#  <br> <br> جُلْدَيْيَجْمَ 

 <br> <br> جُلْدَيْيَجْمَ}気
مuell

$$
(5) \angle T K-5|\angle \cdot+2=2| 1 \angle 4-911 \mid M
$$

Sex
(x) ROM N



で

تِّنِّيْ




نَاثِيرك



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

## 

電
ـاوُتها

Madrasah Arabia Islamia． P．O．Box 9786
Azaad Ville 1750 South Africa．
Tel：（011）413－2786

AL Farooq International Ltd．
1 Atkinson Street，
Leicester，LE5 3QA
Tel：（0116） 2537640

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



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

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { منصبونا 准 }
\end{aligned}
$$

：
4）



NQ …...


ar ...........................................................................................................
9凶 ………..........................
$9 \angle$ $\qquad$
91 $\qquad$
99 ( بَ
1.1 $\qquad$

1.1
1.15 $\qquad$ آتانهب: اورّ
$1 \cdot \Delta$ $\qquad$
1.4 $\qquad$
$11<-1 \cdot \wedge$ $\qquad$
$1 \cdot \wedge$ $\qquad$

1.9 $\qquad$
I! $\qquad$ شرل
III $\qquad$
٪لاكمَ|وراسكهج

IIr $\qquad$

110 $\qquad$ ها
110 $\qquad$
$\qquad$
IL $\qquad$ زوبّن
119 $\qquad$ تورتّ



$$
\begin{aligned}
& 10 \angle
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 10 \wedge
\end{aligned}
$$

（14）
IYT
观
$10 \cdot-14 \lambda$ $\qquad$
19（ K．
$\qquad$
$1 \angle 1$ $\qquad$
$r+r-1 \lambda$ ．
11. $\qquad$ ；
$1 \times 1$ $\qquad$ نـتُّ
iner $\qquad$
110 $\qquad$
$\qquad$
19．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
19r $\qquad$
192 $\qquad$
19 F $\qquad$
194 $\qquad$
r＊＊ $\qquad$
$r+1$ $\qquad$
$r+1$ $\qquad$ ．
$\qquad$
$r+r$ $\qquad$ مهاونت كمراتِ

$r<L$

$r \cdot 1$

701 $\qquad$

r. 9 $\qquad$
H.
,
تا
Mis-rir …................................................
rir $\qquad$

ris $\qquad$

$\qquad$
ris $\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
rro $\qquad$ خا خـف
$\qquad$
rre $\qquad$

rrs $\qquad$

$\qquad$
$\qquad$
rri $\qquad$

rrr $\qquad$
$\qquad$
rre
C تُتْ
rnas-rry $\qquad$ !ب! با
rry $\qquad$ ظلّ


rrL

$\qquad$
r" $\qquad$ تصاص كم
rer
سلمانك6;
rer $\qquad$

rer $\qquad$
rey $\qquad$ ! !
rm $\qquad$

rra
rar $\qquad$ , , rar ............................................. rar ......................................................................................................
ras $\qquad$


 ryi $\qquad$
ryr $\qquad$

rys $\qquad$

ryy $\qquad$ انگا $\qquad$
$\qquad$
r<r $\qquad$

$r<r$ $\qquad$
 $r<r$ $\qquad$

rLr $\qquad$
rLr $\qquad$
 r 26 $\qquad$
 M.




جُلْدَ


res $\qquad$
rar $\qquad$ تضاءبّووثقام：قيقت
$r a r$ $\qquad$ شكا تقام：حيت
ras
$r \Delta \Lambda$ $\qquad$
$r a 9$ $\qquad$
raq ……．．．．．．．．．．．．．．
r41 $\qquad$

rys C
Hyo

r40 26 人
为 ry2
rya $\qquad$ ！
rLr ………．．．．．．．．．．．．．．
Cro－r＜ar $\qquad$ ！

rar $\qquad$ اورانقلابرون大ا
$r \angle Q$ $\qquad$

ral $\qquad$ كِ كابِ
mar
rac $\qquad$
Mas
MAN
$\qquad$
بندرتجها جإبكروز
$\qquad$ جا جا
M1人 $\qquad$
rq． $\qquad$ ＂شهراءكروزك，



Kin


arL $\qquad$
ars $\qquad$ تيطانكاوزاواوران كاعلات
ars $\qquad$ مثراتككّتيم
$\Delta A+-\Delta C H$ $\qquad$ !اب؟ آ آ
arr $\qquad$

ara $\qquad$
ary $\qquad$

arn $\qquad$

arA $\qquad$


ara $\qquad$ سامرخصتكمكا
Q $\omega$. $\qquad$

$\Delta \Delta 1$ $\qquad$
 $\Delta \Delta r$ $\qquad$

$\Delta \Delta{ }^{\prime}$ $\qquad$

$\Delta \Delta \Lambda$ $\qquad$
$\Delta \Delta \Lambda$ $\qquad$


009 ..............................

$\Delta 1$ ……...........
DYF ...............................
QYA $\qquad$

DYA $\qquad$ زغ
DYY $\qquad$ سز
DYY $\qquad$ QHL $\qquad$ r-r-آواسبكام


我

QL. الوالقامكنيشكمكانتا
$\Delta \angle r$ $\qquad$

$\qquad$

QLr ……....
$\qquad$
QLY $\qquad$

Q<A $\qquad$

$0<\wedge$ $\qquad$

Q<Q

aqr-as. $\qquad$ !ب(
as. $\qquad$

qat

dar

ans


- $\wedge \omega$

- $\wedge \Delta$

QNY.
$\Delta \wedge \angle$ تقوّ i
$\Delta \wedge \angle$
Q9. $\qquad$ ; تّ تو
(必
$4 \Delta \omega-\Delta a \omega$ $\qquad$
$\Delta 9 \Delta$ $\qquad$ نـبپ
094 $\qquad$
-9А $\qquad$ صغاتنوت
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$


$4 \cdot \Delta$ $\qquad$
Y.4 $\qquad$
 وحكاروصرتيناورانكَقيقت
$4+1$ $\qquad$


41. $\qquad$ ورابثلا|ورنج تقك تيارى.
yir $\qquad$



- 





4rr $\qquad$

4rL $\qquad$

479 $\qquad$
$\qquad$
4rr $\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

- Ex





ب! ب
! ! ( ( ) ( ( ) و\% (
!ب (4) (4) آببابثرت



!ب (1•) عـبكابيان

!





 ب-





هو من أبواب تدبير المنزلهي


 ورياساتِ أولئك بريـاساتهمه، فأرجب ذلك أن لا يتعين تديبرُ المنازل إلا فى عادات العات العرب،
(r9-raq: (99:()

وأن نُعتر تللك الصور و والأثباح باعمانها.

קجم:ختير\%






 تابكّ

$$
\begin{aligned}
& \text { r-بـبـ } \\
& \text { منگّاوراس سِتّبا تيّ } \\
& \text { קرورتشزكاح }
\end{aligned}
$$

حي





 . Snd
 يم بی ع.:




تتّلّ (بوك) عبتقلقى) كممانتت



 ارؤرتر =





وه الخِطبة ومايتعلق بهاهيه






-     - 

مـن الإمـعـان فى الإحسان، ويُهُيِّجه إلى الزنان، ويُفسد عليه الأخلاق، وير قعه فى مهالكُ عظيمةٍ
من فساد ذات البين، فوجب إماطةُ هذا الححجاب．

 حيث أنه سببٌ لكثرة استفرا اغ المنى．



 عن سنتى فليس منى＂

 اعوجاجها، لاسلخُها عن مقتضياتها، وقد ذكرنا الا ذلك مستوعبا، فراجيع．
隹 كَ كَ



 3 $\hat{N}$ E

بات゙ا



 كקر: ك ك (

, ينراركوتو


 (



rr-r rr-r




 كنا



 6ا، ا\%
ورت كَ













وورتك وواورغوبيان
تليمكوازקصلاحيتاورثور عحبت





اونّل









الدنيا المر أةُ الصالحة"،

فاظظرُ بذات اللدين تُرِبَتُ يداك! "



لما يحجدون من قِبَّلِ أمهم.
[ب] ولحسبها: يعنى مفاخر آباءِ المر أة، فإن التزو ج فى الأشر افـ شرق وجاهُ
 [ـ] [لدينها: أى لعفتها عن المعاصى، وبُعدها عن الريب، وتقر بها إلى بارئها بالطاعات،



 وأرعاه على زرج فى ذات يده"
أقول: يستحب أن تكون المرأة من كُورُةٍ وقبيلة: عاداتُ نسائها حالحةٌ، فإن الناس معادنُ











 باوبور كشا，

تونرجا
 جالتَ ب：（الْ ） ＊＊保 فانرأل وبيال

隹


 （0）

 بإِهج



 (4) (4)




 ها



 *

$$
\hat{i}
$$



$$
\begin{aligned}
& \hat{*}
\end{aligned}
$$

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

.


 (笑





 C



 ب- ب-

(") ان انكّ


 , يّن اور.


تخジ ．




 طالتُنا
 ，


 ルा）

قول




 جكَ


 Ir
 ت息 ر
 با با ارويا ب-
إت راص ل


 9.




 لاتفعلوه تكن فتسة فى الأرض وفساد عريض"




النساء إلا من أكفائهن.

 تدبير المنزل الاصطحاب فـى خُلق حسن، وأن يكون ذلك الامصطحاب سببا لصالاح الدين. تر.جم:انق

لوَّ

 ا-باب" ح:

is
is
is

نامباركورت
ثـت隹




 حمی (
 كؤوت

 ال山َ


حك
[ر] قال صلى اللَ عليه وسلم:" الشئم فى المر أةو الدار والفرس"

 امر أة أن يُ يُ يح نفسَه بترك ت تزو جها، وإن كانت جميلة، أو ذات مات مال .

 ك家

نا نسا لنت:


3
C

 :
 ك


 ب化 ك



[4] والـحكــمة تـحكــمـ بـيثـار البكر بعد أن تكون عاقلة بالغة، فإنها أرضى باليسير لقلة

 كالألواح المنقوشة، لايكاد يئثر فيهن التأديب، اللهم! ! إذا كان تدبير المنزل لاينتظم إلا بذات التجربِة، كما ذكره جابر بن عبد الشَ رضى الشَ عنهما.







is
يامن6

安

(


 - -



 － －ا ا ا اوراك

－のロルート
ا r C ． ．



 ＂
［［ بـ قـال صلى اللهُ عليه وسلم：＂إذا خطب أحدُ كم المرأةَ：فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى
 أقول：：السببب فى استحباب النظر إلى المخططوبة：أن يكون التُزوُ جُ على رُوِيَّة، وأن يكون

 وشره قبل ولوجه．


厂َ

 ع بو، 府
 لت

N tे $\hat{y}$

نز
حميش－رول الش ＂華




 كُ ك كات －




 ；ا＂مك


[1 [1] وقـال صلى اللّعليه وسلم:" إن المر أة تُقْبِل فى صورة شيطان، وتُّبر فى صورة شيطان: إذا


!!لى النساء يهيجها، وهو قوله عليه السلام:" المر أة تُقبل فى صور الشي الشيطان"، إلخ.
 فإنه يز داد حينا فحينا فى قلبه، حتى يملكّك، ويتصر في في فيه فيه.


وصعود بخاره إلى الدماغ . وتدبير انتقاصه: استفر اغ تلك الأوعية.
 والشيئُ إذا عولج قبل تمكنه زال بأدنى سعى.
تُحم:وانحَ
is
is
is
تيامچپپ



 , ب-ان مطالم طلاتك كمانهتك وج



相 ！ ，
［1［1 ］قال صلى الله عليه وسلم：＂لايخطُب الر جل على خططبة أخيه، حتى ينكِح أو يترك＂




لها ماقدر لها＂
أقول：السر فيـه：أن طلب طلاقها التضابٌ عليها، وسعّى فى إبطال معيشتها؛ ومن أعظم أسباب


واحد معيشته بما يَسُر الله له، من غير أن يسسعى فى إزالة معيشة الآخر．


＊＊

 ك选
 ：

C و و
－＂ ．䍝號

ا إ
 كـ症居 －ب ， ح户 ；；



$$
\underline{6 j}-3!<
$$




子！

الت
 ＂范居
 －
مارموبة,

ورة الزوراتي ，
 بي隹 إِّ اك


 رونابح مَاظهر منها

 كإِّ
 ＂
 －Ex



 الؤليا



艮
－
 زيورئناها زيركا

حم تشاهطاحبت
 — （）
（
 ف相 لؤّيون 工


 كو كا



原 ب- با



 ( $1 \cdot+$ ( حريث-
(

 شيطان

و"ر 6برّ




＂納









ن




 ，





 －5010
\$\$ ذكر العوراتهي





الحاجات، فشر ع النبى صلى اللّ عليه وسلم وجوهًا من الستر :

 أقول: معناه: اسْتشرف حِزِبُ، أو هو كناية عن تَهَهِئئ أسباب الفتّة.



حو انجككن"






 ورخَص للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن.




الُمُغيباتِ، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدمد"
 رجلا -إلا الزو جان.
قال صلى الله عليه وسلم:" لاينظر الر جل إلى عورة الر جل، ولا المرأة إلى عورة المر أة"،

 أصول الارتفاقات، لابد منها.




كأنه ينظر إليها"



 المختنَّثِ من البيوت.
;جم:ج ك كَّ كابا ك تبن كَا تُقس, ك كريإجا多
« ك
 روز6准







 －． اورنيز ： ——
 ك كو
 ورت ع－ 6 زا



تتورتزنوبـنكوج


 2

 جك -

- ح. —药 ا



 اروان ک ع

ك ك
 "化







 البتو
 ．身 －
隹 ث夫t
6





 نروت
واعلم：أن ستر العورة－أعنى الأعضاء التى يحصل العار بانكشافها بين الناس فى العادات


 العورة، لاحاجة إلى الا ستدلال فى ذلك．


 وأقربُ من قوانتّن الشرع ع.

 ;"






$\hat{s}$
ज
A




 حريث (r)
 (r|1ん*



，ووركمج－رـت الشا（1：



م>ونوزم



 ب ك كـ，



 －2
 وتت وr


اهِ نكرپّى
حبيش


ب㥩


 " ذ








病





＂
尾









 البقاء بمنزلة الإنشاء．
 ＂أفعمياوان أنتما؟ ألستُمُما تُبصرانه؟＂،
أقول：السر فى ذلك：أن النساء يرغبن فى الر جال كما يرغب الر الر جال فيهن． ［0］وقــل حـلـى الله عليه وسلم لفاطمة رضى اللهُ عنها：＂إنه ليس عليكِ بأس، إنما هو أبوكِ وغلامُكِك＂


لسيّدته فيه، لحقارته عندها، ويعسُر التستر التر بينهما．
 أحـد أسبـاب قطـع الـطـمـع، وطـولُ الـصحجبة يكون سببَ قلة النشاط، وعسرِ التستر ، وعدمِ الالتفات؛ فذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دو الستر الستر عن غيرهم، واللهد أعلم． تُجم：（1） －和

，
 كو،اوري！ （r）اورجبش（r）

 －ロ゙レ （4）اور يـتام اوصانسكارمبيلو



 كلامه وعمله：جاركركنا：．．．．．．．．．．．الستر ：أى أقله وأخفه．


ن6ّ
حم：


 مي＊


 هج حكورتِ大ان زا

 پا؟ ا ا


ن6 حكنا
 اوليأكط C
البت يجا

 اجازت لزّنزورى
 —


[1] قال صلى الله عليه وسلم:"لانكاح إلا بولى"






 قلةُ الحياء، و اقتضابُ على الأولياء، وعدمُ اكتر اثِ لهم. وأيضًا :يجب أن يميّز النكاح من السُّفاح بالتشهير، وأحقُّ التشهير أن يحضُرْ ها أولياؤها وقـال صـلى اللّ عـليه وسلم:" لاتُنكح الثيب حتى تُستأمر ، ولا البكر حتى تُستأذنا وا وإذنها الصموت"، وفى رواية:" البكر يستأذنها أبوها" "
 ولأن حارً العقد وقارَّ راجعان إليها. والاستئمار : طـلبُ أن تكون هـى الآمرة صريحأَ والا الاسئذان: طـلبُ أن تأذنَ، ولا تمنع، وأدناه السكوت. وإنما المراد استيذان البكر البالغة، دون الصغيرة كيف؛ ولار أى لها وقد ورّ ؤج أبو بكر الصديق رضى اللهُ عنه عائشةّ رضى اللّهنها من رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، وهى بنتُ ست سنين.

 6امطر پانكا .

 (ت)和
 .


جِلْدَ



 - - "



مريث

 اوران ع ع ا - موق

[ [ ق قال صلى اللهُ عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر "

 على إذن مو لاه.
 بِإِنْ أُهُلْهِنَّهِ

$\hat{*}$
E
Es


行

ك كَ

 أعـمـالنا، من يهده الله فلا مضلً له، ومن يضلله فلا مادى له، وأشهـد أن لا إله إلا الشا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.



位





 "
 مونا



 -8 20

ای．


＂تُ＂ بك بـ بانـان اطاءتواجب ب－اورو？وبا ك ك（


 عُ

اورآ ك，
 آ تي


 ت我 با


－2
نيز

 - －
 ب．
 ك尾

 （ $10 \times$＊
 （








 وجو دُه فى النكاح، ليتّميز من الْسَفَاح．








 2 آ آ كا
 קق～



相
 －层 － －



is $\hat{3}$ is






تش تُ：تا大亏
 كـ

 فأ⿰㇒⿻土一⿰丿⺄⿱㇒⿱中⿰㇀丶冂木 ك عانُ غلط قاكَمتامبوبا


 لايـكـادون يتر كـونهـا فى النكاح الصحيح الذى أبقاه النبى صلى الله عليه وسلم من الأنكحة


 ＝（r）




 צ＇
 بادى الر أى، بحيث لايبقى لأحد فيه كلام ولانخفاء．



 ， है is is
＂
的尾

（ 1 （机
 ＂ ا
 ！ الو
 ＂•常





和

 و＂：تی：
（الق）（ان ع－نبّ
L


2 S ，光 人 ：！



 تور
［0］و كان صلى الهُ عليه وسلم قد رخص فـى المتعة أيامًا، ثم نهى عنها．



 وأما النهى عنها：فلارتفا ع تلك الحاجة فى غالب الأوقات الاتي الطات وأيضًا：ففى جَريان الرسم به：
 فـلا يُــدرى ماذا تصنع؟ وضبطُ العدة فى النكاح الصحـيح－الـذـى بناؤُه على التأبيد－فـى غاية

داعيتهم قضاءُ شهورة الفرج
وأيضًا：فإن من الأمر اللذى يتميز بها النكاحُحن السفاح الترطينّ على الدعاونة الدائمة، وأن كان الأصلُ فيه قطُع المنازعة فيها على أعين الناس ．










产湤 ك）

 －比：

 اورأنكاسل أنهـ

ن大
رول الشَ ：为仿


 ＝程
 ． ，
 －ب
 265 \％




 －

وبح





ت大
＂ ب．

莹


 حم

يتئَ
هنون
البتِ绪








 6ال ب－ان C

～
زا今ال يوياناسن 6 اورحيث يلر，

اوا




ایكثپ



乏

 ع要












نوعا من التوطين.



 صلى الله عليه وسلم وجوبَ المهر كما كان.


 ولو خاتمَا من حديد" وقال صلى الله عليه وسلم:" من أعطى فى صَداق ام امر أته مل كُ كفه ستويقًا

 لكان أولا كم بها نبى الله صلى اللهُ عليه وسلم" الحديث الها



عليه الناس فى زمانه صلى الله عليه وسلم، و كذلك أكثر الناس بعده، اللهم！！！لا ناس＂：أغنياؤُهمه
بمنزلة الملوك على على الأسرئة．



 كا
 ， ，
 الپ地

〔 كزَ ．




〔 C انتابر


 is

קثتف

 تنصّ

"
范 ب

 , و9راضابط -
 : تيك

تيراضابط－طات＝ ？
 مناتشات ع Kل
 ， انصورت6 ． \＆\＆
 ك ك
｜r会 ارشاراًا 6 الك
地的： ＝＝

 ——＂に كَ



 اجنتّا,

نـي


 .


 ,





الموتُ؛ وبالطلاق يرتفع الأمر وينفسخ، وهو شِبْهُ الر دو والاجقالة.

 فبان سمى لها شيئا، ودخل بها، فلها المهر كاملاء، سواء مات عات عنها أو طلقّها: لأنه تم له سبا سبب


وإن ســـى لهـا، ولـم يـدخـلـ بها، ومابت عنها، فلها المهر كاملاك :لأنه بالموت تقر الأمر،
وعدم الدخول غير ضارّ، والحالة هذه، لأنه بسبب سماوى الها
 شِبُهان: شِبّة بالحْطُبة من غير نكاح، وشِبْةٌ بالنكاح التام.




 ولا التسمية، فقُّرُ دون ذلك بالمتعة．
 ， S 66 حلميت 6
 ع



 （䊎）我

 C


 －

 （2）
 صوتع＿ ب

之地 طاتركى ب）（قا


s

和



若



يا，بی＂



 :
 يرغب فيه ويطلب كما ترغب وتطلب الأموال، فجاز أن يقوم مقامها.



 .

 ب- ب -


 - \%


 " $-\therefore$ -

جُلْدَلَّنَجَمَ
إلّ
 L ك ك كا

 فأَه:



[9] و كان الناس يعتادون الوليمة قبل الدنورل بها، وفى ذلك مصالحُ كيريرة:

 بها على أعين الناس .




المنزل، لاسيها فى أول اجتماعهم.

 الشح، إلى غير ذلك من الفو ائد والمصالح.
 والآحسـان: وجـب أن يُبـقيهـا الـنبى صـلى اللّعليه وسلم، ويرغّب فيها، ويحتُّ عليها، ويعمل هو بها


；جم：إرنا
 ب\％عَ ك أتُمول ا．اتُظا原
 بارتّت،
 ？




 ，



ث3
玄

$$
\hat{z}
$$





حريث (r) (rr|<
 :



 ثا ثا

 وو ك

فأَاه
 , كوتُولك
 ب-اوركت



 لـلناس : وجب أن يؤمر أولئك أن يُجيبوه إلى طعامه؛ فإن كان صائما ولم يطعم فلا بأس بذلك،

فإنه حصلت الإشاعةُ المقصردة．

—
 كَ ． ——岂居 ي！

is
 －
 －نا جا


 ،




غان ك






 ذلك فى الأعـاجـم حتـى أنسـاهـمـ ذكـرَ الآخرة- وجب أن أن يكون فـى الشر ع ناهيةّ عن ذلك، وإظهارُ نفرة عنه.

 بدلَ ناهية.
$\Delta$
هناذ توالىوتوتول
 ك ك

希







 T T T ا T



 البابُ، وأحسنُ ما يُنهى به أن لايؤ كلي طعامُمه. [بّ با وقـال صلى اللهُ عليه وسلم:" إذا اجتمع داعيان فأجب أقر بهما باباً، وإن سبق أحدهما فأجب الذنى سبق"




جنؤرتِ

 (






عق


中ا المحرَّمات）






 عزّرجلًّ أمر المحرمات على ماكان، وسجَّل عليهم فِيما كانوا تهارنوا فيه．


3

$$
\begin{aligned}
& 3 \\
& \text { is } \\
& \text { تُ }
\end{aligned}
$$

荡



ما



 تو
 ك بج
 آپ آنّ
 ؛.

