


## 




لالإنضمام في واتساب راسل الرقم 00222311111
تحقيق وتحهليق الهكلإلة
ابَّاه بـن هحمـل عالي بـن نـحمهـ

الحمد الله , الحالمين القائل جل وعلا: فلو لا نفر من كل فرقة منهم
 والصالة والسالم على رسوله الأمين القائل: „من يرد الله به خحيرا يفقهه في الدين«، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهلديه واستن بسنته إلى

يوم الدين.
وبعد: فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني به عمن سواه ابَّاه (محمد يكظيه) بن محمد عالي بن نعم العبد ابلملسي، كان الله لمم وليا ونصيرا: إنه من المعلوم أن خحير ما تُصرْفُ فيه اللحظات والأوقات وتُبْنَلُ فيه الجهود والطاقات طلب العلم وبثه ابتغاء مرضاة رب الأرض والسّموات، و السعي في ذلك الطريق بكل الوسائل والأدوات؛ رجاء صادق الوعد الوارد في ذلك دنيا وأخرى برفع الدرجات، والثواب الباقي بعد الممات، قال الله تعالى: إيرفع الله الذين آمنوا منكمم والذين أوتوا العلم درجاتعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثالاث: صدقةٍ جاريةٍ وعلم ينتفع به وولل صالح يلعو .《山

عِمْ صَبّاحَا أفلحت كل فلاح فيك يا لوح لم الطع ألف لاح


بــــل يمينا بواردات البطاح يتبارين ضمــــــرا كالقــــــاح


وما زالوا كذلك حتى أقاموا علاقة تلازم متين بين العلم والبداوة
اللذين كانا في الأصل خصمين متصارمين، فأصبحا صنوين متلازمين: زضيعي لبان ثــي أم تحالفا بأسحم داج عوض لا لا نتفرق
وقد ترك لنا هؤلاء الأعلام بعد رحيلهم كنزا ثڭينا وثروة غالية من من الآثار النفيسة الغزيرة الفائدة التي انتجتها قرائحهم وأبلدعتها مدار كهـم في مَنثوراتٍ أفادُوهَا، ومنظومات أجادوها، بتحمع شتات العلوم وتقرب النَّادَّ

همُ جدَّدوا أحكام كل مضلة من العقم لا يلفى لأمثالما فصلُ

1- واليوم ينشد لسنان الحال على آثار تلك الحياة الببوية العلمية بعد أن القت عصى التنرحال وتقلبت بها صروف الدهر والأحوال قول الشانر:




ولسـت بلاق بالحجاز جُاورا ولا سفـرا إلا له منهم حبــل فجزاهم الله أحسن الجزاء وأثابهم من فضله أُجزل الحطاء. ومن أولئك الأعلام الأجلاء العلامة عممل مولود ولد امر ابط أغشممت جِهبلُ العلماء النبلاء، ومصقع الشعر اء البلغاء. هذا وقل طلب مني بعض أحفاده البررة؛ وعلى رأسهم في ذلك الأخ
 جمعه من آثار مذا العلامة النحرير ذي العلم الغزير والإنتاج الكثير، لتدارك بقاياها بعدما أحلثّه فيها يد الحدثان من تأثير . وقد اعتذرت له ابتداءً بأني - مع ما للدي من الشو اغل المتعددة يف الظروف والأحوال المعتادة ـ لا أخلو من بعض عو ارض الأعراض والأسقام، الموجبة للإعراض والإححجام، والحمد لله على كل حال؛ إلا أني لم أستطع له ردا، و لم أجد من الاستجابة لمطلبه بدا. فاستعنت بالله ولي التوفيق، راجيا من فضله المداية إلى أقوم طريق، فقمت بجمع ما تيسر جمعه من إنتاج هذا العلامة، ورتبته بعض الترتيب، وصححته حسب الاستطاعة، وعلقت عليه بعض التعليق لإفادة، دون استيعاب أو استقصاء، على أمل أن تسنح فرصة أخرى لتكميل النقص وإتمام الفائلدة. وقد قسمته إلى قسمين:

# لإلنضمام في واتساب راسل الرقم 0022232411111 

> ■ • القسم الأول قسم الأشعار

 التعريف بصاحب هذه الآثار فأقول:

إنناج قناة النصوص المحظربية

لإإنضمام في وانساب راسل الرقم 0022232411111

التيريف بمحهيل مولوهد بن امرابط اغششميت

إنه من الصعب أن يكون هذا التعريف تعريفا جامعا مانعا، أو ترجم) وا(فية شافية لفا العلامة الذي أصبح يفصلنا عن تاريخ وفاته أكثر من قرن

 ورجاحة قيمته المعنوية بين أقرانه.

اسمهd ونسبه:
هو العلامة الشاعر النظام محمد مولود بن محمد بن المختار (امر ابط أغشممت) ابن القاضي حَيبلً (حبيب الله) بن عمر بن مّحّحَّم (عحمد) بن
 بن عبد الله بن بادل بن أك (أكتاوشني) بن عبد الر الر الـي قاضي المرابطين إبراهيم الأموي، الذي ينتهي نسبه إلى الخليفة عمر بن بن عني عبن العزيز بن مروان الأموي.
كان جده حبيب الله من أهل العلم والفضل، و كان قاضيا أهليا، و كان



في محيطه عرفها له الزوايا والعرب وحسان الذين كانوا هم أصحاب


الشخصية.
كان محمد (والد محمد مولود) عاللا جليلا متبحرا مدرسا، و كانت لـ اليد الطولى في معرفة علم التوحيد والعربية والنحو والفقه، و كان عابدا تقيا، وله مؤلفات منها شرح على وسيلة السعادة للعلامة المختار بن بونه البلكي، وله أنظام وابتهالات، منها نظم في التوسل بأسماء الله الحسنى

سوف أختم به آثار المترجم إن شاء الله.
مولده ونشأته وبعض شيوخه:
ولد العلامة محمد مولود في المنطقة الوسطى من ولاية /ترارزه، وْتربى في بيت علم مقابل الطرفين؛ فأبوه محمد وأجداده هم المنكَورون، وأمه من بيت علم وقضاء مشهور، فهي عيشة بنت محمذ فال بن الأمين بن المختار بن ألفغ موسى اليعقوبية الموسوية، أخت العلامة القاضي أحمد فال بن محمذ فال، والد العلامة المدرس المؤلف محمد مولود المعروف بـ"آدَّ". وقد نشأ محمد مولود في هذا المنبت الخصب والمنبع الطيب العذب، فبدأ بتعلم القرآن العظيم ومبادئ العلم على والديه، ثم تابع دراسة التوحيد على أبيه محمد الذي يقول فيه من نظم له في الجدال بين أهل

السنة والاعتزال في سبعة المطالب في حق الله تعالى: وها أنا أبـــين ما قد قالــــوا من اعــــــــرا اض معه الإبطال


ثم درس عليه ألفيّة ابن مالك و كافيته الشافية، ودرس عليه ألفية السيوطي في النحو، و كان يَفظ هذه المتون الثلاثة عن ظهر قلب، كما درس عليه النصوص الفقهية التي تدرس آنذاك في الماظر الشنقيطية؛ مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وعختصر خليل، وغيرهما. وتابع عليه دراسته لسائر العلوم الشرعية حتى أصبح أحد العلماء البارزين والفقهاء المشهورين. وممن أخلذ عنهم خاله العلامة الكبير والقاضي الشهير أحمد فال بن محمذ فال، والعلامة محمد غختار بن عبد الله بن الأمين الموسويان. ومما يقوله في العزو لأممد فال من نظم له في بعض أحكام الخلع:


ويقول فيه أيضا:


كما أخلذ عن نووي زمانه عبد الودود بن عبد الله الحيبلي، ثم رحل اللا إلى العلامة الرباني العارف الجامع لأشتات الفنون والمعارف ورد وآد

السلوك والعوارف: لمرابط عممذ فال بن متالي التندغي، وأخذ عنه الطريقة الشاذلية، ومدحه بأمداح منها قوله:




ثم شد الرحال إلى مطظرة آل محمد سالم البملسيين في الشمال فأحن عن ححمد وأبنائه (أحمد وعبد القادر وعبد الله). ولا يخفى تأثره بهذه المظرة
 وأثنى عليها. ومما مدحهم به قوله في إحدى القصائد: وهم جــــددوا دين الإله وقد عفا فأضحى بكمد الله كالنقش في الحجر وهم هصروا أغصان كل عويصــة فأضحت غصون العلم دانية الثمر أجــادوا أفادوا مبدعين وفتُّحــــرا زوايا خبايا جمعــوها شـــــر مذر

فسل حاضــرا أو غائبا عن حُلاهــمُ وليس اللّي قد غاب مئل اللذي حضر
 وإن شئت فاسأل غير ذين وإن تسل لوامعهـــم تخبر؛ لدى الجهــــي الخبر وقد أعاد عليهم دراسة غختصر خليل وغيره من النصوص الفقهية، وتعمق ين مطالعتها ومذاكرتها مع مشايخ وأعيان طلاب عخرتهم البملين

في حلبة هذا الميدان، وتبحر فيها حتى صار الفقه ربع عزته ومربط فرسي. وبيت قصيده.
ثم عاد من هذه الحظرة السالمية إلى وطنه وعشيرته في الجنوب، وأل大ى عصى التسيار، واشتغل ببث العلم تدريسا وتصنيفا وإفتاء وصدعا بالمن في مواجههة المخالفات الشرعية؛ مع القيام بأعباء المسؤوليات الاجتماعية

والاقتصادية.
ثم كانت له اتصلات بشيخ المشايخ العلمية والصوفية الشيخ سعد أبيه؛ الذي يبدو أنه كان من أخص أصفيائه، وقد أسند له شرح نظر نـيمه "سلم الإظهار"، الذي يقول الشيخ سعد أبيه ين مقدمة شر حه له أله (المسمى

 راو ية عصره وحافظة دهره، وسيف السنة الحنيفية المسلول على أهل البـلد والفسوق. ." الخ. كما أقام علاقات علمية وصوفية بأشياخ علويين وعنهم أخلذ الطريقة التجانية، وخصوصا العالم الرباني بدي بن سِيدِينَ، وهناك واك أعيان آخرورن وأعلام بارزون كانت له بهم صلات وصداقات، وجرت بينه وبينهم مراسالات ومساجلات.

السلوك والعوارف: لمرابط محمذ فال بن متالي التندغي، وأخحذ عنه الطريقة الشاذلية، ومدحه بأمداح منهـا قوله:




ثم شد الرحال إلى عخطرة آل محمد سا لم البملسيين في الشمال فأخلذ عن محمد وأبنائه (أحمل وعبد القادر وعبد الله). ولا يخفى تأثره بهذه المخرة وأشياخها ومؤلفاتهم؟ فقل ملـحهم عموما و خصوصا، وقرظ مؤلفاتهم وأثنى عليها. ومما مدحهم به قوله في إحلى القصائد:
وهم جــــددوا دين الإله وقد عفا فأضحى بحمد الله كالنقش في الحجر وهم هصروا أغصان كل عويصــة فأضحت غصون العلم دانية الثمر أجـــادوا أفادوا مبدعين وفنّتحــوا زورايا خبايا جمعــوها شـــــر مذر

إلى أن يقول:
فسل حاضــرا أو غائبا عن حُلاهــمُ وليس الذي قد غاب مئل الذي حضر
 وإن شئت فاسأل غير ذين وإن تسل لوامعهــــ تخبر؛ لدى الجههــيني الحبر وقل أعاد عليهـم دراسة خختصر خليل وغيره من النصوص الفقهية، وتعمق فن مطالعتها و مذاكرتها مع مشايخ وأعيان طالاب مغرتهم البلين

وقد عرضت عليه خطة القضاء فأعرض عنها تورعا منه، و كان أديبا شاعرا نظاما، و كان يلقب في معظرة آل محمد سالم بـ"النظام". ويروى أن أحد أبناء محمد بن محمد سالم وقف يوما على مسألة من مسائل الفقه فسأل عن محمد مولود فقال له أحد إخوته: ما ذا تريد به؟ قال أريد أن ينظم لي هذه المسألة الفتهية، فقال له: أنظمها أنا لك؛ فقال له: "أخحاف أن لا تقول لي: لا ولا ولا"؛ يشير بذلك إلى قوله من نظم له في باب


وحرمت ولاحــق من نجــلا وقيـل بـــل زنى فلا ولا ولا
وقد نسج على هذا المنوال من الاختصار في أنظامه حيث يقول في فصل
الصداق:
وهي إذا بكــــرة قد اتســم أو قل ما استحـق حيث لم ولم
أما شعره - رحمه الله - فإنه على قلة ما وصّلنا منه، قد تناول فيه أغلب الأغراض والمواضيع اليتيتناوهلا شعراء هذه البلاد، وخصوصا أضر ابه من العلماء.
فقد تطرق في لُمعِ منه لمدح النبي وِّ صنع الله تعالى والابتهال والاستسقاء والنصح والإرشاد والملح والرثاء




أما الأراجيز الجامعة لكنوز الفوائل، المقيدة للكثير من الشوارد؛




 وتذليل الصعاب، وشرح الغوامض في كل فصل وني وباب. ومن أمثلة ذلك اعلم بأن قولــه: كجرحـهـ يكتاج للشـرح استمع لشرحه قوله:
 وقوله:
 كما كان يكرص على اقتناص الفوائد اليت قد يعثر عليها، ليقربها بالنظم لن يكتاج إليها في مكان وزمان يعز فيه الظفر بالمراجع المتتمدة في

الجوامع الخظرية، كما أشار إليه بقوله:


والنظم - كما هو معلوم - هو أسهل الطرق وأيسرها لـفظ العلوم،
 من كل النصوص والمتون، ويف جميع المعارف والفنون، وهذا وأمر أمر واضح للعيان لا يحتاج إلى دليل أو برهان.
 ولا يشق له غبار، وقد عرفت أنظامه بسلاسة العبارة، ودقة الإشارة، وجودة السبك وجز الة اللغة، والتفنن في أساليب التعبير، والاختصار دون دون تعسف أو تكلف.
وقد انتشرت بكثرة بين الخاص والعام، واعتُمدت في أمَّات المحاظر وكتب الأعلام، كما برزت في هذه الأنظام بكالاء مكانته العلمية السامية، وت大كنه الواضح في باب التبصر والنظر، واستيعابه للمسائل من كل الوجوه؛ ولذلك كثيرا ما يستدرك ويعقب ويبحث كلما تطلب المقام ذلك، ولا يكتفي بالنقل البُرد في كل الأحوال؛ بل كان طول باعه واتساع مدار كه وتوقد مصباح ذكائه يفرض عليه امتطاء صهوة البحث

والتنقيح والتمحيص، استجلاء للصواب، واستنباطا للجواب، لما يشكل من مغلقات الأبواب على ملكات ذوي الألباب.

ومن أمثلة ذلك قوله من نظم له في العقيدة:




إلى أن يقول:

قلت: فدوره على ذا الملهب قـد انتـهـى قبل ثـــاث رتب
:الخ
ومن ذلك قوله من نظم له في السهو:


ويقول من نظم لمسألة من شك في الادراك:
 وذا الاني لخصت في ذي المساله يكفي اللني كانت عليه مشكله
وقوله من نظم له في الاستخلاف:


وله من نظم في ييوع الآجال:
 قلت: لكثرة الفروع من نظر فسيرى بعض الذي حل انغر ويقول في نظم التهم:
إذ زاد بالتمثيـــل والتعليــل وغـي ونــــير ذلك عــــلى خليل
 ولست أطري ما كفى إبصاره إنَّ البـــواد عينه فــــــراره

ويقول في أحد أنظامه:
وقيل ذو الـــدار والالُ أشهر حكاه في الوديعـــــــة اليمسَــر قلتُ: وفي المواق تشهير الأخير في باب شركــة فسل به خبير
وله أنظام هي تآليف مستقلة بذاتها، منها ما تم شرحه بالفعل أوتحقيقه في رسائل جامعية، ومنها أنظام أخرى متفرقة في مواضيع متعلددة بإمكان المهتمين والباحثين أن يجمعوا أشتاتها من خلال المواضيع اليت تتناولما، فيفردوا كل موضو ع على حدة بالدراسة والبحث.
ومن بين المواضيع اليت تناولها الناظم في أنظامه العقيدة ومتعلقاتها وفقه العبادات والمعاملات وأصول الفقه والنحو واللغة والقرآن والسيرة، بالإضافة إلى مختلف الفو ائد والأحكام والنكت.
1- مثل عربي مشهور.

