا سبيل إلى إنكارها .
فالاية تنحل إلى ححتين تقومـان على إبطال استـدلالهم بيبريتـه على نفي
نبوّت :

أحدامها : نتض حجتهم بالإشارة إلى رجال من البّشر كانوا أنبياء فلا منافاة
بين البشرية والنبوّة .






 إلى أهل الذكر واسألوهم هل كانْتِ الأنبياء الأولون إلا رجالألأ من البشر ؟










roo
 المسرفين
 وفيه توضيع ما اششير إليث من هـلاكهم في توله : المن قريـا أهلكناهـاهِ وتهديـد

والمراد بالوعد في قوله : \$خم صـدقناشم الـوعد| مـا وعدهم من النصـرة لدينهم, وإعـلاء كلمتهم كلمة الحق كما في قـوله : وهولقــد سبقت كلمتنا لعبـادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبونه(") ، إلى غير ذلك من الأيات

 المتعدُون طور العبودية ، والباتي ظامر


 يمكن أن يجـري في المجتمع البشــري من الشُريعـة الحنيفية والخــطلاب لجميـع

وقيـل : المواد بـالذكـر الشرف ، والمغنى : فيـه شــرفكـم إن تمسُكتم بــ



 عن الهلالك ، والإنشاء الإيجاد ، والإحجساس الإلإدرالك من طريق الالحس ، والبأس العذاب ، والزكض العدو بشدة الوطءء ، والإتراف التوسعة في النعمة ، والحصريد المقطوع ومنه حصاد الزرع ، والخمود السكون والسكوت الستر السات

ألجزء النسابع عشر






 وعذّ المتبوعين أنفسهم أرباباً للتابعين من دون الشا
هوالوا

 لا يسمع لهم صوت ولا يذكر لهم صيت .

التعرض لها

## ( بحـث روائي )

في الاحتجــاج روي عن صفوان بـن يحيى تـال : قالل أبـو الـحسن المخـا


 استمعوه وهم يلعبون والش أحدث الكثب كلها التي أنزلها





 لم يزل معه وليس له بدء . الحديث .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : هلاهية قلوبهم هِ قال : من الْتلهي
 كيف يؤمنون ولم يؤمن من كان قبلهم بالأيات حتى هلكوا


 تال : نعم ، قلت : فعليكم أن تجيبونـا ؟ قال : لا ذالك إلينـا إن شـئنا فعلنـا وإن شئنا تركنا أم قال : هذا عطلواونا فامنز أو أمسك بغير حسـاب .

 وهو من الجري ضرورة أن الآية ليست بحاصـ الصة والذكر إمـا المقرآن أو مـطلق الكتب السـماوية أو المعارف الإلهية وهم على أي حـال أهله وليس بتفسير لـلآلية



 قبلكم حيث قال : هوكم تصهمنأ من ترية كانت ظالمـي



 وتخويف إن اتُعظتم وخفتم



الجززء السابع عشر

















 مُمُرِرْوِ


## ( بـيــان )

أول الآيات يوجه عذاب الققرى الظالمة بنفي اللعب عن الـخلقة وأن الهّ لم يله بـايجاد السمـاء والأرض وما بينهمـا حتى يكونـوا متخلين بأهـوائهم يفعلون ما ما ما





 والمتأخر .
والأيات تشتمل على بيان بديع إلتبات المعاد وتد تعرض فيها لنفي جميـع الاختتمالاتٍ المنافية للمعاد كما ستعرف .



 الأصيل من سرد الكلام في السورة .


 لاهياً بها تعالى عن ذلك .

فمقام الآيتين ـ كما ترى - مقام الإحتجاج على حقَّيّة المعاد لنتبت بها حقية


 إلا مفاهيم خحيالية من تقدم وتأخر وربح وخسارة ونفع وضرر كلها بحسبب الفرض

الجزء السـابع عشر

والتوهم وإذ كان اللعب بما تنجذب النفس إليه يصرفها عن الأعمال الواقعية فهـو من مصاديق اللهو هذا




 به نقصاً طرا علينا وعمارضة سوء لا نستطيبها لأنفسنا من ملال أو كلال أو أو كسـل أو فـّل ونحو ذلك .

 هي في مقام التعليل لها ـ لهواً فوضع اللهو مكان اللعب فتّم الْحجة
 حوائج اللاهي ودفع نقيصة من نقائصه نفسه نهو من الأسباب المؤثئرة ، ولا معنى




 من لدنّا
وأما اللهو بأمر غير خارج من ذاته فهو وإن كـان محالًا في نفسـه لاستلزامه







Y7

وبهذا البيان يظهر أن قوله : طالو أردناج الخ ، في مقام التعليـل للنفي في


 نوعأ من التأكيد

وبهـذا البيان يتم البـرهان على المعـاد ثم النبوة ويتصـل الكــلام بـالسيـات








 زاهت

وجوه :
 فالمعنى : أن لو شينا اتتخاذ اللهو لاتـخذتـاه بقدرتنـا لُعمومهـا لكنًا لا نشـاء وذلكُ بدلالة وفيه أن القدرة لا تتعلق بالمححال والُلهو ـ ومعناه ما يشغغلك عها يهمّك بأكي
 من خفاء
 عليه أححد لأنه نقص فكان ستره أولى . وفيه أن ستر النقص إنما هو للخــوف من اللائمـة عليه وإنمـا يخاف من لا

الجزء السابع عشر
يخلو من سمة العجز لا من مو على كل شيء قدير فاذذ رنع نتصـأ باللهـو فليرفـع

 لسترناه عنكم لأن إظهاره محال ومو كما ترى .





 النصارى المثبتين للصاحبة والولد وهما مريم والمـيِح عليهما السلام ونيـه أنـه إن صــُ من حيث اللفظ استلزم انتـطاع الكــلام عن النسيـاق السابق



 وحكمة أي يستحيل إرادة اللهو منه تعالى
 مفهوم من لفظ الأية كما هو ظاهر


 النافية لا تغارق غالبأ اللام الفُارقة ، وقد ظهر مما تقدم من معنى الآية أن كون إنْ شرطية أبلغ بحسب المقام من كونها نافية



شُّ الرأس حتى يبلغ الدماغ ، يقـال : دمغن يــدمغه إذا أصـاب دماغـه ، وزهوق النفس تلفها وهلاكها ، يقال : زهت السُيء يزهق أي هلك .
والحق والباطل مفهومان متقابلان ، فالحق مو الثـابت العين ، والباطـــل مـا ما




وقد عدً سبحانه في كلامه أمثلة كثيـرة من الحت والباطـل فعدً الاعتقــدادات



 مـجأل لنقلها في المعام
والذي يستند إليه تعالى بالأصالة هو الحت دون البـاطل كمـا قال : والحت
 الباطل من حيث إنه باطل فليس ينتسب إليه بالاستقامة وإنما هر لازم نقص بحض



 السراب تُحققأ تتخيلياً باطلُّ ومن هنا يظهر أن لا شيء في الوجود إلا وفيه شوب بطلان إلا الش سبحـانـ
 (r) الحق
 قال تعالىى يمثل أمر الخلقة : هأنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فـاحتمل

الـجزء السابع عشر

السيل زبداً رابياً ومما توقدون عليه في النار ابتغـاء حلية أو متـاع زبلـ مثله كـنـلك يضربب الس الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع النــاس فيمكث في في
الأرضه(1) ، وتحت هنا معارف جمَّة

 حملتـه أحيـانــأ أو ضعفـوا ، والكمــال الحق لا يهلك من أصله وإن تكــاتــرت أخـداده ، والنصر الإلهي لا يتخـة ألأِ رسله وإن كانـوا ربما بلغ بهم الأمـر إلى أن استيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوا


 المفيـد للاستمـرار دلالة على كـلـي


 الخلقة فلا دليل على تقيدها بشيء من ذلك .


 الظالمة فالعذاب المستأصل يستأصله ويبطله ، وإن كال غير ذلك فغير ذلك . وقد فسًّر الآية بعضهم بقوله : لكنا لا نريد اتخاذ اللهو بـل شأنـــا أن نغلب


 حتى تشمله الآية وتشنمل ما يقابله .

وتوله : \$ولكمم الويل مما تصفوني وعيد للناس المنكـرين للمعاد والنبــوة
 بالحق على الباطل فيحق الحّق ويخلّصه من الباطل اللذي يشوبه أو يستره لا يبقى
 المبين(") ، فيسقط يومئذ ما كان يظن للأسباب من المتقلال التأثير ويزعم لغيره


 المعنى كثيرة


 عــام شامـل لجميع من في السمــاوات والأرض فله أن يتصرف فيهـا أي تصـرف

ومن المعلوم أن هــذا الملك حقيقي من لوازم الإيجـاذ بمعنى قيـام الشّيء

 والعبادة فكل من ني السـماوات والأرض مملوك لش لا مالك غيره
توله تعالى : \$اومن عنده لا يستكبر وون عن عبادتــ ولا يستحسر ون الا إلى
 بقال : بعير حسير أي مُعي ، وأصله من قولهم : حسر عن ذراعيه ، فـالمـي المعنى أنه كشف توته بإعياء . انتهى




الجزء الـسبع عشر
بل يسبحون الليل والنهار من غير فتور ، والتـبيـح باللــل والنهار كــاية عن دوام التـبيح من غير انتطاع

 صارف ، وكأن الككلام مسوق لبيان خصوصية مالكتبه وسلطنته المذكورة في صدر الآية


 لكـون الإجتماع المــني الإنساني مبنــأ على إلتعـاون بمــادلـة المنـافـع بحسب



 غيره فإنما هي معاملة ومبايعة
وهذا بخلاف ملكه تعالى لعبيده فإنه ملك حقيقي مالكه في غنى مطلق ولي عن


 وفي نشوع العبودية وخضور العبادة .

 والجزاء ـ على خلان الملك الدائر الد في المجتمع الإلنساني ، فلا يطمعن طامع أن يعفى عنه العمل أو الحساب والجزاء

 مقربير عباده وكرام ملانكته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسـرون بل بل يسبحـونه تسبيهاً دائمأ غير منقطع مرام

وقد تقدم في آخر سورة الأعراف في تفسير توله تعـالى : غإن الذين ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون المرئ استفادة أن المراد بقوله : هالذين عند ربك أعم من الملانكة المقربين فلا تغفل



 ونضطر إلى إجابة رسله واتباعهم في دعوتهم بل نعبدمـم ولا جناح

 البعث فمن الذذين يميتهم ثـم يبعشهم ؟
ويمكن أن يكون المراد اتخاذ آلهة من جنس الأرض الحجـارة والحشنب والفلزات فيكون فيـه نوع من التهكم والتّحقيـر ويؤول المعنـي

 أصنامهم وتماثيلهم آلهة من دون الله مكان أربايب الأصنام والتماثيل
 عما يصفون| قد تقدم في تفسيرسورة هود وتكررت الإشـارة إليه بعــده أن النزاع الـاع






 السماوات والأرض ليقولن خلقهنّ العزيز العليمب(") (")

الجزء السابع عشر


 (1) (1)

 السماء والأرض لكن النظام الجاري نظام واحد متلالئم الأجزاء في غايـاتـاتها فليس للعالم آلهة فوق الواحد وهو المطلوب
 وتزاحمها في تأثيرها في المواد هو التفاسد







 صاحب المُميزان ويخدمانه في سببل غرض وهو تعديل الوزن بواسطة اللسان


 يتمانعوا في تدبيرهم حفظا للمصلحة

 وانسياقه إلى غايته ، وهذه القوانين العقلية مأخوذة من الحققائق الـخارجية والنظأم

الجـاري فيها الُحـاكم عليها فـأفعالنـا التعقلية تــابعة للـــوانين المقلية وهي تـابعة
 للقوانين العقلية ، فمن المحالل أن يكون فعله تابعأ للقوانين العقلية وهـو متبوع ، فافهم ذلكُ .
نهذا تقرير حجة الآية وهي حجة برهانية مؤلفة من مقدمات يقيني



 برهانِّية أوردت إقناعاً للعامة


 والمشنى : عن وصفهم . وللكالام تتمة ستوافيك .

 للآلهة والناس جميعأ أو للناس فقط ، وأحسن الوني للسياق والكلام في الألهة اللذين يدعونهم من دونه ، فهم المسؤلون والدّ سبحـانه لا يُسـال عن نعله
 المصلحة في الفعل فإن الففعل المقارن للمصلحة لا مؤاخخلة عليه عنـد العقلاء ،



 يؤاخذوا بالنذم العقلي أو العقاب المولوي إن لم يقارن الفعل المصلحة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا ما ذكره جماعة من المفسرين في تـوجيه الايـة ومو معنى صحيـح في الجملة لكن يبقى عليه أمران :
 نيها هو هذا المعنى فإن كون المعنى صحيحاً في نفسه لا يستلزم كونه هو المـراد من الآية .




وإن رد بأن الفاعل التام الفاعلية إنما يصدر عند

 لذاتها لا لتحصيل ما هو حاصل فنفسها غاية لها في فعلها ولـذلك أيضـاً وجه بعض آخـر عدم السؤال في الآيـة بـأن عـظمتـه تعـالى


 حقت عليه المؤاخذذة هذا .




 اله لا يظلم الناس شيئاُ
 الإطلاق يؤول إلى أن عدم السؤالل عن فعله ليس لذات فعله فما هو فعله بل لأمر

 بالحكمة فكان عليهم أن يقيموا عليه دليلا ولو جاز الخروج في تعليل عدم السيؤل في الأية عن لفظها لكالها
 الآية تببت له الملكلك المـطلق والملك متبع في إرادتـه مطاع في أمـره لأنه ملك -



 فالملك على ما له من السعة مبدأ لجواز التصصرفات وسلطنة عليها لذاته فاله سبحانه ملك وماللك للكل والكـل مملوكون له محضاُ فله أن يفعـل ما ما





 مملوكون له ويوجه مغفرتهم بكونه حكيمأُ
 بخلاف الملك فالملك أقرب إلى توجيه الأية منها كما أششرنا إليه الأمر الثاني : أن الآية على ما وجّهِهـا
 التوحيد عطف عليه بيان العدل ، وأنت خبير بأن مآله الاستطراد ولا موجب اله
 للناس حسابهـمه والحسـاب هو السؤال عما أنعم الله عليهم به ، وهل قابلوا نعهـ

الجزء السابع عشر

 يوجه اتصال ذيل الآية والصدر باف على ما كا كان






 هو الذي لا يملك الفعل إلا إذا كان ذا مصلحة والمصلحة هي التي تملكه وترفع
 من ذاته أي لذاته لا بإعطاء من غيره فانة سبحانه هو رب العرش وغيره مـربوبـون

## ( بحث في حكمتــه تعـلى

ومعنى كــون فعله مقـــارنــاً للمصلحة )

## وهو بحت فلسفي وترآني







 بمعنى الأثر الُصادر عن الفاعل إراديأ كان أو غير إرادي لا يخلا يخلو من غاية وكون الفعل مستتملُّ على جهة الخيرية المترتبة على تحققـه هو المسـى

 الفاعل حكيماً في فعله ، ولولاها لكاذ الفعل لغنوأ لا أثر له




 الأثياء بعضها مع بعض ، ولا ريب أن هذا النظام العلمي تابع اللنظام الخـارجي مترتب عليه .
وشأن الفاعل الإِرادي منا أن يطبت حركاته الـخـاصة المسـمـاة فعلأل على مـا عنده من النظام العلمي ويراعي المصالح المتقررة فنه في فعله بيناء إرادته عليها
 أنطأْ في انطبأق العُلم علي المعلوم الخارجي وإذ لم يصب لقصور أو تقصير لم يسٌّ حكِيماً بل لاغياً وجاهِلًا ونحوهما ـ .
فالحكمة صفة الفاعـل من جهة اتطباق فعله على النـلـي النظام العلمي المنطبّ على النظام الخارجي واشتتمال فعله على المصلحة هو ترتبه على الصورة العلمية



منتمل على المصلحة بمعنى تفرعه على صورتها العلمية المحاكية للخارج وهذا إنما يتم في الفعل الذي أريد به مطابقة الخارج كـئى كأفعالنا الإراديـة وأما
 أمـرأ أخر هو الحكمة وفعله مئتمل على المصلحة بمعنى أنه متبوع المصلحة لا لا تابع للمصلحة بحيث تدعوه إلبه وتبعثه نحوه كما عرفت .
وكل فاعل غيره تعالى يسأل عن فعله بقول ؤلم نعلت كذاه ؟ والمطلوب بـه أن يطبق نعله على النظام الخارجي بمـا عنده من النظام العلمي وينـي وجه المصلحة الباعثة له نحو الفعل ، وأما هو سبحانه فلا مـورد للسؤال عن نعله

الجزء السابع عثر
إذ نعله نفس النظام الخارجي الـذي يطلب بـالسؤلـ تطبيق الفعـل عليه ولا نظام

 العلمية المأخوذة منه مصلحة باعثة نحو هذا النظام فانهم . وأما ما ذكره بعضهم أن له تعالى علمأ تفصيليأ بالأثياء قبل إيجادها والعلم

 تعالىى بها بحسب ذلك الثبوت ثم يفيض عليها الوجود ههنا على مالى ما علم .

