$$
\begin{aligned}
& \text { الكبير للامام مَدارازازى فخرالدن } \\
& \text { ابن الملامة خيا.الدالدن عر } \\
& \text { المشتهر بغطب الرى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • (و بها مته نُغسبر الملامة أبقالسعود ) * }
\end{aligned}
$$

* ( فُ (

r e 7


 iv
 -
 rV行

 وينع مند

ov

 من
IV







مصحيفن
قبل النملوع أو دِدـ•
ㅊ． 11
保 من المالم：
 صل
IrA ais

任
؛

位和 س 17A
 اvo （الـكا وسوستهن
 14＾
 j
 تهـــــ
ر
 نهع المسُّلة الاولى

（ سورة الاعرات وفيها المساتل إلَّتَّة ）
 rrr بالقـاس
 الـهـد



 تمالـ
rel
 هذا الهالم



 rvo

 \＆ \＆0A 2V


 $\boldsymbol{Y}_{\boldsymbol{-}} \boldsymbol{T}$
orl


 مند
( 011 ه9.
والاصـوات

 الله عند 7®. والجواب عنه
700
 اداداس نسالـ


 V•r المسُّد الهالثة فیـيات علامات المنافق
(المستُل Vr. Vr.

 والجواب

 وازاحة العذر


* VVE
 الامكان


 والالهية
A.•
 All
 * (

 المرفبلاماملفيةتأورا بابـرمالذاناتالنكا بوركانة ايوجبهن
 . لالجنان بأنعزروبل

 ا
 علببالطر بفالبرمانى ورونغ نـال نابابابا
 وبيباء المنظـة 3
 الآتاروبلائل الالنفالد منتولعزوبرجل(النىى خلخالمبرانتوالارض)
 *
䀎
 بالذك


 نسـة الرجود الكانبذ فابجابجهد نــلـ 1

اللور لاملى المزانى
(1)





 لا لا





















































مُوبوذذذْفغ بإيغرع صإلج منغون النـم الانغســــة والآ'افقية المنوطبامصاخطالمباد تالمائُ والماد آى
 منالئمالفانقىوالطراز
 أنواعالبدانح وأصنان الوانُمعلماتّتحرفيد الـنسول والافكارمن تصاجيب المبروالآتار تهصرة وذكىلاولى الابیصار وجعمالمعوات لغهموتهددطبفهاتها واختلافآآارهاوحر كآهاوتغديهالثرفبا وعلو مكانا وتغدمبا وجودا هــلـيالارضا كامى(و.سلـلملمات ? خلقمترتبعليدلكون جعلهمامسبوتا بغلق منـتُهاوعاولهماداخل

 السمواتوالارضوما بينهالكونهأزاعظيما ونعمة جلبلة موجب لاختصـــاص المدا بالقهماجلاوعلاكذلك جملالنطلمات

والنورلكونهأمر اخطبرا ونعـذ عظيمة متّضن لاختصاصـهـجاعلعهـها والبهل هو الانـشــاء , الابداع كالخلفخلا † †نذللتُعتُصبالانشاء الهو بنىوفيهمهنيالتقدر والديو ية و مذا عام لـ
 قولنعاللى ماجملا من.يِرة الآَيَّ وأِيا كان فقيه انبــاء عن ملابسة مغعول بشى" آخر بأن :أكون فيه أولأومند أونكوذلك ملابسة ريمحهة لأن يتوسطبينهـهاثى يُمن الظروفلفوا كان أو مستقرالكن لاعلى أن بكون قيدافـدجكافقوليعزوجل وجعل بينهـها بـر زنا وقوله تعالى و جهل فيجارواسىوفولهتعالى واجعل لنامن لد لث وليألَآَّهانـولواحد منهذه الظروفاما منعلق بنغس الجمل أوبعـذوف وقعها مغعوله تغدمت علب لكونه نكرةوأباماكان فهوقيد
































## (7)

































فيالمكلامحتياذاقتضى الـال وقوعةعـدة:فيه يكونالجـلمتعد يالى


 ورعايشآتهالاحهفينن أْ أن
 الوجهـين كاسلفـفى
قولهتعالىانىجاعلف
الارض خلبفة خيت
قيلانالظزرفـوهولول ثانْ لجاعلعل وقد أشير هــــالـ الى أن الدّى




المغول وأن المغعول
الانانى هو خليفة وأن
الاول محذو فع ماح تغصبله و. الظلات الظهور كثغة أسبابا وعالها عـا عند الناس ومشا هدتشم لهـا على التغـصيل وتغد يهاملا النو ر لتقدم الاعدام عــلـى الـلـK رعايةد-سن المةــابلة بينالترنينينوقولهتمالى (

ملىابلملمةالسابعةالناطفة (4)

بإـر من سوجبـات انختصاصـه تعالىبالمد المستدـى لاقتصــار

 "سوف لانـكارماعلبه الكفرة واسنبعادهمهن
 ,和 , باستحتانا الحمدوانعبادة بإعتبارذاته وباعتبار مافصلـنـشؤنهالمطيمة

 هووئ
 - -


 كلماسوانـختوفالهغير متصف بـسى"منمبادى الحمد وكمةّم لانستباد الشرلبـبدوضنوحماذكر
 الـاضنية
 ، الموصول عبارْعن طائغن الالكغـــار بار يمرى الاسم















































 السماءوالبواب السماء كالداًُ






 مصالخ مذاالهالم أماالارض فهى الا






 .ؤمن. عنوانا للموضنوع غان
 الـبهممنالاششرالـوالبا. متعلةَديمدلونووضع الربموضع ضمهروتعالى لز يادةالتشنيعوالثقتيع والتُديكلمـيدالاهتمام والمسارعة الى تحقيق مدارالالنـكاروالاستبعاد

 أولتوجيه الانـكارالى
 ابلازمإذانانابأنهالمدار فیالاستبهاذوالاستنكار لا خصوصصية المفعول هذاهوالحميقى .بَزالة
 بأنهالبليلوأماجحل الباءصلـلـن لكغرواعلى أزيعدلونمنالعدول
 بالمدعلىماخلقمنعـة ملى العباد كغزوابهيعديونونفكفرون نعمند فِردة.أنكانغرهم .بهتعالى لاسياباعتبار ر بوبتد تعـالى لهم



 لكن لاعلى
 , اوى النى كانمند تلكا المدم الحظظام الـكفر وأت خبيربأن
 المنبُّةنعموجبات عزرج. لهد
 أن كغرهم بعّرل منه وادعأأن لدلالتهعلـيكالبالجود

 = لايساعدهال:نظاموتعكمس ـأباهالمقامكفعلاو.ساف




 * ä~

 أَنه لاسبيل الى جهل المعطوف من روادف الـف 11 الصصله أن تكون غبر

أز




 الـر كآلم=ينة بنا院








 عكنز, التا






 الهالا, خلاءلانها

 لا لا الآَخرلالمرج


## و









 واعمل ان منافع اللـموات أَ
 عِعى الام فالـلـلا







 .













 ليست



منهاجالقياسوولالمبالة فى ازاحــة الاشتبا. والالتباسمعمافبدمن

 فردمن إفرادالبشـرلهـ حظ من انشأِّه علمه
 لمتكن فطرتهالمديعة مق:صورةعـعلغنغسهبل كانتأنوذبمامنطوـا على فطرة سأرآماد الجلنس انمطواء اجاجاليا
 الـلذ فـكانذخلمّدعليه السلام من الطبينخلة لـكزأحد منفروعه هـندولماكانخلقدعلى هذاليُطْ السارى اللى
 منأنِيكونذللتموهصورا على عنفسهكاهورالمفهوم منزنسبة|'الـلقوالمذكور اليه وآدل على عظم قدرةانلـلاق

 كـون
 التزتِل وعلى هــــا السرهدار قوله تهاللى






 (عنده) (أمالشالئع المستفضضهوالتأخير

وأى أجل مسىيمثمت

 † وأمأجلجلمالموتفعلوم اجاجالاوتقر بابناءعلى ظهور أماراته أوعلى ماهو المتاد فنأهارأر الانسانوتسيتأجها اناهـى باعتبار كونه
 لاباعتــار

 الاولهوركونهآخرمدة
الـيا:لاكونه أولمدة المالـالأنانانج اللاغةعبارة عن آخرالمدة لاعن †'وأها .قيل|الاجل الاولمابين :ـكـتوالموت وانثا مابين الموت والجتُعنالبرزخفان

 وهوالاوفقلماروىئن انْغْبـاس رضىالنـ = ركلـ أحدأجلينأجلا

 راتفأوصصولاللر مrزيد










































 سبع سموات


 زیالى




















 †


الاول| والـانىأجل البالباقينأو اننالاولمعدار مأهضى منيعركل أحدوالهانى

 مساق الضطمبالكي
 البحثالذى الـيرعنوقته الاناجل المنيى فِيت
 الأمور الـلاثدن فنى أى ثي² بالامتراءالنى هوالث وتوجيه الا ستيجاداليه بأ
 ا: انKا ر.
 وعظاما أئنا لمبـونون

 راتب الاســبـبـاد والاستنكاروقولهتعالى (وهوالنَ) بجله"
 قبلهانمسوقةلبيانشمول أ . علّهتـا








 |ونَالارض أوهوالمترونُ بالصفات الـكهالـهـوْوروالمرون


 نغس الوصغ الذّى استهر . با اذهوالذى


 الـذكوررلا يكنزتسليفبا باستهارارالاسمبالجراء: قطهاوفيل هو متـواف مإيفيدانزَكببالـصرى
 قيلوهورالمتوحدبالانبية فيهما وقيل با تا تغر ر عند الكل من الطلاف



 الوجهد الانى سبق من اعتبارمعنىالوحـدأو
 بطر بق الاستنـباع لاءلى-
 أوعلى تقديرالمولودوقد

 يدلان على















 سـراثر كالموجودة , اء لم انا نِيم الادلالة أولا على أنه لا












 على











 الور يدوقالورهو الذى




 ",
 , ون الارضس



 وهى الدواءي والصوارف والراد بالجه, أعالالبوار حوانعاقدمذكر السرعلىذكر
 الميثزة








الاوجهدالثلانتالباقية فلاسبيل
 لادلالة لاستواءالستسرو ال الجهرف، ماعتبرفهـهامن المبيودية والاخت:صاص بينا الآسم اذا ر بــإِيد , يختم بـم من ليسد
 اذاللراد بـــاذكا
 , الاختصاصبالادبم
 عالاتصصورفيني لسِله

 في .مداْول شئ من المجt--ودية بالـاق والا-تص:صناصبالاسم
 وبيزاتجينيأنهنيس بيان
 لـان التوحديدبالاله:ية لايعتّبق مْفهومدا الما الـ.
 صدف عليه الا:وهد وذاكغرِكانفذالبيانتة وقيل هوخبر بعدخبر







 عن.بیز آتهوالالتفات
 قدا قَتضى أنيضهرب عنهم الخطاب صغفـا وتعد
 فانافـة
 أوللدلالذعلى الاستمرار التجددىومن الاولى حن ـدة للا ستغراف

 وانـافتالآاتاتالىاسم الربالمضاف الى صنمبرهم لتفِي



 اليه آبة من الا يَات الفر آنيّة التُن جلت التها هاتِك الآيآت الـاطقة . السءغ وجــل المنبّة عن.جر يان احـوكام
 الـكأنّاتوالطاطةعلمد
 , أعالهم الموجبة للا قبال عليهاوالايكانبا

























 الدنباوهوالذىظهر يومبذر و.يت













 بالوتفهى

 هوالس

























:
 عن أحدوالفاءلزتيب مابهدها علىماقبلها لـكن لاعلى أنهبا ثيُ . .
 على أنالاول هوعين
 هسبالغاريالاعتبارى

 ظطاوزورابعدقولولتعالى وتالالذن كغروأنان
 عليه قومآخرون فان ماجاوْ أى فـعلو.من الططالموالزورهينقولهم
 . . سته "! رتبععليه بالفاء ترّيٌ ..'للازمععليالبلزوم تهو يلالاحم. كذلك .
 الاعراض المـنـكور † اخرجخخرجاللازمالبين البطالانفرتـععليدبالفاء الظهارالغايذبطالاندن قيدذلكبكجونهبلاتأمل أَكِدالثناعته وتهيديدا







 ومنـنونماعضفع عليه مراليال الاربعأحر مغروغا =:مغيرمومصود بسياف النظموْوُدالى ع كيف لاوالمين حيسُن ألم

 الاههمبذنو بكموانهبين انفساد وتـعين الـى

 وردالاستعمان سكلْنـا
 ومنه قوله تعالـلى ولةد مكناهم فيا انمكـنا
 الارض ووثنه قولهتسالى
 أأجرى الآخرومنـه قولنتعالىي (مالم
 كا كا

ومان..كرة موصـوفة ما ما بعدها هن البخله|"لمفية , العائدتانذوفمكلها النصبعلى|لالصدرية أيمكناهرتكيكنالمكمكن لك والالتفــات لمانـ









 الـكفاراوانهم شاهدوا زنول



















 مواجهتهبهبضفالـال





 مفهومد النغويأيضا (انهنا) (أى يماهنا
 (الآيحرمبين)أى بين كوندتحراتـتـتاوعنادا لالّن بعدظهورور كاهمو

 ( وقالوا الولأزأزلمليه
 فـ نيوته عليه الـلام
 قدحهبمفهـهاضمنا وفيل هومعطوفعلمجواب لورلِسبداكثلأنتا المالةالشنتعاء ليستما
 تَدر تنزبل الكتاب المـنـكوربلمىن
 وخرافاتهr المةنةالتي . علهبمالميل وعيتبه
 عليدالسلام ملكبك
 نغلعنهعهفياروى من













 موجودة بیرْ

 كا



 أْ























 (الـ1


 (الـُط1








 رمعتّون بأن




 الر فیالدنيا وقيلانالمراد اندك كتبعلى




حتىنتـت رسولاوفيه 3به
 عن عنحتفه بظلفه وان عدمالاجابة اليهللالبفيا عليهمو بذاءالفعلالاولالول
 هونون الـظمة" كونه فالسؤلل مبنيالثمنتول

 الِبر , اكاء" لإِظرون) أى لايُعلون بعد زو له طرفة عين فضالاعنّنينذروابـ لكاهوالماتصود بالانزال للتنبـه على تغاوت ما بينقضاءاءالانهوعدم
 العذاب أشدمنزنس العذابوآنَقوقبلف سبب|هلا كهم أنهم
 على رسولالشاله صـلىانها
 آيدلاشى ' أبين منهاثم لميومّمنوا لميكن بدمن اهالג كهموقيلانهم اذارأوهـزيزلآلاختيار








الملت اســتطا عد الا لما



 المتّلِ وتوله تعــلالى (وللبسناعليهب) عطف على جواببلوميعلى الجوابالاولول وقرى . بانفالمجطوفعليهنـال لبستالاحرعلىالقومر
 مثكلاعليtم ورألـر
 الفعلانباتتشديدلمبالية
 رجا ( علىأنغسـهم حينتذبأن
 والستبعلتولواستدل على ملكيته بالقرآن الميجر النــا طلت
 الى|ال:صديق لكذدون كاكذ بوالالمب علدالهِاة والسلامولواظهرملهم









 اهمل الـنـة

 .

























.

 هوقولتعالل(وماكانوابـ يستْوْن ) للـسارعة
 ومالماموصونلّمفيدة

 حيث أهلكوا لاجهل وامالمصدر يدآىفتزل . الجاروالجروروعلىالنسل (طايةالفواطل(قلسبروا فالاراعن ) بعد بـان مانفـلت الام الطاليد وما فـلـ بهم خوطب رسولامنّصـلـاستهلي وسلمابنارارقومدوتذكيمر بإحوا لمه الشظيـيمن نا
 منانهد: اللطيغةبأنه
 أَنْرإبمالاولينوتد
 انجازأى سبروافخالارض لترف أحوالأوكت الاع ( أى-نكروا (كمفكان







 علأنهالمعهن لبِواتب بالاتفاف بـيثلانـاتى لاحد أنتِيْبِ بِيْره
 سالتهمهن خلقيالتموات والارضن إِبولنالتَوقوله تسالى(كتبعلـنتسهد الرحة) جلها مستڤله
 بشهول رجته الواسهة . وقدرتهالمكلمسوقةلبيان †اثنتهالى رو'فـبِباد لايمبل علـبمبالصوربة وـينبـل ثنمه التوبة وألانابة وأنماسبــا ذكر.ومالمقمنأحكام الفضباليسمنمتـتغبات

 أنخلةّهم علىالغطر: السليــة و و هدا هم اللىمعرفته وتو حيد. بنصـي الآياتِالانغنية وانَاْاَثِّة وارسالالرسل واززالالكتبالمثشهونة بالدعوة اللى موبجات رضوانه واليـــذـير
 وقد بدلوا وطرةالش



 علْ































 الاه تَاله من
































 الميضن للمغير ونفالتعير عن الذاتبالغس جة علىمن ادمى أنلنظ النس لايطلى ملياس تسالـوانأر بـدبالنات الاهشاكلة لمازتى من
 بومبها وقوله تمالى
 القيامة) جوابقتم
 مـــــو للوعيد علـ اشراكهم واغغا لهم
 فـالجـــور مبــونين أوعثـــور ينالـيوم القكابة فـجـاز يكع علي شرككم وسأر معامكيكم وان أمهلع بوجب

 الـ بعـــنـ اللام أى
 كوول تعالى النكجامع الناسليوعلار يبفيد

 (لار بـبـفـه) أىفغاليوم

 لمنَآثارار


 وأنأول المسلينوتوته
 وأنا أول المؤ منـن (ولاتكون) أى أى لـ ولاتكو ن (من

 أهت تابلاسلامونجّت عن النـرك وقدجو ز عـطفهعلىالاهر(قل انقأخاف انعصبت ربد) أى
 فيدخلفيماذكردوخونا أولياوفيد بـانـلكمال ابجتابـب عايه الـلام
 ,قولهتاتالى (عدابيوم عظهم ) أى عذاب

 بينهما والبوابعنـوف الدلالماقمبَّه عليهوفيه قكع قلاطماءهع الفارغة وتعريض بأنهيمصا: مستو جبون للعذاب الهظيم (من يصرف عند) علكا البنإلمعفعول أى الهذاب وقرىئملى البنإللفاعلو والفيربرة "































 يجذوفوقول




























 الع
 فُطرفترج



البعد للايذ ان بعلو درجته وبعد مكاته فـي
 قؤله تعالى(الفوزالمبين) أىالظاهركونه فوزا وهوالظغر بالبشةوةوالالف
 (وان عـعكالشبضر) أى بلية كزس وفقر ونحوذللت (فلاكشفش 'أىف大لا قادرعلى عنل (الاهـو) وحد.

 (فهوعلىكلشي"قدر) ومنججـتلد ذللثفيقدر
 عليتمنعبرأنـيغدر صلى مفعه|أوعلى رفهد

 الجوابين يأباه الغــاء '
 أأه كال أهدى المبى صلى التّعلمدوسمريتلة


 الثغتلالىفقال يافلام



 "



فربا وأنمـعـع الــر بسرا (وهوالةاهرفوف عباده)|تصو رير لتهرن وعلو، بالزلبة والددر:

 (الجبر) بأحوالعباده وخـا بأَمرهم واللام
 (قـأىنيّئكأكبرنهادة) روى أنقريشــاقالوا رسولآلة صـلىالنعهلد
 اليودووالصارىزغزعوا أنليسلتصندهمذكر
 ألك رسولاسة فزّلت أى مبتدأ وأكبرنبر.
 وقولتعالى (قلآن)
 والسلامبإنتوتولبالجواب
 , وعدم قدرنr" علمأن


 بل فـكونه شيديا فـ هذالشان وقولتعالى (شَده ) خبر مبتدا
 (بينو بينك) وي بيز













 فيكونالبانب الموصوف بكو نه متناميا فير البانب الموصوف بكونه فيرمتنا وذلكا



 لـ














الى

































وسنارُرمن بلِيه من الاسودا والاححر أو من الثملين أولانذر الموجودونونـونـديوجد الىيومالةيامهةوهودولِ على أنأحكام القرآن


 بطر يقالعـارةفیالـكل ع:دالمنابلة"و بالا جاع عندنافغيرالموجود ن
 كا كأولوسورةالنساء
 موا
 واستبهاد( قلّلاشهد) . فاننباطلصرف(قل) تكر ير للاحر انـأ كيد (انماهوالهواله
 لاالهالالهو(وانتىئ ماتشركون) من الاصنام أو أونشاشراكمكم (الذين
 عاسبقمنقواهعما القد ســالنا ع:ل الـبهود ;والصــارى ا†خرعن تییينالثهيد مسارعة الى الزامهم بالجـــواب





عررضمىالشعهدالمبدالة . علينيدهذهالآ يدفكفغ هذمالمر فة تالـالعاعر لد
 مـرفة. لا لا لأدرى ماصتغ النـا، وأثهدأهدحى مناسة تهالي (الذن خسروا أنغتهبام)
 بان ضيهوا ذطرمالسا الئ ظطرالنا عليا وأعرضونواعنالبنات الموبجةللاعِانبالنكين (فهم لايؤمنمون) | وعكل الموصولول الرغ على الإبـدـداءوخبره البلا المصدرة بالفاء لثبـالموصولبالنـبرط وقيلعلىأنهخبرمبتدا
 خسروا"خوفيلعلى أنهعتالموصوولالاول وقيلالنصبعلىالنم فولتيلالىفهعلايو'منون على الوجو. الاخيري
 آتيناهم الكتاب (ومن أثلم منافنزي




















 الاستدلالالمذكوروأماانقنا الجوابيعنوف فنغول هذاعلى خلافالدلبل وأيضا















 انايجونذ




























من كلز


 الاخْسمون بعد قوها


 الشبيُناناتصصورانابا لاسیا فُ باب المهالبة بالتغاوتز زبإدونغصانا ثاذا لم يكن أحدهـا أ (ألا كا الذى من.يلته الآيّبة
 علهوالهـلانوإلسِلإم وكإِرفون أبنـائهم وبالمجزات وسموها بسراوحرفورا النوراة وغبروانسوتيمعلبهالصلاة ولــــلام فان ذلك تكدب بآيته تعلا وكلة أولخلخيذان با كلامنمالافتاليوالكديب
 فـ



事

仿


 ,




 '

 دأرقالمالوركتدرصصيغة المأمنى
 "
 "متصوبمل|المشولية
 كه



 'ورى
 ما
 ملى ونى الايشهاد (1) ش شr


































[^0]















 الش كذبا أو كنببا شركاء:
















(


 رفع الفتـــة ونص.هـا ورفعهأْنسب.يحسـ
 ماقدر عاهــلا فيوت



 الـ الذى_زموهمدةأ أعاره وافتخرو! إبه شيُـامن

 ر دناماكنامشركين)
 بالفتة لانه كذبوروصـفـه

 وقرىءر بـا علىـالنداء زهورلاظهارالغـراءن


 من النغ رأسامنغرط الـمرةوالدهششوحر علىممنىماكنامشركين عندأنفسنا وماعلنانـا



 الاشرالك































 فيالدنيا فتـيعل بيب

 ماكانوايفترون)

 ــصدر ية أوموصـولة ألما قدحنفـفائدهاواوالمينى انظركفف كذبوابا'ينين الفاجرة المغظظة على أَنغسهـمبانكارصـدور ماصـدرعنهروكغ



 وتبوؤا منه بالمرةوقيل ماعبارة عن الشركاء وايفاعالافتراء عليها معإنه فـالـقيقة واقع على أحوالهـامنالالالئة والشركة والشنفـاءـاءة
 كا'نهانفس المفترووقيل
 داخل فیحرْالتيهِب (ومنهممنيستعغاليك) كلاممبتدأمسوق لـكاية ماصدر فـالدنياعن بِص المشر كين من



 يستمعاليكعلىأنمناط الافادة|تصافهمهمبافي


 تغسيرقوله تّعالى ومن الناسمنتونولخ روى
 والوليدوالـضسر وعتة

 زلاوة رسولالالسهصلـلـالتّ
 , وكان-صا أباقتَبلة المايفول والذى جعلها بِيتهـا أدرى مإِعول الخانه
 أَساطِر الاواين مثّلما
 الماضنية فقالل أبوسنيارُ انى لأراه حهاقفال أبو جهـ ( وجهـاناعلى قلو بهـم


 من وبهيتـتـه بالنظر
 ضمير بستمع بالغظر الى الغظهـا وقد روتى






























 كونهممششركينوقولهوضل


































منيتدرهاقِبلاماضنى
 اليك وقد أنينا علم قلو!
 عايتّارفهانالناس (أن يغةتو••أى كراهـة أن يغظهوامابيستمونه من الترآن الملولو عليد بذ كارالاستاعو يجوز أنيكونمغتـولايبنئئ عندالملامأى منـتاهم آذيغةهو.(وفآذانهع
 منساعهدوالكَلامفـدا
 قلو بهـ أ كنة وهنا تميل مترب عن كا لـ جالمهم بشؤن النى كليد الصلا:والـلام وفرط نبوقالوبهمعن
 الماعهم عـفقة فأولســورة


 وقراه بَية وأتن خير بأن حرادهم بـلت
 حقالقرآنوالبيكيه


## (rv

وقس علــــــ اتكياو. فـ حق النق صـلا علمد وس لإالاخبار بأن
 قدطال بينهم و وبين
 حت يـكن حمل|إظم الـر يع يرواكآية) من الآيّات الفرآنةأىيشاهدوها بسعاعها (لايؤمنوابـبا) على عوم النفو لاعلىنى إنيوم أى كغروا بـا بكل

 (



 وما ينَهماهال منزفاعل
 مو هع الضمبِ ذمالهم .
 التكذيب والمكا بارةالى أْ للا لايكتفون بيجرد عدمالايمان باسمسوا من الآياّت الـكرية
 باليلفيتصدورا قتله وايذاء، ذء:دذنا




 والتأو يلا




 وقر ور类









 علىقلو!







لانالمصود الذى ذكر．الجبائى اغايكصل بالمع منسماع صوتالرسول عليد السلام






























．بلـغولون（انهذا）
 الاولين）فانصدأحــز الـديث وآصدقد النىى
 ولامن الاباطيلوالخالـاظاترتبة منالـكغرلاغايةوراءها وبكوز انتكونوتحت بارة واذاظرفية．ع



 جتععاسطورة أواسطار： أوجععإسطاروهوجتع

 （وهم＿نهونعنه）الضمبر المرفو ع للمذ كور ين والمُرور للعرآن أى لاِقنعون باذكر من
 الاساطير بل＝：هون الناس عن اسمتاعه لـلايِيعفوا على حفيته ذيؤمنوابه

 اظظهارا لغابة غورهم عند وتأ كِدالنهـم عنه大اناجتتاب الناهيعن الالثجي عند منتمّهات

له وقال آخرون بلالمراد ينهون عن الرسول واعل انالنهى عن الرسول عليه السلام























 والشعر واوقدرت الجواب كانالتقدر رأيتسوء منقلبه أولأيت سوء سالهم وحذف

































 الملاذة



وأفظهـ عاجلاورآجلا وهو عذاب الذهلال والاضـلالوقولتنمالى ( ومايسُعرون ) هالـ
 "أى يغصرونالاهالاك علك

 عليهامنغبرأندِنمروا بذلك سُيّأـا منالعرآن والرسول عيد الصلا: والســلام والمومنين وانماعبر عنهبالاههلاك عح أن المنى عنغيهرهم . مايودى اليـه ما فتماوا

 | ل| هوا

 فياذكر بلكا بوايـيغون
 هليهوسلولولموئمنينويمور أنيكونالاهـلالكــتـبرا
 بالهrى فتصره على





 و بلوغهاهن الثن:اءة و الفظاعة اللى حـث
 دونراءعنزاعتادمتـاهـ الامو رالئية بلبلى

 عتهاوجوابلوتوغذوف
 نغصورالمبارةعنتغديله وكذامفسولترى لدلالة
 أى الوتراهم-


وصيغة الماذى للدلالدا على التحْتَأوحــبـن يطلعــو ن عإهر أـا اطلخاطاو ــدخلونهافيعرفونمةدار
 على كذا1اذا ذهـهته وعرفتد وقرى'وقفوا على البناء اللفاعلمن وقغ

 -
 بآيات ربنا) الناطةة باحوال النار








 عرو وقداحج


















 أَفضضوا هلينا من الماء أوعار




































بعد الواو واجرائها بجرى الفــاءويؤو يده قراءة ابن مستودوابن انتحقيفلانكذبوبوالمتين انرددد نالمنكذبـونغنز
 من أنالـصدريةوتون الفهل بعدها مصـدر ويقدر قبله هصدر متوهم فيعطف هـن هـا عليه كأنه قيل ليت لناردا وانتفاء نكـيب وكونا من المو منين وقرى" بر فهـهـا أَند كلاممستأنف كموله
 أأهودتركتى أولمنتركن أوهعف على زد هالمن ضميره فيكون داخالاف حكم المّن
 وتعلقالـكذيبالآتى بلا تضا تضنه من العدة بالإِان وعدمالتكنيب كَن قَال ليتى ر زوّت

 الواعدفلور زقمامالاولم يكافى مكنبا لانعالة و قرى . رفع الاول ونصب




 الـكام لتهويلأحمها والتيجيب منونظاعة حال الموقوفين عليبا

 كفر بهواواخفاءلهنالعالة
 التكذيبالواردنىتوله عز وجل هذه جهر الئ:كنبب:بالئرمون وقوله تـالى هذهالنار التَكنتم. بهاتكمدبون

 بآياتر بنا لمراعاطمامفن هقابلته منالبّدو هذا هو الذنى تسـتـدعيه
 وأهاماقيلمنأن المراد

 ونغ ونائحه التكانوا بكتونها من النـاس
 و وشهادة جوارحبه عليهموثشركهمها النى . مواقفالقبامةنقولهمه والسّربناماكنامششركين ثم يظهر بهـاذكاذر من شهادةالجوارحعانهم




 -

 كـة
















 'لج ,








 وعلى هذالتقدر يزولالتاتاقن





 كذ بوا بِقَاءالس حت اذَا







 الم:تطعهة













 عليهـا وأشتـبـبرالى1انه الهرَاهم هندذلا من الـوفوالـانشيةوالـليرة
 الوعف ورتبعليـيـه تك:ثم المــذ كور بالفا القاضنيةبسبيةةماقولهـا لـابعدها فاسقاطالنار
 وهى فنغنسا أدهى الــدو اهیى وازذر الرواجرواسنادهـا الـي شیى الّمن الامورالمذكورة التى دونها فيالهــولول والزجرمععدمجر يان ذكرها كَفـأه
 أَمثاله وأما ماقِيل من انالمرادجزجاءها كانوا
 اليّوت منظهو رها
 (ولـوردوا (أىمن موقغهبذلثالمالدنـا حسماتمنو.وغابغنبا ماشاهدوه منالاهـوال ( لعادو المانهواعنه )
 عن جهلتها الـكذيب الانكورونسواماكاكِّو•

 ( وقالوا) عـفغعلىادواداخل فیحرْ البواب وتوسيط قولهتسالى

 الدناومانحنج.بـوْين)


 البـثشوالنشور(ولورتى

 فتزطهره:دلاأنالوقوف هـهـا

 سيدلالتعابووقيلعرفوا ر.بم >ن التر يغ وقيل وتفواعلجاجار

 نسآثن الكهلامامالسابق


 ماشاهدوه من البـث وماينبــد من الاهور
 على تكذيّهم لذلك وتولهم عند سماع ع
 ومآهوالاباططل(قالوا)
 وربنا) أكدوالعرّافهم باليّن اظهارارا لكمال


 !التزذبب على اعزانهـم

 s.































فيدخل كفرهمبهـ -خولا
 والتر يعانيايقعبعدبا وقفواعلى النارقابالوا مالأوا اذالظاهاهر أْا لايبز بعدهذا الاحم الالالـذاب (قدخسر
الدن كذبوبابلةا،اسة)
 لكن وضع الموصول موضع الضّعرلالايذان
 3 التكذ يب بلقائهد تهالى بفيامالساءنومايترتب
 الـغرعنعليدواسترارار ملىذلك فان فقولن تعالى(حتاذا جاتُتم الـاعد) غاية 1-

 الشئ ! بسرعةمنغبر
 , بنتةأى اما كلم أنها هـا واقع •وقع الـال من فاعلجباتهع أى مباغتانة أومنمغيولآى مبغوتين واماململ أنها مصدر مؤكدعلغيربالصدر



 |الساعهبعدالموت كاواقع بافرِفرَّة لسرعتد (على مافرطنافيّا أى أىلى
 وتقصيرنا فی مراكة ح~ها والاستهدادادلها بالايمانبهاواوكَئساب الأالال الصالـة قولهتهالىعلى مافرطت فـجنبالنهوقيل الضهير للـهـياة الدنـبـا وانملم ـكرلهاذكر 'نكونها
 فنى الثى فـله وقيلهووالتـينيع وقيل الفرطالـــقـومنه الفارططأى السابقاومینى

 كافـجـلدتالبهِير وقوله تعالى ( وهم يكــاون † أزارهمعلىظهورهـم) سال من فاعـــل قاناوا كائدته الايذان !أن
 علىماذكرمنالـديرة على مافات وزالـربل يعاسونمعذالت حَحمل الاوزار انمالماوالاعياء الحأنتلان الـدسرةمن الشـدة بيـث لاتزول ولاتنسى .با يكابلونه





















 ان يكون الانسان النى وقغ
















 وأشقياءبالنسبة اليه وذلاك يدل على شهـادةالفعار ةالاصلية.












 وانتضائها أقوى وأ ككل كا قال الشاءر المثنى












 شيّإزيرونهوزرهم(وها الـيوة الدنـا الا لـب
 وراءالـــباةالدنباحياة ا†خرىيلفونف:ههامن الـلـوبوب مابلقونبين بعدهسالتينكالــياتين قiأ نفسهـهـاوالالعبعا يشغل النفسويغزها عـــا تنتهع به واللهـو صـرفها عن البـدالى الهرل والمسى اماعلى خنفـالمضأفأوتلى ججلالمياةالندنبانفس اللعبواللمهوبـبالغة |


 المهّ "ت بها من حيث هى ميأورماهيمن
 تللت الاعهال الا لعب يشغل الناسو يله:هبم
 الز وال ولذة وشيكة الاضنمهلال عاليعةهم منغة جليلهباقةـةولذة حقيقية غِرمتاهية من
 ( ولدارالآخخرة) التى *ي



 عروجلورأنمايغملون 3 تسالى فـالـة. بنتّ


 قديملمآآتع عليه وقوله
 ونشوهماباخرإجها

 وانكّس مهجور الناء زر با يا أقاب بـه بهد الو فودوفود**
 الانز,اطفالنكبرْتورل
 عندك من الفرســانـان فيفولدرسارس عندى

 فرسـانـولكنكيرووم الظباربراءتهنيالتزد وابرازأنمنمنيتلركنثر ماعند.فضلاعنتكنير |القليلوعليهورلهعزوجل ربإيودالذينكركراواو كانوامسطينوهنـطرشفة اناتسلك عنــدكون الاحرمنيالوضنـو بكثالاتحومجولشابنبة


















 بي











 'قولهس ولككه قديلات الـلانانهُ

















 واختلفوا فكيفية الـلع بين هذين الامرين على وجو، (الاول ) انالموم ما كانوا




 .