 كارواز

ا- ا- ورت


 ورت كز, ورت كم






والأصل فى التحريم أمور:
 الـحـاجات من الجانبين، على الوجه الطبيعى دون الصناعى: فإنه لولم تلجر السا السنة بقطع الطمع

 وينظر إلى محاسنها ليلّا ونهارًا؟




احتياجهن إلى من يخاصم عنهن.



بيُينت ذلك عائشةُ رضى اللهعنها. وهــا الارتباط عـلى الوجـه الطبيـى واقع بين الر جال والأمهات، والبنات، والأخوات،

والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت


 -8 -
 انكاط

 ها ر"リ
 \& ورتّ S p
 ال الوان كَ
 . .


وور ا-ّب!:رضاوت



 (




——



U ا U

تَ
行
．
中




فهى أم بعد الأم، وأولاذها إخوة بعد الاخخوة.




 يُحمل على النسب، وهو قوله صلى الشَ عليه وسلم：＂يَحْرُمُم من الرُّضَاعة ما يحرُمُم من الوِّادة＂،



〔这





学


ماكر


ك

 بونّ ب－ ，وپ夫




 ＊＊
 طورپ: ) (rIC< ( Иا ل中


 "

رجوعكياجا
, تُما ل كز

的
 6-بب








بنكىレا

اورثي仿

اوروبو
 المولو د، وتر كيبِ هُيُكَله: وجب أن يُ يُعتبر فى الإرضا ضاع شيئان:

 مما يُقرأ من القرآن. أما التقدير : فـلأنه لما كانِ المان المعنى موجودًا فـى الكثير ، دون القليل، وجب عند التشريع أن


 الكثرة المعتدٍ بها، المؤثرِة فى بـدن الإنسان.



 المَصَّةُ والمصتان، ولا تحرم الإملاجة والإملاجتانتان"




 الأمعاء، فقى المُّدُي، و كان قِبل الفطام＂
；

：
 كل كَ كَّ تقرك كا：





乏 ，＂， \％
（


 ，






 أموال



N
3
s

 ك ك 6, الن


 كآص之 ك

كنا اورنّ فُّنْ
准 -


 والمر أةِ وعمتِهِا، والمرأةِ وخالتها؟
وقـد اعتبر النبى صلى اللّ عليه وسلم هذا الأصلَ قَ تحر يم إلجمع بين بنتِ النبى صلى الشا


 بين المر أة وعمتها"، الحديكَ على وجه المسألة. تج جم:ا:ورازا ارونْ



E之, (ا,

ك ك
 , ريان

N is $\star$


 - -

2
2
-

-
تَّ تِّنورتُ
 اورحت

 ك كا


وأيلجوان نت

 -
ب世

فا"ه: :يكلط ק :
 - -

ومنها : الـــصصاهرة: فبإنـه لورجـرت السـنةُ بيـن الناس أن يكون للأم رغبةٌ فى زو ج بنتها،



 من الجانبين متنازعة، فكان أمرها بمنز لة الأمهات والبنات، أو بمنزل لألة الأختين．
 ا，ائ⿰亻⿱丶⿻工二又
 كَ 6اتاكاجاءْ



st
is
is

ثز


宊
 ＂ور



كَؤَمْنّ



 وإن. حاضـتُ حاض معهها. وصاحب الاثنتين بين جمرتّين. وصاحبُ الثلاثة ضيفٌ كلً ليلة. وصاحبُ




 بين أوريارها

 اوراطایث ,

居

تّقرازوواجكَمَّبی
 كا كا



كوَقوالشوت： انقابنّ



 ك ـ

－范
＂隹





为
 جبتُـح





药
 ورتِ

位
 اور ترْواتِن كا全之年行的化 انگّ












寝





 ن6ا
 كع之线
 קز

 اورنّ E L行



 is E is

 ～

－•

差


ك这 ورةالبترة آيتا لا لا
 ثمطت يـب
 ニ ع ．
得 صورت

 آثا ？ الخ＂ازنورى
 عن

 －








 الفسادُ، فمن حق هذا: أن يُرَخَّصَ فيه، ولا يشلدَد كتشديد سائر أخوات ات المسألة.

is
$\hat{s}$
is
ساوّانب:


$-\angle \sqrt{6}$

化 ا-تلالك ב ? !


之 ث6 اورزنا

 \%



 ،

 اوريجا
之


كلك = غْ
 اوربرآزار ملمانورت كوبا حكنّ






وعدمُ إمكان ذبٌ الطامع فيها هو أصل الزنا
 يتعاملونها، كالا ستِبْضا عو وغيرِه، على ما بينتهُ عائشةُ رضى اللهُ عنها．
 وعدمِ طَوْلِ الحرة：خَفً الفسادُ، و كانت الضرورةُ، والضروراتُ تبيح المحظوراتِ．
大施



 ك ك ，ك茥 عزا

 تونار届
 $\Delta$ As is


 - －気
原 ص化 ب－اورجبُوت






（ ， － －ا
",


 با طور多
 ب
－2 ا






مانعٌ من الازدحام عليها، ووقوعُها فى سهمهن مخصص لها لها بها بها









بامر أة أبيه: أن يؤتى برأسه.






 ازوطا
ورت



 اورجبز6اتكگّ ?
 اورهباتانم ح.位


ب-!
آوابِماتُّت
شتوت
ב !ِّ











 گ.


- ا







 ك كى اوربيوى


 إليه أشدًّ نهى.
وكـان أعظُمُ أسبابِ النسل، وأكثرُها وجودًا، وأفضاها إليه، وأحثُّها عليه: هو شهوةُ الفرج،




الشه مـن الـجانبين؛ وتأَنُّك الر جال أقبحُ الخصال ؛ و كذلك جريان الر سم بقطع أعضاءِ التناسل،
 الـنسـل، فـنهـى الـنبى صـلى اللم عليه وسلم عن كل ذلك، قال：＂لاتأتو ا النساء فى أدبارهن＂ وقال ：＂ملعون من أتى امر أته فى دبرها＂، وكذلك نهى عن الخّصاء و التبتل فى أحاذيئ كثيرة．


 ان إت゙ $\hat{s}$
is
is

＂ورةالبترة آيتrrm

 ，范 ニ اوري！





 تعمقات اليهرد، فكان من حقه أن يُنسِخ．

تحبح:وانحَ

s
is
is
\%.لكاكماورانكאجج

صو ( 1 ( 1 M
 6, كت میی ناباً


 Lإت كَ تإبا





كاب الأقضية، باب القضاء فى أمهات الأرلاد)
 يوبا



;ؤ

[٪ [٪ وسئل رسول الشَ صلى اللهُ عليه وسلم عن العزل؟ فقال : ماعليكم ألاً تفعلوا، مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كائنة!"



 إتيان الدبر من تغيير خلق الله، ولا الإعراض من التعرض للنسل

 أن يبسط ذلك السبب الضعيف حتى يفيد الفائدة التامُةُ، فالإنسان إذا قارب الإنز اله، وأراد أن


"ر.حـ:

 ت
 ( نزـ
 ارثار:"
 ا
人
 الجزا:فكياك
 -
$\hat{*}$

حي

 حريث (r) (r) ( ينجّ ك

 ك ك




 ",



آبٍ









 ا, اربان كِ
 با با

 "









رازفاثكر كا










الدواعى يُعِدُ النفسَ لتُشُّحُ الألو ان الظلمانية فيها.






 - = 気

工安


"


اتانق بـ
و"
שتر


وال:

 كرـن



ع
 تـ







إفر اطو وتفريط، فر اعتِ الملةُ المصطفوية التو سط، فقال:" اصنعوا كلَّ شئئ إلا النكاح"




 وعلى الو جهين: هو سلُّ الدواعى.
 رِبُجْمَعَع عليه، وَسِرُّ الكفارة ما ذا ذكرنا مراراراً.





L—!
حقوتِ قِوجـت
زوجّن بيارنتاطكا انيميت



 ج准


 ك ك

 ،اكيو，
 －كاكوبكا
لوَّ （\＄حقوق الزوجيةه



 شر حه وبيانه．





يُرَغَبَ فى هذه الخصال، ويُحِتَّ عليها．


جُلْدَ
5
 تَيب:كلُّ ارتباط بتراب<،اور لايمكن إلخذج-
$\hat{y}$
E
s

حريث , ئى


 تپ
 ها بُكا وورک!













 المامكاوبا الن كتو"



إلا بالصبر على اعو جاجهن /ها
 C

 آيتكّ"

 (i)
 تقيمه كسرتَه، وإن تر كتَه لم يزل أعورج"








 *

$$
\hat{J}
$$

is






 ع عيا:

 آخَرُ يُستطاب منها، ويُتحمل سوءُ عشر تها لذلك.

 ا ا
 -范
$\qquad$

مريث－－رول الشَ

 كاء和
 ，

حجة الرد اع، فى حديث جابر الطريل）
之 عِئ⿰亻⿱丶⿻工二又 ，ناحت
结





 الأرض على شيم واحد، ولذلك إنما أمر أمرُّ مطلقًا． ；ج．







A

（rrm4（
保大院 إِّن با







 الملانكُةُ حتى تُصبح＂،




 إليها لعنُ الملانكة على كل من سعى فى إفسادها.
 لاكَّع جالة باقوا صورتي苂



 ورجدج



باوج
 الشّتالأكوَن

 .
 تقاُكّكت

يحجها اله: فالغيرة فى الرُبية، وأما التى يُيُضضها الله: فالغيرة فى غير رِبية"،

والضِيق من غير موجب,


N
is
is

ورت كنثوزكاعلاجاورانكى وج
, ورة| الناء آيات







 ا
 ", "促

 كچإرط
 -265
,
ا
 ك.

 ;)


$$
-<=-1,6
$$




 كرانـکレا



 , القحب




 [ب] وبالمال: : حيث أنفق عليها رزقَّها وكسوتها



 النفقة وغيرها ما يرَيان من المصلحة وذلك: لأن إقـامة البيية على ما يـجر ى بين الزو جين موتنعة، فلا أحقً من أن يجعل الأمر إلى أقر ب الناس إليهما وأشفقِهم عليهما.

ترجـ : نر,之
共
 ; ناكهن .
 اوريـبات الَ











 is

认
3

ا－بيويلنيّنا انصان

込

 كرئيناسكَمانغ
 \％\％أ⿰亻⿱丶⿻工二又 ＂

厂


 كركماقةّا،
r-r
,
 ، ونق ب-

 ح6:

 ,


! !



 ع


仿 -
 فلا بد أن يُتعرص الشُرعُ لها، ويَبحتُعنها:


 قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا كانت عند الر جل امر أتان، فلم يعدل بينهما، جاء

يومُ القيامة وشِقُه ساقطّ "
أقول: قد مر أن المجازاة إنما تظهر فى صورة العمل، فلان نُعيده.






 ينكح ذواتَ عددٍ من النساء.





隹

 ك

苑
is
$\hat{3}$
认
 －艮



 رب：يبات

 ！ ＂～
 راغب



-
 ,وت اقون تُ

定 - وال :



 2 6ام مَ ب، ك ك ك
اوري!





 نرْ فأَ0:ا
; ;





 أقام عندها ثالثا، ثم قسم.
أقول :السر فى هـذا: أنـه لايـجوز أن يضيّق فى هذا الباب كلُ التضييق، فإنه لايطيقه أكثرُ



 يز يد فيقتحم فى الجور . وأيضا : فــمـن الـــصـلـحة الـــــتبرة: تأليفُ قلب الجديدة، وإكر امُها، ولا يحضل إلا بأن يستـأثر ، وهـو إيماءُ قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى اللهُ عنها:" ليس لكِ على أهلكِ
 وأمـا كسـرُ قـلب القديمة: فقد عولج بـجر يان السنة بالز يادة للجديدة؛ فإنه إذا جرت السـة


 والبكـرُ: الـرغبةُ فيها أتم، والحاجةُ إلى تاليف قلبها أكثرُ ، فَجْعِلَ قدرُّها السبعُ، وقدرُ الثيب الثلاث.


ك كيا لآتالُ
 －隹 － إزالفَ

 بـ،








6．
ح家 $\qquad$ حريث）

 قل ق



- بـ
 كا

اروثامصاحبكا

 بإكاكَ , رؤن
[ [ ا [ و كان صلى اللهُ عليه وسلم يُقُسِمُ بينهن، وإذا أراد سفرًا أقر ع بين نسائه.






is
访






之



 -



انتياذتهوبا ت芦 نكا الها
اورانتا مخياكَا اورنّا يُّو
 اورو كاتט كا








 اكيطاقكملميت

 اوراحمثلا









[1 [1 [1أُعتقت بريرةُ، وكان زوجها عبداُ، فنخيرها رسول الله صلى الله عليهو وسلم، فاختارت نفسها
 إلا أن تَرُّىَى به.
 كان أمرُها بيدها وجب ملاحظةُ رضاها



 فلا أحقَّ من القِربان، إذ هو فائدة الملك، والشيمُ اللّى يُقصد منه، والأمرُ الذى يتم به، واللهُ أعلم.
 "ورتكا "ورق






为




طانقّ
طلاتّغروتاوركثّتطلاتّزرابيان



(rr•*

之
-
 ,


 ,
 ع عيَ











 ק




اورؤرت


با:

[1] قــال رسـول اللهح صـلـى اللهُ عـليـه وسلم:" أيما امرأةٍ سألتُ زوجها طلاقاً، من غير بأس ، فحر امٌ عليها رائحة الجنة" وقال صلى اللهُ عليه وسلم:" أبغضُ الحلال إلى اللهُ الطلاقَ"


 إلى أن يُكثروا الطلاق والنكاح؟ ولا فرقَ بينهم وبين الزُّاة من جهة ما ير جع إلى نفو سهـه و وإن

"لعن اللَ الذوَّاقين والذوَّاقات"




هذا النظم؟

 لنفسه إن وقع الفر اق، وفى ذلك مالايخفى





 بك بورت
 نوّ كمز:

 اورنيز:

 ك居 ,位
 —


كَ كج-










"敬



(




[ [٪ قـال صـلى الله عـليه وسلم:" ’رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى
حتى ييلُغَ، وعن المعتوه حتى يعقِلَ "

لها؛ والنائمُ والصبى والمعتوه بمعزلٍ عن معرفة تلك ألمصالح.

زبروّتكطلاتواتٌن،و غنكوج







 ＂ورّ



（404： فأَه：طاتِّمْ ع ع ك

 هي ，，
夫丷天
，


［［ب］قال صلى اللهُ عليه وسلم：＂لاطلاقِ ولا عَتَّق فى إغلاقٍ＂معناه：فى إكر اهٍ． اعلم：أن السبب فى هدرِ طلاق المكره شيئان：




 بالإكر اه．ونظيره：ما ذكرنا فـى قوله صلى الله عليه وسلم：＂القاتل لايرث＂

 كونَ
 ニ


$\hat{k}$ \＆
范

حريث（1）－رول الشَ（1） ث6．



 اوران كَ جه يـب




 ; ;


"
 الام اكِ

居 -
 الشـ كيون


[ [ء] وقال صلى الله عليه وسلم:" لاطلاق فيما لايملك"، وقال عليه السلام:" لاطلاق قبل النكاح"



رجنىطا يقووبي
 "ني






和

طاقيتّثن بيمحورrو نكّوج

 نرْتُنیِ
 , ,




وور


ايك:انی

 ,
 -


反
:وك゙


 تيّركهج -

 [0] و كـان أهـل الجاهلية يطلِّقُون ويُر اجعون إلى متى شاء وا، و كان فى ذلك من الإضر ار

 العُسيلة بالنكاح.







ذلك، فهور حقيقةُ الرضا




تُجه：اورابل جابليتطات واك ت ，
 ك ？
 طاتَ ب－اورور．工场

 ＂مكن بڭ


 اورتّن طاقو


俉



 أن يصبر على ذُل وإرغام أنفِ الذى لامز يد عليه( سندى)
3 $\hat{3}$ $\hat{s}$


 رفاءكطز " ت程 ع
 - مقصرؤتوبا
عالدكرن،كرا غوا




 -
 ＂程



 مناقضةٌ لفائدة التحديد．
［v］ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحْلَلِ له．

 ازدحامٍ على الموطوء ة، من غير أن يدخل فلى تضاعيف المعاونة：نُهى عنه．




（2）（㘳



$\hat{\omega}$
$\star$
A


 －気
 "ي،

 7.



 (
 ك ك




范
 ,




 - = 50


位 |ور.


 , واورى ,

發
 تِّم


 عرونونزت اوري!
 كيونَ




اوال انجاطك

 " , اياتا
 قال,


 ن, نم لِ
 !ات







أن يطلقها فليطلقُها طاهرُ اقبل آن يمسَّها"،


 $-515$

داعية: يتـوقف تهــيـبُ الـنفس على إهمالها، وتركُ اتباعها، وقد يشتتبهُ الأمران على كثير من






 ذلك مناقضةٌ للحد الذى ضر به الله فى محكم كتابه من ثلا الثاثة قروء. وإنما أمر أن يكون الطلاڤ فى الطهر قبل أن يَمَمُّهَا للمعنيسن:
أحلهما: بقاء الرغبة الطبيعية فيها، فإنه بالجما عا تفتر سَورة الرئ الرغبة.
وثانيهما: أن يكون ذلك أبعدُ من اشتباه النسب


 طات


 !






با
 اورآ

"
2
$\hat{3}$
is


 " اولارو















 ب<انى

 با
 ,



- ب
[9] و وإنما أمر اللةّ تعالى بإشهاد شاهدين على الطالاق لمعنيين: أحدهما: الاهتمامُ بأمر الفروج، لـُلايكون نظمُ تدبير الْمنزل، ولا فَكُّه، إلا على أعين النا الناس.




 فى التحريم الدغلَّظ.

ترجم.



خلع ظظهار،ايلاءاورلعانكطبيان




 با با ع ع

 ! ! :
اكا


;





 آلـ





 واعتبر الـنبئُ صلى اللهع عليه وسلم هذا المعنى فى اللعان، حيث قال " إن كنتَ صدقتَ عليها





s
3
طهاراورای كـمتعقاتكىمكّت

 ك

 .








 يإ冖巾
 ك
 حو










 بك 1.

كا كم وياب6 2







 المكلَّف فى صدره. وأمـا كونُ هذا القول زُورُا : فــلأن الـزورجة ليسـت بـأم حقيقةُ، ولا بينهما مشـابهـة أو



الأرض، إن كان إنشاءً



 مالِ يُشَحَحُ به، أو من جههة مقاساةِ جو عِ وعَطَشٍ مُمُرِّيْن.
ترجم:اوران بئ راز يـ
 تولكوا若


厂َ

 اگكي！

 ！ ك组 ．قاصريّU

 ك ك ك





3 is
＊

－ورة البقر Tآيات كما

 ع عح⿻二丨䒑

 －＝8
为


 نكَ
 ك ك ك - قركّ
 ك,






التسريح بالإحسان، أو الإمساك بالمعروف؛ وقيل: يقع الطالاق، ولا يُرُقف

 والنصفُ يُعُدُ ملةٌ كثيرةً.


 (这


 بی＂㬵
is
ज


 ح كَ
之场 ；ايا：＂
 أهو نزرورو！

 L
 نارن






ايك：توان دج

(



اورجنات
此

隹 （ع）اورثومת，
, رور?
 ك كـ


 －طلوب ب＜

ط居人 اكيكا ＂ا，


كيونك



 ورت







 جا

 ا لu




 ,
 عُوَيمر الُعْجُلانى، وهالال بن أمية.
 إلى الكُهَان، كما كان فى قصة هند بند بنت عتبة. فلما جاء الإسلام:








 هــهن المعارضات، وتارةً يستنبط حكمَه مما أنزل الله عليه من القواعد الكلية، فيقول:" اليبية،


$$
\begin{aligned}
& \text { ظُهرى من الحد، ثم أنز ل اللّ تعالى آيةً اللعان. } \\
& \text { والأصل فيه: أنه: }
\end{aligned}
$$



 وجرت السنة: أن تُذَكُرَّرَ المر أُة: تحقيقا للمقصود من الأيمان.


 الإقدام على مثل هذه المعاملة.



之

 هو ＂，大院 ك ثَ

 ． اورنّ ثُّ \ll（？ نا




 ب＂


اورينتج جارى،ونَ


 ثخ.











عدتكابيان
-ططتع تعكمكت
هـ

تك
 كْ


 , وروّ
之和



 اورن دئورت



هوة
 اعلم : أن العـلـدة كانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، و كانت مما لايكادون يتر كونه، ركان فيها مصالحُ كثيرة:



المرعية فى باب الاستبراء.
 بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنز لة لَعِبِ الصبيان، ينتظم، ثم يُفَكُ فُ السِّ الساعة.

 تَجْدُ لتربُصها بالاُ، وتُقَاسِى لها عناءُ.



 ان انی
 كنصوياتي


 , ياباتا
 ، اتي

is

 تِّا






وج
إن





 بالا
 ج云

家




 ，تُتوتُتُ بجب

 （ 二） ورتو

 ＂

-



 اوران كَعت, ونعّل
 طورپ




 اوران
 هرترنات





 بظا:





 L



 اورور

 ك كاتّ تق,


 ك ك



属

تي


 (rraq* (r)



 ع عريا يـدت وال

.

 "偣


 ,
 ? كؤرتک


جِلْدِلَّنَجَمَمَ


 (و) اورانورت 6- 6-




وعدة المطلقة: ثلالثة قروء، فقيل: هى الأطهار ، وقيل : هى الحيض :

 وعلى أنها حيض: فالحيض هو الأصل فى معرفة عدم الحمل .


 والمتوفى عنها زوجها :تتربص أربعةً أشهر وعشُرًا. ويجب عليها الإحداد فى هذه المدة، وذلك لوجوه:



من الجانبين، وهيجانُها فى مثل هذه الحا الحالة مفسدةٌ عظيمة.


 معونةُ فَ جمع ما افترق من شَمُلِهـها.

ولذلك اختلف العلماءُ فى المطلقة ثلاثا: هل تتزينُ أم لا؟ فمن ناظرٍ إلى الحكمة، ومن ناظرٍ إلى عموم لفظ المطلقة.


 يعرفه كل من يرى.




 لايمتد إليه الطهر غالبًا، أو دائمُا.



 جه:



 وا光 ニ
 -




 , المكات بَ


 , , 6) اليكّ






जै

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



(rFMA
 $-s$ 80
" ب؟ بوَّ ,










با با,


 ᄃ كنف.



 ح家






"يكابتروميڤU
" بها با



 شايهِ
 باب大



أورل: السر فى الاستبراء: معر فُّة براءة الر حم، وأن لا تختلطَ الأنسابُ


 وقوله عليه السلام:" كيف يستخلدمه" إلخ:


 التباس أحكام الشُر عفى الولد: نَّهُ عنب، واللّه أعلمَ.

ورت كانْون کواسط
11

نسبكالمبت
نبجى هنا

 وورى! .
 - "





اعلم: أن الـنسـب أحدُ الأمور التى جُبل على محافظتها البشُرُ، فلن ترى إنسانا فى إقليه من





من جبلتهم؟ ومبنى شرائع اللّعلى إبقاء هذه المقاصد التى تجرى مُجْرَى الجبلة، وتجرى فيّها


وجب أن يَبحث الششار ع عن النسب
 ك كـ

 رزالت، إيكَ آل
 <
 بي ب ب ت ,


تصحيح: تجرى مجرى ططوءيبتج ث
is
is

 - "


 - Ex

 ；；آثَ
وللـعاهر الحجر ：زانى



范










 ，وورَ اجج：توز


 اليالث夫夫丷厂

鹪
!
ان كا




!


 وذلك: لأن مـن الــمصالح الضرورية التى لايمكن بقاءُ بنى نوع ع الإنسان إلا بها: انحصاصَ


 أريد معنى الخيية، كما يقال: بيده التر اب، وبيده الحجر .