 بتابع للمعلوم بل الأمر بالعكس

وجود له لا شيئية له وما لا شيئية لـ لا بوت لـ .

 تختص بالوجودات الخارجية فيعود ما فرض بنبوتأ فبـل الإيجاد وجـودأ عينيأ بعـده وهذا خلفـ . هذا ما يعطيه البحث العقلي ويؤيده البحث القرآنيأنيٍ وكفى في ذلك
 التي هي ما به يوجد الأشياء أي وجودها المنسوب إليه تولأل لنفسه وذكر أنـه الحّ الحت أي العين الثابت الخارجي نفوله مورجود الأثياء الخارجي وهر نعله أليضأ نعلد




 المخاصمات التي فيما بيتنا : الحت مع فلان .
rvo

ومن هنـا يظهـر أن كـل, فعـل ففيـه سؤال إلا فعله سبحــانــ لأل المـطلوب بالسؤال بيان كون الفعل هطابقاً ـ بصيغة امسم المفعول ـ ـللحق وهــذا إنما يجـري في غير نفس الحق وأما الحق نفسه فهو حق بذاته من غير حاجة إلى مطابقة



 الأنبياء السابقين كالثتوراة والإنجيل والزبور وغيرها


 على من تقدمه من الأنبياء عليهم السلام ، وربما فستر الذكر بالخبر وغيره ولا يعبؤ

وني الأيـة دفـع احتمـال آخـر من الاحتمــالات المنـافيـة لإثبــات المعـــاد
 ويستغنوا بذلك عن عبادة الس وولايته المسستلزمة للمعاد إليه وحسابه ووجوبا إلجابـة

 وقوله : اؤقل هاتوا برهـانكم هذا ذكـر من معي وذكر من قبليو من قبيـل

 يدل على خلافه




 انحصار الألوهية فيه تعالّى وحلده ووجوب عبادته

أو أن ما في الققرآن من الوحي النازل عليّ وهو ذكر من معي والوحي النازل على منسبقني من الأنبياء وهو ذكـر من تبلي في أمر عبـادة الإله يحصر الألومية والعبادة فيه تعائى






 ومن معهم من اممهم والباتي ظاهر


 حقيقة حالهم بالإضراب


 عباد بحقيقة معنى العبودية ومن الدليل عله صدور آثارهـا الكاماملة عنهم




 في الملائكة ، وأما إكرامه تعالى نهو موهبي في القتبيلين جميعاً فانهم ذلك .
 بالقول أي لا يقـون شيئُ فبـل أن يقوله فقوله تبع ، وربمـا يكتّى به عن الإرادة

YVV
 بيعهلون قدّم عليه لإفادة الحصر أي يعملون بأمره لا بغير أمره ، وليس المي المـراد لا
 تابعون لنربهم قولاً وفعلُّ
 عن الإِرادة ـ فلا يريدون إلا ما أراد ولا يعملون ألون إلا لازم عبودية العبد أن يكون إرادته وعمله مملوكين لُمولاه
هذا ما يفيله ظاهر الآية على أن يكون الميرن المراد بالأمر ما يقابل النهي ، وتفيد الأية أن الملائكة لا يعرفون النهي إذ النهي فرع جواز الإِتيان بالفعل المنـهي عنـه وهم لا يفعلون إلا عن أمر



 القرآن في حقيقة الملك .












الجزء السابع عشر







 حميد السيرة لانه مرضي الأعمال من اسرة كريا كريمة





 الملانكة الذين لا يشفعون إلا لغير المشركين من الموحدين


 نهو يملك بعد الأمن عين ما كان يملكه قبله ، وهو على كل شيء قدير ، وبذلك يستقيم معنى الآية التالية .
قوله تعالى : أوامن يقل منهم إني إلٍ من دونه فذلك نجزيه جهنـم كــلك نجزي الظالمينه أي من قال كذا كان ظالمأ ونجزيـه جهنم لأنها جـزاء الظالم ، ,الآية تضية شرطية والشرطية لا تتضي تحقق الثـرط



الفكري وإنما عبّر بالرؤية لظهوره من حيث إنه نتيحة التفكير في أمر محسوس

 الفصل بين المتصلين وهو خــد الـرتت . انتهى . وضميـر التثنية في ولأكـانتا رتقـاً

 والمععنى كانت هاتان الطائفتان منضمتيز متصلتين ففصلناهمـا






 والققمر في خلقها وأحوالها التي ذكرها سببحانه




 . خلقهما بواحد وقيام تدبير هما بآنخرين الان




 من غير فتق حتى فتقت بعد الرتق وظهرت بفعلية ذواتها وآثارها ها ـا


 أو انهدام وجودها لكنن المادة.هي المادة وأحكامها هي أحكامها والقوانين الجارية فيها لا تختلف ولا تتخلف .




 والسفلية كينونة ممزوجة بالتدبير مقارنة للنظام الجاري في الجميـع ، وقد فـربت
 الحتس مؤلفة من عناصر معلودة مشتركة ولكلـ منها بقاء محدود وعمـر مؤجل وإن الختلفت بالططول والقصر
 تميز السماوات من الأرض ولو أريد برتقها عدم الإنفصال بين أجزاء ألون كل منهوما في


 كل شيء حي | لكنه يختص من بين جميع الحوادث بالإمطار والإلنبات ، بخلاف البرهان على التُقريب الأول

 في الوجود بعـد العدن فيكـون احتجاجـأ بحدوث السمـاوات والأرض على وجود محدثها وهو الهّ سبحانها
وفيه ألن الاحتجاج بالجدوث على المحـدث تام في نفــهـ ، لككنه لا ينغع قبال الوئنين المعترفين بوجوده تعالى واستـنـاد الإيجاد إليه ووجه الْكـلام إليهم ، وإنما ينفع قبالهم من اليّحجة ما يُبت بها الستناد التدبير إليه تعالى تجاه ما يا يسندون التدبير إلى آلهتهم وبعلقون العبادة على ذلك

YAI



 حذوهم ، وقد اتضح ارتياط الححياة بالماء بالأبحاث العلمية الحـلـيثة . قوله تعانىى : و中وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها نِّاجِاً

 الاضطراب بالنذهأب في الجهات، اوألفج الططريق الوأسع بين الجبلين . اُتههى

 مقاصدهـم ومواطنهم

الأرضى بقشر ها

قوله تعالى : هو وجعلنا السماء سقفاً محفـوظاً وهم عن آيـاتها معـرضون

 تدل على وحدة التدبير وأستناده إلى موجدها الواحلا


 وللثـمس والْقمر فالمهراد بالفقلك مدار كل. منها


 للنور من الليلل والنهار غير ما لنا

الجزء السابع عشر

 رأيتهم لي ساجدين() (1)

## ( بحثث روائي )

في المحاسن بإسناده عن يونس رفعـه تالل : تـال أبو عبـد اله مبانّلٍ : ليس
 بالحت على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق


 . تصفون
أقول : والروايتان مبنيتان على تعميم الآية



 عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترونئ

 النسيان



 أنفاسهم تسبيح . على أن الرواية ضعيفة
rar سوزة الأنبياء ـ آية ع -

 وجل : >لو كان فيهـا آلهة إلا الثل لفسـدتا أقول : وسو يويد ما قدمناه في تقرير الدليل



 حتى يصير شيخاً فكيف ذلك وما وجهه ؟


 ,
قال جابر : نقلت له : يا ابن رسول السَ وكيف لا يسأل عما يفعـل ؟ قالل :





 تعالى وهو الْمالنك لمـا ملّكه وملك العبلـ في طول ملكه

 الثاني النّي أوردناه في تفسير الآلية



الجزء السابع عشر

 مني وذلك أني لا أُسأل عما أنعل وهم يُس

 وفي العيون بإسنـاده إلى الحسين بن خـلـي


 عليهـم من مبيل ،

 ارتضى اللذ دينه .
 رسول الهِ لاهل الكبائر من أمتي

وفي الإحتجـاج وروي أن عمرو بن عبيـد وفذ على محمــد بن علي الباقـر
 يرَ الذين كفروا أن السهاوات والأرض كان النا

 ونم يجد اعتراضاُ ومضى




















بِهَا وَكَفَّ بِنَا حَاسِبِينَ (sV)

الجزء السـابع عشر

## (بـيـان )



 الـوعد إن كنتم صـادقين وفيها جـواب أقاويلهم وإنـذار وتهديــد لهم وتسلية للنبي






 بالأخرة من سلطاننا بل إلينا يرجعون فنحالالمبهم ونجزي





 قوله تعالى : هوكل نفس ذائقـة الموت ونبلوكم بـالثر والنيـير فتنة وإلينـا




(1) الطعناه كقولنا : جاءني نفس زيد .
rav

وبهذا المعنى يطلق على كل شيء عتى عليه تعاللى كما قال : هوكتب على

نفسي ولا أعلم ما في نفسكك(r)" .





 الأولى بالمعنى الثاني والثانية بالمعنى الأول .

 الهون
ولم يطرد هذان الإطـلاقان أعني الثــني والثالث في غيـر الإِنسان كـالنبات

 لأن للحياة توقفاً عليها ومنه النفس السائلة
وكذا لا يطلّت النفس في اللغة بأحد الإطلاقين الُــنـي والثالث على الملك



 من الإنس (^) ، هذا ما يتحصل من معنى النفس بحسب عرف اللغة وأما الموت نهو فقد الححيـاة وآثارهـا من الشُعور والإرادة عمـا من شأنـه أن


الجزء الُسابع عشر




 الروح والبدن باعتبار بدنه نهو الذي يتصف بفقدان الحياة بعد وجدانه وأما الرو


 غير الموت وإن انطبقا عليه أحياناًأ





 بعده : 种

 الحيوانات حتى النبات إن كان لها حياة حقيعة وقد عرفت ما فيه



 لا تموت . ثُم قال : والعام المخصوص حجة فيبقى معمولأ بـه على ظاهـره فيما

$$
\begin{aligned}
& \text { AA : الْقصص (r) }
\end{aligned}
$$

ヶ^я سورة الأنبياء ـ آية YV - \& E

عـدا ما أخـرج منه ، وذلـك يبطل قـول الفلاسفـة في الأرواح البشُريـة والعقـول المفارقة والنفوس الفلكية أنها لا تموت . انتهى
وفيه اولاً : أن النفس بالمعنى الذي تطلق علبه تعالثى وعلى كـل شيء هي
 مضافة كما في الآية إلى استشههد بها والتي في الآية مقطوعة عن الإضافة فهي غير
 أن المعنى الثالثن أيضاً غير مراد فيبقى الثاني الني
 فأحياكمب| وقوله : أأموات غير أحياءه وغير ذلك
وثالثاً : أن قوله : إن عموم الآية يبطل قول الفــلاسفة في الأرواح البشـــرية والعقول المفارةة والنفوس الفلكية خطأ فإن هذه مسائل عقليـة يرأم السِلوك إلئ إليها من طريت البرهان ، والبرهان حجة لليقين فإن كانت الحـنـج

 لم تثبت المسائل ولا حاجة معه إلى ظن بالخلاف





فيقضي عليكم ولكم



 لها رجوع إلى اللد سبحانه لفصل القضاء .
توله تعـلى : هووإذا رآك اللذين كفـر وا إن يتخذونـك إلا هزوأ أهـذا الذي

الجزء السبابع عشر
يـذكر آلهتكم وهم بـذكر الـرحمن مـم كانـرونه إن نافيـة والمراد بــوله : هإن
 إلا هزؤا يستهزء بـ .


 سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراميمه الآية • 7 من الــورة








 ولا يأنفون لـ .






 وهي الأيات الملازمة للعذاب وأخبرهم أنه سيريهم إياها

 خير أو من شر وهو أبلغ من قونلا ، ما أعجله وما أشد استعجـالْ ، والكــلام وارد

مورد التعجيب . وفيه المتهانة بأمرهم وأنه لا يعجل بعذابهم لأنهم لا يفوتونه .





 اشتملت عليه الأية السابقة وتفسره الآية اللاحقة

توله تعالىى : 女ولو يعلم اللذين كفر وا حين لا يكفون عن وجوهوم النار ولا

 حيث تأحذههم من قدامهم ومن خلفهم وفيه إشارة إلى إحاطتها بهم .
 التـرديد بـالمقابلة والمعنى لا يـدفعون الـــار باستـــلال من أنفسهـم ولا بنصـر من ينصرهم على دفعه

والآيـة في موضـع الجــوابـ لسؤالهـم عن الـــوعــد ، والمعنى ليت الــنـين كفـروا يعلمون الــرقت الذي لا يـدفعون النـار عن وجـوههم ولا عن ظهـهورهـم لا

 ينظر ون النذي يقتضيه الـسياق أن فاعل تأتيهم ضمير راجع إلى النار دون الساعيا


 والتقدير لا يعلمون ذلك بل تأتيهم بغتة فإن هذه كلها وجوه يأبى عنها الْسياق ومعنى إتيان النار بغتة أنها تفاجؤهم حيث لا يلدرون من أين تـأتيهم وتحيط


الجزء السابع عشر

 باطن الإنسان كظاهره على حد سواء لا كنار الدنيا حتى تتوجه من جهية إلى جهـي



 عليهم إلا البهت والحيرة
 تأتيهم من حيث لا يشعرون بها ولا يدرون فتكون مباغتة لهـم فلا يستطيعون ردهـــا ولا يمهلون في إتيانها
 مـا كانـوا به يستهـزؤنه قال في المجهـع : الفرق بين السخـرية والهـزء أن في


 قونه تعالى : 中هقل من بكلؤكم بالليل والنهار من الرحمان بل هم عن ذكـر


 إذا تلوته عليهم وقيل المر اد بالذكر مطلق الموراعظ والديج

 دوننا صفة الهية ، والمعنى بل أسألهم ألهم الَلهة من دوننا تمنعهم منا
وتـوله :
 يستطيعون نصـر أننفسهم بأن ينــر بعضهم بعضا ولا هم مـا يجارون ويحفـظظون
rar

نكيف ينصـرون عبادهم من المشـركين أو يجيرونهم ، وذكـر بعضهم أن ضمائر الجمع راجعة إلى المشركين والـليان يأباه

 ربهم معرضونه إضرابأ عما تقدمه والمضامين - كما ترى ـ متقاربة
 بالجملة السابقة والتقدير بل متعنا هؤلاء المشركين وآباءمهم ودام لهم المّا التمتع حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك ونسوا ذكر الت وأعرضوا عن عبا بادته ، وكذلكّ كان
 النعم التي تحمل إليهم حتى تسلطوا على مكي إلما وأخرجوا جرهمأ منها فنسوا ما هم عليه من دين أبيهم إبراهيم وعبدو الأصنام




أن المراد بطول العمر عليهم طول عمر مجتمعهم
 الده فــاذا يمنعه أن يهلكهم أفهم الغـالبون إن أرادهم الدّ سبحـانه بضـر أو هالكالك وانقراض
وقد مر بعض الكلام في الآية في نظيرتها من سورة الرعد فـراجع . واعلم أن في هذه الآيات وجوهاً من الالثفات لمْ نتعرض لها لظا لظهورها


وهو الهداية لَّن فيكم صمماً لا تسمعونَ الإنذار فالنقص في ناحيتكم لا فيه .