 لايعولونانثأنت كذابلانهم جر بولث الدهرالطوبل وازمانالمديد وماوجدواومنك


 منحرّناللازم وقوله تصالى(6انهملايكدبونث) تعليللمايشعر.باسالكاملام السابق منالنهيعن الاعتداد عـا قالوالكين لابطر يقا التشاغلعند وعده هينا والا قبال التامعلىماهوأهم منه من استسظام:تودوم
 فانهمع كونه بعرل من التسليهباباكليةنمايوهم كونحرزنهعليدالصلاما , السلام:نامـاصنتنسه بلبطر بت التسلىبا يفيمه منبلوغه عليد الصلاةوالسلامفجهلالدة القدرورفعةاليـلوالرنلن منالسَغزوجلالـى

 الصـلاةوالسلامتكديبا لآِتَسِهانهعلى طريعة قول تعــالى منـيطع الرسول فقدأهاعاعد
 عليه الصـلاة والسلام
 طر طغةقولدتعالىانالذين يبايسونكانمابيايعونالة


 بالرسو خفىالظمالنى . تِودهمهـــنـا فنمن فنونه و الالتفات الى الاسم البليل لتر بية الهعابة واستغظام ما اقدمواعليد منتوتود آباتهزسالى وإيرادإيود فى مورد التكذيب للإذانبأنآبآتهتعالى منالوضوح. صدقهـاكا الـدوأن

 هو عبارة عنالانانكار
 قولهتسالمو. تخدوابجا
 وهوالمعنى.عولمنمَال انهنى مافيالقلبـباثباته


 وهو يعله وقيل هــــو لـغ
 فتّديرالبلار والمِرور اللمصر و وَــــلـل المعنى فانه لايكذ بونتبغلو.بم ,
































 (













 الهدى و ح"




 الآخ خرالالداعية مه .











كانوا يك يكدو ن وقيل
 عندهمالصادق الموبوم

 .روروأن أباجهل كان
 عليهوسـرا مانكذبت وانت عدنـا اعـادف , والكنانكذب ماجئتنا
 الـدـبـر بكابة , والاول ه-- النى

 الا كذاب فيكيل كلاهنا . ونكثّوأنز وزلـ وهو
 أكذبه وجـهـ، كاذبا ونتل عنوالكـأقأن الـرب "تول كذبت
الرج-ـل آینــــبت
الكذب اليدوأ كذتّه
أى نسبت الكنب ألى

 رسلمنقبك) افتان فتسلتيتدعليدالصـلا: , السلامفانعورم البلية ربا يهون أرمـا

 كثيرِ أوكذبت رسل
 (نسبرواملماكمنابوا) مامصدر بةوقوهوتمالى (وأونوا) )

 من المبــي للمنسول "ى
 واصططبر طلم منقومت والمرادبإِذانهم
 مايفارنهنفنونونالإِذاء
 التكدببابا.غابابواياما
 وقيلعطفعلى صببوا

 ( كايةللصصبروفي إيذان بأنمصرو تمالى أيام أَرغزر لامردله وأثه متوجه اليُهم لابدمن

 الاعتناء بشأن الهـر , قولوه تعالى (ولامبدل مركماتامهر) اعترامن مغرر لماقبلا مناتيان

















 الاستجابةوالمراد انه تمالى هوالتادرملا












 وانجندنالهممالفالبون














 عاكيكلهالغنا


















تجدلالمواعيد الواردة
「 المواعيد السابعدتلرسل عليمبالصلاة والملام ويجوزأَنِيرادبكالماته تعالى بهع كهاته التى منجهلتها تلّالمواعيد
 المواعيدُّالوإردةنى خمه عليدالصـلاةوالسلام دخولأولاباوالالتفات الىالاسم/البليل للاشتعار بعله|الــكمانانالالوهية منموجبات أنالايغالبه |أحدنفغفل مناتانفعال ولاتع منــــن تعــالى خلفـ فـقــــول من الاقوال وقوله تهــالى ( ولحدجاءلك منيــا المرسلين) بجلتفسية
 منالنصر وأاكيدمانى ضنـــد من الوعــد لرسولالنهصلى الندهليه وسل أولتُر ربجتع ماذكا منتكذيبالايمورمازتب علد منالاموروالجار والمجرورفُعِل الرفع ملىأندفاعلاماباهتبار مضمونه أى بعنذنبا المرســلين أو بتغدير



مل| عند قولهتسالى أم
 مثلـالذنـخلواعنقبلكم مستهمرالبأساءوالهراء وزلزلوا الآيَّة وقِل فيملالنصبعلى|الـالبة
 الىا بغهم منابليله
 هنا الجبركأنا منبا المرسلين ( وان كان كمجعليت اصراضنهي (واني ك大لاممستأنغمسوف لـأكدي ابِياب الصبر المستغادمنالتسلبةبيان
 أىانانعانطمعليت و وشــن اعرا ضهـي

 يـغ
 الاولين وتنائّهم صن ونجههمالنام عثد *وقِل ان الـرث ابن مالم بن بنوفل بنعدمنان †آثى رسولالتصطلى الت علـد وســلمذيمضر منتر يش فتاليالتحد الْتنا بآتة من عنداند كاكا


 ملئَ































## 































 "




 عليه منالهـدى لفـهـ بان يو فتهبم لِ يار
 يـ هبرالىبانبالهـدي-
 .


 ا اهد据 والكنميغ
 (

 عأكانعليهمنالـرصم الشديدعل|نـلامهم والم




 ت وايانهمبأ-سدالوجهين ;ال تكون بالمرص الشدبد علىاسلامهـم أوالمــــلـ الى
























 ان أر واح ج






 توجه على الوجهإلثانىالمعَحوت
( 9 مناط النهى النذي هو الوصف ألمـا
 زت









 -لِ

 التميـد

 وتفا-







 النسـاءوان يدعون الانشيـا

 لآتسألونى
 لـكو :بر . قيـل الموتى لاتصور

 المقارنة للقوولا الیى الا

 اليّب وتدبردون الموتىالنـين
 انتلانسمه الموتىوقول

 تَ تو فيتهم باختصاصمه تَسالىباءعَدرة على !eث المتى •
 لاسترار اهم على الكفر وعدم|فلاءهبم ع:ه أهلاشلى ان الموتى
 تسْبيه جها أى و هؤلاء اللكه,
 قور
 وأهاقبل ذلاع فلاسبلـ اليه وقرى يرجهون على البنــاء اللماء منر.ع






 كا ينبى
 ومايفـــده التـر ص
 لهعليها الصصلاةوالــلام من الاششهار بالعلية انيا هو إطر إقالتعرض با

 ع ع أَن أنّالمرادنها ماهومن الخالمورف الــذكورة لا يا ية مامن الآيّات
 =
和 ا
 والتهو يلكأناطهار الاسم البليل (ز) بـة

 الباهر:والاقتصصارفـن الجوابع زـ، أ
 تعـلى الـها مع قدرته عليهـ لـكمة بابغة مهرفتهــا وهم ع:ها






و يْتِذْون


 انهذه الآ يَهُ مذهِ






























على الـاكمبالبالغةوزيادة
 وفمتـتلقة.كعدنوفهو وصغ لدابة مغــــد
 وماغرد"منمأْفرادالدواب
 الارض وكنا زيادة الوصف فقورلهتهالى (ولاطارُ معمافيه منزياديانانقرير أى

 المشاهد المعتادوقرى ولاطأر بالرفع عطغا على كا"نه قيـل ومادابة ولاطأر ( الأمم )أى


 जا ( )准 أأَحوالها

 الـسدادوث:تظهة فسسللا التقـمبرات الالهية
والـــدبيرات الربابية (مافرط:افي الدكتابمن
 (أى ضيهد وتركهال



 الـكتاب اللوح فالمراد بالإعتاضا الاشار:الما †ْ نـ اللوح المكنوظ غير
 اليمهل وقرى
 (*) بـان انـا
 أحورا'هافـيالدنياوإيراد
 اله



 بـغ


 تهويلأخطبوتفظي
 كذوبابآياتنا) متملت .
 عبارة عنالمهجودين

 الرفٔع مابهدهأى أوردنا فـا المرآنجميع الامورإمهمة
 والذين كذبوابآ ياتنالتالتى


 الدَوض البتةلالهار هابة:

 فاليوضَ



 ذ
 ح




 , الالجرة:منةط


 استحقتعلى بيمّأخرى






















 ي


 والوجهانمانت قالم


















 بالاشارةوانكانمانمزونا عناليهارةوألماذاذان " الظلهـات فينسدعليد باب الفها بال大ية


目

 المـيُدئة عيدو ف على القاءدة المستر: مك وقوعهانـرها كون

 (
 يضلله الى يخلته فيه

 دخلمانفذذلكبلع وتمرفاختاروهانلى كسبد
 ز على همراطهستمیم) لايضل منذهـهـاليه








أَ أغرِ اله "دنون ان ان


 جلج
 أعن فادعو. على أن الـ الـظم الـكري كيف لاوالمطالوب م:همبانما
 غرونتهالك二:دياتِانما
 و"وله تعالى (بلى (با


 انستحْبار البـباء جليا
 تدتون بل ابا"د"دعون
 ماتدعوناليه أَّى الى
 †' وقولهتالـلى(انشاء) )


 =
 ك|














 كل



















بشانالكثفـوالايذانبتّ:هعلى الدع،













 شاءاءولائل
 امابكابِ
















 لانظهار קخيـالهمتام
 عـذرف لأَن متخّى المقامبــانـالمالمرسل الـبر لاعال المرسلين أيو وإسةلدأرسلارسالا

 زمانت)


 الضروالاتاتات وهـا صيغتأنيثلاهذكرالهـه


 , - تز كز
 غ جيندّمعهقمايستدعيه
 استدرال:عافبلهأى فنا يتضرعوراليةتهالمبروة
 تحتق مايدهوهماليا والكنظهرمنهمنتيضند حيثقتـتقتو بهمبأى استرترتملماهمىعيا منالتساوناوازدادت






 | إولدتعالي حتىاذاجاء اْ وهى تعذلكغايةلة ولا

 مافیلوا حتى اذا الطا نوابا أَيع لهموباطر , اوأسروا(أخذناهم

 وقـاوأفظنعهورلا(6زاهم مبلسون) هُحسر ون (6ا غايةالـسبروآيسونمن كل الانم:-دةدلانة عــلى




 أى تاتعه ووضنع الظاهر موضع الضيرِللاشهار ?


 الطاهات(والمديلنَرب العالين) على ماجرى





 † †غ



























 وسط






منئلا


 †











 ابنّابي الصـلت














أأتكمب) أى أنالفغيرمستعارلامبا
 علبدصغة أخرى متعلق الرؤية وناط الاستخبارأى أخْبرونى انسلباسة مـاعرك منالهضرونتالى ياتكم بهاوقولدتهالى (انظر كَفـنصرفالآلَات)


 الباهر:أىانظركغ :نكر رها ونغر رهـا: ميرونة منأسلوب الكأسلوبتارة بترتيب المدماتالتعلبةوتارة بسرينالتزغيبوالزهريب وتارة بالتبيـ،والنكير (زَهميصدفون)عطف مك نصرفدواخل 3 حكمد وهو المدة 3
التجيب وئ لاستبهاد صدوفبمأىاءراضهمه عن تلكت الآتات بـد تصريغها على هنا المط البديع الورجب
الاقبالعليها (قلأرا يكّم) تككت آخرلهم







 وياباةتصتص الاتبان . به وقيل ألاستغهام

 | 1 | تسالىبغتةأوجهروماذاذا


 بذلك المذابابلماص


 باخراج غر, الطالينينا
 والميخط بل بطر يق الالثاية ورفعالدرجة وتد | ا
 النظم الـل, ير وقرى هل هل زسلالمرسلين) كلام مستا:فسسوفلبـبان وظائف منصبـوالرسالد
 مافيعهدةالزسلعاعلمبم السلام واظهـارأننا ـيعتزحـ الـكغرة عليد

 وصيغة المضار علبيان
 ألآتَ





























 زس








 انـهـن أه
 s
 1艮




 ＂．


相 ，

 ．



 ＋



 ـيكرنونونالمراد بِاندواه
 دو＇مهها كايوهيهد كون花
 میأنْ على نعس المنار ع يفيدال وامو！د＇سمترْر



 النودت على الّارير＇ر الالْتعاء لا لا الالاسترار
 ，فــد اساسرار اللموت فاذا دحلح ال لالْتَاء الد بهد فـنانث فاقورلا

 الاحتصاصس كابينن كاله وبوله عر و ج جل （والنـي كد بو ا ）عظف
 حكمدوقولهتعالى（با بابانـا


在





 هإموروليد مقترحآمبم أى خل للاكغر: الذين يفترَحونعليكتارتنزّبل
 الأدعى أن خنز أن مفدوراتهتهالى مغوصة اللى اتصر ف فيهـا
 اسندعا، حت تغرَحوا
 از الـ العداب اوقلـب الجبالدذهبا أوغرذرنت
 وجهعلـهذانبرا عزدعوى





 حتَتسألونىعنوقت الساعن أورفت زون انعــذاب أو, خحو شما

 الخلارقة للمادات ما مالا يطيق. فـالـمعاءونحر.آوتعدوا عدم|تصطف؛!صفاتهم








































 ولدسواء تعالل لِينافوا المثريدون نصرته وانماالنى , يخــافونه الـثمر بدون نصرته عز وجل وقوله تسالى (لعلهميتُون) تعليل للاح أيأنذرهبر

 أى ألذرهم رابــا تقواهم أوبْن الموصول أىأنذرهrهـهواءنهم التقوى (ولازسردالذين

 علــــد وســـلم بانذار المذكورينالينظـــــوا
 صرلمالمععليدوسلمن كونذلك بحيثبوديّد الىطردهم دوى أن رؤساء منو المثركين大الوالرسولالش صـلى الشا علبه وســلم الوطردت هؤلا:الاعـد وأرواح
 المسلين كعماروصب:ب وخبـاب وسلمـان وأضرْاْهب رضى الش تعالى عنهمرم جلسنـا




 الباطنة=اعتبارظواهرالاءهار
 مو ج-
 بذات الصدور كةونه
 ر بـى وذكرقوله تسالى
 هنـى") معانالبواب قدئعأقبهله للمبالغة 3
 عليه صلى السعليدوسم . فيـ أــلا وهو انتفان كون-سـابـهعليها بسلام عليهـمعلى طريةهنوله تعالىلايستا†خرونساءة ولإِستد.ون وأمانا قيلمنأنذاكالزيل . التادية مينواحدعلى و+ وزرأخرى فغرحفميقى

 الاوللال: الصـد اللىيراد انتن على اختصاص حسابهم . عليدوسلاذهوالدائى
 والـــلام وقلالضنمبرلمنسركين




 † اج. كنابة عراليمبة وطالـا










 !

 كقوله ولاتر د وازرةو زرأخرى








 , عليه الله أنتطرددالمؤمنين















 .



 كلـكّ

 الهـلاء









باللامدتعنكلمكرورو بعد انذار منـابـالـهم وقيل بنبلغ ســلا
 ـيبدالهم بالـلـام وقوله تعـــلـ (كتبر بكم
 قضاها وأوج:جهاعلى ذاتالمفدسة بطر يق النفضل والاحـــــان بانذات لابتوس شئ

 وبنــلالمطـالباثر
 لــــارْ وقبول التوبة
 الر بوبة عـعالاضناذة
 لطف بهم والاثـار
 هـوما جاباوا الىالنى
 حقالوا الأأصبناذنوبا * شيبنافندمرفوانزتلت وقورل تعالى (أنمّمن عل
 بكسرانععلأنهتنسير




 استنان وتعفـصد ر ا. الجلد الواقعـة لمن على أنها موصولة





 . :المهر يـمنهموالاوابير ( واتـتـنـين ســيل


 تدكره ظان انســـبل عإذكر و يوّنتوهو عطف على علة للغملالمذكورلميغصد


 أوعلا لغعل مهدرهو عبارْعَنـالمدكورفيكون مس:أْف أى الدتستبين سبيلهـم نغـل ماغفـل

 أنالفدَن متمد وتاو** لالكِطارأىولنستوضي












 لابل هذالكامالز







 كتابر :


 تغد_رهفله †


 قاتضهو عغوررح

 .


















 -














 وبان عدم التباعهـ والبِنة| الى تنصـل بين المق والبا طل والمراد بها

 ولايساعد.لمالماموالتونون

 هوصفة بِبنة. هأ أها د ـ التـتـوين


 عحا صلى الئه عليه وسـالم :ناتسـريف ورفع النـز ( 5


 مغعو نـبا واستباد
 مابت:ضيعدمد منغابة
 الِجِرور للببنة واذذكر بإعتار المئ المراد , والمَي انى على يبن عظية كانّن مند بـ وكذبتم با و بافيّبا من الاخبار الثـ



 ا

















-










！！



 الا هغا

若 الى أغi


 و ول全
 الموجود المأنى




 يوجبا！ ．




 عمًا


الوعد ان مــــ
صـا دقـــين بطر ایت

الالزامعلى
ماتستميلونه من الهذاباب
الموعودنىالقرآنوتجهلون
倞

أبىء به وأطنهر נیعم

عفوض الي（انانلمي） －

 فيهماذكر دخولأواليا （الالش）وحده من غير
 افيه．ويهـون الوجوه


据 أحـK انتشامأولا الا بـاهو حى فيُبُت
 6اتصصاب المتيحينئن ملىالمصد ريدأىيغضى الـى القضاء الـلت أوعلى المفعولية｜＂ىدصنع الـيت
 اللدر عاذاصنسهواوأصل ＊

 هواللنىتستدهيه بزالة

 لا•مبودسواهعلى حجّة
 وكذ بت بأت
 وأنت خير بأنمسات النطممالـكر مفيماسبق ومالـتعلى وصنهـم
 بسببصدم مكيكالمذالـ الموعودذيهافتكذيبهم با ما لاتهلفي فابلمامامأصلا ( قل لوأنه:هدى) أى
 ( مآتستّجلونبه ) من العد’آـ الذى وردبه - الوصدبأزيمونأهر مفوض:اللى بن جهته آمالى (لعضى الامر بيّنو بينكم )أى بأن

 هذا الو عد ونظارْر ونى وناءالفسل المفعوول كنالإينان بِمّينالغاهل النى هو الهن تمــالى وتهو يل الامهور الأة حسن الادب بالايخـى ia

















 ولا-













## (ar)





























 ث

-
 !





 الطلالينوبانهم مـئهة
اللا مهــال بطريف
الاستدرابترتشديدالامذات


العدذأبوانشأعما(وعند.

لاختصاسالمدورات

العلا"ر بياناختصاص
كالهابه تعالمنـنـت
الaدر: والماتعاعماجتع
منج. فهومستمار لمكان اللنبـ

الامورالفيبينغليملبها

بكـرها ومو المنات

مفاتجَالنببفهو مستعار
 الالاور بناء ملى|الاستهارة
الاورأى عغده تعالى

.

## 

<ar 8

من حبث الم لامن
 انماتنتعباونهنمنالدذاب


 هوعماغتص.
 . والمصالِ ونولر تعالى (و.




 |يمانمهامهن الموجبودات
 اجناس-4 وانواعوا
 (وماتس:طمنورقةار) |,

 مالـالـعوط بالذكربس
 مزذكرسارْالاحوالد|| انذكر طال الورثدوّوا هطفعاليالخامندون
 فون اللحبربامتبارأنها الموذج



















 -










































وقوله تهالـ(واونارض) بالظالمين) اءَفْ

 ونـون الارض الايمارها
 ولايابس ) مسطونان علهـها دا حَّهـهـا وقوله "تسالى (الانفكتابمـمين ) بدل من الاستْنّاءاءالاول بدل النّلع على أنالاستاب المين صبارةعن علمدتعالماوبدل الاستال على أَنه عبارة
 الاخيران بالرفع عكةفا ملى
 ; كتاسمبينوهورالانسب بالمقام لثمول الرطب
 شأَنهالـسقوط وقد نقل قراءةارفعفوولاحبةايضا (وهوالذى يتوْامهالمالـلـ) ايـينيكم فيدعلى استهارة
 لمابينالموتوال:لوم من إلمازركذذنونوالالاتهاساس والمتيزيزواصله قيض الثي" بتّامه (و يملما

فيدوالمرادبالليلوانيار

## 


 والمرادبعلم تسالىذلاك عله فبل البرحكاياوح
 أىيعلمانجرحونبالنهار وصيغةالمانيلدلالها
 التوفباللـلِوالجمرعبالجار
 خصى بالآخر للبجرى على فيهم أىيوتظكمفـالهار هطف على يتوظا ,وتوسيطولهنتالماو يمر
 " بالثبيدعلى أنمايكسبونه -نن الميآّت مع كونا -وج:د- لابةا التو فـ بل لاهلاكهم




 النهرمع علهبعاسنجر حون فيها(ليفغىأَجل

 i (Fاليدم جعمكم )ا رجوهكم بالوتولالالمغبرأهسلا

























 المعلولذكل







 ,


























高

 ,
 كانتوفددلت
 المكا " ملىدزس الاتماد كان ذللكأزذجره عن تماطىى المـا:مى والقبانغ وأن العداذاونتوبربطفيدي واعمّدعلىعفوروستر.لم ـ،


 بيد أبـبا اللكلاموهى عد"لانتجهل مابعدما
 كاقبا
 i -

الموتومبادبـ (توثـ رسالما) لاَخرونز
 الموتوأعوانهوانتهىى
 توظامعاضياأومضارطا بطمعاسدى التاين





 - الاالنغ والرو حوهوالمطلوب واعلا أنقوله

























## (M)









 واما/الـكها, فلهم جـ





















(")
 تعملونهالفتلكا اللبالحبا والايام وقيل الـطبلانون مأَوا:جلة وقِل مستأنغة سبیث لبيان اعتـاء . ("مردوا)(مطفعلى ؤوفته وا لضمير لا لاكل المداولجمليباخدمكوهو

 أولاوابمعَآخرالوقوع التونى على الانفرا دا والردعلى الاجتاع ألى

 وجزانأهنموقفالحساب (مولاهم) أى مالكهم الذيكلى أمورهمهلى الاطلاق لاناصرهـهم ككاقفوله تعـالي وأن
 (الـىق) النى لايقضى الابالعدلو وقرئبالنصب علىالمد (ألالدالـدك)
 لا لا" الوجو، (, هوأسرع
 الـلائقفىأَسر عزمان





اللوم الشُديدومميظلم و يومذوكوأكبأومن الـدسففى البروالغرق فاليكروقرى' بيجيكم

 نصبعلى الماليةمن

 كونكمبا=يتن أو فاعه أى من ينجيك? أها
 (in (in
 -ؤكدل أى تد عونه
ار:
 : وقري" ( مال


五 (النكو تنالى رال1

 "أتُنج






 والارجل


 , ولابـأانإ





机




























 ! !e!










 ,


 (




لقا
 و عيد ضمئ بالهذلب لاششراكهمتمنمكورعلى طا بقة قوله عز وجل "ا جانبالبر'لىقوله تمالى


 على عفهورله الـهسئ
 يـانكون المبتوث ك


 أيضأوريمدندوفوقع


 إوط وأصعابالفيل,
 أرجـلـكم )أومن جهـة


 .




 -تيرزبينعلى اهمواششتى



لتهويلالاحموالمبالفه - فـالهذ
 أرجلكعأعوذـوجههل
وعنـد فوله تعــالى

 أهون أوهذا أيسر
و ع: صـد صـلى السه عليه وبـ

 -

 (انظر كفف نصرف
 (



 لموءودأْ النقرآن لمِيد
 أى

 بكهالسوء طاهُ مفان

 والسلام ما قِضى :غنابة
 الـبا ر والثجر ور الفا عل لبا هرصرا





 Vا














准

 فنهلا











عا

 مذابك|أوكلخلخبرم الاخبار التمن جناج خبر جيـئ ( مستغر ) أىوقتاستقرار بروقوع

 أوفاولا -

 حين (واذاراريت) الذين يورضون
 , ; ريش ود يد نا (زأَرض家 وقورا، 3 اللا عراض أَ أس علىالاعراض لـأن يورضوافـهديتغير آباتناوا:نذكير باعتبار
 الـديثبغإيارتهامثيرالى








 نجلس فالمـهِيدالـرام , نطوف بالبيتنزلت أكما على الندنينغون قا :أا أ أى






 U, المِ

 الـالصـع茓 ع:د كو (
جر ( وــزنزذُكرى )
 انى و!

 ؛ , التذكي و يظهروالهم


 المذوفأىعلبعمأن يذكروهتذ تذيرأأوالرف


















 ا।

 الا يمانْوجبأن
 الد




 فنوجهجين الاول ولكن ءإيكدْ









 بَورلهالد بن.















 ( لصعه الكا










 باكون
 وانتشدل أىانتفدتلـك الغس (كلـمد) ألى كلفداءعلىازهـهـدر - ؤكد(لايوخدم:هـها ) على اسـا الـالـا


 ك
 .
 , وكه زهع ,
 . هم من'ابسابالمدكور ابيأ
 , الهوالاليتوبوبالحيمالدنيا
 فولنّالى(
 را .







 جها






 -

 i| ${ }^{-1}$
 . مندورا






 فون



 لاند اللعدة في












 أذ المتلا

















 وتدجوزأنيكون أواوث اشارةالىالنفوس المدول عإبا بنغس عكاله الر
 صـفـهأو بدل منه ولهم شراب الخ خبّ والجلة مسوقةلبيانْتبهة الابسال
 لانفعنا, لابضرنا ) فيل
 ع:ه حيندعابا إنه عبد الرحن شتّوجهالامـر الىرسول

 من الانصال والآكاد
 رهنى النة تع لىءدهأى




 عبدناهو لاسلى ; ; ; ;
 ذلالع وو, على أعهانبا )
 الا:كاروال:فيأى ونرد
 بالردعلى الاعةاسلزبادة



الارتدادْزغبررا ليس
 الـنـيه وا:نكارْ وووله
 'آىالـالاسلامورأفذنا
 .س.
 ونصو ر•فتاطو لاریى

 باضلال المضل بعهد
 سواهوقولز تَالى(



 التنو نه هد :الجن واس:نو، اللى لمهامو , الصدر عـا ونـا وأى أردردا مثل رد 'انذى

 فـالارض ادْ ادْ فـها كاناططلبت وهويه
 استهوراهبأف زـالى (فنالارض) انا . هوهال مزمعـورل أى

 عنجكل










 الصور










 وخواص!صدر بـبـب|!عنها




































كاكــأز الارض

 أومال ثابنب عند من بي> أومنالمـتكنفنالظرف


 فـا





أى لذلك الـ-تورى رفقة بهدونهالـالطر يف

 (أتّا)
 أوران منفاعـهـهأى

 على الطر بي المـ:قمب وأنننديعوهونيسن بعرف|لطر يقالمنتقبع
 يدردنستالدائوومورد النـيقفتط(قَلآنهدى الهَ )الذـو هدانا الـد 2هوالاسلام(هوالهدى)

و ودْوماعدانهنلال


 الامر الاعتاء بـأن الأأور بهولان ماسبق للازجرعن اليُرئوهوها -
 اختصاصالهدا تالـك




號



 , وـغْقو


 وقيازالدة أو أحهنا أن نسلِ على جذفالما

 "تالى عطفععلىنسم ملى الوجو.الثلاندانَلمأن








 لائوز أنِبال , احد





 فــار...















## (1...








 -











 ق.









 كنف:كون فول الـق (


 علىمادة أومدهبل: لا


 المتهلق אلفردفوردمن

 حت لِحكدة
 المعندانا


 و'لمراد بالقول
 - المثهور فالمفئى وأحـ


 من أزراد الاحيــنـن
 بالحقية الم روفبهاهذا


















 تعديرأنها تغهل





 هتاز









## (irg










 1 انـسلام هوآر, وأماو, هم أ أ



 أَبة!





 ال(ا)
 اشا لا لا





( $\mathrm{r} \pm 1, \sqrt{65 \mathrm{j},}$ ) -: . كضمرخوطبـبه البـى = مسطـوفـعـــلى قل ا† الدعوها عــلى أفيوا
 واذكرإهم!عدمأن:كرت
 علینفوونرو


 يدعوز أنه على ملته -و . *.
 .

 الـوادث مــع أنـا المنصونة لمامر درا مز المالية فن إبـابـ ذكره، وآزر بزنة آدم واروروعان, وفالغ, كنلت

 مز قر بـة من سـواد



 إمر , صنم لفب هوبد









 عليه الـلام كان مسطا
























 !





 عانه الــلام بل الم





 تعالى و ماكـ
 الوجو.





 بالفَ




الفراء وسليا ن التيى
 كاذاذاج الاز زرأوالوزرأوأر يـــ 6بد آز ر على حذف

 على ال:دباء وهو دليل
 الـداء الاهن الاع (أتحنذ ) مت مفهوالينها (أَصناما ا آله
 الا.كارالمانكا

 اباعنابالإقوع و قرى أَازرابفْ
 وزاء سا كنةوراءمنونة


 لذلك وتغ راورهوداحـل نحتالانكارلاكونه
 ألا جل الةوة, الالظاهاهر:
 لإـرزْهبا على







## 信





 حيكاية لليهال الماضية
 اشارة الـيصدرن زیى

 منمعنى الــدـدلالابذان



 المثّاهدة مأْادها السم لاشيا -ن ن لْ فنالاصرلانص.بعلى
 رأها ,
 - التصرواعتبرتالكانف
 فصار المثارالايه نفس


 والارض

 اوكوتهمابفافيهمهامروبا

















 عن عللكا الانوارالالا جل -
 † † بتخذ|





 إ!













 وحصولالمعلومات الى لانهابةلهاد فهة واحدة فیعهول الخلملق مكال فاذنلاط



















 آخبرأدنىمنموالملكّوت
مصـدرعلىزنة المالفة وكازهوت والمبروت وهـنا، الملك المنامت والمسلطان|العاهرُمرَل مومختص بللكالهع

 عال الاراغبوقبلمالكوتها
 روى أْ كثنفلدعلبد السلام" عن السموات والارض حتَالعرُ وأسفل الالرضينوقوبل آيامنـا وقيل ملـكوت التمواتاتالشُسسوالقمر والنجوموملكوتالارون الجبالوالانيّيارواليحار وهذهالاقوالالاتتتضى أَنتكونالاراءاءبصبرية. اذليس المرادباراءةماذكر
 تمكينْعليم الـلـلام ابصارها ومشاهدنانبا فأنسهبابلاطهلاعم علهدالسلام ونعريغها من هـت دلاتهاعلىشيُنهنونوجل ولاريبنفأن ذلك لبس

 جِيفانفان الارادةالمصرينة


واللامن قوله تعــالل (وإمونمنالموتينـ)
 , والج大ه
 زهـ الراسخهين فـ الايفانالبالفيندرجة عين اليفّن منمعرثة
 الحصصـر البد بعالذكور لالامه آخرفانن الوصول اللنلاعالغاية| العاصية كا مرّتب على ذلا
 المهرلبـان انغصار كائدته فذلت كبفلا وارشاد الملق والز' المشركينگاسأثى من فوأده بلامهية بل نـبان



 أخرىيكذوفة ينسيكب علبهاالكلام أكى لد.ستدل . باولكـون
 بدأمهجـاوآباتهمالان الا بـديلال من غابات ارادهـا لا منغالاتات إراءة نغسالر بو بـد

الشول بوجوه(1)








 ملى









 غنلوفة لا بلدالدلبل الذى ذكر.
 الردليل كان عار نا نكان ذـ


































 بعص الوجو, فاذاذهِ

 الاس"دلال بالدلا


اعبّاض

عليها/لـلام د بو بيته و مالـكتـت السموات والارضورمافـهـهاوكون ت
 الوجودو-انرمانـاتّتب عائه من الاكمها لات وكونه من الرا الـينين فـمـرنة شئوُ نه تهالى الواصلينالل ذروة وعين

 اله الاهـناموال كواكبوعلى
 -ن اراءةملـكوت لسعوات
 استدلاله عليهالـالهام ووصولهل الحرت:بة|لايفال
وهدی جنعهيه اللمل سیرَه !

 زوالنورالشمس عن

اله لم بكن فی ا:بد الطلوع بلـكان غيبته

## جا

وقولانمالى(قالهنذاربف)
استثناف مبنيعلىسؤال نشآثن الشرطبة
 علبدالسلام ملكوت السمو ات والارضنان

استكشافماظطهرمند عليه السلاممن آثارنارنك الاراءةوأ-
 'لسلام حينرأى المكوكب ونتِل ثال ملى سبل الوضع والفرضهـا
 الذن كا نو ايعبدون الاصنام والكواكبفان


 سلوكهذ.الطريهنفن
 الكو آكب دون بـان

 واسْها الة من الاول فاو صد ع بالمن من
 عـادنالااصنام لمّادوانى

 ثألهعلد السلام على وجهـ النظر والاس:دلالوركان




































 (1)



 الحنِن واللمظ الوح



 ملكوت الـمرت والارض







 ال-موات والارضض وليكون مى الموتنبن ألى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموتنبن







## 

 ;ططلوعالتـر بدهأفول



فـ الطلوع عالايكا


 اليدوايلهكوع علبـبلر بوبة هوالبرم الـنامد من
 هومسىيابمرمنالاساتى فضلاعن حبيذتمين بالثمس أوالدك كِبرينبر
 الأبث وفوره نـانلى ( علبعالـلامعنانظهار الـصغفتع اشارنخفية
 من جهـــن أخرى جيانتانالا كبر أهـن
 ألمل الكوكبوالمر ( الم ) صاد 6 بلد با با

 اللذى تشريكوه من






مارأوه

: il
تور
 بالاسنام كا
 (1)










 مليدالـلام ذلك التول الذى فالو، بلغظهم وهبارنهم






 الا

































دون الجِجوعو الظهورا من شنروريات سوق الاال1 وان كانظن


 لظهورالآنار واواعكام

 الاورل على الطر يغن الـذكورة و>ث كان الشالى حالة تـتضية لانطماس الآثاروبطلانلان الا للانتاتما ق المذكور منافاقينة بكاديمرفبا كلم.كارو:بدرتبعليها مارتب السلام منهم وتجهاللى -بدعهـى|الهـوعات

 من أجزنَ، (والارض)
 ;

 المنر كّن ( ) فنى' منالانفال والاگوال
国 أاذا
 . .
 منتلاك الزَّبة وعزه المسلب وقوة الحـِيم
 بادغاء نون الجُعفنون
 الإلى وقوله تعـالى ( وقدهدان ) هالـ



 عإيوجب استيحـالة
 أَجْادنونى فیشآنهانتالى

 بعدماساـكتكطر يقتكم بالفر مزوالتّدبروتبين | بطالا شا (وأخاوماتشركونبه): جو'سعا:-توفوه عليه
 مناصــابة مكروه من
 الهودعهليهالـلـلام قومه اننغول|لااعزالكّإسى آلهتــا بسوء والعلهم
 عله السلام باكّهتهم






















供




 |


C C Co


竍







少








 ـؤُ ولابدله من الا تـهاء اللحو'جبالوج الا












 لآيعول فبر' الاعلى

 الثانى بابثر اكهمهم من المالمة الادبـمالاء
 ولا تخافون الخ معطوف فـ حك

 وَط.اكففلاوقدعرنت
 با K/K،
 الصلاةوالسلام ونتى نيه و" وحل الانكارف الاول على عـينتّ الوقوع وف الثانىعلى استبهاد
 قولا 1. حت تب على عليدالصلانوالـوانلامفن


 الاعتاخباستخحةاقدعلبد الـصلاة والسلاهماهوعليه

 والـرادِ بالفريفِنِالفرِ الآمن فئ والفر يق الآ منفنـيك الحوف
 أن يُقال بالا منانا الالجا اللتبيد على علها والتعاديوهن التصر


 المفمول انما عحذوف تهو يلا ملى طهور كـونة المفام آىا

 أَىان كـنمت تملموز وامامتروكبكالبرة!
 اثتمط محذوف أ
 | امنوا) استـافـن
 الذى لا الفر يق الآبِ آمنوا بلسّسوا أى لمخلطإور (بظ)


 - وان عادته


"


 بدأْمهاطلمو عو بجوم بواذغ




























## (50)

"











领
 ط


 .