 قال فى قصة اللعان:" إن كذبتَ عليها فهو أبعلُ لك"، وإليه الإشارةُ فى قوله:" وللعاهر الحجر" " إن أريد معنى الر جم بالحجارة.
 توانينور-


اوروه！ ك 6


 ا ا
 ，
 ع，屋
 كؤَ尼



3

 بك， ت夫 تُ： كر تبّ ＊

 R

 ! !



 نعبتّه، وإساء ةٌ معه. وأيضًا : فإن النصرة والمعاونة لابد منها فى نظام الحى والمدينة، ولو فُتح باب الانتفاء من الأب لُأهملتُ هذه المصلحةُ، ولاَ خْتَلَطَتُ أنسابُ القبائل.
 "ر,

is ज

H


 ع


حو -

布



,







نب

 ب- بز وقـال صـلـى الله عـليه وسلم:" أيما امر أة أدخلتُ على قوم، من ليس منهمه، فليست من اللّ فـى


على رءوس الخلالق"




جُلْدَلْنَّهَمَمَ


 الدائم، والعارِ الباقى طَول الدهر.

 ثملحتوبال








3

$$
\begin{gathered}
\stackrel{\rightharpoonup}{3} \\
\text { تقيقكمكتي }
\end{gathered}
$$

*خط
 اوران


 ثنُ

,
-

居 - ب



الق







, ونو! "حْ
 . كِ


 . - =




النبى صلى الله عليه وسلم، وعمل بها، ورغُب الناس فيها:
فمن تلك الدصالح
التلُطُُّنُ بإشاعة نسب الولد، إذلا بد من إشاعته، ليلا يقالَ فيه: مالايحبه؛ ولايَحْسُسُ أن يدور
فى السكك، فينادِى: أنه وُلد لى ولثّا فتعين التلطِّ بمثل ذلك.

ومنها : أن الـنصارى كانوا إذا وُلد لهم وللّد صبغوه بماء أصفر ، يسمونه المُعُمْوُدِية، و كانوا



الولد حنيفيا، تابعا لملة إبر اهيم وإسماعيل عليهما السلام.




 السلام، وفى ذلك تحريكُ سلسلةِ الإحسان والانقياد، كما ذكرنا فى السعى بين الصفا والمروة المِّ
 ק

 ?


 c位人 ك．


这
 اورت بإن كنا



 ：
$\hat{*}$
$\Delta$

 كا كا
 صيث ， $-5$

جا جأور:

 ين يول: ت

- ك
, وתركّ
 اورجاورزت


 -

قــل صـلـى اللهُ عـليـه وسـلـم:" مع الغلام عقيقة، فأَهر يقوا عنه دمُا، وأَميطرا عنه الأذى" وقال

أقول :أما سببُ الأمر بالعقيقة فقد ذكرنا وا وأما تخصيص اليوم السابع الياع

أول الأمر ، فلايكلَّفون حينئذ بما يُضاعِف شغلَهِم.


وأما إماطة الأذى: فللتشبه بالحاج، وقد ذكرنا.
وأما التسمية: فلأن الطفل قبل ذلك لايحتا ج أن يسمى.



 （MOD＊
 انقك，

 2上之准
 آتب－اوركن اورسا





 وأمـا تخصيص الفضة：فـلأن الـذهـب أغلى، ولا يجده إلا غنى، وسائر المتاع ليس له بال بزنة شَعر المولود．

 ثرفالنْ

2

 is $\omega$






 ع عاق.


نزورى


 تخ تُ: آروربمريا لر لى عزيا

 أقول : السـر فى ذلك: مـا ذكـرنــا فـى الـعقيقة من المصلحة الملية: فإن الأذان من شعائر

الإسـلام، وأعـلام الدين المحمدى، ثم لابد من تخصيص المولود بذلك الأذان، ولا يكون إلا بأن يُصَوُتَ به فى أُذنه．
 أول نشأته، حتى ورد فى الحديث أن استهالالَه لذلك． قال صلى الله عليه وسلم：＂عن الغلام شاتان، وعن الجار بت شاة＂،
 الذُكر انَ أنفُعُ لهم من الإناث، فناسب زيادةَ الشكرك ، وزيادةَ التنويه به．


is さै
is
ان





 و＂رك وج： تشابـا
？

 جوبج كيون بِ؟

 مُماورام：
 ان اناهو －草

قال صلى الله عليه وسلم：＂أحب الأسماء إلى الله عبد اللهُ وعبد الر حمن＂






 الناس أولعوا بتسـمية أو لادهـم بــأسـماء أسلافهم المعظَّمين عندهم، و كاد يكون ذلك تنويها بالدين، وبمنز لة الإقرار بأنه من أهله．

多． ＂当
 ， 1 F
，كِّ
 ， is
ثu

$$
\stackrel{\star}{*}
$$

ح：




 ，





3
3
B
㞖宛 6 ．

ب（ ．اورثشارت عی，多

 پا

ك共

انران كاج





这
.
 ！！边


务此 －
 اوروروو غ
 تيرا




號 . هوتها م -

 "و,







 فيها، فكان العدلُ أن تكون كفايتُها عليه.




ألناس به، وأعلمهم بسريرتها

 لا تلائمة، ونحوِ ذلك من الأسباب: فلا جناح فيه، ويجب عند ذلك إيفاءُ الحق من الجانبين.
湤
 ا, اران


 ثخول
 , 6امطرپرإقا




 نا-

.
ק
( ( \| /
تُ تُ:



居




,




عليه وسلم بسط رداءَ ن لمرضِعِه إكر امُا لها





 . " L L :



夜

حير-


 ع ارزنكاثوارى
.
 , (مال
 (na:Tr




ات اك大ا كج!اتقابل




躬

 ,




وقالت هندٌ: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطينى، إلا أن آخذ من ماله بغير إذنه، فقال صلى الله عليه وسلم:" خذى ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف"

 قال صلى الله عليه وسلم:" مُروا أولادكم بالصاةل" الحايث؛ وقا وقد مر سره فيما سبق.
 يُنُرُ إلى الأرفقَ بالولد ووالديه، ولا ينظر إلى من يريد المضارَّة، ولا يلتفت إلى المصلحة، فإِن

الحسد والضّرَارَ غيرُ مُتَّبُع



أقول : وذلك: لأن الأم أهـدى لـلـِحضانة، وأرفق به؛ فإذا نكحتُ كانت كالمملو كة تحتَه،
وإنما هو أجنبى لا يُحسن إليه.





 "ملحتى צ צ




بحاونت عماتب

 هو اروربت, ورو
 اورماونت كارونّورج -
 - - 500

実 ك كا، جنا，

باب عيادة المريض）


 －
（寿 ，


（ت）
r



 E
目

 ，إبا？










－بك

隹





 ع
— اوردا
（豕2



 م～
 (rraran
حـيث- ریل


 على مرتبة واحدة، بل له مراتبُ: يختلف باختتلافها البر والصلةُ:

 الـجــــائز ، وإجـابة الدعوة، وتشميت العاطس" وفى رواية: ستّة: السادسة:" إذا استنصحك
 فى ذلك: أن هذه الخمس، أو الست: خفيفةُ المؤنِّ، مورثةٌ للألفة.


 وسلم:" من ملك ذَارَحِّمِ مَحْرَمُ فهو حر "، كبابِ الديات


 أما الأول: : فقــل صـلى الشَ عليه وسلم:" للمملوك طعامُه، و كسوتُه، ولا يُكُلَّف من العمل إلا ما يُطيت"
وذلك: أنه مشغول بخخدمته عن الاكتساب، فو جب أن تكونَ كفايتهُ عليه. وقال صلى الله عليه وسلم:" من قذف مملو كَه، وهو برىءّ مْما قال: : جُلد يومَ القيامة"، وقال
 أقول: وذلك: أن إفساد ملكه عليه مَّجَرَّةٌ عن أن يفعل ما فعل.










 ك范 ．هطب تم كیا

 م م
$\hat{s}$
s



 ． تيا تـ，

صيث-


 "

;אرקچمكآزاوאکوج





امولركآزاوككوکج
ميث- رول الشَ
(rrar*


.مها گْكرمتتكوج.


 كابانكوزظر ب-




[1] قال صلى الهُ عليه وسلم:" من أَعتق رقبةُ مسلمةً: أَعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار" "











عبدٍ أبقَ فقد برئتُّ منه الْلِّمُّةُ،




بَ ( ثالمَكاشَ


انإبَ بَ ي "

 توط
 9-انـ


وأعظمُ ذلك كـلـهـه حرمةُ حق الو اللين؛؛ قال صلى اللهُ عليه وسلم:" من أكبر الكبائر عقوق الوالدين"


 بالمغفرة، واللّأعلم.

.


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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { باب (4) جاكبكان }
\end{aligned}
$$



تكّ
20


ك ك






",
اورنب
.

اعلم : أنهـ يـجـبـ أن يكرون فى جماعة المسلمين خليفةّ، لمصالحَ لاتتم إلا بر جورده، وهى كثيرة جدُّا، يجمَعُها صنفان:

$-5 \sqrt{5010} 0$

「
 وثانيهـما: ما يرجع إلى الملة: وذلك: أن تنويةَ دينِ الإسلام على سائر الئر الأديان، لا يُتُصور إلا




 الحدود، وباب القضاء، وباب الجهاد.

 .

 (1): اتّ اتْ
 ما>ت , الونكز


 تن:اكا 6





-     - 

وو"رى!
 اورجْ يُّا

"




















程
(C




 .



حرورك

 كِ كِ
ثـمْ وقعــت الـحـاجةُ إلى ضبـط كـليـاتِ هـذه الأبـواب، وتركِ الجزئيات إلى رأى الأئمة،
ورُحِيُّتِهم بالجماعة خيرّا، وذلك لو جوه:




احتجاجهم عليه إليها.









فإن اختلافهم فى الفرو ع أخفُ من اختالافهم فى الأصول.


وبالجملة : فـلايــــكن أن يفوّض الأمر بالكلية إلى أولى أنفس شهورية أو سبعية، ولا يمكن



 -事 " .位
 بك



 ب-اوريحت




 6, اصول
 ב ! " لـلـ لـ

 6لـن



خلافتّكابيان



 ,

 -


厂َ
ب－ ב，层

 نارون اكا








 اروزالت

 كوجّأزيتو




这

 ,


 نالا
 انجاموיقى C




 -
 ;人



 ان ک, النا
 آَّوان وصف: ظيفت لمان،
， ；；； الن 6號
 ， E 6，كوتا ． اروكأثق مُ ما
 6ا كا


寝

 （6）
居

 （
 ك．كاوت
 ك





 （r －－

 （ 6 （


要 الخحلافة





三人


والملة المصطفوية اعتبرت فى خلافة النبوة أمورزا أخرى:


 ومنها: كونه من قر يش. قال النبى صلى الله عليه وسلم:" الإئمة من قر يش"




 بالشر ائع والتمسك بها. وأيضًا: فإنه يجب:
 لانسب له يراه الناس حقيرًا ذليلًا



 لقريش: هم أوسط العرب نسبًا وداراً إلخ.

 إ كا


 أهور 之 ، 2 ،亡

 ا-المامهم
 فيفر بك

 - ك



 اور> بجكجالشكَج
 ك ك ـ
 ك;

 $\hat{*}$ is


：

我

之 ＂

＂，


： ＂，尼






وإنما لم يُشترط كونُنه هاشميا－مثئلا－لو جهين：

 المطلب رضى الهُ عنه.


 تـجتـــع فيه الشُروط، وكان فى غيرها؛ ولهذه العلة ذهب الفقهاءُ إلى المنع عن اشتراطِ اطِ كون الُمُسُلَمْ فيه من قرية صغيرة، وجوزوا كونهَ من قرية كبيرة.
 "促 - .





 عهمجازكمزن is * is



* *ا




الشُعنى ظلانتا سلمانوكا
 ق


 بوبو，范
 ك
 عرانما－
 ط ط بَّ
隹


中
 ارتكابحام ع；



وتنعقد الخلافة بو جوه:
 ونصيحةّ للمسلمين، كما انعقدت خلالفةٌ أبى بكر رضى رضى اللهُ عنه.

 [؛ [أو استيلاء رجلٍ جامع للشُروط على الناس، وتسلُّطِه عليهم، كسائر الخلفاء بعدَ خلافة النبوة.







is is
$\hat{*}$



 ارتكابن
 ع

 ，



（ㄴT4 ニ～～
 كا كاكرك， ，

勧





 الجهاد فى سبيل الهُ．




 و



is
$\hat{\Delta}$
is
ا"يمركا اطاوتوعدماطاوت
 !


 .
 اورباباول E S צ كا ك - ك


< ${ }_{6}$ los?
 با بأبا
(ry|l
 اورؤصال كط عرانیت كا; ليا - =2

侕

 ب－ （相 ，



ك隹
لمت



 ，



（rリヘレニ تخ تُ شا
 －
 يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة＂، - Enn


 اللا، وأنـه ليـس نــأتـبُ رسـول الله صـلـى اللهُ عليه وسلم؛ ولذلك قال عليه السلام：＂ومن يُطع الأميرَ فقد أطاعنى، ومن يعصِ الأميرُ فقد عصانى＂
 الهو وعدل：فإن له بذلك أجرُّ؛ و وإن قال بغيره فِإن عليه منه＂



الجماعةَ شبرُا، فيموتُ، إلا مات مِيتّةُ جاهليةَ،



أَشْبَّة الجاهلِيةَ

يجد ر ائحة الجنة＂،
أقول ：لــمـا كان نصب الخلخيفة لمصالح：وجب أن ئن يؤمر الخليفة بايفاء هذه المصالح، كما

קجمـ：（1）جبا
 آ ناز أ⿰亻⿱丶⿻工二又 ي！

之
(r)|وروه!


كَم,
3
s
今


 لـا ائقم حبانت



كـ






 , كى،1 ب:


رورانكونونت بـ

 - 2 ا


(\%)


 (و) (LUXURY) توع
 " (r (a) (
 الـقضـاء فـى كـل نـاحية: وجـب بــعـُـُ العمال والقضاة؛ ولما كان أولئك مشغغو لين بأمر من

 وشُغِلُتُ بأمر المسلمين، فسيأكل آلَ أبى بكر من هذا المال ، ويَحْرِ



جِلْدِثَنَجَبَمَ
بـغير حق، فـلهـمـ النـــار يـوم الـقيامة"، وقال صلى اللهُ عليه وسلم:" من استعملناه على عمل،

 المصلحة المقصو دةَ، ويفتح بابَ المفاسد. وقال صلى اللهعليه وسلم:" لانستعمل من طلب العملَ "ِ أقول: وذلك: لأنه قلما يخلو طلبُه من داعية نفسانية.





فليكتسب مسكنا"،

 العامل، ولايرغَب فيها.



 عالّكاطاءت бم





$r-!$





 اوري! ا أضا بان



هِ
اعلم: أن من أعظم المقاصد التى قُصدتُ ببعئة الأنبياء عليهم السلام: دفعَ المظالم من بين


 عن أن يفعلوا ذلك مرةً أخرى.
 قَطعَ الطرف كاستهالك المالِ؛ وإن الدواعى التى تنبعث منها هذه المظالم لها ما مر اتب: فسن


فأعظُمُ المظالم القتلُ، وهو أكبر الكبائر ، أجمع عليه أهل الملل قاطبتُهم؛ وذلك: لأنه طاعةُ
 بُنيانِ الل، ومناقضةُ مأراد الحقُ فى عباده من انتشار نوع ع الإنسان.
 لا لاروأَك ط حو
 E
تز
آوكمباتاب،
*
 تُّ

ربا حـ


 كم
 . ب ب-

 - En

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

康

والقتلُ على ثلاثة أقسام：عمد، وخطأ، وشبِبُه عمد：

 شُجرةُ فأصابه، فمات．








 ＂尼


 لتّ （ز） إِّ － ＂勆

جُلْدَ
 is ふ is
تقّ بحك بيان

برة｜الناءآيت
 عزابرئ＂
＂隹
 هِ


 قاكنمانُ
（r）



 ج空屎



「行
ا••苼 اوروريا：ت كيا كياتْن تونْ
 （得 كنار








 فى مسألة العمد．
之秋
 is ＊ ＊

تصاص


 ورتئز ".

 آيتكاط
吾隹




 بـان ک
 ثا ثالف لِ 6



ثلف


 ولُنُـَاعِفَّ الحِرَاحَحَ



 درجة واحدة من الحُكم، لايُقَضًّلُ أحدهما على الآخر ، لا القتلُ مكانَه ألبتة.






 ونو اكيك دج


 is A
is
;






 اذتّالـ


اوراب كَ جج يب كث
列

 كَم
 اورـلمان -






 -



-
 با با با,

(rr:A



(

 باء قق گ
(r
 "ن اورريا

ذكر حديث عمرو بن حزّمُمى العقول)





 ＂

تصان טین اورايا我 ， نبايتنرورك

ثــم أُبتـت السنةُ：أن المسلم لايُقتل بالكافر ، وأن الحر لايُقتل بالعبد؛ والذكر يُقتل بالألنثى：

 وسرِّه：أن القياس فيه مختلف：





المقاصَّةِ فى الدية．


 وزجرُا عن مثله．
وقال صلى اللّ عليه وسلم：＂لا يُقتل مسلم بكافر＂ أقول：والسـر فَى ذلك：أن الــمقصودَ الأعظمَ فى الشر ع تنويهُ الملة الحنيفية، ولا يحصل


تج جـ:







F حي " جا 2،اورיيت 6اراوهك ثوكت(;)
 , ك.
 ,
is s
s
!

میث

 ر品 (rr<r*



جُلْدَتَنَجَبَمْ
， ，وكا

会


，و，
 كو كوكَ


وقال صلى اللهُ عليه وسلم：＂لايُقاد الو الد بالولد＂

 ［ب］أو كان لمعنى أباح قتلَّه．
وليست دلالةُ هذه أقلًّ من دلالةِ استعمال مالا يَقْتُلُ غالبًا ：على أنه لم يقصُد إزهاقِ الروح
 ＜
 وا ر ノ
 （6） A
$\hat{*}$



 , يت بَا -واونُ




 , و"ركروايت:مراح"


造 $r$ *) r. ا, ارْr




 تمايز ا فى الصفة، أو أنه لافرق بينه وبينه فی الذهب والفين الفضة.

واختلفت الروايةُ فَى الدية المعلُّظةٍ





وأربعون خَلِفَةُ، وما صالحوا عليه فهو لهمَ"

 وفى هذين القسمين إنما تجب الدية على العاقلة، فى ثلانث سنين.



 بيان لِخَلِفِةِ، أو بدل منه.








"אَ צوارشك


 . وج يـ كَ كَ آ程

اورو
 ورجتَ




に ل
ولما كانت هذه الأنوا عمختلفةً المر اتب، رُوعى فى ذلك التخفيفُ والتغليظُ من وجوه:





 مقصصوذّ، والتسـاهلُ من القاتل فى مشل هذا الأمر العظيم ذنبُ، يُستحق التضييق عليه، ثم لما

عليهم، أشاء وا أم أبُوا.
وإنما تعين هذا لدعنييِن:

المبالغ، فكان أحقُّ ما يو جب عليهم عن ذى رحمهم: مايكون الو الو اجب فيه التِ التخفيفُ عليه.



تلك أن يعئن لهم ذلك.
 ذكرنا من معنى التخفيف.

 با با جاء ثميمنا
 بсا اورئير ح عـيت

 " با با ?


,
 ك (,
 is

$\hat{s}$
,
,

 اورالكَ يجقراثثا צجبامبدק تُبرالمطب ن,
( ( 4 ?
 ,



 ? 2

 ,



 ，

اؤ⿰丬⿳⿻コ一冖又丶
 ＂تَ屋 ，و！ －




 （t）


والأصل فى الدية：أنها تجب أن تكون مالأُ عظيما، يغلبُهم وينقصٍ من مالهمه ، ويجدون له

 فلما رأى عبد المطلب أنهم لاينز جرون بهـا بلُّغها إلى مائة، وأبقاها البنى صلى الله عليه وسلم
 - －
 الفضة اتنى عشر ألف درهم، ومن البقر مائتى بقرة، ومن الششاء ألفى شاة.



لايجدون لأقل منه بالأ.




بعيران، أو بعير وشيئ فى أكثر القبائل عند استواء حالهم.


 وأهلً رعي، وهم أهل البدو ، لايُجاوزُمم حالُ الأكثرين.

 ,
 "㳯 اوْوٌ با




层


 اور: اروجبا

 (\%)


隹 مانّ ب-اوربارت
*
كظارة: كمكمت
 با بن)

 6 2

 0.



 بينه وبين الهُ تعالى.
 يإطام) كا ثي ثيانْ

 is

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

حي:


ثر





 كلم, ك, كارْ "م ورةالبٌ






 الر二 （A1：اتواجبك（A） تي
 －


 ت苞




 ＂．




行




الدصلحة الككلية، ظُنا أنه منها، فضنبط بثلاث：


［［［ و الثيب الز انى ：لأن الـز نـا مـن أكبر الكبائر فَى جميع الأديان، وهو من أصلِ ما تقتضيها
 مـوطوء تـه كســائر البهـائم، إلا أن الالنسان استر جب أن يُعلم ما به إصلا ح النظام فيما بينهـم

فوجب عليهم ذلك．
 وأمـا مـاسـوى هؤ لاء الثلاثل：مما ذهبت إليه الأمة، مثلُ الصائل، ومثلُ المحارب، من من غير أن
 تُمـ

 جا

居
尾戗，
 ט

 ط

كم

$$
\hat{s}
$$

is
is
قَامدكَمَتاوران6هبب

 LLا, ك
 اوركها: تُنبا يإِّ تا


ك كيانك,

浣 .



 ب ب

" C تّ


 ك ك ك
尼 - اوراگ

 احنا
 بك


 -*


واعلم: :أنـه كان أهل الجاهلية يحكمون بالقسامة، و كان أولُ من قضى بها أبو طالب، كما




فقضى بها النبى صلى اللهُ عليه وسلم، وأَبْتَهَهَا واختلف الفقهاءُ فَى العلة التى تُدار عليه القسامة




ونحوه، وهذا مأخوذ من قصة القسامة التى قضىى بها أبو طالب.



 , ؤ

 الي< تول ※
 *تق ع: ?
I
$\omega$
is
;
 ,




"
б6;
,


-
فا
 -
اوراحنا: عن: , رج; ل...

 ,
艮 أهو اوران كَج , اریى
 -

قال صلى اللهُ عليه وسلم:" ديةُ الكافر نعامـ دية المسلم"


 أن تخفف ديته.

 كم ب
 is ts
is
كُثن ثيّبُروواجبتو نكَوج

(




وقضى صلى الشه عليه وسلم فى الإماص بِعْرَة: عبد أو أمةً.
اعلم: أن الجنين فيه وجهان:







Uル

3
is
T
زنول عاحطاماورانكمكَتين


共

荡 تصمكا آ آكَاتقا



，اتقكاقصا ，
 تص كا ك＜ك共



جُلْدَنَّهَبَمَ

اولووم_ زغ

 , ع لؤل צع,

 ب-اورو" با تا بی، . تقركرفن
 با پورى, ,
( 1 (


آوكى,



 اورعامورپ



 اتح


尾


كمفَّث (ز)

 ( - .r
 ~-
 , رديانثt

 صيث - رول الشَ




وأما التعدَى على أطر اف الإنسان: فحكمه مبنى على أصول:

أحلدها : أن مـاكـان منها عمدَا ففيه القصاص، إلا أن يكون القصصاص فيه مُفضيا إلى الهـلى الهلاك،



 يُخاف منه الهلاكُ، وجاء عن بعض التابعين: لطمةَ بلطمة، وقَرُحَةٌ بقر صة.