 بـل هؤلاء يحتـاجـون إلى نفحـة من العـذاب حتى يضـطروا فيؤمنــوا ويعتـرفـــوا

الجزء السابع عشر

 الموازين ذوات القسطط، وقد تقدم الككلام في معنى الميزان المنصوبر يوم القيامة في تفسير سورة الأعراف .


 المثل ني دقتها وصغرها وحقارتها ، وفيا إشارة إلى أن الوزن منا الحنا

## ( بحث روائي )




أتـول : سياق الأبـات وهو سيـــ العتاب لا بـلاتم ما ذكـر . على أن هذا
 والسورة من أقدم السور المكية





 أنول : هو كسابفه في عدم انطباق القصة على الآبة ذالك الإنطباق


 والغنى والشر المرض والفقر .

وفيه في توله : هأأفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطـرانها وقيـل : بموت العلماء وروي ذلك عن أبي عبد النه مينـتانقال : نقصانها ذهاب عالمها أقول : وتقدم في تفسير سورة الأعراف كلام في معنى الحديث


 الخلتق بعضهم بيعض بالموازين

 الأنبياء واللأوصياء .
 في هذه المعاني في تفسير سورة الأعراف وتكلمنا فيها بما تيسر











الجزءء الُسابع عشر




















## ( بـيــان )

لما استوفى الكلام في النبوة بانياً لها على المعاد عقبه بالإثشارة إلى تصص

 التتريع وإنذار وتخويفـ للمشركين وبشرى للمؤمنين


 ومارن وعقبهما بإيراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط وهم قبلهما ثم عقبهم بنوح وهو


 أعدائهم بالقضاء بالقتسط

موسى وأخام هارون شريكه في النبوة .



 والفلاح في الدنيـا والآخرة ، وتسميتها ذكرأ لاشتمـالها على مـا يذكر به النـ من الحكم والمواعظ والعبر
ولعل كون الفرقان أحد أسماء التـوراة هو المـوجب لإتيانه بالـلام بخخلاف



الـجزء السابع عشر




 أو جحسدته
يدل على ذلك تحليل ما نشاهد اليوم من آثار الرشد والصطلا تي في المجتمع


 اللرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً

 إيتاء التوراة لموسى وهارون لم يكن بدعأ من أمرنا بـل أقسم لقد آتينـا قبل ذلك
إبر اهيم رشُه .






 الحقة من غير تعليم معلم أو تذكير مذكر أو تلقين ملقن .
 التمثال الشيء المصور والجمع تمائيل ، والعكوف الإِقبال على الشئيء وملازمتـه على سبيل التعظيم لـ كذا ذكره الكراغب فيهمـا .

999


 سؤالين اثنين وسؤال أبيه عن الأصنام كـان قبل سؤالله تومـه على مأشُيـر إليه في مورة الأنعام ومعنى الأية ظالهر

 تمسكوا في التعليل بذيل السنة القومية فذكروا أن ذلك من سنة آبائهم وجـدودهم

توله تعالىى : وهالل لقد كتتم أنتم وآباؤكم في ضـلال مبينج ووجه كـونهم في ضـلال مبين ما سيـورده في محـاجــة الـــوم بعــد كسـر الأصنــام من تـولـه :




 تقوله جدأ أم تلعب به ؟
قوله تعالىى : وهال بـل ربكم رب السماوات والأرض الــنـي نطرهن وأنـا




 الالّلهة ورب الأرباب وفاطر الككل
 في الألوهية بجميع جهاته وإثبات أن لا إله إلا النة وهو إلتوحيده


الـجزء اللــابع عشر

مقر بما قاله ملتزم بلوازمه وآثاره شُاهد عليه شهادة إقرار والتز'ام فإن العلم بالشُيء
 ('أنفس
وبهـذا التشهـد يتم الجــوابب عن سؤالهـم أهو مجـــ فـهــا يقـول أم لاعب ؟ والجوأب لا بل أعلم بذلك وأتدين به
 وكذا في معاني آيات القصهة اللسابقة واللاحقة وجوه اخخر أضر بنا عنها لعدم جلدوى الا في التعرض نها فلا سياقِ الآيات يساعد عليها ولا ملا مذاهب الوثنية توافنقها


 كانوا يخرجون من البلد أو من بيت الأصنام أحيانـأ لُعيد كـان لهم أو نحوه فيبقى النجو خالياً

 العزم بالثقول يقالل : لأفعلن كذا لقول قلته أي لعزم صمدته




 الثقون وأما إعلان اللسر لعالمتهم فلا قطعأ


 - مكسورة إلا صنماً كبيراً من بينهـ ما
$r \cdot 1$





 (\$أنت فعلت هنا بآلهتنا
 فكسر الأصنأ وأبقى كبيرهم لعل الناس يرجعون إلى إبراهيم فيحـاجهـمـ ويبكتهم

 الأصنام وتنبهوا من كسرها أنها ليستت بآلهة كما كانوا يزعمون
 تكلف بعضهم في دفع ذلك بما لا يغني عن شيء ، وكان المـانع لهم من إرجـاع الع

 .



ليس بسديد .


 بحق وارتكابب ما لم يكن له أن يرنكبه
قوله تعالى : 㥩

النجزء السابع عشر
على ما يستفاد من المقام ـ الذكر بالسوء ألي سمعنا فتى يـذكر الآلهـة بالســـوء فإن يكن نهو الذي فعل هذا بهم إذ لا يتجرىء لإرتكاب مئل هذا الجـرم إلا مثل ذاك المتجري

وقوله : اليقالل له إبراهيـم| برفع إبراهيم وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقـدير
هو إبر اهيم كذا ذكره الزمتخشري
 بإتيانه على أعين الناس إحضاره في مجمع من النـاس ومرآهم وهـو حيث كسر

كبير الأصنام

وكأن المراد بشهادتهم أن يشهجدوا عليه بأنه كان يذكرهـم بالسوء فيكون ذلك
 عقاب إبراهميم على ما فعل فبعيد





 شيئـا ولا يضـركم الــا

 \%
وقوله : وذاسألومم إن كانوا ينطقون



فتحصّل أن الآلية على ظــاهرهـا من غير تكلفـ إضهــار أو تقديم وتـأنير أو

$r \cdot r$

للخخصم وتوطئة وتمهيـد لنذيلهـا وهو أمـرهم بسؤال الأصنام إن نـطقوا لينتهي إلى اعتراف القوم بأنهم لا ينطقون

 فالفعل منه كذلك وقوله : \$هفاسألوا| جملة معترضة

 غير خالية من التكليف لا يخلو معها من التعقيد المنمنه عنه كلامه تعاللى

 أن الأصنام جمادات لا شُعور لها ولا نـطّق تما




وقيـل : المعنى نـرجـع بعضهم إلى بعض وتـال بعضهمـ لبعض إنكم أنتم



 تفكهون إنا لمـغرمون بل نحن محروموني)



 لهم والحق على مكـان الباطـل كأن الحق عـلا في تلوبهم الباطـل فنكــــــــلـا على

الجزء السابع عشتر
رؤوسهم فرفعواالبـاطل وهـو كـون إبـراهيم ظــالمـأ على الحت وهـو كـرنهم هم

 الأصنام بالفعل وهو الجذ وتعليت ذلك باستنطاق الألهة مع العلم بأنهم لا ينطتون دليل على أنكل أنت الفاعل الـظالم فالجمهلة كــاية عن ثبـوت الجرم وتضـاء على

توله تعالى : وهال أفتعبدون من دون اله ما لا ينفعكم شيئـاً ولا يضركمب|


 مستحقة للعبادة أي غير آلهة











 بالنار

ولنلك تالوا : حرقوه وانصروا آلهتكم بتعظيم أمرهم ومجازاة من أهان بهم وقولهم : رإن كتتم فاعلينه تهيجر وإغراء


للنار تبدلت به خاصة حرارتها وإحراقها وإفنائها بردأ وسلامأ بـالنسبة إلى إبـراهـهيم
 حقيقة الأمر فيه تفصيلا إذ الأبحانث العقلية عن الكحوادث النـو الكونية إنما تجـري فيما لنا علم بروابط العلية والمعلولية فيه من العاديـات المتكرِرة ، وأمـا الـخوارق التـي
 فيها وقد تكلمنا في ذلك في مباحث الإعجاز في الجزء الأول من الكتاب



 القصصة
قـوله نعـالى :
 وعدم تأثيره وزادوا خخسارة حيث أظهره الده عليهم بالحفظ والإنجاء


 قوله تعانى : واووهبنا له إستاق ويعقوب نافلة) النافلة العططيـة وقد تكـر ر البحث عن مضمون الآيتين
قوله تعالى : واوجعلناهم أئمة يهدون بألمرنـا






الجزء السابع عشر
والني يخص المقام أن هــه الهدايـة المجعولـة من شُؤون الإمامـة ليست


 الإيصال إلى المطلوب وهي نـوع تصرف تكـويني في النفوس بتسيـيرها في سير الكمال ونقلها من موفة معنوي إلى موقف آخر



 الصالحة ويتلبسون بها رحمة من ربهم .

وإذ كان الإمام يهـدي بالأمـر ـ والباء للسبيبـة أو الألة - نهـو متلبس به أولاًا




 وربما تجتمع النبوة والإمامة كما في إبراهيم وابنيه

 ذلك جيء بالفطع عن الإضافة أو بأن وأنَ الدالتين على تأويل المصدر نص على





$r \cdot v$

## 



 ويترتب عليه إتيان الفععل على مالى شرّع




 - الحذاص بشريعتهم

والموم حملوا الوحي في الآية على وحي التـيُريع فأشدكـل عليهـم الأمر أولًا







ذكره .

وفيه أولاً : منع ما ذكره من اتحاد معنى المصدر المبني للمنعول وحاحـل

وثانياً : ما قدمناه من أن إضافة المصدر إلى معـبوله تفيـد تحقـق الفعل ولا
يتّلق الوحي التشريعي به .

Vr: الأنعام

الجزء السسابع عشر
تفسيـر سـورة يـوسف من الكتـاب ، وستجيء قصــة إسـحـاق في تفسيــر سـورة الصافّات إن شاء اللّ تعالى



 تقدمت قصة لوط بيّنِّفي تفسير سورة هود من الكتاب



 مضمن معنى الإنجاء ونحوه ولذا عدي بمن ، والباتي ظاهر وقد تقدمت تصة نوح بـنِّغ:في تفسير سورة هود من الكتاب .
( بحث روائي )

في روضة الككافي : علي بن إبراههيم عن أبيه عن أحمــد بن محمد بن أبي



 الجترى عليها ولا كـرها إلا الفتى الذي كالن يعيبها ويبرء منهـا فلم يجلوا لـه فتلة أعظم من النار


 بالنار ؟ فال الرب إن دعاني كفيته

r.q



 إبراهيمب يحلثـنه في النار

 أحرقه قال : فآمن له لوط فخرج مهاجراً المى الششام هو وسارة ولو الو




 بإبراهيم سليماً مطلقأ من وثّاقه
فأخبر نمرود خبره فأمر أن ينفـوا إيراهيم من بـلاده وأن يمنعوه من الخـرورج


 على أصحاب نمرود أن يردوا على إبراهيمم ما ذهب من عمره في بلادهم ، فأخم



 ألكك حاجة فقالل : أما إلبك فلا
 والخـاصة وكـنـا قول جبـريل لـه : ألكك حـاجهة ؟ وقـوله : أمـا إليـك فـلا ، رواه الفريقان
وني الُدر المنتور أخـرج الُفاريـبي وابن أبي شُيبة وابن جـرير عن علي بن

الجزء السابع عشر
أبي طالب في قوله : هوتلنا يا نار كوني بردأه قال : بردت عليه حتى كادت تؤذيه حتى قيل : وسلامأ قال : لا تؤذيه

وفي الكافي والعيون عن الإضا بإنّغ في حديث في الإمامة قالل : تُم أكرمه
 والطهارة فقال عز وجل : \$وروهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلا


 وهذا النبي والذين آمنوا والش ولي المؤمنين





 وفي تفسيـر القميي في فـولـه : الونجينـاه من القـريـة التي كـــنت تعمـل الحبائـــ


 الأنعام في الجزء الُسابع من الكتاب .




M1















 بلْعَعَلَّمِينَ (11)
( بـــــان )
 وإسماعيل وإدريس وذر الكفل وذو النون وزكريا ويحى وعيسى عليهم الـــلام ،

الجزء السابع عشر
ولم يراع في ذكرهم الترتيب بحسبب الزمهـان ولا الانتقال من الــلاحت إلى الـّابت
 بعضهم واكتفى في بعضهم بمجرد ذكر الاسم .

 رعي الماشية بالثليل ، وفي المجمع : اللفشّ بفتح الفاء وسكونها أن نتستر الإلبـل والغنـم بالليل فترعى بلا راع . انتهى
 يعطي أنها واقعة واحدة بعينها رنع حكمها إلى داود لكونه هو الملك الحـاكـم في

 حكم الواقعة فعن إذن منه ولحكمة ما ولعلها إظهار أهلينه للخفلانة بعد داون الود

 ،

 واحداً نافذاً وكان الظاهر أن يقال : إذ حكما


 المحكوم لهم أهلاُ ، فكـان الحكـم حكمأ واحـلـاً هو حكم الأنبياء والظاهـر أنه ضمان صاحب الغنم للمال الذي أتلفته غنمهـ
 الاختلاف في أصل الحكمب لكـان فرض صــدور حكمين منهما بـأحد وجهين إمـا بكون كلا التحكمين حكمأ واقعيأ لند ناسخأ احدهما - وهـو حكم سليمان ـ الأخر
 اجتهاد منهما بمعنى الرأي الظني مع الْجهل بـالحكم الواقعي وفـد صدق تعـالى الجتهاد سليمان فكان هو حكمه





 سكمأ وعلماً) وهو مشعر بالتأيديد ظاهر في المدح




 الواقعة لم يكن وجه لإيراد الجمهلة في المورد .

 حكمهها واحداً في نفسّه مختلفاً من حيث كيفية الإِجراء وكان هحمى سليمان أونق وأرنق
 لنصاحب الحُرث برقاب الغنم وسليمان حكم لـ بمنانعها في تلك السنة من ضرع
وصوف ونتاج

 وحكم سليمان بما هو أرنق منه وهو أن يستوفي ما أتلفت من من ماله من منانفهـهـا في تلك السنة والمنافع المستوناة من الغنم كل سنة تعدل قيمتها قيمة الرقبة عادة .


الجزء السابع عشُ







قوله تعالى : (\$وسخرنا مع داود الجبـال يسبـحن معه والطير وكنا فاعليني)



 النـار وليسـت بمقّسورة وكذا فعل الأجيـر لمؤجره فعـل تسخيري من الأجيـر وليس بمجبر ولا هكره
وهن هنا يظهر أن معنى تسخير الجبال والططير مع داود يسبحن معـهـ أن لهـهـا

 على الجبال .
وقوله : ووكنا فاعلين أي كانت أميأل هذه المواهب والعنايات من سنتـا
وليس ما أنعمنا به عليهما ببدع منا .

قوله تعالئى : هووعلمناه صنعـة لبوس لكم لتحصصنكم من بـأسكم فهل أنتم

 لكمي يعني به الدرع
والبـأس شدة القتـال وكأن المـراد به في الأيـة شدة وتـع الســلا




قوله تعالى : \$ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمرهـ الخ . ع عطف على
 الريح بأمره إلى الأرض التي بـاركنا فيها ومي أرض الشام التي كـان ياوي إليهـا سليمان وكنا عالمين بكل شيء
وذكر تسخير الريح عاهغة مع أن الريح كانت مسخرة له في حالتي التي شدتها
 وأدل على القدرة


 وتنزله فيها بعدما حملته ، وعلى هذا يشمـل الكـلام الخروج منهـا والرجـوع إليها

قرله تعالىى : واومن الشياطين من يغـوصون لــ ويعملون عملأ دون ذلـك وكنـا لهم حافظظين كان الغـوص لاستخراج أمتعـة البحر من اللآلكي وغيرهــا ،
 وتمائيل وجفان كالجـواب وتدور راسيات) (9) . والمراد بحفظ الثيـياطين حفظهم
 وستجيء قصتا داود وسليمان عليهـا السلام في سورة سبأ إن شاء الشّ تعالى الـى

 ونحومهما وبالفتح أعم






ir : (r) سبا (r)

الجزء السابع عتُر


 الصافات ، وتأتي تُصة ذي الكفل في سورة ص إن شاء اله تان تعالى



 تعالىى في بطنه فكتف عنه وأرسله ثانيأ إلى قومه.