 ان للاطلـمات آثارا





 لا


 اللعد اللاشـهمار بینو
 فیالثشرف وهومبتداً ثان وقوله نـالى (لهم الأمن ) )جلة من خبر

 خبرللمبـ"دأالاول الذى / وصونأوعطف
.
"


 وابابلة

 وألامنفاعلاله والجالة خبراللموصول أى أونانـن الموصوفون.عاذكرمن الايان الـالصعن شوبالثشرلكالهم لا
 الىالحق ومنعداهم فضضلار مبيّروي أنه
 ملى الميا:بة رضنو'ناله علمه. نفـهفـفال عليمالــلاما والسلامليسمانظنـن ايكاهوما الالقلقمان لا



المرادبال大طالم
 هوالاول لورودد مورد



 من قُولهأتجاجو قوله مهتدونومافيالما الاشارة منمتنى الـبد


 وهومبنداً وقوله تعالى (حج (

 أیأرسدناهاليجاأوعلان. إيا الفيمل النصبعلى



 الرفغ على أَحبر ثان أوهوالمبوحيتنابدل

 عليهالثانى_لكونهضميا وiولتاءالم(علىفومه) متـواقي خبرالللا أو بمعذوف اننجهل



## (ar.)

اليطلقـمبر لث






























(

7, أوالظرفيةأوعلرت ع الحاضضنيأى الددربات



 من الا عتاء بالمدن والتُنو يلفالي المؤخر ومفهولالشبئندغذ أى من نشارْفهد حسبا تتصضبهالدكمة وتستدميا


 فيابين المصطفنيناخلاخيا
 الـلامورززيتى بالاضنافة الـمنوابل大لة مـتأفة
 منالاعرابـوريلم فـك
 سالـ كونتا راففينا (1)

 واستهدادهلعليم اتب متغاوتة وابليكه تعلبل لالقبهاورئ:ضنعالرب . الـلامبورهنعون|ايفظمة





 المستدعتينبالمابابطولا (1)
 علياللةصركركنلابالندبة الى غبرهما.طـطلبابل

以
 دونالا" خروزرلذّذكر






 علدهـالــلاملازنشرف لوالدسارالمالوالد(ورمن ذر
 لبان شئن العظية -
 الابيـاء وابـذاء هذه . الكرامة فنسسل الم وع!القامة كلذلبتلازانم منينتى التى مكاعكلـي الـلام منالمثـركين
 أفربـولانونونسرولوطا
 بالاضانة فالفراة: الاولميمـاهـا زنع












 و يعقو ك






 الدالعلى العظهة


 والاتصال المالدربات المالية الرف.هة وهى تولهز زنعدربات من نشا





















 الانبياعمنَ












共)

الـلانة كاهله (ويونس) هوا بنمتي(ولوطا)هو ابن هالزان ابن أنى ابرابهع عايه انسلام



 على والج

 بـ بمنذرتهومن ابتدائئي واللةعولمخذوفأى
 ذ ريا وه جـناتات كثيرة واما
 ثتّض آبائه الع (واج عطفعلىفضلنا أى اصـطف:يلهم (وهديناهم
 لكمري لتأ كيد وتهـهيد ليان ماهدوا اليه (ذلّ ( الشارة اللى
 من مهـا در الا فهال المذكورة و قيل الى مادانوابهوماففدذلك ون




 غــيرها من العوت البليلة الثابتة لهموومافبه
 رة منّالا يذان بعلو طبقتّهم و بعد منز تمه فـ النضل والثـرف



 أفرادالكنبالـبماوية

 منّالاعاطة بألملائل
 ذللك بالانزال إتـداء او بالح رأث بــا = المذكود. كل واحد منا
 الـكمة|وفصل الاحم
 والصوانـ)
 ایى الجامهة للباقيرن (هؤلاء) اي كغار قر بش فانمب
 صلى الشعليه وسلم وما


 على الفاعاعل لماهرمرا

















 والحيخ:ص تم





 .









 لم












 .














 كلمَبُّ وقيلالفربى فاني كالامن
 للإياسبالانبياءوبالكتب الـــنز .

 الخروج عن عهـهـدة
 دونالنسّوخة بانتساخها اخارجة عن

 سورة المأدة وقيلـه الابياءالمذكورون فالمراد بالتوكيلالأهر. كاهـاهو

 ومز اءتفـــد حفيتها


 الملا:كند فالتوكيل هو الاحمبازالها و ونظها , واعتقاد ح:تها وأياما كا والبأالاولجصلة:الكاز . قدمت عليه محاوظة ملجإبفواصل والثانية





 عن اعيـانـان هُ لاه
 أْنَبكون المراد بالةوم
 المذكورة اذباءـانبم بالبرآن والعمل با>كا
 (11 ,



 اشــارة اللى الانبيـاء الـدكور بن وماويهدن

 قو
 والثـج الـ الاسح الباليل لرا
( ) أى


 وؤ دون الششرانُع الةابلة

















 والاس كالوا المحال الزهـد وامیهيل

















































 دِون آخرْ يْن ( حَّدروالشَ )لابين شأن القرآنّالمظيعووأنهن نمة جلبـة كانة|الام حسما:طفق؛
 الار رحـة ذللعبـبانغطمبماهاهـا
 سرىذلك الـالكفر

 يقـدرهر بالضم قدرا
 مـــــارْ \&

 نـلـ ( نصبعلىلمـدر ية وهوفلا صل صـفة للا لا الـف فلا امنف الى موصورنهانتصب لملى
 . وصوفوانىماعرنو.
 فـ اللطف بـبـا د. والر حشعلبيموفمراءر حقرة تهالى فذذلد


in الا

 والافني معرفه قدره تهسالى إيكهة الـمرض لـطه بلمع
 \$ \$ "
 معرف:تل وماعـد نالك حق ع:ــإد تك أوما
 |l السيحط =لى
وشدةبطشهد تعاليجم حسعانطق بهانشرآن ح
 الش:عاء فالنذ. كمنــــا

 على رسول الهُ صـلم اللة عايه وسل فز از موا
 أَ أَلا -

 لهم ذلاعكلى
 ور و ى أن مالك بن الصيفمن أحبار البهود ورو ؤسائهم هاله اله رسول الانصطل الانه عليه وسل




 كلفانللم بالاواوه والنواهى ذهـهنالابد من مبلغ وشارع ومبينوماذالك لا الرسول


























## " 6 ins.
















 فى












 واحدة فكيف يككن أن يـال

أنشدكالنه النى| ز زلـ الدور اهعلى موسىهل


 الك الذى تطهمك اليهود فضيحنالقوم

 مأنزل الس على بشر
 مكانه كهب بن الانسرف وقيل هـ المشركون
 (14
 كانوايقولون لوأنا انزل علديـــا المجــاب لـكا أهدىمنهم ووصف الكتابـبالوصولاليم رَ بادة|التهريعوتشديد التكيت وكزا تقيده .

 تأكيدوانتص:إبها على
 والعامل أنزلأومنالضمه فـ به والعـامل جا با واللام فـ قوله تهالى



وليس المرادبـجالبحرد الز•امهم بالا عترا ف

## (int

باززالالتوراة فقطبل بانرالال القر آن أبضا فان'لاءتَافبانزالها

 النا طةة به و ودنى علـهم مافغلوا باهن الححريف والتغيرجيث فل(: أىتضهونهفقراطيس مةطعة وورقاتمفرقة . المر اطيس بالظرف
 القراطيسالمقطعةوفيه ريادة تو بيخ لهم بسؤ صن:سهم من جنس الكـنـابـ


 (") وقولتعالى (وتخذون
 والهأدالى المو صول محذوف ايك كيرامنها
 من الاءراب والمراد بالكثير نعوتالنبيمليه المصلاموالسلامووـائر ماكتوهمناحـكام التوراة

































## (ins













 لاكانتح











 -وسى





بالياء حملا علىفالواوما

أَاؤُ )
 اوبدونهعلى اختلاف

 من الكتابابن العلوم
 بالمان مفـدا التأكمد
 فانمانفلوو بالكناب
 لماذكرهن الالبداءوالاخناء شثناعة عظية فن نسهـها و"م ملا حظة كونه أ أخـذا لهلو مهم ومهارنـهم أشتعوأعظم لاعاتلقو، منجمبا النبي صلى التهعايـه وسلمزيادة على علاف التوراة و بـانا

 . نـطق بهوقولهتعالىان هذا القرآن يُصعلى

 لان تلقيهم الذلاتمن القرآن الكريم ليس بالزجرهم 18 صنعوا بالتوراة أماما وردفيه زيادة علىمافيهافلاً"

## (2)

لاتعلى ه . بانغياولا انباناوأماماورد بطر يا البيانفالانمدار مافهعلوا .
 الامرواستنباهالدالاحت . يعلمواعندخلك بايضا
 خالينعن تأكمدالتو:يخ

موقع الـلال بل الوجه حـنـذأنتكوناستُنانا
 الاكتاسبطريق التكمه والاس:طراد والمهـهِ لمابعتبهن مكيّ العرآن ولاسبِلالى جهلماعبارة

 قدباكمرسسو لنابين
 من الـكـنابـ فانظهورور وان كان حنجرة الهم


 ذلكعابعله الاكاكونون
 لمن آمن هن قريش
 قوما مآنذر آبإُمُم

















 الآ"اتِ فما
 الاَّبَا المُمْلة على.










 أودع ذالحدة










 على


















-باركـ أى للنـبرّ ولانذارلك أهـل هكة وانمساذكتـكابلمهـا
 القرى شأناوفبلة: هلها
 أهلها أصل مستنتع لانذار أهل الارض كا كذوقرى' لينذر بائياء علىأن لضمبر للمكتأب (ومنحوراها ) من أهن
 والمغـارس ( والذين بوّ
 الهذاـ (يوْمنونبه) أى با لكنّابِ لان يخافونالهافقة ولازبال الخوف يــــلهم على الئزر والنـأمل يؤّمنو'به (ومر على
 غضصص عحا فظاتهم علىالصــلاة بالذكر منيبنسارُ الهـادات الت لابد لؤوم:منـن من أدآُواللايذازبانانتها من بابن سارُرالطــاهات وهـيكونها أنشرف الهبادات بعد الاعمان

 , السلام واذاكان الام






 بكرالاصم سميت بذلا لانهاقبلة أهل الدنيا فصارت هي كالاصل ون وسائرألباد والةرى





















## Gim 3

































## 


 اله ) أى والـانـأهـ
 كمبدالة نس سعدبن أبى سر عكان بكتبلثنى صلى الس علـدهوسملفـا زلت ولغدخلقناالانسان منسالالة مى طينفـا بلغ كال عبداله "باركا اله
 هن تفصـيـل خلم الانسان الصلاةوالسلاماكتبها كذلات فيك عبداله وقال لئن كانمحدصادما
 اليدولُن كان كاذبافقد

 كالندين تالوا لونشا
 اذالغالمون) حذن ممعولز عليهأى ولوترى الضالمين اذهم(فنمراتَالموتَ) أىشداُدمهن غمرهاذا غشبه


























 وقوله بعدذلك ولوتري اذالظالمون فينمرات الموت كالتفصيل لذلك المجمل والمراد




## 弥

























 عذابالهونأى ثلهذات النى،







(ولملانئكةابـطوأيدبم) بـبض أروا كالتة من الما المِ بـبط بـدهالى منعليه الـن و ويهف عليه

 بالمذابقألئين (أخرج,ج


 الـذاب (آيوم) آئى 'الىوقتالاماتةاواواوت المتد بعدمالممالانهاباة لـ (كجزونَددا_الهون) أى المذا ـ المتهن
 الىالهونورووالهوان

 الـقا كا خاذذالولده ونسبة الشـر يتا اله
 كاذبا وكتمتح

## 

, والاصنام
 فرد و'لالف لالتأيث كکسالل وقري'فرادا
 فرديك أولـرة \% بدلمنرادى

 |ثانية أو مال من الضهيرنى

 .
 ك
 عن ال







 بينالشيُيْنأيأوقع بِّنجها وقرى بالرفععلىاسناد الفهل
 أمامكموخلغغزأوعلى انالينانيم الفص-ل




 والقسم الثانى





























## (it )






والْوى)ثشروعفختر بعض أظاعيله تهالىالدالد ملى اكال عمه وقدرنه ولطن صنهـوحكيمته اهرتقر رأدلة النوحيد وا الفالت الشقبابابنأى شاق المب با بلبات و النوى بالثيجروفيل المراد به الشنو الذى فـالمبوبوالنوى أى

 أسفلها وقِل الفلق . ذهوابفالقمذهبالما














 مال الواحدى












## (iir)






























 انصلابعاعد"تههاونيكل العدس كـلا
( ای .يخرج مابْو من


 وقِل خبرْانلانو ؤله
模 عطف علىفالقالمب لاعلى.يخرج جلى الوجه الاولىاناخراج المت من الحى لبس منقـبِل فلق الحب والنوى






 فـدن الانسان






























 سقوه الا فيون الكثير فى الشـراب لاجل أن يُوت فليا تاوله وظن القوم أنه سيوت









 معطوف على قوله فالى الحب والتوى وقوله يخرج المى من الميت كالبيان والتفــير













 ص. عن باضضالهارواراسفار.


 بالصب على المـدح ( وجملالليل سك:ا ) يسكناليهالتعببالنهار لاس الا اليـه اذاطهأن اليد ا"تّتيناسابه أو يسكن"فيد انذلى-نقوله تـقالى
 باعاعلاليل فانتصاب سكنا بغّل دل علي باعلوقيل:نفـهـلى
 فـ الازمهنـة المجنجدرة -



 الاناذي لانه الكالاورل تعين نصبد


 اللاليل وعـــلى التراء:
 مسطوفانْعـلى يكله والات

 أيضا علىالانتدانوالغبر بـيسبها الاوقاتالى






























 .

## * 127

































تجط بهـا المبـادات والمعاهلاتأوعْسو بان حسـ:انا والـمسبان بالضم

 مصدرحسب (ذللن) اشـارة المجهعلهــا
 الـعدالالا المشار اليهو بعد مز لتد أَ
 القاهر الذدى لايس"تصى
 الى منججالْها نسيرهـها على الو جهالثخصوص اليمنججاتهامافـفذلك الالنسـيـير من المنـنع و'لصـا .

## (2iv)




 الشّرقى فغابة الاضناءة والانارة بعدنصف اللمل وحيث لم يكن الاحم كذلكعكلينا ان





























 تسالى



























 , عن الجاروالجُرورولماه غير مرةمن الاثمارمام بالمُدم والتشوينق الـى الاؤخر أى أنســأها
 تعالى(تهتدو!ابها) بدل مناليُرورباعادة|الهاململ بدل اشَّ لـ



 'أنغابذخلفها هتداوُمْ فتط بلعلى طر بية افراد بعض منا فعها وغاياتها بالذكرحســــا

 وهو s.

 المفاوز أواليماركابنئي
عنه ظلاتالبر والْـر أى نـ ظلات الالبل فن البر
 لرملابسة فال الـاجاجة
 عندذلثأونذمتنتهات الطرقءبرءنهبابالظملات على لر يقة إلاستمارة










 . .


 كاز















## 委 10.3


































 جلها الدالة ملىشؤنتهالي مئصل(لهوم يعلمون)اى معانى الآآت الذكورة و بعهلون بوجبهـا أوتغنغرون فَالاكّات
 الالالوتغْيصص التغيليل
院
لانم المتنعون به

## (101多

(وموالذيأنـأكمن
 أخرى منتمده تمالى دالثعلى عظيمدردن
 أى أنشاكع كزرتكم
 (أ ) فاكعاستعرارفإاوصلاب أُونقالارضنواسنيداع فـالار رهام أونغت الارضدأوروضغ استغراد واستّداعفَّياذكروالتـبير
 أونوف الارضبابالاستقراد
 أنالتهير عن كونهـ فالارسامأوتحتالارض :ابالاسيد'عاعلا أنكلامنها
 وتد حل الا سندياع ملىكونهم فالاصصلاب
 فـنتربكر الفافأى
 مستودعظانالاستقرار مبابغلاف الاسنبداع
































## (100 $\left.{ }^{3}\right)^{\prime}$


































 (لقوم.يغهون) الدقائنب! وتدقققالنظرفانلطانف صنع اللّ عزوجل 3 اطوارتخاين بنى آدم عاتحارفذنهـهالالباب وهوالسرفـایثار بيفهون على يجمون كا وردنى شان النجوم







( وهوالدى أنزل


 أهالى وسمةرحتهأى أنزلمن السيحاب أومن سمتالسمادما• غامـا هو'لمطروتغديم المار والمجرورهملى المشهول الــريعـلـاءر مرارا ت

 لاجله أى $ا$ أخر بنا بعغمتا بنلت المـاء "

























## ( 1023
















 بصفة بهدان كانتموصو فذبصفاتأخرى














( من الاثياها التمنشأها
 والنيجرو أواعهما


 الزيادةوالنتصانحسبا

 ونتضل بهضها على بضض فخالاكل
 تْ نتصـل ماأجلـ من من الانخراجوقدبدي"
 ثأريجنانكالنبات النى

 كا كا ر و و عور وأكرّ طابستمل الـُنـر فـا
 وهومانـنعبمن أصـر


 الـضـارعلاتكا الصـورنلانفبامنالثرابة |أى و (
 المّاكجة بيضهانوف


 (ومنزآلشل) فتروع

 تصالن منالغيل خبرمةرم وؤولن
بد مند باكادة المامل



 من ا"شل|"الحنمعلان






 مناليطا
























据 ．




















 بَ










艮號 منزالخلثى＂منطلهـا قتوانوهو جبع قنورهو

وصنوان وقرىהبضبم الثافيكنبّب وذؤان
 اسمجبعلانفـلانليس

 منالقاطفغفانهواوان كانتوفرة：نالها القاعد أثى بالتز لأنظطرالطول
 على ذكرهالدلالتهاعلى منا بلها كتولة تعلى
 وارِيادة النعهة فـهـها （وجناتمنأعEب） مطف ملينات كل ينّ أى وأخرجنابـ


 جناتوقدجوزععطفه

 الُخنل نونوان وجنات منّبات اءءاب ولمل ز بادة الجباتنهـهنانان




وقول تهالي ( مشتبها وغيرمتشابه) الـال من الز:تونا اكتنى بدعنـا ماع

 تزالـ ان يرضو. وتقدره الِ يتون متنبها وغي تَتّابـوالرمان كنلـ وغد جوز ان يكون ـالا من الرمان لقربّ وكونالـحذونـطالالا
 و !ـغن غير متشا : فالهـيّة والمدارو اللاو والطـم وغعرذللا مز الاوصـان الدالد علا
 :~ن Sl( انظر وا اليه نظراهتَ واسنج صار اذا اخرج

 الىكتر.































































نضهدكيف يصير الى
 بامهالمنافع حة والينغ
 المُرةاذاادر كتوفيّلي جعی.انع ك:اجرو" فرى:بالضم وهى لغئ

 بالغطر اليهوما فـاسم



 عظيزاوكثيرةدالّعلى وجدودالقادرالــكيم و وحدنه هان حــدوث
 والاواع'لمتهـهـ" "من أصل واحدوا:تقالهـا مك طال الىطال على
 الالباب لإِكاد يكون الاباجحداثصـانع ديم نغاصـيلهاو رج تقتضبه حكهـتـهمن الوجو. الممك.ه" على ولايموقهعن ذللامند
بـاو يه اوندنغـاو يه

أشرلّ بدوالردعليد-ت
قِل


البلملهتشركا (الجن )

 بـات الهنوسموا جنــا لاجتنانهتحتحمرالشانهم بالنسبةالمىمامامالالوهية
 أطاءوهرما أطاءاءوا الشتهالملأوعبدواالاوثانان
 أوقاواوانه خالنى الحيد , وكل نافع والشيطان




 (:1)
 ودم عليد للـ:متَّالمذكورة وقِل هـــاند سُركا و'لِّندلمنمشر كا مغسرلهنص عليدهالغراه وأوامححي أوم:صوب' . سوّال مفدر نشأمنتوهل نعالى كأنه فِل منجماكوا
 أى أى جلوّوالجنو يوّيمه

تطيبالبنجالرفعمل!

















 نسبا و'نماوصف بـلا



















 †





















(وخْلة)
جملوا:تغدرقدأوبدونه على اختلاف الرأيبن
 منكالبالجبلـتوالبطلاد
 أىوفدعلوا أنه تعالى خالقهم خامـة وقيل
 أنتعالى خلق الجن
 شر بكالنتعالووقرئ
 الاصنام أوعلى شركا أكوجعاوالهاختلافهـ،
 تماتلـت




 علم) الى مى خطـأ أوصوابـ بلرميا بقول عن وجهالة من غير فكر أر ورو ية أو بغــير عـم بـرتج منالشناءةو'لبطلان . والباءمتعلقة بكـذوف هو هال بن فاهــلـ - خرقو! أونهت منصدر مؤكد لـ أى خر قوا
 أوخرةا كا ( مسونلتّهد عزوجل عانسبور الـدوتهـان
 التُعبدعى المـوء اعتمادا وقولآلى اعهْ د أْعـد
 فـالارض, المنكاذأبرا ; سبوح أَ واسع'جلجى وانتص.ابه على المصدر: با , ولابكاد يذكر ناصـهـ




















 الاصناموعلىعبدة الـكواكب قد قـبقيعلى














الباعلين وهم الذينابثا































التامووالتـاعد الـكـى

 المقدسةأىتیْه •ذذاته ت

 الفْمر لاعحالة ولما فـ




 ال-
 بلا بـــال . يكتـذ , و الانون يَّهيه فان اليدع عـا يطلف على المدع بطلفيعلىالمبـع نص عليد أمّة اللألـية


 صلىماذكرفا!القاموس وغبره و زظيِهِ المّيع !
 الميمع * وتِلـهومن





 ان

وقرى:دُديع بالنصب على أنهبلمن الاسم البـلملـ أومن الضمْ اليُرورون سبانه على رأى من

 -تَدأُعذرونأوناعل

 وتوسيط الطرفـبي:ه

 (أنى يكونن وهوعلىالاولين جهن مستقلةمسوفة٪؟!بالها


 لناستحالة الذذورة فان انتفاء ان يـ
 لالتهاء ان بِكونلهو'د ضرور ةاستحالة رجود الودبلا والدةوازأمكنن وجوده بلاوالدواتْفاء




 وهوبكل فاقامة الدلاثل على


























.







 الوجود لذ'ته كان غنا



 كانالثالنفة.
 المراد منوتولوهور بكلى


 هـذهـ


 اوحا









 أن ضيميالنانلابفسر الايكهـة
 ا

 مقر.

 , والاكِادمن الموجودات الثمنزج1 والدّاله تعالى قكيف تَصورانيكون الخْلون
 *' كائنماكانغياوفا أوغْ
 الاضمار الم الاظظهار (ع)
 عث الالمبية فلايخى ملبـ
 منالنواتوالصـالـات وانا

 التَ مازءور فرد من أرْرادهاواوا:يلجاستئناف

## 委 170 \%

桯
 الدهوتوماف:همنمنمنى الـهداللابذانبعلوتأتأن

 لالمشر كينالمعهو:




 . تلا الصنات العظهي هوالتّالمـْحْ غامــة لاثشـيتّله أصـلا ألق كلز" فلا تارار اذ المتبرفي









 الاهوخالوكلى
























## ( m )


































$$
\begin{aligned}
& \text { • } \\
& \text { " } \\
& \text { الاور }
\end{aligned}
$$

وقيل الـِبر هوالارل والبوافى ابدال وقيل




 وقولنیالى(6اعهدو••)
 البالة


 تعالى




 الـامامة) ا-ج


 كلـنى, كـل (هطف ملى . *و مع مافصل من الصغات البلبلةمتولى

 اليدوتوسلمابـبـادنتهالى نجاحآ ربك الدنبوبة ولاخروة






















الاوقات































 تطلف ملىالهينمن جيث انباعملهاواودرالك النى عبارةعنإ|وصولولاليه والاطاطةبأىلانصل البهالابصاروولآحيطبـ بـ
 وظالعطاء كتابصـرا اليْلوتينعنالالاكاطة
 الروئية على الاطلاف وتدروى = نعـعـاس





 مالائدر ك الابصارو


 الابصارلانهاللطـفـف وهو



























































 إلثيو

 لـد



الالاطاطة

## Kiviy










































 ملالغسسروخوض




















## ( wr ${ }^{2}$

الحاسذو










 فـ



















## ' ${ }^{6}$ ivis ${ }^{\prime}$ '





















 .






 تنالى هو بدرك الابصار ولايد


 الآبات المتظمةلها النظالمأولوباومن لاتداء اللابةجكازاسوانتلفت

 الر بو بة مع الا هنافة لالى ضمير الما طبين لاطهـا ركا لالالطف به أى قدباءكمن

 منالوحى الكاطف بالـن والصوابماهوكالبصأر القلوب أوتد باءم






 بـصرالقتبدمانظهره :تلِ البصأر ظهورا بِينا وضل عندوائاعبر


















 ادراكه وهذاو جهدع عى فـلا

















 التصر يف المذكور واللام اللعاقَa الواو








 و.نى



 بـهعون )

















واللام متعلةق:تصرف أىمدلذلكا الصمر بف نصرفالآّاتِ لالزمهم الِّةُوليةواوالخ وقيل اللام لام الاحهونصهره الفراهة إبسكوز النلام كاثـنه فيل و كذ للا نصَرفالآبات وايفولوا هـ لا> اخفال بمرولاعتداد . معناه الوعيدوالـهديد وعدم الاكَزاث .ُولهم ورد عليه بأنمابابعده
 وتمالتوقرىء دارست المالاءودزستأىقدمت الىدارستهذه الآيات ومفتكطاواوا أسا طير الاولينود رستبضبلزاء مبالغة فیدر ست أى اشتْددروسها ودرست صلى البنالماللمفول كمتى فرئت اوعفيتودارست ونسـروها بار سار سات الـهـود محمداصـلىالما عليه وسلووجازالاضمار لاشتهارهم بالدراسة وقذجوز اسناد الغعل



وقولهتعالى(ولنيخينه) عطفععلي يقولواو اللام على الاصـلا لانالبـيـن
 لا لا كات باءتار الم أولعرآن وانلم يذكر
 التبيين واللام فةؤوله تعالى ( لموم بـعأون )
 ب! ب ب بهالّ ابن عباس أولاؤْالذين هد'ها الكسبيلالزشادووصفهم بالعــم اللابذان بغارواية جهل الاولإنوخلوهم عن الم



 !



























3


 فثبت أنالجوابالذى



























:ثبتاتلماماهوعلي وبئ م الاعتدادبهع
 أُنتع علبدمن ابناع
 وألاحكامألت عد نا

 الاطنـا فةالى ضمبرا مليالـلامامنايظهار
 تمالى (
 المعاطفة اتباع الوسى لا فأثرالنو حيدوتدجروز أنبكونهالامن بـب أي (وأعرضنرعنالثشركن ) (

 جا 4 منـونابا بـة الليف حل الاءرْأص شلى ابم
 عدمانشراكهم. خبيا



 (أش دليل ملى أه تهالى لار دبدابكا الكانفركن لا..



## (iva 3









 + "فـالموضمين متعلف.
 بـ أورطابد الغواصلم

















 يدل على الهاقدرة لاهد على ازالة الكفر عتهم


 فأذ علـ














 ( والتول الثانى ) لنى













 الصلاة والسلام فكان يشتم الدتحدبناء على هذا التأو بل ( المسئلة البانيد) لتائلّأن



 ; ; بين بـباسَ نهالى
 أه أى رجوءषه بالجـت


 الاستزار منالـبآت
 بالجز'ا،والمذاـوكةون الرجل انزتو عـده

 حكمبأبَّهوهى انكل
 -ن الاعيانوالاءراض

居
 الم
 بصور: تستحنـنـانـا

 , كونأأخ-سنالاطانـن





















 بأحو'据



 الـورو وهذهالآآت بهذا الطر بق








## 

 كا (وأفتموابالهّ) روى أنْر بـــا اقزتحوا بـغض آيات فقـال رسولانَّ صـلى السّعلبـ وسل فانفيلت بصض مآغولونأتصدقونى قنـالوا نم وأفتعوا فـألالمسلون رسرلاه

 فهم عليـه الصـلاة

 (



 الاَّبات وهو الانسب بكالهمفالمكارة والهاد
 والغساد حيث كانوا لايهدونمايثاهدونه من المجرجاتاتباهـاهر: من جنس الا" بات

 ( gle
 د دنولا أو!

حكمدو قصانَّهاصة
بتصرف فيها-
 1 بهاوا لابثـأنمن شؤنا قدرة ألاهدو لامشنـتم لاس:نلالاولا اشترّاك .
 لاستز الهابابلاستدعاء وهذا غزا الافتّاععلىأبلغوجهـ
 الآ إتوص.وبة هنالها وin الما منأنتكون عرضناللـلـو"ألوالاقتًاع

 لاعندى فكيغأج.مكم اليّأوآتكمب:با وهو
 آتيكم بجا هلا مناسبة لهبالمقامكف لاوينس مغْتَ -هم بحبّ4ا بنر تدر:انهتهتلنوارادادنه
 كـا اذامامت لايو" منون)
 نحتالالحم مسوف من جه:هتهالى!
 الجواب اللـابنمزهم













 المذ كور



 تحــيh اil








 ث ا











 فـ كلا •هم قال الشاءر


وقال عدى بن ماتم

 قول احمئالقيس


 وكثلانقوله وحرامعلى












وقدبين فـهـأنأبانمانم فاجر:وايكانهوهيالايدخل نَتالوجودوانأجيب الـ ماسـأأو ه وما

 هوقوع'التُ تنسرالاشهارمع غهحق



 على ماكانواءليهـن الكفروالب:تادأى لآتماون

 بسط عذّر من جه

 وتيّوجه الانـكار الى



 زإيانهم فيكون لرأى الـيإينوقيلأن . ألـوق

 قرئلملها اذاذابات لايوء م:ونملىأن آلكلام





 عحقق الوجودعندكـ:هـها لام جوالهدم وقرىت بالركسرعلى انها|ت:شانف

 وزرى" لاتوُ ه:ون



 فرحع الانفكار اقدنم المشـركين على الاقسام
 قلوبهي و ,
 وابصَارهَ ) عغف على 'لايزمْون دا


 ادرالك الـلـت وابصارهم عن'جتلأهُ
 توجه\& لقولهبل لكهل نبوها عندواءراذها بالكلـة ولنلكأخرذكره عن
 با صالتهم فـالا



































حه: وتو سيط نقلِّ
 الانهيزمتمهاتعـعـدم

 حك الاستغهام معيد عاقيد بدمبـنلاهو المرادبتعليبالافڭدة الالبصار ومعرب عن

 سهمانه مشثاعرهم عن الـتى ,الستعد ادهرمها بطربت
 وشانه بهدماعلمفزساد استعلاد هموفر طذنغور عن الـلِّ وعدم تأْمِ居 استصداد








 و يذر باللاءملى اسناد *

 ذ

 وأبصا رهم















 المرة الثانيّ وعلى




 ولم









 ذذذ نز

尾




 وا وال










 الوا＝

 ［الا：


－




！！

Sأتوابا ． ；
－بس كا
 صـلى اللهع



 ＂${ }^{4}$ 期i， ，
 ． ذ －

 على وهوجr لـ لـهو كا林 حـخرنا

 وجهع Kلا
 ．وقواسلال وقد نقل

ملى الطرو.ذ (ماكانوا
 ,
 و غاو هم فـ الثمرد والطفيان وأما سبن القضا فن الا حكام المتَبة على
 قول عزوجلّونـندهره ف،طفـيا نهر يعهـهون وقولتمالى (الأَنْيشاء



 أى أىاكانوالدو" مغوابريد اجمآعاذ الموج.ة لاعانـنفـها هن الآحوال الداءعية

 تمالى لايما نهم أورن





 ملى مطرالوقوع.بناء
 أيضا كذ لا بل بل .يـان استحالةوقوعدبناءعلى
 قِلماكانواليؤوموالأأن

وموضع الاعءاز




























 س



ألامـل





 عنه سو"ال الم=





 ز竍 الا














 ملى عإيعتقده الاولون , عابدعيهالحآخرون بل انماهوعدم اكأنام العدم -*



 بكى

 فيالايكون فابلمة مقررن


 اكدرالمثر كينيكهـهور


 بالش مَالا بكاد يكونْ فابلجانة على القرابة السا
 وتقر رله عــلـ قراء
 وكذا على فراءة وما
 لا يُؤمنون ( وكـللة .




|موثدملابعدهوذللتاشار: الىما.يغهع عافبّله أى جهـلنا لـك كلبى عدوا
 المذكور الآهـر المفيد

 حـثجـجلناللك عدوا
 ولايؤمنونو .بیغونت الموائلّوـدرونونفابـسال
 'بى تقدهكثعدوانعهاوا .

 الـكف:
 (~نياطْنَالانسوالجن)
 أن الاضناءة كمهن من
 اضـا الالوصوف والاصـل الانس و'الجن الشباطباين
 اششياطين الى للانس والئ اللمن وهو بدل من هدوا والجملمتـهد
 وه, أولنمغموليه قدم عليهالثانىمسارهة لى .بانالعداونوالباللامعلى







 واوكن

غارج عـ الودعفال المتى




















（19「多






盾
 انــاطين وْجبا























وتوله تهالى（ وِكى بعضهمبلدبعض） هستأنفدورقوالبـان
 وجه الشُـهب بين المثبه
 الثياطئنأونعتالهدوا
 كأَعـبارةعن الاعداء كا
 ＊فانعدوى لم يضر
 عبارْعن الايك＇والةول السمر يعأى يلمتويوسوس
 الانس أو بـن كلم
 آخرزخ أى المبوة مند المز ين ظاهره الباطل باطند هن زخر فه اذز زنه 3 3 ，غ
 فيموقع الحال آلىاردن
 معدرهوهالمنزفاعل
يوتىأىيغرونغرورا

 الاضـــنة الىضمـيمِ

 فـالتسلية أى ولوشاء ربك عـدم الاهور
 فان القاعدة المسترة أزمفهول المُسْئة انما كذف تند وقوعها شُترطا و كون هغعولها

 مافـلـــو' ماذكر من



 , أْور الألباء عانـهم

 , فأنألمراد به الما صمرونله عليسهـ الصـلا: و'السلام أى
 عــداوتلث مزفنون المفاسد عـشـيُثـث تعالى
 أوما بفتّونه من أنواع المكايدفانلهـه فخذلك عهو بات شديدة ولك













 إلنعنز أعدله























 على, الوحدة فلانهُ قالوا





















 الـكبوواتـكا



(1) الـا
 والـلال والـا اموغير ;لت
 شى "من المخليطوالالجام فأى طا جهة :هـ، ذلا الى الـا هر. كف فن أثى الدين

 لاعيجازْن:خل فیذلا
 (والذذين آتناهـه كِ بالـت (5)
غيرداخلغ غئتالقول المغدر هسوف منجهتا
 الركتالبالذي الـكمية ونغر ير كونه مز"لا هن عندهعرزوجل


 وال:صارى عالمنيكي

ون التعير عنالتورا:

والا نيجيلابمعالـكناباب



 نهووأعهعاذكروامنذلك

 وقيل المراد مؤونوأهل الكتاب ورَرئر مزنل من الازالالو و"*رش


 عليالصـلاةوالــلام



 ( أ،
 , أَحكام المرنة فالفاء


 ربابنالجف:فكونمنباب

 لـد فـالم:فتة للامة وانكان
 أحدهعلى معن انانالادلة قدتعاضدت وتظاهرت فلانبغى لاهدان بعتى


















 الكّاقض كاقال ولو كان منعندغراله لوجدوافيهاختلافاكثيا (واوبها

 بالـمادة وعلى عرو بالشتاو:















 المباحث ال: والوصانُل و ي

















 المتى





 أزنل اليكموأ";تهبا على
 الى W (1) استنافنمبينلفضلاباعلى

 من ظاعل تُتع الليان النطار مغنعن الضمير الرابطوالمعنىانهـابلـغ
 الاخبار والمواعبد وعدلا خالاقضضية والا سكام
 باهوأ صـدتوراعدلونا


 يتعلقبدالسمع (العيم) بكل ما كهك أن يلم فيدخل في ذلك اقوال ألميا كمن وأَحوالهـم
 اولا هذاوفدقيل المـنى
 .
 هرْوجل بالحفط كمووله

 كنار بعد ها ينـيغها






 منزالـقانص التى مى
 الظنّونالغاسدةالنالتى' منالجـهلوالكنبعلى
 الكمال مبابنة طالهم
 الماركون اليمر والمىل بآرا فالارض الناسو بكز
 والارض أرضنها أى
 منهم حكما بَضلولَّعنَ سبيلالس) عن الطربق الموصل اليه أوعن

 الظن)وهوطنهم أن
 فهرعلى آثار مريجندون أوجهالآتمروآراوء الباطلة على أنالمراد



 لا الاالطر وازالانظنلايفى منالـذ












 (َّكا


 الدَ فاقتلها السَأ -




 تعالى رد عليه












 وقرأ حمزهوال كسانَى وابو




 بغ بل مالم يسمفاعله وجبن الا












 ,



 لـا


 الثشرطية ومابهدها
 أىـهو أعم بالفريفـن 6احنرأنتكونمن الاولين ومنموصوله أوموصـونة فيمح ال:صبيلانينس

 هذَهالصور بلـفملددل هوعلهـ أ,استغهـامية

 الفّل المقدر و ورئ يضل ينم الياهعلى أن

 باذكرمن الفعل المقدر
 النّس فيكون 'أكيدا
 وأمانانالفاعل هوالله تعاللى ومن منصو بة


 فوله تعالىهز يضلا
 اذاوجدته ذـالافافلا







． ألسوالاجتنابعاجرمرهـ وجواسالثرطكذنوف

栓 （布） الاج
 الكا＇وْ السوائـونكورها ＂و就（気（1）




 أن لا أكأز ماذكراس
 ． （ م化


 تال｜䢂

 و＂
 जأى
















 النهيغ









 مــطابي


 بالهتمتا
 (ان لزين - $-1 ; 04$ , ولـ
 كان فلابدمن اجتابابها والجالة تمإِل للإم Clur (tiv, )
 ذ كأوأونسبابا, اليه ذهب





 ,
 لقول لa لة ,




 بالشـياطنابابليسوجونوه
 البير كينوفيلمدة




, (

عنـطاعة المشركمنارُ
كـذ الى الْ مـم مستضيو"ن بأنوار الوّى الالهى والمشُركون غابهاون


 اللنْوالواولهطع المُلة الاسميةعلمثمثله|"الذى بدل هليه الركلام 'ى ilif -وتا فاءطينا، الـيا:
 2 المدرك (1) ( ( 1,0 (1)


 الـكا فاذإيصنع بذلك 'ور

 جه .
 أن المراد بهr الما







 انهم ئبون أحر اله



 .
