 بدنه طول الدهر، فإنه يجب فيها الدية كاملةُ




 وفى الصلب الدية، وفى العينين الدية"، وقال عليه السلام:" فى العقل الدية"،
 وفى اليد الواحلة نصفُ الدية؛ وما كان إتلافا لِعُشُرِها - كأصبع من أصابع اليدين أو الر جلين
ـــــــهيه عُشر الدية؛ وفى كل سِنٌ نصفُ عُشر الدية.

 نصفَ عُشر الدية.



الدية، ولا ينبغى أن يُهُدَرَ ولا يُجعل بيازائه شيئِ



الحساب، وإنما يُبنى الأمر فى الشر ائع على السهام المعلوم مقدارُها عند الحاسب وغيره

 الدية؛ لأن الثلث يُقدر به مادون النصف

 أقول ：والسبـب：أن الــمـنـافـع الخاصةَ بكل عضو عضو لُمَّا صعب ضبطُها：و وجب أن يدار الحكمُ على الأسامى والنو ع．
 ك كمزغنول تصا ان ان 首悉共
انقا
 （ ．


 \＃\＃


涂
；
㢄

尾症 ，
 يت
药






 ，



 البتز



\% ث\%

حرثي بي:
 - ك.0.

 مي


(院)
صم


 نیّ
 آفت بوت ر ورا را را U

 كان..





 عليه وسلم.


 ففقأتَ عينه: ماكان عليك من جناح"


 مالكها، و كذلك إذا وقع فى البئر ، أو انطبق عليه المعدِنٍ.
 عكا病


( + (r) " \#!

تا تميا رول بيا اتتياط．بتنا


〔（

 رول — ＂据


 ＂ينى


 ح －Wジ～
＇ؤ











$$
\hat{x}
$$






 - الي



ز"نغصبك غرايكناصمزاكراز

حي


 $-s=$

!
غصبوباريت كنمانطظابط
مي ( (
 بح

 : واجب

 ك




昆
 ,


تخ "ֹ:

 التافـ هن هوم


泥
隹
 اولا,
 بك
 عن . اورولدز الز اتة



وأما التعدى على أمو ال الناس: فأقسام: غصبّ، وإتالاف، وسرِقِّ، ونْهُبْ أما السرقة والنهب فستعرفهـها.




ثلاثةِ دراهر تو جبه.



القيامة من سبع أرضين"


[ [٪ وقال صلى اللهُ عليه وسلم:"على اليد ما أخذتُ"




 بمثلِ أولاده.

 ك كإِّ ,

 چاناواجبك





层


اولا
is
$\hat{s}$
E
 (raca







 تإِ وج :




？
路
令

 ，و＂رَّهج：اور． و زن ات الّوU ک جا


 －بّ

 جانب الضررُ والجَوُرُ؛ فِاذا وجدَ متاعَه عند رجل رجل：

 بذلك عن نفسه．
［ب］وربــما يكون السارق والغاصبُ وُكَّلَ بعضَ الناس باليعع، لئلايؤ اخذذ هو ولا البائع، وفى ذلك فتح باب ضياع حقوق الناس ．




البانع، فيسكت على خيبة.
 فوتُ حاجته.

 المتعلَّق بها، إذا قامت البينة، وارتفع الإشكال؛ وعلى هذا القياس ينبغى أن تُعتبر القضايا.

 ** *)

苂


 اوران كَجَهكا L1

"
 ا الـ


گ
 پ
تصحيح: قوله: والعين تُحبس في الحق المتعلق بها ططبوءيّل والعين تُحبس فى العين المتعلق به大قا ال
 ث
is
is
م







 "

 ب-الن نوْ


 بك



[0] وقضـى صـلـى الله عـليـه وسـلم: أن على أهلِ الحو ائط حفظَها بالنهار، ، وأن ما أفسدتِ
المو اشى بالليل، ضامِنْ على أهلها"،
 والعغرُ مع كل واحد:




 فى حفظها.
فـلـــا دار الأمـر بيـنهما، و كان لكل واحد جورُ وعذرُ: وجب أن يُرُجع إلى العادة المألوفة




الجَوْرُ: أن يجاوِزِ العادةً الفاشية بينهم.




 كنرورى,
 - E
 －اوران انكو！إنّ
 الؤ，\＃，
 كث عات تـ

场
 む
产
 6：6





（r90＜








 هي三 البتحاج－准隹

 اكيتو
 اوربا ك

 البتاگی

［٪］وســــل صـلـى اللهُ عليه وسلم عن آلثمر المعلَّق، فقال ：＂من أحاب بفيه، من ذى حاجة،



 ولا رمى الأشجار بالحجارة：فان العرف يوجب المسامحة فى مثله؛ فمن الدّعى فى مثل ذلك：

أنه اتبع الشُّحُ وقصَد الضرار فلايُتِّع
 برجه من الوجوه：ففيه التعزير والغر امة．

梡㢄

 ＂尾


人

 is
人 L ا كا ؟


（وركونَ

 －

1－1
 با ，
隹 كاباق، ارثڤ




 وعلى مثل ذلك：ينيغى أن يُعتبر تصرف الزو جـة في مال الزو ج، والعبيِ فى مال سيده．

之
 2

 6：ق
－ال


حروو6 بـا
حروو كـلسلمكموق!اتی




 ثاهصاحبقّرة!

 كَرنغات جبوo







 رام
，＂， 1，1， نريرى
 －華


 2
چקریى

 كا事




中



 كثيرَ الوقوع فيما بين الناس ．

فــمثـلُ هذه المعاصى：لايَكفى فيها الترهيب بعذاب الآخرة، بل لابد من إقامة مَلامةِ شديدة عليها وإيلام، ليكون بين أعينهم ذلك، فَيرُدُعهم عما ير يدونه：







 وتحت شو كتهم، فَيَلْفعوا، فلا بد لمثله أن يُزَاد فـى الجزاء الجاء والعقوبة．
 صلاح معادِهم ومعاشهمه． و كالقذف ：فـإن الــــقذوف يتأذى أذُى شديدًا، ولا يقدر على دفعه بالقتل ونحوه، لأنه إن


尼




共
 ＝＝


之



 ب- ب ثان بی بَ
 را:





is


 اوراو:تُكتخارشارت عحروكت ب-伍

ارْتُغ ：

 چ放


 ，




بالتةاورثابجى




 الشهادة، والتبكيت．
范 ك

＂
 ，كُت ب－

 ＊
is is


原


بی
ايك：




大巾

 （و）










وروراترن: كين-

گ洝


بءان
 '





تصرفت فيهابنحوٍ آخر:


والثانية: دونَها، ومن حقها: أنتُتجعل فيما كانت المعصية دونها


عباس رضى اللّهنهـما：كان فيهم القصاض، ولم يكن الدية．



والابتداعية؛ وذلك غايةُ رحمةِ اللهُ بالنسبة إلينا．


بـنز لة تلك المعاصى
［［［ وأن زادتُ فـى عقوبة قطع الطريق．


 ترنفيا：（1） —に

中 كور ك．


 اتبا ماورثراب－
 ل大 كه


حملتاربأن زادت．
s
$\hat{3}$
s

ع





 كر据


 كا
 جاريك ک



華


اورز，
－




L أ⿰亻⿱丶⿻工二又
：كا 6انكوأتياريايابا
واعلم：أن الناس على طبقتين، ولسياسة كلِّ طبقة و رجّة خاص：






فِيعوه، ولو بِنُشٌ！＂







 －－＝
 ك: كاياجا

 6 متَبوابَ居

$\hat{s}$ $\omega$
is
حـكنا

حميث- رول الشَ


مالايُدعى على المحدود)


 تث تخ:حور::ووصرتن




 , وיرאصوت:صشن
 -



 بجا

 *ا والحدُّ يكون كفارةُ لأحد وجهين: لأن العامِىَ:



 קجم:اوردك



 گ




حرّزناكبيان

 ارو-اردتَكان










 كروء،اشكّطز

تثر: تُ:

 مركّا غا




جُلْدَتِّنَجَمَمْ
1.0. تج








وروّ


 اتيا كَ تهت

 وضاحت:انانـ


*


6طل

 هر，年

كنار كـوجلاوطنك




之
 ． اوراحنا
 ：نارْنا ج仿 ＇و اكيكت



 أقول：إنما جُعل حدُّ المحصنِ الر جمَ، وحدُّ غير المحصصنِ الجَلُدْ：





وبين العبيد.








نفسانية، ولاتتم العقوبةُ إلا بأن تُجمع الو جهين.
 ك =之و وال ب، كَ كج نات
 "踽

 ب


كَ


- ا

3
$\Delta$
is
;نا

(i)

 آثقو عوا 6 ا







 -



 ذكرناه فى الفرق بين المحصن وغيره يتأتى هنا.


3
ر.






(Ir:
 با 2- إقا ظا

 أهو


 ب- ب-


اورد.
$-s+5$
䏠 (rذ< يح ,





 صـلـى الله عـليـه وسلم هذاهوعملِ على رضى الله عنه، وبين عمله صلى اللهُ عليه وسلم، وأكثرِ

الخلفاء فى الاقتصار على الرجم.
 على الجَلُد إلا لجواز مثله مع كل زان انـ وعندى: أن التغريب يحتمل العفو ، وبه يُجمع بين الآثار .
 كيا:
 وونو جاء" بَ \% عَّنِّ

.

روايايت)

 is
$\hat{s}$
is



 ابغارى،

 ب-اورنافا
 -





 is $i$

 " "


جاب: تج ج

 ? ?

ت,
,

和





1-1號 .


- С

 نَ
(rロC•*
[هـ
لاذنب له، فمن حقه: أن لايُحَدًّ! لكن هنا وجوةٌ مقتضية لإِقامة لامة للحد عليه:




 ومـع ذلك: فيستــحب الستر عليه، وهو قوله صلى اللّ عليه وسلم لِهزَّالٍ "ٍ لو سترتَّه بثوبك لكان خيرًا لك" وأن يؤمرهو أن يتوب فيما بينه وبين الله، وأن يحتالَ فى درء الحدَ.




 =
3
!انىكوزاو
荤



 $6 \%$ ي
 ب安 -62 , ك,




条
 - L




 حد الإهلاك، أو الإيلام الز ائد على الحد، فلذلك قال النبى صلى اللهُ عليه وسلم:" لايُثرّب"،

 ", بنیى)
 E
is
is

حميث- ربولالشَ



، ,
 با


[لّ أقول: المراد بذوى الهيئات: أهلُ المروءات:



 كثيرُا مًا لاتحتمل ذلك.
 لتناقضت المصلحةُ، وبطلت فائدةُ الحدود.



انی户

 シャم





$$
\hat{\psi}
$$

is is
.


＂．

 ب：ان كعالتُي！ الوركط حلازم ب،

 （rr1：ا
 كلُه الايترك كلُلهُ
之ル اル S家
 تحى،|ورواء







 لاضرورة فیى تر كه.
[9] واختُـلف فـى حـد الـلـواطة: فقيل: هى من الزنا، وقيل: يقتل، لحلـيث :" من ورجدتـتموه يعمل عملَ قوم لوط: فاقتلوا الفاعل والمفعول به"،

之



Es
$\hat{*}$
is
حروْ
ورة الورآيا


 2
 ك كر,






人


ا>صانِقزف كيا

 .
 با با



 "


 -

 "مالتو ( ,




ايسّوال6.جاب



وور < بوال66جاب

 .

 اوراي



حرثزفـاتمّ كوُ
 وج ك




 , (ب) اوردة فـ ع كا
"
















 مسلمَ، عفيفٌ عن وُطُءِ يَحَدُ به.



إقامة الحد عليها.
ويشتبهُ القذث: بالشههادة على الزنا:




 يجتمعا فى جماعة من المسلمين.
 للتعارض أثر. وضُبطتِ الكثرةُ بُضِعف نصاب الشهادة.
 بمنز لة فعلِها، وضُسِط النقصانُ بـمقدار ظاهر ، وهو عشرون، ، فإنه خُمسس المائة.

 [الف] جُمِع مع حد الزنا التغريب: لأن الزنا عند سياسةِ وُلاةِ الأمور وغيرة الأولياء لايتصصر إلا بعدَ

 مـن جـس المعصية، فإن عدم قبول الشهادة من القاذِف عقو بةٌ، وعدمُ قبر لها من سِ سائر العصاة

لفوات العدالة والر خا.
[ [ج] وجمع فى حد الخمر التبكيت.

 لحد الز نا فى تنصيف العقوبة على الأرِّاءّ
(r) (r
 جان لي ك يبا (حرة:

 :
 گو اه
 خرون بواكرونو ع , ب- ب- بیَ ¢- بيونتّت -


 ك据放


艮


 ．جرْ


 C1． ，
$\hat{*}$







"い






- C ا

 ? :

 ك
隹
 ا
 - 0

（第
－8 年 6 6
 －草 －＜ صميث－ رونا倍工此 V



 بق اللّك




 أن يُخطِئ فى العفو خيرّ من أن يُخطِئ فى العقوبة ：جها كونَ \％



 ايك تر: ايكت




 حميثـ عكرك


حم "位

 جًا

ميث -
(roa<

 ת -62









r-r $r$ - $r$ بابازت $r$ -

-     - 







وَاللْكَ عَزِيزّ حَكِيّْهُ




النبئ صلى اللهعليه وسلم حقيقةَ السرقة، متميزةً عن هذه الأمور .



والاحتراز عنها.
فـقطعُعُ الطريق، والنهبُ، والحِّرَابة: أسماءُ تنبئُ عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين، واختيارٍ مكانٍ أو زمانٍ لايلحق فيه الغو ثُمُ من جماعة المسلمينين.



 الجدل، وطنٌ أن لايُرفع قضيتُه إلى الولاة، ولاينكشف عليهـ جليةُ الحال . لالي .
 الناس . كالماء والحطبِ.






 القدرين، وهو الأظهر عندى.


 وقيل: يُعتبر فيهـما؛ وأن الحطب وإن كان قِيمته عشرةَ درا دراهم لايُقطع فيه.




يقال فيه الالتقاط، فيجب الاحتراز عنه.
[ []] قال صلى الله عليه وسلم:" ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس: قطع"

 وفى الآثار: فى العبد يَسْرِقُ مالَ سيده: إنما هو مَالكَكَ: بعضُه فَى بعض


—


 —受
 كم






！


تخ تُ：
中
（26（2）



 ب


准隹

 ．
 ．


 \% ي!








أقول: إنما فعل هذا للتشهير ، وليعلم الناس أنه سارقّ، وفرقًا بين ما تُقطع اليدُ ظلمار الما، وبين ما تُقطع حدًا.







 الحد عنه، وقد ذكرنا.

خ.
 اوراتيازك ك جا . "余 زيا
 اورنم
E
Et is

راهز

 كالف بانبا



? إج

乏
 اوربقاتلـ تُز

ب- باربيّ


زن كابيان

راهز كَ


ب- با



 -多
 6






 جا









 عكاربیارب-اوروون

 جا二受






يبالون بالقتل والنهب، وفى ذلك مفسدةٌ أعظُمُ من السرقة:



المكان والزمان.

 أغلظَ من عقوبته.



 فـقــل: " لايـخر ج الر جلان، يضر بان الغائط، كاشفين عن عور تهما، يتحدثان"، فكثُفُ العورةِ سببُ اللعن،و التحديثُ فى مثل تلك الحالة أيضًا سبب اللعن



 ك ك ك كاتط (ب) - -
 طاتتراوران تيّ"
 ك

 كيا ب،اورزُ ايا я2




ثرابونثّ6بيان
ثرابكعناس: ويتاورديوى
 تانابر.

(!)
 ,
,
 ك
\%ثشآوريز
"






 ( 1 UM ~ -


$$
؟_{6}
$$




 فهو حوام:جو:
 نثش
 الشَّاضانجا



 ثرابوک
 ك عتجبی

 (ا) - (1)










 كاروات =ورّ —
 ك كـ, كا

 ئل - ©


 ك ك ك





ت تخي
 قاعه اu




 مراحتنر，

 6；
 － ك友 البت゙
 ع侯
 －定

［1．



 ويزول عقلُه الذى به قِوام الإحسان.
 كونها مسكرةً، لا على وجود السكر فى الحال .




صلى اللهُ عليه وسلم:" ما أسكر كثيرُه فقليله حرام"
 إلا للمفاسد التى نص القر آن عليها، وهى مو جودةٌ فيها وفيما سواها سوا سواءً.
 زابك: الوّ


隹




 عالوه
 -

ثراباثرابجنتسعگُ



 ．

 ك


安




 كراسیَ －之
 يُشُرْبَا فَى الآخرة،＂،

 $-8=$

الحكمُ عليها؛ وخُصرّ من لذاتِ الجنان الخحمرَ، ليظهر تخالف اللذتين بادي الرأى أى.




مثلِ تلك اللذة، عند طلبه لها، واستشر افه عليها.
而 " گيماورانمنغ "

 ئركو 6 6\%
潼 كنة.




$i$

صميث- ربول الشَ



隹
 ،وكا



الخُبال ؛ وطينةُ الخبال: غُصارةُ أهل النار"

 طيـنة الـخبـال؛ وذلك كــــا قـالـوا فـى الــــنـكر والنكير: إنهما إنما كانان أزرقين: لأن العرب يكرهون الزُّرُقَّةُ، وقد ذكر نا أن بعضَ الوقائع الخار جية بمنز لة المنام فى ذلك.

 اورون
 صورتِّن با

 के है

صريث-隹 - ن


(rucr*






 с



فإن تاب تاب اللّا عليه" "
أقول :السـر فى عـدم قبـول صـلا ته: أن ظهور صفة البهيمية، وغلبتها على الملكية، بالإقدام




 كا كات


$$
\hat{i}
$$

 ＂苋





 انِ


 ايك：صزت
 عن．
 く $-s$－ 5

فاكَه:ابا
 -




أخذ ترابا من الأرض ، فرمى به فى وجهه.

 بمظنة الفساد، دون الفساد، فلذلك نُقصص عن المائة.
 تكون أقلً من نفس الشيئ بمنز لةِ نصفه.

 قتل ، والغالبُ حكمُه حكمُ المتيقن؛ وأما سر التبكيت: فقد ذكر الْ منا من قبلُ.
 ! "توج r


 ع ;

隹 ＂



3


 ＂范
＂

 ＂ث我
乏



 - －

نقد ضَادً اللهُّ، "


 زجمح:وانح ب- ينیال


$\hat{s}$
3
s















 ع; B is
is
ارتّاواورلغاوتكَّما بـّن



(rarr*










 آپた




 ，
 ．


 جا ב．病

 ك，كيانض
 حريث－رول الشَ
（ry＜Y＊二野姫）
 ．


 سلمانو


 －
(ب) اكرهو ،ونّ

(ק户 , ,


 ك كـ، الـ ت大ا كاتْ غ
 الن
[74] ويُلحق بالحدود مزجرتان أخريان: إحداهما: عقو بةُ هتكِ حرمة الملة، والثانية: الدَّبُّ عن الإمامة:
والأصل فى الأولى : قوله صلى اللهّ عليه وسلم:" من بدًّل دينّه فاقتلوه" وذلك: لأنه يجب


 اسْتِهُزَاءُ صريحا بالدين و كذا إنكار ضروريات الدين؛

 وذلك: لانقطاع ذمِة الذمى بالطعن فى دين المسلمين، والشُتم والإيذاء الظاهر


المشر كين، لا تتراء'ى ناراهما"









 ثم الذى خرج جبتأويل:
[الش] لمظلمةٍ: يريد دفُعها عن نفسه وعشيرتهـ


 يُجعلا بمنزلةٍ واحدة:



 وأما الثانى: فهو من المحاربين، وحكمُه حكمُ المحارب.
 ها هعتحاورْ طـت

كآ ثات

 وج ＂U هـ
粏 －尼 ك كـ اوران كَمد ك，ك， ع غانت
 ；اتاورا
 ，الِّ

 ك ك،




! نظامعرالتـكابيان


准



 كو كَ كي







(1)

 - -



隹


 6

اهظا




 فا نورپ

(c)

ك
ت范 بات كُ
 - C (®) ك - -

 ك ك كَ





 پاللي:وْ






 " تشتخ: ترون


和




بـه، أشـاء و ا أم أبـوا؛ ولذلك كان النبىً صلى اللهُ عليه وسلم يعتنى ببعث القضاة اعتناءُ شديذا، ثم لم يزل المسلمون على ذلك.
ثـم لــــا كان القضاء بين الناس مظنة الجَور والحيف: وجب أن يُ يُهُبَ الناسُ عن الجور فـى القضاء، وأن يُضْبُ الكلياتُ التى ير جع إليها الأحكامُ
 أقول: هذا بيانُ أن القضاءُ حملّ ثقيلّ، وأن الإقدامَ عليه مظنةٌ للهلاكَ، إلا أن يشاء الله. [٪ أنزل اللَّعليه مَلَكُا يسدُدهد"
أقول: السـر فيـه: أن الـطالب لايخلو غالباً من داعية نفسانية من مال أوجاهِ، أو التمككِ من انتقام عدوَ، ونحو ذلك، فلا يتحقق منه خلوص النية، الذى هو سببُ نزول البر كات البا


قضى للناس على جهل فهو فیى النار"

 فإنه لايتصور وجودُ المصلحة المقصودة إلابهما،

 الدلائل والقر ائن، ومعرفةِ الحق .
[0] قــال صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم، الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجر ان؛ وإذا حكمم، فاجتهل، فأخطأ فله أجر واحد"
أقول: اجتهج يعنى بذل طاقته فى اتبا ع الدليل. وذلك: لأن الثكليف بقدر الوسع، وإنمافى وسع الالنسان أن يجتهل، وليس فى وسعه أن يصيب الحق البتة.

 أقول: وذلك: لأنه غند ملاحظة الححجتين يظهر الترجيح.
 !











 كظوطكا
 ,


s
s
is
وضاء

 بانّا


1-ا

:




 "鹤
 الحُكُمُ العَّدُلْ فى تلكَ الحالة.
والقاضى قد يحتاج إليهما، وقد يحتاج إلى أحدهما فقطا:
 التقَطَه من جبل: ارتفع الإشكالُ لمعرفِّ جلية الحال.





عينِ المغصوب، أو قيمته.
وقد ضبط النبى صلى الله عليه وسلم كلا المقامين بضو ابطَ كلية.
 ج



 جا

 تا كـ,
 ج



بكإبا

گواجياناورتم

 ! ! !
صيش ریل


 ,


！
 ب\＆ك
اورؤ

 بإخبار من حضر ها، أو بإخبار صاحبِ الحال مؤُ كَدُا بما يُظَّكُ أنه لايكذِبُ معه．
 ولكن البينةً على المدعى، واليمينِ على الملّاعىى عليه＂
 الأصلَ والمتمسك بالظاهر ．

اليمينُ، إذا لم تَقُمُ حجةُ الآخر
وقـد أشـار النبئُ صلى الله عليه وسلم إلى سبب مشروعية هذا الأصلى حيث قال ：＂لو يُعطَى الناسُ＂إلخ يعنى كان سبنًّ للتظالم، فلا بد من ححةِ．

 ه ك كمان אيابا بـ二空 بلر ） ك ،

 تم

اورنّ يَّنُ ك ك



$\omega$
$\hat{N}$
$\hat{s}$

＊شק ？城 ，
 ，



岂

 ；



اورجّج(")
 "
 وذلك: بالعقل، والبلوع، والضبط، والنطق، والإسلام، والعدالة، والمروءة، وعدم التهمة. قـال حـلى الله عليه وسلم:" لاتجوز شهادةُ خائن، ولاخائنة، ولازان وان ولاز انية، ولا ذلا ذلى غِمْرِ


 بـالـقرينة؛ وهى: إما فى المُخُخِر ، أو فى المُخْبِرِ عنه، أو غيرِهما؛ وليس شيئِ من ذلك مضبوطا
 والاستصحاب؛ وقد اعتبر مرةً: حيتُ شُرِ عُ للمدعى البينةُ، وعلى المدعى عليه، اليمينُ.