 نضيق عليه من قلد علهـ رزقه أي ضان كما كما قيل



 الأنبياء الكرام عن ذلك تطعأ وهم معصومون بعصمة الشّ.







 من ذلك بتنزيه بنوله : سبحانك
وقوله : وإني كنت من الظالمين جاعتراف بالظلم من حيث إنه أتى بعمل

 مشيئتها من تمنيل الظلم فضلٌا عن نفس الظلم





 ألصافات إن شاء اله
 الوارئين

ولا ولد له يرثه .

وقوله : ٪وأنتت خيـر الوارثين







 من سابق الكلام والثتقدير نحو من قولنا : انعمنا عليهم لأنهم كـانوا يسـارعون في الخيرات
والرغب والرهب محــران كالـرغبة والــرهبة بمعنى الـطمع والخـوف وهما

الجزء اللسابع عشر
تمييزان إن كانا باقين على معناهما المصـدري وحالان إن كـانا بمعنى الفــاعل ، واللخشوع هو تأثير القلب من مشاهدة العظمة والكبرياء .



وتد تقدمت تصة زكريا ويحى عليهما اللسلام في أوائل سورة مريم م

 بالعفة والصيانة وردّ لما اتهمها به اليهود .




 عن النطفة



 ذكر الأنبياء عليهم الكسلام في كلامه تعالى وليسـت منهم
( بحثث روائي )





وفي الكافي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحـابنا عن المعلى



 فليس عليها ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بـالليل عن حـرث الناس فمـا أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وإن داود حكمب للذي أصـاب زرعه رقــاب الغنتم ، وحكـم سليمان الــرسـل والثلاذأة وهو اللبن والصوف في ذلك العام
 نحكم داود بما حكمت به الأنباء عليهم اللّلام من قبله، وأوحى الله إلى إلى سليمان

 وعلمأّه فحكم كل واحد منهما بحكم الشد عز وجل

 حكم داود وإنما أراد أن يعرّف بني إسرائيل أن سليمان وحيان وصيه بعـلده ، ولم يختلفا في الحكم ولو اختلف حكمهها لقال : وكنا لحكمهـها شاهدين
وفي المجمحع : وانحتلف في الحكم اللني حكما به نقيـل : إنه كــان كرمـأ قد بدت عناقيده فحكم داود بالغنم لصاحب اليكرم زفقال سليمان : غير هذلا يا نبي اللِّ أُرفق . قال : وماذاك ؟ قالل : تدفع الكرم إلى صاحب الثي الغنم فيقوم عليه حتى
 كما كان ثم دنع كل واحد منهما إلى صـا واحبه مـاله ، وروي ذلـك عن أبي جعفر وأبي عبد الله نيّنِّهِ .
 مسعود وهناكُ روايات أخر عن أئمة أهل البيت عليهم الـيلام قريبة المضضامين مما

الجزء السابع عشر
أوردناه ، وما مر في بيان معنى الآية يكفي في توضيح مضامين الروايانت
 تجري من كل جـانب وإلى الأرض التي باركــا فيهاهُ تـالـل : إلى بيت المقدس والشـام

 النذين كانوا قبل البلية وأحيا له الذين ماتوا واتوا وهو في البلية

 يقول : ظن أن لن يعاتب بما صنع





 قال : أربع لأربع - إلى أن قال ـ والـرابعة للغم والهم ولا إلـه إلا إلا أنت سبحانـك إني كنب من الظالمينه تالل الهُ سبحانه : وفاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نتجي المؤمنين ان




 شرط من الشّ لمن دعاه

وفي تفسير القـي في توله تعالى : \$وأهسلحنـا لَ زوجهه فال : كـانت لا
 قال : الرُغبة أن تستقبِل براحتيك السمباء وتستقبل بهما وجهك ، ونك والرهبة أن تلقي كفيك وترفعهما إلى الوجه
 باينّعْولفظه قال : الرغبة أن تستقبل ببطن كفيك إلى السماء ، والكـرهبة ألن تجعـل ظهر كفيك إلى السمهاء

 روحنا) قالل : روح متخلوةة يعني من أمرنا

## * * *

(ar) (ar












الجزء السابع عشر
 آلسَّمَاءَ كَطَيْ







 . تَصِفُونَ

## (بـيـان )


 دعوتها ويستعلوا بذلك لحسـاب يوم الحساب ، ولم تندب النبوة إلا إلا إلى دين واحد وهو دين التوحيد كما دعا إليه موسى من قبل ومن قبله إبراهيم ومن قبتله نوح ومن جاء بعد موسى وقبل نوح ممن أشار اشه سبحانه إلى أسمائهم ونبذة مبا أنعم به عليهم كايوب وإدريس وغيرهما
فالبشر ليس إلا أمة واحدة لها رب واحد

 بذلك شثأهم وتباينت غاية مسيرهم في الدنيا والأخرة .


 عاقبة الدار والطالحون إلى هلالك ودمار وخسران وسعي وبيار وبار .

 الأيات ـ خطاب عام يشمل جميع الأفراد المكلفين من الإنــــان ، والمراد باد بـالامة
 كتأنبث الخبر










 الربوبية . وهو الهّ عز اسمه .
 دين الأنبياء والمراد بكرنه أمة واحدة اجتماع الأنبياء بل إجماعهم عليه ، والمعنى
 الأنبياء عليهم السلام عليها
وهو بعيد فإن استعمال الأمة في الدين لو جاز بقرينة صارفة ولا وجه للإنصراف عن المعنى الحقيقي بعلد صحته واستقامته وتأيده

الجزء السابع عسُر



 واحد وأن المالك المدبر لأمركم فاعبدوني لتكونوا متخذين كي إلها
 إيرادها من أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات ات المات
 تال في مجمع البيان بمعنى التقطيع وهو التفريق ، وقيل : هو بمعناه المّمتبادر وهو


 أنهم جعلوا هذا الأمر الواحد وهو دين التوحيد المندوب إليه مـن طـن طريق النبـوة وهو

 نـوع تقريع للنـاس وذم لاختـلانهم في الـدين وتـركهم الأمـر الإلهيّ ألن يعبـدوه

وقوله : وكّل إلينا راجعونِ فيه بيان أن اختلافهم في أمـر الدين لا يـيـرك
 كما يلوح إليه التفصيل المذكـور في توله بعد : ووفمن يعمـل من الصالحـات الخ
والفصل في جملة : إكل إلينا راجعونه لكـونها في معنى الجـواب عن
 نفيل : كل إلينا راججون فنجازي يهم كما عملوا
قوله تعالىى : هوأنمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر ان لسعبه وإنا
 معنى تفصيل جزائهم في الدنيا من قوله : هولقد كتبنا في الزبور من بعـد الذـكـر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
فقوله : وأفمن يعمل بن الصالحاتي أي من يعمل منهم شيئأ من الأعمال
 أثر للعمل الصالح بنير إيمان
والمــراد بالإيمـان ـ على مـا يـظهـر من السمـاق وخـا


 (1)






والأية من الآيات الدالة على أن قبول العمل الصالح مشُروط باللإيمـان كما نؤيده آيات حبط الأعمال مع الكفر ، وتدل أيضـأ على أن المؤمن العامـل لبعض الصالحات من أهل النجاة


 ريتــأركوا مـا نوتـوه من الصالدـا
 الطرف الآخر من طرفي التفصيل أن من لم بكن مؤمنـأ قد عمـل من الصـالْـــات

الجزء السابع عشر
فليس له عمل مكتوب وسعي مشكور وإنما هو خائب خاسر ضل سعيه في الدنيـا ولا سبيل له إلى حياة ثانية في الدنيا يتدارك فيها ميا ما فاته .
 أهلكناهاهِ ولم يقل : وحرام على من أهلكناه لان فساد الفرد يسري بـالطبـع إلى




 والمعنى وحرام على توم أهلكناهم بذنوبهم وتضينا عليهم الضطلال أن يرجعوا إلى التوبة وحال الاستقامة
ومعنى الآية والقرية التي لم تعمل من الصالحات وهي مئمنة وانجر أمرها
 والعمل المكتوب المقبول .


 عدم الرجوع فوضعت هذه التتججة موضع نفس الـرجوع الـذي هو متعلق الحـرمة وني هذا الصنع إفادة نفوذ الفعـل كأذ الـرجبوع يصمـر بمجرد تعلقّ الحـرمة عـــم رجوع من غير تخلل نصل

 موضع نفس السجدة التي هي متعلق المنع



Ir: الأعراف
 فيما مر بتوجيه آخر أيضاً
وللقوم في توجيه الآية وجوه : منها : أن لا زائدة والأصل أنهم يرجعون .

يرجعون واستدل على إتيان الحرام بمعنى الواججب بقول الحنساء :

 بـالذنـوب أي وجدنـاها هــالكة بهـا أن يتقبل منهم عمـل لأنهم لا يـرجعـــون إلى التوبة
ومنها : أن المراد بعدم الرجـوع عدم الـُرجوع إلى اله سبـحـانه بـالْعـث لا لا
 أهلكناها بطغيان أهلها ألن لا يرجعوا إلينا للمجــازاة ؛ وأنت خبير بمـا في كل من هذه الوجوه من الضـعف .
 ينسلونه الحــدب بفتحتين الارتفــاع من الأرض بين الانخفــاضـ ، والنســـول




 الزمان الذي يفتح فينه يأجـوج ومأجـوج أي سدهم أو طـريفهم الئمسدود وهم أي الي
 وهو من أشراط الساعة وأمارات القيامة كها يشّير إليه بقوله : وڭفإذا جاء وعاء وعد ربي



الجزء السسابع عشر

المضروبب دونهم في تفسير سورة الكهف
وقيـل : ضميـر الججمـع للنـنس والمـراد خــروجهم من قبـورهـم إلى أرض
المحششر


 يصدق على الخخروج من القبور ولذا قرأ صاحب هـا بالجيم والثّاء المثيلثة وهو القبر .


 يشُتغل بغيره ويكون غالباً في الشُر الذي بظهر للإِنسان بغتة
 الساعة بغتة فدعوا لأنفسهم بالويل مدعين أنها فئم غفلوا عما يشاهـاهدونه كأنهم أغفلوا
 بما يُنسي الأخرة ويغفل عنها من أمور الدنتيا فقالوا : غوبل كنا ظالمينه
 واردون الحصب الـوتود، وقيـل : الحطب، وقيـل : أصله ما يـربىى في النار فيكون أعم
 تعبيره تعالى عن الأصنام في أغلب كلامه بألفاظ تختص بألون الوالي العقل كما في قوله


سبقت لهم منا الحـسنى ه الخ

 الآخرة واستدلال على بطلان عبادة الأصنام واتخاذهم آلهة من دون اله

 تردون إليها

 هواوكل فيها خالدون أي كل منكم ومن الالهلة .

 سمعهم في الدنيا كلمة الحق كما أنهم لا يبصرون جزاء الإعراضهمم عن النظر في آيات الله في الدنيا





 (') والمؤمنات جنات (')
 الصوت اللذي بحس بـه ، والفزع الأكبر الخـوف الأعـظم وقد ألخبـر سبحانـه عن

الـسماوات ومن في الأرض (r)
 النذي كتتم توعدونه
توله تعانلى : وايوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنـا أول خلق

الجزء السابع عشر

نعيده إلى آخر الأية ، قال في المفردات : والسجل فيل : حجر كان يكتب فيه

 وأبسطه





 يغيب الكتاب عن السجل وإن غابب عن غيره .
فطي النسماء على هذا رجوعها إلى خزائن الغيب بعدما نزلتـ منها وتـــر








 إرجاع الأثياء بعد فنائها لا الإعادة بمعنى إفناء الأشياء وإرجاعها إلى حـالها قبـل ظهررها بالوجود .
نظاهر سياق الأيات أن المراد نبعث الخلق كما بدأناه فـالكاف في تـوله



 علينا الوفاء به وإنا كنا فاعلين 'لما وعدنا وسنتنا ذلك .







 وقيل : هو اللوح المحففوظ وهو كما ترى
 الراغب انتقال قنية إليك من غير معاملة .





 وإما أُخروية وهي مقامات القرب التي اكتسبوها في حياتهم الدنيا فإنهـا من بركات الحياة الأرضية وهي نعيم الأخرة كمأ يشير إليه قوله تعالىى حكاية الواية عن أهل


$$
\begin{aligned}
& 00 \text { : النو) ( }
\end{aligned}
$$

> الجزء السابع عشّر
> rry
(1) وتوله : وأوأوئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس


 الصالحون ، ويرده أن كون الآبة معطوفة على سابقتها غير متعين فمن الانما الممكن أن تكونمعطونة على قوله السابق : وفمن بعمل من الصالحاتية كما كما سنتير إليه

 طرق الفريقين ، ويتمسك لذلك بالأيات المناسبة له التي أومأنا إلى بعضها .





 وأما في الدُنيا فللصالكين ورائة الأرضض بخلاف غير فيرهم




 وجـزاء الكافـرين كيت وكيت ـ كفايـة لقوم عـابدين إن أنحــوه وعملوا به كفـاهم وبلغوا بذلك بغتيتهم
قوله تعـالى : \%ؤوما أرسلنـاك إلا رحمة للعـالمينه أي أنك رحمـة مرسلة
 متَتضى عموم الرسالة
 الدنيا في دنياهم واخخراهـم



قـولـه تعـانى : الها

 على الحصر وظهوره في الحصر الحقيقي

 العلم واشتق منه الأفعالل وكثيرا ما ئضـدن معنى التحذير والإنا.اء

 خططها لكـونكم مساوين في الإعـلام أو في الخطر ، وقيـل : أعلمتكمـم بالحـرب وهو بعيد في سورة مكية
توله تعالى : هواوإن أدري أقر يب أم بعيـد ما تـوعدون إنـي




 السَ سبحانه فهو العانم بحقيقة الأمر


 تحيط بظاهر قولهم وباطن مكـرهم ولا تقف على مقدأر اقتضــاء جرمهم العــذاب

الجزء السابع عشُ
من جهة قرب الأجل وبعده فأنف العلم بخصوصية قربه وبعده عن نفسـك وارجع العلم بذلك إلى الله سبحانه وحده ه

 والخذدعة










 كان وعلى من كان





 من الباطل وهو نعتهم دينهم بما ليس فيه وطعنهم في الدين الحق بـمـا هو بـريء من ذلك .

 بربنا وتوصيفه بالر حمان والمستعان إلى غير ذلك .

## ( بـحث روائي )

في المججمـع في تولـه تعالىى : هاوحـرام على تريـة أهلكناهـا
 لا يرجعون


 يخوضون في هذه الآية ، فقال ابن الزبعرى : أمحمد تكلم بـلم بهنـه الآبية ؟ فقالوا :

 وآلهتهم ؟ نقالل : بل فيكم وفي آلهتكم وفي الألمم وفي آلهتهم إلا من استشي














 فنـزلت : وإن الذين سبقت لهم منـا الحسنى عي عزيـر وعيسى والملائكة -

الجزء السابع عشر
rri
 يصلدون
 يذكر اسمه في شيء من الـسور المكيـة وإنما ذكر في سورة التوبة وهي من أواخر ما نزلت بالمدينة
 عزير ابن النآ تثريفأ كما قالوا : نحن أبناء الة وأحباؤها


 ,الملائكة وهذا من ورود البيان بعد وتت الحاجة وأشد تأييداً لوقوع التهمة .
 في الواقعة ولا ارتباط لمضمونها بها أصلأ

 أقل : ومن تعبدون .


 في شيء من كتب الحديث لا مسند ولا غير مسند .

 أليس اليهود عبدوا عزيراً والنصاري عبدوا المسيـح وبنو مليـح عبدوا المـلـانكة ؟
 سبقت لهم منا الحسنى الحندي الحديث .