هذا ولا يمكن القول إن هذا البمموع أحاط بكل ما لدى المتز بم مز أشعار وأنظام أو غير ذلك، لأن هذا من حيز المتعذر أو المستحيل؛ فبالإضافة إلى تقادم الزمن هنالك الكثير من العوائق والعوامل المانعة مر نجمع هذه الآثار ومعرفة عددها؛ ولو على وجه التقريب. ومن .ذلك فترات الجفاف اليت مرت بها هذه البالاد، وأدت إلى تلف الكثير من المكتبات. ومنها الأمطار اليت كانت - هي الأخرى - من أسباب تلفها لضعف وسائل الحفظ، (وخاصة في أوقات الرحيل)، وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب "الجلليس المونس". وآفات الكتب لا يمكن حصرها، ومنها - على الخصوص- تداولها بين أيدي العامة والنساخ الذين لا يعيرون - في كثير من الأخيان -أي اهتمام لتصحيح ما كتبوا، ولا تهمهم نسبة القول إلى قائله؛ فينشأ غنن ذلك التحريف في النقل والاضطراب في العزو. - ثم إني اعتمدت فيما بجعته ورتبته من آثار الناظم على المراجع التالية: أو لا على كناش ابن الناظم؟ وهو العالم المؤلف عحمد عبد الله بن عحمد مولود رحمهـما الله.
ثم على كناشي ابنيه الأخوين الكريمين محمد فال وأحمد ابين محمد عبد الله حفظهـما الله. ثم على ما أخذته في حلقة تدريس شيخنا ووالدنا محمد عالي رمهـ

الله، ومن أعيان طلبة عظرته. وهنا أتمثلُ بقول الناظم:
 هذا و كان صاحب هذه الآثار التي بين أيدينا عابدا ناسكا متا متطهرا

 بعين التقدير والاحترام، نَابِهَ القدر طائر الصيت. وقد عاش - رحمه الله - معظم فتزة حياته في الرقعة الأرضية اليت تحدها من الشمال قرية و/دي الناقة الحالية ومن الجنوب تتعند الحالية، وإن كانت له رحلات خحارجها. وفي وسط المنطقة المذكورة ولد ونشأ و لم يزل بها إلى أن توفي - رحمه الله - ليلة المحعة الأخيرة من ربيع الثاني عام ستة وعشرين وثالثائة وألف هجرية، وصلى عليه العلامة الجليل و الصوفي الكبير الشيخ سعد أبيه، ودفن ببير تعرف بـ"بوتيشطايه" في وسط المنطقة المذكورة في مدفن لفصيلته من البحلسيين، و كان قد أوصى بذلك. وقد أخلذ عنه جم غفير من خختلف القبائل؛ كابلملس وانتابه وبالأخص منهم أهل اجحَّارْ، و كاليعقو بيين والبوصاديين وغيرهـم. وخلف من العقب ابنا وثلاث بنات هم: محمد عبد الله وعائشة وفاطمَ فال وغالية، أمهاتهم غالية وسكينة بنتا خاله السيد مولود فال بن محمذ فال الموسوي. و كان

ابنه محم عبد اللهّ عالما جليلا كاتبا، له تآليف عديلة وتقييدات مفيبرً منها: شرح على نظم بصائر التالين محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي! وشرح على دالية الألغاز محمد فال بن محمذ بن أحمد العاقل الديماني، وغر
 مع أبيه بـ"بوتيشطايه" رحم الله الجميع.
وهذا أوان الشروع في جمع وترتيب وتعقيق آثار المتزجم رحمه الله.

## القسر الأول وهـو قسـر الشـهـر

إلنتّاج قناة النصوص المحظرية

قال العلامت شاعر العلمـاء وعالمم الشعراء
محمد مولود بن محمد بن المختار:
(ين بر البسيط - المزَاكب)

ألا إليك اضطراري حالة الوصب وحال صحة جسمي راحتي نصبي













3ـ الشغب: (محركة) تهيِيج الشر. 4ـ الكثب: القرب:


















4- اي من السلب بعد العطاء ففهـل الجار عن المجرور بالظرت

ونجنا من شماتات العــــــدات ومن عكس الرجاء ومِن بَعْدَ العُطا السُلب






سيئات أعظــــــ بها سيـئات وله أيضا(خفيف - متواتر):
















وله أيضا(بسيط - متواتر)









1 1- العتاق: النوق الكرام الاصصول، المراسيل: السريعة اليدين في السبير، النجيياّت: الكريمة، وفي البيت اتقباس





 هو الرســـول اللي للناس أرسله ربٌ الهـ الهـــــــباد بآيات منسـيرات

 وشــق جبريل منه الصدر يا عجبا لشق صلدر بـــــالِ مهـل المشقات













 بالمثاني وءايــة الكرســـي والإِخْ


 وله أيضا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم (طويل - متدارك):








 الباطل، وتستعار للأقاويل الخالية من الطائل.

3- الرتائج: المظلقات.
4- بـ الرت: كسدت، نفاقها: رواجها.
5- جمع معر ج السلم والمصعد.
6- انباجت: انفتقت، بوانج: دواهِ.
7- القيس: القياس.

وكم ذي هموم لاعجات به احتَمتْ فزالت عظيماتُ الهنُسـومٍ اللُواوِج
 عليـه صــلاة الله ما فتحــــت به لمستفتح أبوابهـــن الرتائــــــــــج وله أيضا في ملح العلامة الرباني محمذ فال بن متالي رحمه الله (متقارب
متدارك):

ألا حـــي دورا بريـــع الزبد طلـــولا عفاهن طُــــولُ الأبد






 فالامر إلى الشيخ فهُو الطبيـ ـبُ بصير بادواء قَلْبِ الكُمِد



 3- الخذن: الصاحب.
4- الحري: الجير، المسَبّ: المختص والمنفرد. 5- الكد: الصصاب بالحزن الشّديد.













وله أيضا (سريع - متدارك):
 هيهات أن يصطاد من أكثروا تطو افهم بين البيـــوت العدى العـا


2- في البيت إشّارة إلى قول عبد المطلب لابر هة: "أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه". 3- إطرّاقه: هاوؤه، الحرد: الغضب.

 6- تُلى: ارْتفع، معد: آبن عدنّان الجّ الجد الجامع للعرب المستعربة. 7- الورى: الخلق، الغم: الكرب.

## 29

او شيــــا أبيض معا الســـودا
 فعن قريب ذاهب ذا الـــردا







وله أيضا (بسيط - متواتر):




وله أيضا (طويل / متدارك):
 "ألا ليتني يمما شهـــت ابن طارق وزيدا وما تغـــي الأماني ومـرثدا

1- إيماء إلى متّل شُعبي يقول: إن الكلية والفرسن لا يجتمعان في شدق، يضرب لمحاولة جمع مار يتناسب جمعه، وقد قال ابن السالم رحمه المّا




فقال محمد مرلود الأبيات ابعلاه. 3- البيد: الفلوات، المبيد: اباة الضضيم، وامله ميلان العنقّ وسمو الراس.





 البعث مجرب لِّضاء الحوانج، و الش اعلم.

وله أيضا (بسيط - متزاكب):

 وله أيضا في ملح رسول الله
حي الديار سقاها واكــف المطــر و ولتقض ما أنت قاضيه من الوطـر
 قد صادف الحب منها القلب في صغر فـصار ذلك مثل النُقشِ في الحجر


 أيامـنا كلها يــــوم الغديــــر لنا والليل فيه نبيع النـــــوم بالسمر

 وصار ذُو فـــرح بالأمس ذا تَرَحِ والحي بعـد الصبا للموت والكبر

 وإلى القول الماثور: التـطلم في الصنر كالنقش في الحجر.


 5ـ الخيط: جماعة النعام، الصيران: قطعـان البران البقر الوحشي. 6ـ الترح: الحزن، وفي البيت لف ونشر مرثب.

وذو الفراغ لشغـل والصحيح إلى سقم وذو اليسر بعد اليُسْرِ لِلْعُرِ





















وعندما استيأسوا من مثله خلصوا نجوى وخاضوا بكور الغي والسعر



 حتى أتى الوحي من رب الأنام بضر


 ذاقوا الجــلاء وطعم الذل والكدر وأسلمرا وألموا أخــــوات الدل والـنفر



1- خلصوا: انفردوا، نجوى: يتشاورون فيما بينهم، والغي: الضلال، والسعر: (بضمتين) الجنون، وفي البيت اقتباس من آية: (فلما استينسوا منه خلصوا نجيا). 2- الاششر: البطر المتكبر.
3- الجحد: قلة الخير، اقُعنسسوا: نكصوا وتانخروا. 4- ازدهى: استخف. 5- اللبات: جمع لبة و وهي النحر وما حوله، السحر: الرئة.


7- الاسر: (بضمتين) جمع إبار ككتاب ما يشد به.

 لانه لا يمتنع من جانِ ولا واطىئ، جزرا: جمرا: جمع جزور البعير او الناقة المجزورة، وفي البيت القتباس من قول

10- الجلهات: جمع جلهة وهي ناحية الوادي، الجدر: جمع جدار، يعني أنهم طردوا من المنازل وشردوا.

أنى يكـــــون لمم معارض ورمـــوا هَلْا سَرا عنهمُ ثوب الصَّغَارِ وهم أهل الفصاحة بالصغرى من السور

 حتى إذا ما التقى جمعاهما انفجرت عن وابــــلـ من دماء القوم منفجر
 وأصبحـــت حلل الأنوار ضاحكة على على الروابي وبُبوعَ القَحْطُ بالزهر








 نضيد".
 المذني:
 لا يفرحون إذا نالت رماحهـم . قوما وليسوا مجازيعا إذا نيـلـوا

قوم إذا قصـــرت أسيافهم زحفوا ترى العُدَاةَ بهم حَــرْعَى كانهــمـم أعجاز نـهــل على الأذقان منقعر يسطون يوم الوغى في جحفل بلبَ على عِتَاق زهتها طِــــــيرة البطر
 من كل سابعــة جــــــرداء سلهبة وسابح سلهـب عبل الشوى بطر تختال في مـــرح صدر الوغى فإذا شنوا الإغارة لا تسأل عن الحضر

 بل ليس يحصيه إلا مــــن أتيح له لفظ يُـــرَى غير إنشاء ولا خــــر وليس باسم ولا بالفعــــل هو ولا سواهما الحرف بل من الثلاث عري

 نخل منقرجه. 3- يسطون: يبطشُ رين ويصولون، جحفل: جيش كثير، لجب: كثير الأصـوات، زهتها: استخفتها، الطيرة: الخفة والطيش، البطر: النشاط.



 8- كلم: فاعل إحصـائه، ولش در القائل:

9ـ فيه اقتتباس من قول ابن مـالك في الفيته:
بالجر والتنويــــن والنـن والنـا وال ومسند للاســـــ تمييز حصل

بل ليس مُا درى أزمـــــــان علمه ما الله علمـــهـه قدما أبســو البشر












 -ســى أجاوزها لمنتـــــى أملي '- يا منتهى أملي - كاللمح للبصر


 ،و، وفيه إيماء إلى قوله نتعالى: (هذا يوم الفهـل


عليك من صلــــوات الله أطيبها مع الســالام السليم الطيب العطر



وله أيضا يمدح آل محمد بن محمد سا لم البملسيين (طويل - متدارك) :



وعهدي بها مشي النزيف إذا مشت لدا لدار قريب الدار يصـرعها البُهُرْ



 دعا عرضُ الدنيا القضاةَ فأقبلـــــرا إليه وهم ولوه - لـا دعا - الدِّفَرْ
 وهم جَــــــَدُوا دِينَ الإله وقلد عفا فأضحى بكمد الله كالنقـش في الحَجَرْ





5- كـر: غطى:
6- الذفر: الأففاء.

وهم هصـروا أغصان كل عويصة فأضحت غصون العلم دانينارُورّ














1- شذر مذر: عبارة عن شدة الثّفرقّ. 2ـ الريـن في تفسير القرآن، والنهر الجاري على صحيح البخاري: كتابـان ضخمان الفهمـا محمدبن محمد سـالّ رحمه الله. 3 ـ لو امع الدرر في هتلك استار المختصر: كتاب ضنم الفه محمد بن محمد سـالم كذلك، و في البين إشارة إلى المثل: عند جهينـة الخبر اليقين، يـضرب في مـر فـة حفيقة الامـر ، ولهذا المثّلّ قـمه طريفة يقول صـاحبها:



5- يممو ها: قصدو ها.
6- تنحو: تنقصد، زمرا: جماعات.

وله أيضا(بسيط - متواتر):
 آنست في القلب من نار الهوى حرقا كوني


 وله أيضا في محمد بن محمد سالم و كان قد عزم على المج (طويل/ متواتر):



 وله أيضا في رثاء العلامة الكبير والشيخ الشهير محمد بن عحمد سالم رمّا لمَ الله (متقارب - متزادف):



1 - آo: اسمع فعل لللتوجع.
2- فيهُ اقتبّس من آية: (رقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إير اهيه)،.
3- شَبت: أوقات، السحر: الرئن.
4- في البيت الإشارة إلى الكتب الثنلاثةً المذكورة آنفا. 5ـ النثثا: الخبر سَيئا كان ام حسنا، ونثاه حدث به وأشاعه.

فبات به الجفــن رهن السها د وبات به القلب رهن انفطارْ

 سِمى مُحمنَــــــدًا القَبْرَ زَارْرْ






فصـــبر هميل فليس الأسى بمنشر ميــــ إلى القَبْرِ صَارْ
 ولكن عمر الفــى عمره الْ ــاخــــير فيحيا بذكر الفخَارْ

1- السهاد: الأرق والسهر، الانفطار: الانشقاقَ والتّصدع.


 الا إيها الليلل الطويل الا انجل


4ـ الاسىى: الحزن، بمنشر ميت: باعثئه هَرَّادِّرِ
 6ـ في البيت إبُارة إلى قورل الشُاعر:
فارنع لنفسك بعد موتك ذكرها
ث-.-.--------------------------------------

نعم فخـر ذا الشيخ لا بالنِصَارْ يرام فَرُمْ فخـــــــره باخْتْصَارْ
 تــــرقى مـــــراقي في جنبها طوال المـــراقي مَرَاقِ قِصَارْ وحض على سنــــة المصطفى .لدى رميها الناس خلفَ الفَقَارْ وءاثر الأخرى على ذي فلم تملــــــــهـ دنانــــــيرها والعِشَارْ ولم يخـــش في الله قرح الملام ولم ينصـر النفس يوم انتِصَارْ نعم خاف من ربــه واكتسىى دِثَّارًا من الحوف فوق الشُّعَارْ وقد سد بالزهـد باب الرشى كما سد باب الربى والقِمَارْ وجـــــــدد آثار ما قـــــد عفا من الدين للناس نَقْشَ الحـجَارْ وأحيى دواثــــــــر قد طالمـــا دثـــرن فلم تختش بَعْلُ اندِثَارْ وقد غادر النهج مستبصــرا فلم يخش سارٍ بـــهـ أن يَحَارْ لـــك الحمـــــد ربي فأبناؤه خلائـف باءت بحَحْلٍ عَرَارْ أيا حاسدا منكــــرا فاخسأن . فما ضر الانكَارُ شُمْسَ النَّهَارْ

فقد عاش كل الدهر من كان عاللا حليما كريما فاغتّن اطول العـا العمر

1ــ الفقّار: (كسحاب) جمع فقرة وفقارة لخرزات الظهر. اي بعد رمي الناس لها ور اء ظهور هم.







شآبيب ريحانـــــــه بانفجِجارْ


وله أيضا (طويل - متواتر):

سقاك حَبيٌ ذو ر كام









1
الجبل بير مشيّهورة.





 5ـ الصّبّبر(بكسر الضاد): العلقّ.


 *'..
وله أيضا (بسيط - متزاكب):

يا أهل بدر ويا بعث الرجيــــع ويا أصحاب أُحْدِ ومن بالمصطفى انتصرا









وله أيضا (بسيط - متزاكب):


1ــ السمط: الخيط ينظم فيه اللؤلؤ، وستاتي بقية هذه القصيدة وبعض التعليق عليها إن شاء الشه.

 عليكم» اخرجه الطبراني في الكبير.

ما ريم من وطـــر يرجى بساحتكم إلا ونيـــــل سريعا ذلك الوطـر
وله أيضا (طويل - متواتر):


فأجاب نفسه:
إذا ما قضى المسبوق من بعد وَامِلِ فهلدا جوابي عن سؤالي ولا فخرُ
وله أيضا: (خفيف - متو اتر)


حكمه المسح وليعد فتأمــل لاسواهـلـا أخيرة الـمس فرضا
وله أيضا (رمل - متدارك):


وله أيضا في الثناء على سيد عصره محمد بن مولاي العباس وابنه النبيل سيد المختار رممهم الله (بسيط - متراكب):






وله أيضا (بسيط - متزاكب):



وله أيضا في تقريظ نظم الشيخ محمد عبد الرحمن بن محمود بن الرباني
التندغي في الوقف(طويل - متواتر):









 في نحل ابن سلمـــــون يعتني

 ومنهــج الأعلى على الاحسن وشارحــــــــــوه ثاده بالرسن

## 45

أقامَ ابنُ محمــــودِ لكل الذي يلقي شُهودًا رِضًا لمُ تُقِق نطقًا لِذِي نُطبِّ

 وقــــربـ منها كل ما كان شاسعا بمسألة الوقــــف الشهيرة في الخلق

ألا قل لمـن أضحى يخالف ما يرى

 فأجابه الشيخ محمد عبد الرحمن بن محمود المذكور بقوله (طويل/متواتر): أَيا حِبـــرُ أبقاكَ العَلِيُ اللي يبقي




والعـــرنـ ما هو بحال منبن على قصـــــــود الواقفين بينبني











فلا زلت تسمو في خلالك صاعدا إلى الغاية القصــوى تجلد أو ترقي

وله أيضا (سريع - متدارك):










 فأنت اللي إن قلت للشيء كن يكن فأمرك بين الكاف والنـــــون لا شك

2- 2ـ الارك: التبعةّ.
3- أزمتنا: استاصلنتا، ازمهة: شُدة، النوك: الحمق.
4- المحك: التمادي في اللجاجة، قال رؤبة:


إليك شكــــونا ما دهانا فَأشكـــــنا فما إن لنا مُشْلكِ سسـواك له نشكر





 وآل وأصحاب غـــزوا في سبيلــهـه وقاموا بنصر الدين حتى. انتهى الشركُ وله أيضا في ملح العلامة الكبير والصالم الشهير لمرابط عممذ فال بن متالم

رحمَه الله(بسيط - متواتر):









قالت بكاؤكَ رسـما دارسا سَفَـــــة، فنفسك ابْـــكِ عليها إن تكن باك









 طويل صمت على إفحام ذي جــدل فاعلا لاعجب لإفحام ذي صمت لسفاك

1- الصله باكيا، فقلر عليه النصب ضرورة وهي وهو من احسن ضرورات الشّعر.
2- اندب: ابك، اعصرا: الزا ازمانا.