 كعا ,



السابق، أو العكس اه هعحم لغة الفقهاء)




 B

مُتف:


 r- حوروتصان ئ






ثم اعتبر عددَ الشهود على أطوارَ ،ووزَّعَهِا على أنوا عِ الحقوقِ:






 جبر هذا النقصان بزيادة العدد.

突



 6 ， ＊ー


 ＂





ارويّْ كيكّ～ ＂


קيشثريفب:



ات



 جا二и安

وقضى رسولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم بشاهدويمين؛ وذلك: لأن الشاهدَّ العدلَ، إذا لُحقَ












于َ
קجم: نيإرْوا,





 (1)

 ان -ج (T)

 (
 تا كا
㢄


 ويّلـ,





انك
(4)


 :ياركا كمالا ب


 اورالشَ . , رزيولـ , ",


 ? بثر يت " " نو
 لفصل القضايا ومعرفةِ جلية الحال؛ والأصلُ فتى تلك الترهيبات ثلاثةُ أشياء:



دخول النار، وتحريمِ الجنة، ونحِ ذِ ذلك



الأرض بالفساد: إلى هذا العاصى، فاسْتُحقَّ النارَ .



 ومنها: شهادة الزور، لِعِدِّهِ عليه السلام من الكبائر شهادةً الزور .

 ومنها: الدعوى الكاذبة، لقوله صلى اللّعليه وسلم:"من ادعى ماليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار"
ومنها : الأخـذ لـقضـاء القاضى، وليس لهـ الحقُّ ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم:" إنما أنا بشر
مثلكم، وإنكمتحتختصِمون إلمَّ "الحديث.





الحق والباطل جميعًا.

ك ك


تين وج过隹 （تج（ يّ


 ك ك ك ك




原


 وانْ


 فقضى بها رسولُ اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم للذى فى يده＂

 القبض، فَرُجْحَتُ
 ＂
 is ＊ is

ووّرامقام

别 ان اصولون كث．． هوبا
 （1） كايا （اان）كا
屋药


(4M*
(ن) ,


 ,ويار
 مر نْ
言

وأما المقام الثانى : فشـر ع النبيُّ :حلى اللهُ عليه وسلم فيه أصولًا يُرْجع إليها. والجملة فـى ذلك: أن جليةَ الحال إذا كانت معلومةُ، فالنزا عا يكون:

 [ب] أو سَبَقِّ أحلهمـا إليه. [ع] أو بالقرعة.






وألفاظُ العقود بما عند جمهور رهم من المعنى، ويُعْرُق الإضر الُ رُوغيره بما عندهم．
 مـعـور ، فقضى بما هو المعروف من عادتهم：من حفظ أهل الحو ائط أمو ألهمه بالنهار ، وحفظ

أهل المو اشى مو اشِيَهِم بالليل：


 ب）




 ك ک；

 E Es
 تِ
 ج ；少；

 －Enation

 - b \&






ب- بيا




 ,


 ) .

 با "شَ-التح?!


ومن القواعد المبنية عليها كثيرٌ من الأحكام:

لِعُسُرِ ضبطِ المنافع.







شرظًا أحل حرامًا، أو حرم حلاللا "،
فهذا نَبُّذ مما شر ع النبئُ صلى اللهُ عليه وسلم فـى المقام الثانى.
 , ويملـ بخ.
 ك كا





Es




 قافلـ



 كَ " "
 حمتزيدّ
 , وتراواتحّ:
 6ا 6





 ليا لِّ ك كهي








ومن القضايا التى قضى فيها رسولُ الله صلى اللهعليه وسلم:




 الولد للفراش، وللعاهر الحجر"

 حقه، قال:" احْبِسِ الماء حتى ير جع إلى الجدر" "



حفظها بالليل"
[0] وقضـى صـلـى الله عـليـه وســـم بالشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدودُ، وصُرِفت الطرق، فلاشفعة، وقد ذكر نا فيما سبق وجوهُ هذه القضايا.

 is

هي
بإ冖＂

 كَكا קر： － ．

صي
 تخ゙と － فآمه：يخ户 ，

 （
〔L1，كِ ， （管 （
 تيم⿻彐丨：位





وقال صلى اللهعليه وسلم：＂إذا اختلفتم فى الطريق، جُعِلَ عرضُه سبعةَ أذرع＂،

 واسعةٍ：قُضىى بأن يُجعل عرضُه سبعةً أذرع ع． وذلك：لأنــه لابـــد مـن مـرور قطـاريـن مـن الإبل، يمشى أحدهما إلى جانب، وثانيهما إلى
 الحرج، ومقدارُ ذلك سبعة أذر ع． وقـال صـلـى اللهُعليه وسلم：＂من زر ع فـى أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزر ع شيئ، وله نفقتُهُ＂
أقول：جعله بمنز لة أجير ، عُمِلَ له عملًا نافُعًا؛ واللهُ أعلم．


 نزورى بتوان！

 - Ex

،
"
الشُتالُ،


ج


 .范 طإكر ?

 12.
 با با زركتا




كا＂，

首
？机 ＂مانفي بكا


 اوري！ ，味而

 عال ， ，家


 6

 - － 5

تقالُ
كرك) ثاهايان (بالـ








الرغبةُ الطبيعيةُ والعقليةُ.






 "كان عليك إثمُ الُأرِيُسِيِيْن"







القطع؛ والشرُ القلِلِ إذا كان مُفضيا إلى الخير الكثير : واجب فعلُ وله.


 وأحدّهم نفسّا، حتى ظهر أمر الله، وانقادوا اله، فصاروا بعد ذلك الك من أمل الإحسان، واستقامت








 المتـَيْيّين بدين الجاهلية.

 бلَ aو
 يا يارو ك C
 Lا



未来
 ك
之
 كم زيُيرّن

共尾
 جبج جان كاردرَ，
 ？


 اورنيز ： كَ

 قاعه
＂ا


 is

$$
\hat{\Sigma}
$$

is





 ا\％
 ，ون اور اجو
，



尼
隹



 －＝8






ب- باكر پ

رفضائل الجهاد راجعةٌ إلى أصول:







لسلامة صلره.
هــا كـلُـه: إن كـان الـجهــاد عـلـى شرطه، وهو ماسئل رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم: إن


هیى العليا فهو فى سبيل الهّ"
ومنها: أن الجزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة، وهو قوله صلى الهُ الهُ عليه وسلم:" لايُكُلَّمُ
 اللونُ لونُ الدم، والريحُ ريحُ المِسُك"
 الــــقـــات ورِبـاطِ الــحيل والرمى ونحوها: وجب أن يتعدى الرُّضا إلى هذه الأشياء، من جهة

إفضائها إلى المطلوب.

ومنها: أن الجهاد تكميلُ الملة، وتنويهُ أمرِها، وجعلُه فى الناس كالأمر اللازم. فإذا حفظتَ هذه الأصولَ انكشَف لك حقيقةُ الأحاديث الوار اردة في فضائلّ الجهاد.
 كموانقت باوران بِّنان
 ب ب ا







 t ふ











 ; ; -




(



 ,و"رىبات- كإبّن ك ,جوه عوو كوَّ





 اضا

 تَكُسِبَ النفسُ سعادتها من التطلُع للجبروت، وغير ذلك، وبأن يكون سببًُا لاشتهار شعائر اللّ،







فى دار الجزاء كما تمكن فى علو مهم.





 ك ك
 با
 ج ".

حـيش









 واج كا
 كت

 ط
 6الذوا




 ـ ـَفَّبَهُهُ به لينكشَف الحالُ
 الن الشى


 －تث
$\hat{s}$
$\hbar$
is
．جاركّتياكא
كو كيونكا
 ك．ك．
 كرو،وت

ع ع

原






侯
共

 تو كا之و آخت ， ، ب－بال كيون； － ．風


 ＂

 كَّ צ；ليو ；
宛






المقدمات: كان من موجِجه الأمر بها، والر خا عنا عنها.



نِعْمِ الدنيا لامححالةَ زائل
 الله، كما يفعل ذلك الصيامُ والقيامُ، بل أكثر من ذلك ألك


الأساس، ويقوم السقف على الجدار .





 تصديقه، ناهضُ العز يمة على تمشية نور الله.




.
حمی كيا اور.





اك حل ح男


 2 نرتوالانت

مجابة6 قِّمت
حيث- ريول





 r r-r الفا

يحب:

r- با باترات
 آ行
 ها هr
 فقد غزا"، وقال صلى الله عليه وسلم:" أفضلُ الصدقة ظِلُّ فسطاطِ فىى سبيل اللّ" ونحرُ ذلك. أقول: السر فى ذلك: أنه عملّ نافع للمسلمين، يترتب عليه نصرتُهم، وهو المعنىيُ فى الغزو والصدقة.


 العمل، والمجاز اةُ مبناها على تمثل النعمة والر احة بصورةِ أقرُ بِ ماهناك، فإذا جاء الشُهِيدُ يوم القيامة ظهر عليه عملُه، وتَنْعَمْ به بصور رة مافى العمل.










?


$\Delta$
ה تُمراءكروزك,

$$
\hat{\Sigma}
$$

 بك بَ逯

 * ي ت̈

 "مّى ,
 ب- بوت تو
 , , لريزبي
 - 250



r-r


 ط

E道



الجنة حيث شاء ت، ثم تأوى إلى تلك القناديل"






 حظيرةُ القدس نُفَسُا مثاليًا، فيتمثل الجزاءُ حسببما عنده.

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

فتر كبت من اجتما ع هاتين الخصلتين أمور عجيبةٌ
 همتِه إلى ماهنالك

 ومنها: أنه تتمثل نعمتُهو وراحتُه بصورة الرزق، كما كا كان يتمثل النعمةُ فَى الدنيا بالفو اكهو والشُّوَاءِ.

 خيال نيايا







 ح.


 جانيوّ

会
كضنيت عوثابكبنقا ب؟

هزركّجهـ









أتى بأمرين: بانتظام الحى والمدينة والمللَة، وبتكميل النفوس:




بالنيات، ولا عبرةَ بالجسد إلا بالروح حـ
 منـ،، وهو قوله صلى اللهعليه وسلم:" إن بالمدينة أقو امَا، ماسِرُّتم مسيرا، ولا قطعتمو واديا، إلا

كانوا معكم، حَبَّهُمْ العذرُ "
وإن كان من تفريطٌ: فِان النية لم تَتَّمَّ حتى يترتب عليها العمل.




 ***)



קز
 .






- E




 جهت صورت







صم




قـال صلى اللّ عليه وسلم:" البر كة فى نو اصى الخيل" وقال عليه السالام:" الخيلُ معقود فى نوا اصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجرُ والغينيمة"

 وغلب عليهم أهلُ سائر الأديان.


 بصورة ماتعانى فيه، فيظهر يوم القيامة كلُ ذلك بصور بلد وهيئنهي.


 الكفر والظلم: إلى هذه.

 صورت عاレロ －ローロ
s
اصحابِاعزارح


＂






若 L ا

بانا垵

 ＂شت پناه لِنَ

 ， وت با
共 z

 к夫 ；；رريا يكئكا






بها للإسلام، بل ربما يُخاف الضرُ رُ منهم．

 مشُاقِّ القتال، ولو جر ت العادةُ بأن يفروا إذا عثروا على مشُقة：لم يتحقق المقصود، بل ربـا أفضى إلى الخذلان．
وأيضًا：فالفرار جُبّنٌ وضعغُ، وهر أسوأ الأخلاق． ثم لابد من بيان حـدا يـتحقق بهه الفرق بين الواجب وغيره، ولاتتحقق النجدةُ والشجاعة إلا

 خُفُفَ إلى مثلَين: لأنه لايتحقق النجدة والثبات فيما دون ذلك
 كم


 ثاكخّا ج



$\hat{s}$
اور

 واجب:

زنصان"





准 كـوتح



 كونَايرت تركيابا روايتاजلمكى بك
 : ت


. الخ كتاب الجهاد)

"شَ قنم
 ", ", , المينانباقنّ
 $-5 \sqrt{5150} 5$

تي كا


 چوتى!

 ",
 ד侵 ", " با

 الثـغور وعَرُضُ المقاتلة ونصبُ الأمراء على كل ناحية وثغغر واجبَا على الإمام، وسنةُ متوارثةُ؛


 بالله، اغزوا، ولاتْغُلُّا"، الحديث الْيث
[أقول] وإنما نهى:
 على القتال؛ و كثيرُا مًا يفضى ذلك إلى الـى الهز يمة.
 وأقربُها؛ وهى الذمُّة.

[ [؛ وعن قتل الوليد : لأنـه تضييق على المسلمين، وإضرارّ بهم، فإنه لوبقى حيا لصار ر رقيقا

تزجم: :R. "



 " "
 ,
;
$\hat{s}$
is
is

جنَ
حريث-
 كرليتوتّجّتولكرو،ورجنٍ己







اول إ-

 ،و
 اوران, پ.


 ا ايك
 جواب: جاكات ي! ,
ـ كـي! تئن:


 "ني

 -

والدعرةُ إلى ثلاث خصال مترتبةٍ:







المقاتِلة وغيرهم.
والثالثة: أن يكونوا من أهل الذمة، ويئد وو الجزيةَ عن يدِ وهم صاغرون.



 وسلم لهذه المصالح.






 اورال گزارك" ك, كوالن ; مش



ان عَنّْ

 is

$$
i s
$$

is
خا
惊 ك را
－－ اوراسام ：

 اورمكسها
 （＋）
 －良 2 ك宛（
 －Liơ
 （ب）
－ とiがし
(ع)
○安)


 , أمابالنّن




جا


, (

( اوربم



- (1)
- (9)


رول رالشَ $\qquad$

 - -
- (II) (IT)

(
توبا



 (1) ا اوردث (1)
 , ناد


.
(19)
- 

(C)

نيـي (—1)


 -


 ع ب:اول:

-





الباب، فنقول:



 المسلمين خيرّا، كما كان رسولُ الها صلى اللّ عليه وسله يفعل

[الف] مَن دونَ خمس عشرة سنةُ، كما كان رسول اللَّهِ صلى الهُ عليه وسلم يفعل ذلك.








فعل رسول اللهصلى اللهُ عليه وسلم يرم الفتح، لأنه أكثر إرهابًا، وأقرُبُ ضبطُا
 صلى الله عليه وسلم يفعل.

[v] ويـكـلِّفهـمـم مـن السيـر مـا يـطيقه الضعيف، إلا عند الضرورة، ويتَخَيَيرُ لهم من المنازل أصلَحها وأوفرها ماءُ .


 رضى الله عـنه: أن لاتلحقه حميةُ الشيطان، فيلحق بالكِفار ؛ ولأنه كثيرًا ما مَا يُفضى إلى اختلالِ بين الناس، وذلك يُخِلُ بمصلحتهم.










 لانهن لو لم يُرَخَّص فيه لضاق الحال .
屏 =


 وسيرتهم، وأيضًا：فكثيرَا مُّاتقع الحاجة إلى تردد التجار وأشباههم．

 فيجاهدوا آخرين．





 क is is

نتيت
صيش－رئ رول
这



 بات ب－ -8 我
．بصرتِ




ب) ب



 ورِقَاعْتَخْفِقُ＂،


 واضر بره＂وعمل به أبوبكر وعمر رضى الله عنهما． أقول：سره：الز جر ، وكَبُحُ الناس أن يفعلوا مثلَ ذلك．


 －u゙Sジに لغات：الرُغاء：اونشكِبلباا：ث is

تنيت




 .




 - (1)尾 "
 وارهo رיى ي! ¢



-
(اورغ (C)


 6ا＇人⿱宀⿻三丨：
 حور شِ

واعلم：أن الأموال المأخر ذة من الكفار على قسمين：
 رمابالبا

ومابذلوا صلحُّا، أو هر برا اعنه فزعُا






 وسهمُ اليتامى：لصغير فقير ، لا أب لد．

وسهُمُ الفقراءوالمساكياكين：لهم．
يُفَرُّضُ كـلُ ذلك إلى الإمام، يجتهد فـى الفرض، وتقديم الأهم فالأهم، ويفعل ما أدى إليه اجتهاده．

（أُجْفَ دابته：هوا ；＂نرار：

نتيت
这


م

 تنيت تلا

 انهام كاル ب－اوربج

 ת＂， ث ث ك ك


 اوريِل，


 الم منگّل تنيت


(ـ) r

وُيُقَسْمُ أربعةُ أخماسه فى الغانمين: يجتهد الإمامُ أولاً فى حال الجيش: فمن كان نفلُه أونقَ بمصلحة المسلمين نَقَّل له؛ وذلك بإحدى ثلاث:







 عظيم للمسلمين. والأصح عندى: أن السَّلَب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام قبَل القتال ،أو تنفيله بعدَّه. ويرفع ما ينبغى أن يُرْضَخَ دون السهمي:
[1] [لنساء: يداوين المرضى، ويطبحن الطعام، ويُصلحن شأنَ الغز اة.


جُلْدَنَّنَجَمَّمْ




3
ふ
＊
بكّنيتمتوكت

（raヘム＊

ح حاركا
 انازو
 ＂放



 ， بر بن＂



 $-5 \sqrt{510}=$


 يحضر الوقعة كما كان لعئمان يومُ بدر .

Es
3
القِقْ كِمصرف

 رولـ之任 <
 ; حصـب-- ملمانو












 وينظر فى ذلك إلى مصالح المسلمين، لا مصلحته الخاصة بها با واختـلـفت السنن فى كيفية قسمة الفىء : فـكـان رسـول الهُ صلى اللهّ عليه وسلم إذا أتاه



 المصلحةً بحسب ما رأى فى وقته.



 st 3 is

ثن:
? 1- آك
 رتول الش


مروريات بإوجوان پ゙
r
جزیبیرار




.屋 ب.


والأراضى التى غلب عليها المسلمون : لـلإمام فيها الخيار: إن شاء قسمهها فى الغانمين،
 ووقف نصفها، ووقف عمر رضى اللهُ عنه أرض السواده و وإن شاء أسكنها الكفار ، ذملّ لنا لنا



وعشّرين، وعلى الفقير المعتمل اثنى عشر .
 سَيرُهم، و كذلك الحكم عندى فى مقادير الخراج، وجميعِ ما اختلفت فيه سِيرُ النبى صلى اللهِ عليه وسلم وخلفائهِ رضى اللَّهنهـم.


نيتمت/ورنَ كَحلّشكَ وج
الشَتالّ

(

ك, كيراتور
ا, ارنكر,

 " "إن الهُ فَشَّلَ أمتى على الأمم، وأحل لنا الغنائم" وقد شر حنا هذا فَى القّسم الأول، فانتعيده.
之


- ב
 صـ





بيت المل کنياركمتقاص


－


تُـرا
程
策
－

هامَك，
ب－ب－


ك كا كا
家


（1）



,
.


保


-
والأصل فى المصارف:
[1] أنا أمهاتِ المقاصدِدأمور:



ومنها: حفظ الملة بنصب الخطباء، والأئمة، والؤعَاظط، والمدا والمدر سين.
ومنها: منافع مشتر كة، ككرى الأنهار ، وبناء القناطر ونـا ونحوُ ذلك الكا

المسلمون؛ وقسم": أكثرُ أهله الكفار ، فغلب عليهم المسلمون بِعْنُوة، أو صلح.






الصدقات؛ وسهمَ الغز اة منهما أكثرَ من سهمهمْ منها
ثم الغينمة: إنما تحصل بمعاناة و إيجاف خيل ور كاب: فلا تطيب قلوبُهُم إلا بأن يعطوا منها.

والـــراميسُ الـكلية المضروبةُ على كافُّة الناس: لابد فيها من النظر إلى حال عامة الناس،
 بالقتال، فلذلك كان أربعة أخماسها للغانمين
 محصورصين، فكان حقُّه: أن يُقَدَّم فيه الأهم فالأهم.

تجمح:اورنيإمصارن各


 (
 ك (r) (t) اور( حجاز، ،اران



 . ،






放


$$
\hat{N}
$$

$$
\hat{i}
$$

$$
i s
$$

‘和
 ：



（扄）
道

，
2 Gارقْ

 - －


 "納









"ُ




اور يات




 -

 "





على الأنبياء عليهـم السلام نحورأ مما كان شانئُا ذائعًا فيهـم.








 [r] وللمحتاجين: وْضَّطَهم بالمساكين، والفقراء، واليتامى



عليه وسلم، وقرابتّه．

化光 لوشي
 ？
 لوَّ己 L C

 آی




隹 كثان
 － 3 is is

ثنيمتー تُو
\#\%
 ,

 ع كابر ين كم ان كی,



 تِ
 ك

 ي! ي! ورُ
 با بـ





 ح户 تـن


فيه؛ وذلك ديدنٌ وخُلُقٌ للناس، لابد من رعا رعايته.




اختلاف أحو الهم وعاداتهم.

 -
 نُ


s
 ج جرة|
 ＂
 －花 ب－اوران ك．
 ．بت ال山 ع．
 ب－





قـال صـلـى اللهُ عـليه وسلم ：＂لئن عشتُ：إن شاء اللهُ لأخر جن اليهود والنصارى من جزيرة العرب＂وأوصى باخر اج المشر كين منها．





المخالطة فى الأقطار ：أمر بتنقية الحرمين منهم．
 المدينة＂الحديىَ، ولايتم ذلك إلا بأن لا يكون هناكُ من أهل سائر الأديان، والشّ أعلم






 شعٌ





ثرحمَل بوفَ_فالحمد لها



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

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









 Tا TO








والتـجرِبة．ومـنهـم：：مسن يسـويها على قو انين الإحسان، حسبما تُعطيه ملتُه．ومنهـم：من يريد محاكاةً ملو كهم، وحكمائهم، ورهبانهم．ومنهم：من يسويها على غير ذلك الك




عليهو ولم لها．


 ان ان ان
 اصول

层




 نتيرن كالبعض الآخركمرنساتع بـ
ts
آوابِميشت كاصول

和しا


－خ．
 2ッ

共
 ；
 اصل
 （NهA＊
 ，＂，


 ．




标





والعمدة فى ذلك أمور:











على أهلها"،



نفوسهم، فيجب:



والخَلوق، ونحبِ ذلكِ.


ومنها : الاحتـراز عـن هيئـات تنافى الوقار ، وتُلحق الإنسانك بأهل البادية، ممن لم يتفرغورا
لأحكام النو ع، ليحصل التوسط بين الإفر اط والتفريط.
تجحـ:اوراص اصول
 تياتي
 í
 ،





 بات 2 (اتنا_

 (染







+ مطواتو
 نز




 -
"

 لوَّU צال








\％
 ：ارأَّا



 كا，隹



 كَ
 ，家


てよ L＂


 ت ع

ك ك ك
 حيألى عذ - وال --یى
جابج(1)- "الشَ با تاب-

 "——"
 ثامح:جابي
 ك كز范 ,
 ; اردينا كا كا

 حـط
 ع, حرواورْنٌ
 كـ


 "
症

انچ

(


"


, ( 1 (r-



原 الأطعمة والأشرِبة)

 تُغيرِ مز اجَه إلى إحدى الوِ جهتين:







 وذلك: أن الله تـعـالى إذا لعن الإنسان، وغضب عليه: أورث غضضبُه ولعنه فيه و وجوذ مرا آج هو مـن سـامة الإنسـان عـلـى طـرف شــاسع وصقُع بعيل، حتى يخر ج من الصورة النوعية بالكلية؛ فـذلك أحلُ وجوه التعذيب فى بدن الإنسان، ويكون خروج مز اجه عند ذلك إلى مشابهة حيوان
 الـقـدس عـلمٌ متمثِّل: أن بين هذا النو ع من الحيوان، وبين كون الإنسان مغضوبًا عليه، بعيذا من الـرحـمة: مـنـاسبٌّ خـفيةٌ؛ وأن بيـنه وبين الطبع السليم، الباقى على فطرته: بونًا بائنُّا؛ فلا جرم أن

 يحرّمون الخنزير، ويأمرون بالتبعُد منه، إلى أن ينزل عيسى عليه السلاملام فيقتله.