## rrv

مما تضره فإن الحجة كما تخرج عزيراً وعيسى والملائكة عن شمول الحور الآية كـنـنك




> وتصنديقه

ونـظيره في الضعفـ مـا في المدر المنتـور عن البزار عن ابن عبـاس قـالل :

 ووجه الضحف ظاهر ولو كان هنالك شيء فهو التخصيص




 توعدون


 ومملوك أدى حق الها وحق هـوالئه رواه في المجـهـع عن أبي سعيد الخــدري عن


 اللسلام ممن تتجري فيه الآية خلتق كيّير

السجلج جال : ملك .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rrı rı

وفي تفسير القمي : وأما قوله : غويوم نطوي السماء كطي السحجل لنكتبج قـال : اللسجل اسمب الملك الــنـي يطوي الكتبـ ، ومعنى يـطويها يفنيهـا فتتحول دنحاناً والأرض نيرانأ .
وفي نهج البلاغة في وصف الأموات : اسمتبلوا بظهر الأرض بطنأ وبالسعة

 . خلق نعيده وعدأ علينا إنا كنا فاعلين
 أعني إعادة الـخلق إلى ما بُدئوا منه وإعادة الخلق بمعنى إحيائهم بعل مـوتهـم كما كانوا قبل موتهم ، وقد تقدم المعنيان في بيان الآية

 أتول : وروى مثله في نور الثقلين عن كتـاب الدوربستي بــإسناده عن ابن

وفي تفسير القمي : وتوله : \$ولقد كتبنا في الزبـور من بعد الـلـكري| تـال
 قالل : والز بور فيه ملاحم والتتحميد والتمتجيد واللدعاء .


 كتب العامة والـخاصة
وفي الــدر المنثور أخــرج البيهقي في الدلائـل عن أبي هريـرة قـال : قـال رسول الله


مدنية ، وهي نمان وسبعون آية
بِسْم, آللَّه آلرَّحْمن آلرَّحيهـ,


 عَذَابَ آَلَّهِ شَدِيدُ (Y) .

## ( بـيــان )

السورة تخاطب المشركين بأصول الدين إنذارأ وتخويفأ كما كانوا يخاطبون

 سياقة يسّهد بأن لهم مجتمعاً حديث العهد بالانعقاد تـائماً على ســاق لا يخلو من عدة وعُدة وشوكة


 مشيرعة يومئذ إلا مثل الصلاة والحج كما في السورة .

النجزء السابع عشر





 ذب وذبذب ودم ودمدم وكب وكبكب ودك ودكدلك ورفـ ورفرف وغر وغيرها

 إلى خطاب الكل لاتحاد النجميع بالنوع

 من طريق الإنذار
وإضافة الزلزلة إلى النساعة لكونها من أشـراطهـا وأمـاراتها ، وقيـل : المـراد بزلزلة الساعة شدتها وهولها ، ولا يخلو من بعد من جهة اللفظ



 والتحمل بكسر الـحاء ما كان على ظهُ أو على رأس



 من الدّهشَ


 لسائرهم . انتهى


 (1) (1)



 وهذا قبل النفخة التي تموت بها الأحياء تُطهاً

 الإنذار بعذابب لا يعلم به لا وجه له
( بحث روائي )



 الله شديد أنزلت عليه هذه وهو في سفر فقال : أتدرون أي يوم ذلـك
 رب وها بعت النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسععين إلى النالر وواحداً إلى الجنة
 نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العلدة من الجاهلية فإن تمت وإلا اكملت
7A: الالزمر (r)

- • : :

الجزء السـابع عشُ

من المنافقين ، وما مثلكم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابـة أو كاللثــامة في جنب البعير
ثم تالل : إني لأرجو أن تكونوا ربي أهل المجنة فكبروا نـم تــال : إني لأرجو
 الجننة فكبروا . قال : فلا أدري تال : الثلثين ، أم لا ؟
 الخذدي وأبي موسى وأنس مع اختلاف في المتون وأعدلها ما أوردناه .
 ذاهمة عقولهم من الحزن والفزع متحيرين




 أَجْـل







そそ










 ．

## （بـيـان ）

تذكر الآيات أصنافاً من الناس من مصـر على الباطـل مجادل في الحت أو
 مهتدون في الدنيا منعمون في الأخرة

 في الش بغير علم التكلم فيها يرجع إلبه تعالى من صفاته وأنعاله بكلام مبني على الجهل بالاصرار عليه
وقوله ：و申ريتبع كل شيطان مريده بيان لمسلكـه في الاعتقاد والعــل بعد بيان مسلكه في القول كأنه تيل ：إنه يقول في الهي بغير علم و يصر على جهله ،

الجزء السابع عشُ



 السعير



 منتهياً إلى إبليس لعنه الس

 عليه فهو في معني قوله : وارإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل (1) الغي يتخذوه سبيلِّلِ


 واتبعه فإضلاله له وهدايته إياه إلى عذاب السعير ثابت لازم



 الكتاب

وبمـا تقدم يـظهر ضشفـ مـا قيل : إن المعنى من تـولى الشيـيـطلن فـإن الش
 كلامه تعالىى القضاء بتسليط إبليس على من تولاه واتبعه كما تقدم
$\because<0$

على أن لازمه اختلان الضمـائر ورجـوع ضمير ونأنهَه إلى مـا لم يتقدم ذكره من غير موجب .
وأضعف منه تول من قال : إن المعنى كتب على هذا الذني يجادل في النّ
 يجادل| - وهو كما ترى .
ويظهر من الأبي أن القضاء على إبليس تضاء على تبيله وذريته وأعوانه ، وأن إضلالهم وهدايتهم إلى عذاب السعيروبالجمملة نعلهم فعله ، ولا يخفى مافي الجممع بين يضله ويهديه في الآية من اللطفـ



 على تصـوير الجنين المـلازم لنفخ الـروح فيه ، وعليه ينطبق الـــول بأن المـراد بالتخليت التصوير



 الأية

 أي نخرجكم من بطون امهاتكم وأنتم أطفال ، والطفل الصغير من الناس ، وإنـا وإنما

 الأعضاء وألقوى



الجزء السابع عشر
من قبل أن يرد إلى أرذل العمر ، والمراد باردذل العمر أحقره وأهونه وينطبت على حال الهرم فإنه أرذل الـحياة إذا اليس إلى ما قبله .





 هامدة女 انتهى ويقرب منه تفسيرها بالأرض الهالكة





 وانفته العلوم التجريبية اليوم
والمحصل أن للأرض في إنباتها النبات وإنمائها لـ ثـانأن يماثل شـأن الرحمـ






 حق هو الـبـب لهذه الموجودات الحقـة والنظامـات الحقة الجـارية فيهـا ، وهي جميعأ تكشف ع عن كونه تعالى هو الحق

$r \& v$
 صيرورة الأرض الميتة بنزول الماء نبـاتأ واستمـرار هذا الأمسر بسبب أن اللّ يحي الموتى ويستمر منه ذلك .
 مـا ذكرنـاه بسبب أن الله على كل شـيء قـلـي


 القدرة وإن شئت فتل : ذلك يكثـف عن عموم القدرة


وأما الوجه في اختصاص هـه النتائج الخمس المذكورة في الأيتين بالـذكر












 الفرق أنها تثبته من طريت حقية فعله تعالى, والآية المبحوث عنهـا تتبته من طـريت

الجزء السابع عشّر
حقيته تعالى في نفسه المستلزمة لحققية فعله
ثم لما كان من الُممكن أن يتوهم أستحالة إحياء المُوتى فلا ينفـع البرهـان



 والإِحياء ثانيأ من طريق تُبوت مثله أولًا

 القدرة لما كانت غير متناهية كانت نسبتها إلى الإِحياء الأولِ والثاء ولاني في نفسه أو صعبأ على حد سواء فلا يخالطها عجز ولا يطرء عليها عي وتعب .




 البعث وهو الذذي تتضمنه الأية الأخيرة وووأن الساعة أتية لا ريب فيها وأن اله يبعــ من في القبور (



 بغتة


r\&q

إخفائها وتأييداً لكونها مباغتة مفـاجئة ، وتــد كثر ذكـرها في كـلامه ولم يـذـكر في
 ذلك

وأما المظروف وهو إحياء الموتى من الإنسان فهو المذكور في قوله : لاؤن ال山 يبعث من القبوزري|
فإن تلت : الحجة المذكورة تنتج البعث لجميع الأشياء لا لالِِنسان نحسب لأن الفعل بلا غـاية لغــو باطـل سواء كـان هو الإِنســان أو غيره لكن الأيـة تكتفي بالإنسان فقط


 مخلوقة لأجل الإِنسان فهو الغاية لحخلقها والبعث غابة لخلقِ الإِنسان



 الثالثة مستخرجة من الثنلاث الموضوعة في الثانية

 وللقوم في تفسير الآيات الث4لاث وتقرير حتجها وجوه كثيرة دختلفة لا ترجى إلى جـدوى وقد أخـافوا في جميعهـا إلى حجة الآليـة مقدمـات أجنبية تختـلـل بها
 فليراجع مطولات التفاسير
قوله تعالى : ولومن الناس من يجادل في اله بغير علم ولا هدى ولا ولا كتاب
 مـا نقل : إن الأظهـر في النظم والأونق للمقــام أن هذه الأيـة في المقملدين بفتح


الجزء السابع عشر
بكسر اللام انتهى محصذ
 وهويتب كل شيطان مريده والإضهال من شالن المقلد بفتح اللام والإتباع من شالن المقلد بكسر اللام
 والهـدى يعم الأخرين دلـــلـل على أن المراد بـالعلم علم خام خحاص فقيل : إن المـراد بالعلم العلم الضـروري وبـالهــلى الاستــلـالال والنـطر


 الثيـاس المؤلفـ من المشهورات والمسلمـات من طرق الاســدلال ولا اســـدلال على ضروري البتة .
ويمكن أن يكون المراد بالعلم ما نفيده الحججة العقلية ، وبالهدى ما تفيضه
 بالعكس بوجه وبالكتاب المنير الوحي الإلهي من طريف النبوة ، وتلك طرق ثلات

 أعلم

 المعرض يكسر أحد جانبيه على الآخر .

 إضهال الناس ومئلاء هم اللرؤساء المتبوعون من المشركين
 بالخزي - وهر الهوانو والذلة والفضيحة ـ في الدنيـا ، وإلى ذلك آلـ ألمر صناديـد
فريش وْأكابر مشركي مكة ، وإيعاد بالعذاب في الآخرة .
rol



 اله بغير علم ولا هدي ولا كتـاب معرضـأ مستكبرأ لإضـلال النالس وفي الكـلام التفات من الغيبة إلى الخططاب لتسجيل اللوم والعتاب
 لان الهَ لا يظلم عباده بل يعامـل كلا منهم بمـا يستحقه بعمله ويعطيه مـا يسألـه بلسان حاله

 قيل - المحنة والانقلاب الرجوع







 المحنة والمهلكة ، وخسر الآخرة بانقلابه عن الدين على وجهـه وارتداده وكفـره ذلك هو الخسران المبين المر






الجزء اللسابع عشر
 أو ضر ر والنذي يصيب عابله من ضرر وخسران فإنما يصيبه من ناحية العبادة التي هي فعل له منسوب إليه
 العشير المولى الولي الناصر ، والعُشير الصشأحب المعانشر


 ولبئس العشير| ججواب قسم محذوف وهو قائم مقام التخبر دال عليه

 أُقسم لبئس الْمولى ولنبئس العشير
وإنما يعد ضره أقرب من نفعه لما يشاهد يوم القيامـة ما تستتبعـه عبادتـه له من العذاب الُخالئد والهلالكُ المؤبد




 ووصفهم بكريم المثوى وحسن المنقلب وأن المن يريد بهم ذلك .




 الاختناق يقال : قطع أي اختنق وكأنه مأخنوذ من قطع النفس
row




 يذهب غيظهم ولو خنقوا أنفسهم فلن يؤر كيدهم أثرأ
 في اللدنيا برفع اللذكر وبسط الدين وفي الأخرة بالمغفرة والـرحمحة لـــه وللمؤومنين به

 هذا ما يغيظ أي غيظة
 السورة بعد الهجرة بقليل ومشركـو مكة بعد على تدرتهم وشوكتهم.
 قطع المسافـة والمراد بــد سبب إلى السماء الصعـود عليها لإبطـال حكم الشي



 ما يكيد فإنه لا ينفعه
وذكر آخرون أن الضهمير للموصول كما في القول السـابنى ، والمراد بالنصـر الرزق كما يقال : أرض منصورة أي ممطورة والمعنى كما في المول الئ الأول






الجزء السابع عشر




 السورة

 بكفي في هداية من سمعها أو تأمل فيها ما لم لم يرد النّ هدايته
 يهدي من يريد ، والوجه الاولن أوضح اتصالأ بأرل الآية وهو ظاهر
( بحث روائي )

في تفسير القمي في توله تعالى : \$وريتع كل شيطان مريده قالل : المريد

 أتول : ورواه أيضاً عن ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريح والظاهِ الـنـر أنه


 الـرجل من معـاريف القوم وهــنه الآية كمـا تقدم في الالتبـاع والآية الأخـرى في المتبوعين
وفي تفنير القمي في توله تعالى : ومخلقة وغير مخلقةِ قال : المخلقـة إذا صارت تامأ و وغير مخلةَهِ فال : السقط
 والنساني وابن ماجـة وابن المنذـر وابن أبي حـاتم والبيهتي في شعب الإيمان عن

> roo

عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول اللّ
 مضنغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمـات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد .

 ليعمـل بعمل أهـل النار حتى مـا يكون بينـه وبينها إلا ذراع فيسبت عليـه الكتــاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
أقول : والرواية مروية بطرق أُخرى عنه وعن ابن عباس وأنس وحـن

 فينطلق فينسخها فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفتها ، الحديث .
 ذلك كما في قرب الإسناد للحميري عن أحمد بن مححمد عن أحمد بن أبي نصـر
 ملكين خلاقين يصورانه ويكتبان رزقه وأجله وشقيأ أو سعيداً ، الحديث الانـا

 يغـرع جبهة امـه فيكتبان جميـع مـا في اللوح ويشترطــان البــداء فيمـا يكتبـان ، الحلديث وفي معناه غيره




 وقد تقدم الككلام في معنى القضاء واتضح به أن لوح القضاء كـائناً مـا كان

الجزء السابع عشر
ينطبن على نظام العليـة والمعلولية. وينحـل إلى سلـلـلتين : سلسِلة العلل التامـة
 الصنف الأول من الـروايات يشير إلى مايقضى للجنين من تضاء الـياء محتوم والثـاني إلى غيره وقد بينا أيضأ فيما تقدم ألن حتمية القضاء لفعل العبدل لا تنـاني اختياريـة الفعل فتذكر





 ينفخ فيه الووح والحياة والبقاء
أقول : وقد تقدم توضيح معنى الحديث في البحث الـروائي المتعلق بآية الذذر في سورة الأعراف
وفي تفسيـر القمي بالِســاده عن علي بن المغيرة عن أبي عبـد الشّ عن أبيه عليهـا السلام قالْ : إذا بلغ العبد مائة سنة فذلك ألرذل العـي أقول : وقد تقدم بعض الروايـات في هذا المعنى في تفسيـر سورة النـــلـ v v في ذيل الآية
وني الدر المنتور أخـرج ابن أبي حاتم وابن مـردويه بسنـد صحتيح عن ابن



 أقول : وهذا المعنى مروي عنه أيضأ بغير هذا الطريت



rov

 وأنه رسول الله : وإن كان غير ذلك نظرنا



 أنول : ورواه الصدلوق في التوحيد باختلاف يسير




 أتـول : هــو وإن كــن تفسيـراً منـه لكنـه في معنى سبب النـزول ولـنـلــك

## * * *









الجزء السهابع عشر







## ( بـيــان )

بعد ما ذكر في الأيات السابقة اختلاف الناس واختصامهم في الش سبحانه



 السجود له ظاهرأ ومم الذنين حق عليهم العـذاب . ثم ذكر أجـر المؤمنين وجزاء غيرمم بعد فصل التضاء يوم القيامة






 بنو إسرائيل من الأسارة ورجعوا إلى الأرض المعدسة
والصابئون لبس المراد بهم عبلة الكواكب من الؤنية بدليل ما في الآية من
roq





والنصارى هم المؤمنون بالمسيِع عيسى ابن مريم هيّنِين ومن قبله من الأنبياء
 على ما اعتبرته وقدسته الكنيسة لكن المقرآن يذكـر أن كتابهم الإنجهيل النازل على

والمججوس المعروف أنهم المؤمنـون بزرتشـت وكتـابهم المفـدس (أوستـا





 وينهون الجمميع إلى ذالهورا مزداه موجد الكل



 الكتاب .