 4- الاللى: الدين، رضوى: جبل من جبال المدينة المنورة، الماكي: المـافري المّا







 أضحوا سكارى وقد أضحت معطلة بين الــبرايا عـــششار ذات إفكالك





وله أيضا (طويل - متدارك):




وله أيضا في الفخر (متقارب - متدارك):









 وإياكِ أن تــــزع ععمي أنــني عن الْتِـرْنِ أنكص أو أنكل

1ــ هالة: أفزع، هول: امر مخوف، اشمازت: انقبضت وذعرت. 2- يس يلك: ينجو (كلمة حسانية) واصلها ولما التجاوز والحبور .







## 51

ولي من شَبَا مِفْصَلِي مُنصُل
 الـِفصتل: اللسان، المنصل: السيف.



 ضوامــز لم تـــــر ما المسعل وفي الحرب ءاسادْها الُُبُسْرُ






 ألا قـــــلـ لمن رام ام أن يرتمـي

 سواء لديهـم إذا استالكُمُر الْ حِسانٌ الوجــــــره إذا سالموا يُلبون في المطب من قد دعا

 أصم الغِـــرَرَارَيْنِ لا ينثـــي











 وله أيضا(سريع - متدارك):
 لا تر كُؤوا إلى الدنى وانظروا عوا عواقب الأمـر الذي تفعلوا


1- مـمحلنا: مجدبنا، ممرع: مخصب. 2- مونل: ملجا.
3- الحد: مارى وجادل.
4- 3ـنوء: نتهض بالحمل.



ولعبد الله بن أحمد بن محمد الباقر الفاضلي (و افر - متو اتر):
ألا فاسأل من آرباب السؤال صحيح الفهم سحبان المقال



 عن الفاء المصاحـب قل بطه أتى بعد السؤال عـن الجـن الجبال عن الفا قد تسلى كل فعــل حكاه وهو عنها غــــير سال فما سـر الخِيء بها اختصارا وليس بالانخذاف من اختلالال


فأجابه محمد مولود (وافر - متواتر):






مرايا فكــــره نظـــــم النّآلي







 وتغيــير القديــــــم من الخال لذلـك لم تجئ من بعدِ حيضٍ ولا بعد السـؤِال عن الهالا ولا الشهر الحرام وَلاَ اليتامَى جواب الفخــر مختصرا تناهى وللنسفى ءاخـــر ذو احتمال فقال الفاء فاء جــــزاء شرط لِإن سَألوا يقـــــدر في اختزال


1- في قوله تعالى: (ويسنلونك عن المحيض فلّ هو اذُى) البقرة: 222.



 (يسشلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنـافع للنـاس) البقرة 219، وقولـله جل: (ويسنلونلك مـا ذا ذا
 وواحدة في المائدة، واثنتـان في الأعراف وواحـي الكهف، وواحدةَ في طه، وواحدة في الناز عات.

## 55

لــذا باللهّ لا غـــير اهتلدينا ولــــولا الله مل نهـسـدلى بحال
 وصحب جاهدوا في اللهُ حتى عَلَّا التَّقْوْى إلى أقصى الكمالُ
وله أيضا (سريع - متزادف):


 فاللأم الشــق على ســــره يا حُسْنَمَا شَـقّ وحسن التآمْ


 وله أيضا في الثناء على الشيخ المعلوم البوصادي (بسيط - متو اتر):



 وله في رثاء الولي الصالح الشريف سيدي محمد الصعيدي وابنيه الكريمين
 2- سجعت: رددت صوتها، التقرية: ضرب من الحمام.

بَبِّي وابَّاه اشريف والثناء عليهم رحمهم الله (بسيط - متراكب):


 $\qquad$













 ما فاز من فضلهم ذو همـــة جنحت بر بمطلـــبـ تنتهي من دونــــــــه الممم

1- ازدهی: استخف.<br>2ـ الكُلُ: العيال والثقلّ.

## 57

وله أيضا في رثاء العلامة المختار بن عمدا الملقب (ابُّتَّ) رحمه اللّه (خمبز



 أشـــفاء من بعـــــده لسقام ما سقام وما شــــــفاء السقام


















 أين جالوت قيصر أين سـابور ر تعاطوا قَسْرُا كؤوسَ الحِمَام




1- الهيام: ذهاب القلب من الحب او غبره، هند عثبة: هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شُس القرشية، والأشارة إلى تولها يوم احد:

 يبكهه إلى الأن كما في الالسطورة.

³- ريب المنون: حوادث الداهر.



 7ـ الطوامي: العوالي، وفي البيت إيماء إلى قول الثـاعر:






فاقد الأنس بين موتى الرجام
فلنُ صــرت رهن قبر بقفر
 كنت بين الأنام فيض الغمام كنت أنت المختار في كل نادٍ


 من لرد الألد يـــوم الحصام








1- الرجام: القبور، واصله الحجارة التي تنصب على القبر.
 3- الْالْعَال: (بنتح الفاء) الكرمرم. 4- الالأُ: الخصم الذئي لا برجع إلى الحق.
5- الالمام: الحرمة، وفي البيت مبالغة.





من للحن الكـلام إن يك فيّه غير لـن الكلام لـن الكلام

 حل دار السلام حيث التحايا من رسول السلام قبل السلام
 ولباس من سُنــدُس في نعيم راق لمعا ومنظرا مستــــــدام
 وجوار يرفلن في المرط والريـ ـط حسان مقصورة في الخيام وقـــوارير قهــــــوة ومــدام لم يكونا وكــــــــؤوس مزاجها زنجبيل ورحـــيق أللد مسـك المتام

1 - لحن الكلام: معناه الخفي وصرفه عن جهته، ولحن له قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره، ولحَنَّ لِنّا





 6- يرفلن: يتّبخترن، المرط: كساء من حوف الِّ
 7- القو ارير: اكواب الشر اب، وهي التي لا عرى لها ولا هار، فليست كقو ارير الدنيا كمـا ان خمر هـا



 مسك).

61

وله أيضا (خفيف - متواتر):
 ثم ذكرى صـــــوارم نائيات تح ما اللام فيـــه ذات ادٍّغام
وله أيضا (خفيف - متو اتر):



وله أيضا (سريع - متدارك):

من كان في قبليه قد بَـــــــدَاً أثـــــــاءاءه أن لا له يلــــــــز ما

وله أيضا يرثي مريم بنت الامام بن المختار امر ابط أغشممـت (سريع -
متدارك):
يا عينُ فيضِي عبرةً واسْجُمِي قد قد حـا





تشُوص: تسوك وتنظف، نظيما: تُغرا منتّابنعا.




ومن لفعــــــل البر في خفية والضيف ذي الغربـــة أن يكرما




وله أيضا (طويل - متدارك):

ومن يحتلِم بمسجد وهو نائم فـحمتم عليه للنخروج التَّيمُم وذلك حكمفي النوادر قد حكي ولَكِنَّ الاَقْوْى أنه ليس يلزَمُ لما فيه من طُولِ المقام بمسجد وانِّ والاسراع أولى بالحروج وأحزَمُ وأيضا فطه خشسه وهو ناشبئ" ولم يتيمسـم وَهْوْ بالحـكم أَعلمُ


 توفيت عنهه في سن مبكرة من عمر هـا رحمها الشه، وكانتـ من سيدات النـا

اليضا الخو المترجم أحمد فال بن محمد بن المختّار امر ابط اغشّمدت بقوله: (طويل - متدارك)

 كريمـــــة عاباء كريمــــــة شيمة وطيبــــــة الالاردان جد عفيفـــــــــة ولا حسنها للبلى ولا حســنـ ميــة واجرا وحفظا من ركــــوبـ ذميمة حياة وإن طالـــت كيـو وموليلــــــة مع الاهل والاحباب في خير جنــــة



هِي الرزء لكن ليس يخلف مجدها أيا مَاِح صبرًا إن في الصبر راحـهُ


 ² ــرًا: جميعا، دمدم: اطبق والزق بالأرض.
وله أيضا (طويل - متدارك):
 صـــلاة بجمــع مع جِـــالاس لعالم والاصـلاح بـــين الناس فيما ثفاقما

وله أيضا (بسيط - متواتر):
 وفي كخيض ومضـــــــــروب بأقطهما والجمبن والأقط بالأجبان قـــــــــــالان








 وسمن، وصور هذه الانواع ثُمان و عشرون، الجائز منها ست عشرة و الممنو ع تسع والمخنلف فـيه

 فانن كان الجبن لا من حليب بل من مخيض الو مضروب امنتع بيعهما لأنه رطب بيابس.
 أقط، وبيع السمن بجبن أو أقط، فهذه خمسة.


 صور الخلاف بقوله:
$\qquad$



ركه أيضا (بسيط - متواتر):





حليب وزبد ثم سمــــن وجبنه واقط ومضروب مخيض تنوع ع



فالاخْتَنُ منع في المخيض وصنوه و وعكس بجبن ما عدا ذاك يمنع
ولالبي الحسن الصغير: السمن والزبد والأجبان والاقطط فالسمن بالزبد كل لا يجوز معا



1ـ السعدان: نبت من أفضل مرعى الإبل، وفي المثل: "مرعى ولا كالسعدان". 2ــ الليان: (بالفتح والكسر) المطلب، قال الشاعر:
تطيليــن لياني وانتِ مليــيـة






أضحى كفيلا بفقسـه الأصبحي على نحو العــــــــراقين تقريـسرا وُكبيانا


 إيمانا وإحسانا

 وله أيضا في ملح النبي صلى الله عليه وسلم (بسيط - متراكب)"
 والكائنات لأبــــل المصطفى خلقت دنيا دلا وأخـــــــرى بميعا من ملاحتـه


1- الاصبحي: هو الإمام مالك بن انس رحمه اله نسبة إلى ذي اصبح، احد اجداده الحميريين، والعراقان: المراد بهما البصرة والكوفة اللذان ينسب لهما المذهبان البصري والكو الكوفي عند النـي النحاة. 2- رسطا ليس: هو ارسطو طاليس، او ارسطو، هو فيلسوف يونـاني تلميذ افلاطون احد المفكرين القدماء مؤسس علم المنطق، ومن اهم مؤسسي الفلسفة عموما، أما الأشعري: فهو الإمام المعرون أبو الحسن الأشعري صـاحب المذهب السني اللموفق بين الدليل العقلي والنقلي في العقيدة، ينسب إلى جده الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، واما حبر جرجان: فهو الإمام عبد القاهر الجرجاني صـاحب التصـانيف المفيدة في علوم القرآن والنحو والشّر ، و وهو من موسسي علم البلاغة، من كتبه: "دلانل الإعجاز واسرار البلاغة"، وجرجـان التـي ينسب إليهـا مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان.
 لما ظفر بالحبشُة واخرجها من اليمن. وكان اميـة هذا من ضمن وفد قريش الذين قدموا عليه يهنّونه. والبيت المضمن بعضه هو :
 وقبله: اشرب هنيئا فقد شُالت نعامته والسبل اليوم في برديك إسبالا
 و غمدان: قصصر قديم في مدينة صنعاء باليمن اتخذه سيف بن ذي يزن مقر الحكمه، وكان من العجانب
 نوح عليه السلام. والثه اعلم، والتاج: إكليل الملك يجعله على راسه، والمر تفقّ: المتكئ على مرفنت.



























وله أيضا (طويل - متدارك)


وله أيضا في تقريظ كتاب "نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار" للعلامة
عبد القادر بن محمد بن محمد سالم (طويل - متدارك):









ويبــدِي من الأنقال دُرًا منظــــما إذ طَرْزَ الطُـــــــــومَارَ مِنها بِنَقْشِه

 وله أيضا: في تقريظ كتاب: "المباحث البليله في مقاصد الوسيله" للعلامة عبد القادر بن محمد أيضا(طويل - متدارك):

مباحث عبد القادر الـــــبر حَاصِلُهُ كتاب صغــــــر المحم جم فواضله







وله أيضا (بسيط - متزاكب):

1- طرز: الرسوم زبنها، الطومار: الصحيفة، النتش: تلوين الشّيء وتزيبينه.










 بل كاد يغنيك عن شيـــخ ولا وصم بله سوى ذاك هل هل شرح بذا وصمه وللكـــــريم معاد عد بمختصــــر ونـر فالعــــود أحم والدهر انتهت هممه
وله أيضا(خفيف - متو اتر):
 فاهجروا الدال لا فقدتم ثلاثا والزا والزمـوا الرا ثلاثا الـيّير فيها
 والصلاة الصلاة يا قوم فيها تَتُطْعُوا خورفكا وكتاب الإلــــه لفظا ومعنى وسلو كا سبـلا يقـــــود إليها

 وهذا أوان الشرو ع في القسم الثاني وهو قسم الأراجيز، قال العلامة النظام محمد مولود بن محمد بن المختار (ين بحر الرجز متعلد القواين):
 في الدات والصفات والأفعال ذلك للتوحيـــد حَــــلٌ عَال

وله أيضا:
والحسناتُ تُغفَـــــرُ الصغائرُ بها ولو لم مُتْــــرَكِ الكبائسرُ مع بقا ثـــوابها لم ينخــــزل هلـا الصوابُ وَابَ قول المعتزل

معرفــــة الله على نوعــــين وذانك النوعان فــرض عين
 وذلك السلــوب والنفساني والمعنــــويات مـــــع المعاني


وله أيضا فيما يبب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يبوز وما يبب في حق الرسل وما يستحيل وما يبجوز وأدلة ذلك:





 في حقه أضداد هلي تستحيل، العدم، الحدوث، والفير، والفَا، المثيل والانتقار، علدد، موت، عمى، والصمم، انفينه وانف البكما
 واجعل حـــدوث عالم دليال تخز ج من التقليد ما قّد قيـلا





 وجائـز في حقّهم كل عرض لا لا نقص فيه كالنكاح والما والمرض






وله أيضا:
 وله أيضا في سبعة المطالب في حق الله تعالى وإبطال شُُبَ المعتزلة فيها :







 وإن يدل العــــدم اللـي طرا على الحدوث فهْي سبعة ترى

[^0]




 كمثل ما تقسـسـولُُ حسـذام وتولـــه في ذلك المـــــــرام
 قلنا الْعسرُوٌ لكمُ ذو حسَسْمُ

فانكـــرورا لزومه للجــــــرم



 وللكمون والظهـسور المنبي
 وإن بدا في ذاته الكمون حل بالنفس قام إن بدا لا في حكل


 وزيد في الكمون والظهــور قالوا مقالا للثلاثـسـسة التزم



 فبهت الخصم وءاض صاغرا فـجاء أيضا باعسـراض




 إذ هي إما زوج أو فــرد فلا تـؤول إلا للتناهي مسجــــا

وله أيضا:



 قال وجود معجــــــــــز توقفا على الصـلـ الصفات لا على أن تعرفا







 فيبّت السمع إذا من الرسول صلى عليه اللها بارئ العقول

 وله أيضا في قوله تعالى (وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا.. ) الآية:

 وله أيضا:


 وله أيضا:




 تواطــؤ الناس دليل الصغرى والعقـــــل فيه حجة للكبرى

تفضيلُ مَن قد خُصْ بالإسراءٍ طــــــه على بميســــع الانبياء



وله أيضا:






شُفيعُنَا يومَ الِحســاب أَحْمُلُ خاتُم الانبيا فليس يَـــــــــرِدُ
نزول عيسى ءاخـــــر الزمان لنصره شريعــــــة العدنَانِي

1- الانعام: 90.
2- جاء في الحديث: »إنـا معاشُر الأنبياء لا نورث مـا نركناصدقةه، اخرجه البخاري والنسائي واحمد في 3- جاء في الحديث: „(اما ينبغي لنبي إذا لبس لامتّه ان يضعها حتى يقاتلّه رواه ابن هشام في السيرة، وروى البيهقي في دلانلل النبوءة من حديث ابن عباس: „(ما ينبغي لنبي ان يضع اداته بعد ان لبسها حتى يحكم الش





 أماتنا ربُّ الورى بِجَاهِــــِد


ولا غـــنُى لصحـــة الإيمان عن هــه الأوصاف بالعرفان أن النــبي القـــرشي الهاثشي ولد في مكـــــــة والبعث ني
 وابن ثلاث بعد هنسين خرج مهاج









 المعنوبة له.