 جعل:أ فیكل







 فوج- أنْ





 تكون . يكث متى شا، صـا










-
 |l
 فاز ألمأظ الـيل باقة
 بلعلـوأنهوذدانتّهت


 = الالذكورة فـىل واحـد منجابنى المثلي هيـة على








 وأن الاستعارةالمُمــلـة منعبارات المأخر بـن


 , نظاز"هـها وقد على:ناج التشيمه قولهقاومال:'س الآتالديار وأهلها

وغدوا بلاقع (




ولاجاجداوابهاالحفووقل الآبة زلت في حمزة رضى الشّعندوأبىجهل وقِلفـعمرأوعماررنى عنهها وأبى جt-


 ( ج ج من
 اكاريمرمبهاعاعلى تقدمر المفعول الثانى والظرف' لغو أوهـانـا الظرف وأكا علىأنجكرم:ها بـل أورمضان اليــه
 اذأأض:فـبازالالانراد , أكربیُر.ر.با وقيلأكابر
 واثذ
 منهذه المعاثي لايد أُريكونمشهور اليُغتى عـنـد الناس معهودا فماينّهم أَنْهرف الا شــارة عن سباق الا: وتوجه اليه و.يـعــــ
 مخرج المصدرالتنبيبيى!







 المذكور يـن هلهها <<





 وهلم وأبى جهل وذلل الن قال زا






























 علَ










 r.







مزبَّل الا يّة والاول
 لمو أى ومثل أك الكفرة
 جر ية أى. بصنات ت الم كور بن -رزنا لمها على البابطر

 "تسلمة

 اعرز|خنعلى سيلـالوهد لـوسلالند ماليدالــلاه والسلامو الوعيدـدلالكفر: أَ وما + (ومايشُرون) هالمن
 ورودالاستثناءطلى اللنى
 4, .

 آبة)

 غيه





 كاهو المتبأدرمنغ:


 وغخاطبةج جبريلعليد السلام فُبابله
 -
 و جبر يل علد السلام بالوجه المذكورو رياد بكـهـ الرسل الـه لاوضنها فموونعها اللنى هو الرسو ل ليـأثى كونا بجبواباعن|فتراهم وردا

 الآيةازينهن
 tأثنا جر: بـل بالذات عيا
 الردأهة أملم من بليف بارسال جبربل علي "الــلام ابي لا
 . التثهر بف وفيد من


 -



 وهو قوله وكذلك ج-



 (والقول الـ


































 ـي















 وبيابا

 هن فِرتُمول لـكانذة النابي وأنتكون كا -

 الاتباع فانهـهـردرعلى تنديرى ایتا الوتى


 مثلمأونى مثلإتاءرسلا الهة وأما ماقيل منأنالواليدن الميرة قال رسول اله
 كانتالنبون>ال16

 مالاوولد افزّلْت فلا زعلفولهبكلامهمالمردود
 باذكرجبردالايمانجكور
 " ازازة اليه عْلـدالصـلا والسلام فيكون المـئ واذا با= تهم آبة ثازلة اللى الرسـول قالوالن نُوْمنبزولها -ن عـد السَحتيكون تولهـالينالاالـه لانانحن




بامنافة| الا
منكرونا الصـلا:والـلامووحيت



 هو أملم يبم الموضر
 أنم:صبَ الرسالزيلس كا كانالمكزة المالوالولد
 والهددوانمانـالابغضائل



 استنافخآخرناعْبم ماسيلةونهنغنونا الثشر بعـد مانـى عليهر


 لا

 ماتنو• وعالقوا بـ أطماهع الفارغتمنغعزن
 (مثار)أىذلدور)

 منيومد







 والـرج فبّض الاوطات
 هذاغا























طريف الدا و و يو فته للائ ن(يشر حصدر اللاسلا م ) فينتع لـ وبينجوهوكناية
 . 8ا بأهعه وـنافيه واليها اشارعليه الصلاةوالسلا - ين ستّ فنال نور يقذنه الهن فـ ظلبع المؤمن فنـشير حك ويْفّ
 نم الاابة للددارا'الملاود الا عران عن دار اغـر ود والا ستعداد لنـهوت قبــل تزوله ( ومـرـد دأنيضله ) أى يخلف فـه الض:لال
 صدره ضيبا حر با
 الـن فلايكاديدخله الايمان وقرى" ضيقا بآثيْهيفوتربرجابكس
 والاولهصدرورمـف به بمبالغه ( ماهذهمريبة دندخول
 (ف لسما)•شبمللمبالفة

.زاول الا لايكا ديغدر

|lالصعود وقبل معـــا•
 نبواعن الـى وتباءد 1 فیالهرب منه وأصل
 به و قرى" بِصا عد (住)
 اللذى هو جمل الصـد

 العذابأ و الحنذلان طال مُا هد الر جس اللمنة فـالدنـالباوالهذات
 لائومنون ألى علـهم ووهنع الوصول موضن
 تسالىمعال مالفي سيز الصلدمن نبوهر عن الا يعـان واصرارهمهعلى لكمز























 والترتياіت







## - 6 , rrs































 $=63{ }^{3}$

## (ris)

































## (rif)
















 الف الفـنة















ال" هز"


 وكغرت وكنت تستوجبالنارفقبل انتصل الىتلا الـالةراعيت مصـلـتك وأمتك








 البغداد يون انهواجب علىاله تهالى هالنانفرع:اعلى


 احسانا نَ


 فیالجواب


























 فيرمينقم وذالكان.











(وهذا)ألىالبـانالنى باءبهالرآنإواوالاسلا أوماسبف منالونويف والغذلان(مراطربن)
 أوعادنة وطربته التا
 النرض

 لكمال(متْمْا )لاهورج فيد أو طاد لا مطردا وهو مال مؤكد كتوله تعالى وهو الـقمصدتا والمامل
فيهامين الاشارة:قَد ; ما .
 كلمابكدتمنإنالحوادث خبراكان أونمرا فاهيا
 وخلةدوأثهنعالم طالم

 التــوم الذكـوردين بالذكرلانهع المتنهورن .:تُـبل الآبات
 لإبما كنهوافمر.تمالي(ومورليهم)

 - -
 أو الشار فية وفرب" -
 1ال: من القُلبن أى واذكر



 ويقولياعـــرالمنزكون منالاحوال والاهوواد مالابياهد، الوصف
 , المراد بعغثر الجن - -

 جملنو هر أ



 أى الذين أنطاءوهم




 أُوبا

.



 K.

















 فتشْر ينها وتمظيهاواو






(




 بالمكان والجهة فوجب كونه بالنـرف والمالمووال





























## ,

家
 افحـوابالمرةفمريغدروا

 4. كا Ka
 (آلنار
 الــلامهويوى المؤمنين ( فادبي فيها ) سال


以
( نعهبا
 مد سبق فـئها يسارنو يصدفورال:بي




 الكالزنهر رونغدروى أنهم_دخلونواداديا:يد من الزنهر.
 فيّ.او.نو بطلـونارن




منيالانس ( بـهضا )

 ,

 فن الدنـا عند اقتراف


بيبّ على والمالمي الجن والانس) شُرو




 الجن باغــواء الانسر
 أح ع:دالة عزوجلراکر لاعلىأزأأنى كل وا واحدة مر الا
 رسول خاص .
 رسولمهين وقولهتهالـ
 وتعصـة منج:-1
 -هابلمنمالانس خامـ وانماجهعاوا -نهـا اما أتأكدوجوب اتباهبا







 لانهبعد أذ



























 : .


 رجلا قال المسرون الـبب فيد أن استُ



 .





















,الانذار وقد بوى 5 2
 مطلق التـذيب من فرب بعثالرسل اتزهلى مانطف به تورل تصالى وماكنا هـذ بين :بمث دسولا لبـبانكال زاتهد سجها نه وتهالـلى غنز كلالتمذبيبنالدنون
 انذارعلأبلغوجهوآكده -التعذب الدنوى عنـ نعـالى ليبت نن التذذبالانخروىغ تمالى ملى الو ج-ـب البرهانيطر بقالاواوبية

 بد و ن انذار رولار" لابعنهم بعذابشدبد
 ولوعلل بـــا ذكر مـن
 بــبـب المقام المافـي الـكلامنننوالعذبب
 الدنوى غير معرض لـ لامسر بـا ولادلالة ضر ور:أز نتن الاعلى


居 (م)
 درجات فأنغسبا'أومن جزابأعالهمرفان حٌ


 مايستحتونونـا منثواب اوعقاب وفري: بالـ
 الفيبة(ور بت الفتى ) مبتدأ وخــبر الى مو
 ماسواه كانُامن كان وما كان فيدخل فيه غ:اه عن الهباد وعن
 لوصف الر بو بية فـ الموضسينلاتسيافوالثاند

 مع معيهالصـلاةوالسلِّم
 عليه الـلام وتوتب" سآحتدعن توثمشمون
 مالاغخنى وقوله تمالى أخرار أوهوالـنبروالنتصفة
 - تكيلا المإيى






























 انه تهالى لو فعلذللك لم





 أَنا














ب على كلى درجة منتانتا
 "y ( 2 كلالانacon
 الددرجة كالـة وانه




 وكل



 المأمىوالحرمات وذكرانلكل
 ذا



 . انشاء ك'تَاكاكشآكم
 الفـل المـنـكور أى
 كانشاتكمأُ والثرطية اسنغّافيعنرد لفغمون ماقلبامنالمنووالزهة (انمانوهوهون)
الذى نوهــدنه من البعثومايترعوعلبهن الالمورالهاياله":وص:ية الاستفالرالملاد" على الا سزار الجيددى كورلنعالمانمانومدونا لوافعوابيارمعليدلبـان كال سرعه" وتوع بَصويره بهورونمالبا حيثتلابنونه هارت

 أى بفاتِّين ذلك وان ركنمفالهربمتنـل صهب وذلول إـار صبنّة الفا مل | ملالمـتْبل لابدان بكال قرب الا تيان



 الوثو قبأمهْ وعدم
 ع ,
 أَ ألم المّكن او على
 أنت علي .
 ,

 من"
 الصا
 مالنة المهد .
 1
 .
 ( فسوف تی" تكرنولهافةالدار )



 الرفع"على الاتِّـدها وت وتكونبا-
 فـي






 أوعدهه فذاته لاتنظا عنذ


















 .



 فسوڤتملمون أَاتكونل















 فعل الةّ:

















 مثـركو الهرب

 غ 6 ز كيانامياز يد هيرا رجعوا فِجهلو• لا .
 ، ماذ لـ
 مانتمدالدوا

 -•• ( (




 ركى له أى عيْواله :

> (
 و عناليجرور ين بلامـ مارامن الاهمّام بالمقدم
 والمالد_دغسولين أولهـا باذرأك
 سداد المعس :





 -هـ 1>: "

 نـركا



 الهنيفنزوال:صدقع




 شليهاوذي نسائتعهد

 ,


 والتقدرساه الذي
 متّدأوماقبله الـ - بمرو
 علمه( وكذلان) ومير










































 يغـال مكان ومكانةو.


 ,










 ,


 ,






 L+r.s $=1$ و كاوا عليـهـــن دبن اسيم. ماوجب علهـهr انـا يـدينوابه واللامبتالتاليل ان كان الحت يِين مك
 كانمنا'سـدية(وروث الشّأى
 بل المثركونونا زير
 الزَيْيـأوالارد داءو للس




 السَنــالى فدعهعه
 منالاوه فان فياشاء
 " , و'大
 : لنـوعوآحر من أواع )
 .

سـئ⿰丬⿳⿻コ一冖又土
 （．）
＂ －بتـا

 أى ظالوا ششير ينالى طا ائنة أخرى منر أنفامهم وهذ．أنعام （（حرهتظهوروها ）
 ，الـورائب والـورايى （ وأثنام ）أنى وهنه أنعـام كام وقو تمالد（لايذكروناسم


 بل بـهون من جهته تمالى تميبناللاروموف ， ＂， قنلن المتي عبسى جـ


 لاِذكر عإِها اسمساس وانما ذذكرعلابهايهر

 عنذكرالتّنمالىوقال
 6ان























 ل1










لانجنراءلاز
 آخر هن فنوز























 الـد




病
( انا لصـة الذكورنا )
 والـ: للمنقل اللىالآنمية أوللمبالغة أولانالخالصد "شصدر كالـافـية" وقع موقع الـالص:مبالغة أو .يحذ ف الـضا ف أ ! عن الا جنة والنذكير فـ قن أله نـالى ( وعرم على أز واج:-ـا ) أى جنس أزوا جنا وهز الاناث باءتبار الالغط
 ا11
 علىاللأط أولاوعلى المئى


 'ا ونظاً
 فیالق, آن وهذا! إلمكم منهم| وهو الظا هر المعتاد ( وانيكن هـتة ) أى انولد تميتّة) (فهع) أى الذ كور والا ناث (فــهـ ) أى فيـا فـبطونالانعام وقيل المراد بالميتة مابعمالذك





 أَترا ابم من العرب

الذينكانوإيُدون: باتهم مخافة السى والفقر أَى خسروا
 م:هملق .عّتلوا على أنه
 وجهالهم بأن انه هو 'لرزاق لهموولاولاده أونصبعلىالمالواو يؤبد•
 ( وحرعوامارزةهمالش ) -ن الـهارُ والسوائب
 نـبـعلى أحدالوجور. الالذكورةواظظهارالاسم
 لاظهار كال عتوهم

 ( وماكانواهـتـدنـن) اليـه وان هدوابفّون الهدابات أووما كانوا

 اعترا ض وعلى الاولمل عطغ ملى مغـلوا ( وهوالذىأنشاجنات -مروثــات ) تمهيد لماسأثى من تغص: أَحوال الانعام أى

































'انبت






























 أُوالهم الر كاع

معـس علده أولمّميع ملى تغدير أك كل ذلك
 مالمتدرةاذليس كذلله وقَتالالنشا،(والزتَون وارمان)أى أنشأ أها وقولدتعالى( متشابها وغير متشابه ) نصب على الـالية أى ينتُابٌ
 والهيٌة أو الطم
 ( كاوامن ئره ) أى
 (اذا أثر ) اوانلم يدرك

 منه فبل اداءاءخ الد تعالى ( وآتواحقهوم جصاد. ) أر بـ بـ ماكـان يتصـدف بايوم الـصادبطربق الوجوب -نغيزيزهيبن المثدارلاار•كافالمدندرة فانبا ذرضت بالمدبنة والسـورة: مكة وقيل الر‘كاةوالآَّية مدنية والامه بايتا تُها ولوم الحصادادلهتمبه حتى لايوزخرعن وقت الاداءورالم لم أنالوجوب بالادرا لَّ لا بالتصفية وْ قرىئ يوم حصآده






المصـو ع وصونه ووربن وفيل
 واله:انـارالدانزةن الارض كانهوا ;ر)



 بـي (أى بأنانثـاه ها لا جاجه (1, 1 (



 (خطاوات الشـط ان) al , استّبا عدومين) ظاهرالـردراوت (كانيأزوانج)الز ور مابهد آخرمن جنـنـه
 آنسل والماد الانواعالار بعةواريادهـ؛ !
 ا, ا,
 , الانثئو عانفيطنـا وهو بدل من حوولة
 وج
























 المر ريثات كل مايبت مبنسمالما كلى وجه الارض مثل القرع والبطيخ ( والثالث )








 .










 ,












 الاهم مثةضنا الابا ;ز? وآتوا= -


 ; 3 (من|"ضأزانين ) بدل

 أى أشأ . منالضأن
 , ورَ " " , الـأن اسم جنس كالابل , on , (من الـ عل مثه
 , . " .



 ! لكو ه هذين النومتن عرضة . ,
 بـ " "






 -i-i

 يلـلا

 . أىنذدء


عطفع علىتولهن
 أْنتأمن الابر اثنينهـ





 اشتملت عله أرهما



 واظهاركذـبم فـ ذلكو,

 للمبالغةف الرد علهـم بإرادادالا:Kا, على






















 بلخ بخسةأوسق واحغ












م












 -ن أحهبه الهَ فليس هومز
 لَ


















 3 "



 هـ ) أى هـن وصـاكا . لانؤُمنون بنيى فـيا طر !




 ( فن أطم


 أوعرو بنـلـى


 . أكطم منفر يفى افتروا
布

معة:-دين !بهم و'لفاء لاتّيبمإبعدها علىما







(لا كا":امن كان الىمافِهـ أوآجلا واذاكان هذا مال المتصفين بالظم

 رسولامه صـلىاساسعلية وسلمبدلالزامالمثركين وتبكتْ و وبـا ن أنمإتةواونه فأحص
 لاأصرله ( ونج
 ايذانبأن مناطالـلـ والحرمةهـوالوتىوانه

 اليـه وتغتع عن
 مافصل وفـه •بالغة فـيـان انحصــا رها



 الثى حرموها (كا
 منذكرأوأْئى رداءلى' قو'بعي




 .


























 أىىالاوخْود مبَّة أودما مِيسفوطا أىمصبوبا

 هس.







 ذلان لان اللغظ عام والـة الموج.






 لا


 أودمامسفوط أألا
號









فسعا مغهورلاله لاهل وهوءطفع على يكون والمستكن داجع الى مارجع الــه المستكن فـديكون(ذناضـ طر) أى اصـأبه اللنر ور: الداعية الىأكل الميتة . وجـــه من الوجــور• المضطرة( غير باغ ) فذللتعلى.مضطرآخير مثاله (ولاعاد ) قدر الذـرورة ( فازربك غفور رديم ) . . فـ المفرة و'ز لايواخخذهبذلانتوليس اللقيد بالـال الاولى

 = حرام آخر هو آخذه. حق••ـطر آخرفان مىأخن لِمالميتة من يـ مضطر آخرفاكالم فان حرمتهليستاباءتبا, كونهلحمالميةهبلباءبتار كونه وأ

 فان التجــاوز عن
 حرام من حيث الهـد





 ظلمواعيز/الخحر ئكا

 في
 وتكذه: فان نهم كانوا يقولون لسنا أول من حر مت عليهوانماكانتعيرمة علىنوعوارا
 الاحر اليَ:(ومنالبغر
 " فانهـابـابيـة على الـل والشهوم الزَ وب
 ضانة لزإية الر بط (الحماحت ظهوروهـا اسثنا
 بظهورهما هن حكم الـحر .
 أى ما حكا المونيا وهى ج-
 وقوا -ــع أو أوبا

 الالية واختلاطهبابيغر


















 مإبهابإليليل









 مغر ركا لل لفبابما:

 بَبْهم ) بسبب

 ألى من جلіّا هذا









 وجدت تحرماتأخرى . بخبر الواحد جاُزقتحن




















الالا

 بالتوراة هاتلو ها ان كّتْ صا دوّن روى
保 ولم يكّسروالانيخريورا الاوراة كيغـوتد بين فيها بحمعمابِذذ ون اوغ كذبول؛ ) قِلا الضمبر اليهود لانهم اقرب ذّكراولذكر المثركين بـد ذللت بـنوا ن الا
 ثالمتى على الاول ان
 المذكوروأهمرواءاءلى ماكانواعليه من ادعاء قدماديحريم ( فتل) قالهم (ديكم ذو رسة واسمة ) لايوءاخذكم بكل ماتأتونهمن المهاهى


 كلاتنكروا ماوقع هـه
 الطيـياتعليكميمقو بة وتشديدا وعلىالثانى *انكذبك المثركرن

 ,








 ولميحرم ماحرْو. متعدموهم الزسل فانه صريُعْيا
 بالا (-تىذا قوابأَس:الذى

 الا-

 او|

 (وانأنتمالانخرصود)
 عزوجلووليس فيهدلانة

 يمار فندوطهى(قلزلا
 شُرطمعنذوفأىواذ ق فلا

  . باالكتا- والرسول































 بالتوفقفا
 !

 ولز



























 عله




بالخضافة و وصموابا يدل هلمأنجم ششبداء مهرو فون بالشـها دة (فان (فان新
?
( 6 ( 4 -
"، كذ ــيـتوافتراءهـرف بنّالهم ذسادهمان
 الشهادادت الـاطاطلة(ولاتنع (1) , الْنَّر للدلالة على آن

 للهوى لاغير وأنمن اتْع ال1 .
 تمفت علىالموصول الاولبطريقعصف
 كا
 *

 ( أى يث عطف على لايزومنون والم








 الانى الاحِّات الم
 المشی أو أرم ه-







 المـذكورة وهورالـالــر
 الر وبية الى غمبره، فان تد كا



 أشدانتهاه وأنذفته

 المعلقكا>رمبهالانها
 -ننالاواحروالنواهـ
 كون المططوف هـلـ تفسيرالثلاوة الميرمات
 الممطوفات أيضاكندلا
 , و بذ الالف:














 على جرم مصدرء









 الـكفروحـث لم
























 است:هـامعلى



 وتقر ريها








 خلاف:مثيّة

.



, ,
 فخ-فالمزلذ


بأنعمعها بالا سلام
او با'-هدنهـغرج منها
 (الإبالم (ا الستثاه مةرغ من أعاعالاحوالدُ


 الك بابلكفر بعد الاعيان وارنا بهد الا حصان وتا
 الاسبا الى لاتغ:لورما بسب من الاسباب بـبـبا الـق وهوماذكر أومن أعى الصادادر أى لانتـاوها كأينا بالدن وهو القتل !
 ذكر بنالتــاليف

 بياو طبا


 -ا-تشتاف بئبئبجديذا اللعهدوتاكيدالايثابي
 كا









.








 ولا "تكون كلة لامقدهة على




















أوتهادة أوثحو هـا
(اماعدلوا) فيه(ولوكان)
الىالفـولهالهاوعله (ذا



ثلهـذالموصنع مرارا (و بهـهدالشأَوفوا) الىما عهد الإكع من الامور المدودة|واوهعهدكان فبدخلفيهماذكردخونا اوليا أوماعاهدتم الهي عليذن الالاعان والذذر وتغدئه الخعتـاه بشأنها (ذلكه, (اشارالمانمانصل من التكاليفومونيالبـد

 تذكرون )تتذكرونما فتنضاعيقه وتّهـلون
 الدال وهذهاحكامعشبر
 والا عصا رعن ابن
 هذ ها
 الكـتبوهن معرمات علىني آدم كلهـمبروهن امالكتاب من علابهن






 لانوهذاهـراطهى أى





 الاستث:افـوقرى" أن هذا
 الشـان عحذوفوقري" "ـر اططى وقرى" هذا

 ر بت (ولاتّتْوالسبل)


 والماباللتعدية| حسبتفرزه:أُاديسـبا نهوكاز

 (ع (عنـريّله ) أى الذي لاءوجفيد ولاحربا ,وهودين الاسالام الذى
 هواتباعالوتحـواقتغاء |'برهانـوفيدتنبيدعليأن
 والسلام هينسبيلامند
 الما










 , وإِمرولآتر. ذلك وصا ₹









 غُ





 وهو باطل






 وأقامامدلا:ل على نصدرمنأت بكذ النوأد ( ملى النى أحسن (أى ملكمن أا منكانو يؤدهأهدرى على الذينأ>-س:باوكاما فلى|لمسنين اوعلىالنى أحسن بُلبيهوهورووسى عليد السلام اوتاماما
 السلاماءأجاءثمنالما والثـرائعاءىزيادةعلى o وقرى" بارنغ علىانـا
 ملى الذيهوأهـدندين
 الالكتاب



 وهو وهطفعلى تما ونص. وبما الماعلى المالية
 اليد أوملى| (1الية وكا قولدتعالى ( وهدى ورجة) وضمي((لمهم)

 الككاب والباء فغؤلد







 - منخطاب فاتبجوه وانتوا (اؤنأز) (1)

 :


 , والاخباروانظطب والاششمار
 أمونو متمـن





 الـكتابعليكم قتدحصرل
 بن





 فضطها:الذانتووفـالتمرض لوصغ الر بو بيّع الاضامنة




 عن

 أولاد





 , ألاولىانلاغ


 عإ انا





 الفواخَ











































 والاستمعال المطردأندأ كم
 فاضلوقدمرمرارا (وصدن غن

 الناس(عنآآتانا)وعديلهم يـيانج.جاءاضاضلالهم
 وونعالموصولموضعالمغمر
 الهذاب) أى العذاسالسئ الشديد النكاية (باكانوا بصدذون)أىبسببماكانوا يغعلونالصدفيوالصـرن ملى التجددوالاستراروهنا
 الـكمهملمالموصولمنزعلية
 ينظرون)استنُافمسوقلبيان الْ ماذكا منالبيناتوالهدى




 زالتنبلغ والانذار وازاحة العللوالالاعذارأىماينظرون

 (لولأزل




 شى آلدخان ودأبةالارضوخسف لمنمر بهاويأجوجومأجوع ونزول عيسى علبمالسلام وناريخرج جنعدنكانطى؛ الحديث|انشريف المثهور
 الامور مإيانظرونه كاتِان مااقرَحور من الآبَات فان


 هالهمفنالاصصرارعلى الـلكفر
 t التى لابدلهم من الايكــان عندمنـاهدنها البتّةـكال المتظر ـن لها وأتنخير الْ

 تعالى وعدم الاهتداد بـا وسياقة الناطق بعدم نغ



 أوعن عةو بات مترتبهعلى
 الـذاب واتّان أهر.تهالي بالمذانـوهوالانسبجلماسبآى من قَوله تمالى قل انتظرا























 ;


الشرطـتخغف قالالاصشى









 وكون الX



 !






据






 أحس و..













 لاشتراكهـا


 فـدمالنغو

 فيهخراوْنضنرورتهانيتاط

京



 المؤخر بابدات فان قولا لايغن الصوم والصدقة


 الاعهز"ال على عدماعتبار الايان الجُرد عن الاعيال

 لعـومه المفيـد بـطوته










 ولاسيل الـأن يقالـالأنا
 الـلودنىالنارفيلنوذكرعدم
 في ايِباب الملاص عنها فيكونذ قياس مع الغــار قكيغ
 فيه تسددالهلالواماانـلاص عنهامع دخون الجـنذ فله

 خروعه المتاوتد كا وكـانـا وانــالم يعتصر على .يـان


 الايمان الـلادثبل قرنبا
 ارشثادا اللى حِّرى الا على وتنبـا ملى كفاية الادنى واقناطا للاكمرتعها علةوابه
 البرالتى علومانىالكغر من
 وفت الهناةواغاغانة اللـهووفين وقرى الاضنـباف وغرذلك عاهومن بابالمـارمبابيان أن ونصا











 -

 المذاس وهوكمولالذ ت
















 القيامةعنيالمباه





اياه كامر فتغنسِرقوله عز وبعل ومن يستنكت عن
 اليهجـيـا فانه قدطوىن

 قول تعالى فاماالذنينآنوا الآَبذلار بـب ف،أنماقدر هـنالبس مايستدعيهدقولي تمالهأوكسبتخابمانهاخيرا ولاهو منمةتضهياتالمفام لانهاليس ماوعدوهوعلقور باتِــــان ماذك من الآيات

 مثعربأنلهم_بـدمآمالهم من الدوامىمـأمابهربقاء ملى السلامد وزماناتآتى منـر الكسب والعملفيد وفيدمنالاخلالبع بامتهويل
 وقدأجيب عن الاستدلال
 اسهاط الآ بة الكريمةعن رتبة المعارصنة الل:صوس التطعيةالمتونالةو المةالدلالالة' علىماذكرمن كغايةالايانان اليجردعن الهـلنىالانيجا منالعذاب الخالد ولو بعد

اللتابوالخ






 النتين وسبعين فرتة كلهم
 أَئى كلهمهنالهاو يةالاواعدية وإتثناءالواحدمنخرفكا منأهل الكتابينانماهو باليغر

 وازاختلغت أسبابددخولهم
 فـشى")
 --نزتالهمفثتىّسوىتبلغ الاس اللةوالظهارشهأرالدينى الـذ الذى أهرتبالدعوة اليد فيكو ن منسوغا ابا يمة

 المذ كورأى الـو يتولىوهد.
 كيف يشثاء تسميا تنتضنيه الــك مي شاء وبأمر مر بمّالهم
 الذدع والا هواء
 الـا بو"انخت














 الهالتَ )











 والمثل مذ كر لانها




















 والدلِل كمثل حبة '















 من



 ( فلايجرى الامثلمها ) بيكا
الوعدوا- الحدة بواحدة(وهم لإِظلمون ) بنصص الواواب وزـيادة الهتابِ ( قل انتي
 صلىالش ملبدوسلمبأنـبين




 لعنوانالر بو بـّمعالاضنافة الىضمرهـصـلي الشعليهوسم



والانغس من الآيات اللـكو ينـة (الىصراطمستَمبم)موصل الىالـدتوقولتنعالى(دينا) بلمن الليصراط فانع
 ويجديك صساطامستقعاو مفعوللفعلمضمر يدلعمليه المذ كور(قّما)مصدرنعت
 ثاعل لامالذل فعلد كامثيام وقرىء قماوهوف: ولملمنام كسيد من سادوهوأبلغمن فـن
 (
 أى


＂



 ，

 الم ＂：我 ，${ }^{\circ}$ ＂ anco（ هـ准和 ＂
优
林
保 مـا الىالامتشال كأأحـهـ ， خ
 و وقتدى．بهعليه الـل









 ولا كَ











 , وهل





 ز

 ال الثشر






منالباطل(وهوا!نی جعلد الارض) حثت الامالنسالفةأوريَلف




 , والضن ( فوف بیض

 منالـالدوالباه أى ليها
 ليـــظرماذاتـتـلـــون منالشکر وضده (ان ربك ) ( رسولالنَصـلىالشعليه وتلمععاضنافةاميمالرـ الـضهمره عليدالصـلاة
 اللطفـبـعـليـالالام si (سر يعالمعاب) عقابهمريعالاتاتبانلم لمراع حهوت ماناتا
 كلاتقر يبأوسريح الثّامعندارادادته لـعـليد عن استعمال المبادى


 يسورة الإنعامجزله واحدة يشيعهاسباتون ألف ملكلهم





وتذكِراسم الاشارتمع

اليهن جيتانهانمسى
بالاسم المذكورولامن


 |أَباءتاركونهبصدد
 المثاهدووتولي عزوجل (كتاب) على الوجه


 -نزجنس هذ، رادادبالسورة كناب


 |ابؤلف أى هذاكتاب الخوتلىالوجهانایانى
 بانكونه متجهاباسم

 بِيانكزْنهردرامنزأفراد

 وقدجـوز كونه خبر
 النفاوتلِيسلا
 الان










 ـن العا "势 أولم


 : لألصا










 وانفساحه مبالتة فتّ












 ,


 اليمةوظ


 عوالشَ زي الانتّال عن فوق الى أسفل و جو'ابه لـا تقالى عال وجب








الاحتوال المّلبية التى يستحيل اعتّاوزها اليا علـدهدالصـلاة والسلام ومأقد يقع من زسبته الـيم


 ,

 ص.

 . أى ضاق يهصدرهاو . حر ج كأن مـن .
 اليك من ع:دهتعتهالىفالفاء

 الجاله فانه ما با بو جب
 بالكاية وحصولالية . ذثهى لترّيب ماذكا على الاخيار بذلاء لاعلى تفسد فتدبر وتوجيهي

الْ
 فان وقو ع الشث في هـدره عليه الصلاة والسلام سبب لآتصافه عليهالصللة والسالام بهوالنهى عن السبب نهیعن المسبنب





 . = الاخ:ار بهفان كلان -وجب اللاقدام على التـلِّغ وزوال الـاوف وط الــانى بواسطة ألاون
 " ${ }^{\dagger}$

توسط بينهـها تقر رـا
 , احسمالتوهم أنمورد الثـثهوالازَ'لاللانذار وقيلمتهلق بالْبيفان

 موجبإرخنذار بهةطـا وكن

 على لاتآتى على الـفسيرالاور
 الثك باذڭرمتنالانذار
والذكير •ع ايهامهامه


 ألصدر ثما





 بالانذار والتليغ والذ بـا















 , ذَ ذَ



原 الم:



 الانذار لانهأهم. با
هن ر :
 تخ :

















 وأها




 لا لا

 1














 "ملى للايذانباقتضاعسـوت库


 با
هالمن
 . أورايابقليِ تذ كا
لاعلى توجيهالثهـيكالى ال1


 بانذكرلم:يدتقيقمالهم !

شهروعفانذارهم بكا جرىعلى الامعالماضية










 (鱼)




 .


















 .








 .



















 بأتين كَومأوط(أوهم قأئلون ) عطفـعليه أىأوقائلين مناهيلولو زصنغالجار كأونوم
 منالـالمالمُطوفة غلم
 | العاطفين فانواواوالحان

 6ان
 زولولالـكرو، ع:دا

 عز، الاغـترار بـاسبابـا الامنورالراحة ووهف اللكل يوصـفـ البـيات
 الا لاسعا'"قياو ةلالِيذان بكمالذغ

 د. بـأوماكاكوايدعونه

 بأسنا) عذابـا وعا:توا أمارته (الأْنقاواوا)

 وهياتولاتحين نيا:



 أوالاول فـوتوقفالــــار والثـاون فـوموفغالهـا
 الرسل-جين يغواون لايما
 وعلى المرسل المـم) بهـ ماكانواعليه (بسلا) أى بُغوا هر هم وبواطنهـ أ
 إلاحوال ذيمن علينا شئ من أ



 وقووهتعالى (يومثن) خبه

 اذيكون الــــؤالـوالمص

 الـــن أى الهدل السوع. وقرى ا' أتسط واخ الغ الغ 3 كفية انوزن واليخهورهلى







الر - اجاج الا





 الأكلع كـغ













 وانيفص الوجوْ عِصرت大 الا
 حئكَ

 (11)











 هروفته
据








 على كوه



 لا لا الْفَرقوالتَأعا
 لابين فَالاه






 ومالة


 س －تْ تـ سرب مناناء الذهب
仿

 خذ

 عها الصالحذ على صصورحسنة
 ق： انْقَلانالمكف بوما القياهد
 ．
 ， ， －لصوصيـاترابج
病 ＂الوجه فا الها

 ．


 المتتبة يط الوزن



 طبت:




 اختصاص الــند الا





 (و)








 التذظضرواعليهاوقدأبدت
 (

 زَ


位


 ,

 دا , الم †

 ا


 و وانوا , وام ابابا بان ان




 ا $\mid$



 ما أولائكون .