وتوله : >إن ربك يفصل بينهم يوم القيامـة المراد بـه فصل القضـاء فيما
 المبطل انفصالاُ وتميزأ لا يستره ساتر ولا يحجبه حاجب .
 صــر الااية وبين خبـرها ونـظيره مـا في قولـه : وأم إن ربك للذين هـانجروا من

الـجزء السابع عشر
 هولثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحـوا إن ربك

وقوله : وإن الشعلى كل شيء شهيده تعليل للفصل أنه فصل بالتحق

 الخطاب لكل من يرى ويصلح لأن بخاطب ، والمراد بالـرؤية العُلم ، ويدكن ألن
 الفؤاد ما رآى أفتمارونه على ما يرى ها


 الإنسان من مؤمن وكافر إذ لا اسشُناء في السجلدة التكوينية والتذلل الوجودي وعدم ذكر نفس السماوات والأرض في جملة السانجدين مع شمول الـحكم

 تسجد له تعاللى سجوداً تكوينياً اضطرارياً




 الاضطراري وإظهاراً لمعنى العبودية
وقـوله : هوكثيـر حق علي العـذابي المقابلة بينه وبين سابقـه تعطي أن معناه وكثير منهم يأبى عن السِجود ، وقد وضع موضعه ما هو أثره اللِزم المترتب


$$
\begin{aligned}
& \text { Ir : النـهr (r) } \\
& \text { 119: النحـل } \\
& \text { 11•: النححل (1) }
\end{aligned}
$$



 بعده كرامة وخير
فإباؤهم عن إلسجود يستتع بمشيئة اله تعالى ثبوت العذاب لهي المه وهو إمانة
 أحداً لم يكن هناكُ من بعطيه غيره .
وقوله : وإن اله يفعل ما يشاءي كناية عن عموم القـدرة وتعليليل لمـا تقدمـه من حديث إئباته العذاب للمستكبرين عن السجود لـه وإهانتهم إهـانة لا إكـرام .



 فعال لما يريد ، ومن هنا يظهر أن للاّية اتصالألُ بما قبلها


 بعده : (\$كثير من الناس وكثير حق عليهم العذابي)

 والنحل على تشتها في اثنين البتة ، والمحق والمبطل هما الما المؤمن بالكحت والككافر


 خصمـان اختصما

الجزء الـبابع عشر
وقد جعل اختصـامهم في ربهم أي أنهم انختلفوا في وصف ربـوبيته تعـالى

 وهو الحق ويعمل على ما يقتضيه وصفه وهو العمـل الصالـح نهو المؤمن العـامل




 وقدم النذين كفروان فنال : والالنين كفروا تطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤسهم الحميم| أي الماء الحار المغلي
قوله تعالى : أيصهر به ما في بطونهم والجلودي) الصهر الإذابة أي يذوب
وينضج بذاكُ الحميم ما ني بطونهم من الأمعاء والجلمود
توله تعالى : \$ولهم مثامع من ححيده المعامع جمع مقعمـة وهي المدقـة
, الئمود

 والحريق بمعنى المحرق كالاليم بمعنى المؤلم
 قيل - جمع أسورة ومي جمع سوار وهو على ما ذكره الراغب معاب (\$دستوارهم) والباتي ظاهر .
توله تعالى : اووهدوا بالى الـطيب من القول ومـدوا إلى صراط الحميـيـه


 الطيب من القول تيسيره لهم ، وهدايتهم إلى صراط الحميد والحميد من أسمائـه

تعالى أن لا يصدر عنهم إلا محمود الفعل كما لا يصدر عنهم إلا طيب القول
 ونوتوا عذاب الحريق

## ( بحث روائي )


 كيف تؤخـد من المـجوس الجـزيـة ولم ينـزل إليهم كتـاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ تـال : بلى يا أشعث تــد أنزل الش إلـهـم كتـابأ وبعث إليهـم رسـولألا حتى كان لهـم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها .


 هـل علمتم أن الس لم بـخلق خلقأ أكـرم عليه من أبينـا آدم والمنا حـواء





 فأحرقوه


 شُت ؟ قالل : بل لما يشاء قال : فيمرضـك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قـال : بل إذا شـاء . قال : فيئفيك إذا شاء أو إذا شُشت ؟ قال : بل إذا شُاء . قال : فيـدخلك
 ذلك لضربت الذني فيه عيناك بالـسيف .

الجزء السابع عشر
أَـول : ورواه في التوحيـد بإسنـاده عن عبـد اللة بن الميمـون القــــأح عن







 سمي هذا المعنى بعينه إرادة ، وعلى أي حالل هو وصف نارا
 عن تغير الذات بعروض المعارض بل هي من صفات فعله منتزعة من نفس الفعل أو من حضور الأسباب عليه




 أن عد الإرادة على هذا صفة الخرى وراء الحياة والعلم والقلدرة لا وجه له




 الـحارث وعلى بن أبي طالب ، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة

فـالْ علي أنـا أول من بجثـــوا للخصومـة على ركبتيـه بين يــدي النا يــوم

أقـول : ورواه فيـه أيضـاُ عن عـــة من أصحــاب الجـوامــــع عن قيس بن سعد بن عبادة وابن عباس وغيرهمأ ، ورواه في مجمع البِّان عن أبي ذر وعطاء


 كذب ، فنحن الخصـمان يوم المقيامة . أقولن : وهو من الجري ، ونظيره ما في الكافي بإنســنـده عن ابن أبي حهزة

 والإٍخلاص \$ورهدوا إلى صراط الحميده فال : الولاية أقول : وفي المحاسن بإسناده عن ضريس عن الباقر هبيّغْ ما في معناه


السه عز ذكره

*     *         * 









الجزء السبابع عشر
















 وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (rv) ( بـيـــان )

تـذكر الأبـات صـد المشـركين للمؤمنين عن المسجـد الحـرام وتقـرعهم
 في الناس وجملة من أحكام الحج



 خلاف الاستقامة وأحله إلحاد حافر الدابة .



 والمعنى الذين كفروا قبل ويستمرون على منع الناس عن سبيل الله والمؤمنين عن المسجد الحرام
ويـذلك يـظهر أن تـوله : \$اوالمسـجـد الدرام
 هن القاصدين للبيت من خارج مكة من دخولها



 تعد منهم بالى حق الث تعالى
ويؤيد ذلك أيضأ تعقيبه بقوله : غسواء العاكف فيه والباده أي المقيم فيـ

 ملازمة المسجد للعبادة والطرو عليه لها .
 ظلم النــاس في هذا الـحت المشـروع لهم في المسـجد ولازمــه تحريم صــد الناس

الجزء السابع عشر

 الذين كفروا| في صدر الآية
والمعنى : الــذين كفروا ولا يـز الون يمنعون الـا

 بظلم ومن يرد الناس فيه بإلحاد بظلمم نذقه من عذأب أليم وللمفسرين في إعراب مفرداتت الآية وجملهـا أقاويـل كتيرة جـدأ ولعل مـلـ مـا أوردناه أنسب للنسياق




 والنسجود جمع ساجد كالركوع جمع راكع

 المؤمنين عن المسسجد الحمرام ليس إلا إلحاداً بظلم




 لعبادتي ، وبعبارة أُخرى أن اعبدني في هذا المكان ان .
وبذللك يتضح أنّ وأن


r79 MA YV Yورة الححج ـ آية






 الُسترك! ومظاهره
 للناس ويعلمهم طريقاً من العبادة لا يداخلها قلا قذارة شرك ولا يدنسها دنسا دنسه كـا أمر



 شُيئً .

فالمعنى : بناء على ما يهدي إليـه السياق واذكـر إذ أوحينا إلي إيـراهيمب أن
 وسن لعبادي القّاصدين بيتي من الطائفين والقائمين والوكع السجود عبادة في بيتي خالصهة من الشُرك

وفي الآيــة تلويح إلى أن عمــدة عبادة القـاصدين لـه طوافـ وقيـام وركـوع وسجود وإسُعار بأن الركوع والـسجود هتقاربان كالمتلازمين لا ينفـك أحدهمـاعن الآخر



 قوله تعالُى : 女وأذن في الناس بالحج يأتوكُ رجالأ وعلى كل خـامر يـأتين

الجزء السابع عشر
من كل فج عميقه التأذين : الإعلام برنع الصــوت ولذا فسّـر بالنـداء ، والدع

 الراكب ، والضامر المهزول الذي أضمره الـلـيـر ، والفج العميت ـ على مـا قيل الطريق البعيد




 تفيد في لمُمثال هذه الموارد معنى الككثرة دون الاستغراق


 تتقيد بالدنيوية أو الأنروية .

والمنانع نوعان : منانع دنيوية وهي التي تتقدلم بها حياة الإنسان الاجتماعية
 أنواع التجارة والــبـاسة والولاية والتدبير وأتسام الرسـوم والآداب والـسنن والعادات ومختلف التعاونات والتعاضدات الاجتماعية وغيرها .
 من اختلاف الالنساب والالكوان والسنن والأداب ثم تعارفيار بينهم وكلمتهم واحية
 البيت الحرام حملهم اتحاد الأرواح على تقارب الأشباح ووحدة القول على تشابه


 الجبـال الرواسي ، ولا تعـوى عليه أي تـوة جبارة طـاحنـة ، ولا وسيلة إلى حـل
rvi
" -

مشكلات اللحياة كالتعاضد ، ولا سبيل إلى التعاضد كالتفامم ، ولا تفامـم كتفامم الدين
ومنافع أُخروية وهي وجوه التقرب إلى الله تعالى بما يمــل عبوديـة الإنسان

 حول بيته والصلاة والتضحية والإنفاق والصيام وغير ذلك . وقد تقدم فيما مر أن عمـل الحج بمـا له من الأركـان والأجزاء يمثـل دورة
 وإخلاص العبودية له سببحانه
 شهودهم هذه المنمافع أخرويها ودنيويها وإذا تُهـوهها تعلقوا بها فـالإنسان مجبـول على حب النفع
وقـوله : \$ويـذكروا اسـم اللد في أيـام معلومات على مـا رزقهـم من بهيمـة
 لكن خصّ في التعارف بما عدا السباع والطير نقال تعالىى : \$الحلت لكم بهيمـة الأنعام ه . انتهى
 عندهم أعظم نعمة ، لكن الأنعام تقال للإِبل والبقر والغنهم ، ولا يقال لها : أنعام حتى تكون في جملتها الإبل . انتهى

فـالمراد بههيمـة الأنعام الثـلانـة : الإبـل والبقـر والغغنم هن معـز أو ضــأن
والإضافة بيانية

 أهل البيت عليهم السلام وهي يوم الأضتى عاشر ذي الحجة ونلاثة أيام بعله .



الجزء السابع عشر
rvr

على البهيمة ـ الاضحتيه ـ عنـد ذبحها أو نحـرها على خـلالف ما كـان المشيركـون يهلونها لأصنامهم






قوله تعالى : ولثم ليقضوا تفثهم وليونوا
 الأظفار وأخلذ الشُعر ونحو ولكّ وهو كناية عن الـخروج من الإِحرام م


 فتحلز بطواف النساء وهو آخر العمل


 وكان له يوم نزول الآيات أككتر من ألفين وخمسـمائة سنة




 والتضحتية بالإخلاص لتة والْتجنب عن النشرك .
47: آل عمر الن
rvr سورة الحهج - آية • _ _r

 وراءها وتعظيمها الكف عن التجاوز إليها .







 وأخذه إشارة إلى آية سورة المائدة كما فعلوه
 والْدم ولحم الختزير وما أُهلً








 جميع الحرمـات في سياق آيـات الحج بـالنذكـر ليس إلا لكونهـمـا مبتلى بهما في الححج يومئذ وإصرار المشركين على التقرب من الأصنـام هنالك وإهــلال الضحايـلـا



الجزء السـابع عشر
rve
الأصنام في عمل الحج كما كـانت عادة المشـركين جارية عليه ، وعن التسمية باسم الأصنام على الذبائح من الضحايا ، وعلى ذلك يبتني التفريع بالفاء .






 وهو عبادتها ، وفي الوجهين من الـكلفـ وإخراج مسنى الككلام عن استقامته مـا لا لا لا . يخفى

 حاق الوسط . وكـونهم حتفاء لة ميلهم عن الأغيـار وهي الآلهة من دون اله إليـه فيتحد مع قوله غير مـُركين به معنى .


 بقولهم: : لبيك لا شريك لك إلا شُريكأ هو كلك تملكه وما ملك
وتوله : 名
 الضالال فيصيـده الشيطان ، بمن سقط من الـسماء فتاتخنه الطير
 معطرف على ؤتخطفه الطير ه تشبيه آخر من جهة البعد



rvo سورة الحج - آية rr _r


والهـراد بها البـدن التي تسـاق هــياً وتشعـر أي يشق سنامهـا من الجـانب

 الآية ، وقيل : المر اد بها جميع الأعلام المنصوبة للطاعة ، والسياق لا يلائمه

 المضاف إليه مقامه فارجع إليه الضممير



 أو ظلمأ والُعلاة المأتي بها قربة أو ريـاء وغير ذلـك ، ولا هي العناوين المنتــوعة من الأفعال كالإِحسان والطاعة ونحوها





 هذاً على تفسير أثمة أهل البيت عليهم السلام • وأما على القول بكون المراد بالشعائر مناسك الحج فقيل : المراد بالمـنمنافع
 آخر ما بأتي به من الأعمال الطواف بالبيت
 بهيمة الأنعامه إلى آنحر الآية . المنسك مصدر ميمي وامسم زمان ومكان ، وظاهر

الجزء السسابع عشر
قوله : \$ليذكروا اسم الند الخ أنه مصلر ميمي بمعنى العبادة وهي العبـادة التي فيها ذبح وتقريب قربان
 القرابين ليذكروا السم الس على بهيمة الأنعام التي رزقهم اله ألي لستم معشر ألتم أتباع




 المسبب على المبب



 - من حج البيت مسلمأ لربه معلوم

قوله تعالىى : اواللبدن جعلناها لكم من مُعائر الش لكم فيها خير با إلى آخر
 الإِبل ، والسياق أنها من الشُعاثر باعتبار جعلها هدياً
 كونها صافة أن تكون قائمة قد صفت يداها ورجلاها وجمعت وتد ربطـا وبت يداها . وقوله : اوافإذا وجبت جنوبها نكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر") الوجوب
 والمر اد بوجوب جنوبها سقوطها على الأرض على جنوبها ونا وهو كــاية عن مـونها ،
 يقنع بما أعطيه سواء سأل أم لا ، والمعتـر هو الــنـي أتألك وتصــلك من الفقراء ، ومعنى الآية ظاهر


 لحومها ودمائها لتتزهه عن الجسيمية وعن كل حاجة وإنما يناله التقوى نيلاً دعنويـاً فيقربب المتصصنين به منه تعالُى

 الأمر كذلك لكن هذه التضسحية يصحبها صفة معنوية لمن يتقرب بها وهذه الصـنـة




 طاعته والتُقرب إليه بتضحيتها فتذكروه بالكبر ياء والعظمة على هذه الهـداية

 تسخيرها
وأول الوجهين أوجه وأمسى بالسياق فإن التعليل عليه بأمر مرتبط بالمقعام وهو
 هذه العبادة التي فيها رضاه وتوابه ، وأما مطلتق تسخيرها لهم بـالهـدايـة إلى طريق تسخير ها لهم فلا اختصاص له اله بالمقام
 وهو الانفاق في سبيل اله

## ( بححث روائي )





الجزء اللسابع عشر
فغضب عبـد اله بن أنسي فتـل الأنصـاري نم ارتد عن الإسـلام وهرب إلى مكـة
 الحرام بالحهاد يعني بميل عن الإسلام أقول : نزول الأبـة فيما ذكـر لا يالاتم سيـاتها ورجـوع الذيـل إلى الصدر وكونه متممأ لمعناه كما مر

 العاكف فيه والباده فال : أمل مكة ومن جــاء من البلدان فهم سواء لا يمنـع من التزول ودخول الحرم
وفي التهـذيب بإسنـاده عن الحسين بن أليا العلاء تـال : ذكر أبـو عبد اله
 بـاب ، وكان أول من علق علي بـابه المصـراعين معاويـة بن أبي سفيان ، وليس ينبغي لأحد أن بمنع الحالج شيئأ من الدور ومنازلها
أتول : والروايات في هذا المعنى كثيرة وتحرير المسألة في الفقه

 الخادم في غير ذنب من ذلك الإلهاد




 ينهى أن يسكن الحرم ، وفي معنى مذه الروأية والتي قبلها روايات أُخر م


 على الأرض نم يقول : ارنعوني
rva سورة الحج ـ آية ror ror

نلما فعل ذلك مرارأ في كل شـوط قلت له : جعلت فدالك يـا ابن رسول

 وفي المجمـع في الأية وقيـل : منافـع الأخـرة ومي العفـو والمغفـرة وهي المروي عن أبي عبد اله بيانِّهـ
أقول : وإبنات إحدى المنفعتين لا ينفي العموم كما في الرواية السابقة


 وتعب الأبدان ، وحظرها عن النـهوات واللثات والتقرب بالعبادة إلى اللّعز وجلٍ

وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع ، والرغبة والرهبة إلى الش تعانى ،

 ومن في البر والبحر ممن يحج ومن لا يحج بن تاجر وجالب وبابئع ومـتر وكا وكا
 كذلك ليشنهوا منافع لهم


 التشريق
أقول : وفي هذا المعنى روايات أُخر عن الباتر والصادق عليهما الســلام ،

 ملاءمة لما يدل على أن المراد بالمعلومات أيام التشريق


المجزء السابع غشر
تعالى : وأتم ليُضـوا تفتهمه قال : هو الحلق وما في جلد الإنسان .
 وطرح الوسخ وطرح الإحرام عنه




 وفي تفسير القمي حدثني أبي عن صفـوان بن بحي عن عن أبي بصير عن أبي
 لأنه أُعتت من الغغرق .