وله أيضا في سبعة المطالب في حق الرسل عليهم الصاة والسنالم:



 حقيقة الثلاثــــة الـــتي تجب وما الكا تُنى مجموعها ثان حسب

رله أيضا:

1ـ سبعة المطالب في حقق الرسل هي سبع صفات منفية عنهم و هي: الزيادة على ما أرسلوا بـه: عمدا،

 والتبليغ، والامانة، وحاصل كيفيةِ طردها هو كما يلي: فكل واحدة من هذه الثلاث تُطرد أربعا من من

 يطرد اربعا هي: الزيد: عمدا، اوسهوا، والتّبديل: عمدا، اوسهوا، والتبيخغ يطرد الكتمـان: عمدا، أوسهوا، والتبديل: عمدا، اوسهوا، والامـانة تطرد الزيد: عمدا، والتبديل: عمدا، والكتمـان: عمدا، والخيانة، ويختص الصدقّ والتبليغ بطرد التبديل سهوا، ويختص الصدق ولان والأمانـة بطرد الزيد عمدا، ويختص التبليغ والأمانة بطرد الكتمان عمدا، ويختص الصدق بطرد الزيد اليد سهوا، ويختص
 طرد التّبديل عمدا، وإلى هذا أشار بعضهم بقوله:

للرســـــــل تيسبيرا الكل طالب وعمد تبديل وسهــــــــو حق انقا

 فيما ســــوى الكتمان والبهـان
 بصفـــــة التبليغ والصدق فتط
 عمدا تمام السبـــــــــع يا خليلي من جهـــــة بينها النصوص

فهاك نظم سبعــــــــة المطالب
 ومطلق التبديـــــــلـل والكتمان والعمد في الثلاث ايضا تطرد بطردها الخــــــــــانــا للايان وانفرد الصدق بسهو الزيد تط والسهو بالتّبديـــل نفيه انضبط
 بينهما العموم والخصـــــوص






> وله أيضا:

لم تشــر ط نجــــــة الالنبياء من بعد ما تقــــــــرر الانباء


وعصمة الأمــــلاك لا دليلا قاطــا


وله أيضا:



 فإن خلا العمل من ذي السبعة قال إله العــــــــرش للحفظة

أعــــاذنا الهُ من البــــــــاء
إذ لم يـــردنـي وغَنَى سِوَائي
في البطش والسعي للممنـوع يريد"

قد وجبــــت معرفة الأهوال يــوم القيامــــة على التوالي

























 صعودنا الصــراط بالعشاء أصعــــــــا لنا له في الاولـياء






 وله أيضا في النصح والحث على عبادة اللهّ تعلى وطاعته قبل فوات فرط اللياة والندم والمسرة على ما فات:






لأنهم قد عرفــــوا الأعمالا وَقَّـْرْهَا وعَلِمُســوا الأهوالا
فإن يوم الحشر يـوم الغبن لو للطائعـــين ربهم إذ قد رأوا
 فطفقــــــــــا يبكون بالصياح إذ ضيعوا الأوقات في المبـاح فإن علمت حب ما قــد بقيا لك إليهـــــ فاغتنمـــه حيا واصرفه فيما يشتهي الأموات أن يرجعوا إليه حـــين ماتوا






1- اصله: تضيعن، بنون التّوكيذ الخفيفة فابدلت الفا.


 الناس لإسماعيل بن محمد العجلون.






 خبر مني. (سبر أعلام النبلاء).



 فصرف ذي الانفاس في المعاصي عظيم خسران لذاك الك العاصي
 كما رُوِي عن صاحب البراق عليه مــــن إلمنا الحــــــــلاق والآل والصحب ومن بهم عني أز ونسأل الله بهـم ختما حسن والنـ وأن ينيلنا الرضـى و وكل مَنْ

 قبل موتكّه (من ز هر الافنان). ومما ينسب للاحلامة الصالح لمر ابط محمذ فالل بن متّالي رحمه الله;
 فُـــرْشُ الحرير تجدها في نواحيه فاصبر لكدحــك؛ كدح المرء لاقيه

ولآخر:



فان بناها بخيــــــر طاب مسكـنها
ولآخر:






 وله أيضا في أول ما يبب على المكلف والتحذير من اللعين وأخذا العبرة










1- اي ثُمانين الف سنة، فالفاء هي الحرن العشُرون من حرون المباني، وهي في حساب الجُمْلِ عبارة عن






## 85

قالا إنَّالعِباد تخلـــــــق الأفالو
 لذا على الله العزيسز اعوزضا

وبادر الأملاك بالسج
















 فاتحة الكتاب.












 لـــــــاك لن تحتاج في إفادة الانشا إلى قرينـــــــــة أو نية إخراجها عن أصلها إذ هجرا وصـا وصـــار منسيا وهذا نوظرا






نسـبـ الاستحقاق للمجليل وهو بعض الوصف بابميمل





















بنـــدب ثان وان ووجــوب أولا وأجسر ثان لا يساوي الأولا لكــن ذا من جانبين اعزرضا الاول منهما قريبا قد مضى الو الوا


 لكن على من حاز نعمة يجب وللـي
 فالوجه في اختيار ما قد قيـدا وقوعه في النفـس حتى وردا مثل ادعاء الشيء بالبينــــة والز واك للقصـــور عن إحاطة وخوف الاختصاص خيرًا قَالُوا وكــل موضــــــو ع له مقال إن قلت: ما المْنْي بقول العلما الشكر للمنعم شـرعا حتما؟
 قال الجنيد: الشكر أن لا يُعْصَى خبالنعم الله الــــــي لا تُحصنى











 أما الز ادف ففي اللفظ اجعلا واعز التساوي للذين غفلو




 وحيثما الضعيف صار للعوامٌ عرفا فالاقتدا بهم من الحوامُ كذا الحضور معهم إن يعملوا بـسا ولمه ولو لم يعمل اللّذٌ عملوا









 ولتحلرن مذاهب الأصحاب والأخلد مــن سنة أو كتاب


 أو راجـــــح مشهر مع أَحَدْ هليـن أو شاذ ضعيف انفرد وخـــير العامـــــلـ في أربعة تاثلثالت في الضعف أو في القوة مشهريــــــــن أو مرجحين أو راجحــــــــين ومشهرين رابعها الزجيح والتشهـــير منتفيان وانتهى التحريـــــــر وله أيضا: (على قول خليل ابن اسحاق: الحمد لله ممدا يوافي ما تزايد من (النمم)
وبسملن إذا أردت الاقــــدا وعمــــلا بسُنـــة في الابتدا



 بيث لا يسبـق ثم الحمد له عـلـ الـلى الإضافي بعيل البسمله

 نالصصا معنى وإن تم خسا لنتص بركتئه.

والعكس لا إذ الحليث الاَول قواه منوال الكتاب الافضل
وكه أيضا:

مسائل واحـــــــــــة وعَشَرَهْ تجب في العُمُرِ أعـــــــنـي مَرْه تعـــــوذ، تصلية، وبسمله، تكبيره، استغفاره، ومحلــــهـ، تسبيح، أو حوقلة، وحسبله، وحج، العاشــــــــر ثم الهيلله

وله أيضا:
بسملة تعـــوذ ثم الصــلاه ثم الـــــرضي والثبري للإله تقـــول في ابتدائك الثلدريسا لأنــها طــــــــــاردة إبليسا وله أيضا: (والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعـج العـم)



وله أيضا: (فأجبت سؤالمم بعد الاستخارة)


وله أيضا: (الطاهر ميت مالا دم له)





تذييل عِمد عبد الله بن البخاري:
إن كان قد ساوَى ففيه نظـرُ أما إذا قــــــلٌ فقطعًا يُحظَرُ
وله أيضا: (ولو قملة)

 ليس بضائر طعاما لم يقـــــل أو أنها ليست لها نفس تسل

وأكل بعض من طعــام كثرا ماتت به القملة ما إن حظرا

 لا نسـوة قليلـــة فحصــلا أن كثيرا طاهــــرا ما حظلا بنجــس قــــــل وذا قيد لما في قطعة البنزير قال العلما 1

وله أيضا: (كجامد إن أمكن السريان)

1- ذـكر الحطاب عن ابن رشد جواز اكل دقيق كثير وقعت فيه قملة ولم تخز ج منه لأنها لا تماع فـا في




 لحم خنزبر في كدس لحم أنه إن علم تلك الناحية تركها واكل ما بقي وإلا طرح كله.


 وسَنَّل: على النَّجاةِ يُحْمَـــلُ بُهِول، اللّْخمي: احتياط يُغسَلُ 1
وله أيضا: (غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن)




وله أيضا: (ورد مسح رأسه)

ومن برد مســحـح رأس مسجـــــا



1- في نسخة:







وله أيضا: (وتسمية، وتشر ع في غسل وتيمم وأكل وشرب وذكاة)





بسملة المكــــروه والــــرم فيها اختالاض من إلى العلم ني تكره تنـــــع واتبع الـظــر عليه للحــــرام إن سمى كفر

تذييل لأبي المعالي:
واشتزط الأمـــير في الأخيز أصالـــة التحريم كالثنزيـر
وله أيضا: (ور كوب دابة وسفينة)



1
وإن تكن سفينـة فيكتــب لك من الأجور ما لا يكسب
وله أيضا: (ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم)
 ومس الاجزاء لغــير البنب والمتعلمــين عنــــهـ ما أبي

واجعــلـل معلما كمن تعلما كما روى ابن قاسم كالاهما ذكـره نجل حبيب قائـــــِ

وله أيضا: (وسنة ومس مصحف وقراءة)

جاز للي الأصغر كالقرءان والمكا والمث في مساجـــد البلدان




 والدلك في الوضــو باطن اليد و وجاز في الغســل باي الجسـد

 انظــره في "منفصل كذلك" تجــــه في المطاب مثل ذلك

ومن تسافر طاهـرا فحاضت فـهـر فـــــرت فمطلقا قصرت

$$
\begin{aligned}
& \text { فقيل مجز لاتفاق الموجـــــب ور ورجحوا لا لا لاختلاف السبب } \\
& \text { وذا مـــراد شيخــــنا ميارة , تيمم ءانــــــــر تلك السبعة } \\
& \text { رل } \\
& \text { قد نسب الصقلي في الحاشية عــــــــلى المدونســــة للعتبية }
\end{aligned}
$$

> باب الصلاة
> وله أيضا: (وعلى جماعة آخره)

وله أيضا: (وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر)
 والثاني لابن قاســم والاول



وله أيضا: (وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين)


وله أيضا: (وسلام عليه، كملب)



 ولو مصليا وبالإشــــــــــارة رد والأكِلُ كغــــير الســتة وغـير ذا للصــر غير نافع نظــــم من الأمـير واللوامع
وله أيضا: (شرط لصلاة طهارة حدث و خبثث)


 فعلها فذا في أول الوقت، وجزم به الباجي في المنتّقى.






 وله أيضا: (ومع الامن استقبال عين الكعبة)
أنواع قبلــــة الصــلاة تاتي واوًا بتاتا أحسـا

 قبلــــة الا:جاع والاســتـتار فاحفظ جميعها بكــــلـل تار

 إمامه الصــــــالاة ثم يسجلدا قبل السلام ويعيـــــد أبــــدا

ومن يصلي ثم سهــــوا يزد فاتحة بعلد ســـــــام يسجد

1- وجمعها بعضهم بتوله:



 تكريره السورة لا سجــوا لا إن بدا بها ولا تعـــــــلا على الـلى الذي الحرشي هنا قلد نقلا








وله أيضا: (وسننها سورة بعد الفاتحة ين الأولى والثانية)



وله أيضا: (وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر .محاريهما)


 البعـض إن كان له بال يَصِرْ كالكل قاله لوامســـع الدرر رله أيضا: (وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه) ومطلق القنوت ندب وَاحِدُ وهو الدعا خيرا وذي زوائد

 وكونه قبل الركــوع خَامِسُ و وكونه في السر ندب سَادِسُ وقيل: ســـن فله البعـــدي رعيا للاستحـــبـاب لا القبلي

يندب أو يسن أو لا يشـرع ع قنـــوت أو يفسد تر كه فعوا
وله أيضا: (و إقعاء)

جلوسه على صـدور القدمين وأليتاه بـــــــؤوس العقبــين ذاك الـــذي يلعون بالإقعاء وحكـمه الكــــره بلا امـز اء أما جلوس البدوي المصطلي فامنـــــع والآظهر به لم تبطل

نبينا مــــــن اثنتـــين سلْما ومنهـما قيامـــــه قـــــد علما وآية من ســــــورة قد نقسا خامســــــــة قام لما فيما رسا
وله أيضا: (أو قاء غلبة أو قلس)

القــيء والقلس مبطـــــلان واستـن طاهــــــران غالبان لم يسزدردهمـا وإن يــــزدرد صـلاته تبطــل بالتعمــــــــــد

وذكروا قولـــين سيّيْن لدى غلبة والسهو فيه سبـــــــا
وله أيضا: (وإعادة سورة فتط لمما)

وَهُو خِلاف ما استقر في كثير من الفور ائلد كما قال الأمسير
وله أيضا:
تنكيس ســورة بأن يقرأ من آخــــرها للال بالمنسع قمن
تكريرها بالكره عندهم قمين والخلف هل بر كعة أو ركعتين
وله أيضا:


وله أيضا: (أو ذهاب دابته)





وله أيضا: (لا على مُشَمِّتٍٍ)

ونسب ابــــن ناج للبياني تشهـــير فرض الالّد" للأعيان

وفي البحخاري لذاك ما يـــدل "حَقِّ عَلَى" مِن قَبْلِ مَا لْفُظَّةٍ "كُر" رله أيضا: (وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال)




رله أيضا: (نلب نفل)

لحارج من مسجـــد أو للسِّفَار أوضد ذَيْنِ، والذي قد استخار أو خائـف من العقاب النازل مثل الصواعـــق أو الزلازل والحاج والتوب ومن بعد الأذان أو الطـــهارة، تصلى ركعتان

وله أيضا: (وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها)
لم يفتقـــــــر لنيـــــــة تخصه من الصــــــــالاة غير ما أقصه الفرض والسنـــــة ثم الفجر كذلك الخســـــوف ثم النذر ويصرف الوقت سوى ما ذكرا وذاك في الأمـــير جا مكررا

 الأدب، باب ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤب) والحاصل ان تحميد العاطس اختلف فيه،
 مندوب. واما رد العاطس على المشّت فسنة. ونظمهاً العلامةّ محمد عالي بن نعمه بقوله:



فالاحسن انفصاله عن السور
ســــور أما أول الأجســــزاء ذين فقط أوْ أوَّلا قط الصحل



وله أيضا: (وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة)


 وجاهل يقبل تعليما جـــرى المـا فيه اختــلاف بين من قد الد غبرا


1 ابذا كان هذا هو النسخة الصحيحة في روي البيت فهو سائغ قال الراجز العرّبي: ما تنقص الحرب العوانِ مني بازل عامين حديث السنّ



 باللاحن فبالعامد حرام، وبالالكن جانز، وبالجاهل ولا مكروه، إن لم يـجد من يقتدي به، وإلا فحرام كما


 وجاهل يُكْرْهُ حيـث لن يرى من يُقْتْدَى بـسه، وإلا حُظِسرًا

وشيخ شيخـــنا الأمير أنكرا ما الشيخ الاجهوريُّقبل استظهرا


 رله أيضا: (ومتابعة في إحرام وسلام، فالمساواة - وإن بشك - في

الامومية مبطلة)
وسابــق في البَدْدٍ أو مَن نطقا مَعْهُ مِنَ آول فَابطـــــــلـ مطلقا
 وله أيضا: (وإن شك في الإدراك ألغاها)


 والظاهر البطلان إن لم يرفع قد قاله الأجهورِي في ذا الموضع



 وجوب رفعـــه وما له كالام في البطــل إن لم ير لـعن مع الإمام وعكسـه زروق في ذا الباب فبطلـــهـا لديـــهـ في المطاب واعلم بأن الخمس أيضا جار فيهـا

وله أيضا:

من كان في الإدراك قد تَردَدَا يَرْفَغْ ويقض ركعة وسَجَكَا






وله أيضا: (وصحته بإدر اك ما قبل الر كوع)












وله أيضا:

في العذر إن حصل من قبل تقام الرفع الاستخلاف صح للإمام




 من كان مدركا لذلك الركوع و ويل الدسوقي جميع ذي الفروع

 وعكسه الداخل من بعد الركوع وقبل وقبل عــــــره وهذه الفروع
 وله أيضا (أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة):










وله أيضا (ولا راجع لدونها):




 عــــلى السفار معهــــــا أتا حتما إلى بــــــروزه مِن تَمْا
وله أيضا (ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة):

ثملـهـا خليــــل بالعمــوم إما بنطـــــوق أو المفهــــــوم

 4- ذُكاءُ: وبراحِ ويُوُحُ كلها من السماء الشمسع.

طـــورا يكــــون بينه وبينه قـــدر المسافــــة وطورا دونه بقدرها قصر في الوجها

 ودونـــهـا أتم في الوجهـهــين لو طرأت عند سـوى سحنون رله أيضا (و إن ظنهم سفرا فظهر خحافهه أعاد أبدا إن كان مسافرا، كمكسه):

 وله أيضا (ككالم في خطبتيه بقيامه و بينهما ولو لغير سامع): ويكره الكــلام في الحطبة في رأي الإمــام الشافعي المقتفي وهـو لدى إمامنا ذو منـــع و وذاك عند الحنفي مــــــرعي
 والمرتضى أبـو حنيفـة ذكــر أن وجوبها يخـــــر ما كـــــر وله أيضا (وابتداء صالاة بخرو جهه، وإن للانحل):
 مذهب مالك، وقال الشافعي لا بلد من تحيــة للجامــــــعـع

1 وللعلامة محمد مولود بن احمد فال اليعقوبي في احتمالات هذه المسألة:

 في الصحح والبطــــلـل إن القتر بـر با
 كابن نوى قـــــــرا فبان أو نـــوى



وله أيضا (سن... لكسوف الشمس ر كعتان.... ور كعتان ركعتان
لخسوف قمر):




وله أيضا (وقدم الزوجان إن صح النكاح):


ثمة أهل الفضـل لابن القاسم
 وأصبغ وابن حبيــب جعلا تلك النسا قَواعِــــــةا إلنا فَلَا

1- في (بن) الكسون والخسون قيّل مترادفان، وقيّل الكسون للشمس والخسوف للقّر، فال في القامرسن:
 لذهاب جميعه، وقيل الكسون لذهاب الضنوء كله والخسون تُغيير اللون.