.










 منالواز ينهـها
 ح








俍 :طاقة كاللانلهو








 ع:د كون المدم هنمئنا عن

 الورود ذضــل تكنـوأما تقديعاللامعلى عاذ كرمن المنفهة فالاءتاء:

 متعد اللى مغعولين
 قدم صلى الاول واالظرف

 الغعـول الاول كا

 (أو
 '


 ملِلا ماتذ كروا ن (ولقد
 نيمهط
 وجبدلث

 .



 تهوـرووأَسن تغويمسار


 ,ا'انـــلام ونسو يتد ونغ


 ": وثر المراد بـاحـاحى .يغوله

 وسورة:بغاسهرايّل وسورة


 مز غبرتّرض لـيانماجرى
 فـسورةالقرةأنذذللتظهؤر
 انـاورةالمســبوبو قة بالاخبار باستخلافهعليد السلام خسبا زطقبدقوله عزوجلواذالا
 3ارض وماكتّت تغنون فانذلك

 الروح وع-دم ذكره هند










 , الم:ط, فأو



热




 وهى ولى













 فبع

 نانع لأءر فا










 b خ خليَّ















 منقوله زیالى اذاناس, بـ لا لا
 ماكان اذي
 فأنالمراد بالهx الخأءـلى
 وابليس حسما أطبقعليد
 وباختصاهـ

 عند عليه السلام منالانجباء
 وقوع الاختصام المدكور






 إلا فـال والاقوالواذليس









 لمريKنمن الساجدن(تالمالم)

 - -



 الالشهار ربعدم تملق الـمكى






 ترلـ السيهود وَيـل المنموع
 660 6 (اذآرتك)



 أنتـج ,
 قدأدع فـمسص:ية واحدت
 ومغـار قة البحاعة والاباء





























 فاهـط •











 الغواو عذاهوا







 تدل على
















 اللعين عند ذللك نتيل ثال



 الن





 فهوأول•نناسسنيـانالتكبر



 1 كامنجههة المادة:والع:هر وزلعندمامنجهجهاعالفاعل
 أنتسبهد لماخلقت .يـدى الىبغير واسطن على وجه الاعتناءـ، ومامنجهـة الصورة

 الزايذوهو.لالـالاحرولذا
 السلامحين ظهرلهمها

( 4





 لاجرم

























 "خيصى


 قالد


























ملىمانظهر منالمالمين منغالفةالاهروتمالبله بالابطيلوامرارهملـا
 والانمارق.

 عنهـاكاكانوا فعدن لانفجنة الطلد وفيل من زمز: الـــلاتكا المزن بن فانالالرورج منزمنتهمبوطوأى هبوطون سورة| كاخرج منهاوأماماماقِل من أنألمرادالهبوطمن الـما.فيرد.أنوسوستد لآدَععبهرالسلامبانتا بعديها الطرد فلابد
 الوجهينقطهاوتكون وسوسندلىالوجهالاول بطر يقالكالمنيباب
 البصرى وقول تمالى (i) فابصع ولايستعبع نألايليق بشا نا
 آوذنر:الملانكتمتميل لاحـبالهبوطفازعدم
 للامرالذذكورفانجامكان


 نـشثاساسومنتكبوودا طور. وهصد السّالـي الارض(قال) استئنف


 هذالالطردالمؤكدة:يل قال(أزنرارن) أىأمهلن


 النغينالــانبا وأراد

 مهثمثار.و يُجومنالموت لاستيالته بعد البعث (قال) استثافكاسكاسغ (انكمنالنظرتين) ورد البواب بابـلـــنـة
 لشمول ماسآلآخرْ

 -



 لتا"خــــر الموت اذبـ









 لابدوأنذ
























اذا كان المـى كلا وأماعدممطابفتـتلمتنـي

 الاحوالفانمالاكصالاحم هومعام الــكابة وأما معامو قو عالمكيكان

 واحدمنالمامامينحفـد
 صنان مقام|لــكاية ف: الكلاموتغصيله على الكيفاتاتلتوتععلبا روع-فالمامنامنمها وأَا فـ مذه السورة
 مقام الــكاية الايبـاز روعىبانبدأَلا الخاطبـلمنكراذاكانا

 أن يجرد كاملمد عن التا كيدوسارُرالخواص والمرايا الي يعتضيها المامو_يخاطبدبإيناسبا من الوجو.لكنبمعذلك يـبأنـنصـدمعنزاندا يغهـمدسامعآخر بلبغ هوْجريمهعنالمواص رعابة لمعـتـضى عـال



 ( فبأفو:ئن) الباه


 منكارارقدرتهعز وجل



 فسهـ أحدمهماوأخرى بالآ"خر والغاء لرتيب
 الانظطارومامصدر بية
 الإى (الاقعدن لهـ) أْلـــيبينعلىأناباء . الحذوفلابغورلاتمدن لهمثان الوجهدالاور فان اللام تصد عن ذلكألىفبسبباغوابمك الياى لا جلهم أقـتم بعرتنك لاقمدن لاَّمم وذريتهز صدابهم . كلم الـلبابلة (مراطكن المتّتم ) المو صل الـالجنــنـة وهودين
 مغرع علح الكنابة واتصا بع على الظرئنة

































































 والاضنلال منأكوجن تيسر بابانانالهدون الجهاتالاربوبولنلكا لميذكرالفونوالــتـت وعنّانبُباسرشنىالي

 من جهة الدنبا وعن
 من جن وبياتاتهوقيلتنيبن
 ويتدرون علىالتحرز
مندومنخلنهومنيت لايمايونولايغدرونوعز

 ويتُرزواولكنم_يفعلوا لعدمتّتظهموا-تياطهم ومنيتلاتيبسرلهم ذلكتوانماهدى النیل الكالاولينبعرفالابتدا
 والى الآخْر ينـيرف


 جلــت





## （ CA ）

（6ال）استئنافكمكا
（قارا（انخرج أيمنزالجنةأومن السماء
أو （مذؤما）الى مذموما

 أوكمكولذ•••ميل من
 هطر ودا（لمتجتهك － ，جو جابه（لأملا
 وهوساد مسدجنو＇با

 خ خرلا لمنتّهت هذا الوعيد
 جواب قس محذ
 ＝





















































 الـير.
 خفيايא ر.و.


 وآبليس أخر جنهاوالجواب قالالـــنـنا



وسوستهفيّايورةالبقرة

 لالغر ض على انهـ أراد بوسوس:تدأنـنسوء هـا بانتكشاف عورتهـهـا و'نذلكعبرئنها بالنسوأه
 الـورة فنانلملوةوعند الزو ج منغير ماجة
 (مَأوروى

 لا ير انجا هن أنغسهـا ولألحدهمابنزالآخر والیـالم تقلب الواو
 |كا قلبت فی أو يصل
 مدة وقرى بـخف الهمهزة والقاء حرك:تهاعلى الواوربقلبا -
 وسوس !بطر يقالبيان

 (ألنتكوناملمكين)
 .

 ابليس دخلف





























 كانت رغبّهـهما فأنيهصـصل لهما







 أن يكونا



 = وحيئذ يعود الـؤوال( والوجه الما















 <


 لها
 بالم:بول وقــــل قالالها أتقّس بالهة الك لمن ال:أصحينوأقسما


 تن. بناك مندرجة عائية فان الالدليةوالادرلاءارسان
اللنى" من الآلط الى
الاسفل (بنرور) بـا بـا غرهما به من الaنس
 باسه كاذبا أو ماتبـبين
 بدت
 فـالا
 وتهاذت

 كانتالـناتلهأوأوالـرم أوغيرهما وأن الباباس كانورا|'وظفرا(وطفقا

 الجذة ) قيلكان ذلا ورق التين

وقرى * .

 (ألم† $\dagger$ (
 الاعرابأ أومحمول لمول منذ, أ



 ( وأقلمها )
 عدو•:ين)وهناعتاب

 كتابعلى و: قـفـ، دليل على .




 انههذا عدوللثولزوجا الآَيةروى انانتهالىقال لاَدمألمريكن فياهُ
 عنهذهـهاشيكرة فـال بلى وعزتن ولـكن








 نى الزَغْبِوقيلبل





















































 ع لإِ



 للمالغه وقيل أقسما له بالة:ول وفــــل قألاله أتتّب بالّه الك لمن


 الاكل تان.. بنا فانالدلدليةوالادنلاءارسار الشى م من الآلـل الى الاسرفل (بنرور ) بـا با
 فانهـاظنا† باله كاذبا أو ماتبـت
 بدت فلاوجداط-




 كانتالسان:أهـأوألـكرم أو غبرها وأن النبأى
كانونورا|'وظفرا(وطفقا
 َاَفهالالثشروعورالتلبس
 الجنة ) قيلكاكن ذأه ورق التين
 . ر. دها بطر !قالعتابوائوّوبيخ

 الاءراب أومعمول لقول
 ألمآ-
 الانشارة منممغالبهد
 الت زهي عنقربانجا ('وأقالما
 عدو•بين)وهناعتاب
 . عنابعلـ
 .



 فــورة طه بقولدتهنـلـ |اننهذا عدوللثورلزوجك


 عن هذهاسْمُبرة فقال بلى وعزتث ولت ولكن


























 الذانت قديـــــي








ق.































المعاقبة عليعالمعاجتا اللكبارُ ولنذلث حملوا قولههاذلاتعلىعادات المقربين فى استـظام الصغير منالـــــآت واستصغار ال*

 خطاب لَّدموحواء وذر وَّهـا أولهـها


 مغرفا عطا فو فوله تعالى
 الطيبات ولميذ كرهـهنا قَون تو جَ عاذكر فـ سائر المواضه


 ( و'كم ثي الاردن مــ-ق. أومو هع الس-تقرار (ومتاع) أى تع وانتها ع


 للايذانبهدم انصـال

 †



 ( سماو ية وأنسبابنازلة
 منالازیام! , أزنزا الـديد (وارارى سوآتـكم ) الت قَصـد
 الاوراقورأَتمهـ:ت:نون
 كانوا يطونون بابّبت *راياو ية


 حينّذ الزائان بأن ا;كساف الْعوزة أول سوء أها الدالنسان



 الجمال وقَيل مالا ومند


 (ولاس التقوى )
 الايمان وقيل الـيع الـــن وقيل لـبـاس الـربورفهعهبالاتِداء خبره جهده(ذلكخير) أوخِر وذلك صـفتد





















 الاهذه الاشياء اماقوله ذلا خلِ


















 وَ الآ ية قواه'
 لِ


 الْ












## 

'ومنزاعلأخرجواسناد النخ عاليد النتسبيب وصصغة المنــنـرع ع لاسيخضار الصصورةوقوله
 و قـبـه ( ) أى جنوده
وذرته استُنافـتلتعليل' النهى, أهيدالتحذير مند (منحيث لاترونهم) من لاتِداء غايةالروّة وحث ظر فـ لمكان انتفاء الرؤية ولاترونّم فـمحـل الـر باضناوة

 امتْ-اعروُينــالهم
 لنا(اناجعلنا الثشياطين) ج
 لايوءمنون) أى جهلناهـم بإبأوجدنا بينهم من

 وحثه
 عليهم والبِلة تمطيل


 والو





 فلعل هذالالنى أشاهدهو وأَ
 قادر يتعلى تخيـ












 تسالى حكم ذالك المن مخالة





(واذازف大وا














 "




 أَ








(واذا فعلوافاخشة )
 منالاءرابج,وقدجوز




 الو صـفية الى الالميمة
 الاص:اناموكشغ الهورة
خالطواف وغور هـا (تأوا ) جوابابالناهين ه:ها(وجدنا عليها آباءناواله أهُ نابهـا
 الآباباوالافتراهعلى الس
 المدنم للايذ ان هـهـم بأن اTباء هُ اناكانوا
 بهاعلعأنْ أنمبر أهر
 يظنهروجهالاعراض عن الاولخدردمقالته .

الادتهتمالى جار يذعلى
 والحت علىم اضنى

 الaهل كمغ تُرتبالنـم عليه عاجلا والـيعاب
 بالغاحشـــة مانْفر عنه




 آبأنافة. ذقابوالانهأمرناباوءلى الوجهين ينع التقليد







 -



 إذاكان منیرافاسنادماءل






































 ذك



 وهى كلة لاله الااللهُ


 اللهدى والضاللد هن الله تهالى





 عدولا عن
 بذ بلألا＂انها
 الهيدمالا وذلا




娄 娄 الشا
（ واقيوا وجوهكم ） وتوجهوا المیعبادته
 فِرهآوأقيوا وجوهكا عحو القبله（ع⿰氵ـد مسبد ）فك امل＂وقت
 وهوالـصلا：أونى أى
 الصــلاة ع：ــدهورولا توخروهاحتزتهودوا الىــساجد
 الدين）أى الطاعدفان هصرئ اليه بالآخَخرة高 ا ا بأعادتهفيجاز ：كعملى
 بالابداءتقر يرالاهوكانها والتدرةعلهــاوقيل كا بأَ



وكافرايهيد؟（فر يما هدى）بانوفقهمبالالعان （ وفر يفاحت عليهم الصــــلالة）بعقتضى الaضاءالسابق التابع




























 تفدمذه






## くさを







 واجب

 فقالوا｜＇









 قولورو









（ وكلوا واشر بوا ） ماطابلكم روىأن ． ح الافوتاولايأكاوندسما يیظمـونذ
 فزّلت（ولاتسرنوا） ： بلأتـدي الـي الـرام ا＂و بالافراطفنفالطهام والثر．عليه وعنابن عباس رضى السَ تهالى عنهـا والبس ماشــنت ما نا سرفوتينيلة وقالعلى ابن الــينـن واقد جهع السالطبفنـفـف الم آيةذتالكاواوانسربوا ولاتسيرفسوا（ انه
 لا لارتضى فـهم
(قل-
 (الت 'أخرج لدباده) من النبات $\gamma$ لـطن والمنانوالميوانكالـرير والصوف والمعادن كالد ر وع ( والطـيات -نـالززف) 'الىالمستلذات -نـالمآ كـل والمـــارب وفيــه دليل على الان الاصصل فی المطـا ع , الملابس و'انوا ع التجهـهلاتالالاباحةلان الاستغهامفהمنانكارى
































## 










 ' ${ }^{\text {'ولى }}$




















.ومالةِاهد)لايشا ركهم
 على الـا المة و قرى بارفعأىعلى أنه خـه بهدخبر(كذلـتنفصل الآَياتلةوم يعلون
 نغصل سارْ الاحـكام لقوم يلمون مافـتضا عيغهامن المانى رالرائغن
 الغواحش) أى ماتقاحش قـهـد من الذنوبوقيل
 ( مأظهر م:هاومابطن) بدلمن الغواحشأى
جهرهاوسرها(والاء)
أى مايوجب الاثم وهور

 (والبخى ) أى الطلم أوالـكبر انرد بالذكر للمبالزة فـ الزجرعند ( بغهِ المف ) منعلق بالبنى مو مكد له مـئن ( وأن تشركوا بالس
 تهكمبالمثركينوتنـيده ملى
 تغثولواعلىاساسمالاتملون)



## riv $>$







 وتزالمدنىامرمن الامورالاأَن
























## 
















 الـلال والحر'م وأحوال التكليف بينانلانلا أحدأجلا معينالإتغدم ولايتأخرواذا

















 النى فنربلهلاكهم ساعة فيدولِس بذالك و تغدرم بيـانـان انتغاء الاستيخاربانانْالمفصود بالذات بـــان عسـدم خلاصهـهمن المذاب
 تسبق منـأمة أجلهـا ومايستاخْرون منمبی
 المراد هنالك بـــانسر tit اسنحةاقهم لـ حسبا


 هالاهم هنالـُـِيانانتاء السبت ( لابني ادم ) نلوين لِّطّاب وتوجيد لهالى كافة الناساهتاما بشأن مافـيهِ ياتبنك) انى انالثرطية ضمت اليها مالـأ كمد -متى الشرط و لذلث لزمت فـلهـــا النو ن
 تنبـه علىانارسـارلا الرسلأهرجائزلاواجب عـالا (رسـلـلمنكم) البار منعلق.
































 وأصع فلاخوفي صلهم




 تذهلى لا




























والذن كذ بوا بنكم با با با وايراد
 مدارالفلاحليسبرد مدم التكيب بلهو الاتناواواجتتابع:ه: وادخالالفاء فيالجزاء الاولدونالانيالبالنة ف الوعدو والـــانـا فالوعيـد (i) فنظألما

 مليدتصالى مالماعلها او كذب ماقاله ting أُطِّ منكل ظالموقد
 اشارةالالموصولواو!الحم
 الععلينباعتبارلنظلاوما فيدمنمغنالبعدلالايذان عَاديه أى اولئنالموصوفون
 والكذيب (ينـالهمه (نصبهـمتمنالكتاب) أى أىاكتبالهم من الا رزاف والاءــار وقيلالكتاب الموح أى مأبتْ أهم فيد وأيما
 .

 كونهم:توفينالارواحريم بوّيدالاول ظانـانــي وان كانت هى الى
 غابذ لـا قبلها فلا بد وأنيكــون نصيهـم

 منالكتاب الـأنـاتِّبم ملائـكالموت فاذاباباءتهم
 تدهون مندونالهـي ) أى إين الآلهــة المى كتّتعبدونهانفالدبنا
وما وقعت مو صولة باين فـ خط المصه وحهُها النصل لانها موصولة(6الوا) استنانـ وقع جواباعنسو"ال نشأمن حكابة سووان


 عنا أىلالدرى مكانهـم
 عطغ ملى مالوا الى
 ( أنهم كانوا ) أى (الدنبا (كانرين ) عابدين مــالاليستئى المبادة أصـلا حـث شاهدوا اطاله وضلاله










 أماقولهح

 الاانذ












 عنالتعليد قو قولهتالى (



















 ا'دُدبانالضلالة وقولد
















والســلام من مات

 الجواب وماترتبعلبهـهـ منالإمبـدخولالنار وماجرى ينأهمها منالثلاعن والتقاول
 لاءعالة (قال) أى اليّا عزوجل يوعالزيـامة بالذاتأو بوإسطةاللكا (ادخلوافأأعفدخلت

 للم(منالجنوالانس)
 من متعنى بغول ادخلوا


 أختهـا ) اليهـا بالاتداء بها ( -2 اذآاداركوافـهـهاجهيما) أىتماركوراونلاخورا فـالنار(قالتأخرامم) دخولا أومتزلة وهم الاتْاع ( لاو'لاهم )

 (ر.ناهؤلأأخلونا)
 ( ) "
حينسموا جواباباهن
تعاللمهم(انانانكم علينامنضضلم)أى "بتأْ
وانا والي؟ متسا وون
 الـذاب(فنوقواللهذاب) أى العـنذابي المعهود المضناعف ( تـكسبونمنقولهالتادة (انالذينكّبوابآتـ) معوضوحبا(واستكبوا عنّا)

 أى الا تغبا أدعيتهم ولأُعالهم أولاتمرع


 تأنيثالابوابوابوالتشديد. لكئنها وزرى:باتهنفيف وبالتفنيف والياءورَّرى
 الابواببعلى أنالغنل
 تَّهنمالي( وَلايدخلون
 ذ~ن يخلمامورمثلفـعظم



















 فكانوانضالينومضلاين






 ل




































ودم بالضتم والكهـر
وقرى'فـممالمخيط, ه,


أى ومثل ذلا الم
 ای جنس اليِّر هين وهمداخلون فذز تر تم دخو من ج-

 (منفوقهمغو'ش ) أىأغطية والتنو يـ لابيدلعن الاءعلاءلت مبيو_دولميرفيعند

 تعــالل وره الجور المنشا"ت (وكذلات)
 (كُ = , بالطلمينا†خرىاشتعارا
 اتص:توابكاوباحدمن
 وذكرالجرمع الـرمان مندخولالجنة.والظمل

 والجراءُر(والذينآمنوا)

嵋















 .














 !لمبتي! الدِى هو الموصول






















 الاستواء =كال واللانى باطلا لان حصول الرج جا








نغس واسم الاشار:
مبتدأوأصحعاب الج:نة
 الاولأواسم الا شارة بدلـن المبتدا الاول الذىهوالموصولوالمير امصياب الجمة ومافيه منمعنغاليعدللايذان

 غالدون ) هال من أصيكابالجنةوقدجوز كونه هالا من الجمن لا واللاملمعنزالاضنافة أواللام المقدرةأوخبر

 بـالدون(وزرعنامافـي صدورهمنغغل)أى تخرجونقلوبهبأأبماب الغلأونطهرهاهامندحتى
لإِكون بينهمبالاالراد وص:يغةّالمانى للاِيان

 لارجو أن أ كون أن ألا وعثانوطلحة والز بيرنغن

## * r•v

(ت~
 , وابلحة فـصـدورهم والهامل الماهمئ الخاهنافة واما
 منفاعلنزعناوالهامل
 للاخبـارعن صـــــة




 هن المطالـ الىتهـهامن


 ثقندلدلالة ماق:به عليد


 كأشتـبر البه وإلخـلة
 مكا و'وء-لى أنها مبينة و•غسرة للاولى






 هذاني ك'

 S-





















## 㶳 r・ヘ


























 †





جوابققم مشدرمالون تـبجّاواغتباطابانانالوا إ1 با الـلام والباء فیقو لـ الى (بالمق)امالتـت -بى : دَدروفعـالامنالرسل , والسَلفدجاواوبابلا أولقد بازا ما:تاسين أـد ( ونودوا أى باد



 ومین الــــدنـنـاس الاشبارةالمالنهرنودوا
 .
 ,

 تصلون ) فيالدنيامن





الاننار: على أنتالـكم

(وناد.أن
أه
 انناروت الاخاخبـار بـا , الااستِنبارعن سال
 ماوعدنا ربنا البلمل (نهلروجدت
ماوءدر بكمحقا) حذن المة.ولكن اسقا طالهم عن رتّه

عند الوعدوقيل لان

 ث-

 الـج وعد. غغصوصط.













 والطاعات أَتْ

















## ( $\mathrm{m} \cdot 3$










 الآج 'وزع هذها هـالدالتّواء












 مال أبوعبدةهذه الروايدغ; عرغيرمش






(大الوانم, أىوجدنا. هقاوقرى وهى اغة فيه ( فأذن


 على الظالاين ) بأن

 وقرى"ان:بكسرالهمزة علىارادةالةرلأواجراء أذنْبُرى قان(الذـن يـصدونغنـبيلاليّ)
 رفععلى النمأونصـبـ علي (و يبغونجاءوبا) †ا
 والمِل عنالـا وهو أبعدشى " بالكس
 وبا والغ
 (وهربالآخرةَكافرون) غِر مـرَّفين

竍
بين الفريقينكفو لـ
زمالى فضترب بينهـم بسورأو بينالجنة والنار
لكيْوروصول أثر احدا همالىالاخخرى (وعلى

 وهو السوروالمضموب بِ
مزعرف الغرس وقيل |الـرفمارتفعمنالشىيُ
 غِره(رجال)طانفةمن الموحدين تصر وانى
 الجنَوالنارحتى تعالىفيهممايشاء وقِل قوم علت در باتهم كختبياء والثشهـداء والاخيار :الماتلاء من
 في صورالر جالـ ( عرفون با , اننار ( بسياهم )
 زسالى!هاكـبـاضالوجه وساداده فتلى منـيام ابلهاذاارسلها فـنـوالمـى ما مالةّأومنوسمبالقلب




















 الهلخ

















 (1)

























 سِنرأوثم(iت) علكم) بطر بِيالدطا

 المكار.(لميدخلوها) سالمنزفاءل نادوأوأو

 فاعليدخلوهاعاعنادوه وصملميدخلاوها سانا
كونr| مترّةبينلهأى ألمدخاوها وهم فـ وتْعـدندم الدخولطاهـاون(واذا
 إمعاب النار) أىالى جتهته و فی ع-دم التـرضنعلعقأزطارهم بأنعاب عن تمـق أبإصار هم بأمعابالنار بالهرف
 بطر بقارغبةوالميل والثانيغنلاذـ، (قالوا)

 عالتوم الظالين)أى 3النار وف وصغها بالظم دون ماهمعوليد


rir
الاحجوال








 ©
 يـلعلىانكلمند

 ا

 أنهي

 الموسنة،










## - H\&


 اقوال الناس فـهسا الباب والش أعما
















 انهأُسلس








 اللقاء وسى.

 (
 الس
 (

 مامصدر بأى أىمأغغن

 ار على الملا وهـو الانسببـبابد.ورقري"
تستكنز ون منالـكثرة أى منالا.والدوالبيود



 الاومنين الديى كا


 المتنأو
 إو لم تكرونوا أقـتس منّ:لمالكمونزوال (ادخلوا الجنة) تلون
 الـأوكّنالذ كورين الىادخلوابج-ستع كلى رغأنونهـ (لاخونا


范



 U





 واسكارهم على الناس المةبن , ورَ أصعاتالاعراف ومو













 وشاهدوا أحوال العر يغين








 الاحتراقو
























ان أهع ألاب الاحر اف
اليدخلون الجـنة فقال
 , وقرى'ادخلواودخلوا
 دخلما ابـنة مغولانى حفـه لاخون عليكم ( ونادىأمعاب:النار أصعابابلـنة )بـدان استخر بكلمنالغر يعين المرارواطمأنت بالدار (أزأفيضواعاعنينامن
 دلالیعلىأنابـنمنذوف النار(أومارزقكمالها منسارٌ الاشر بـا بابلا *مالاظامنتأومن الاططمة على انالافاضنةعبارة عن الاهطــاء بكثرة (قالوا ) استنـنافمبنى
 واذا ثالوا فقيل ثالوا (انا التحسرمهـانـاعلى الكافر ين) أى منعهيا -نغرمنعا كايافلاسبيل

 ولهبا) كتحرياليميرة
 والتصـديذ حولالبيت والالهـو صـرفـالهم


 نـت لمدر محذون ا†ىنـساهم نسـانامثل ; هذا . تــلى( وماكانوابآتاتا .

 تعالل ا.كارا مسترا


 والمواء عظ والضهـير للكفرة قاطبة والمراد بالـهـــاب الجنس

 (على
 تص:
 على
 الـكتب عالمينغضنل (هدىورحة ) هال منالمسور ل (لةــوم
 لآثار المتّبس-ونمن
 الانأويه ) إىمابِّظرُ هؤلاء الـكغرة بعدم






 والا كثز
















 |










بح بأَ






























علىفـشــنـعوا أَولان

 الاحرين اما السـ! الاءة لدنع الیذاب أوالرد
 أنيكونلهم شفهاهاهما لاحدالامهنـن أولاه وا=دهـوالرد (فنـهـل) بالصـب على أهج الا

 أى آلدندبا (قدخهسروا أنغسهبم) بـصرف أَعارهم الي هي رأس مالهم الـلـالكفر واليــامى (ونـل =

ماكانوا يغــترونه - il

تهالل وتغـاواوئهر .وم القيامد ( انر بكمالم الذى خلق الديكوات
 شروع فی.يــان مبدا
 الك大فرة أىاننغالفكم ومارک<<< الذى خلق الاججرامالملوية والسفلية فســتن أوقات كموله تهــالى ومن يولهم






عن الاس:تقرار والمتمن


 الـلـت فاناءالاموروالتدابير تزنل مثه وقيل الملّت (يغشى الليل النهار)


 قرى:تـصبالاليل ورنغ
 لالد لالة على الـلكار (بطلبه حثيثا) ألى يعبه
 لايغصل بيذهـا شئى
 وهو صـغة مصد ر
 من ا.فاعلأومزالمنمـول





 بالرفععلىالابتداءوالالمبر

 والمتـر ف فيـهـ على الاطالاف(تبارلـالشا












 واقفةس سكنةف الازل والوجود فـوقتمهين معجواز یــولها قبل اللا


















































خلموالهالم على ترتّبِ
 الافلالـُ

 سبع "موات فيورمين


 **

 وخلىالارضفـوـومين أى مانى جهة السفلا
 المواليدالدلاثة بتركيب
 *اتماكما خلقوالار وتِل فيهبا رواسى


 اليومينالاوالينلاذهل
 6المالملك عدالىتدتدبره كالـالجالسعلىسمهـ فد بر الاهـ منالـماء الى الارض بْتحرِكت الاذلالدوتسيبرا لـك, الاربـب وتمكو يراللياللىوالايام受 61 受












































 و يصي شأنكم ويوصل اليكعالخيرات و يدفع عنكم المكروهاتهوالنى بلغكالقدرته















 والما أنكون متنامبا فـ كل الجها تواما أذكيون متتاهيا منبيص البيات دون
( 3 )


 فذاته وi








































 فنقول

 فسمط هذا السووال ( البرهــان الرابع ) لوامتخ وجود البارى تعالى الاليحيث يكون














## 




















 الإبالنسبة المووجودهذا الهالمفلاكانها











## Mス































 （

## 4 fiv 8

ذلاتالدليل ينتقن! !































## (x)


 ذهذذأ|





 (























## 3














有

 $3 x^{2}+464+6$ Whysta-4













## ＇3．

 CV

共保
 U （ أ والهـ




 ．





 غ


號
疗场 －㢄







 $5.5 x 63+450$
 3
 - Tt 46 G,
 H2 -





 U2 11,7 H2 4 , 6 Hath 4
 324 f




 4 44
组
號 \＆手




 Eqand

 tofrto 5



 PLick （ $\left\{\begin{array}{l}\text { ？}\end{array}\right.$














 ع



 H
 vot
 5x 4

 G $46+1416$
 و
 Fxy 5 者 4多





 isity －jintataty



 HOGEy X

 yestan
 Srit
保



 （s）（ axy cin
$40 \cos$

## 委 rer
















 ربانبة منعالمالاحه














































## < $4 \times 4$

التطبب كانت حركتـ أبطأ فالكوا كب الىى تكون فغغاية القرب منالقطب مثــل



















 منغرو ج فهوتعالى حث على التأمل










## ( C と









 البراهين المتواترة والدلائلالمتواليةعلى عقله فلا بالـ ينتقل


















 وأر ${ }^{\text {و }}$


## rel












































 كل



 كل المكنات والهذا قال المعرى فة فـصـبدة طو يلدلد













## 


 السابعه)





























































## 540 $)$


 Q



 Cothan








 Whtwhery


## ＜「とて

年
保 ن

届名
 cont

 － u－多 d完 ． 5




 1


 ato tht （لith 2
(1) "
 . |l| ( )多多 رئن خل فيه الاعتداء ( ,
 كُلئقهِ كرتبة الانبياء
 وتِّسل هوالـوياعن


 خالمجالمونحسب المر
 المبنةومافربباليهامن
 المأوعاعربباليهامن
 لاغتب المعدن
 وi اذاسزتو 4. 4 edtax 3 -
 الإ



 عل



 د 4 ك
 .
 4.enw jatax
 ك









范 ，
位
 （ ）（
居隹號
迬








 عد نتالح م左隹保复
 （范隹

## 4mys

nem cmara-rnace





 المومات لايبد التع:









 كا"،

 بمد
 6
 C أخر : الإبحة O مذا





 س1


 :
般


 الـو,
 (


少
 "من

 أز ع " 'بالدط به ' 3 - . .


(1) ل3 (und فـ


 2 . 4
 3q4ity 4变 "
 كالدّكِر من المضاف

年

 تد





 24 4 4


 - $494+2 \dot{4}$



 ,


 * $64+40$
 $4-61640$, 60
 Mryduch




polk 4،


回
 مrin \％



保
据 ه
 2


 ن做

 10 正



 ，bytucce

（وهوالنيرسلـلزاح） ： （ ألمسان （بثرا）（حْ：
جعربشرأىمبشات

 أوللبنـارةوڤوزيى نُشْرا بالنون المضْومة نشورأىناشمرانُونشوم
 المالبعـعـيّ تاشمات




 والثمالنجيتعهوالجنوبيو



 －

 وافزاذ الضمْمر لافرفا اللمنغ（لملذميثن）الا
 أولسقه وترى＂ميع＂

بأهي in


























 سبباT





 الارصنيدانيايِونلاجل


























(6) أو بالمهابأو بالـونوف أو بالرعُوالذـذكِبتاّويل المذ كور وكذلاتعقوله تصالى ( فأخرجنابه ) وـيتـتلأنيعودالضمير الى الماه وهو الظاهر
 للالصــــاف فی الاول والظرفيةنفالصانىواذا كانلغهر فهـى للسبية (منكلمالئرات)أىمن كل كـنواهـها ( كذللك خـ، جالموتى)الاشارة الى اخراج المُراتأوأى الىاحياءالبلدالميتأى
 الناميةفيد وتطر يتها بأنواعالنبات والمرات تخرجالموتىمنالاجدات وتحيـهابـردالنفسوالى ووادأبدانهابعدجهعبا و تطر يتهـــا بالقو ى والــــواس (لــــكم تذكون)بـرطرحاحدى التاءِ ألىتـنذ كر ون
 ذلكتدرهلىهذامنغي شبة (والبلدالطيب) † الى الارض الـرئرية الثز بة (يخر ج نباته


 الباز




















 والاغال








## ( Hor )



 ورجته هوالمطراذاهرنت هذا فنتول اختلاف الل ياع كُالصغات المذ كورة مع أن أن









 تسى بلدة فالالاعشىى
















( الانאسا) فكلا عدرم النغونصبدمليالـالدال والتَدرِ والبد الذى خبثلايخر ج نباتهالا نكدا خْذْف المضاف وأتُمرالمنافـاليه مامه ونصارمرفوطا مستنا
 أى لاغخرجه البلدالا نكدا فيكون الانكدا مغورل وفرى" نكدا علمالالصدرأيانيانكد ونكدابالاسكانلالتخفيف
 التصريف البـدندع (درمرنالا بَتا) زدددهاونكرهرها(لتوم يشكرون) نعمةالهنتالى
 با وهذا كازیى مثل لارسالارسل علبهم الـلـلام بالثر ائم الت هى ماء حـاة القعوب الـ المكلفين المفقسمين الكالمتبسينمنأنوارها والحرومين من مانام آثارهاوقدعفبذلـا بايعقة و.يغر. من تصصصالامم الـــالية بطربق الاســتثناف
 .
 اللى هو مهن تمغان

 ملهاونوعصوابنلك
 وهوادر يسالبي طـيـبا الــلام قالل ابنعهاس رضىالشت تهاللى عنها بيت عليـه المـلاة رالـــلام على رأس أربيّن سنة من.عره ولبثبدعوقوهت تسهانيانة ونجستنستة وعاتُبعد العطوظانمأتينونجهسين سنة فكان عره الغـا وما'تينتوأر بعين سنة وقالمعانل إعثوهو ابنمانتسنتوقتلوهو ابنْمسبن سنة وقيل
 سنةومكث يمعرفومه
 وطأ بــــد الطوتان ما" وكان عر.ألفاوإربيماتة وخْسيت سنة ( ثمّل إتوماعبدواله ( ألى اعبــدوه وحـه وترالك التقيدبـبه للابذانبانها الهبادة هتمة وا















 ملى


















## 













 الشهوة متبامدة عن أحوال الضضبـ ومنها مانكون شديدة الميل الىامصناء الغضب وتكون متبامدة عن أعال الثـهـوة بلنغول من النفوس مالتكون مطية الرغبــة


 النغس مغتلهة فـهذه الاحوال اختلافا جوهر ياذاتــــالايمكن ازالته ولالتبديله واذا









 الشؤم واللؤم وقله الهطاه ورجل أـنكد ونـكد قالل واعط مأهطيتـه طيبـ * لاخيرنفالمنكود والاكاكد

علىالاستثـــاد وحكم فِرحكَمالاسم الواقع بعدالاأىعالكمعمناله الاماه كمولكعانغالدار منآَ-يدالازيدآوغِر زيد فنياله انجمل مبتدآفنكمخبرهوأوخبر•
 والثبيـين أى مالكم فيالوجود أوفى الـالم الهفبرالد (انىأخاف عليك) أىانلمتسدو حسبأهـرتبد(عناب يومعظيب) مويومانياميان أو يومالطوفان والبلها تعليل اللعبادة بيــــانـان الصارف عنتركهـا الرُتعلبلها بيانانالداع اليها ووصف اليوم
 فيه وتُمتمل الانذار
 استُاف مبيعلى نشآمنحكاية قولهعليم
الـــلاةوالسلامباكنه قيل فاذاقالوالو عليه الصـلاتوالسلام فیمابلة
 منقوعه والاشراف الذـنـ يِلوتن صدور الـــافل بأجرامهم والقلوب بـبــلا لهم

وهي والو"بة قلبية ومغمولاهـا الـِنير


 مامن الصنلال قصد عليدالــلاة: والسلام
 مننغسهرداعلى الالكرة حيث بالنوا فـابَباتهـه عليها الصلاة والسلام حيث بعلوه مستقرا
فن الضنلال الواضخ
ضنالاروقولتعالى(ولكى رسولمنربالهاليالين) استدرالكعاقبلهباعتبار
 فأقصىحراتبالهداية فانرسالة ربالهالمين مستلزمةلهلانحالدكا قيــلـليس ليس شى
منالـطلالولكنىفالهاية الفا صية منزالهداية ومن لابتداء الغــابة • بُازامتعلقة .بهذون هوصغةل سولمؤكدة لا يا يفـــد • النـوتون من ألفـنامة اللذاتـــة بالفِّا مة الاضنا فيسـة أَيرسول وأىيرسول كائن من ربالعالمين
 استْنافمسوفلاتغرير رسالتهوتغصيأحكامبا وأحوالها وقيل صغنة



















 اذاعت خغت فكانذكر تصصهم و>كابة اصرارهم ملى الجاهِل والمناد يغيدتسلية







 لايبل على المعجز لاحتّالْ الْ




 |








 Jالكا


 فتنز

















المكمالالثى موتلجي رسالد تمال اليمه
 ملبالدملاة والـلام منوجبات امـاتلا

 مطفالملبالبنكميبن


 النصية لمه وانهـا



 ربا'تدموزتورولبا ونهـارا وتولت تمالى
 موغغ ملماقبهاوتنربا رسات جليدالصلاة والـــلا أى أما
 مالانتطون من الاياور


وبطـــد الـــديد ملّأمدأه ونّنبا
 مالتمونه قيل كانوا /




 والمهأصى (ولتتقوا)ءطف على اللملهالاولملمتّبةعليبا ( ولعلكمزرجون ) اعمغ

 تعوا₹ وفائدة
 التُوىغبرموجبـللرحهةّبل "مى منوطةغضضلالالتنهالى

 عزوجل(فكذبو.) فتمواءلى
 علبد من الوحى الذى بلغه
 واسترواءلِذللت هذهالمدة التطاولة بهدما كر رعلي

 - - انسمانطق. الددعوتقوى لبلاونّارا
 الأبجاء والاغفراف لايجرد


 وقيل تسهة أبناورْ البلاثغ
























 الابذكرا
 ذكر الدلالّل لهـذا السبب (الفا





 الغلك أوعهبو.فيه












 † $\dagger$








 لا















تقدير الجُرو ر رهها علا على
 الانمارقبل الانكر ريشدك




 ومدين خولف فـ الظم الكربيبنقصتصعليه السلاه
 تالـ(ماودا)عطف بـان لا لا امبوهورورد بن عبدان
 عوص:نارجبنسامبننوت

 نوابنعأبيكادواناجهل هنـ
 وأَرت الـ اتباعد (6أل)

 اليهr|r|

 (مالكم مناله غِره ) انانه استُنالف جاردرى البـان
 أوللاد:بr|كا'نمقيلخصور.