 ونظيره : مـاورد مـن كـراهيةِ المكث بأرض وقع فيها الخسفُ أو العذابُ، وكراهيةُ هيئابِ الـمغضوب عليهم: فإن مخامرة هذه الأشياء ليست أدنى من مخامرة النجاسات، والتلبسُ بها







عليه السلام فى الذئب：＂أوَ يأكلُّه أحلد！＂



والعقرب، ونحو ذلك．
ومنها：حيوانات جُجلت على الصَّغَارِ والهوان، والتسترِ فـى الأُخْدود، كالفأرة، وخَشَّاشِ الأرض ．
 أبدانها بالنّنُن．


 وأيضُا ：قـد اتـفق الأطبـاء أن هــه الحيوانات كلَّها مخالفةٌ لمزا اجن نوع عالإنسان، لايسوغ تناولها طِبَّا
原 天


将
 ثشا：تقكمف：



 6ك كانا،｜وران كا
二： －E （品） ك ＂尼 ع اوراט ك يّن ر．
 ，ناهت（پ）
 تلَّ
اوراب（舟



 اوروه الوز








ماوردپ
$\Delta$

عال

寝
 يـ！تيان كَ تِّا
با,

تِّا جج：ثِكر，



行 ？ ：
 با

 كيزك تيّ
بجهرْروى؟:
 اتیيزكا
و＂



 דوَّا！老

 «








，وورى مج：



界二之 خنْ
 اورضصالمط كَ


 آلـ共 ；نا



واعلم：أن ههنا أمورُا مبهمة تحتا ج إلى ضبط الحدود، وتمييز المشكر المكل：

 ذُبح لها، ليكوبن كابِحا عن ذلك الفعل ．




وُجرَّ ذلك: أن يُو جَبَ ذكرُ اسم اللهُ عند الذبح: لأنه لايتحقق الفر قان بين الحلال والحرام بادى الر أى إلا عند ذلك






 تحريم المتر دِّيَّ، والنطيحة، وما أكل السبع : فانها كلها كِيا خبائثٌ مؤذية.



 ومـنهـا: أن الـدم أحــُ النجاسات التى يغسلون الثياب إذا أصابها، ويتحفظون منها، والذبح تطهير للذبيحة منها، والخَنِقُق والِّعُجُ تنجيسٌ لها با به. ومنهـا: أنـه حـار ذلك أحد شعائر الملة الحنيفية، يُعرف به الحنيفى من غيره، فكان بمنزلة
 الحفظ عليه.
 الحلقُ واللبةُ.
 الصحة البدنية، كالسموم والمفقّرَاتِ فحالها ظاهر.


 ٪
 "ج








كا مايابا
( (\%)
 ?

ع:

 קز (居) ك ك

 <
 - -

اور；

با بأبا

（レاتّات！（レ）


ب．
is
ث
t

．


باتً ب－


وصفك بنا


 －
 طت كاجج يح

 اوركمها：حامان ب－اردانكشيطان عنا الما





＊）
1＊）（F）

 وثن和


 ب和 ＂，

 ＊ （مان）انرايات - －


さِ


ك كار

女． اور ش： ب باوران 盾 －－ اورج多
中 بك آ。 （2）©
 هي

فا فا ماه＂，骎 ＂U عصر： ע

 ＂إك الك







 فالن يـبا

 －華 ！ שニッ




 فالحيوان على أقسام：

 وأذن يـومُ خيبر فى الخيل، ونُهى عن الحمر ：وذلك：لأن الـخيل يستطيبه العربُ والعجم،

وهو أفضل الدواب عندهم، ويُشبهُ الإنسانُ.

العرب أذكاهم فطرةً، وأطيبهـم نفسًا.

 والكلب شيطان.








وقسوةِ قلوبها.




العرب يستطيبونه.
 ويسميه باسم حيوان مُحَرُم، كالخنزير ، ففيه تعارض الدلانيل، والتعفنُ أفضل.
 ت ارويا بع اول




هزرك

مرار عتاث

حم " "." قِ



 ك




نجا
(MTM ニ







وومواراورووخونهلال بّ.




 هي
 وركـلـوه" وفـى رواية:" إذا وقـعـت الفأرة فى السمن: فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن

كان مائعا فلا تقربوه"

 نجس ومُتْتُجْسِ
[ [ب] ونَهُى عليه السلام عن أكل الجلَّلَّة، وألبانها:
 حكمَ النجاسات أو حكمَّمن يتعيَّش بالنجاسة.
 والدمان: الكَبِدُ والطحال" "














 ;
جبـ, بإب:
 .







, وתركهج :



 وفى الثالثة دو ن ذلك"
أقول: بـعـضُ الـحيوران جُبل بحيث يصدر منه أفعال وهيئاتُ شيطانيةّ، وهو أقربُ بُ الحيوان

 يُنَفَعْ نفخُخه فى النار شيئًا.
 أحدهما : أن فيـه دفعَ ما يؤذى نوعُ عالإنسان، فمثله كمثل قطع أشجار السموم من البلدان، ونحو ذلك مما فيه جمعُ شُمُلِهـهـ
 وملانكتنه المقرُّبين.
 الخير ، واللّه أعلم.



 اورعبارت حآزْ





تُكّ



ك




-茨
حتح







 تُحْ䓞



 نلطانتـاب؟－





［الف］فالميتة والدم：لأنهما نجسان．
［ب］والخنزير ：لأنه حيوان مُسِسْخَ بصورته قوما
［ع］ومـا أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب：يعنى الأصنامُ：قطعًا لدابر الشرك؛ ولأن قبح
الفعل يسرى فى المفعول به．
 والـمتـردية：وهى التى تقع من الأعلى إلى الأسفل؛ والنطيحة：وهى التى قُتلت نَطُحْا بالقرون؛



وأيضًا: فإن الدم المسفوح ينتشر فيه، ويتنجس جميعُ البدن.
 فكان إزهاق روحه بالنبح.




禹
3

$$
\hat{j}
$$

* 



 تخ تُ: نا











هوتِ
زنْ


之i كر: كُّ

 ; تُ:
 نرورى بـ


 ولأنه لم يَصِرُ قربانُا إلى الله، ولا شُكِرُ به نِعُمُ اللهِ.




ربُ العالمين، ويتو فف عليها أكثرُ 'المصالح المنز لية والمدلية.

 شرع اللهُ من الذبح، فُنهُ عنه.


أقول : ههنا شيئان مشتبهان، لابد من التمييز بينزيا:
 والثانى: السعى فى الأرض بافساد نوع الحيو ان، واتباعُ داعيةِ قسورة القلب.
is
is
$\hat{\lambda}$
م
 -



 6/6. 6 ٪
 , ك $-x$.
".


ب－با
 تو．


共

 ，وئره




 ＂
之
 اهطاحا


 اتَّبَعْ الصيدَ لَهَابَ،
واحكام الصيد تُبنى على：






ترجم：اورجان ليل كثطركنا







（r）اور（نيا，（r）
」—之准

ts


رسول الشَ－ جابات，

 - －
 ا家
央

 لی


 L，㪀 标

 ب، اور كَ ب－ب－باورا

 ثم



 ！．



جِلْدَ
ين "ش ニ


وسُـــل رسـولُ اللة صـلى اللهُ عليه وسلم عن أحكام الصيد والذبائح، فأجاب بالتخر يج على
هذه الأصول:





قو له صلى الله عليه وسلم:" فإن و جدتم غيرها فلا تلا تأكلوا فيها"، أقول: ذلك تخَريّا للمختار،
وإراحةً للقلب من الوساوس .


 قُقل، فلا تأُكل، فإنك لا تدرى أيُهما قتلل"،



 فقتل فإنه وَقِيْدَ فلا تأكل"




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

 ?




<
 توارو * ثلشّ

كجج




 (院





بڭ




 ك


 ! 6
 ك



 باللا



اسم الله عليها أم لا؟ قال صلى الشَ عليه وسلم:" اذكروا أنتما اسمَ اللّ وكلوا"، أقول: أصله: أن الحكم على الظاهر .

 فِطّْ، أما الظفر فُمْدَى الحَشَشِ"

كاوابد الو حش، فإذا غلبكم منها شئئ فانعلوا ابه هكذا"،
أقول: لأنه صار وحشيا، فكان حكمُه حكمَّ الصيد.




$\omega$
is
is
آوابطعام


بك بو
(M9 А (


模



:
隹



 -
ال"
 ارو

 "
 نی








ليت بتّ


هن
نكرهوآرابكَ



:
 .






 (®)」 نا



症




"\%

عبارت




 كالذى يأكل ولايشبع


 ماله، والأولُ لم يُبَارَكُ له.









 يسرى ذلك إلى الطبيعية، فصرفتُ فيما لابد منه: فإذا غسـل يـديـه قبل الطعام، ونز ع النعلين، واطمأن فى مجلسه، وأخذه اعتدادًا باه، وذكر اسم اللهُ عليه؛ أُفيضت عليه البر كةُ وإذا كال الطعام، وعرف مقدارْه، واقتصد فَى صرفه، وصرَرْهَ على عينه: كان أدنى أن يكفيه.
 كان أدنى أن لايكفى أكثرُ مما يكفى الآخرين.


 يقع من الحاجة فى شيئ، ويجدُ الطعام بعد حين وقد ظهر فيه النقصان.
 رجيم، ويُنفخ فى هيكلها روحُ ملكى أو شيطانى، والله أعلم.

 وفى يده غَمر" لم يغسله، فأصابه شيّ: فلا يلومنَّ إلا نفسَه"، تُجح:
乏
 اورور ارا: - (

 "

路

 ． ب،
 ك كن كا
（竍
 ．
 هو با با ب＜

جه عج ت ا
 － اورْنِ ，名

 ．
 ；； تقاليّهج



ب-اوران! (


 هو كجْ بِّي -

$\hat{s}$
E
،
حريث (1) ربول الشَ

ح ح


(M14-*




(rror*
حريث(4) - رولالشَ (4)






r
－ك
㢄
شيطان

صاحبتّ
．

 ；


．
 ي！ ت注
華















اوران اطا,يشيُنجازى

قـل صـلى الله عـليـه وسلم:" إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه"


 طـعـامـ، فليقل: بسم اللأؤلَه وآخِرْه" وقال فيمن فعل ذلك:" مازال الشيطان يأكل معه، فلها



ثم ليأكلْها، ولايدعُها للشيطان"
أقول : مـن الـعـلـم اللذى أعطاه الله نبيّه: حالُ الملانككة والشياطين، وانتشارِهم فى الأرض:



فمن حال الشياطين: أنهم إذا تمثلوا فى المنام أو اليقظة، تمثلو ا بهيئات منكرة، تتنفر منها

الطبائع السلمية، كالأكل بالشمال، و كصورة الأجدع، ونحو ذلك.



الإنس عندها، ويتخيلون فى ذلك قضاء تلك الشهو ة، يقضون بذلك أو طارهم:


 ذكر الله، وتعوّذ به.
وقـد اتـفـق لـنـا: أنـه زارارنـا ذات يوم رجل من أصحابناء فقر بنـا إليه شيئًا، فبينا يأكلى إذ





حتى أخذه منى.


 إرادة المجاز ، وإنما أريد بها حقيُتُتها، واللّأُعلم.
 عc







(ल)

 تو
الشات大الُ نحيوانات . -

 ز ع ع ا


 ك



 فی أحد جناحيه شفاءء، وفى الآخر داء" وفى رواية:" فإنه يتَّقِى بجناحه الذي فيَ فيه الداء"







 مثلَ هذه الموادٍ المؤذيةِ معلومُ، فما الذى يُستبعد من هذا المبحث؟
 طيع تِّ



 , يون
 -62 اورطّ ل ب * -
 -

س ا
济 （M十A＝




安
 عاحزازغنروى）

طِنْ ．

 ～ ！




(MAN


范



ابازت









أقول: النهى عن القِرَّانِ يحتمل وجورها:

ضبطهما، بخلالو النواة الواحدة.
ومنها: أن ذلك هيئٌة من هيئتِ الشُّرَةِ والحرص .


- كا كا
* 

会
 "












 اورّمبیا


ك6
 ج







 ووریى (eror*





 اورْمان S

 .
 :


 "بيتٌ لا تمر فيه: حِيَا عٌ أهلُه" وقال عليه السلام:" "نِمْ الإدام الخَحَلُّ"





رائحة، فقال لبعض أصحابه:" كل فِّان أُناجى من لاتناجى"

 فيهم أنوارُ الدلكية، وبين غيرهمـ



أدى السنة:

ومنها:الحمدلله الذى أطعمنا وسقانا و جعلنا مسلمين.

اللي

عليها: قال صلى الله عليه وسلم:" من كان يؤمن باللهو واليوم الآخر فليُكرم ضيفَّه"


 ب-
 ב

 - =






is
is
.


 - احان
 .
, بريان
نكورهناك ح وج









اءران كَإنغ

 !.
 البتآ
 انظّامها

 ثبا تح ,隹 "ج












شديد؛ وكـالجماع：يـو جبـه الـطبـ عـنــد التـوقان، وخوِِ التأذى من تر كه، وربما حَرّمتها
الحكمة العملية إذا كان فيه عارّ، أو منا بذةُ سنة رِّة راشدة．







 ！إلى نوع الخمر قليلها وكثيرها．
 ＂


？

细
 ب———華
 تخ ارك كا安


ب．ر －اكَ

 آن ان，يما ； ！
－

 ．بالاناروائمال

认
认
$\hat{3}$
ثرابّ
乏竍
 ，


．
 －

باب بيان الخمر ）


（（ ）（

（ryro





＊ح
（2）（2）





举

 نتقا أى الأشربة الــتخلة من العسل والتين ونحوهما مطلقًّ）قليلها وكيرها（وبهي يفتى）ذكر الزيلعى وغيره، - E事



قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم:" لعن الله الخَحمّر، وشار بِها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومُعتصر ها، وحاملَّلها، والمحمولةَ إليه"

 وقـد استـفـاض عن النبى صلى اللهُ عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهـ أحاديث كثيرة، من طرق لاتحصى وعباراتٍ مختلفة، فقال:
[الف] الخمر من هاتين الشُجرتين: النخلةِورالعنبة.
 أسكر فهو حرام"

$$
\begin{aligned}
& \text { [آع] وقال عليه السلام:" كل مسكر خمر ،وكر كل مسكر حرام" } \\
& \text { [][] "]ما أسكر كثيره فقليله حرام" }
\end{aligned}
$$

 والتمر ، والحنطة، والشعير ، والعسل: والخمر الخمر ماخامر العقل .



 تحليل ما اتُخِذَّ من غير العنب، واستعملَ أقفَّ من حد الإسكار .

 لالخمر، يسمونها بغير اسمها" لم يبق عذر! أعاذنا الله تعالى والمسلمين من ذلك الكّ

B
 اور（ز） ．ِ．

 ．ق．．．．．．．．．．．

$\hat{s}$

حريث（1）－（ （rチM／
 كيا أهون ن （ryrr（ran
 ت事


اجازتنتركا


 ．












有







 للدواء، فقال :" إنه ليس بدواء، ولكا لكنه داء"اء"
 كل حالٍ، لثلا يبقى عذر لأحد ولاحيلةّ


خليط الزهو والرطب
أقول: السر فى ذلك: أن الإسكار يسر ع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طَعُمُ، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ، ويكرن مسكرّا.


 الق المْ $i$ is is

حي اورز
















 (بF40

 ". "余 بابورار:وجا




 المزاحمة أولاُ، ثمتر ترجت البرودةُ
[ [؛ ونهى صللى اللهُ عليه وسلم عن الشُرب من فى السِّقاءِ، وعن اخْتِنَاثِ الأسقية.

 ويُحكى أن إنسانا شرب من فى السِّقاء فدخلت حية فى جوفه.
寝

程




-
共

$\hat{3}$ s $\hat{s}$



 (MK4

 -
واليان



بإقا ابوبكروي

万元
 , ريا




تح ت
 ت̈ تخ:



[^] وقال عليه السامام" "الأيمنُ فالأيمنُ"



 [^] قال صلى اللهُ عليه وسلم:" سَمُو ا إذا أنتم شربتم، واحَمَدُوْا إذا رفعتم" قد مر سره.

 - .




位











.
ك16مكياب6اب؛:


 . :
1

(
جونه




ك范

 ,


 C L لِ 6

جا
 , تُتّ

 S50


－وال تُن هـ
；．
＂

 ＂．

家 ， 6 ك ا
之，غريا共


 ا الِ نیّ
 كط كق


 جا
 (r)

اورنكرهاطا,




 الشا! ك,
 شا نا نیا


 الدار الآخرة، مستلزمٌ للإكثار من طلب الدنيا. فمن تلك الرء وس: اللباس الفاخر : فبان ذلك أكبرُهمهم، وأعظم فنخرهم، والبحكُ عنه من وجوه: منها: الالسبال فى القُمُص والسراويلات: فبإنه لايُقصد بذلك السترُ والتجمُّلُ الللذُين هما
 فى القدر الذى يُساوى البدنَ.

 من ذلك ففى النار" "
ومنها : الـجنس المستغربُ الناعم من الثياب: قـال صلى الله عليه وسلم:" من لبس الحورير

 أوتـاثلاث: لأنه ليس من باب اللباس، وربما تقع الحاجة إلى ذلك. ورخَّص للزبير وعبد الر حمن










 والآخر مذموم:

 ومحاسنِ العادات.
 وفى ألفــاظ الـحديث إشارات إلى هذه المعانى، كمالا يخفى على المتأمل؛ ومناط الأجر : ردع النفس عن اتباع داعية الَنَمُطِ والفخر .



يـقول：＂الـلهـمـ لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخيرُ ما صنع له، وأعو ذ بك من شره وشرما صنع لل＂وقد مر سره من قبل．


 طِّا كا ．


隹
 ， وريان



潼




 is is

ב
 ᄃ





（
户

ابازت －
若 （等）

 پي
中 انر - －

ب ＂
保 كَ




 ＇

隹


的 ט，ن


ا＂انـنا





جِلْدِ






 جاب:انصهيثين. مانیتصراح涫


 فا كاه: ياجحا



 (N) ك (ما ر
任

 . ثاهصاحب ن.:



ومن تلك الرء وس: الحُحلِّى المترفَّه: وههنا أحلان:



وقال :" ولكن عليكم بالفضة، فَالُعبوا بها"




 "ولا تُتْمَّهُ مثقالُّا"
ونهى صلى اللهُ عليه وسلم النساءَ عن غير المقَطَع من الذهب، وهو ماكان قَطعة واحدة كيرة،

 ذهـب، وسـلسـلةٍ مـن ذهـب؛ وبيُّ المعنى فى هذا الحكم، حيث قال قال " أما إنه ليس منكن امر أة


 مشهور ، واللَ أعلم بحقيقة الحال.
 " ب)

 $i$ 3 is

بالون ك; ليِليّاتياز









زم

- كا




 . (1)乏 ,

صانـ

 حم $\qquad$竍 بالو
（लr巾ه＊
＂
 بإلت \％
 ，
尾 －ب
 （rr4＊

 ．数；（®） ب （rलM А

حيثكانثار




ك ك ك كا







 ;
 كِ



ومنها:التزيُّن بالشعور :




 جـيـعُا، وردُّطريقهم أحلَّ المقاصد الشرعية، فإن مبنى الشُر ائع على التو سط بين المنزلثين،
[الف] قــل رسـول اللهُ صـلـى عـليسه وسـلـم:" الـفِطرةُ خحمُ: الخِتانُ، والاستحداد، وقَّصُ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"
تـم مسُـت الــحـاجة إلى تـو قـيـت ذلك: ليـمكن الإنكارُ على من خالف السنة، ولئلا يصل
 وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، و حلق العانة: أن لايُترك أكثر من أربعين ليلة. [ب] وقال صلى الله عليه وسلم:" إن اليهود والنصارى لايَصْبُرُنَ فنخالفوهم"

 ضفيرتين، ويرسل كلً ضفيرة إلى ضُذ غ. [د] ونهى صلى اللهُ عليه وسلم عن القَزَع ع أقول : السـر فيـه: أنـه من هيئات الشياطين، وهو نو ع من المثلة، تعافُها الأنفس إلا القلوبُ المأُوفة باعتيادها. [ـــ] وقـال حسلـى اللهعليه وسلم:" من كان له شعر فليكرمه" ونهى عن التر جل إلاغبا: يريد التوسط بين الإفراطو والتفريط.

 بالنساء، والمتشبهات من النساء بالر جال. أقول : الأحـل فـى ذلك: أن الله تـعـالـى خـلـق كـلَ نـو ع وصنف مقتضيا لظهور أحكامٍ فى البدن،


 فــمن الزينة : مـايـــــون كـالتـقــوية لـفـعـل الطبيعة، والتو طئة له، والتمشية إياه، كالكـحل
والترجُل، وهو محبوب.

ومنها: مـايكون كالمبايِن لفعلها، كاختيار الإنسان هيئة الدواب؛ ومايكون تعمقا فى إبداع ع مالا تقتضيه الطبيعية، وهو غير محبوب، إذا خُلى الإنسان وفطرتَّه عدَه مثلةً.
 كتا
 ك ك ك
 ك

 ；；：يـ جا （r）（r）

 ＂


 （「院


辑
 6

is
*
rr تصويزیى

:
 ",




 " , رذ
; شت
 , اضن





- م:



淢


حميث－
＂
榢中地



ومنها：صناعة التصاوير فى الثياب والجُدران والأنماط ：فـنى عنها النبى صلى اللهُ عليه وسلم، ومدار النهى شيئان：




 الشجر ، وخف فساد صناعةِ صورة الأشجار ．

 عليه وسلم：＂من صورصورة عُذب، وكُلِّفَ أن ينفخ فيها، وليس بنافخَ．



 نفسه، وأراد محاكاتِها فی عمله: لأنها أقر ب ماهنالكـ [٪] وظهر إقـدامُــه على المحاكاكاة، وسعُيهُ أن يبلع فيها غايةَ المدى: فـى صور رة التكليف بأن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ.


 لأنهـا أقربُ مـا هنالك: ال




 ك! ك

"



(院

 كا


 طاتصپا




< *
 ب. بـ تُ .
.



 ومنها: الاشتغال بالمُسَلِّياتِ : وهى ما يُسلِلى النفسَ عن هُمّ آخرته ودنياه، ويُضيع الأوقاتِ، - -





 والسرورِ المطلوبِين، كالمز امير .






والغناء فى الوليمة ونحوِها ما من حادثِ سرور.



 رسولِ الله صلى اللّه عليه وسلم فى مسجده وقال صلى اللهُ عليه وسلم لر جل يُتُبُع حمامةً:" شيطان يُتُبُ شيطانة!"، ونهى عليه السلام عن

التحريش بين البهائم.