## 110

والفضــلاء عندهم بعد النسا وذالك في الفيسشي حكم قد رسا وفيه أن الزوج عند الاسفـل وغــــــيره لما كرأس من علي

وله أيضا:
ولابن لــب الصــــالاة للنبي والذكر في محـــل الجنازة أبي إذ ذاك بدعة وأن يعتــــبروا أولى كذا اللعــــــاء والتفكر رله أيضا وهو نظم في الطهارة المائية يسمى بـ"سلم الإظهار في الفرق بين الليل والنهار" :

$$
\begin{aligned}
& \text { البجلســـي الباذلــي نســــبا الأشعــــــري المالكي ملهبا } \\
& \text { الحمـــــد لله الذي قد عظما أمـر الصلاة باتفاق العظما }
\end{aligned}
$$

1ـ وتد شُرحه العلامة الكبير والصوفي الشهير الشيخِ سعد أبيه بن الشيخ محمد فاضل شُرجا مطولا غايـة في الجودة وكثرة الفو ائد، وكان ذاك بطلب من الناظم رحم الهل الجميع، وقّد اعتمدته في بعضض ما علقت بـه علىى 2- فالصـلاة من اعظم العبـادات البدنيـة واشرفها، وقد جمـع الله فيهـا للعبد اعمـال الملائكـة من قيـام وركوع وسجود وذكر وقراءة واستَغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كمـا جمع فيهـا


 مكان مخصوص (وهو يجرى مجرى الاعنكان)، وتوجه. إلى الكعبة (و هو يجرى مجرّى الحج)، ومجاهدة النفس في مدافعة الشيطان (و هو يجرى مجرى الجهـاد)، فهي مشتملة على الأعمـال




 نور والصدقة بر هانغ،.

## 111

# فتنرك الأعمــال إن لم تحتمل <br> نظـر في بقيــــــة الأعمال <br> أول ثيبور غــــدا من العمل 

سُّنى وإن جاءت بالاحتمال

## 




























 $\leftarrow$

صلى وسلم على من جعلت قــرة عينــه بها فَفُنِّـلت
 وللصـــاة سبعـــــة الأيام

ثلالــــة الأيــــام للإحــــــــام
فلم يُحـــرْ لسائل جــــــــــــــابا
واليــوم أمسى ربعــها ييابا
هجر الوضوء لا لـوف العطب
لأنه شاع بقطـــــر المغــــرب

يرتى بهه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفـ،، (رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه)،
 بروما في جماعة يدرك التكّبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاقفه، (رواه

 من النار)، (رواه التزرمذي وابن ماجه).





 به والانتطاع إليه، فكان لسان حالهم ينشد في الصلاة قول الشاعر في فير ربع محبوبته: ظلبلي هذا ربع عــزة فاعقلا
 الصللاة، والتلوص كناية عن الهمة النّي تحمل الإنسان بلى مقاصنده


 عتربتّه وفي الإحياء قالل حاتم الأصم: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني ابو اسحاق والبخاري واحدة



 صلاة الجماعة، أثهُ الم ان حانطي على المساكين صدقة.

## 113



 ولم يكن بين الحجون والصفا منتصر للدين من ذوي الصفا والمصطــــفى سنته ضبغــطا قمــت لها مُخَطُّأنا من أخطا

 لهجرانهم لشُرطها الاول الذي هو الطهارة، لان ترك الشرط ترك للمشروط كما قال الشاعر:



 2- قوله: إذ ظرن بمعنى حين، وبدا أي ظهر، ما اضمرت الي اخفت وسترت، ونـ، ونوار من السماء النساء، ولر
















اطاعـــن البدعــة بالاسنه وجاء ما بسـاء ليحي السنسه في رجـز مطـــرز الأبسيات وإنسـا الأهســـهمال بالنيات
 وراح غسير ذاهل كاللاهل

 ما ذل من بالله عز واعتمد :
 الماء أحـــل واليزاب نائبُ وطلـب القــــدرة بالمطـــاق عليه واجـب على الإطلاق نص علـيه غَـــرُ مــا كِتَابِ فسـل به الصبيان في الكُّاب ولست أدري فيه من خلاف وقال في تنقيحـه القـــــــــي




 تُرطها، لان العالم إذا لم ينتئن بعلمه عومل معاملة الجاهل.








 برضّ تلُّلم الصبيان وهو المكتب.
(وسيلة الواجب مثل الواجب وكم له من من قائلد وحاببِ )


 والاصطــــاء أثره هي المين
 وحلق رأس، وسؤال الآني
وغنسله في الكسن، لا الهرار
كـــلك التزميــل باللباس
والدهن، والننشيف للأعضاء



 وترك الاغتسال وسْط الكن كال كما هو الشائع خـوف الجن
 غليه دون ضــــرر عحـــت

إذ كيف ترك واجب متفــق









 فعجزه غير معتبر شُ عا في إباحة رخصـة التيمم.













 كانبنطا بالبرح، وتال صاحب المدظل: بل يغسله لكن بعد أن تمم غسل سائر جسره، ثم يجعل عليه العمامة









 بعغى حنّى.

والمغـــربي شارح المدونــه وهمو أبو المســـــن ما ما دونه






















 3- و هو قُوله:

 وطلب الحق اغنراب لا يرى طالبسـسه إلا غريبا في الورى

 من ضيع الصلاة دون معلره عشـــــــرة أيام بخمس عشره ثم ثلاثة لــــــــــدى الممات يبلى، بستـــة لدى الــــــــياة ثلاتـــــــة في بعثه وحشــــــره من وجههـه تححى عقابا شيم الصُلَحَا ومـــن دُعاهم يحرم

الشه عنه: „بدا الإسلام غريبا وسيعود كمـا بدا غريبا فطوبى للغرباءه،
2ـ عن طذيفة رضي الله عنه أن رسول اله صلى الهُ عليه وسلم لمـا حـج حجـة الوداع التزم الملتزم



 عالما إلا راغبا في المال ولا صـانعا إلا خائنا ولا فقيرا إلا كافرا ولا شيخا إلا غافلا ولا ولا شبابا إلا والا








 وأُلبب وكلبا<.
هلأ الحدبثٌ وقفت عليه في بعض المو اقع في الإنترنت، وقال ناقله بانه كذب وليس بحديث. فالش اعلم.

يمنـــع مـــــن توفيقله ورزةّ




 يناقش الحساب يوم العرض ثلاثـــــة حاصلها البســــار له لدى الله دخـــــــل المنـ

يكر وجهــهـه بوجـــهـه الأرض بوجهـهـه قد كتبــت أسطار






















 كم ساقة من ذلك ما قا أدها انـوم الأريسب رغبا ورهبا

نهبا: تل ورد في الحديث أن من حافظ على الصلوات المكتوبة اكرمه الهن تعالمى بخمس كرامات: برفع عنـه


 النهبي في ميزان الاعتدال، وقال الحـافظ ابن حجر في لسان الميزان: هو ظـاهر البطلان، من احاديث الّطرقية.

 فال صاحب الميزان: باطل، وفي لفظ: ظاهر البطلان.
ا. ضن الناظم هنا بيتا من أبيات لُعبد الرحمن بن الحكم حيث يقول:


 إلى تول البوصيري رحمه الله:
 3- فقل جاء في الحديث: (امن توضـا للصـلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فضلاهها مع


 وسلم يقول: „خمس صلو ات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يلم يلميع منهن شيئا استخفافا





بل قد سرى عن كل وسنان الوسن ...
 تقبــــل الإلـسـهـ ما ما منا أمنر

أبياته حاء وضعف الاربعين
وله أيضا:
بلاد "إنْدرَرْ" وأرض "الزيّيرَهْ" طـهارة المساء بها عسسـيره




الطبراني في الأوسط والصغير)، وفي الحديث ايضا: (لامن حافظ على الصلوات الخس ركويزن






 وسلم: (امن مشى في ظلمة اللليلَ إلى السساجد لقي اللّ عز وجل بنور يور يوم القيامة)، (رواه الطبراني








 الدينة الدذكورة وتُع داخل البلاد الموريتانية قرّ برب مدينة "كرمسين".





 (فكل ذي علم وذي عرفان منك استمله سوى الرهن

روله أيضا (فبنت غخاض، فإن لم تكن له سليمة فابن لبون):


 كفى بــداك شاهدا في الباب فانظره في المـــواق والـطاب

> وله أيضا:




 لدى ابن عرفــة الإمام ولدى الابابي السقوط لم يكن مستعبا وله أيضا:
ومـــن عليه شَنــقُ" قد ذابَا سَحَطَــها فَمُشِّسرُتْ آرابا

وله أيضا (و كره له حينئذ تخصيص قريبه):




وذاك في حاشيــة ابن غازي ملـــــين كل صُلْبِ عـــزاز

هل تسقط الفطرة عمن يعدم أو لانتظار يسرهم ما يطمه؟

 2ـ السباهل: الفتراء. وفي نسخاء:

> 3ــ الصُّلُبُ: الشديد، العَزَّز: الأرض الصلبة.
 من قصد اللذة صائما نشـــر أقسامـه البناني فاللي انتشر روى ابن قاسم قضاءه هنه ونفيه أشهـــبُ في المدونـــ يقضي لدى ابن قاسم المباشر فقـــط وسحــنون لفذا منكر في الملْي يقضي وانتفاه أظهر في نظر نـــزر وفكــــــــينزر وكَفٌرَ الْمُنـــزل والأصـح لا إلا إذا تابـــع حــــتى أنزل
 وأشهــب وظاهـــــر المدونه لنجــل قاســــم بتزتيب هنه وله أيضا (كحامل ومرضـع لم يمكنها استيجار أو غيره خافتا على ولى

يا مرضعا إن انتفى الإضــرار صومي كأن أمكن الاستيجار


## باب الذكاة

وله أيضا (وتسمية إن ذكر):



وله أيضا (ونلب ذبح واحدة بخزئ ضحية في سابع الولادة نهار): كاللحم والجلد من الأضهية مطلـقا إلا ان يشـاء السيلُ مئل الضحايا فعلها عن الأُعْدُ رمل وطالقا وقيل بل إن كان الابن مُلقا


وليس بعض الشاة في ذا الباب يجزيى ، كل ذالك في الحطاب

شاة العقيقة والاَعراس قضى لطالب العلم بها العرفُ قَضًا (ءَ)

1- قال ابن عرفة: روى محمد: لا يحق عبد عن ولده ولا يضحي إلا باذن ربه، وفيما درنها - رلر كن

> ما ذونا - لا يعق إبy بإندنه، (ح).

 والثاني انها في مال الابّ، (ح). .






 إلى الغزوب، وممنوع وهو انْ تنّبح بالليل.


: أليض!
وباتفاق دَيَّنـوا من حلــــفا على اللـي لظاهــر قد نالفا كطـــرت في الموى وبالِيَانٍ رأيـــــت إنسانا لـــهـ رَأسَان لذاك لا يحنث حالــف جحدل شربا عليسـه شاهدان ويحسـد فانظـــــره في ذنحيرة القرافي وما حَكى فِي ذاكُ من خلاون
ولبغضهم (ثم بساط يمينه):

يَجْرِي البِسَاط في جميع الحلف وهو المثــــير لليمين فاعرف إن لم يكن نوى وزال السبب وليــس ذا لحالــف ينتسب

1-في الحديث المتفقّ عليه عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ضلى الله عليّهُ وسلم:

 إلا كنرت عن يميني والتيت الذي هو خيرهِ، الو قال: 》إلا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني"). 2ـ الي وكلوه إلى دينه وقبلوا قوله.
 الحقهما بثّالث:


وذيلهما عمدل مولود المتزجم بقوله:

 وله أيضا (وذبح ولد خرج قبل الذبح):

يندب أن يلبح نسل الأضحيه ذاك الـي الذي خري وحانث في لا كسـوت مريما وافنْتــكُ ثوبا رهنته الغسرما
 وسارق ولا يمــين تقطـــعـع ورج ورجله اليسرى وتلك الاربع قـــد محيت من ندبـه الموكد ونـا ونفي الامرين ولليسرى اليد
نشر مرتـــب وفي الحطـــاب ذلك، لي فلتـــــع بالثواب
وله أيضا:
حِجْر" بغــير ربنا أن يُحْلَفَا فإن عليه الـــــــــق قد توقفا

1- (ح) قال في المدونة: وإذا ولات الإضحية فحسن ان يذبح ولدها معها وإن تركه لم يكن عليه وابيا، لأن




 بعضهم فقال:

²ـ حجر: اي حرام، (وبقولون حجرا محجورًا)، اي حراما محرما. وللمتلمس: حتّ إلى النظلة القصوى فتلت لهأِ حجرا حـراما الاثيم الداريس
 وإن تقــــلـ: قد كثر الأيمان بالحلّل مثل ما حوى القرءان

 تعظيمسها لكسـسي لما نعظما وقيـل: أقســــم بها لِنْعْلَــــمَا هــذا ولا يسأل عما يفعـل سبحانسـسه وهْ العبادَ يسال

رله أيضا (وحرم خحبة راكنة لغير فاسق): وهل لمن تركن مــــــــرأة له وانقطــع الحُطُّبُ عنها إجْلَةُ أن يخلف الوعد لها ويـــــــرا والكره في الحطاب جا مستظهرا


اـ الاهوي العدل: هو امير المومنين عمر بن عبد العزيز، وفي كتّاب الاعتصام للإمام الشاطبي: فَّل







 والشهب ودخل الأندلس وكان محتسبا بها في السنوق.



بشــرط أو بعــادة ويجهـل كائنـــا العقسـد عليسـه أول


وله أيضا (وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة):
 بالاتفـــاق أبــدا وإن درى بها بله على المشهور فالــد اندرا


وله أيضا (وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها):

طويلة ذات هـــزال "نَهْبَهَهْ" ولعجوز أدبرت قل "هَيْْرَرَهْ"

فهــذه خـمـــس من النساء النهي عنها في الحديـث جاء
وصل يا رب على من قد نهى عنـــهـا وسلمن بغــير منتهى
وله أيضا:
ومن رأى صديقه ينكــح من ليست بكفى أو يبيع بالغـبن









جاز له النصح على اللي اشتهر لقوله: "الدين النصيهة" المجر




وفي الوفا بالوعد خلف انتسب رابعها إن سبسب قد حصلا بالفـا بالفـــــل فهو لازم أولا فلا رله أيضا (وصيغة بأنكحت وزوجت):


وله أيضا (ورضا البكر صمت كتفو يضها... والثيب تعرب):










وله أيضا (وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم):














 وحيثما الزوج بــوطء يسبق والطهر واحـــد بزوج يلحق إن غاب شهرا وأتت بولد للسِّتٌ مِن سَيْد فنجل السيد

 قد سـاق ذا جميعسه الميسرُ إثر الطالاق لا الوفاة فانظروا

وزاد تبيينا بفـــــرع عختصر و في شرحه عانر باب (إن أقر)

وواطـــــئ لــــرأة مشبها بها وحســـن الوطء لن ينتبها
 لأنما الشبهــــــة في الـــدوام



 هذا وما صبــبت في أوْرَاقِي عــي والحـــرش قد أوما له ولوحا لكا لكنه بالـكـــــــم لن يصرحا

صور "لا تسكن" سـت عشره نظمتها من كتـسـب مشتهره صحت ذوات الاجر باتفاق وقد وأتى أتى التفصيل في البواقي فالشرط للسكنى الكثير مطلقا فـســـــاده للبيــــع قد تحققا
 وشرطـــه دون اعتبار يفسد وامنع بغـــــير والفساد يفقد

إذا تقلد الجنسـون العقــــــدا فإن للزوجـــين أن يــــــردا






 بينـة فــــداك شـــرط لازم لوم لوامــــع الدر عن ابن القاسـم

وله أيضا:
وكره اشزاط شـرط ما منع شـــــر ع ولا يطلبه فإن وقع


وإن به قد علــــق الطــلاق فالالامر واضـــــــح كذا العتاق
وله أيضا:
من ادُّعتْ شرطا على حليلها والزو جُ منكــر إدًا لِقيلِــــهـا
فالقول قول الزوج معْ يُمينٍ إذ عدم الشُرط من آصل الدين
وله أيضا: (والكفاءة الدين والحال.... والمولى وغير الشريف والـن الأقل جاها
كفعء
لم يرفع الإنسـان مثل التقوى ولم يضعـسـه كالمعاصي يروى
1- إنُارة إلى حديث: 》إن احقُّ الشُروط ان نوفوا بها ما استحللأم به الفروجه> رواه البخاري ومسلم.

ذلك عن نجل الزبسسير عروه والنكح مثل ذين قال هسوه
 رله أيضا: (وللعربية رد المولى المنتسب)
 فالاول النكاح والثاني السفاح والفاء فيهما بكسر والنفتاح
رله أيضا: (وقبل دعوى طارئة التزويج)

وإن أتنــنا مـــرأة لا نعلـم



وله أيضا:

للنفي في تذكـــيرها الزوجيه وعــــدم الحرمــة في السريه
وله أيضا: (والاقل من قيمته أو ديته إن قتل، أو من غرته أو مانقصها إن
ألقته ميتا كجر حه)





1- الراخ: كلمة حسانية معناها كَلاً، ومعناها مع البنت ربيبتها (اي بنت زوجها من غيرها).

## 

ينسـب ما بينهما للديــــــة قُـــــوِّمَ سالما وناقصا قَّسـدِد عـلى السلامــــــة ومن دييته وي اتحاد قيمـــتي قطع اليد قد حــر رت فلنتظر اللوامعا
 أي أرشه وقيمة النقـص معا
وله أيضا: (الصداق كالثمن)







 ور جعسـت له في الاستحقاق بمثل مَوصُوْ علِ على الإطلاق
 بيد النزو ج، والمراد بضمانها له أنه يضيع غليها.



 او او نسد لصدافة فلا تضمن إلا بالتضضض.
 وبينّهما نحو شُهر (قنايما) حتى تتقضنه اللمراة ما عدا العقار، والما العقار الغائب فتشنمنه هي بمجرد العتا كما في البيع.
6ـ متليا كان او متوما.
(0, べ










 وهي القليل مطلقا إن انقسم أو كان للغلة والقسم انعلم "وفي المبيع ذا على العمــــوم يجري لأمن المهــل بالتقويم"


\$.