وني اللدر المنثور أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحتّنـه وابن جريـر

 من الججبابرة فلم يظهر عليه جبار تط .


 البيت وأما الز واية السابِة عليها فلم تثبت

وفيه أخرج سفيان بن عيينة والطبراني والحاكم وصححه والبيهتي في سنــه




 شاء من ليل أو نهار .
ral OV - r^ سورة الحج - آية




 . واجتنبوا قول الزوري
أتول : وروى ما في الذنيل في اللدر المنتور عن أحمد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أيمن وفي الكافي بإسناده عن أبي الصباح الكناني عن أبي، عبد الش بئتّ: في قول

 وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة عن علي تال : يركب الـرجل بـــنته بالمعروف


 يديها ما بين الحفف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وتعت على الأرض .


 يلوي شدقه غضباً ، والمعتر" المارْ بك لتطعمه .




الجزء السابع عشر
المسكين مو السـائل ؟ قال : نعم ، والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة نمـا نوتها ، والمتعر يعتريك لا يسألك .
أتـول : والروايـات في المعاني الـــابقة عن الأئمـة كثيرة ومـا نقلناه نبـذة

 أرادوا مثل ذلك فنزلت .
أقول : روى ما في معناه في الدر المنتور عن ابن المنذر وابن مـردويه عن
ابن عباس

 الالمصار عقيب عشر صلوات .









rar سورة الحج - آية





















الجزء السابع عشر


## (بـيـن )

تتضمن الأيات إذن المؤمنين في القتال وهي ـ كما فيل ـ أول مـا نزلت فـي


 ما يلقونه من عتاة مكة من المشيركين فيسليهم وئمرهم بالئهبر وانتظار الفُرج حتى







 مـرة وخاصـة الجهاد الــذي بنازه على أسـاس التضحية والتفـدية وهـو أشق حكم اجتماعي وأصعبه في الإسلام وأمسه بحفط المجتمع الديني قائمأمأ على ساتّه فـإن إبلاغ مثيله لأول مرة أحوج إلى بسط الككلام واستيقاظ الأنهام كمـا هو مــــاهد في هذه الآيات .













 إله يدانع غن الذين آمنوا وإنما يدفع عنهم المشركين لأنـه يحب هؤلألاء ولا يحب
 . عن دينه الذني عند المؤمنينين







والقـراءة الدائـرة هويقاتلون) بفتـح التاء مبنــأ للمفعول أي الــنـين يقاتلهم





الجزء السابع عشر

إشارة إلى أنه مما لا يهتم به لانه هين على من هو على كل شيء قدير .
 بسبب أنهم ظلمــوا - من جانب المشـركين - وإن الله على نصرهـم لقـدير ، وهـر
كناية عن النصر





 فإخراجهم 'إياهم إلجاؤهم إلى الذخروج

 وألحدوا عن الحقق إلى حيث جعلوا تول القائل ربنا الند وهو كلمة الـحق يبيح لُهم أن يخرجوه من داره .

 في مقام بيان أنهم أخـرجوا من ديـارهم بغير حت لا أنهم أخـرجوا بهـنـا النحق لا بحت غيره .

 الإتحاد والائتلاف فإن المؤمنين إخحوة وهم يل واحـي


 أعلاه حدة كان يتخذ في الجبال والبراري ويسكنـه الزهــداد والمعتزلــون من الناس للعبادة ، والبيع جمع بيعة بكسر الباء معبـد اليهود والنصـارى ، والصلوانـو جمع
rav
سورة الحج - آية •؟ ع ع
 المسجد في قوله تعالىى : غلا تقربوا الصـلاة وأنتم سـكارى إلى قوله غورلا جنباً إلا عابري سببل
 المصلي ، والمسانجد جمع مسجد ومو معبد المسلمين


 ونسخت الععبادات والمناسك .



 وسائل الـدفع والـدفاع عن تفــه أو أي شـأن من شـؤون نفسـه مما تتم بـه حـياتـه وتتونف عليه سعادته .
والدنع بالقتال آخر ما يتوسل إليه من الدفع إذا لم ينجع غيره من قبيل آلئر
 راحة سنة جارية في المـجتمع الإنساني بل في جميع الموجودات التي لهـا نفسية ما واستقلال ما ما

 سبحانه كل ذلك دفعه الناس بعضهم ببعض حفظاً لدينه عن الضيعة

وإنما اختص انهدأم المعابد بالذكر مع أن من المعلوم أنه لولا هـذا الدنـ الدنـع

 الأذهان

وقوله : \$اولينصر ن الشه من ينصره إن الشا لقوي عزيزه قسم مع تأكيد بـالغ

اللجزء السـابع عشر



 ولا يعادله شيء في سلطنته وملكه
ويظهر من الأية أنه كان في السُرائـع الـبابقـة حكم دفاعي في الجمملة وإن كم يبين كيفينه




 يقـول تعالى : إن من صفتهم أنهم إن تمكنـوا في الأرضب وأع أعطوا الحـريـة

 من بين الجهات العبادية والزكاة من بين الجهات المالية باللذكـر لكـون كـل منهـها عمدة في بابها


 المسلمـ بما هو مسلم الُصلاح وإن كان ربما غشيته الغوانشي
ولنس المر اد بهـم خصوص المهباجرين بأعيانهم سواء كانت الآيات مكية أو

 ولغيرهم تُطعاً

 الإســلام تقام فيـه الصلاة وتؤتى فيـه الزكــا المنيكر مشمول للآية تطعاً وكان السبب الأول ثم العامل الغالبـ فيـه الأنصسار دون المهاجنرين
 مجتمعاً من غير شركة من الأنصار فيقيموا الحت ويميطوا الباطـل فيه اللنهمً إلا أن
 الخذلاف بين أهل السينة والئيعة ، وفي ذلك إفساد معنى جميع الآيات




وقوله : الوله عـاقبة الأُمـور
المؤمنين على أعداء المدين الظظالمين لهم
قوله تعالى :

 من قبلهم من الأمم وهو الهالكُ بعذابِ من الهـ تعالى

 قيل : ولم يقل : وتوم موسى لأن تومه بنو إسر ائيل وكانوا أمنوا بـه ، وإنما كـنَّبه فرعون وتومه


 في تكذيبهم وكفرهم ؟ وهو كناية عن بلوغ الإنكار وشدة الأخنذ


الجزء اللسابع عشر
 على سقوفها فهي خربة ، والبئر المعظّلة الـخـالية من الـواردين والمستقين وشاد القصر أي جص"صه والشيد بالكسر الجصز
وترله : وڭفكآين من قرية أهلكناهائ ظاهر السياق أنه بيان لقـوله في الآيـة

 ساتطة جذرانها على سـقونها ، وكم من بئر معطّلة باد النازلون عليها فـلا وارد لـا لها

 الحضر
تـوله تعـلى : وأفلمْ يسِيروا في الأرض فيكـون لهم تلوب يمقلون بها أو
 والأثأر المعطُلة والقصور المُيُيدة التي تركتها تلك الكّ الأمم البائلدة بالسير في الأرض


 به ويردعه عن الثـركُ والكفر هذا إن وسعه أن يستقل بالتفكير





 نم لـا كان المعنيان جميعأ ـ التعقل والـسمع - في اللحقيقـة من شأن القـلب

 لايععـل ولا بسـع أعمى القلب ثم بولـغ فـــه بأن حقيفـة العمي هي عمى القلب

دون عمى العين لأن الــذي يعمى بصره يمكنـه أن يتدارك بعض منــافعـه الفـائتـة
 تعالى : وڭفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصلدروه
 ثان من هذا القبيل وهو نسبة العقل إلى الثقلب وهو النفس ، وقد تقدم التنبيه عليه

قوله تعالىى : هوويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الشَ وعده وإن يومـاً عند











 عقّب الككلام بقوله في الأية التالية : غوركأين من قريـة أمليت لها وهي خـلـالمة ثـم أُخذتها وإلي المصيري


 واستهزائهم به .
 سيعذبون فيها يعدل ألف سنة من أيام الدنيا التي يعتّونها . وقيل : المراد أن يوماً

الجزء السابع غشّر
لهم وهم معذبون عند ربهم يعدل في الشدة ألف سنة يعذبون فيها من الدنيا . والمعنيان لا يلائمان صدر الآية ولا الآية التالية كما هو ظاهر


 أملى لكثير من التقرى الظالمة وأمهلها ثم أخذذها بعد مهل
 مصير كل شيء إليه فلا يخاف الفوت حتى يأخذذ الظالمين بعجل .
 الخ ، فنكل من الآيتين مفادها .
وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلم وحده لأن الكلام صفـاته تعـلى وهو الُحلم والمـطلوب بيان أن المد سبحـانه هــو خصمهـم بنفسه إذ خاصموا نبيه



 الجححيم من غير مفارقة .


 الآية السابقة أعني قوله : أأمليت لها





$r q \mu$

بمعنى التقلدير ، وقيل : ربما جـاء بمعنى القراءة والتـلاوة يقال : تمنيت الكتـابـ أي قرأته . والإلقـاء في الْالْنية المـدانخلة فيها بمـا يخرجهـا عن صرافتهـا ويفسد أمرها
ومعنى الآيـة على أول المعنيين وهـو كـون التمني هــو تمنـي القَلب : ومـا

 وداخل فيها بوسوسة الناس وتهيجي الظالمين وإغراء المفسـدين فـأفسد الأمـر على



 ثُبهأ مضلة على الناس بالومـوسة ليجـادلوه بهـا ويفسـدوا على الـلى المؤمنين إيمـانهـم




 قوله : أوما أرسلنا
وقد قدّمنا في مباحث النبوة في الجزء الثاني من الكتابـ ما ما يدل من روايا



 وأما سائر ما قيل في الفرق بين الرسالة والنبوة كقول من قال : إن الــرسول
 أثبتنا في مباحث النبوة أن الشُوائع الإلهية لا تـزيلد على خمسـة وهي شرائـع نوح

الجزء السابع عـُر
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الدّ عليه وآله وعليهم ، وقد صـرّح القرآن على رسالة جمع كير منهم غير مؤلاء . على أن هذا القول لا لا دليل له وتول من قال : إن الرسول من كان له كتاب والني بير بخلافه وتول من من فال : إن الرسول من له كتاب ونسخ في الجملة والنبي بخلاذف، ويردّ على القولين نظير ما ورد على القول الأول




 الظّاهر ألذ يقال : فينـيخ ما بالقَيه ثم يحكم آياته




 فالقلب المريض سريع التصور للّحت بطيء الإذعانٍ به ، والثقلب القسى بطيئهما معأ ، وكلاهما سريع القبول، للوساوس الشيطانية .


 فاعل إلا بإذنه ، ولا يقع شيء بإذنه إلا استند إليه استنادأ مـابمقدار الإذن ، ولا ربتتد إليه إلا ما فيه خير لا يخلو من من مصلحة وغاية






490
(") نمدّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظرأِ
وهذا معنى توله : هليجعل ما يلقي النيطان فتـنة للذين في تلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الرسول والنبي أي يفعل الشيطان كذا ليفعل الش كذا ومعناه أنه مسخر لله سبــانـانه لغرض المتحان العباد وفتنة أهل الثشك والجحود وغرورهم

 ,العناد منهم
 والمحخالفة وتوصيفه بالبعد توصيف له بحال موصرفه ، والمعنى : وإن الـظالمين -
 ومخخالفة بعيد صاحبها من الحق وأهله .



 ولا دليل على إرجاعه إلى القرآن

 لبطلان ما يلقيه الشثيطان فيؤمنوا به فتخخبت أي تلين وتخــع له قلوبهم

 الإلقَاء فتنة للذين تي قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم .
 الحت بن ربك هالخّ على حد توله : غورتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الس


الجزء السابع عشر

 ما نسل ليعلموا أن الأمر حقّ لأنه هاد يريد أن يهـيـيهم فيهنيهم بهـذا التعليم إلى صراط مستْتيم





 والمراد به في الآية على ما يعطيه سياق الآية الثالثّة يوم التقيامة

 ولا بخلفـ بعده يوما حتى يقضى فيه ما فات قبله .




 كونه بحيث لا ينفع معها حيلة ولا يفع بعدها تدا تداركُ لما فا فات قيبله



الأمر يومئذ نة وكون القوة يومئذ شَ وهكذا

ولسنا نعني به أن المر اد بالمدلك مثلًا في اللآية ظههور المدلك مجازاًاً بل نعني به أن

rqv OV - 00 سورة الحج ـ آية




القياس



 لحكمه تعالى
( بـحث روائي )

 رقلنه سيفاً .
وفيه كان المشركون يؤذون المسلمين . لا يـزان يجيء مشجوبج ومضـروب
 فإني لم أُؤمر بالْقَال حتى هاجر فأنزل الهُ عليه هذه الآية بالمدينة . وهي أول أول آية نزلت في القتال .



 'أشخاص من الأمة بأعيانهم وهو حكم عام .
ونظير الكلام جار في توله تعـلا
 البيان
وفيه في توله تعالى :
الجزء السابع عشر

نزلت في المهاجرين وجرت في آل محمد الذين أخر جوا من ديارهم وأُخيفوا


 المنكر
 قالا : البئر المعطلة الإمام الصامت والقصر المثـيد الإمام الناطق
 السجّزيّ في الإبانة والبيهقي في شـي
 الأعمى من تعمى بصيرته
وفي الكـافي بإسنــاده عن زرارة عن أبي جعفر بإنـذي في حـديث النبي الذي
 ويرى في المنام ويعاين الملك .

 بعض هذه الروايات في أبحاث النبوة في الجزء الثاني من الكتاب وفي الدر المنتور أخرج ابنن جرير وابن المنـنر وابن أبي حـي

 لسانه و女تلك الغرانيق العلى وإن شـفاعتهن لترتجى جا قالـوا : ما ذكـر آلهتنا بخخيـر قبل اليوم فسجد وسجدوا

 الشيطان فأنزل السَ هوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي . الأية أقول : الرواية مروية بطرق عديدة عن ابن عبـاس وجمع من التـابعين وقد صححها جماعة منهم الحافظ ابن حجر .
$r q q$ سورة الحج - آية ه - • 7







 والمُرسلين وهي توله : هووما أرسملنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيططان في أميتهه

 متز الحديث على ما فيه من تفصيل الواقعة ينطبت على هذه المععـنـرة ، ولا دليل العصيمة يجزّز مثل هذا الـّهو والغلط


 أرسلنا من رسول ولا نبي \$ الأية فيضعه في لســان النبي وذكره فيحسبهـ من كلام




 وبذلك يرتفع الاعتماد والوتــوق بكتاب الشا من كـل جهـة وتلغـو الرسـالة والـدلدعوة النبوية بالكلية جلّت ساحة الحق من ذلك .