 جا

بيانب بـ．．．．．．． ز户


 ثالابا
 جورُ ناورواتِك ك $\hat{N}$

$$
\begin{gathered}
\hat{S} \\
U \dot{\operatorname{cog}}-1
\end{gathered}
$$

．
艮
ح
属
 ，ا－

كثّا!
 C إِ
ح

صيش




والفخر عليهـم:
فقــال رسـول اللهحـلـى اللهُ عـليـه وسـلم:" فِر اشٌ للر جل، وفراش لامر أته، والثالث للضيف، والر ابع للشيطان!" وقال حلى اللهعليه وسلم:" تكون إبل للشياطين، وبيوتٌ للشياطين" قال أبو
 يعلو بعيرًا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به، فلا يَحْملة" وكان أهل الجاهلية مولعين باقتناء الكلاب: وهو حيو ان ملعان العو ن تتأذى منه الملانكة، فإن له

 رواية:" قير اطان"، وفى حكم الككلاب القردة والخنازير .



 ثيطان E ts $\hat{*}$
-ーム


حيث (1) - (

















 *ك





 المى اورصورتِ－
 وت



药
 ，
 حم
 ث
 صورتِ
（م）



这 حم



ومنها: استعمالُ أوانى الذهب والفضة: قال صلى اللهُ عليه وسلم:" الذى يشرب في في آنية
 والفضضة، ولا تأكلوا فى صِحافها، فإنهالهمه فى الدنيا، ولكم فى الآخرة"، وقد ذكرنا منا من قبلُ ما ينكشف به سره.





ليس عليه غطاءٌ، أو سقاءِ ليس عليه وِ كاءّ، إلا نزل فيه من ذلك الوباء الواء" أقول: [1] أمـا انتشـار الــجـن عـند المساء: فلكونهم ظُلما نيين فى أصل الفطرة، فيحصل لهم عن

انتشار الظلمة ابتها جُج وسرور، فينتشرون.










 أنَ نُكُسُوَ الحجارةً والطين"


معالجاورثّتْونكابان
"



 مزاءون اوناز
 C- ㄷ


"~
庶
 كا "艺 كياك




بتّ



 بالق با بب品 جا جا
 (rarn*
فا
 ?

 و كان فى بعض ذلك مالاينبغى، فنهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم، وأباح اللباقِّى :



والدنيا، بل فيه نفع كثير ، وجمعٌ لشممل الناس، إلا : الا

[ب] والمداو اة بالخبيث: أى السم، ما أمكن العلاج بغير ه، فإنها ربما أفضى إلى القتل




لاتـدفعهـا مـالــم يــــن فيهـا شـرك، لاسيــــا إذا كـان مـن القر آن والسنة، أو ما يشبهـهما من
التضرعات إلى الله.
والعين حق: وحقيقتها: تأثيرُ إلمامِ نفسِ العائنِ، وصدمةٌ تحصر، من إلمامها بالمَعِعْنِ؛ و كذا
 أو انهماكُ فى التسبب، بحيث يغفل عن البارى جلًّ شأنُه.
 "余

园
 is
is
is






نيكسفالى اور برفاكى حقيقت

 ررجزيل بي:
(1)


ᄃ，كلون —
 $\qquad$

的
 （ （®） زمرفور
 تيجّ



 ¿．


屋




**
 .

 هو كيزنَ


 كوپ ت豆




كيايّبب باصل بتي بّ؟

ايانْ



 , , B

آ〒

莫 پات بَ امثقدركا ملموبا
 ع عاوجوران كق
 اتحّل ب-
 لاكّU ع
 وقائعُ جُبلت على سرعة الا نعكاس .

فمنها: الخوراطر
ومنها : الألفـاظ التى يُتـفوُّه بهـا مـن غير قصد معتد به، وهى أشباح الخواطر الخفية التى لايُقصد إليها بالذات،
ومنها : الـوقـائـع الـجوِّية: فإن أسبابها فى الأكثر من الطبيعة: ضعيفة، وإنما تختص بصورة دون صورة بأسباب فلكية، أو انعقادِ أمر فى الملأِ الأعلى.




 غير أن يُنَّخِمَ النظام؛ والتعير عن هذه النكتة بلسان الشر ع: أنها أسباب عادية، لاعقلية.

والهُامَّة: تفتح بابَ الشُركُ غالِّا، وكذلك الغُولُ، فُنُهواعن الاشتغال بهذه الأمور: لا لأن هذه
 ثبرتِ أصل العدوى، وعلى ثبوتِ أصا الشئُم فى الهر أة والفرس والدار، فلاجرم أن المر اد نفيُها

 كيف: وأنـت خبيـر بـأن النبى صلى الله عليه وسلم نهـى عن الكهانة -ـ وهى : الإخبار عن








تُ



-

 E程
 L
 -
 ك ك




 （r）（r） ［寝

 كا كا之组

 آپ

 بي لـا
$\hat{3}$

范





 (ا- اتتال
 كابَتْمْ اورواكبَ



كواك؟كتا ثيرك ووصورتّن




 وصاهـ



 اوربا توونو -

تها ال


 .




 اورتا تارU غ ع م原 بإثم
 جا ك



 مكّ共


وأما الأنواء والنجوم : فـلايبـعـد أن يـكون لهـما حقيقةٌ مًا : فإن الشر ع إنما أتى بالنهى عن


المشتشتغلين، وعدمُ القولِ بتلك التأثير ات، لاالتولَ بَ بالعدم أحلْا
 والـقــــر، ونــحـو ذلك؛ ومنها مايدل عليه الحدسُ والتجر بة والر صدُ، كمثل ماتدل هذه على حرارة الزنجبيل، وبرودة الكافور .
ولا يبعد أن يكون تأثير ها على وجهين:



الشُمس ورطوبة القمر ، فإذا جاء ذلك الكور كب فى محله، ظهرت ت قوتُه فى الأرض:






فتلك القوة تهيئ العالَّم لفيضان صورة حيو انية، ثم إنسانية. ولحلول تلك القوى بحسب الاتصالات الفلكية أنوا عُع، ولكل نوع ع خواصُ ، فأمعن قورم فى


 بجرُى عادةِ الش، لاباللزوم العقلى ويُشبه بالأمـارات والعلامات، ولكن الناس جميعُا توغُّلوا فى هذا العلم توغلا شديدًا، حتى



بالإيمان الذى هو الأصل فى النجاة．



علما من النجوم：اقتبس شعبة من السحر ، زاد مازاد＂


 ما فى السنة．

 －ニ 之 r（
＊s
Es
غوا
 والرؤيـا مسما يحكِّث بها الرجل نفسَه：较

ثاهصاحبتِ

 －بِ انك
共
 ب－نيالات



 ，نُ الشَنا


光 بثارت
：نور 范 ورم：لمونَ
 ثات ب）اور ون




 آ
 احا

．
بثارنَ

年 ا－ ب بتا



 كن كاء共 منظ，戻大亏
隹
 ＂岸
كلونّ

كَ كَ


 كا



اورك: :وون

; ; ;




"



غوابي! آ




ا-1



r с






 كل
 ——若
 وأما الرؤيا: فهى على خمسة أقسام: [1] بُشُرى من الهـ
[ [ [ [ [ [ r [ وتخويف من الشيطان
[؛ [ و حـديــُ نفس : من قِبَلِ العادة التى اعتادها النفس فى اليقظة، تحفظها المتخلية ويظهر
فى الحس المشترك ك ما اخْتُزِنَ فيها
[0] [ وخيالاتٌ طبيعيّ: لغلبة الأخلاط، وتنبُّه النفسِ بأذاها فا فى البدن.
 بـأسبـاب خـفية لا يكاد يتفطن بها إلا بعد تأمل وافٍ: استعدّا لأن يفيض عليها من منبع الخير



 رضى الله عنه، و كعلم ما سيكون من الو الوائع الآتية فى الدنيا الديا الـيا


لايُعرف حُسِنُها وقُبحها إلا المتجر د إلى الصورة الملكية، فمن تجرّد إليها: تظهر له حسناتُه
وسيئاتُه فى صورة مثالية، فصاحبُ هذا:
[الف] يرى الله تعالى؛ وأصله: الانقيادُ للبارى.



الأنوار والطيبات، كالعسل، والسمن، واللبن.
 فى اعتقاده خللًا وضعفا، وأن نفسه لم تتكممّل .
وكذلك الأنوار التى حصلت بسبب الطهارة: تظهر فى صورة الشمس والقمر .



عن جنبه الذى كان عليه.


 وأن ديـنا قد طاب" وقد ينتقل الذهن من المُملابس إلى ما يُلابسسه، كالسيف للقتال ، وقد ينتقل الذهن من الوصف إلى جوهر مناسب له، كمن غلب عليه حبُ المال، ر رآه النبى صلى اللّه عليه

وسلم فیى صورة سِوَارٍ من ذهب.

 فالتعبير لها.




 ；صتإِّا㚇 كط （气夫 ’ر＂
 ＂華 انَّ


 اوناءي
 كز，كرى،



 קز隹 ，وين يتينْ لا لومك －芹 $-s=0$
 ثا ن بَالـ رنوا







- ا
 , - 6 .
 فا


 :
 بـ,
 - 运
 ك كا مك,



"保
 - ك ك ا لي
",

 ك ك ك ك \% آداب الصحبةهم













 الشركَ، كالسجدة، ولُّهِ الأرض
وذلك هو السلام: فـقـد قال النبى صلى اللهُ عليه وسلم:" لما خلق الله آدم، قال : اذُهب،

 فزادوه: ورحمة الها
قو له:" فسلٌّم على أولئك": معناه - واللهُ أعلم - حِيُّم حسبما يؤدى إليه اجتهادُك، فأصاب الحقً، فقال: : السلام عليكم. وقوله:" فِانها تحيتك" الهعنى حتمُا، من حيث أنه غَرْق أن ذلك مترشح من حظيرة القدس.
之واجب كيا:تنرآراب يّن، باتو

 p



 ، كر二










 is


ث
is
احكا مسرام|

ورة الر آيت

 "
"
 , زلِجنت





سرامكر i
 زياءك حميث (r) -(

Li
حم حـث






 او


"
 ب程






 شيى إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو ا السلام بينكم"

 المصافحة ، وتقبيل اليد، ونحوُ ذلك.
 الكثير" وقال صلى اللهعليه وسلم:" يسلُّم الراكب على الملى الماشى"

 ومرّ على نسوة فسلِّم عليهن، علمُا منه:



 فتأكد له التواضع.





 . ب) اور باليا واركظا






i
كماتِّملامبّ اضا





(م)



بح
حر:
 ( (~4M *

 ع

سمامرخصتكَهتم
 بيُّ

پ




"ياتوات
 6ان
 طريق فاضُطُرُوه إلى أضيَقِه"


 "عشـرون"، وفيـمـن زاد أيضا: وبر كاته:" ثلاثون" وأيضًا: ومغفرته:" "أربعون" وقال :" " هكذا تكون الفضائل"


 الجلوس أن يردَّ أحدهم"
 بعضهم بعضًا.
[ّ] قـال صـلى اللهُ عليه وسلم:" إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلُم، فإن بداله ألن يجلس
فليجلس، ثم إذا قام فليسلُم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة"
أقول: سلام الوُداع فيه فوائد:
 ومنها: أن يتداركُ المتّدارِكُ بععضُ ماكانِ يقصُده ويُهِمُه، ونحو ذلك ومنها: أن لايكون ذَهابُه من التسلُّلُ

 is E is

C ا كا








 لا لات جبت


.




 الشَ الـ,




 أقول : وذلك: لأن التبشبـش فيـمـا بيـن المسلمين، وتو ادُهم، وتلاطفُهم، وإشاعةَّ ذكر الله فيما بينهـه: يُرْضَى بها ربُ العالمين.

 is

领
ث


(ल499*




－之 جبج

 p



 －ا

层
 －r
（层




 ＂

, ,


隹





مريث -



وأما القيام : فـاختـلـفـت فيه الأحـاديث: فقال صلى الشالش عليه وسلم:" "من سَرّها أن يتمثل له





أقول: وعندى: أنه لا اختلاف فيها فى الحقيقة، فإن المعانى التى يدور عليها الأمر والنهى:

 الإشــارةُ فى قوله عليه السلام:" كما يقومُ الأعاجم" وقوله عليه السلام:" من سَرّْه أن يتمثّل"


 الصلاكة، فكان بمنزلة سجدة التحية．

 ب范 اوروران ج系


 ：

 جبتُ
隹 ．
 اورا－تيذ النوا－تيا U ك كوَّ


厂َحْ
 كا كا気




，اضه

．
 اهِ كَ ايكّ
之


 －

：بؤَّها
 ＂ اورُ نماثر
－


اول：اجنّ حمتقكة
和


می二人）
 تآی، آ 2، ，كا





嫁）


 （ ？

انتبر عختا .

.



آخكابازت
حم !

زا




 فكان من حقه أن يختلف باختلاف الناس:

 من بنى عامر -ـ أن يــول:" السلام عليكم أ أدخل؟" قال صلى الله عليه وسلم:" الاستئذان

ثلاثٌ، فإن أُذِن لك، وإلا فار بع" "



وأن تستمع عِوّادى، حتى أنهاكاك"



والمماليك، بخلاف نصف الليل مثلاُ

لَكَّا أرسل إليه.
وركـان رسـول اللهُصـلى اللهُ عليه وسلم إذا أتى بابَ قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه،
 لم يكن يومئذ عليها ستور .


 ,
 (



 " (远 \& E

居
 ,

 -

年
ا


و": إي



 ,






 ح. (

 P
 (a)




تث تُ：لئظ大巾
－ك ك






كيا كا
ومنها：آداب الجلوس، والنوم، والسفر، ونحوها
 يقول：تفسَّحوا وتوسَّعوا＂
أَول：وذلك：لأنه يصدُر من كِبُر وإعجابِ بنفسه، ويَجِدُ به الآَخَرُ وَحرُا وضغينةُ ［［ب］وقال صلى الله عليه وسلم：＂من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهر أحق به＂
 حتى يُستغنى عنه، كالموات وقدير هير هنالك

 عليهما؛ وربما يتأنَّسَان فيكون الجلوس الجوس بينهما إيحاشُا لهما．
 وروُیْ صلى الله عليه وسلم فى المسجد مستلقيا، واضعا إحدى قدميه على الأخرى الا


 أقول：وذلك：لأنها من الهيئات المنكرة القبيحة．
[ّ] وقال صلى اللهُ عليهوسلم:" من بات على ظهر بيت، ليس عليه حجاب، فقد برئت منه الذمة"،



 ك ك ك تُمكه ماندقا
 ,


",





 كـيايكثيطان "
 ק

 ©（1） أَ－ （
 كنا，
 حم
 ———
 6 إخكا



 زي －－ジ心，ك

 ， ，
 ？ ？



（rarran
ارير حمك الشُكجاب يهديكم الش، ويُصلح بالكمال فا كُ楊
.


 ． عن：
 صفات



准 L稀 －皇泩准



أعمال الشُيطان؛ ويحتمل: : أن يـكـــن ن الــمعنى: أن يُدُبِرَ على طائفة، ويُقبل على ناحية، فيجد بعضُهِم فى نفسه من ذلك كراهيةُ. [^] [اختـلـط الـرجالُ مع النساء فى الطريت، فقال صلى اللهُ عليه وسلم للنساء:" استأخِرُن،
 ونهى صلى الله عليه وسلم أن يمششى الر جل بين المر أتين.
أقول: و ذلك: خوفًا من أن يمسس الر جل امر أة ليست بـمحرم، أو ينظر إليها. [a] قـال صـلـى اللهُ عـليـه وسـلـم:" إذا عَـطـسَ أحدكم فليقل: الحممدله! وليقل أخوه - أو صـاحبه-: ير حمكُ الله! فليقل: يهديكم الله ويُصلح بالَكمم" وفى رواية:" وإن لم يحمَّد اللّه فلا تشمّتو ه" وقال صلى اللّه عليه وسلم:" شـمٌتُ أخاكَ ثلاثا، فما زاد فهو ز كام" أقول: :إنـمـا شُسرع الحمدل عند العطسة لمعنيين: أحدهما: أنه من الشفاء، وخروج الأبخرة الـغـليظة من الدماغ، وثانيهـما: أنه سنة آدم عليه السلام، وهور معرقِ لكونه تابعًا لسنن الأنبياء عليهمه السلام، جامعَ العزيمة على ملتهم، ولذلك وجب التشميت، وكان من حقوق الإسلام؛ وإنما سُنَّ جو ابُ التشمميت: لأنه من مقابلة الإحسان بالإحسان.
 استطلاع، فإن أحدكم إذا تَثاء بَ ضتحك منه الشُيطان" أقول : و ذلك: لأن التثــاؤب نــاشـئ مـن كسـل الـطبيعة وغلبة المالل ، و الشيطانُ يجد فى ضمن ذلك فرصةُ، وفتُحُ الفم وصوتُ هاهُ يضحكك منه الشيطانُ، لأنه من الهيئات المنكرة. [11 [1 قال صلى اللهُ عليه وسلم:" إذا تثاء ب أحدكم، فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يلخل"


 و او (
 الــحــــدله كماروتّ寝 ミirifurig $\geqslant-$



 ثيطان ك ك

．
居

كتابكجاه،

 קاج كنا ك




 ！ات ان 乏工，كرظات الن



 （ 11寝）度

 －（16） غزابكا نر，

＊ورى： －（14）


 ثو


中
［بَ］قال صلى اللهُ عليه وسلم：＂لو يعلم الناس مافى الوُحْدَة ما أعلم، ما سار راكبٌ بليل وحذَه＂


الزبير رضى اللهع عنه وحده طليعةُ فلمكان الضرورة．

اللهُ عليه وسلم：＂الجَرَس مز اميرُ الشيطان＂

［؛［ ا ］وقـال صـلى اللهُ عليه وسلم：＂إذا سافر تم فى الخِصْب فأعطوا الإبل حقُّها من الأرض ،
 الدواب ومَأَوْ الهو ام بالليل＂

أقول：هذا كلُّه ظاهر．

وشر ابه، فِإذا قِضى نُهُمَتَه من و جهه فَلْيُعْجَلُ إلى أهله＂
أقول：ير يد عليه السلام كر اهيةَ أن يتبع محقَّرات الألمور، فيطيل مكثّه لأجلها


تَجـ： نروتخطات
 ايكا آرك يروك ك
 E
st

$$
\dot{w}
$$

－（1） ك，كن الش ع：

之 之 ن，

 - －50

كر كاو، ? ${ }^{2}$



- ب2
(®)


(r Cor



 نابون
 , ياي6ا

- 









فأَ0:ثاهصاحبتّمر\%


ومنها: آدابُ الكلام
[1] قـال رسـول الله صـلـى اللّ عليه وسلم:" أَخْنى الأسماء يومَ القيامة عند الله: رجلْ يسمى


اللهُهو الحَكُم، وإليه الحُحُم"
أقول: إنما نهى عن ذلك: لأنه إفراط فـى التعظيمه يُتَاتِمُ الشركَ


 سكت بعلُ عنها، ثم قُبض ولم ينه عن ذلك
 بمزلة الأجد عونحوِه فى الأفعال، وهو قوله عليه السلام;" الأجد ع شيطان!"


 بهذه الأسماء.
تُجم: (1)

 "之 كهر إ"
 - =
 . ا اثر ( (
"
 ا



 -
 L
 تي

جا تِ با

ع ع


 اورالومنا
 تُمْ











 زاباقْ
 اجاز توك ك

 أقول : لـو كـان أحـدّ يُســـّى باسم النبى صلى اللهُ عليه وسلم لكان مظنةُ أن تشتبه الأحكامُ،


وسلم، وربما كان المراد غيرْه
 كان فى ذلك هيئة منكرة.
مه هذا المعنى أكثر تحققا فى الكنية منه فى العَلَّم لو جهين:


عليه وسلم باسمه، و كان المسلمور نينادون：يارسولَ اللإ وأهلُ الذمة يقرلو لون：يا أبا القاسم｜
 يقصدون بها أحد الأمرين، كأبى الحكم، وأبى الجهل، ونحو ذلكّ



；

 غلا
䓞
 2 ك ك ، 2 远


 － ثे t
（ ©

 （ $\kappa 4 \times$－＊




 ك كَكبايتز;

 7\% (a)
 حر:ث

 ( \% ك ( :


:
"㷌
 نَبتكَماندت


 - Exaty

ز كاططهاكَ



 كان إطالُقها فيما بينهـم سوءُ أدبا

 بيلى الأمر ، أقلّب الليلَ والنهار" "







居 ; ط اورني\%
 is
(4)

جُلْدَ



．
ب－

（r＜Lん＊

ك بـ
ال山ّ إْ

 ＂



الكلمة بمنزلة الهيئات الشيطانية．
［v］وقال صلى اللهُ عليه وسلم：فى زعموا：＂بئس مُطِيُّة الر جل！＂
أقول：يريد كراهيةَ أن يُذكر الأقاويلُ من غير تثبُّت

شاء فلان＂
أقول：التسوية فى الذكر يوهم التسويةَ فى المنزلة، قُكان إطلاقَ مثِل هذه اللفظة سوءُ أدب．



－－50

يـ!
 , ين ورنیا
.


 ;


جا
( $\angle \wedge$ (







 (

 E-
 \#ي
"







ذلك من الآفات، ور خصص فيما لا يتحقّق فيه معنى الكر اهية، وإن اشتبه بادى الر أى أى.
 "الحياء والعُى شعبتان من الإيمان، والبَّاءُو البيانُ شعبتان من النفاق" أقول :يريد ترك البَذاء والتقعر ، والتطارِل فى الكِلام.




 السلاק" إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذى نفسى بيده! لكأنما ترمو نهـم به نُضح النبل"







－Lレ\＆
3

ب品
屋
ع روايات ت ع地
ح范
 ＂范 كا كا ＂


位


＊和
－ 2 \％الق كـ


الشَ تيرّ院
（ 1 愿
人 ع ،







 ＂

وقـد ذكـرنـا فـى الإحسـان مـن أصـول آفـات اللسان：ها يُتضح به أحاديكُ حفظ اللسان،





قال العلماء：يُستثنى من تحريم الغيبة أمور ستة：



[][ [، والاستفتاء: كقول هند: إن أبا سفيان رجلّ شحيحّ



فلايضع العصا عن عاتقه"
[ــ] والتنفير من محاهرٍ بالفسق، كقّر لهصلى اللهُ عليه وسلم:" لاأظن فلانا وفلانا يعر فانِ من
أمرنا شيئًا"،
[ر] والتعر يف: كالأعمش، والأعرج.
وقالوا : الكــذب يـجورز إذا كان تحصصيلُ المقصو

 - ا
$0-\longrightarrow$
أَا











زن ．！
اكيان ون
 الَ～～

． حم ك； ت䓞属

屋度 ＂之 （元

种 الأيمان والنذو

 البحث عنها．




 عز يمتَه، ويْترَهُهُ نِيتَهُ

 هاتوّ シャ
 ？ C
 ？
is
is
is


 ， لنيز：الب．
 Tا（T） ＂

-品 - ك



 ك机






والحلف على أربعة أضرب:




 من الكبائر.
[؛ [ و اليــميـن عـلـى مستـحيل: عقلاُ: كصوم أمسِ، والجمع بين الضدين؛ أو عادةُ: كإحياء
الميت، وقّلب الأعيان.
واختُلف فى الضربين اللذين ليس فيهما نص : هل فيهما كفارة؟











r-r
 F"

تخ تُ: لكَ ها ". آبا -
r-







تخ "ڭ: ?
层


 ب- با
 كاح تكا



 ال

 (rar*

 اル اُ
ب-4- توّ

و واجبْ － ＂彻 ت苞

 ولو －
［1］［ قال رسول اللهّ صلى اللهُ عليه، وسلم：＂لاتحلفو ا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف باله، أو
لِيُسْمُت＂وقال صلى الله عليه وسلم：＂من حلف بغير الله فقد أشرك＂،
 جنبه، وإهمالَ ما ذكر اسمْه عليه：إثمَا ．

















أقول：：قد مر سر وجوبِ الكفارة من قَبل، هر اجِع
天 نا میپ行（r）－（我品 ل
 تر：ناورتضشپ
，و．


3
z

人多



 — أيكصوت - ; ; ; ; "
 ج进
 ت~ ت~~ روز
 صورت جَكِّتِّ

 تيركّ (r)

 جاليت



(1) حمرت ابن عبا
 -
" (



 توپ.
 (بَ اوراب كَ جج جـ ب


採位

 كرع كو كماروينا - \&

والنذر : على أقسام:
[1] [النذر المبجهم: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:" كفارة النذر إذا الم يسم كفارةُ اليممين"
 قصة أبى إسرائيل.