 زاد على نصف سوى ماكـلما
 1- السئحق بعضا من منعدد.

 فَإِن يَكُ النصف فدونه استحق تَمسُك




 نظمت هذا من لوامع الدرر شـرح الإِمام نجل سالم الأغر
وله أيضا:

إن علق الزوج الطـلاق مثلا على الأخــــــير من ثمان إبلا


 عن عمٌّه عبدالً قطب الزمن عن عن عمه آب الكبير المعتــي


في النكاح لانها إنما ترج الـع بقيمة ما استحق أو تُعيب ولا جهل فيها.
4ـ الي سوى المقوم وهو المثلّي.
5ـ عأليها فيلزم لها التمسك به.
6ـ فالجزء الشانع لا يتصور تعييبه ولا تلفه، وكذا جزء من متحد.

## 138

بناؤه فخرجـسـت لأجسل ما أثى من اليسل له لن يلسزما

 قال للا ابن قاسم الندب الأغر عن مالك فانظر لوامع الدرر رله أيضا (ولفظه طلقت أو أنا طالق أو أنت):



من بطــــالاق مرأة قد شهلما وزورجها أثبّت أن الشاهـــا يخطبــها كان ففي بطـــالان شهادة الشاهــــــــــا ذا قـرلان
وله أيضا من قصيدة تقدم صدرها:




$$
\begin{aligned}
& \text { فمنهن فـــرضر أوجــــب الله فعله وليس له أجــــر يعد من الأبســر } \\
& \text { وذو حضر قد صــــــح والماء عنده تيممه فــــــرض عليه بلا نكس } \\
& \text { وجـــــوْبا فما جمعُ الإعادة والجسبر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وزيـــــد متى صلى بعمرو فريضـــــة } \\
& \text { وما ثم من عــذنر يعد من العســـلر }
\end{aligned}
$$





 2ـ من صوره خوف خروج الوقت باستَعمال الماء فيتركه ويتيمم، ومنها الكافر يُسلم فيتيمم ويصلي
 في جهله وقرب عهده بالشرك، ذكره الثلمساني كما في درة الغواص لابن فرحون، ومن صوره أيضـا العروس في أسبوعها إذا عم الطيب جميع جسدها على قول، قال الناظم: إذا العـــــروس ازينت بطيب ت تبممنت ســـــبعا لصون ما بي

والثه تعالى اعلم.



 المشهور، (انظر الميسر) والله تعالى أعلم.




 اللصلي بالمسنع، (درة الغواص) واله تُعالى اعلم.

 ترى البسـين منها لي ضرائرما ييري طالاقا إذا ما الزوج حسرح بالغنر بششر ولم ينفسسهـ ما صح من من بـر يسـلوب عليه وهي ئ مبلا! الطهر
 ورهط متى صلوا بشخص فسسا فـسادها
 وواحـــدة من أربـــع حيث طلقت وما 'م تعلــــــيق يجــــــر لغـــــيرها وليلى عمـــير بتها فتــــزورجـســت وما طالـــــق قبل البناء ارتجاعــــــهـا
.





















وما زوجــــة باليـــــوم يلزم رزقها وبا وبالليل لم يلـــزم فما شأن ذا لألمر لدى نجله الفســرد اللمي أبي بكر





تزوجها وطلقها قبل الدخول فإن طلاقه رجعي، (قاله في درة الغواص)، ومن ذللك ايضا من فَل


 الإيلاء: (أو إن وطنتك ونوى ببقية وطنُه الرجعة وإن غبر مدخول بها)، والش تعالى اعلم.

1- لعلها زوجة المبعض.





 النه تجوز المفاضلأة بينهما عند سحنون خلافا لابن ابي الغير ، واله تُعالى العلم.


 يرثنه وياخذ ديته، قال خليل في باب الردة: (والخطّا على بيت المال كالخذه جناية عليه)، والحاصل





 قَال في كغان المبنّاي:
$\qquad$

وها هيّت أوصــى وصحت لوارث ومن شأنها أن لا تصح للاي جسسر




$$
\begin{aligned}
& \text { وقال: بـــل كمن محرما نذر نقله الحطاب ييحى بن عمـر }
\end{aligned}
$$









 نلكال الحطاب عن يحيى بن عر.

يجــــب بالعـــــــة الاعتناء والخلف فيمن خاطب الإحصاء

وله أيضا:

ومننفسـق على أب قد أملقا ليس له الرجــوع باللّةٌ انفقا
 وله أيضا:

ورادَفَ القوتَ سـداد الرمق كما كفايــةٌ كفافا حقـســ فالاولان مُمْسِسكا الــــــياة والأخـــــــران دافعا الفاقات

وله أيضا:
إذا أبسى الموســر أن ينفقا زورجا وكانت خافت أن تطلقا
 نقله الـــــــــــــي في شرحه والشيخ عبد فاعـل من بقى

وله أيضا:
نفقة المملـــوك بالمــــروف بكالي الســيد والوصيــف

1- في قوله تعالى: (واحصنوا العدة).
2- المراد باخيه هنا الجنسن لا الوادد، ولذا وصفه بالالمليا بصيغة الجمع، قَال في الحطاب (مسالة) تال ابن


 الزوجة.
3- اي عبد الباقي.
4- الؤصنيُ: الغلام دون المراهث، جمعه وُصتفاء.




 قد قال "مِن" وهكدا كل أثر أثــــــــره في ذا المقام من أثر


$$
\begin{aligned}
& \text { من سفه والقهر والجهل مرض والعُدْمْ والمنجوري ذا فيه عرض }
\end{aligned}
$$

[ـ الاره: البين الفراهة، وهي الحذق بالثشيء، والوغد الاحمق الالنّي.
 ولا تكلفو هم ما يغلبهم، فإن كلفتمو هم ما يغلبهم فاعينوهمه«، (رواه البخاري ومسلم من حديث ابـي ذرّ)، قال







 'نحل الآثّار ولا يكون بينها تعارض.

ومشـــر حــرحـ بالتملك لبائع ففي رجوعـــــه حكي

وفـــيه أيضا أنـــــهـ، إذا نفا قول الشهــوـود فرجوعه انتفى
وله أيضا: (وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل وقت جز افـا لا ما منفوشا)


وإن يبع مع سنبل فما قسط من با باع با بالجز اف الاوليَيْن قط
وله أيضا: (و لم يعد بلا مشقة و لم تقصد أفراده إلا أن يقل ثننه)


وله أيضا:

لكن إذا نقص عن سوق الخل قيــلـل له: إن لم تساوه ارتحل
وله أيضا: (والنقد فيه ومع الشرط في العقار)
والنقد في الغائب طوعا حللا على اللزوم لاختيار مسجلا بوصف الاجنبي لدى الزرقاني والعـــــــدوي وأطلق البناني وجائـــــز بالشرط في العقار بوصف الاجــــــنـي بلا خيار وزيد في ســــواه نفي التوفيه والبعل أربع شــــروط مرعيه



جواز بيـع غائب وَصْفَا ولو من بائع أو دون يوم قد رووا



 على نهارين ومن ســــــواء بائعـــهـ الوصف للي الشراء وزيــــــــــي العقار إن يـباع إذ ذاك باك بالجزاف لا إن بالذراع اللخم إن تنازعا لا في الصفه فالمشـــــــري مصدق لـلفه
 قال ابن شأس إن على وصف عقد الما واختلفا هـــــــلـ في المبيع أو فقد



بيـــع الطعام باختيار حظلال في غـــــير جنس كيله تماثلا
 فليس بيعا قبل قبض وانظرا لنشر ما طـــــويتـــن الميسرا
 والقبض في الكتاب جاء مبهما عـــــن مالك فلك فلم يبين كيفما فرجـــح ابن سهل ان النظرا يكفيك في قبض الذي تصيرا












 الصـــرف والطعام بالطعام دون تقابـــ من الــــــــرام

1- اي دوام الابد، والفِزر بالكسر: لقب سعد بن زيد مناة، كانت له معزى فقال يوما لولده واحدا بعد واد: ارع

 وهي لا تجتمع أبدا. قال الشاعر:
 2- يقال: برح الخفاء إي وضح الأمر. (مختار الصحاح).
 كشَ عن أسنانها ليرى كم بلغت من السنين.

نم إقالــــة الطعام حـــــل إن يسعى إلى كالبيت يانلـ الثمن


 وبيــع دين جائــز إرجاؤه ثلاثـــسـة بالشسرط وابتاواوه

 لعله إن صحـــــح الذي نُفِي أن الذي عحل غسير مُسْلِف وهو قـــول شذ عما شهروا لكن ذا صوب من تأخسروا كذا الضمان بالجعالة امتنـــع ومنــــهـه حـــط وأزيد إن وقع إذ فاعـــل الحط له تـحــولا ضْمان مـن زاد ماد بجعل حصلا فلينظـــــــرن قَاصِدٌ تحصيله ميارة في شـرحــــــه تكميله رله أيضا في فاتحة لبيوع الآمالل: (ومنع للتهمة ما كثر قصده)
 تكرار بيع في مبيــــع لزمن من عاقديه قبل تخليص الثمن
 وعن أبي الحسن للحسم احظل ما أصله التهمـة لو لم تحصل

 قولان قال اللخمي هل لصرف ذرائـــــــع الفساد أو للعرف


والضد بالضـــد وفي اختلاف فُسِيخ للحمايـــة الأعسراف





 والخلف في صرف وفي مراطله تأخـــرا كذلــــــــكـ المبادله



 وله أيضا في شراء البائع عين مبيعه كله دون زيادة: (فمن باع لأجل ثم اشتر|ه بجنس ثمنه)
من باع للأجل شيئا واشزى بالمئــــلـ أو أقل أو باكـــــرا
إما بنقد في الثــلاث أو أجل أبعل أو أقرب أو مثل الأجل





## 150

قُدِّرَ قبلَ أو وراءً الأجــــــــلِ







 كذاك حيث بعضه تأجـــــا X يمنــــع تعجيل الأقل مسجلا

 تعجيلنا بعـضا من الأقــــل يمل مينــع مثل ما مضى في الكـل كبثمان نصفــهـا قد نقــــــدا والنـا والنصف للأجـــــل أو لأبعدا وللمتاركـــــة تاثـــــير وقع في منع ما حل وحل ما امتنع






بالدين في عرض خخالف الثمن
وتسع غير النقد للدين امنعن
وله أيضا في شرائه مع زيادة:

 فالمثل والأقل قـــــــــرض نفعا وا والأكثر البيع وقـــــرضا هما

وله أيضا في شراء البائع بعض مبيعه:





وله أيغنا في شراء البائع مثل مبيعه من مثلي مقوم:

 إن غاب مشزيه فامنع بأقل للأجــل الأول أو بعد الأجل


وله أيضا في فروع نقلية لا تضبط بقاعدة كلية:

 ذاك لممع القرض والبيع امتنع والمشتري بالقرض في هلها انتفَعْ




 لأنه أسلـــــف من قد أجلا معجـــــال أو عجـل المجّها





 وإن يزد مع الحمار غير عين جاز إلا إذا لم يفسخ الدين بلين
 زيادة البائــع ليس من قمار فيها سوى الكالى من جنس الحمار




رله أيضا في خاتّة حسنة في أقسام سد النرائع:
1- هنا مثل يضرب لمن انفصل عن صالحبه، والقانبة و القابة و القائب الفرخ، والقوبة البيضة، وفي المثل اليضا: كل فُائب من قوب اي كل فرع يبدو من أصل.

## 153

إن الدرائــــع أتـت أقساما ثلاثــــة واختلفست أحكاما
 الاصنامٍ إن أدئى لسَبٌ الرُبُ
 كالمن من زرع كروم القرقف ومهمل: و فالمع فيه منتفِ



 مــــع العــراقي وأهل طيبة جمهــــورهم منعها للريبـــــــة وأكثر الأحبار مثـل الشافعي عند انتفاء القصــد غير مانع إذ تهمة المسلم نفس المسلم ـ من الخـــــرمات ـ بالخـــرمرم


1- الذرانع: جمع ذريعة، والذريعة عبارة عن امر غير منوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقرع في منوع 2- فيمنع لانه ذريعة للسب، قال تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الهه فيسبوا الش عدوا بغير علم)، فنع من سب آلهتّهم مخافة مقابلتهم بمثلّ ذلك. 3- القزَفت: الخمر.






 ونهوا عنها ليلا تتَتي يبها اليهود في اللفظ وتنصد المغنى الفاسد.
(من جاءه) إلى تام (فانتهى) عسسلى وسيلسسة أبينا ءادما

وفيه ما فيه وقد قالــــتـت لما:
صــلى الإله أبـــــدا وسلما






 رأبرالدهم كانوا يعبدون هذه الصـور فعبدو ها.
 رنع ني الشنهات وقع في الحرام كالر اعي حول الحمى يوشك ان يقع فيـهر،، فمنع من الإقدام على الشبهات


 البلفي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسـول الله صـلى الله عليهه وسلم إن لم يتب. ومثّل هذا لا يقال
 علههوسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث. قّال القرطبي هذه (الأحاديث) هي الأدلة التي لنّا على سد النزانع، و عليها بنى المالكية كتاب الآجال و غيره من المسائل في البيوع و وغير ها، فجعلوا السلعة

 "إلا لعُلى: (فن جاءه مو عظة من ربه فانتهى فله ما سلف) الآية.





 \&..........................

 ما نال من أحبهم بعد الوجل حسن المّ المنام عند منتهى الأجل


وله أيضا:

اللرشسـسد إما مانسـع تحجيرا أو مخزج من حبره الخجورا الاكول حفظ المال ما إن يعنبر فيه الصلاح لا ولا ولا حسن الها والثاني حفظ المال مٌ حسن النظر وبعضهـــم له الصلاح معتبر

وله أيضا:
 أن له النقض على ما صححا ورا وقيـلـ: لا نقض له، ورجها
وله أيضا (وللولي رد تصرف ميز):


موضو ع، ورواهُ البيهقي في دلانل النبو عة من رواية عبد الرحمن بن زيد بن السلم عن ابيه عن جده عن عر




سورة الصف (6).
2- إشارة إلـى قوله تعالى حكايةُ عن إبراهيم عليه السلام: (ربنـا وابعث فيهم رسو لا منهم بيلو عليهر آباتك

 عيسى../ الحديث، (أخرجه الإمام احمد في مسنده، ورواه القرطبي في تنسيره). 3- هذا التعريف ماخوذ من قول ابن عاصم في تحمفتّ: الرشد حفظ المال مع حسن النظر وبعضهـم له الصـــــلاح معتبر

## 156

 ثم على المشهور يضمن الأقل من اللي صرف واللني أكل
 رلك أيضا:






وله أيضا (الصلح على غير المدعى بيع أو إجارة):
1.













 كجرد الإفساد هـل في الرقبها أو ذمة والقول الاؤُلْ انسبه
 وله أيضا:

 وله أيضا:


الوديعة




 بإسقاط بعض ثُمنه لا بتآخيره او بعضه لانهه سلث جر نفعا فيجر الصلح إلى حرام.







رل أليغا:



 بذاك بهـــرام مـع الحطاب فانظـــــــر ميسر محنض باب

رب جحـمــار ميت بــــدار عليه طـــــرح جيفة الحمار لأنــــــهـ يطعمـــه الكالابا ويمنـــــع اللْحَــــــَ والإمَابا وقيل ذو الدار والال أشهـر قلت: وفي المواق تشهير الأخير في بار باب شركة فسل بله خبير

الإجارة
رله أيضا:

## 159

موت الأجير في احتمال عينا فيه الحساب واللي قد ضمنا



وله أيضا:
تعيـــين أجــر لأجــير عينا تأخــــيره الشروع منه زمنا في زبدة الأوطاب ذاك يقتضي فساد عقد لاختلاف المتتضي

كما يعرف أيضا بـ"نظم الرعاة":




وءاله وصحبــــه ومن تــلا . أزكى صلاة وســــالام أفضهلا






وكاسر البعير كسرا يعطبب جميع قيمة البعـــير يوجب


 نــــره المالـــك أو لم ينحوا قول ابن قاسم على المشهور في العيـب الاكثر من التخيير بين بميــــع قيمــــة المعَيُبِ وأخذه وجبر نقسص القطَبِ لو كان جاريا على اللني اشتهر وكان ذاك الكسـر كسرا معطبا لكن جـرى على مقال أشهها

والراع لا يضمن بالإيـــداع إن كان للإيــــــاع منه داع

وليس من غرم إذا النوم غلب عليه والغــــرم بنومه وجب


ككل وقــت جــاز أن يناما فيــــــه إذا لم يُكـــر المناما
'1. الالف في: "لم ينحرا" بدل من نون التوكيد الخفيفة واصطله: ينحرنْ، قال في الخلاصة:


والقــــول قوله مع اليمـــين . إن قال: قد غلب نومي عين


 كذاك إن صيدا رمى فيُصب شا شاة، وأطلقوا ضماث الاجنبي

وحيثما الراعــي مرارا يعقر فيمض ما فعــــل رب البقر

 من بعد ما قد قال لللذ ضـربا رد رد فرام رده فاستصـــــــــــا









 مغلوبا في إيان النوم إلا ان ياكتي من ذلك ما ينكر. هـ













 ونـحـوه فضاع بعض الغنم أو عاث فيه سبـــــع لم يلغرم سالة: إن يتعلً بالـــذهاب من رعى وضاع باع بعض ما رعاه فادعى



 رلنوه في المبيار، هـ.