الجزء السابع عشر








 تَكُمْ مَا فِفِ الْأَرْض



## (بـيـان )

الأيات تعقب الغرض السابق وتبين ثواب الذين هاجروا ئم قتلوا جهاداً في

 الآلية
وقد اختصًّت هذه الآيات بخصوصية لا توجد في جميع القـرآن الكريم إلا

 وأن الله لهـو خيـر الـرازقين العليم الحليم العفـوّ الغفـور اللسميـع البصيـر الكبيـر

اللطيف الخبيـر الغنيت الحميد الــرؤوف الـرحيم، ، ثم ذكـر في الآية التـاسعـة أنـه

 عشر ون اسماً من أسمائد اجتمعت في الآيات الثمان على ألطف وجه وأبلدعه


 وقد قيّد الهجرة بكونهـا في مبيل اله لأن المثــوبة إنمـا تترتب علـي العمل ، وإنما يكون العمل صالحا

 سببل السّ

 (1) إطلاق الرزق على نعم الجنة كما في قوله : الأحياء عند ربهم يرز
 بضـم الميم وفتح الحاء السم مكان من الإدخالل ، واحتمال كونـه مصدراً ميميـاً لا لا يناسبـ السياق تلك المناسبة

وتوصيف هذا المدخل وهو الجنة بقوله : ويرضونهي والرضا مطلّق ، دليل





 لأعدائهم الظالمين لهـم

الجزء اللسابع عشر

قوله تعالى : وذذلك ومن عاتب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الش

 المعاقب وإنما سمي عقاباً لأنه يأتي ععيب الفعل

 فعطف قوله : \$ابني عليه بـ بـم عليه .









 آخر الجزء السـادس من الكتاب .
والمعنى ـ على هنا ـ ومن عامل من عاقبه بغياً عليـه بمئل مــا عاقب نصـره



 عليه ، فينجيز له ذلك ولا يمنعه بالتحريم والحظر وبذلك يظهر أيضاً مناسبة ذكر وصف الحلم في آل آخر الآية السـابقة ـ إن اللد
 الذكر لا بحسبب الزمان .
$\varepsilon \cdot \varphi$




 (1) الأمورب)

 يفسد معنى الكلام ، وإرادة خصوص الجناية منه ـ كما فسّر - إرادة معنى لا دليـل عليه من جهة اللفظ .
 نصره تعالىى المظلوم على الظالم إذا قابله بالمججازاة على جنايتـه ثم بغية والـواقع ربما يتخلف عن ذلك .
وثالثاً : أن تـتال المشركين والجهـاد في سبيل الش من مصـانـاديق هذه الآيـة تـطعاً ، ولازم مـا ذكـر أن يكـون تـركـه بـالعفـــر عنهم أولى من نعله وهـو واضح الفساد .

توله تعالى : هوذلك بأن الها يولج الليل في الثهـار ويولـج النهار في الليـل


 يلج في شيء ثم اتساعها وشمول الليل

 أن يظهر أحد المضاذين والمتزاحمين على الألخر كما يولج الليل في النهــار ويولــج
 مهضوم الحق بعينه وما يسأله بلسان حاله في سمعه .

الجزءالسسابع عشر
وذكر في معنى الآية وجـوه أُخر غيـر منطبقـة على السياتق رأينـا الصفع عن ذكرها أولى
قوله تعالنى : باذلك بأن اله مو الحت وأن ما يدعـون من دونه هـو الباطـل


 وهي الأحنام باطل لا يشوبه حت فهو قادر على أن يتصرف في تكوين الألشياء وأن يحكـم لها وعليها بما شاء


 فافهم ذلك ، وإنما كان باطلًا إذ كان لا حقية له باستقالله

 السه وكل ما يركن إليه ظالم باغ من دونه باطل لا يقلر على شيء

 يعرضه زوال وموجودأ لا يمسْه عدم

 السماء ـ والممراد بها جهة العلو ـ وصيرورة الأرض بذلك متخضرةّ

 فيكون كذا لانه لطيف خبير وهو يشّهد بعموم تدرته
 الحميده ظاهره أنه خبـر بعد خبـر لأن فهو تتمـة النتعليل في الآيـة السـبــــة كأنـه

قيل : إن الث لطيف خبيـر مالـك لما في السمـاوات وما في الأرضٍ يتصـرّف في في ملكه كما يشاء بلطف وخبرة ، ويمكن أن يكون استنافاً يفيد تعليلُا باستقلاله
 تصرفاته بما هو غنيُ على الإطلاق وهي مح ذلك جلك جميلة نافعة يحمد عليها بما هـا هو حميذ على الإطلاق فمفاد الإِسمين معاً أنه تعالتى لا يفعل إلا ما هو نافـع لكّن لا يعود نفعه إليه بل إلى اللخلق أنفسـهم



 في السماء والأرض برّها وبحرها .
 بإذنه مما يسقط من الأحجار السماورية والصواعق ونحوها وقد ختم الآية بصفتي الرأفة والرحمة تتميمأ للنعمة وامتنانأً على الناس


 الأخرة يوم البعـت دون الحياة البرزخية
 الامتنان ولذا عقبها بقوله : أإن الإِنسان لكفوري

## ( بححث روائي )




$\qquad$
وفي المجمع في توله تعالى : أورمن عاقب بمثل ما عورقب بمه الآية روي

 كناشدهم المسلمون أن لا يقاتلومم في الثهـهر الحُرام فـأبوا فـأظفر الشّ المسلمين

أتول : ورواه في الدر المنئور عن ابن أبي حاتم عن مقـداتل وأثر الـضعف

 الجزء الثاني من الكتاب من الروايـات في تصة غبـد النة بن جحشـ وأصحابه ما ما يزيد في ضعف هذه الزواية

## * * *













$\varepsilon \cdot v$ VA - TV سورة الحج - آية









 وْنِعْمَ آلَّكِيرُ (VN) .

## (بيـيـن )


 الجهاد في الهة وبذلك تختم الــورة .




 لوحدة الشريعة وعموم النبوة .


الجزء السابع عشُر

 طاعة ولا مولوية لكن هذا النهي لما كان معتمدأ على الححجة لم يصر لغواً لا أئـر له
وهي صدر الآية

فكأن الكفار من أههل الكتاب أو المشركين لما رأوا من عبادات الإسِلام مـا
 جئت به ولا عهد به في الشُرائع السابقة ولو كان من شرائع النبوة لعـعـرفه المؤمنين من أمم اللأنباء الماضين ؟ فأجابِ الده سبحانه عن منازعتهم بما في الآية






 طب نفساً ولا تعبأ بمنازعتهم واشتغل بما أمرت به وهو اللدعوة إلى روبك ربك . وعلّل ذلك بقوله : وإنك لعلى هدى مستقيمبه وتوصيف النهدي بالاستقامة وهي وصف الصراط الذي إليه الهداية من المجاز العقلي


 حكم السّ من غير أن يشتغل بالمـجادلة معهم بمثل ما يـجادلون . وقيـل : المراد بقــوله : اورإن جـادلوك : الجدال في أمر الذبيحة والكسياق لا يساعد عليه

وقـوله : وأفـل اله أعلم بما تعملوني تـوطئة وتمهيـد إلى إرجـاعهم إلى
 يحكم بينكم يـوم القيـامــة فيمـا كتتم فيـه تتختلفـون وتخــــــالفــون الحق وأهله ـ
$\varepsilon \cdot q$

والاختلاف والتتخالف بمعنى كالاستباق والتسابق -

 بعض ما في السماء والأرض وهو يعلم جميع ما فيهما فهو يعلم بعملهمـم
 مثـت في كتاب فلا يزول ولا ينسى ولا يسهو فهـو محفوظ على مـا هـو عليـه حين
 محفوظ هين عليه


 حجة حتى يأخنذوها ويحتجوا بها ولا أن لها لهم به علمأ .

ينزل به سلطانأهُ لأن الإنسانْ قد يعلم أشتياء من غير حجة ودليل كالضروريات .


 يصدق على تنزيل البرهان على القّلوب .
 ليس لهم ناصر ينصرهم فيمنعهم من العذاب م


 للظالمين من نصيـر فليس لهم برهـان ولا علم ، وهذا من ألـطف الاحتجابجات القرآنية
 المنكـر يكادون يسـطونه النـخ المنكـر هصــدر ميمي بمغنى الإِنكــار ، والمـراد

اللجزء اللسابع عشر
بمعـرنة الإنكـار في وجوههم معـرفة أثـر الإنكار والكـراهـة ، و وهيسـطونه من
 عليه يسطو سـطوة وسطاعـة والإنسان مسـطر عليه ، واللسـطوة والبطثـــة بمعنى إنتهى
والمعنى : وإذا تتلى عليهم آيـاتنا والحال أنهـا واضـهــات الــدلالــة تعـرف وتشهد في وجوه الذٔين كفروأ أثر -الإنكار يقربون من أن يبطشا ويقرؤن عليهم آياتنا لما يأخذهم من الغيظ

 منه وتتقون أن تسمعوه أفاخبركم به لُّتقوه إن كنتم تتقون . وْــوله : والنـار وعدمـا الشا الذين كفـر وا وبنس المصير ج بيـان للشـر أي




 محاورات الحيوانـات والجمادات ومشـانهاتها ، وضرب المثـل نصبه ليتفكـــر فيه كخربب الخيمة ليسكن فيها .

وهذا المثل هو توله : وإن المذينّ تدعون من دون اله لن يخلقوأ ذبابـأ ولو
 آلهتهم شاهوا أن يخلقوا ذبابأ وهو أضعفـ الحبيوانات علات عندهم لم الم يقدروا عليه أبـدأ وإن يسلبهم الذباب شيثناً مما عليهم لا يستنقذوه بالانتزاع منه



\&


 ليخلق ويطلب ليستنقذ منه وفي مذه الجتلة بيان غاية ضتعفهم فانهم أضعفـ من أضعف ما ما يستضعفـ الناس من الحيوانات التي فيها شيء من الثشعور والقلدرة







 ينتهي الخلق والأمر وهو القائم بالإيجاد والتدبير

 دونه تعالئى







أرباباً يعبدونهـم دونه تعالى

قوله تعــلى : والشَ يصطفي من المـلانكة رسـلاً ومن الناس إن الشه سميـع

الجزء السابع عشر
بصير | الإصطفاء أخذ صفتوة الشيء وخالصته ، قال الـراغب : الإصطــاء تناول
 فاصطفاء اللّا تعالى من الملائكة رسلًا ومن الناس الختياره من بينهم من يصفو لنلك ويصلح
وهذه الآبة والتي بعدها تبينان وجوب جعل الرسالة وصفتها وصفة الرسل وهي
 هم ناسكوهِ لإنباثه عن الرسالة






 من الحاجة الفطرية إلى الهداية ويسمع بسمعه سؤالهم ذلك .

 القدس وفيهم الخبيث والطيب والطالح والصالح ، والرسول رسولالان رسول ملكي






 ملانكة الوحي : هورما نتزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنـاه(") الأية ،

عضr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V^ VA

وتوله : غلالا يظهر على غيبه أحـداً إلا من ارتضى من رسول فـلإنه يسلك من بين
 والأية ـ كها ترى ـ تنادي بأن ذكر علمه بما بين أيديهم وما خحلفهم للدلالـة على أنه تعالى مراتب للطريت الذي يسلكه الوحي فيما بينه وبين الناس حافظ لـه
 كل ذلك لأن حملة الوحي من الرسـل بعينه وبهشهلد منه يعلم مـا بين أيلـهـم ومـا خلفهم وهو بالمرصاد
ومن هنا يظهر أن المراد بمـا بين أيليهم مــو ما بينهم وبين من يؤدون إليسـ

 الله سبتحانه والجميع سانثرون من جانب الله اللى الناس فالوحي في مأمن إلهي منذ يصلر من ماحـه العظمة والكبريـاء إلى أن يبلغ النــاس ولازمه أنُ الـرســل معصـومـون في تلقي الـوحي ومعصـومـون في حفـــنـ ومعصومون في إبلاغه للناس
وقوله : ولإلّى الله ترجع الأْمورج في مقام التعليـل لعلمه بمـا بين أيليهم وما خلفهم آي كيف يخفى عليه شيء من ذلـك
 مملوكية ذاته له تعاليى فلا استفلال لa منه ولا خخفاء فيه له نافهم ذلك . توله تعالىى : وايا أيها الذين آمنوا اركعوا واسبحـدوا واعبلوا ربكم وانعلوا





وني الآية أمر بإجمال الشرائع الإسـلامية من عبادات وغيرها
 re : الأنفال (Y)

الجزء السـابع عشر

الجهـد واستفراغ الـوسع في هـدانعة العــو ، ويطلق في الأكــر على المــدافعـة
 كالششبطان النذي يضل الإنسان والنفس الألارة بالسوء وغير ذلك فيطلق اللفظ على مخالفة النفس في مواها والاجتـناب عن طاعة النـيطان في وســوسته ، وتـد سـمى



 وعلى ذلك فمعنى كون الجهاد فيه حق جهاده أن يكون متمـحضضاً في معنى الجهاد ويكون خالصاً لوجهه الكريم لا يشـاركه فيه غيره نظير تقوى الله حت تـــواه

وتوله : غهمـو اججتباكم ومـا جعل عليكم في الـدين من حرج


 سهلة سمحة ملة أبيهم إبراميم الحنيف الذي ألمان أسلم لربه

 .

 (7) آمنوا




$$
\begin{aligned}
& \text { ro: : إبر (0) } \\
& \text { |r|: : البقر (r) }
\end{aligned}
$$

> 19: العنكبوت (1)
> 7 : آ آل
> M : ( )

وفي امتنانه عليهم بذكر أنه سمامم المسلمين دلالة على قبوله تعالى إسلاههم .

 r

وتوله : زئفأقيوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالشَ) تفريع على جميع ما







 واعلم أن الذي أوردناه من معنى الاجتباء وكذا الإسـلام وغيره فيره في الأليـة هو اللذي ذكره جل المفسرين بالبناءعلى ظلامر الخطاب بيا أيها الذنين آمنـوا في صدر النكلام وشموله عامة المؤمنين وجميع الامية

 أحـاد معدودين من الأمـة دون الجميع قُطعأ ، وكـذا الكــلام في معنى الإسـلام والإعتصام ، والمعنى بحقيقته مراد في الكلام تطهاً .



ونظائره كييرة في القرآن .

الجزء السابع عشر

## ( بحث روائي )

 بديل بـن ورقاء وغيره من كفار خزاعة قالـوا للمسلمين : ما لكمبم تـأكلون ما قـلتّم ولا تأكلون ما قتل الهي يعنون الميتة أقول : سياق الآية لا يساعد عليه
وفي الكُـافي بإسنـاده عن عبد الـرحمن بياع الأنمـاط عن أبي عبد المه بيليّا تال : كانت قريس تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمّا المسك والعنبر ، وكان

 يستديرون عن يسارها بحيالهم إلى نسر ثم يلم يلبون فيقونـون : لبيك اللهـم لبيـك ، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تم لملكه وما ملك .
 والعنبر شيئاً إلا أكله ، وأنزل الهَ عز وجل : هِيا أيها الناس خـربـ مئل فاستمعوا له الآية


 في الدين من حرج فالحرج أشد من الضيت



 فمن صدّق يوم القيامة صدَّقناه ومن كذَبِ كذَّبناه
 هذا المعنى كثيرة ، وقد تقدم في ذيل الآية ما يتضح به معنى هذه الرو الروايات


 حرج

وفي التهنيب بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الد



أقول : وفي معناها روايات أُخـر تستشهلد بـالآية في رفـع الـحكم الحّرجي وفي التمسكك بالآية في الكحكم دلالة على صصحة ما قلمناه في فعنى الأية

 النسلام وسمّى أمتي المسسلمين ، وهو المؤمن وسمْى امتحي المؤمنين . ـ تـّ والحمد شَ

## فهرس بـعض المواضيـع <br> المبحوث عنها في هذا الجزء