 قج






$$
\log \cdot \dot{\sim} 1.103 \leqslant
$$






位 (
2
 :
共
䔨 （ron＊ S屋


．اب إم －تقاكّ







 والـمصصالح المرعية فى أحكامه تعالى، وقد أفصح ذلك الخضرُ عليه السلامام، حيث قال：＂＂ما



 التيسير ، دون الاستيعاب، والهُ المر فق ．



相隹 ：
 الشتقالُ Lا
 －







．



1 ！
س゙せ






ح户

 جا








 وأذكاهم جنانا．








 كم ح生


 E is E

كمالِصوتوّيمت
آبَّنُّ
居
 كَ （ب）

:


!
之
,

آپ٪

ك化
كراهينجهاك كا







 الناس تواضعُا مع كبر النفس، وأرفَقَهم بأهل بيته و وخَدَمِه:







لايُتصَوْرُ فوقَه، يُعُرِ ثِ لكل شيئ قِرْه

 زيارتم
 ?


3
E
E
صغاتِبْوت
"信 عبال ط





 الصفات، ويُّلَفْعون إليها فطرةً، فَطُرْهم اللهُ عليها.

 is

E
$\hat{s}$
.تثاراتوعلاتات





 \%
 (r) (هـ (
 -
(r)

C

 اوتار(ناحّالنّبيّن) كالفا

 (4) (4) بوربنقارباز

 (a)

" .
 رزبا


居
 ,合 بارثاون زانح! !

ك ك


جا







3
is
$\hat{3}$
واقعحَثِّهِصدر

آپ








 , وراتح: جلن

 F
 طالب



之

 ك据
 روايتيلّ
（م）
 ＝ لا لا
 －




 ك كت ئ، اورنامنا－ ；


亿综

 ,


ان大ارل, انیا

 وقد بقى منه أثر المخيط، و كذلك كل ما اختلط فيه عالَّم المثال والشهادة الـّا




 المؤ اخذة فى النفس.
 لمثلها: لِعْزُوْفِهُ عن الدنيا، وتحرُّرِه إلى الفطرة التى فطره اللهُ عليها.
 آپ روايت يّل ب (

 (4) (4) اورجبالوطالب




＂
 و！

 ت夫丷天


 ＊ is $i$

ان



 \％بإنياكورا





 انقك，

ت有 هيانَيو هي




كَ

共




اورأ پ

 آ


 خدرىنىالشَ

 ， كو كو

 كَا اル
 اوروحك كووركضورت： ＊號
 ك ك عمورولكيت $\frac{6}{7}$ ك号我
 ج自四 آ〒




"אّ
"ي.
 وهذه شعبة من شعب النبوة.




 حُجْزَّتْهُ إلى الـلكعبة، ونحو ذلك: وسره: أن الملكوت تُلِّمُ بالنفوس المستعِدَّة للنبوة، فكلما انْفَلَتُتْ بَرِقٌ عليها بارقٌ ملكى،






 بعضُهم دون بعض .

تُجـ: ,




 جبجب，نفون چُوش

 آوكرنُولو， ．


$i s$
is

＊共
 ＊＊



：
世木


 ثانول ع，





该


ويابواب!"(ور0ن آيت|")
 كما يُ ．．．
 كولنغيب،




 مَهْزُوْمِ مِنَ الْآَزَابَهِهِ
 المطلب، فُهُدُوُ＇إلى الهجرة قِبَلَ الحبشُة، فرجدوا سعةُ قِبل السعة الكبرى．



令 is

 طالبَ ت大بی ＂ ن
 قألّ


为






 انياءك آرذ，
悉 ي大放
.


C
[ [ 1 ] ولــــا ماتت خديجة رضى الشّ عنها، ومات أبر طالب عمُّه، وتفرقت كلمة بنى هاشم:




 خحلاق ما أراد الله، ونسخه: كشثفُ حقيقةِ الحال، وإزالته من قلبه.

 ك


 ?
 ,ل
 שُ ? بi





屋


 is

$$
\hat{\Sigma}
$$

. آتانو
 -



 نورار:
 اوراصل كمت:كَ




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

万人



 مر； ，
ا يان كُ بي، التو
屋 ？



 محا，يرنىالشّنماكَ ，
 شار之

 لـ

＊＊



 البقر年
 بو 2，

 ك，

 ，准

 （r）（r） القة آيت•




 ج种


ح户





أجسادًا، ولذلك كان لككل واقعة من تلك الوقائع تعبير ．

الأمة، لكنهم على درجاتهم عند الش، كحالهم فى الرؤيا، واللهُ أعلم．









3
واققاتِبراتحكمَتيّ
شَقْصدكَ اوران كزمز

䓞

〔
 2 2

نزيرِّ


 بّ \#~


تثريف لـ \&
 تُجات


 كَب،اوراكغن أنباء
层



 -
-



الم
شايٌ

بهم


 آنآنِ

艮
 ج采

.




 مونَّ - -

حِّ

（ （ 1 ）
 C ورو سرة
层








 ，جوراكيانظ゙










 رغختى
نمولטكَ





 عالمثارة： بيتِّوركا
 تث تُ：



 ＊准




馀潼 \％

原
 تث تُ：براتِّ ＝




［ب］أمـا شـق الـصدر ومَلْؤهُ إيمانا：فــحقيقته：غـلبةُ أنـوارِ الــملكية، وانطفاءُ لَهِبِ الطبيعة، وخضوعُها لما يَفيض عليها من حظيرة القدس ．
 فاستوى راكبا على البراق، كما غلبت أحكامُ نفسِه النطقية على البهيمية، وتسلَّلُت عليها．





 الذى أو حاه اللة فيها، والاختصامِ الذى يحصل فـى مَلْكُهِا


يحصُلْن،مما هو فى وجهه.
 واحد كانجما ع الشجرة فى الغاذية والنامية ونحوهما .






حيثما استعدت لها.






 موسى'عليه السلام، فإنه أكثر الأنبياء معالجةُّ للأمة ومعرفةً بسياستها.
 .会



 ثا:




 （㤝） ．
 ،وا،ان مالات كَلدف الجض
 كوَا



 （ $\Omega$（ $)$（ اوربابيت مrور：توان كَ
 ثزيف عبالقابل جا ＂捤之




ک化 ——


ع انتبا＝







is
$\hat{*}$
،


 ，远
 آ

 ＊
 - －
 معالم ب．
 كا




为
 p


气㐅
 وورا
 ع－
 －

 （ 4 （ + （
 ظ户


 6

 （هッ和 غام هامبن

 ，
苑 ا，صِآ ا اورا
为 عاليُتْنا ＂栄














ليقتلوه، أو يُثبتوه، أو يخر جوره.
فظهرت آياتُ لكونه محبو با مبار كا مَقُضِيًا له بالغلبة:
 فَتْلَ النبى صلى اللهُ عليه وسلم، فَشَفَى من ساعته.







 سبق ماءُ المر أة نزعت" فأسلم عبد الله، و كان إفحامًا لأحبار اليهود.

ترجم: (1)
أهو

 ,ون




 عططبك
 \% \%

.
C







 .




 تاتشاكا


ان كا .


 - 荙 ايك:انصا ها屋












تُ



 ع．？事

 E
产
．




 ＂با واتح： اوران انراز عییا
我





层共
 ت氾
 طرنـیتهت گَيثأ
 ，

 ت大ال ， （

 （




 هـ ＂ي ＂


 نيْتا

 جا



 النفير، بعد مالم يكد يكون ذلك.



 المشر كين. [ر] فـكـان ذلك فتحُا عظيمْا، أغناهم الله به وأَشُبُهِم، وقَطَعْ حبلَ الشرك، وأهلك أفلاذَ كبدِ قريش، ولذا يسمى فرقانا. [][ و كان ميلُهم للافتداء، محخالفاً لما أحبها الله من قطع دابر الشرك، فعوتبواء ثم عُفى عنهم.

تُقم: (19)




－ ．تالبك غ
 جَ جبي ，

 الشتالُّ N $\star$

T

大ا
之


乏
 ك
 ت Ir －







وكان أورُ توسيع عليهـم.
 قتلَل، فلما خر ج من بيته انكسرتُ ساقُه، فقال رسول الله صلى الشَ عليه وسلم:" أُسُطُطْ رِجْلَكَ،






和
 is む *



 - - 5ax

روايت تيريوكَ **

夏










 ثَّمّمن وجوه كثيرة:
 الله عليه وسلم فيما أمر من القيام على الشُعب.
 وشهادةُ الصحابة.
 أكثُرَ مما ينبغى.


الشَى




 $\omega$

ה t

我,






?




 (啹)


 ط


غْوْاحا
ثوال ها：


 ．
乏


之
 تول تُرو




 ثكست وررهو病

بوقيظكانجام
Y \% \%
















 ذريتهم، فأصاب الحقً.
 ان اورج (rr) — — ح - -
 قو موك

 هيْ



 مَّ $\hat{s}$ is is
حمرتزينبرضىال山ّننا
 -


 ك ح حك




 ,

 فأنكحها اللَنيّه صلى اللّه عليه وسلم．


نيبْ كَ ثؤط：：ק





 عاروك كَ

む is
i
，
L ا ال山要 الها
 ن -8 －$=$
 ．



 كهايان
屋

（ روراهابخارى）（
路

 الوط




 ，ون Uبا

 فَمُطِروا حتى خافوا الضرر ر، فقال：＂＂حو الينا ولاعلينا＂لايشير إنى ناحية إلا انفرجت．




 ．يان



$$
\hat{\Sigma}
$$

T
ث

ز度隹 ，اتقات










大انرانآزاروr


－
 ，

صا حميدكزتّبي

غ

之 گ夫


 آَّ
 جان
 كا كات عتيت完 حميـبّ





,






 الفاحشَّة عليها.
 فى قـلوب الـُمُصُطَفَيْنِّ؛ ورأى فى ذلك الجَنَّ والنارَ، بينه وبين جدار القبلة، وهو من ظهور حكم المثال فى مكان خاص .

 كثيرة، وهم لايشعرون.



عنه، وبيّنَ الحقَّ بقول أبى بكر رضى الهُ عنه"
 وظهر تٌ هنالك آيات: [الف] عطشُـورا، ولم يكن عندهم ماءُ إلا فى رُكُوْة، فوضع عليه السلام يدَه فيها، فجعل الماءُ يفور من بين أصابعه.


 , الـ ت ,
 الث الو الشى (قرتى)





 وتّ:" بیَ كا وونو
 L ع ع

 *
玄

$$
\hat{\star}
$$

; كتقدو 4.



,
وضاحت بورا

 ت夫 لا


(asra, هar|*

ار الی،
, تـ~


پֶ

 ,
 به على الجهاد؛ و كان ابتذاء انتظام الخحلافة، فصار عليه السلام خليفةً الشه فى الأرض. وظهرت آيات:

[ب] وأحابت سلمةَّ بن الأكوع عضربةً، فنفث فيها ثلاث نفثاتِ، فما اشتكاها بعذُ.
 المَخْشُوُشِ، حتى إذا فر غ ردَّهما إلى موضعهما.



is
*
ت会





متركمُوتاورتّهداكاطلأ


 تو قا


 -

禹





 أهو هوك، المكان S． ，يا， ا ا


 ＜



为 （ （ 1 （ 1 －هノへへ انجنّ



 عنيد، فأساء كسرى الأدبَ، فدعا عليه، فمزَّقه اللهُ كلَّ ممزق
 حالُهم، فُعَعاهم عليه السلام قبلَ أن يأتى الخبر ．

 الكافرون، وأدخل عليهم الإسلامُ من حيث لم يحتسبوا ا




واجتهدواء حتى كان الفتح．
 يرتاب، ثم ظهر أنه قتل نفسَهـه

 ．يك ．首
 وك大از道
 اضل كا جاهِا


車
اورآ
 ,

 is

A
*

آ
\%
 كاوروبوباكـ
 ايكـ غور-


 " رول!اink
 فامآوى ب،






之


 يبا ！اتُّلُ （هヘงฯ（ LU

 —

（ロヘ9（
し


ك كـ
 ـ


 فيما يراه－رجلان، وأخبراه عن الستر والسار الساحر

 رضى الله عنه، ووجد الوصف كما قال．



 بعلُ؛ و كان لايثبت على الخيل．

［［ $\ddagger$［
صاح، حتى أخذه وضمَّه．

 －
$\hat{s}$
$i$
is
غ
艺


 هِا، ان فا＇ُمْ غْ كُ





" "

الشَ

"

 ",












 26U קز
 (1K:0)


 والعسرة، فجعلها اللهُ تمييزا بين المؤ منين حقُّا والمنافقين.


رضى اللهُ عنهم، فكان كما قال عليه السالمام الما


 فنبأه الله بقول المنافق، وبمكان البعير .
 [3] وأُلقى ملِكُ أيلةَ فى أَسْرِ خالد، من حيث لم يحتسب.
; جحم:



之隹

 ب؟ ب"



天 ＂
 ＂的 خاریما

人

2 ． ت ，ل， －

 كلٍ معاهد من المشر كين، ونزلت سور لـرة براء ة．
 ［4］［ه［ـم خر ج إلى الحج، وحضر معه نحزّ من مائة ألف وأربعة وعشرين ألفًا، فأراهم مناسك الحج، وردَّ تحريفاتِ الشركّ




 ورالعجم، حتى تم أمر الله، ووقع وعده صلى اللهُ عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

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







 ".





隹 كرنّ ب- يِ.


تكبك:




قلبكا



اونُوجهب)

 با تاب انى
 :

- ا- جبت
 ك ك نالاتا


:
ا- جبجت
گتی ب<>نكانصد يتضرورى ب(يارنّ,رجب)


(يرديانْورجب)


ن







 ،وجا
 ليّتوباركا كـب كي!





 با با كموU
 نت
 جاك ك ا

 ニحنّ





 ك
- ت~ تحْ \%


中
اعلّم: أن المِقِّنَ على أقسام:
 وإنما الإنسانُ ثلاكُ شُعُبُ:
[الف] قلبٌ: هـومبدأ الأحوال، كالغضب، والجرأة، والحياء، والمحبة، والخوف، والقبض، والبسط، ونحوها.
[ب] وعقلّ : هـو مبـدأ الـعـلوم اللتى ينتهى إليها الحواسُ، كالأحكام البديهية: من التجربة، والحدس، ونحوهما؛ والنظر ية من البرهان، والخطابة، ونحوهما.
 المنبجسة فى شهوة الطعأم، والشراب، والنوم، والجما ع، ونحوها.







فـالقـلب: مهما غلب عليه خصصالُ البهيمية، فكان قِضُه وبسطُهن نحوَ قبض البهائم وبسطها الـحاصلَّين من طبيعة ووهم: كان قلبا بهيميا - ومههما قَبِلَ من الشياطين وسو ستُهم فى النوم أو اليقظة: يسمى الإنسانُ شيطان الإنس.


 دون الأمورِ المكتسبِة بسعى.





تعافها النفوس السليـيمة．






 لطائف الإنسان، والله أعلم．



،

 قُت
宛
 —



اورجبُّ عومارتفاتي يا احا

 ;
 كرنّاوراس عونى

[ [٪] وفتنة الرجل فى أهله : وهى فساد تدبير المنزل، وإليها الإشارة فى قوله صلى اللهُ عليه
 فرَّقُ بينه وبين امر أته، فُيُدْنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت!" [ب] وفتنة تموج كمور البحر: وهى فساد تدبير المدينة، وطمع الناس فى الخلالافة من غير
 العرب، ولكن فى التحريش بينهم"



"مامن نبى إلا كان له حواريون" الحديث
[0] وفتنة مستطيرة: وهى تغير الناس من الإنسانية ومقتضاها
[الف] فأز كاهم وأزهدهم: إلى الانسلاخ من مقتضيات الطبع رأسّا، دون إصلاحها الاحها، والتشبه
بالمجردات والتحنُن إليهم بوجه من الوجوه اليوه، ونحو ذلك.
[ب] وعامتهم: إلى البهيمية الخالصة.
[ع] ويكون ناس بين الفريقين: لا إلى هؤ لاء، ولا إلى هؤلاء.

 والخسف، والنار المنتشرة فى الأقطار ، ونحو ذلك.






 اورجز,
 ; يُوU צ,


 is




 p E =


 ＂路 اル آيت


r－r
共


 \＆


 ،ون أكن بَ

－
حريث－

 - －5ix

(arA•*


 فاسنيالاتان6ا
r-
حر:ث - ر-

 با ب-
(هr|A1*





;
-
ميثـ度

;泣

 .
 و"ك !u،

چارْ
 ;

 تار





 ك كاث ب₹
قيامتكتثناناU: نتخ،ى

حميث - رول الشَ








ووم:
وقد بين النبى صلى اللهُ عليه وسلم أكثر الفتن:



الشعير ، لا يباليهمه الشَ بالةُ"،



والشيطانية، وتَعُمُهمه جميعا إلا من شاء اللّا منهـم.



والخمورر، يرزقون على ذلك، وينصرون، حتى يلقوا الل"،








كالكوز مُجَنُّيًا، لايعرف معروفا، ولاينكر منكرُا، إلا ما أُشرب من هواه" أقول: الهـواجس النفسانية والشيطانية تنبعث فى القلوب، والأعمالُ الفاسدة تكتنفها، ولا تكون حينئذ دعوة حثيثة إلى الحق، فلاينكرها إلا من آبل فى قلبه هيئة مضادَّة للفتن، وتَعْمُّمن من سوى ذلك، وتأخذ بتلابيبه.




 عـلى موافقة حكمم الله، ثم كانت الأحكام المفصلة في الكتاب والسنة تفصيلا لذلك الإذعان الان
 أظر قِ مــيـكــون وأعـقَـلـَه، وليـس فى قلبه مقدار شيئ مبن الأمانة، لابالنسبة إلى دين الله، ولا بالنسبة إلى معاملات الناس.
[0] وقــال حـذيـفة رضـى الله عنه: قلت: يارسولَ الله! أيكون بعد هذا الخير شر، كما كان قبـلـه شـر؟ قــال :" نعم" قلت: فما العصمةّ؟ قـال:" السيف" قـلت: وهل بعل السيف بقية؟

 عاضِّ على جَذِلِ شـجرة" أقول: الـفتنة التى تكون العصمة فيها السيف: ارتداد العرب فى أيام أبى بكر رضى الله عنه؛ وأمـا إمارة على أقذاء، فالمشاجرات التى وقعت فى أيام عثمان وعلى رضى الله عنهـما؛ وهدنـة على دَخَن: الصلح الذى وقع بين معاوية والحسن بن على رضى اللهُ عنه؛ ودعاةُ الضلال: يزيد بالشام، ومختار بالعر اق، ونحو ذلك، حتى استقر الأمر علي عبد الملك.




[^0]






المسلمين، ونه.هِم بلادَ الإسلام.



الهلاك، وشر ح هذا يطول .



امر أةُ القيمُ الواحد"
والحشر : فى لسان الشُريعة مقول على معنيين:




76

 (r)



(r) ،ونار


(ल) ك; ;ir
 ان (انرولوان ك كج
 ;
(rmai)




 (4)
 " عبَ



 -8 -

 \%

常 آلى
 is is
is

 كیا












$$
\begin{aligned}
& \text { فتونكَ كواورروايتّ.. } \\
& \text { 1- }
\end{aligned}
$$

 "




 .
(r)

 6انميشرلاتن (N)
 (
 با ب\% با
ع-r

 - -
.







 الشتقالْ،


الفتن العظيمة: التى أخبر بها النبى صلى اللهُ عليه وسلم أربع:

 الذى يُعرف أمره ويُنكر ، لأنه كان على سيرة الملوك، لا على سيرة الخلفاء الماء قبله.
 وخروجهم طالبين الخلافةَّ بعد موت معاوية، إلى أن استقرت تحلافة عبد الملك



 والأحاديث الواردة فى الفتن: أكثرها مرت من قبل:



عامًا" قلت: أمما بقى، أوممامضى؟ قال:" مما مضى"
 الأمة: وذلك صادق من ابتداء وقت الجهاد وأوائل الهجرة إلى مقتل سيدنا عثمان رضى اللهَ عنه.



يشك فى هلاك الأمة، وبطلان أمورهم.

فتتة دعاة الضلال.
وقّولـه:" سبـعيـن عامُا"معناه: تهويل الأمر ، وأنه يكون تـحت بطن الباطن فيه، وأنه لايكون
بعد هذه استقامة الأمر، واللهُ أعلم.
[٪ [ وقال رسول الله صلى اللَ عليه وسلم:"يقاتلكم قوم صغار الأعين - يعنى الترك - تسوقهم
ثلاث مرات" الحديث.



وهذاهو المراد من قوله:" حتى تلحقرهم بجزيرة العرب"،
 صادق بقتال الجنكيزية، فهلك العباسية الذين كانوا ببغداد، ونجا العباسية الذين فروا إلى مصر .


وإهلاك أمر العباسية.
وأما فى الثالثة فَيُمُطَلَمُوُنُ وذلك صادق بغلبة العثمانية على جميع العمل، والشَ أعلم.
تر تحم:

 بيجّا屋


اؤ，

尼 جب

（ $\cdot$ ）ك
 ك ك


 －•• بَ 6－ط


质 － طوركو
 ا，اربال
 ك过 Sa



"



 میی



 عن天 , اورك

湤
 آ





ا- اسمّمط آ ابازت



 (兴)


 " . اوران كَ جج : زيرتبابشنْيات ب،尾 ,





 .


جِلْدِّنَّهَمَمَم
 .

صحا


 بطلب . رن بَنا

実



变 المناقبه
الأصل فَى مناقب الصحابة رضى الله عنهم أمور:








 الإسلام، فذلك كله: ظاهر 0: أنه لم يكن إلا لا متالاء القلب من الإيمان.

 وسلم:" أنتم أصحابى، وإخوانى الذين يأتون بعد"



 الأول أنضل من جمهور القرن الثانى، ونحو ذلك.


ولا ملة أخرى.





 وظاهرُ' وباطنُا، وصلى اللّه على خير خلقَ محمد، وآلِّه وأصحابِه أجمعين.


 $\therefore$-20

جُلْدَ
كَ
 ＂ جت
之 ا از ＂地

人区 بَ － 26
 ，لتظمك با 2．
．يت اورامتين جولو＂
 ¢
 ثِ
 ت تُ



اजى كضن


"كجهريز

فالحمـدلله الـذى بنعمتـه تتـم الصالحـات، وصلى اللَ على النبى العربى الهاشمى وعلى آله وصحبه أجمعين.


[^0]:    $-5=$