 فتوى اببي المسن ما ضاع ضمن ولابن محســود ويستفاد من






 تصديق خصم صانع بالقَسَمَّم في الطول إن أنكر قبض الدرهم





 محسودّ بضمانه، وهو مفاد فنّوى أبي الحسن.
 جئت بها مع الغنم، وقد دخلت الارار فطلبا


 وليس يغرم لدى من انتسَبْ إلى سجلماس عَلِّى ذِي الرُّثبْ تمسكا بقولـــه في المختصهـر: "لا أدر" والدر النثير قد ذكر لا فرق عندي بين ذي الإيداع في موجب الغرم وبين الراعي والأمناء واجــب عليهـــمُ أن يتفقسـدوا وإلا غرمسـسوا وفي افتقاد الراعي شيئا يلزمه تعجيسـل إنشاد وإلا يغرمه على الذي رعا لقوم ثم غاب للعرسِ ذات ليلة ويا الإياب

 والبرزلي نَاقِلًا عن الطــــــرر عن الفتى الفقيه يحى بن عمر من خاف فوت زمـن الصلاة فِي غنم بــــــين زروع النات صلى الصلاة عاجلا ويغــرم قيمتــــه إن أفسدتـــه الغنم
!.!













## 165









 في مطلق الأجـير هذا يروى به مضت عن الئ الثيوخ النتوى











يمنع لفسخ الدين في منافـــع قـد



 وواجــب رجوعه في الفضلة عليهــمُ إن كلبوا في الصفة



 مستودعــون غنما يزيـسـدا وبينـنا - قالوا له - ما صيدا
 من يرعى للحاضر دون أمره غنمسـه يعطي جميــع أجسره
 وفي افـــراق والدي الصغار قبل انقضاء الشـرط للأعلار




 البنّ في منافع معينة (قاله اللموي).
 وقـــس على تفـــرق الآباء أرباب الامهــوال مع الرعاء.
 مسألة: - ولا شهود - عَامِر" شياها وغـــــــيره لنفسســـــه ادعاها
 مسألة: ومَن مِن الرعاة كان مشترك الأشْهُ يعطى حكم غير المشترك لذاك لا يضمــن إن لم يوقن بموجب نحـلاف قول الحسن وابن المسيب ومكحول الزّكي يضمن مثل الصانسع المشرك تفسير الاشـــــراك في الرعاة رعايـــة الراعي لكـــل ءات وليس من يرعى لأهــــل دار ونحوهم من كـل ذي انحصار
 إلا إذا ما اتفقـــوا عـــلى ما كانـــــــا أرادوه فـــلا كلاما. وهاهنا فرع كثــــــير الموقع في كُلٍ مَا وَقْتِ وكل موضع
وقــــــع فيه غلط لمن مضى مُن تعاطــــوا الغتاوي والقضا
إن خرج الأجير قيل: ليس له شيء، وقيل: بل له ما عملـه وإن يكن أخــرجه رب الغنم قيل: له كـــل، وقيل: ما أتَمْ
 لأنــهـ سمــــاع عيـسـى العالمُ الاجلٍ الأوفَى عن سَليل القاســمـ وكم وكم سلمـسـه مِنْ يَلْمَعِع كابـع أبي زيد الامام الألمعي
 وغــــير ذلــــك من الثقات كنـجل سلمــــون ونجل عات











 بل يزجر الماكم إذ ذاك الأجير
 لا سيما الرعاة أزمان المطـــر فإِن على الابابية الراعي استمر

 فبعضهم حكى علـيه الاتفاق وبعضهم للحنفي عزا الشقاق

 خسوف ضَيَاعِهِ فليس يضمن إلا إذا كان محــا يُوْـــــنـن





 أيام الأعياد أو الأعـــــراس

 بالمصطفى عليه من رب الأنام والآل أفضل الصاريلاة والسلام


وله أيضا:










 الرعاةً اجتمعت عنده وخان ضياعها فجمعها في محل واحد لتحفظ وتسهل مر اجعنها على التضناة ورتبها ↔------------------------------------------

فما عـلى الظمآن في الإياب لفضلة الـــــزلال من عتاب









 وإن رعى فحطُ بعض التسميه كا كدون أجر أو خلد أبرا أعطيه










 شيبّ وصوبه ابن يونس.

وأجـــره إذا رعى للموجـر




 والصيد والحَطــــبـ للرِّعَاءٍ إن لم يُحْلُّـوا بأُمُسـور الشُّاءٍ
 واستظهر. الحطاب هذا وسقط عند اند انتفاء العرف إن لم يشرّ

 والخلـــــنُ في تعليله بالتفرقه هل هل هي وَهْوَ نَقْلُ عيسى مطلقه .أو ذاك خَونٌ من عذاب الحيوان أوتُعـب الراعي بلجهد الجولان

1- قال الملوي: الفرع الرابع كثيرا ما يقع في البادية الدخول مع الراعي على انـه إن خرج قبل تمام المدة من

 عليها، واحتج بما ذكر ابن رشد في البيان فيمن جاعل رجلا على رقيقين آبقين على انـه إن اتى بهـا
 2- في الملوي عازيا لاجوبة الفاسي انه لا يجوز إعطاء البقرة لمن ير عاها على ان يالخذ زبدها قانيألا لاكن نيى





 $\leftarrow$ الزرقاني.

وهْوَ امينّ عنــد أهل الملدهَبِ فلا ضمان غَيْرَ نجســل زُرُبِ وليـس يضمن صبي أو سفيه إلا السـلي صانـانـا به مالا ففيل



 كقائــــل وجدته يفـــــــود إذا يذكي بحضســســور البينه

 وصدقـــن باليمــــين من نجا
 في حَالَّهِ التصديق شُرعا يضمَنُ وتارك الذكاة وهْي تـكــــــنـ وتهله للنحر موسى ما وجب إلا لعرف أو لكثرة الشُّجَبْ




 عراستها كالذي يكتري لامر اة يحملها فتلد في الطريق أنه يحمل الولد الـد معها، وإن بنينا على المشا




 فقلت أنجوا عنها نجا الجلد إنه . سير ضيكا الـيكا منها سنام وغاربــه 3- الشُجب: الهلاك.

وضامن من دون علر وكالِ والحلف في المامُورِ حيث ماكثور

والراعي بالدولة مئل الــراعي بالأُبر في الضمان والإيـلاع



 لأنه حتسـم على الرعـــــاء تعجيســلـ الانشاد أو الإناء

 وإن قضسـت بغير ما يخاف لا حتف ألفـ أنفها جرى الحلالان وفي الكراء والودائع الجنوح إلى السقوط وهو قول ابن تُنُّح

 كالراعي فيما ضل أو ما تلفا وذا وذو اتهام - لا الأمين - حلفا
 إذ في القراض والوصايا والكرا لا غرم في في أمر به العرف جرى



ومقتضى القيس ولو نفيا شرط وأجرة المثل إذا الشرط سقط وأنـه إن غاب عنه عَابِسـرُهْ ليس بضامسن إذا يُشَاهِـرُرْهُ ولا بضامــن إذا رعى معسـه ويضمن الغائسب في القاطعه إذا بسرى عرف بان يواجرا

فهو غريم لغريم وانظـــــــرا


 وقبل علمـــها من الخظــور وقيل مسلك الجــــواز سلكا إن جانس القيمة أو ما استهلكا
 فأخذ الواحـــــد منهم راعيا بينهــــم إلا رجلــــــين قليا فليس يجــــبر لذيــن القالي كلا ولا الراعي عـلى الإدخال وإن رعى لمن تداعــــوا بمـلا و كان عـــلا باليمين أكمال
 وواجد مــن الذي قد أنشدا شاتين في غنم راع جحـــــــا ثم ادعى لغير ذلك التلـــف فما له عليه شيء ان حلــف إلا إذا تـــرك من يطيـــــق ضما ولكن حكمـه النصليق

|- باض: بالجر بدل من القاضي فيما يظهر.

إن طلـب الأجير حقه اعجل إن حلؤ لا تساله ضرب الأجل فليس كالدين بل ادفعه حثيث "اعططرا الأجير اجره هبل " الحليث





 وللشريك في كحـرث حلا إعطاؤه ما خف لا ما ما جـسـلا






 وبيــع نصف غنم والمشتري يقـوم شهرا با بالنصيف الآنر حل إذا ما شرطا فيه اليلــف على خلالف أول النظم سلف

 والتر هيب.


 في فوت فاسد على الراعي القضا لِلُصَفِ القيمسسـة يسوم قبضا




 شرط الجواز فيه شرط الحلف خلذ علم
 كذا إذا علــق ملك الحصة أو التصرف بنفي المــــــــدة


 والثاني بيع جُـــزُ
 وليس عنها فاعـــــــال تصرفا إلا لوقـــــت أو مكان عرفا نعم ولا بشر ط رعي ما تلــد ويفسـخ العقد إذا شـرط فقد
 والثالــــث البيع بلزئها على إغطاء زبلـ قــــــــره ما جهلا




 فضامن حظ الشريـك وينال أجر القيام عند أربـاب الكمال

وصانـــع يجي بسيف أعوجا فهلهل الصانع في التقويم جا نفي ضمانه إذا ما انكســـرا لأن ربــــه بلداك أمــــــــــرا
وله أيضا (الموات):


 وفي بقاء الملك خلـف الناس إن كان بالإحيا لدى اندراس

ودافـــع دراهما في سلعــة عن ذهب بيعـت به في الذمة ثم استحقت أو بعيـب ردت ورت يرجـع بالدراهم المدفوعـــة
وحيث عن ذهب العرض دفع بذهب لا غـــيره قطعا رجع
 كأخــــه الذهب ثم ابتاع به سلعـة أُ الخرى فاستحقت من يلده


## 178

وباتفاق جائـــز ما ذبـــــالِ بالرطب من صنفين بيعا مسجلا
 وغيره خلفهــــُ فيـــه مُبَالٌ ثالثها جاز إن الفضسل استبان

وفي نصيب الميْت مُــن وقفا عليهـــــــم معينين اختلـسـفا فقيل: للوارث شرعا مطلـقا وقا وقيل: إن أبَّر ميست أو سقا
 وقيل: للباقي، ومالك رجــع إليه وابن قاســــم بة "قنســعـع أما ععــــــلى غـــــير معينينا منحصرا وغــــير محصسورينا فهْوَ لمن بقى من الأصحاب

وجائــــز تبتيل وقف الحيوان حيث يشاء من عليه الوقف كان للى النوادر عـــن السماع وليس بالجائـــــز في الــرباع إلا إذا ما شرط المرجــــع له نقله الكصــــري فيما نقله

رله أيضا (باب الهبة):
لواهـبـ رجوعـــــه في الفبة من قبل حــــوزها لدى جماعة وعندنا في قولة قد شـــذت
زله أيضا (وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه):

إن عين الثواب في عقد الهبه يلزم إذا ما رضي الموهوب له وحيث لم يعــين الئـــواب في في
 هل فوتها بالقبض، أو بالعقد، أو نقصها، أو نقصـها والزيد
 الأول مثلـــــا حكى البناني نقلا عن التوضيح ذي الإتقان


 وفي مضي ذي اختلاف عقد أو قبضـــه أو الفـوات بع الو

 قال من القمار والمخاطــــره بيعكها بغــــير عــــدها ذره


 بالنتصض فتط، خامسها لا تفوت إلا بذهاب عينها أ العنقّ ونحوه.
 فهْوَ على من باع منسه

فإن يقل: سلمـــت لا أنازع ع


 ورجع الحصام بين المستحـق ون وبائســـع إن مشـستر عنه أبق
 لأنه بنفــس تر كـــه انفسخ بيعهما، وفي التسولي ذا رسخ

دفعك للصائل حتم إن تخف ز زنى بأهل أو جروحا أو تلف


 والخلف في إنذار فاهـــــم نقل على الوجوب أو على ندب حمل ولم يجز جرح إن أمكن الفرار وبعضهم جــــــواز دفع أطلقا وفي زمان الفتن الصــبر انتقى نُقْلَ ذلك عن ابن العــــربي سليلُ شأس والقـــرافي الأبي


## 




وله أيضا:
ليس لمن بماله قـــد اشـــــرى من هو كالغاصب أخذا لمشرى


والأصل قسمان: رباع أو عقار فأول كالفُرن حانـوت ودار والـوان والثان كالكـــــروم والجُنان و والفَدَادِينِ. انتهى القسمان

لا طالــبا لها ولا مطلـــــــا


وله أيضا:
ذكر المواضع التي ليست تجب فيها الإجابة على خصم طلب













شهادة المــرء على ما ففــلا مردودة وقبلــــت من هؤلا
 أو المـــوجـــهـه لكالـــــيازة وامرأة إن أرضعتـــك جازت

ومثبـت الجرح إذا ما اعتدلا مع ضــلـاه فالحكم أن يُنتز لا وحيــث لم يعتـــلا فليعملا شرعا ما الـا هذا إذا تعارضا، وحيــث لا تعـارض" فالجرح قدم مسجلا ولعل المقصود به هنا الطلاق.










 ولمُم في حالة الرفـــــع انتفاع من طالب إذ ما عليهـمـ ارتفاع

 قلت: أتى في خطبـة التسهيل من البــــــواب ناقـع الغليل وقول عمرو سيبويه: "العربُ بالبَاب" فيه للأريــبـب أَرَبُ

1- يشبر إلى تول العلامة محمد بن ماللك في مقدمة كتَابه (تسهِلِ الفو اند): "إذا كانت العلوم مِنَّـا إلهيةّ ومواهب
 يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الاوصـاف".

 ↔---------------------------------------------

قد صرحوا بذاك عاصب النسب
لا حق في الولاء لللدي عصب فيرث المتـــق مال أمتـــــهـه دون أبي ابن قد قضت عن موتنهـ كمذاك لا حق به لمن عصب عصبة المعتسق بالكسر كأب
 هذا الـــــــي به قضى أبالٌُ أعـــــــنـي اللـي نَجَلَّهُ عثمان ومــالك والشافــمي المعتلي كـــــا أبو حنيفــة والمنبلي ولا تقل من مات خوف الحطاً نظم من الحــــــرشي والمطإ

ل، أيغا:
قلت: وجــــــر المعتقات لولا أولادهن ليس حكما مسجلا





فقال سيبويه: فالذا هو هي ولا يجوز النصب، فقال الكساني: لحنت وخطاه ودفع سيبويه قولـه فقال وزير



 لا يطاو عه لسانه على اللحن، فلم يفعل الخليفة ورفع المجلس فخرج سيبويه ولم يلبث إلا يسيرا ومـات غمـا، والش اعلم. 1-ا الي ستطط من هي أقرب لأجل من هي ابعد، و النه اعلم.

وعكسهـن معتق الأجـــداد فالأقــــرب الأقرب للأولاد وله أيضا (باب التز كة):
والسُّدُ للـتي أو التي لأب مع اتحاد في الشقيقسة وجب وفي تعــدد الشقيقة فــــــال شيء لمن للاب شـرعا مسجلا إلا إذا كان لهـــا أخ للآبْ وبالشقيق حجبها أيضا وجب وله أيضا فيما يتعلق بعلم الأصول:







وله أيضا:

1- بلاخ: بفتح الموحدة وتشديد اللام ثم خاء معجمة، كلمة حسانية عبارة عن وجبةّ جيدة بين الزرع ع

الأصول والفروع، والثّار في هذه الأبيات إلى الفرق بين الواجب المطلق والواجب الكّقدِ.






رالخلف في الأصول بين الناس هل تثبت اللغــــة بالقياس





، أنغا في بعض ما يتعلق بالقرآن:
بنافــع بــــنـي كثير والعلا ـوعامر لا تحططنا منز عـــــا
 وابن حيصن ويعـــوب يزيد وهم تام العشر من غير مزيد

لـ أيضا:
وجاءنا عمن عليه أنــــــزلا كتابنا أن المواظـــــــبـ على
 أن أنلنر الناس الدين يسمعون وأولياءُ فاسقا لا يستـــــرون




 هنا الخالف اثنار صاحب مراقي السعود بقوله:


ءاثارهم مرقــــنـا على العباد أن اعبلوني مثلهم تح المـراد

تاب صــالح سحــــــرا جــــــاء داعيا زمـــــرا

ذال إذا ذا طـــهـــــــــرا


وله أيضا (في السيرة):
عمرو وعثمان وخالــــد هم أفـــلاذ مكــة بوقت أسلَمُوا

وله أيضا:


وإنما عـــن الــــوفاة حادوا للحــــزن فيها؛ قالــهـ حَمْاد
وله أيضا:

يقــــول مولود يلي عحمـــدا عفا الإله عن ذنوبــــه غدا: هدا لمن بعث أفضــل الأنام عليه والآل الصـلاة والسلام
 لأنــــهـه للـــــين كالأسَاسِ كللار أو كالرأس من ذِي الرأاسِ


 ثم قريش بعدهــم نجل الزبير عبـــد الإله ثم حماج المبير

 فكان في الكعبــــــة كالمرايا وسر وســــــودت بياضه الحطايا

 من أعظم الأشراط ذات الشان فينتـهـي بــــــــهـ، إلى الجنان




 بِّبت إدى عشرة مرة:

 الله بن الزبير رضي الله عنهما، العاثشرة بناء الحباج، الحادية عشُره البناء الحالي بناء السلطان مراد اللماد خان


 رواه النسائي في سننه.



حـــــن أراد خلقــــهـ لآدما غي الأرض أخبر ملاثك السما




 والعشر والثــلاث فيها مكثا من السنين بعــــــــــــا قا قد بعثا يدعو إلى مجــــــــرد الإيمان وان لا غــــــيره من سائر الأديان
 لطيبــة دار إمام المرسلــــين ثمـين بها أقام عشرا من سنـين



 طيبة من مكـــــة تَلٌ سَاحِلُ
 صـــــالتنا وحجنا إليـــه لا إلى النـبي المصطفى قد جعلا فَليس من رجـع من دون النبي ما زاره في حجــــــهـه بالمذنب

> 1ـــــل ساحل: كلمة حسانية معناها في الشمال الغربي.