 منالرسالدةالوه لعراقتهم فيالقليدوحرمانهمبمنالزطر
 ,

 (
 ( ولكنىرسولهنربالهالمين)


 والاناةوالصصدفووالامانةفان الرسالة منجبةربة العانين موجبة
 ولكّن فیغية مايكون من الرئدوالصدقتوالميصرح
 الاســتدرالك وتن لا بتداء



 وقولتهالى(!بلفكمرسالات ربى) استئنافسيقيايترير







 الآخبرة ومةاد, المدودوالزواج









 با بأت
















## 



 وطهار



 فلجذه الالباب ;






 للl
 المرادر













 اذجمـك

 واذن:صوب باذكر واعلي

 الاوتت دونما وقعفيد








 اوتدبروا فأخركواذذكوا


 جملكمبملوكا فانشداد بن


 الإبداعوالتصو رـأونايالنام

 الإجرامثالثالمكيى والـدنى كانتقامامةالطويل منهم مائذراعروفامةالتمبيرستين ذراطا(فاذكروآلحا:اسة) الت






 عليكم) آيوجبوحقأوزلّباصرار
 وتغدمالظرف الاولعلى الثانیمعأنمبدأالشىيُمتهنمْ على اهـابة المكروهلهم وكنا "قديهـهـاعلى الفاعل النى" هوةوله تعالى (رجس)مع مافيه من التشو يقالىالموُخْزِ ولانفيد نوعطولبياعطف عايه منقولزتهـالى(وغضب)

 من الاريَّهـاس الذى هو الااهنطرابوالغضنبارادة الانتقام وتْو ينهـهاللتفيميم
 أسماء ) عار يد عن المسمى'

 لانكارهريجيّهُعليدالسلام" داعيالهمبالىعبادة|التّتعالى' وحدهورترك عبادةالاصنام أى انْجاد اوتى ذـ أشياء
"ميتموها آهة ليستیهيّ" الاءین الاسعاءمن غيرأن
 شى'مانلانالمستحتْ لملمبوذية




 وفالانها كانوا قوما





 6

 ذك







 ا اوجن








 الامیان






 من الهغيره انىأخاف






























قوم كانوا يالئن بالاحمان
وكانواقدتَبـطوافـالبلاد مابين عاناله حضرموتوت وكانتأهمأَص:امريدبدونها صـداء وهعود والهبـــاء
 نيـا وكان •ن أوسطهم واذغنهـه حسبا ذكذبو. وازدادوا عتوا و تجـبـبا فأمسكالسء سنين >ي جهبدوا وكان



 أولادعليق بنلاوذبنسام بنوحوسيد



 قدموانزلواءذ مهاو رية بن
 عنالـرمفاز


 طولمقامهموذهورالبربالهو










 = تمالموالمعاعادأخاهمهوردا
 المنصوب وئود قيّبله من
 ثود.بنعار بنارمابنسام بنوح عليدالسـلام وقيل
 الثاندوهوالماء الفليلوقرىت بالصرفتأو بلالمىوكانت مساك والثانمالحوادالةرىوا† خوة صأح عليه السلاملهمعن -ـيت النسب كهود مليه
 اسف بنما- عِبهبيدابن ماذر بنّودوباكانالاخبار بارسالهعليهالسلامإلهمهظظنه لانيسأللو يقالفاذافالالمهم قـل جوبابا عسـنه بطر يق الاس:نُناف(قالـاقاقوماعبدوا

 بِية) أى آية ومعیزتناهرة |ثاهدة:بنبوتىومىمن الالفاظ |البار يدجبرى الاب:طحوالابرق ذي الاساستـنـاء عن ذكر

































 .فل يغبلوا كلامم وكذبوه ألاريى الى ماف سورة هود من قوله تهالى هو أنسا؟ من الارض واستعمرF






 بالذ كرذف م"رص الانعام فائدّة مال الـكا



 الفضائل والمناقب ققدور رلهم حصوله|فوا





















قوم كانو انالمن بو واله

 نوفِّر جم=t

 ناحيةالجبل أخر جزا منهذهـالـهـرة ناقة مختر جة جوفاء و براء
 فانفْلتصدق:نالكوأ-ج الك خأخ



 فانصدعتعناناتةعشراء
 ما بين جنيها والااسترتمالى

 جَتد عورهطمنقورمهومنغ أعفابهى ناسمنرؤسهمر
 'ولدها ترعى الثشيروتشربر الماءوكانت ترد غبافاذاذاكا ـوْ


存




|  |  |
| :---: | :---: |
| \% | \%exim |
| \% | , |
| \% | Tarer |
| 3 | * |
| 5 | \% |
| + | 23 |
|  | 2mest |
| \% | 5ut |
| \% | $\underline{4}$ |
| 9mas | $32+4 x$ |
|  | 20ma |
|  |  |
|  |  |

 .

人


 وفُولمانزئلالتّبامن


 بـعرة



 Ki.i.
 ن مَ










 وسدعالوْانكا
 ,
 تيتونبفق
 ينباعمذذرى، أسيل حر: ",
 وانتصابق,قولنمالم (بوتا

 وقيل|تصات الجبال على اسقاطالبارآى منالجبال
 وتدبجوأنيضن الهـت مسخ الانياذ فانتصابهـا
 يسكتونالمهولنفالصيغ
 (


 أَنتشكر ولآتهل ولايغغل
 الار ضن بالفـــــداد (تالـ

 سلف وقر5" بابلاواو عطنا



 بلدلمنلموصول باكادةالمالمالما







 الىيخروها أسند الهـرالمى اللكلمعرأنالمبانشر الهضمر
 ر. وفيدمنتو يلمالامر وتفظّبعه
 مالاينخ ( وهتوا عن أه د. دثم ) أى استكبر وا عن امتثاله وهومابلغهب صا عليهالسلاممنالاصروالأهى (وتالوا ) عغاطبيند عليه الســلام بطر يق التّيرْ


 كنتعن المرسلين)فانكونلت
 ماتْولمنمالوعد والوعيد
 لكن لآر ماطالواماماطاوا بل بعدهاجرى علـبم ماجرى منمبادىالعذآ فياليارم

 صاروا فأرضنهمو بلدهم
 خامدين موتى لاحرالكبهم ,اصملالبجّوم البر وكـعال
 .



 ذللك الماء بالكلية













 منالاء؟
































 فـائة "


 ملأنها نورلخطتْ , وِيلاتصانـا اسقاطالبار

 م منى الانياذ
 بـكتونالهـوهو' | الجبالذنالثتا Tا Tا Tا عاذكراوجبحع منجاتها (ولآنتر



*
بلـد






 سإفوْن لى منل منعداهم منالمالملين كام

 أومسوكة جوابا عنسوولالل



 سبيلها فكفِ تنعلونها ثالثعرو بندبنارمازازاذكر علذذرهت
 *


 نَوْ عليهمزمصدوهم tأصابِا علأناطبا


 الفعل البيس الثبيث الميث


 جَّ










































 استخن ويقال طنى طفيانا وهوطاغ وطافبة وقال تعالم كذبتنودو بطنيواها وقال






















相


 وقول تعالى ( أأأنظالوا)
 إئماكان جوابا منجهر
 أ الباشش نينلامورمعرمنين عنيغاطبت عليد الـلاما


 القولوالذي يستيليأنيكون جوبابالكَلاماوط عليداللـلام
 'إسا




 منمغالاتلوط عليهالـلام


 فالمة الاخيرة منمهات
 ه
 بل بلإلغا (







 1 وشذاذمهوقيلأمطرعابمبم



 علبه وروى أن احرأته الثتا تحكوديارهافأها . جرفاتت(نانظر كبفانـا


 من أعالهم(والى مدينأناهرم شعيا)
 علب وتدروى ههنامافـ
 الجرورعلى النصوبوبئى
 بنابراهي علبهالـلملامشبـب



 1


 "البح
























 (
















 , دلكئىل





















 "خـ،


 البنتوبيوزأَتكونكاطينة مل اعبدوافانجبادةالهنمالى موجبةللاجتنابعنيالمناهى

الدى كانوا يـ شـ شرونه (ولاتيفــورالانايأشبادمه)

 وأى ومدار كانظانبر كانوا
 والككثبروقلكانانوامكاسان لابدعونشئّالاوكسو.قال زمرشأفكالأسوان المراق
 ومكسدرهم*(ولاتغسدوا


 بابررامالثرأبأوأَملموانيبا
 الليلوالنار(ذلكجخراكك)




 اذامرفوهم بالامانة رفبوا
 ( انسـكت م 3 ( أىمـدفينلفتفولدهنا



 uninnernex家

 قالـ
 قوْبم) أبتّافِ مبغ ملى


 آلــام


 ,إلإمتاع منتالطاعكله بل بالئين من الجّووالابتكبار





































 1 1
 كاليدالـلـلامجواب الاخراج ك" - حتّتخلدوافملتناوادذالهم dad ععاستحالتَكونهعليدالـلام 3، ملتهم قبل ذلك انا ها هو
 الواحــد وانـــالم يةونوا اولثعديدكامعلى ال4 أن مرادهم †
 الاخراجاجاختيارأهونالشربن
 والتدذب ( قال) استثناف ركامبقأى قالعليه الـلام ردالمها لتهـه الباطلة وتكن
 (أولوكناكارهين) كلـأنا الهمزتلا:كارالوراوروعنغيد


 الاستغهامفيد بإقيالعليالد وقدمر رارا أنگلة لوف مترهنذالمقاميست لبيان
 لانتفاغغيرفيدفلاجاج جوابقدحذفتمووبلاعكا دلالةماقبلهاعليمهلاحظة قصديدالاهمد النصدالـالـ
 | المصناهية







 تج:هواواوا













 كلمالماهومدلولهلاهدو'ول


 - انكارمداولوهن لالـالةالمذكورة وأماتقدير

 استتـادمفنغغسه بلـيغصد
 | فـالانزارمنجهنةاناليود



1 , 1


































اوروا




























 بعدالملة وكزَ
俍號

## 

 بالطلاذهامن المودعلى ألى




 باغ:أباعنذ ذكرالاولياغناء ,انثهالالانالهودالذىىتهلق
 الـكراهــة على ما يوجهـه
 عدمها أولى انقلتتالنـي الـسـتّفاد من الاستغهغ
 صـريع الننولار يب فنأن الاولو يةهنالـمعتبرةبالسبة اليالـــنـيالايرى أنالاورلك
 عندالمالدالمسكوت عدم|"خن هوعدمالاءطاء لاغسـد فكانينبخى أنيكون
 عندعدمِالـكراهةهدمالـورد وقد
 دلالةماقبلهـ قصدية| . الهناءيةبَ هـ :




 اليه من-يث هوم:نى وأما هرزةالاستغهامفانهاتبانـا ر
 دلالتها على الانكارو والنـن
 حرنالتنز بنفس الفسل النىيليباويمون
 هومنن بلشى دلالة عملية هـتغادة من سياف الـكاملام فلابـأن يكونمايذكربغد الفعل من موانته ودواءى،






 "ع غيهر بطر يِي الاولو ية
 كونها فيدا النفس الهو دـ


 لتّ



 غيرهابلالارهـاربالعكسفن


 ليست الاناز
 6أُغة.






 أذ أَ الأأبشا































 .




















 معاغيرأن الـا
 علىذكرسالة اللح اهـاهعلى

 ذكرهطالةالارادةز قدافةزينا
 لايقاد رقدر. (ان عدنافان مالتكه) التى هي الثـرلكو جواب


 اهتّ ينا على الشَ كذباعظما
 ندا ولس كـثله شيُ وانــ
 الاسلام باطل وأنما عليه. أهظمثنذلالتاوقيلانهجواباب

 (ومإِونلانا)






 فالالثرض الهنوانتر بو بيتد







 بانيائنامن الاشبرالبابالكية وأظهارالاسن البا موقع الاضار للمبالفة في


 4

 أصـلاوأْبال بالدعالגصلمابابينهو بإثم



 ويتر 'الـتىمن البطلمن

 لمصون ماقبلهعلى المـنـيْن ( وقال الملأ"النذين كغروا . منْومه ) عطف على الملا'الذبنالحوالعل هؤلاء
 في الرتبة شآثم الوساطلم

 و يبوزأنيكوكنعينالاولين


 اذالخ


 ولا


 بك باز







 .
















الالالالبهـها F F أو
 هودواخذذتالذن
















林





 |





 اذألماس 1







 . :ةولهم ذللت وصار وا هم الثخر جينمنالهر بةاخر بابابا لادخولبـد..أبداوقولهتعالى (الذينكذبواسُشي.اكانواهم الطاسرين ) اسئنافـيآخر


 \%
 أى الذين كذبوهعليهالــلام
 وصارواهمأخاساسرينلدنيا 'والدين لا المتعو ن لی عليد الصلالة والسلام و بهذا الالهسراكتنيعنالتهمريع بآبأئهعليه الـبلا:قوالسلام












 الاخذالذكور بل على أنه مستا



 : : :لاواوي , تهـة ق: ق:
 (\% داخ


少
 (حي
 كَ




.





 فأخذته الرجهة

 بلا








 لمى يُن






 كر رقولالذـين كذ بواشت والعرب تكر ر بـ




 عينكاهلالك عادومومجوط بلمايعمه ومايْضى بينالاخذواتَام









 =لى








 الة
 ا†






 * .




علْبه بركات من السهـاء
 ويسرناهالهم منكلجانبا هكان مااصـابهم منذ فتون العةوبات التىبيفنهـامن السعاء و بـغضهامن الالارض وقيل المرادا المطروالنبات





 الى من جلتّها فونهم فد .




 القرى المذكورة عملى وضع
 بأن مدار التوْ


 لاينعداهمالىغيرهما والمهـرزة لانـكار الواقـَع واستقبا=حه لالا:كارالوقوع


* لالمسارعة اللى
 .



 تـالثفالوق:ينالذن كور ين ,'نانكا
 الـترتب الامن علىنيالاخذ

 الناسرو ن ) أى الندين خسروا †i زطرة:الن الئ وطر الناس

 (F)



 فــ


 عندوف والفـاعلع على




 ذ , وقرئ
 عطفع




 فالـد



 والارض وض
















 أنتَكون.


























 (夫 و


 ف: ل1 ك
 = لا





قوله تعالى ( ولدّد جاءنـهـا
 هلا كهم بالرةعلىوج-ـا الاستئصال بيمث ينعلأها كنهه أيضا بانــفـ بها و الرجغة و وعائها خاو بة معطله|'أهولوأذظعووالباءفي
 بالفعلالمذ كور على آنهـا
 منذاءه أي مليمسينبالـينات

 . بهمينة له حسب اقتضا

 فيا بِنالرســل وضهيرالامثم
 عتوهموعنادهم أثى وبالة القدجاءكل أمة من:لكا الامم المهجلة رسوامهم الماص
 المواردة عليهـم آلؤهبيكة الدلالةعلى صحدةر سالتدالموجهجها
 كانواليؤه هوا ) بيانانلاسترار
 لالهدماسترّرارايانهبموترتيب
 بالِبناتبالفاءلـأنأنالاسترارعلى




( الموقتالآ-

 رسول أــولها وفروعها
 ركّ قوم منهم فالمرادعباذكر


 كجيتّتهمفلابدمنج جلز الموصوا المذكور عبارة عن أصولا الشـرانُعالتو أبجهت عليها الرسل قألبة ودعوا أكهع اليها آّرذى آيْيرلاستخالة تبدلهاوتغبرهامثلملة التوحيا

 فنمن الباملية بحيثلميسمعو


 *

 وتخ الايْانبعاذكر منالآصول لظهور مال البافق بدلالة
 عأأجهت عليد كانذالر لـ ل فَالُن لايو'منوّوا باتغردب؛
 التكذيِبـ مةصوودا بالذات Uآلماعليهديدورفلكا العذام والمقاب هوالتكذيبالواقع




 منز





















 ومنهالنـا كا:ت








 (和

لائكرّهم (الى أكثرالام المذكورين واللام متملقة

 ولالقيتدأوبيكذوفوقحمالا

 قدمتعليهاانتصبتحانـالا والإصل وماوجدنا عهـدا
 لاستغراق أى وماوجدنا
 نفـنـوا ما عاهدوالس عليد عندمسـاسالبأساءوالضـراء


 ليس لانبعنهم كانوايوفون
 كانوالايعهدون ولايوفون
 تعالىاليهم منالايكانوالتمقى . وقيلماعهندواعدندخطانب

 المَّاض فانأ كزرهم لايوفون بالـهود بأى معــنى كانـ (وانوجدنا أكرّهم)
 وجدتزيدا ذاحغاظ وقيلا








منملت الرومواسهةابوس وقيلالوليد بن •هسبـين الر إِ(وملثد)أىأثمراف قومه وتخصيصهم بالذ كر مععومرسالتدعليهالصـاخ والسلام لقومد كافةحيث كانواجيمها هأمور بنبعبادة رسالعالينعزنسلطانهاوترك

الطافية و يغبلهامنه فتّه الباغية لاصاتهمفتمديرالامور
 والصدور ( فظلموا با ) ألى كغروابّا إجرى الظلم
 واحد أوضغن مـنى الـيمر |والتكديبأى 'اومكذبينبجاأوكغروإبهامكار الايمان الذنى هو منحفيها لوضوحهاولهذاالمعنووضع

 للـدذاب الخالدأوظلموالناس |لصدهععنالإيانبِاوالمرادبا الاسترار على الـكغر بها

 كِفغان عاقبة المغسدين) فكأنظلمهر.بامستتبع التلت



















 البينة-
























 وعر فـهـعلى









 فاذاهى نُجازمين ونزع四













 (قدجتّع بينة منر بكم)
 رسولامنربالمالمالمن وكونه
 الaوله:ندليدالـلا:والـلـلا. ومابعده مز جوابفزع



 وقدطوىههناذكر.للايجاز
 لا:تماءالفايتجازازاوامايكعذرف
 الإنافية المؤكة للنغامتا الداتيةالمستادةمن التّوبن التغنيّى اضنافةاسمالرب الاليناطبين بهد اضانـا فيلاقهل المالمالمين تا كاكد وجوب الاعانبا(فأكارسلمى . حتى يذمبواميىالمالالارضن
 وكانقداستبدهمبعمانغراضن
 الافاميلالشافةفأنتذهمالم تصالى بوسى شليدالصلا:





## rar

 .يتّضى الظهار الا يّة لاعحالة(فأ) أتهصصا فاذا
 كاهرأحم، لايشكنى كو نهدعبا ناوهوالـية العظية و وابـار ابلجله"
 سرعة|الانفلابووثبات وصغف الثمبانية فيها
 روىأنهلهألةاهاهاصارت ثعهانأشترفاغرافافابين

 والاعلى علىسورالتصر ثَ تَ توجه يُمو فرعون فهرب منه وأ-سدث

 ألفـا فصاح خرعون إموسى أنشدلـُبابلذى أرسلكخ
 اسمرائبل فأخذه فعاد عصا(وزن


























 في الوجودالاعلى هذا الوجه اليخصوص والطا














 لاعن الابو ين وانتقالْمادة البـل من الصورة البجلية الىالصور الذهبية أوللصورة



















(6اذا هى ( لالنا ياضا نورانـا خار با عن المادة يكمتموعليه

 فرعونيدمومالماهذه
 وعلمه مدرعة صوف وزنعهافاذاهيويضا. باضانورانياغلبششعاعه شعاعالشمسموكانعليه السلامآدمشديدالادمة وقيل بِضاءاللنانظرين لأنها كانتبـشضاءفى
 فرعمن) أى الاشثران منهموهمأصحابمشنورته (انهنالـاحرعإم ) أى مبالغ فیعلمالـيمح
 لفرعونوتغريرالـאلاءه
 فى سورة الشعراء البـ
 أرضكم)أَىمنرْارض
































## ( rat



























 ورعيتّ ماذانتا



( النونومانيماذافئل
 ثان تأهرون بَذن الجار والاول مجنوف
 وهذانن كلامفرعون
 إيعأث أى فاذا كان كذلث -
 بظر يقالت.لبغعالىالمامة

فقولّتصالى (ثالوأرجه
وأخاء)علىالاولوهو الاططر حكاية لكهلام الملاالذـن شــاورهم فرعون وعلى الثانى

 الـطابابلغرعون وأن المثــاورة الِست من ونائغهمبأىأخرْوروأنا. وعدمالتعرضدركر الظهوركونهـهمهحسـيا تنادى بهالآآتاالاخر
 وأصدرهماعثك حنى
 شآهما وقري أرجئد ,وارجه منأرجأا. وأرجا. (وأرسـلـنىالمدائن
 مدأنز' صهـيد مصر وكان روّساء الـيرة ومهرتَمبأقصى هدانـن المعيدوعنابن عباس
 أنهر
 يجوسيِن منأهلنينوى
 الـلام بلاوصـل ورد ذللتبإنالبوسيةظهرت بزرادشتوهواناجاها علي الصـلاة والسلام



"






 * فيصلع اليوم ويغسد.




















## 






 والمكيل

























وانمالميصرحبه حسبا فـقوله تعالى فأرسل فرعون فالمــد أن ماتــرين للايذان .
 الـاستر ينوالــريرةالمى الامتشال (قالوا)استنيافـ منوطبسوُال نساً من
 كانْقيل فاذا قالواله عند جيئهـم اياه قفيل قالوامدلين باعنده واثقينبغلّتم (انلنا لاجرالن كنانينالغالبين) بطر يقىالاخبار بُبوت

 عغيم حينظذأوبطر يق الاستغهام التقريى

 لجردتعيـينمناطبئبوت الاجرلالــردددهمثنى الغلبة وتوسيطالضهير وتحلية الــــبـ باللام للقـدرأیانك كنانكن الغالينلاموسى (قال تع) وقولدتعاللي(وانكمه لانبالمُربين )همغ


 علبد السلام (اماموسى
 (واها أن
 'أوالفاعلينلمالماءاءأولا خـيرومعليمالسلامبالبد بالالقاءهر اعاة للادب واظلهارا للبلجلادةوأنه لا , الأخ رغبت ع:ه تغيرهم اللنظم بتخر يفـ الخبـوتوسيط ضمهر الفصل وأَكد الضمبر المتصل ( قال †




 (والغوا فـ ارهـابهـهم (وجاو'ابسشرعظمبم) نیبإبروى أنهـهأَقوا حبالاغلاظاوختباطبا كانيا حيات ملا'ت الوادیىوركببـبضها بسا (وأورحينا الـي
موسىأنألىعصصاكنفاذا *ىتلـفـمايأفكون)
 فصارت حيتفاذاهى








 انمايِظمموقعه اذاكانمقرونابالتعظيم والديلمعليهان فرعونلماوعدهم بالاجرقرن



 قلبالاصيان فلملميقلبوالتراب ذهباولما






 فاعبدوهوأماانلمرفلاتشر بوها وأماز يدفقدخر أ

 †



 أنتعول فنر بتاما عبدالساوتسكت وأمادخول أنفى قوله اماأن تلز وسقوطهامن



 لايصح







 بالكغر كزر وحيث بـان كذلّ فكيف يبوزلموبى عليد السلام أن يفول ألةوا



















الالقاء وبغابة مرعة الانتلاب كاك"ن لقفها لمأفـكون ودحصصل متصلا بالاح بالالقاء وصيغةالمنارعلاتحخصر صورة اللعف الهانـالّن والافك الصرفـوالقلب عن الوجه المتادوما موصولة أوموصوفة والهأُد تحــنـون أى أى مايأفكونه و يزورونه أومصدر ية وهى مع
 أزنجالاتلقغتملم"الوادى من الخـبـ والمبال

 تسالى بفدرته الباهر: تلك الاجرام الـظلام أوغرةهأأجزاءلطبغة قالت|السحرتلوكانهندا محرالبفتححالاناوعصنا (فوقعالحق) أى الظهور أحم ماكانوا يعملون) آلى ظهربططلان ماكابوا مسترينعلى

 (وانقلبواصـاغرن) أى صاروأذلاءمهوتهين أورجهعواللىالمدينةأذلاما
 لـشدة خر ورهمكيف لاوقد برهم الـــت واضْطرهمهالىذللت (قانو' آمنابربالعـ_المين رب موسىوهرون) أبد'وا الـانىمنالاونلثلايتوهم أنْ ادهمرمرحونهن ابنهبـاس رضى النـ
 الـيهرة اتععومىيمن بنى اسرائلِّتمائتالف (قالفرعون) منـكـا
 علىمافملو. (آمنتمبها )
 الاخجاراليمض المتغنمن


 قرئبتهعيقالهرزتين
 وتسهيلانانانةبينبين


 لنغداليكرفبل أنتنغن كات ربقالأنالاذن

 صنتعونليسعمااتتغى
 الدليل وظهودوالميجرية





























 وتغرقهاوعلى


































. وتخِّص هى ولكورلبنى

 التيس $=$ لار لا



 الاعـانبنبوةموسىعليه الصـلاةوالسـلامباراءة †نايمان المحكرة مبي
 موسى وأن غرضههم ـلالثكاخراجا الةومهن المدينة وابطالملكهم ومعلوم أن مفــارقة الاوطانال|ألوفة المـروفةتمالايطافبة
 تثبيتّا للة.ط علىماهم عليهو عليهالصـلا: والـلام
 أنذله قوة وقدر: على المدافهدقفتال(فسوف
 '; هذاوعيدساقدبطريتق
 بالتغهـيلفقال (لاقطعن



 أوتصليوافيماهم فيهمر الدينفقيلقالواثا
 (انالالـر بنامنتلبون) أى ألبوت لاناكالةفـوراء كانذذلت من بَبلأأولا فلانبالـ بوعيدكأوأنا الى رحهة ر بنا وثوابابه مـقالبونانوعلتاتناذلث

 جيمـا الحى بنامنقلبون " تنغيمنا ) أى وماتنّكر وتعيبمنا(الأنآمنـا بآيات ر.بناجلاجاءتا ( وهوخِرالاعهالوأصـ
 العدولعنهطلمبالمرضاتا


 وتغريرالهففزعير الن



 علينامإيطهرنأمنأو ضار الاوزاد وأدناس الآثّاموهوالصّبرعلى وعيدفرعون (وتوفنا


 (الهانى)


 أَـر نلا




 زساللفكا












 أمتْ بهمزة وا=













 الهةلاء أن مفارقة الوطزوال=











 المئوالز جل اليِمرى أومناليد اليسري والل
 احدالاحم .









عصفـعلى يغسدوا أو جوابالاستغنجامبالواو

51
ألمألباركو

 و يكونتركا بالرذع عطناعلى أتذر أواستثنـا أوهالاوقرى، بالـمونک
 فا صدفتوأكن(والهتل) ومعبوداكتقِيلانهكان
 لقومهأصناماوأهـهـمـا بإِمبدوها تعر باليد ولنلث الاعلى وقرىتوالرتك
 لهمب) سنقتل أبنادم ونستحيىنساءهم ) (كا
 قبل عليهمزالتهروالغلبةولا . توهممأنهالمولودالنذى




 وهم همهو ر ون تُحت

 على ماسمتّم منأماو بله الباطله

 واللماقة بالنصبعطها على بنوانسرأيّل(أوذنان) أىمنجـجـة فرعون ( بالر إلة يمون يذلّك

 , والـلامو بعد. (ومن بعدماجئنا) أى أى
 بـ،

 منذون"البورورالظم والعذاب وأماكاكانوا 12
 والمن كايـلـلفليس
 عليهالـلـامفالبسلذكر. كثيرملابسةبالعام(قالام) أى بوسى علبدالصهلا: والــلام با بأى شد: جزعّبم كاشاهدور. .

 , (:كمبانيبلاعصدور)
 وتو عــدلى با بادته (ويستخلةكانيفالارضن)

الهم, الدعانفتولهعموتو







































 ألألد بارنكو بكون بين * و وبينكا المو ة والافاء














 ما لما لr

 ,واتهتك على ظاهر.





فانلمبادراستيلاف أننس المـتصتصهنين لاستخلاف أولادهم

 (واقد†خذنآن فرعون
بالـــ:ـنـن ) نسروع
 الموتود وايذان بأنه
 ولمبكونوا ف خغن ودء هلا كهم
 بهمعداب الا-تئصـال وتصدر أبهلة بالتسم لاكهارالاعتناء.كضمونها والسنونج تح ستةوالمراد بهاعام الفق لكتاناشبرهما|جراواوها جرى المذك الـــا فيرفعّبالواو و ينصب ويجرباليـاباو يكذ ونه بالاضاذة واللة الانإباجراء الاءراب على النون ولكنععالٍابا . خاصةاماباباتباتوينا أو بـذفة قالالغراءهى فـهنهالئة مهروفة هــد بن عا مدرونة عنديغتيّ ورجه






المراتنفكانذأمهارهم
 كـيتذكروا و وتغظوا


 والعــاد قالد الزباج انأحوال الثدةترَقت

عزوجالوفنالرجوع الـدرتعالألإرى المقورله
 فذودطاءعربضوقدم
 ونغ
 فؤوائل سورة اب：بْر： وفولة
 －ذا أى فاذاباءتهم السعة
 منالـيرات（قالوالناهن．）

 سبنت）أليجدبو بلا


 ومذا




 لامن 夫夫丷天 ｜
 الـهديد وقح فغغر الزمان الاول












































 (ولعدآ-
据








 نغربب النيز ونغو. قالا الغراء ومدند قول الشاعر
 منشأن المصـا والـنين ونتصص الثرات



 ملى رأىموسى عليه
 وللاشهار بأن ع:وان

 . الطغيــان والغلوفيه وتسمبةللارشادالـلـالـى بالـحيروتسكربرلإبـار والضمهِانانْمر وران
 وتذكِر الاول لمراة
 وتأنيثالثانى للمحافظة على بانبالمـفىالبِيند
 مايفتع الهُ لتاسمن -نرجة فلا ومائسكف فلامرسلهد (فانكن (للك بورمنين)
 لن:وتلف (فأرسلناعلجبم) عـــوبة لجرأكهـــم لايمـا لمو لهم هـــنـا
 النى_طاف:بموغشتى
 هـر أوسيل وقيلهو الجدرى وقيل الموتا وقيلالطاعون (والجراد
































و القمل ) فیل هو كار القردان

 من الـرث والتهيرف




.
 †














 ت~ ت =













كا
 و جلو ده كغرعو البدثالثافر فُ
 الآنألك الهة علم الإنفادع ع
 طعام الاوجدت فـه وكاتتكلى
 وهىتغلى, الى أفواهـهم
 رابعاوتفسرعوافآخذ عليبم اله\&ود فدعا
 فنقضوا الهـهدوأرسل السَليهم الدموْصارت

 علىاناه فيكون مايليه وماومايلِيالاسـرائلى ماءعلى الالهو يصمنمنا
 فيه وقيلسططالنَعليمبم الرعان ( آكات ) حال من المنصوبأتالمذكورة (مغصطلات ) مبينات لايشْكل على اقلأنبا آياتالنّ تهالى ونتمنه








 الرجن) النىوقعهلينا
 .



 حدمنالزمانهـهبإيانو.
 (اذاهم نكثون)جواب
 فاجوؤ النكث منغير


 (المرائمفانقولتولتمالى ( اناغرتناهم )
 دخول|عاءدبْنهاوبجوز أنَيكون المرادهـذلق

 ونادى ووحر هـفقاندرب الخا (ذ) النى لابدرلك قرهروقيل فـجْه (ب) أنهمكنـبوا ?














 بو وזكا
 حتَ










 ذا
 سا

 تكذيب اياتالهت تمالى والاعراض صهها لككون ذلا منجرة




















 ,



















 من الاهورالثينـةدبعد
 منمــكةفـرمون ومن
 الوجبة للشكر وأرامر
 -

 لايفغلوا عن مكاسبة
 أحوالهم وباوز.كهتي باز وقرى' جوزنا بابتشدبدوهوإيضايمتى
 . .


 أى ;يلكانوامن
 الذينأمرموسىعيد السلامبتتالهمث(يعكهونَ
 يوالظبونعلمبادنـانـا ويلازمونها ورىت بكسرالكان قالإبن




 الهذا



和











 الواجبَ











 الدينالباطلَ أى




















 I








 المواقف والمقاماتِذكرون هذالالكلام الغاسد الباطل كانوا فَ نهاية الجـهل وغاية

كان وصصده بذالث التُربالى التهتهالىفانه
 الـىاعاعلوامن
 المراد بـ أعالالبالبا
 فأْنغسها حس:ـاتـات وتارنتالا كانلا ستبتهت أْجور لمقارتها اللكغر ون إيعاع هو" الها اسمالان
 الواقعة خبرالهاوسم لـمدةالاصصنام:أنجهمهع المرصنون للتبار وأنه لايعدوهمبالبتةوأنهلمهمه فـربةلازباليهذرهم عاقبةماطلبواو يخمن اليكر ما أحبوا ( قال أغبراسَ أبهيكr الها شـروعفىبـانشوّناله

 أنماطالبواعبادته مالا يكن طللهأصلالدكونه
 بينجهاتالمع كونكا ":

 غير على أنه مغهول أبنى بكذف اللام أى أبنى لـكم أى



 تبـا لهم ولـا يعبدوت (واذألُميناي)
 الأبياءمن ملـكفـفرعون
 وقرىأنجيناكفيكون
 علديااصصلاة والسلام أيواذكرواوقتانجانُنا إِّ( منّآل فرعون)


 و'إقدرة بلابالا كهم بالـك

 ايا أ, كلةه ايا. وهو


 فرعونأومنهـامعالاشثماله
 تهالي (ـقتلون أبناءم ويستحيون نساء F )

 الانْبجاء أوسوء الهذاب (بلاء) ( منر بكم) منمالنت












 "




 المتغهبهاوالفادر على
 "مَ مذهالهبادة قلنا










 والذدون فلاهلات خرعون سأل موسى عليد السلام د به الكتاب ذأمه بصوم :لاثين يوما

## 










 التيجبمن







 وضلمبهلى


 F


 موسى



 بالسوالكوقيلآوتىالس تهالى اليــه أما ما مات
 عندى منر يعالمـك فأمرهالةزساسالىبانيزبد
 الِّة لنـلك
 'والتميرغنهابالنالى لانانا غرر الثهور وقـــلـا


 | فالـشـروكمر:ذهاوzدأجل ذكرالار بـينزنـوسورة
 وواعدنا بـين وعدنا
 الــيغن على بابـا با ملتتزيلقبولموسى كعليمالالسلاممنزلةالواعد وثلاتينمغمولمانانوعدنا بكذنالـانافأىاتام ثلاثين
 أَربدينليلة(وقادموسى لاخيد هرون) حينتوجه
 (اخلفى) أى كنخليفى ( فـقوتى ) وراة:هـهم































 قيللماكان هرون بياوالنب لإيفعل الاالاصـلاح ذكيف وصاه بالاصلاح قلنا المقصود



 فهوأيضا فاسدو يدلعليدوجو. (الاول) انهلوكانالام







 الىهذا الســوْاز الذى















 الوكانمستحيلالرؤية لقال لاأرى آلاترى انهالوكان فيدر.

## 2513

|
 .

 روّيته على استقرارالبلِ بدليل قول تسالى فان استر مكانه فسو فت زانى واستقرار


























## ( irr$)^{3}$





















 الاوقات كلها بدليل









( ${ }^{3}$ (

## 

والدكورالدف أخوان
 دكاءأى أرضامنامستو ية ومند ناقدد كاللأىلاسنام لهاوقرى" دكاجتعدكا

 هولمارآ.(ف人)أظاق) الاغاقة رجوع المعل والغهمالىالانـــان بهد
 الاسباب(قال) تمظيما لماشاهده ( سيهانت)

 (تبتانيك ) الىمن الجراهة والاقدام على
 أول المؤمتـــين) أى الى

 فالدنبـا وقيل بآنـن لايِّوزالسو"ال بغــرِ اذن منث

بنُوتو المحهة مع ننوالوقوع قول ملى

























 تصالى








 ومنقال صعق ذهو مصعوقو يفال أيضاهـعت اذيا اذامات ومندقوله تعالى فصعقمن








 (














(قالإموتى) استُغاف مسوق لتسليته عليه الـصلاة والسلام من عدمالاجابةالمسوّال
 ازمنعتك الرو"ية فقد أهعطيتـت من النـم
 منإلـالمين فاغتغهـا وثارعلى ششكرها (انى اصـطفيتن) أى الْترتك واتخذتك صـغوة:وآرتك ( على النــس أى أى
 وانكاننبياكانمأمورا با:-اءدوماكان كيـا ولاصـا (برسالآى) أىبأسغار التورا:وقرى (و بكلاىى) وبتكيى ايالدبغروراسطة) فيخن مآتيتل)
 (وكن من الشاكرين) على ما أعطبت من بـلاثل النعمقيل كان سو"الدالرويّيديومعرفة واءطاءالتوراةيومالّحر









 retudtatege Hean













 Rall





 ． en共 كت 6indexymy 45 54，
 ，إِ20
 الاردنونوبا با Tit U－ 1 （ سأهـرف：


 C التُمبا
 والإسكام بؤوباينيهي و
 ج等 13 64trerer Pexactor 40 ， 4
 ق rter \％ 4 中



里 （4） x وh 4．

 19 Cr
 Ct U
 －



 ع
 （1）（1）共 ज ज保

 2 E



## $(\mathrm{Cr}) \mathrm{O}$（0）

 4 2（entios） $t \mathrm{k}, \mathrm{tatan}$ S， 4 प Ye
 Ct
 $=0,0,0$

 Uh 4
 H2terting － LIt Cotsuctor
 － 420 4 4 ज解







منالانفرادعز الناس والابتــالاء بلامساس

 أَحدهمبأحدغيرهم حما جايها فـالوقتورايراد
 معمضنهابطر يقتنغليب
 الاسلاف وقيل المراد بهمالتأبونون بالغضب
 آنغسهم وأعتـنذرعن

 عليهالسلام حينآخِبر. بافتّانقومدواتخاذهم
 من ر بهم وذلةفكيكون سابقاعلى الغضبوأنت خبر بأن سباف النظم الـكَير وسياقدنابيان عنذلكتبواظناهراكيف لاوقولهتعالى(وكذلثت ثيجرى|المفترين)نـنادى عليخلافهفانهم ششهداء تأئو ن فكيف يكن
 بالافتزاء وآيضــاليس






























 بالذين اتخذواليُعل























 أَولاده




 وهده الآبة تد ت = لا






 أى فيعنَ




 عندهالسول*أىاختارك من الناس (سبـينرجالا منـولالاختارأخرعن اللانىلماهر ارا من الاعتناءبالمقدموالتشو بق الـى المؤخر (لميفاتنا ) الذى وقتتاهبعدماوقع من قَومهماوقع لالمقات
 ذلاعكاقيلقأل السدى
 فناس من.نیاسرائيل يِّذادوناليه تعالىمن


 رجلاوقالنعيدبناسهـق اختارهع ليتّو بوا اليه
 التوبةعلىمنتركوهم وراءهممنقومهعماكوا اختارعلـــــه الصـلام والــلام منكل سـط

 فتشـاحوا فقالهعليه الصـلاةوالسـلامانلمن قعدمثلأجرمنخريا قفـد كالب ويوتـعـع وذهب مع البـاقين


 الـكلاموذللع لا
 الوقت النى

















 رج-لم
























 وأنشدوا कول الغر زدف



















اهـرارهمعليجا (واياى) أِصضا احينطلبت منك الروية الى لوشــنت الها كاكنا بذنوبـا
 عليدالسلامتد كِرالـيفو السابق لاستجّلابالمفو اللاحتىفاناناعتراف بالذنب والشثكر على النمعدّ ماير بط العتّد
 انس

 الطفتنباوعغوت عنا تلا الجرائمفلاغرون آنزمعوء:اهذهالجر يمة أيضا وحـــلـالكهلام

 الــفهاءمنا)أى الذين لايلمونتفاصيلشويّنت ولاتثبتونفناالمداحض والههزةز امالا زكار وقوعالاههلاك ثنــنة بالطفالسععز وجلكا قاله إن الانبـبـارىأو
 أى لاتهـكـنا(انهى الافتنت ) اسـنتناف




لـِكالفتنة أومال منذتّت أى


 انهى الإتُتّ جراء: عظميةفطلب منالستعهالىفغرانها , التجاوزعنها(وارشنا) بالفانة آثار الرجـة الدنيو:ة والاخرية علينا (وأت خـت الفأفرين) اعتاضر

 بالذكركانها الاهم, كـيب المقام (واكتبنا عيننا وقيل أوجب



 عنهـا افقل وفادتنا وردنا بالعغرة وارجية
 واكتباناف:انها أيرنا
 الدسنو والجن: (ا'ناهدنا اليك) أىتبناونبااليك منـهادبهوداذاذارجح
 هاديهيـدماذاحركه وألالو.ي مبنيا للغامل اوللينورل













































 فَ


 ورجفوا






 فبتواعلي تشاء '



 (و) ل






## (عذابقأصببابمن

 أشاء) الـ حينجهل توبئبدة غ دطاه الخينيفوالئ-ج حيث قاله وأكَبتانـا فـهذهـة الدنبا أى أصصلة:"،سنغار ية عن الـــــة والشدة
 المذاب والتشـديد مالايخن ظاباب الدتهنعالى



 جلت بالعذاباللا:وى(ورجي وست
 المؤنوانكانربلـ بل مايدخلَ منالــكالفين وغبرهم وقدنالقومكننصبا

الدنبى وف نســبة الاصـابابتالدالهذاب بصبنةالمضارع ونسبة







 بأسرهاوركوكالمكانكات عنآنرها وايراداتناء الازكالمالـر منالتر يض

 منغِراخلالبشىيُمها
 وبكر برم بالآلاتالهظام
 الصلا: والـــــام وبا بيمى' بعد ذلك من الآيات البِبــات كتظليلالنهاموانزال المنوالسلوىوغرودلت , وتكاري الموـوـول ع
 بالوصول الاول دون أَنْ عطفاعلحيويوتونونارناتا
 لأشير اليه منالتصر
 أى

 الزسول) النيى نوكى
 (البى ) أى صاحب المجَجزة وقيل عنوان الرسالدبالنسبةاليفتمالـل

































 !الاول بلم"الـكل أومنصوب ملا المح أومرنعع















 الثقدر فلاموجود الاوقدوصلالبـ رحتّدوأفل المراتب وجوده وقيلالالحر مطلوب










 م

 ع




وذكرالانهِيلتِلننوه منفبـل مانـن فيد منذك النبع عليد الهـلا: والـلـاموالقرآنالـكري قبلجينهـهـا (أهشم بالمروف و بنهـا عن لاعحلهمنالاعرابقاله الرجباعتضنغن لتغصبل بعض أحكام الرحة التوعدفياسبق.بكتها اجاجالا فان مابين فيد منالاحـيالمروف والنهى عنالمكا واحــلالد الطيباتوتحر يالخبائث واسقاط الـكا لِف الشاتة كاها منآنار رحته الواسعة وقبل



 أومنسرما أ الطيبات)التخرت

 , ولالـلخترورال باوالرشوت (, والاغلال التى كانت "






الصـلاةوالسلامو.ــان لهلو ر تبــة متـ:تيــهـ واغتْامهمهغانزالر جه الواسعةنذالدارناثر . والاشارة الى ارشاده عليدالصالاةوالمــلامام اياسم بالام المعروف ل الـط أى ألدئآمنوابنبوته

 = =

 ومند الدّزرـر(ونصروه) على أعداُّه نیالدين (واتْتعا النو ر الذى
 وهو القرآن عبرع:ه بالنور المني" عن كونه ظاهرا! إفسهومظهرا
 كا شغاعنْنجالمناسبةالاتباع و.بكوز أن يكونمهد
 القران المرّل ععاتباهـ عليدالصـلا: والسلام بالمعـل بسته وعــا
 اواواتبعوا اللقران مصاحبينل







 الآبة انهذه الرحة




















































 ابن عباسيريدالميتة والدم وماذ
 هممالفاتُونونبالططلوب الناجونعن الكروب لافيرهممنمالالممفيدخل
 ابإـلاةوالسلامدخورا أولياحيث لم ينجواءا


 و التطبيق بين دعائ مليدالـــالاةوالسلام وبين الجواب لابيجرد
 ولبى اسرابِّلّأجيب با هوم:طوعلى تويج . اسْيَاز نهم الر وئية على الشعزوجل وعلى كغرهم بآتاتهاليطام التى أجراهــا عــلى يدموسعليه الصـلاة والسلاموعرضبذلثك فـ قوله تهاللى والذـنـن
 وأريد أَن يكوناستاع
 الذين آــونوإرسولانه صـلىالن عليد وسلمو.

 الطفابهمهوتر غيــانى


 الرسل عليهم السلام بأقوامهموارسالموسى عليهالسلام الىفرعون ومانُّهالآلاتاتالتسعانيا كانلاح هم ميعبادةرب الـالمينء زسلطانانهورتر اليظيدةالتى كانيدعيها الطافية ـو يقبلها مند فيّهـالباغيةّوبارسال بنى اسرائبـــل من'الاسر
 بأ

 (النىى لملكالـنموات ,والارض ) منصوب أورفوع على المدح

 باهومتعلق بأضأضيف ألـه فانه فــكمكالمقدم
 الاهو ) بِان لماقبلد فان من•لاكعالعالم كانهو الالهلاغيْه وقولهتعالى (يكّىويمت) زی تقر ير الوهيته والغاء فقورلهتهالى(6َ مَنواباند ورسوله) لتفريعالاهر علىماتمهد وتقرد من رسالهـ عليه الاصـلاه: والسلاموايراد نفسه



























 ج ج































 الـلقفليس فيهادلالتعلىانغ




الرسلعليعمالمسلام عن كَّهُووحيه الـكتابينعلى الارتثال .

 لا لانغك عن الايْــانـان
 وڤرىئوكاجـدلىارادة الجنسأوالقرآنتنبيها على أَن المأمور بـ هو
 والسلاممن جبثا عليه الدآن لامن جيثـة أخرىأوعلىأنزالمراد !باعيسىعليدالاعصلاة: والسلام تعر يضابابليوود وتنـيها عــلـا أنمن

 آثى وماذذرمنامور




 كهـ الإذانأن
 سنر يعته فوو بعـزلمز الاهتداءـهسترعلىالنى وانضـلالة (ومنومّ
موسى (
 , ( $ى^{\dagger}\left({ }^{\dagger}\right)$ الناس (بالـق)
 بك بكمةالـن (و.






 ذكرهمفيماسلغووقيل انبناسرائيلمبالنوا




 بينهم و بين أوثئك الـطاغينفتحماستمالى لهم نغقا فـ الارض فسارواذيه سنةونصنانا -

 قبلتاوقدذكر عنالبّى هـ السة عليووسإنان جبر يل عليد الـلـلام ذهب به اليلهـة الاسرا.






























 قدرته علم الاحياء الثانى



































فر يضة فير الصـلاة وازنكا وأخ يقعوا يـبتون فأحر هـ أن
 هنا وأنت خبِر بان
 منبينقوهمه عليدالـسلام معأنْنمرمنآمن. الشرانعلايخلوعن.بید
 -وسى لاالامةالمذكورة - "
 ثانى مغ-


 صيزناهم اثنى عثيرة †

 مهدودين هنا وتو لـد تعالى(أسباطا) بد لمنه ولنالكج
 مناثنى عشرو:مطـة أشباط لاس:ط وقرى عشـرة بكسـر الشـين وقولدتسالى(امكا) على الاول بدل بید بدل أونـتلاسباطاوع ألى



والسلام: باستسقائهاهمبلتولتمهالىواذا
 هر بـان شأن الِ الِرن تغسر سـو رة البقرة (6انيجست) عطفع مغــدر ينسيهب علـــيـد الككلامقد حذفتهوريلا علكزالالظهوروايذانا بغابة مســارعته عليه السلام اله الامتثال واششهارابعدم تآثيمبالإمرب حقيتةوتنيبهاعلى|لا سرعة الانيجاسوهو الانفّهار كانجه حصل اثرالامر قـبـل تحقى الaنرب كانفقولهتعالى اضنرب بعصـالنالبحر فانغلق آلى فضر ب (6نيهتمتمنداثنتاعشرة عينا) بعددالانسباطوأما
 هنر بتقفد انبيست
 التنزيلىوقرئعشرة :كسر الشين وفتحهيا (قدعرکلأناس) سبطعبرعنهمبذلثاليذانا بكثزة كل واحــدمن الاسباط (مشربههم)
 (وظلا:اعلمبم الفمام)أى










 انه أَى به على سبيلانذلا تركا الما!












 بالطرفالاحسن فهو مشكولٌ والمشكوك لايهارض المعلوم فثبتانه عليه السلامأثى





 بسيرهم وتسكن باقامتهم وكان يزنل باليل عوذ منزانر














 ,

 قلنا












 عليهر المنوالــلوى ) آيالتزيب:نوالسمانى قلي كانبيزل علهـه
 الـالطلوعلكالنانسان صاعوتهث الجزوب
 الر جل منه ما يكفيه ( كاوا ) أنووقلالهم
كاوا (من طيبات ما رناوتا وماموصولة كاتـتأو موصوفةغبارتعننالمن والسلوى(وماظلمونا) رجو عالـينّنالـكلام الاولبعد حكابة خطابـج
 كحنوفةللايجانانوالاشعار بأنّأح

 البجلية
 يظلون)|ذلايخطاهم هـر ربوتغديعالمغيول لافادة الanرالنى يغتضيدالنف السابق

 الماضى والمستق:للدلالة






 عنتوفققولتهـالى اسكنوا
 البقرة هوالدخولعلعلوجه



 أومنها على أنيا ابتدأبة
 منغيرأن فان الآكل المسترعكى هذا الوجهـها, إكوز الارغداواواسعا وعطفكهوا على اسكنوا بالواولمقارنتهمازماناغيالان
 ولذلثك قيــل هنالـ فـكلوا
 أوأحرلحطة، لندنو بناوهى ;غـهـة منالـــط كالبلسة ( وادخلوا الباب) أى


 الاحريالدخول على الامر بابمولالمذكورفسورةالبفرة غريخل . بذا التّتبا لان

 وقط وناهم ألى صيزناهم


































بالمفة: ذوبالز
 أَ



























 الِقرة خطـا




وقولهتهلى (غِرالذى فيل
 معدلاللة|التـديلعليه|قطـا
 علي المغـارية من كلوجه (فأرسلناعليهمه) اثرمافعلوا مافعلوامن غيرتأخ خبروذسورة
 واحد والارسـال منذوف

 الطاعونر ویأنماتهنهاته فـ ســا عة واحدذ ار بعة وعشرون ألهـا ( باكانانوا يظلمون):بسببطه المستر السابثتواللاحق- البمافيفده
 لإبسببالتبديلفقطكايشتر به تَّتب الارسال عليه بالفاء
 أ
 قسورة البقرة وأمالتعلبل بالفسق بعدالاثيثــار بـبالية الظطلفقدمروجهدهنالك والس تصالى أعم(واسألمه) هطف










 الواو ياء لانאسار ما قبلهـا

كـون ونينان الفطاوراومـي واضنافتها الئهم للاشــــار باختصاصـهانهب لاستقلالها
 الجنسمنالخاواص الـارارقة للعادةأولانالمراد بها الـيتان الكائنة في تلا الناحية وان وان ماذ كرمن الاتيان وعدمد لاعتَادهأحورالهمفیعدم

 t to السبت وهو.صصدرس_بت اليهود اذا عظهت السبت


 قراثة منقرأ يوم أسبانهم وقوله زیهالى (سرعا) شار عْننـرععليهاذادنا , أشيرفوهوهالمن-
 على وجهد الماء قريج-همن الساحل (و يوم لايسبتوون) أى لإِراءون أه الــــبت لكن لإمجرد عدمجالمراهات
 المتبادربلمع انتغائها




 لاجل انهـ خرجوا

















 .


 لايسبتونو يو" كده أيضاقراءاة عر بنعبدالهزيز يوم اسباتهم وقرى لايسبتون بضم




 لمريقلولأت






 ان اليهودوأحهواباليومالنديأْ

 السّهدفدل|



 الصـلا والاضص






 لم لم













وعـدم انزجارهم ع:هبهد العظات والانذارات (أهمة


 منا لايقلمون عن الـذـذ كيمرجاء



 الارض منغم ( أومهدبهـه


 الهدم|قلا=ه منالغسقووالمطنيانوالترديد


 الفاعلتعأنْ كلامنزالاهـلاك

 كانها و ا قهان وانتا قاور مبالة فـأن الوعظ لاينجع فيهمسأوترهي.اللةومأوسؤألا






 مهذرة اليدتیالل حت لانتسب الىنوع تفريط فیالنهى عنالمبكى ونى



 الجوابرالذى حهـ التزتب علىالثرط وهونســيان


 فلاذكالمذكرون ولم.تذكر المتدونأَبيناالاولين وأخذنا
 الجواببأبكانهر فلامهرمرارا منالمسارعةالىيبان نجاتهم
 منوعولول (وأخذناالذين
 ( بعذابـبئبس ) أى وشديد وزناومین من بؤس يبّ يؤس
 على

 حركـهـا الىالغـاء كمكد فـكدو بيس .عغلبالهمزة

 وادفامانياء:

 ( باكانوابغسقون ) متعلق بأخذاكاكالاءاءالاولى ولاضير






























 وهذهالقرآتنغلها وقالعزمن قائل (فلماءتوا عانهوا عنه قلنالهي كونوا قردة عاسـئين ) وفيه مباحث














 قادراعليدوالقوم ماكانواتادر ينعلى أن معلبوا





 لزيغورد



 الاعلووانميكصز ذلا











 السبت على الذين اختلفوا فيه فابتلوابه وحرم علئهم الصيدفيه وأحروا بتمظهي فكانت ألـيتان أَّهبهيوم




 يومالسبت فاكخذواحيانـا
 فغهوافجـعلوايـسوقون الميتان اليها يوم السبت فالاتغدر
 يومالاحدوأخ حوتا ور بط فخذنبه خيـا الهخشبة وومالاحد فوجد جارْرئ

 عذب أخــذ نـونومالسبت الهابل حوتين فنـــارأارأن الهذاب لايهاجلجمب استراوا علىذلت ذصـادوا وأكاوا وملواو باعوا وكانوا انحوا

 ملى الثهووثلث ملواالنذكِر وسُمو. وقالوا للواءطين




 من قتلر.
 |نغسهوأجرى بكرىفملالقسم كمالالن وشهـداله فلذللت أجيب بجوابه حيث قيل
 أىوادكرلهم وقت إِبابـ تعالى علىنغـنه أنبسلط على سو•العذاب) كالادذلالوضنرب الجز ية وغردذللت من ذنون الهذاب وقدبعثالهَتهالـل
 يختّصرفخربدديارهاووتل
 وضرب الجز يهعلىمنينى - • حتيبعثالبى عليمالصـلا: والــلام فغعلمفافعلمُمنرب
 الـ آخر الدهر ( انر بك
 فیالدنبا(وانهلغفور رحيم)لمن تابوآمنغنم(وقطهناهم )


 لآخلوناحية منباءنهتمكمه لادبارهمحتي لانتكون لهمبشوكة

 ( منهم الصالمون ) صفـة












 الـ سُولوأمذد وقِلِ
































 ا† ,























 كِّا

 الـكوفيننانهنى جكم.

 ماجورونت أومثابونونورن
 مقر رماقبله (واذنتغا البمل


 (وظ:وا)أىتقن:وا(انهواتع

 يوعدون به واطلافإلطن فـا
 † $\uparrow$ † الستهعالىعليهمالطورورقيل
 والا إقعن عليكم (خذانوا


 ثـشاقه وهو هال منالبوا ( واذكروامافيه) بالعـمل ولاتر كو. كالنـي (لـالـكم
 وردائل الاخلاقأوراجين
 ( واذأخذر بك ) منصوبن
 باذنتُنامسوف للا>جيكا على اليهود بتذكريرالميثان

 زوجك وقوله فذاو آما أمسكن علمكم قال الواحدى والتشديد أَوىى لان التشديد






















 ماآتينا

 وأثهد








 ,㑕


 ,





 E هـ



















 ولامهرمارا من التثوبق
 والمرادبهـ أولادهم على



 كذلثّوتخصيعهمابإيهود سلفاوخلفاع أنمارأر يـبانها


 ه كلواحدة:نأوأثالنالذرات الأخوذينمنظهورابآبا علىنغسبالاعلغيرهـاتفريرا析




 أهرF وه بكم على !"الاططلاف من غبرآن بكون لا لاءدمد خل ف شا شأن من ]. 4 .











 بة. ليسمنالـكلامالمكىموقري؛
 ماكانفَوومغ الاخذنوالانتهاد أى فـيلناما

 (بومالتاماهة) عندظهوروالاحم


 على ماذكر منالـيهوز التام
 من الغـل صـارواع< عاجز ـن عن الاعتذار بذلان اذلاسبيلاحدالالىانمكارماذكر -

 تمواواوأولنع الخلو دونابلئع أى سنو. (منقّبل) أى منقبل زمانیا (وكنا)















 مذهبالتنا

 شرط وط

 لا مكن أن

 دوْتواحده


 يصصرذذللا












 بلأخرج منظهر.عليـه
,للخلة





























 ظهرهم أْناهم الصـلبـة ,
 ملalالصلاةوالـلاملاموكنان مـاقالمديْنـالثر يغين يانـسالالعر يفين اجهالامن


 كانتمسوقةللا-جَباج علم الكفرةالمعامر ين لسول السأملـالة عليووسلو بـان مدمافادة الاعتذار باسناد
 الـالنسبة|خراجاجلوامكهمالـظهرأبهم منغير ترصض لاخراججالبانبالمالجلبية لآدمعليهالـلامنمنظهر.



 لاسقاط عذر المنلة -س سبا ينطقبدةولتعالدأنتونولوا


 فردنمأزراد البشريذكر






 عندأو .تقليدالآباءهذاعلىتقدركون
 نـأنتعولواولاعكذورأصلا اذالمين شهدنا قولكمهاهنا

 (وكذللك)اشارةارتمصصدز



 الاشارةمن الفخنامةوالقذـمر
 ال:صب على المصدر يدأىى

 المذكورةلاغير ذلاو(ولعلهعم" يرجّهن )وليرجهوا عاهاهم
 وتغليدالآباءنغعلالتفصيل الذكوراناواوانابتدأئتـان
 على مةدرمرتّبعلى التغصبل' أى وكذلان نغصلالآيات


 الهامل فاذاذأخذوا ردعلى
 اللكوروالضلالدّبعدالهدين








 بأَ ألما

 الهملية المذ قلنانالق المع يصصول الا














 ;
















 انهزعالى $\ddagger$ ـيولد.








 لاي












كان منالهتاندتوروىأن قومه طلبوبالاليدأْندعوعوعلى موسى عليه السلام فققال كفت
 فازبالوابه حت فْعل فبتوانى
 عليه الـلِمرورماوراحة عذببابه تواسرائلِّوتد كان ذلك

 مناطط ماذكرمن انسلاخد


 مضعون الجزاءهعلى القاءدة:


 الهاملينوبو


 تعليّ الاجز
 اللمملألمؤديالىالرفع !صـرف
 عنه "ْوله تصالى (بكا (بالى الى









 الارادة تع الํ.

 على اسناد الـير اليه تعالى



 والمرادبالارض الدنباوقيل
 الدنـالدنـئلىالمنازلالسنية أوانـْ





 وْد.






 الـــة

 وأشهده







 المبط


 الزوح=




































 غ







 الـ









 كانفالانهرأنهتشبياللمئة

 ودو'إمالفلقوالاضططراب ومدم الاستراحة بَالمالمن
 ;'s.







 والدناءة أى ( مثل) لتومالخين كذبوا بآتا آتا ) وهمالـهود أَوتوا فالتورا: مأوتوامن نورت البى عليه الهـلا: والسلاوذ كرالقرآنالمجتج ومافيه ذصدفونور بـنـر وا الناس باقتزابمبـثـُوكانوا
 كتروا باوانسـلـوامن حكم الوراة(ناقصص التصص) القصص مصـدر بمى بـ





## \& \&70

 القوم مثال|













 بأبناءكمنجقبائلمالن




 زشأالأنقوله ول大دا آخلد المالارض




 عن الشأعظم واليدالاثيارة بغوله عليه الصـلاة والسلام منازدمادعلـاولمِرزددهدى
 يلهثأوترك يلهثتقال الليثاللهث هوانالانكلباذانانالهالاعياء عندشدة الهدو وعند



 الـيوانات وهوالكب اللاهثورنتغريرهنا الثمّيلوبو. (الاول) انكلشى' بلهت





















 ,




 فيباومثلاتميزمفسرلدل , والغصوصبالذمةورله تعـالى (القومالذين كذبوابآتاتنا ) وحت وجب الصصادفينة وبين الفاعل والمّيرْ وجبالمصبرالتفدرير . .


 الخا واطا دة التوم موصوفا بالوص.ولمع كغايةالفمبر
 للاذذانبأنمدارالـوء

 كانوايظلون ) بهفانه الماكسطوفعلكدنبوا
 بع
 مالياوصمبهبا وبين
 أرمنطع عن.بعنغ وـا


 † تصضن الظطا:بهاوأنذلك



 الوســايط العادية فـ حصولالاهـداء منفغر تأِّرلها فيه سوى كونها دوابى الىصرفا العبد اختيار. تحكويكصيله

 العبادفالمرادبهذهالهداية مايوجبالاهتداء:مطـا لكن لا لان حقيق:ها الدلانّالموصلانهالىالبغية البتـة بل لانبالفرد
 التى هى الدلالة الـىا يوصلالىالبفـة أىما

 قولهتعالىهدى لمثقين وليس المرادبردرالاخبار
 حتيتوثمعدمالافادة . انستلام هدايتد تهالى

 الاهتداء والتنيـ ملى انهنغنسهكال جسبم
 لهغِرد لكغاهبلموتصمر الاهتداءعلمنمهداه
 تعر يغالخبر فالمتمنت






















 †


























 ر'أهم آذان لايتعهون . با أْ, تك







 الـكغر وعلى الالِانمها امتعر





ماقبله بطر يفالتنيـيل

 وتغديمهعلىقولدتعالى 1 (كثمرا(1)
 توابعه من نو عطول يؤدى توسيطه بِينها وتأخرِ
 , قولهنسالى (منالمن والانس) متملى .كِذهوف هوصغة لـكثير ا أى

 فـ الآتصافـف عانيكن فيدمن الصفاتواو كمز عدداوأقدمخلقاوالماد . الكلـة الازاليدبالشقاوو لكن لانطريقالبيرمن
 مايؤدى الـدذلك بل
 الختارهر ثحوالمقأبدا بليـصرونعلى الباطل من غيرصارفيلوـيهر
 الآكآت والندرفـهنها الاعتبار جسلخلةهم مغيالـا الفر يتــين باعتبا,


 فاقدةلكهاله بالهكــــة لكن لابحسب اليطرة سقيغة بل بسـبـبـب امتناعهمعنصرينها الىتحصيل وهذاوصـف
 فـالتـاوة فانهاحبت لم
 وكذالالـال فأعينهم وآذانهموحنذفالمغورل اللتعم أَى الهمبقلوب ليسمنثئنها انيغتهوا بهاشئامامنيشانهانها ان يغ فيد فيخلفيدمابلين بالفقامنمالحتودولائله دخولأوليا وتخصصصد
 عن كنـة أهين لا الككلامفيه كَفياءطف ووعليه والمرادبالابـار والسمعالمنغينمايختص بالمطلا, من الادرالك علىمامو وظلايفةالثملين لامانيناولجمردالامسـاس
 وظيغــن الانعــامأى لايْهرونبهـا شيُـــا منالمصراتفـفـندرج فيدالشواهد التكو ينية







 سيجاندوتعالمولقدذرأنالج الج



















 الجنوالانس الاليهدونلانظاهرهايصع دونتذف ( السابع ) انه اذاكان المرادانه
 تناولا أوليا واعادة الخبر


































قلوب يغنهون بهـا
ولاأعينِيبصرنبونبا
ولاآذان يسمونونباهن
الشهادةبكمال رسوخه
نالجهــل والغواية مالاخيخن (أولكّ ) اشارة الىالمذكور ين باعتباراتصانهم:مكاذكر منالصـفات ومافيد من معنى البعدللايذانبعد مزتلهم فـالضلالال أىأولك الموصوفون بالاوصـــان المذكورة

الشسـورد علىالوجه المذكراونانانمشاءرهم متوجهة الىأسـبـباب الثعـش مغصـورة عليبا (بلهr| أضل ) فانها تدرك مامنششانبا أن تدركدمن المنافعوالمضار
 غاية جهدها مع كونها
 لِيســوا اكذلك حيث الـا لا يمرْورن بين المانع والمضار بل يعكسون الاحـ فيتَكون ال: الـقـي و وغدمون على العذاب الـالد وفيل
لالها تعرف صاحبها وتذكر،ونطبعه وهوندا




تعالى(وشدالاسماءالـدتى) تنبيـالمو"منينعلى كغغية ذكر.تسالىوكمفية|لمعاملهو
 عند سبهانت وعايليق . بمن الامورومالايليق؛
 وصنلا , إلـدتىتأنيشالاحسن
 أ لانبأهـاعاعن أحسن المــانى وأثر فهـا (فادعو. بتلت الانساء ( وذروا الذينيلـدونفأمسائه) الالـاد والـيد الملـ والانیران يغالــد


 عن الحم الـىالبا ملـل الما بأن يسمو تـعـالى


 أبالمكارمبآبض الوجه
 بآتركّلمأمور بهالاجتناب عن دذلا مأطلقوه علي تع الم وسمو. بـ ملى زعها












 |'





















 ومتشار كَأيضافـافمنافعالـواس انـسسالبالطنة والظاهرة وفأحوالالخيل والنغك





























 اخراجبيمضهامناليمن وامابانِيطلفوهاعليفير.
 آلهة واما بأنبشتغوا


 فالرادبالالتماء أنساوْ
 الثانحوالانظهارفـهوروح الانمار ع عإْجر يد عنالوصغ فالكي لالإذان ألنا الـادهم فنغس الاسمامعنغر اعتبارالوصـفوليس
 عنذلكاذلاتيتوم:صدور مـــلـ هذا الالــــدا
 برّكبلموالاعراضن =
 منر يبك|موالمتبادر
 ماكانوا يعمون )انانه استــافـ وفع جونابا عنسؤالننأمنزالامر بمدمالباءة:والاعراض
 لملانــالـ بالماد مم ل


 الضلالوالالالـادعن الاـت ومكل الظرف الرفع على أهن مبـدّدا المابإعتـــار مضونـه أو بْقَدِ المو صون
 تغسير قوله تعالمومن
 من خلة:أُوروبين


 الـق ويد لونهث على
 يك ايكونفـالــكومات البار يذ فيابينهـم ولا يكورون ذِّا

 هذ، هـلكم وقدأعططى القومبينأِديكممثلها و مَن قوم موسى أمة الاَيَّوعندعليمالصلاة والسلامانسنمامتىقوما على|لـىحتيزيزلعيسى
 طائفتحلحالحىالـأن

 لايضرهم منخذلهم ولا من غالغهم حتى إِّىأح الندوهمظاهرون وفه من الدلالة على






























 صحتالإجاعمالايخن



(النوع النانى)













 بافتّارهالـه
















و مصداف الصدف والعدل (سنستدرجهم)

 والاستدراجاستمهال
 * كلنقلتدر يكّى سواء كان بطريف الصعود ا†والمبوطأوالاستقامة

 , الاولدهوالانسبجبالمعن المرادالنى هوالنعلاللى أعلىدرباتالمهالتا ليلِ أقصى حم انب الهعر بة والعذاب
 تد
 للمتـقل المواوقة
 فـحا
 مصارعه فاستدراجهـ سبهانه اياهم آْنيواتر