نبسينا من واجـسـبات السُّنِ
 عليه والآل الصـلاة والسلام والرسْل ما دام للانبيا الخـتامٍ

هاران الأكــبر أب لفاعلــــه من سَرّ زوجة المليل الفاضله

رل، أيضا: في ذكر فوائل وأشياء متعددة المواضيع:




 جيد حفظ حســـن الإدزاك في

 لنسبة المصلحــــة الجتلبـــهـه كيف يكـون من ذوي ذي المرته



 وشهل الله، قل اللهم، مــــع الاخحلاص، مع تاليته، فاستمع يقيــه ذا من سلــب الإيمان فانظــره في حاشية الشعراني

> وله أيضا:

فائــــــــدة ذكــرها بِنِّيــسُ حق لما أن يضــرب القليس وقد عـــــزاها لكتاب الأول وها وهو لابن خَالَوَيْـــــه المعتلي ولكتاب في المناقــــب أتـى عن الحوارزمي أبي بكر الفتى
 جاء النبي يوما أفضل البشر يضحك وهن والو جهd كدارة القمر فقام نحــوه ابن عوف يسال يقول: ما ذا النــور والتهلل؟ قال: بشارة أتتــني قادمـــهـه عن ابنتي وزوج بنـتي فاطمة زَوَّجَــــهُ منها الإله فأمـــــر رضوان أن يهز طـوبى فانتثر منها رقاع عـــــدها قد وافقا مَنْ حَبَّ أهل البيت ثم خَلقا


1ـ التقليس: الضرب بالدف والغناء واللعب بين يدي القادم، عن قيس بن سعد بـن عبـادة قـال مـا من
 الله عليه وسلم كان يقلس يوم الفطر.. اخرجه ابن ماجه: ولبعضهم:




يوم النشــور نادت الأملاك مَنْ حَسـبْ ذا صك له فكاك
 إجراء ما عم من اللفظ على ما يقتضي في كل حال حصلا


 فحر مة الكلام في الصلاة عام خصا خلا صلى عليـــهـه ربــنا وسلما ششـــرح الموظأا حوى ما نظما


 وقائما من فمها شـــرب ما فقطعــــت كبشة ذلك الفما

رب بصاحب لـــــواء المـمد كن غافرا لي خطئي وعمدي




 السبع المدناني).



 مــع ستة من المـــــين كتبت عليت وبا أسطار ثـــلاث حسبت
 وصفــه لابن سلام المصطفى ذكره الشهاب في شرح الشفا فانظـــره في حاشية العدْوِيٌ على صغلى انـير شيخنا الحرشي وله أيضا في التصوف:
وسعد التســـري أصــول ملذهبـــنا ثلاثــــة أقـــــول




 "وتوبة المومـن جاءت مثمره مقبولــــــة ولو بعيد الغـرغره
 . وذا الــــــلاف جاء في بَنْاني حباه ربي بـنــــة الرِّضْــوَانٍ

يكـــوت ذاكرا مُديمُ سبعة بسملــــة، حمدلـــــة، حوقلة

 وعندما أذنــب أو إن عزما أو إن أصيب أو رأى ما استعظما

رله أيضا في بعض المسائل النحوية:
 مقــــدما وشــــــــــــــي الموخر


 كذا على مضارع على الأصح إذ شبهه الاسم ومبتدا وضح
 على مبتكئه في غبر باب إن نحو لقائم زيد، وشذ دخولها على الخبر المؤخر نحو قول الراجز: أم الحليس لعجوز.. الخ



 الو مجرور على ثِلاثةً أقوال: فقيل بالجواز مطلقا، وإن دخلت على الخبر أيضـا نحو إني لبحمد الهِ لصالح وكتول الشاعر:

 إن امر ا خصني عمــدا مودتّه على النتنائي لعندي-غير مكفور (كـا في هدع الهوامع).

في كونه بجــــردًا ويُنشَـــــــُ للمتلمسـس عليسـسـه شَاهِلُ وجـــاز في مضــارع تصدرا بحرف تنفيس وبعسض حظرا
 ورد ذا بأنــها ليست تــــرد لغير تو كيد وتحقيــــق عهلـ والماضي إن يقرن بقد فيه سُمِعْ كقوله سبحانه: (لَقَدْ سَمِعْ) ولا تقسل ذي قسم لا لابتدا إذ اصل لام قسـسـم لام ابتدا

تَنبيةٌ اعْلْـــــم أن جُمْلَةَ الحــبر إن نقلــــت عنه للانشا يعتبر مضمونها طورا كبعت ويرى أمسر تعلـــــق به معتــــــبرا وتارة لغـــير ذا إِن تنقـــــلِ كنعــــم بيس ثم تلـــــو الاوّل


وله أيضا:

1- يعني انها تَدخل على المضار ع نحو زيد ليقوم، لشبهه بالاسم الذي هو الأصل فيها؛ بخلاف الفعل الماضي





 3- إشارة إلى قوله تعالى: (القت سمع الهُ قول الذين قالوا إن الله فقبر ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا)، ومن دفولها
 (ولقد كانوا عاهدوا الهُ من قَبل).


 رل أيضا:
أداخل في الدار زيد أم عمـر ج جوابه تعيين من فيها استقر
 رله أيضا:


 2. 2. إبارة إلى بيت زهير بن ابي سلمى:


 سؤ ال عنه، فيقال في جوابها زيد او يقال عمرو، ولا يقال فيه لا، ولا نعد، و وهذه همي التّي الثّار










وفي الحديث: "ليس من امْبر انمصبام في امُسفر".

إذ صيغسـة الأذكار قالوا هيه جملـــــــة الميــــة أو فعليـه
ذكــــــره في شرحه الحطاب في باب الارتــــداد وهو باب لكـــن ذا ضعَغه النسريـــني في شرحـــــه للمرشسـد المعين

وفي الحديـــث أنه من أسلما و كان من ثلاثـــــــة قد سلما
 فاللقلـــق اللسان ثم القبقب البطن والإحليـل هو الذبلـب

في كــل يوم أربعــــين لِتَنَّلْ من ربنا حسن الحتام يا بطـلْ

من بعد مغربك صل ركعتين بالام والكرسي معها مفردين


وله أيضا:
أربــع ركْعَاتِ بتسليميْن قل فاتحة وسبـــع إخلاصاً بكل

 وطــوله يصير مثل خطـــوة إذا تصليهــن كل ليـــــــــة

وله أيضا:
قَدرٌ قـــريش واستعذ يا نازلا بكلمات مــع ولا حول ولا

وكررن الجملتسين الأخريَيْنْ لسبعـة إذا تلوت السورتين





داعية القـــرار في البــــالاد سبعـــة أشياء بــــلا ازدياد
 وبردة المديـــح والتجويــع .لبنــــــلـ الانعام هو التجميع وكثرة الأذان أوقات الصلاتٌ وأن يواظِ والِ على قلب الآيات

رله أيضا:
ومن يرد شفاء ضعف بصره تأمــل الملال عند نظـــــــره
 فإن رءاه بيمينــــه عـــــلى عينيه يمسح لــــى إن فعـلا
 ثثت الاخــــــالاص ثلاثا وقل سا سبعا شفا من كل داء فاعقل ثُت قل يا رب ثنسا فالصر يقوى يقول ذا لدى الُلٍّ النظر

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- اـي مع قوله تعلى: (وقلّ رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3-4 ـلعله يعني استكمال حلب الذواب لانفاقِ درها. } \\
& \text { 4- الظاهر أنهّ يغني به سورة يس، والشا اعلم. }
\end{aligned}
$$


السجلماسي عازيا لأهــــدا صلى عليه ربنا طـــول المدى

قراءة البسملــــة الثن عشرا ألفا فــــــــاء قارئ من سقرا



 لا يسأل الإلـــــــهـه شيئا إلا وها وهبــــــهـ له الإله جـــــــــا

وله أيضا:

وكــــل ذكــــر ودعاء وردا في الصبـح فالوقت له من ابتدا






صديقا أو صالحا أو ذاعلـم أو ناصحا أخـبرْ برؤيا النوم

إن حسنــت ثم بها فاستستر قبل طلـوع الشمس لا ثُخْرِّر ولا تقصها على الأعـــــــاء ولا على البـســهالِ والنساء
 سائله خاف فـــوات النازله حتم عليـه أن يكيب سائلـه

 ودرهم التزويج درهم السلف . وِدرهم المغرم عمن قلد سلف كذا قضاء الدين ثـم الدرهم فذو التصدق بسبعــين يقين وذير العيال سبعـة من المئين ودرهم التزويج سبعـة ألوف سبعون ألفـا مانـا ما يدور في السلوف



ابيُس وذِلَّ واجهــــدنَّ وافقر واستعــدنَّ للممات واسهر






تنل مقام الصالـــــين الكرما لا بسوى ذا، قاله ابن أدهما
وهذا آخر ما تيسر جمعه من آثار هذا العلامة الجليل محمد مولود بن
امرابط أغشممت في هذه المرحلة، ولنختمهـا بنظم في التوسل بأمماء الله الخسنى لو الده العلامة الكبير محمد بن المُتتار رحمه الله:

هـــدا للي الصفات والأنماء الآمــــر العباد بالدعـــــــاء
مَن رغب الداعين بالدعا بها إذ قال في كتابه: "ادُعُوهُ بِهَا"

وءاله وصحبـه ذوي النقول ما سبحت بكمد ربها العقول
وبعد فالتسعـــة والتسعــونا أجــــلِّ ما به الورى يلعـونا
نظمتها ملتمسا صرف الوجل بها ما من المولى العلي عز وجل

فإنـه كان على ذاك قديـــر سبحانـــهـه وبالإجابة جلديـر
بــــــق "هو الله" بـ"الرحنن" نسالك الأمـــن مــع الإيمان
وبـ"الرحيم" "الملك القدوس" قنا اللعــــين وهوى النفوس
وبـ"السلام، المومن" "المهيمن" يا ربنا اجعل سرحنا في مأمن

1- (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها) الأعراف: الآبية 180. .

وب"العزيــز" ربنا بـ"الجبار" بـ"المتكـــبر" لنا فكــن جار


إلمي بـ"الـرزاق" بـ"الفـتـاح" أسلــــــك بنا مسالك النَّجَاحِ





 إلمي بـ"العلي" بابمك "الكبير" نعوذ من شر الصغير والكبير وبـ"الحفيظ" بـ"المقيت" بالحسيب" وبـي وب"البليل" بـ"الكريم" بـ"الرقيب"

وبـ"الجيـب" ربنا بـ"الواسع" قرب لنا كل مـا مــــرام شاسع
وبـ"الحكيم" بـ"الودود" بـ"الجيـد" بـ" بـالباعث" الأسوات حقا بـ"الشهيهيل"
بـ"الحق" يا رب وبـ"الوكيل" أَمّْنْ عُبْــــــــــكَ من النـكـيل وبـ"القـــوي" ربنا وبـ"المثين" ثبـت لنا المقال عن عقد متين



بـ"الغيي" بـ"المميت" ثم "الحي" قنا الأذى من ميـــت وحي

إلمي بـ"القــادر" و"المقتـــر" و وبـ"المقــــــدم" وبـ"الموخـر"



 بـ"مالك المل" وذي "الجـلال" نستوهب الغي الغنا وحسن المال





ابلمي بـ"الرشيد" بابمكك "الصبور" لطفا بنا حال الحلول في القبور

ونجـنا بها من البـــــــــاءـاء وسـوء ما سبــق في القضاء

والصحـب والرعاة والنساء مــــــاهبا تقر عـــين الرّائي
ولتجعلـــن إلـهـــنا ثـوائي في جنـــة الخلد مسـع الآباء
 أنت الجيب فأجــب دعائي بصاحب البراق في الإسـراء بصاحـب الكوثر واللــــواء بصاحب المندق ذِي الأضواء بصاحب الكتيبة الخضـــراء بصاحب الشفاعــــــة الغراء بصاحـــب السيادة القعساء .بصاحب السراء والضـــراء لكل مومـــن وللأعــــــــاء أجل مــن يمشي على الغبراء من كـل من مضى وكل جاء خـمــد ذي الحجــــة البيضاء مستنطــق الجماد والعجماء مباشـــر الادواء بالـــــــواء صلى عليه طيّيِـــبُ الأنماء الله رب الأرض والسمــــاء
 وها أنا أقــــول في انتهـــــــاء ما قلتـه في أول ابتــدائـــي همدا لذي الصفات والأسماء الآمــر العــباد بالدعـــــــاء

DA

## بعض تـتاريظ هذا المجــع

قرظه علامة العلماء وأديب الشعراء الشيخ محمد الحسن بن أحملُّ المنديم اليعقوبي الجو ادي بقوله:









 وقرظه العلامة القاضي المصطفى "ابين" بن ببانه رئيس بلة الفتوى بابلملس الأعلى للفتوى والمظا لم بقوله:
الشيخ ابـَّاه إمام المصـــــــر وا واسطـــــــة العقد بهذا العهـر
 وهو فـــرع عوحة العلـوم ود ودوحــــــــة العمـل بالمعلـوم









 وشر حه نظم الإمام البــدوي كان فان فريدا شايف الداء الدوي
 يا ربنا فهبه طــــول العمــر م في صحــــــــة أنت ولي الأمـر
 وصل يا رب مع الســــالام على الهدى وآله الأعــــــام
وقرظه العلامة الأريب والشاعر الأديب محمدن بن محمد عد اللهّ بن الواثق
الملقب "اطفيل" بقوله:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعذ: فإنٍ البيت المشهور بأهل أغشممت بيت علم وصلاح ومن أماثله محمد مولود

## 208

بن عمد بن المختار الملقب اهر ابط أغشممت، فقد كان مشتهرا بكسن




بالمقود و ولاكنها جهد المُقِلِّ وهمي:












وقرض تاذ ا/أ.بب والشاعر الأريب سيد عمد بن أممد ولد ديلِّي:




 قد سَافَرا من اجْلــها وجَمعَا وسَألا عنَ كُلِّ من لَهَا وعَى حتى اسْتعا
 وكان سَـبَّاقًا ا حرصًا على العلم .الامَّهْ يَحْدُوهُ في ذاك عُلـــــُوٌ المَّه
 وأخْـــــرَجَ الكت

 وشحَـــرَ الرحــــن للأحْفَادِ سَعْيهُـــمُ والبِرَ بالأجْــــــَادِ




وقرظه الإمام العلامة والحبر الفهامة أحمد فال بن سيد احمد بن أممد يكي

## 210

الله الرممن الرحيم الحمد لله رب الحالمين والصالاة والسام على


 بالعلامة الفهامة الدراكة محمد مولود بن محمد وبين نشر ديوانه و مختلف أنظامه التي شملت جل الفنون إن لم نقل كلها، فجزاه الله خير الجزاء، وقد قلت ما هو كالتقريظ لمذا الكتاب وإن كان الكتاب في غنى عن ذلك: الروض طرا دون روض سندسي في جمع ءاثار الإمـام الجللسي
 روض حوى من رائق الأشعار روائــعا كالـــــــــر والنضار
 جبمـــل الفـــنون قد تناولا بخطــــة لا قصــــر فيها ولا
 كم صعب علم راضـه فذللا بكز فهمـــه المصيب المفصلا
 مـن حاز أبكار العلى والعونا وقومـــــهـ لوصلها ساعــــــــــا


وفضلهم قد شاع في النوادي سيان فيــه عاكــــــف وباد رحم مولانا علا ذاك السنلف وبارك اللّ تعسـالى في الخلف

وقرظه الأستاذ الأديب والإمام الأريب ابته بن باباه بن ابته بقوله:




أَتيتَنا "بِرِيَاضِ" قبلُ مُعجـــز




ثم الصلاةُ على المادي الأمينِ بها 'ُكفِرِ الطْيْش والأهوَاءَ تكفيرا
وقرظه الشاب الأديب يعقوب بن حبيب بن محمل مولود بن محمد فال
بن سيد احمد بن المختار امرابط أغشممت بقوله:
إقرأ لروْضٍ سنـدسِ قد كُتِبا ـيهدي إلى الرشـد سرِاجًا عجبا
ديــوان من قد طاب أمّا وأبا ومن ومن على النحـرير نظما دأبا
سليل أغشممت قِسُ الحطبا (الجُلـــسي الباذلي نســـــــا


بني المصنــف وكان مطلــبا والعلــــماءُ سلمــــوا والأدبا
 بجاه من بالديـن ساس العربا (صلى عليه الله ما هب الصبا)
وقرظه محمد سعد بوه بن البار بقوله:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصالاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: فقد تصفحت بحموع العالم الألمعي اباه بن محمد عال بن نعم العبد حفظه الله ورعاه وحمد مسعانا ومسنعاه الذي جمع فيه ما أمكن جمعه من ءاثار العلامة محمد مولود بن امر ابط أغشممت رممه اللّه تعالى بطلب من بعض أحفاده الكرام أكمل الله لنا ولهم في الدارين كِل مرام وسماه بـالروض السندسي والسراج القبسي، فإذا هو مُا يمق طبعه ونشره لا ثل عرشه ولا شل عشره ءامين؛؛ اللهم sامين.

## 交分

## كل الحقوق محفوظة

إنتاج قناة النصوص المحظرية

> لالإنضْمام في واتنساب راسل الرقم
> 0022232411111


[^0]:    1- اللططلب: جمـع مطلب، والمطلب من أسماء المصـادر القانمـة مقام المفعول كالمقصد، ومعناهـا السبعة
     فى معرفةّ وجود الباري سبحانه إلا بالاستَلال بالاثر على المؤثر وبالمنع على الصـانع.