 بطرا وطغيــانا لـكن لا ملى أن المطلــوب




 الاءهاءالالذى هوءبارة عن الانهـهالوالالاطالة لِّسمن الامورالندريمبة كالاستدراج الـاماصل فنغنسه شينّاذتشئابـا
 وانالـالـاهل بطر يق


 "ع مافيه من الافتنان المبَئ .
 وال= للاشعها ربأنه بعیض
 والاستدراج جتوســط المدبراتفنـنا،دلاللّنون |الـظمة على الثشركة وأنى'ذلانكاوالا لاحتز
 لإيسبن الدين كغروا

 إِرادها فأمثـال هذ الموارد بطر يقالجر يان على كــديـيتين) تغرير لالوعيد وتا كبدل
























 الشى"






 إطف وباطبي وتهروا مانغس ذللت إلاخِذ








 أَنْ






 تلاعالانساءوعرفبالدلدليلانله الهاور بالحالةا موصوفا















(أولمتـ
 كام مبتــدأمسوف
 شآنه عليـه الصـلاة والســلام وجهلمهم كيفـفــنـ مالهالموجبة
 منالآيات التى كذبار .
والتهيب والتو بيخ
والواوللمطفعلملمعدر
يستدعيه سباف الظطم الـكري وسياته وما الماستفهامبية|:انكار ية فـمعلالرخ بالابِّداء والـمب بصاحبر بهم واما ثافيدامبهاجنتوخبرها
 المــادر التى يرادبها الهيـة كاركمةوالجلسة

 التغكرلـكونهمنأفمال العلوب وعلها ملى الوجهينال:صبعلـي زوالبارأى أ كذبوا با ولم يتغكروا فأى تى"من جنون ماكانّ بصا>بم الـنـى أهظم الامهة الهـادية بالجقوولبأزلت



 طول مصاحـتهـهـ عليه الصلا:والـلامام
 عليدالــلاة والـلـام
 t والترضر لنزالبنجونغند علدعالصـلاةوالــلام عوضنوحاستحالةتبوته


 لايصدرالاعنـبيمس منالجنون كغباتاثنق
 وس وأوءن يخبر بـعنالامورالغيبية واذليسبعكليدالـلام
 عليه الصـلاة:والـلاملام ؤؤبمنعيندالشتهالى وقلانعاليدالصلا: والسلامعهلاالصغاليلا

 تسالى قال قائلهمبان
 ـو
 الجنونج-جنئلراردعلى
 |ع:ععليهالصلا:وارالـلام





































 استأَجرْ



















 اجاءهع






(أوم:شظروانمانلكوت)
السموات والارض ) استُناف آخر مسون للانكار والـ, و:يخ با با الآكِات الـكوبنــنـة النصوبة فـ الزَّاف , الاننس الثاهدة:بعهة

 بالغّكر فـ شأن عليد الصـلا:والـلاماموالميرزة لا ذكر من الانـكار , التعيب والتو بيع والواواللمطفع على المتدر الدكرورأ وعلى البطلم الف:فية الهـيمأكأكذبوابها أولألفتكروافيهاذك,
 يدل علـــي الكعوات
 وكالالمدر:(وماخلى الس ) أى وفيا خالق

 بهسالـكالكالهوروءظم
 ملكوت ماخلف على
 والارضنوالندعـعلاثترالك الـكل فن الدلالةعلى



 فيا المدلول فانانكلفرد من أفرادالا كوانْما عز وهاند دليلالعُعكلى الصانع الميد وسبيل واوقولتعیالى(والنعسى أَ يُكون قد اقتَ بـ أج
 انواسمها ضمبرالشان وخبرهاعسيتعفاعلها الذى هوانيكونواسم ـكونايضاضميرالثأن
 والمين اولم بنظروانـ انالنـأنعـى انـيكون
 وقدجوزأندبكوناسم يكوناجلهم وخبرها
 -ن فعلوناعلهوضمهر اجله n تلغدمه وأياما كانفناطالانـكار
 والثأمل اي لهــهـم يوتونعاقر يبـفالمهم لابسارعون الىانتدر في الآيات التكو ينية
 منالآآات الفرآنبة وقد جوزأنِيكونالاجلِّبارة عن اللـاعدوالاصنافن



































للآّاتِ على حذ المضاف المغهوم من كذبواوالتذ كِر باعتبار كونجاقرآناواوتأو يلها بلمذ كورواجراءاءالفْبر
 اكذذبإباولم.تغخروا
 مناحواليعليدالـدلا: والســلام وأحو ال المصنوعاتفبأىحديث يو'منون بعد نــكـبـبـ


 فأىحديثبعدالترآن يو"منوناذاذلميو"منوابه وهورالنابة في البيان وقِلشوانـكاروتجيت
 بالمسارعة اله التامل
 اجلهمبقداقتربفالهم لايبادرون الـىالابمان بالعرآنقفلـلفوتوتوماذا
 الحفو بأىحديثاحنى منديريدونانيوئمنوا وتيل الضمير لاجلهمه والمـن فبأى حديث
 . عليدالصلاة والسلام

 والجزع عطفاعطلى


 زنظـــرا اللى مـنـــا ها
 النق والاثبــات اللا ( (يسّلونتعن الساءة) |استُناف مسوفوفلبيان

 وهىمزالانماءالفالبة
 لوقوعها بِتذأوأوسرعة مافْها منالمـــــات أولانهاساعة عنداست تسالیعطولهافينفسبا فيلانقومامن اليهود قانواياتحمد أخبرنا هي الــاعهة اند كتت نيا


 بعيمها وقيلانسائلون قر بش وقوله تعــالى

 وهوظرفزمانمثمثن للمـنىالاستغهنام ويلمد المتداوالفعلالمضارع دون الماضى.يخــلاف















 فـالــلا>النى



 6اختصاصه بذلات الوقتالمينالدى






 يظهر ايلك صدن ماطال الشاعر



 والجبال أرسِّاما ومند مـاة السغن وعحل
 فقطـكا ${ }^{\text {T }}$






 النض منهذا الموف الثديد والمطر الـظيم ولاذ كرتعـالى هذه البيانات البلبية








 ال-
















 بالاعتبارالمكور)
 وقتارسانُّاومنلمينبـ
 الك يعهلى حـــنـف المضافوالترضلمنونان الر بوبية عالاضاذنة
 , والــلام لالايذان بأن توفيّه مليه الصلا: والسلإم للبراب على الوجهالمذكورونبات الزبة والار باد ومـي كونهومد.

 مقربأوبكدسلوقوله
 الاهو ) بِانلاسترا, تلكا قيامهاواقاطاطلىيعن اظظها رأرهرابطاطرين الاخبارمنجهتدتعالى او ومنجهغفرهلالتـنا
 6انهادود الـىالطاعة








 وأهوالها وقبْثنت

 والاول هوالانتـبـ با قبلهو وبابعده منقولا

 لـمْونماقبله فلابدمن اعتبارالثقل منجات 21
 عليه|الصلا:والـلامام
 وارجليصلعورونـ والرجل بــــق مانيّتْت والرجل يقورسائهنى

 كاكن مـوق لبيان خطأهم فتوجيه الــؤال الى
 و, ورباءع عليه الصـلاة: والــلام عالمبالـورول عند أوان

 فأحلـالسوْال باءْام














ماقال ابوالملإ. المرى








 V118 تأو









 وومنهاحناء الثبارب واحتياء البقل



























 ونظيره تولت تعالىو يذ رونوراء







كاكتافر عبالنسـوو'ال
据 الانى|استأثر السَعزوهدل

 الــلاةوالسلام باعادة الجواب الاولأأ كيدا الـِاكموتغر .يرالهواششارا بعلته على الطر رِـة البرهانِــــة بإرادادامب
الــنات الـبئ عن
البـتـباءه| الصفات
الـكمالالتوندجلتها
 بـبها ( ولكَن اكثرالنـاس لإِتمون ) أى لايعانون ماذ كرمناختصاصنص
 يـنـ, ونهارأسافافلايعلون

 و يزءون أنا واقف على وڤت وقوء فيسُلونك عند جهـ وبیغهـه يدعـونونأن المالـذلالتمنمواجب
 عند ذر يعة الىالقدح .


 من كونهعليه|الصـلاة والسلام عنيعلهاواعادةالامر لاظهاركاعلالمنايةبشأنالجواب



 |مابينالاشيادمنالمناسبات
 والمسبية"ومنالمباينات المستبعة للممانعةورالمدافعة
(لاستكرْت من الخِيم)
إلـي
 الانتار يـلالبشر بتّيب أ أسبابه ودفع موانعد
 النى يكنزالتفصى بالتوق عنموجيا ته
 مافان مند مالامدفـعلـ (انأنالالذيرو بـتـي) أى آىاוاناالاعبدر سـل لالانذار والبشارة:شأنى
 من العلوم الدينـيـة والدنبوية لاالوقوف على النيوبالتى لاعلاقة بينها و بين الاحـكام والثـرائع وقد كثغت مناج الساعتما
 إواقتابـا وأمانتيينوتها فليسعمايستدعيمالانذار

 الـىالانزبارعن المهامى

































 والطغيان ( هوالذى
















 .






 يكـل










## 



فتتدمه علبدوجودا
 التزبتنالوجود(نانا)

 أزوابأواومنجـدها لـايروىأأنتماليخلق حوآمن ضنلعمنأاذلاع آدمعليدالصـلا:والسلام والاولموالانسبـاذ البنـبة می الوُدبة

 فتولتزتمال(زورجها) مغورل الاول والثانى هو الظرف المـــدم وامابيمغالالثشاوباوالظرف متعلق بكعلقدمعلى
 حرارامنالاهتانابالمتم , التنورينالمالؤختخر
 المنولورالاولهورالارل وقوله تعالى (لبسكن

 أى اليسأنس:باو يطهـئنا


 !إلإفمنالمدمالىالوجردومن



 فلا صارت ذات ثغل لكبرالودندبطنـها ونا ريبنفأنالثلجبهذا المخنّليس ماباباللالنغة بالمتمالمذكورانامايفابلها الكرب النكيعـتى بعضهن منأولالثلم الـآخردندونبمفضأــلا

 (دعرا السَ) أى آدم وحواء علهِا الـلام
 ولميرمرامآد فاهمتا وتضرعاليه عزوجل
 مالت أحم مها المقيق بأنغئهبهالدعاءاشارة




 بـبإيدعواه نعالى أن

 أنوكيد الفتىى وفالا
 صا |جنساسا






































































 (شركا:)علمـذن الالفـافـوانامة|لمضانف
 الايروتعو يلاعلمايمبا


 أولادهما منيالاولادحت سموهربيدمنافووبد
 وتخص:بقاشراكهم
 ععأناشراكمبمالبادة اغلظمنهجنايةوأتمدم وقرعأأنمـانـاقالظم الكر علياناخاخلهالهم
 الصأ وأول كزرهم 3 ابابـاذكرورقرئشركا
 أىشركا:انقيلماذكا منجذنفالمضاذوراقامة
 يصاراليف فيا يكونلفيلمل ملابستماباليضاذ اليد


(الي

 اليهم .بكم رضناهمبا اداء
 بوجه منالوجوه على تطم أولادهـهافـ سلل أنغسها والتزما ششكرهمفى ضمن وأقسما ملى ذلكت تعرفأحوالهم ببيان ان اخلا لهم بالثهكر النىووءداموعدامؤكدا
 بانذات استي استِـاب الـنثوانـلفتعمافميه من الانشار رتضناعف

 فنورطةالــتْوانـلف وجهلوهـما كانهاباشبرا. بالذات فجّهعوا بـا الجبايةعلىالس تعالى
 انــلام( فتعــالى الهد عايشركون ) تزيـهـ فيه مـنى التيّبـبوالغاء لترتيدعلىماذصلمن أحكامقدرتدتهاللىوآنار نعـتدالااجرةعن الثرك الداعية اللى التوحيد
 من تعينالفاعلولوتزبه آدم وحوأه عن ذلث ومافن المامامصدر ية آلىعن اشمرا كهم أوموصـولة اوموصوفة























 فَحق فلاند






 والمراد باشر اكهماسا














 قالالشاءر











 الذى



 عششوراد هذا هو اليوم الذىأظهر السّ فيه موسى على فرعون والمرادخلقمنانوع
 نلا البليس فـصـو رة رجل فقالن الهاماميدر ريكّمانى
 أوخْتِ وما ومدريك منإينخر جفيّافت من ذلكا خذكرتهالَّدم فاهم اليهاوقال انىمن الد

 ويسبل عليكخ خروجاجه تسعيهعبدالحرثوكان اسمه سارنافالمالملائهة فقبلت فلا ولدته سمتد
 عليدكفـلاوانهعليه الصلاةوالـسلامكانعيا

 واتباعهاعاه فـمثل هنا

 كـعية كون )استُنافـسون الوبِيخ كافتالمشركين , واستقاع اششراكهم على الاططلافوابططالد بالـكلية بيان شــان أأشر كو. 4 سبهانه


 . باعنإاصنامائاهاهو. كـ واجْرأنما لها
 وكذامال سائرالغانغأر



1 واوهارغارية جهلها فاناثشرالمالايقدرعلى خلى شئ مابيخـاتـد

 عقل فـإلإلة وعدم الترصر نالالتهاللايذان
 ذك (1) -

 مضرة (ولأانزنسهـه
 مادثة
 وأرادالنصركلـيأكة وهذابيان لِجرّهرعن

 والهدمية الـعبدتهم

























































 ثا




 عباد

حصرولمنغبرأـيـي الطــالب والـالـاب
للمثركــين بطر يقن
الالتغـات المبي' عن
حـد الاعتنــاء بامر

ان تدعـو هم أـبــا المشيركونالىأنِّهدوع
الى مآكصــــلو ن بـ الاطالبأوتيكونبهعن
 حرادكوططلبتאعوقرى بالجخفيف وقولهتهالى (سواءعليكمأدعوتوهم امأتم صا متــون ( استنـافمعرر رلمغمون ماقبله ومبينلـكيغيةعدم الاتباعأىمستوعليع
 لـ لمموسكوتاتمم البيت

 يكمكم البحادية وقوله تعالىأمأ:تم صامتون
 مهطونة على المعلية لانجافقوةأمصمتم عدل عنهاللبالגةفغعدمافادة الدطاء بيانمساواته للسكوت الدائمالمستر وعاقيلمنأنانـططاب
للمسلين والمعنغ وان
 ! إمـلا على أنه لوكان. كذلث لفيل
 لابالنسبتالى الداءينفانمهفانُونبضضل
 من دونه نعالى من الاصنــام وتسمنهم آلهة ( =بادأمثمالـك) آي كلوجهـ بلمن
 مسـخر: لاهـ، عاجزة عن النـغـغ والضمر وتشبـهـا
 وآوىى من عِّرْهمانما
 | أنغسهـم واد عائهم لقدرتهاعليهباناذهو الــذى يدموهم الى عـادنهاوالاستعانتّبها وقولهتعالى(فادعوهم
 لمـغ وتـكِتهمبأَينادعوهم فـجلب نغع أوكثف فنر(انكتمصصادقين)

 وقولدتسالى(ألهمهأرجل

 الاهر التهجيرنىنمدم الاستجابة بيانفقدان آلاهبابالكليةفانانالاستجابة




















 جهلعدمهذهالاعضالههذه الاصصنام دليلاعلى




 الاككلبعجادةالاخس الادون جهل فهذا هوالمهصود منذ
 الـِ








 قل ادعوا شركركاع


 حذ فواهذه اليا آت اذا كانت فـ التورا فن كموله




 ال11 .










 , والافلا طا


 تـكر رها فنة

الارجلبالمثى. بأن مدارالانانكار هو الوصفواناوجهالـالى الارجبلااناناوصف

 بظهر منها مايظهر منسائرالارجل نهى الستبإرج , وكناالكَلام فئابده. من الجوارح الثال


 من الهـرْت
 للاذهرابالمفيدلالنتال منفنمنالتـكتِبهد تامن الى فنا آخرمند لاذكرمنيالمزاباوالبطش

بـبشثون بضمالطاء

 ماريدونأأخذهوتأخبر

 ,البطشُعالهمبالتالتبة
 قولتعالى (أملهبمأوين







 القصوروالنصصان(قل) ادعواشركاء؟) ! بید مابين انش شر کاء




 ادعوانسركا اكمواستغيّوا . جrيعأنتموشر كاؤ وبالـــوا فترتيبـا ما تغدرونعاليممنمبادى الـعــديد والمكر ( فلا ت:ظرون) أى ألاتههلونى ساعةبیدترتّيب مقدمات الـكبد فانى لا أبلاكبكم اصـلا(اننوابيالشالذى زلنالـكتاب) تعليليلعدم
 انفهاما جلياووصفـ
 للاشهار بدليل الولاية والاشارة الىعلهاجالخرى لهدمالمبالاة كائهعفِل עا لابلى بكعو بشر كائكم لانوبى السّ هوالذى زَل الكيناب الناطلى بآّبوليو ناصركووبان شركاء كلايستطبعون


 ?



















 .











 الها الهدى ) الـا بهدوكاللمايكهاون
 أنطالاقاوفخخصوص الكيدال|-هودو(لايتمبوا)
 المساعدةوالامداد وهذا أبلغمننتاواتباعوتورل
 اليكروهم


 أَاصلاوالؤيةبصرية وقوله تعال :غظر ون اليك مالمنمنالغنور

 الاصنــام رأى المين
 |لينويغيلالينأنهم
 لهالمينامكجبدبالجواهر

 حدقتالكالشيُيُظر البا والهال أنعمغفير قادر ين على|لابصار وتو وبدالفكميفتراهم معرجوعدالـلمالمشركنا لنو جيهانطابابالمكل



## を9

وقيل ضنهِ الفاعل فـ، تزاهمزسول الساهصلماله
 على اطالدوقللميمر كين
 قولتمعالى لايسمعوا أى وترى المشركينينظرون اليــكوالــــان "أنهـم لا لإبصرونلت كا أن أن عاليه وعنالـدسن ان
 وانتدعوالمو"منينعلى أنالتعلملقدتععندقورله تعالىنـصرونآلىوان تدعوأـجـالمؤمنون المثركيمتالمالالاسلام لايلتفتوا اليكع عليد السلام بطر يقى
 يـنظرون اليكوالــال
 الابصارتنبياعلحانـانما فيد عليه السلام من شواهدالنْبوةودلائل الرسالةمن الملا:يكبث
 (خذالعفو) بعدماعد من أبابطليل المشركين

 والسـلام.مكمامعمكارم الاخلاقالتىمنجـجاتها


 الشيطان ز
 ولميبل ?





























 التول الاول هوعصدر وهلى مافاله ابن الانبارى هومنيابهين وهين وهين وميت وميت














 والسلام منعرف سرالن نـالقدرهانت عليد المصائب وأماالاعتقاد الثانى والثالث









ولاتكلفهم مابشــتى إق هو صندالجهد أوخن العفو من المذنيتن او العضل منصـدقاتهr وذلكقبل وجوبالزكا (وأمربالعرف) بابليمليل

 منغيرنـكِر(وأهرض عن الماهلـين) مغير عاراتولامكافافأة قبلبا
 الشعليــه وسلمجبريل
 עآدرى حنياسألمُرجع فقاله التحمد اند بت أهرك أَنصـــلـن فطعك وتعطى من عرمك وتمفوغن ظلك وعن بجعر الصا دف أَرالتّنتالمنبيه هكارم الاخلألا وروىأنها
 تالمليه| الصـلاةوالسـلا


## 委299 紊

وسوسته للناسواغراوثّه لهمعلى المهاصى بشرز السـانّى لمايسوقدواسنادر

 من:جهته وسوسنة ما


(6 (6
 سميع) يسمعاستعاذتك

 ا† شره وقدجوز أن الدراد بزّغ الشبطلان اعرَاء الغضبعلى تجج الاستعارة |كا خى قول الصديت رضنىاللة عنـــه انلـ شيطانا يهرّ يتى زفنيد
زيلادة تّغيرعند وفرط تحَذـرعنـالهمل بورجبه ونىالاير بالاستعاذةباله تعالىتُو يُلامه•وتنبيه عــلـلأنه منالغواءّل الصسبةالتى لابتخلصر منمضرتبالابالالتِهـا. الـى عرمعصتد هزوجل
 ا سميع بأقوال من آذالك كـ






























































 وعيادو نم كائثهم بيعنو نم بالتـهيـيـل ,الاغراءوهؤلابابلاتباع
 أى لايكسكونعنالالافواء حتى يردو مث بالـكية وبَوزأنيكونْالضمهِي للاخوانأى لأيرعوون عن اللخى ولايتصرون كالمقينويجوزآنانـراد بالاخوانالشباطينورجيحع الضمهِ الى البالـا هلين فيكون الـــبرْ بار با على منهونه ( واذا
 عدّرانانىالوتاأوبآبة مااقتَحو. ( قانوالولا ابتّبتهاها)اجتبى الشى'
 أىهالاجهتههامنتلفاء نغسكتقولارِونبذلـت أنسارُ الا كَاتِ أِيضا كذللك أوهانلتعيتها منربك| متدعاء(قل)

 منغرِأن بكونلىدخل

 والــلامباتباعمايوى

لانلفظة اذاتغيد الارتباط ولاتغيدالتكرار والدليل علي أن الزاجل اذا قال لامر أنه

 التر آن فاستمعواله وأنصتوالايغيد الاوجوبالالانصات مـة الاواحدة فلأوأوجبنا الاستاع




 والاول باطل بالاج




























 تعالل واذا قرى" القرآن فاستمعواله وأنصتوا المراد منــد قراءة المأموم خلف الامام




 على

















اليه بتوجبد العصم المتغفـاد من كلمة انا الىثنس الفعلبالنسبة
 عليمالصـلاة والسلام لاملىمتن تخـصصص اتبا عه علبدالالـيلا: والسلام بابوتى اليد
 بالقياس الممفعولآنر كامهو الشائِع ذِموارد




 لوصفـالر بو بيدالمنبنتة عن المال لـكية والتَلبغ الـى الاضناذة الى ضمــيرّ عليهالصـلاة والسلام منتشر يغد عليه الصـلاة
 علىتأَيبمهمالانيخ (سذا)

 (بصأر منر بكم) ديزّلد
 الـقوتدركالـوباب وقيل جع جينةو براهين نيرةومنمتعلقة: كعهنوف
هوصفة لـصارْ مغغدة

(وهدىورجة) همط على بصـــارْ وتغدـمـرم الغرفعلِيها وتسيهـها بيّوله تعـالى ( لموم
 كون العرآن بكّلّلة
 بالنسبة الىالكل وبـ
 , أماكونهددى ورجن
 المتبـســون منأْنواره
 منتام الموم الألمور به ( واذاقرى الفرآن
 الىطر يقاللفوزبأشبر
اليه من المنافع البلملية" التى.يطوى هليهالقرآن آى واذاقرئ القرآن النى ذكّرت شؤنه اليظيمةاستمعوالهاستماع تَتْبقوقبول (وأنصتوا) أىواسكتوا 3 خلال المراءةوراعوهــالالى
 وتكميلاللاسمّاع(لـلملكم ترحون ) أىتغوزون
 ثـراته وناهر النظم
 الاستّاع والانصطات























 الموالبة على















 المو'من ورباوٌ





















عثهمحلى أنهاساستاع ع المو"تَ وقدروى انَهم
 أامروا باستاع قراءة الامام والانـهـات لـ وعن ابنعباسرنىالّالّا تصالى عنهجا أنالبي مـلى السهليدوسمقرا فالمكتو بة وقرأل| خلغه فتزلتوأمانارجا الصلا: فعامة اليلاد
 المامن تماماللولولالاموروبا أواستُناف منجهتد تعالىفتولهتعالي(واذكما ربكّفنغست ) على الاول عطغ علىمل
 للمطابالمرسولانالة صلمالنَهلمدوسلمورو عام فنالاذكاركا كافةفان الاخغـاء أه خـا الا فنالاخلاص وأخرب من الابابة ( تضرعا وخيغة) أى متضروا ( ودنرا وخأّا ( ودونالجهر منالمول) ألىومنكا كلا مادونالجهرة أَربباليحسنالتغكر ( بالغدو والآحـار ) . متعلق باذكرأىاذكر فـ وقت الفــدوات






























































 ولهذا السبب قال عيسى عليهالسلام وأوصانىبالصلاةوالزكاةمادمت=_اوقالمِمد
(انالذنـنـدر بك) وهم الملانئكة علئهم السلام ومهنى كونهم عنده سبیانه وتعالى
 لتوفره علي طــاعته تعالى( لايستكبرونعن عبادته) بلـيوُدونها
 (و يـيكونه) أى يمتهونه عزكلمالايليق.يكناب كبر آه (ولهيسيجدون) † الى يخصونه بغـانـا الهويو دية والتذللى لا يشركون بهـثـبّاوهو تعر يضبسبأرألـكلفين ولذلكثر عالـبيجود عندقراءته *عنالبى صـلىالت عليدوسلماذاذا قرابابَآدمايةالـيجدة فسيجداعترّلالشيطان يبكفيفولياو يلهأح


 عليه الصـلاة والسلام منقرأسورةالاعراف جعل السَتعالىـوما الميامة ينّنو بين ابليس ستا و"انآدمعليدالسلام شفيطا لـيوم القيامة

 على مايعطى بطر يقي
 منالمغنموقريُعلثنفال بـذف الهمزة: والقاء حركتهــاعلى اللام وادغامنون عنفـواللام

 فسألوارسولاسهدلمالتي عله وسلمكفـف تقسم

 وقيلأنالشبابقدأبلبوا وومئذبلاء>سنافتلوا
 فقالو, خحن المقاتلون ونالاللنائروقالنالنـبوخ والو:جو. النـين كانوا عندالرابات كناردألكم ونـة تخانون الإباحتى قالسعدبنمهاذلر سوتا السآصلى السّ عليموسلم واسَمامنعـا أنزطلب ماطلب هؤلاء زهادة فـالاجر ولا جبن من العدووركِنن كرهنا أن
 عليت خيلمنالمثركين فزلت وقيل كانالبى صلى السعلبد وسلمَد شرط لمن كانه هـ بلا أن بنغله ولنلك فـل
















 الرابعة)





 † † +




( سورة الانفال سبعون وخمس آيات مدنـة ) )
( بسمالدالر منزالزحه )











 ا†




 لابالغناء بِ بلالسلب وانا
















 سوّاللالسيغ منسيهد . عليدالـلـلامهابطر يق الهبةّالمبتدآمة
 الادب مع كوذ سؤاله بوجبالثرطـريدهرده عليدالعـلاةوالسلام قبل الزنولدوتعليله بغوله
 يعدعليه الهلاةوالـلـلام والا يعدر على انيجازه واهعـــا وْ صلى السّ مليه وسل بعد الزّول وتر تيــــــ ملى قور لـا وقدصار للى ضمورة أنْمناط صيورتنه له عليدالصـلاة والسلام قوله تعاللى الانغاللالهة والرسول والغرض آثه المانع مناعطاءالمسونّل وماعونصنغالبابقوله عنوجل( ناتْواالش) أى اذاكانأحمالغناءم لتّتعالى ورسولهفاتغوا تعالىواجتنبوامكکتم فيه منالمشاجرة فيها , لالاختلا ف الموجب
 فیلملاتأون وماتذرون فيدخل فـهـها ماهمفهد



 |أصهاببدرهيناختلفنا فـ النغل وساءت فيه أخلاقنا فتز عه الهـ
 لـروله فقمدهينالمسلين على السواءوكانفـدلك تقوى الانه وطاعةّرسوله واصلاعذاتالبينوعن عطاء كان الاصـلاع بيْتهرأن دعاهم وتال اقـعهوافنائمكمبالمدل فقالواقدأكلاوأنعتنا فقال ليردبــصغكمعلى بهن (وأطيعوا الس ورسول) بنسليم أهـ ونهيه وتو سبط الامخ بإسِلاعذاتالبينبين الايمر النوى والامه بالطاعة لاظهار كالـلا المنايةبالاصصلاح:حسب المام وليندرجالاحمـيـد
 (ان كتم مؤمنين)
 والمجواس يعذور ثعة بدلالة المذكو رعلي
 الـلافتالمشهوروألباما
 المعلقبناهملى تحتق المطلق. للــناطبين وحث لهـم



 اذا خانـ طال الشاعر










 وطاعة الرسول فقسمة الانغال واماانكان المراد منالوجل الوجل القسم اللانى فذللالازم











 بكر بايانأأهل الارض لـج
























 †
 الز يادة والنةصان أمالذين قالوا الايمان عبارة عن بيجو عالاعتفادوالاعقرادروالمهل
 بيملـ،







اذا ذكاساس و بطل
 لِّرد ذـكرهمن غـر أت يذكر هنالك مايو جب
 استغظامالثأنهالبليلـ وتهيبامندوقيلهوالرجل . اتق الدففيز"ع ع:ها خوظامنعقابه وقري" وجلت بغتعالبـجموهى
 خافت(واذاتليتهليهr

 وطهانينة نفس فان تطاهر الادلةوتماضند زلياد.الاطمتثانوقوة الميتن وقيل اننغس الاعهان لايتبل الزيادة والنَصـانوانمازيادته باعتبارز يادةالمؤمنـ فانهكانزانلتآآصصدقبا الموگمزغزاداديانمهعدودا ,أمانغس الايمانغهو ـيالوقيل باعتبارأن
 فجريدبز يادتها والاصوبا أَنْنغس الصــــدين يقبلالاةوةوهى التيهر =






 تيرْمنتغـغونبيسبيدنف سللع الامورالمشاهدة ومافيه منمـورين البهد للايذانبعلورتبتهمووبهد



 الانعالـلقلبيةوالفالبية و و عحذوف أى أولئكه المؤمنونإمإناحقا أو مصصدر موتكد للمجـلهة
 هوعبداساسحا (لهم درجات) منالـركاهة (انـة والرْنف وقيل درجات عالية فيالم: وهولة وهاما
 سؤال نثاً منتعداد
 . بقا بلة هذه الخصـال فقيل لهمكَت وكيت أوخبرثان تعالى (عندر بههم)ا

 التّورن من الغنامة

والاعتقاد والمهل حت انس






































































وذلك أ أن مِر قر يش


 سغيانوعرو بنالعاص وءروابن هسأم فأخبر
 عليدوس \%

 خر و جهبم فنــادی
 بأَأهل . ملى كل صعب وذاول 00 تح أبدا وقدرا ت أخت الهباسابنعبدالمطلب
 لا> رأيتكانمدانازلمن
 البمل


 الهباس رضیاللسْغن




 .




 رضى اللشغْنهانأحسنا

 اوسرتالىعدنأبين
 الانصـارثمهال المداد بن يارسـولـواسه اهصنـا
 -

 ور بـت وقانانلا اناهـنا قاءدونولكن اذهب أنت ور بلت فقاتلا هـهـ عينمناتطرفخفيك
 وسلمُمَال أشيرواءلى
 الازنهـارلان

 اللددارنا فاذاوصطلت الينافأنتخذمانماهنانمثا .

 الازنصارلالترىعلأهم نصرتهالا على




















 1 يَ,

 (اشها












































= استثنان أورالل ثابنة أى أخر ج جى طال
 يكونهالامن الضمهرِن
 (بـدماتجين) منصوب بيكادبالونكتومامصدرينة آَىبدتبين الماتهم

 ماكانخروجنا الالالتي وهلاقلت لنا لنستّهد وت-ـآهب وكن'
 يساقون الى'الموت ) الـكافنفمكالنصب علىالحاليةمنمنالضمرفـ

 والصغانالـالمتل(وهم
 يَساقون آى والـالَّالِّ
 الموت ويشاهد ونا عـيانا وماكانت هذ.
 الإلقلتهددهم وعدم










 مسخر:كككتمتسلطون عليها تســــط الملالك وتتهرنون فيهمكف شُتم(وتودون )عطف

 (أنغيردذات الشوكة تـكونلـكم)من الطأُغتين لاذات الشوكة وهى النفيروريُسِه أبوجهل وها وأغ مغاتل وغير ذاتتالشُوكة هيالعير
 فارسا ورأسـهـثم أبو سنيان والتمير عنهم بهذالالعنوانلتالتبـيهعلى بـبـودادتهمهلاغاتهم ومـوجب كراهتهم ونفرتنrعنموافاةالنفرِ والثوكة المدةمستهارة -نزواحدةالشولـوشورك القناشباهاها(ويريدانس) عطفـع عــلـوتودون


 معدنآ" آرائهمآیاذذرواوقت






























 .



















 فانامها




















 غا زال كذللتستى



 .
 بهذاليبان الابجالى وبينفيورةآلكعران مفدارعددهم وڤيل


 | منأردون:هاذاج:تْتعهد.
 الؤمـت:ين أوأنفسهـم المؤم:ينمنمنر أردفتداها ;رددفه وقرىئهدنين

 انوا هغدهة البيش أو ســاقتهم وقرى ردنين بكسر الراء وضههاوتُنديدالدال وأمصـهـهـا حرتدفين كُ كَ الـاك الـساكْنَعركتالراء الـالـكسر على الاصصل أوبالفrعلى الآباع وقرئ بآلافيوافئى مافي سورة آل عران ووجه النوفيق' بيند وبينالششهورأنالمراد بالالفالذذنكانواعلما

ححل
 لا لِحْ
















 زتالى ليهن الموقالوا وجب
 ولا يكن حل
















 الاستئصالنوالمرأداز



























 وقيلللاشارةالمأصمالـة

 والــيل والبغالوالمالجِ لزَكوها وزينة وفى قصر الامداد عـلِّها اشهار بعدم مباشـرة الملائكتللقتالواناكاكان
 المــاشر ين وتـشثر سوادهم وثيهو• كاهو رأى! بیض انسلفـوقيل البمل متعدلـالى الثين *انـهـهـالالابشرى على
 آلى وماجعلهالسَ شئّا من الاششياءالابثار:الكم


 وفلذلالك لالثيء آخر (ومالنصر) أى حقيقة النصر على الاطلاف (الامن عندانه) ألى الاكائنْن هند.عزونديل من غير أن يكون فيهـ شركةمنجهـهـالاسباب والهددوانماهيهـهاهرها بطر يقجريانالـنـن


 Tht R w Jena 10


 Jndynond


 ，
 fotichticy
 by to 2 ＂ （A）
 ن 1 ． （部 － 4 W居
 －من الم老 ＂
 pll
























 of 5

 514 H


 b








































وتكن فنه الصبروابجراثة
 المروسوقولتمالى(اذيوكى
 بك المُعلبدالصلاة والـلام !بطريفا الجريد سـبـا

 الــلا:والسـلامفانانالوىى الـذكورقبلطهوردبالوكى الثلثوعلى


 وتهاهطر يقالثـك وقيل منصوب بنولنتالكالكوبتبته الإقدامفلابدحينذمنمورد الضنبرالبجرونجبالىالربط ملي الطوب لِكون المخن وينبت أقدا اكم بتوية تلو بكم وقت ابكاكا الـ الـ البلانُكة وأهر. تُثبيتهـهم
 آنَ تفيده الثبيت المذكور بوقت مهمه مندهمبيس


 بهعليد الصـلاةوالـلاملمع







 فـمقــاساتشدائد القتـــلـلـد وقدروىأنهاكان الملتبتبتبه بالر جلالنىى.بعرفونهوبجهي


 بين|(الصفينفيقول أبشمرا فانابه تعالىنامركموكال

 (سألتذفقلوبالذين كفروا الزعب) تغسيرا لفولهتعالى
 ( كاهر بوا) 'الـ'تفسيرا
 التُبت وقدروى عْن أْيَى داود اللازنى رضنىاللة عند وكانمنشهدهدبرا أنهقال



 رضن الهي عند آنه قأل لقد رأبنا يوم بدر وان أخدنا يشيربسيفهالىالمثـرإفتغع
 اليدالميف وأنت خبر بأن قتلهبللـكفرةمعمدم ملامعته لمعئ تُبيت المؤمنين مـا












 المسلون حياضنا وافتسنواوتلبد الزمل حتيثبتت عليد الاقدام (الهالثن) انالمرادمن





















in










廆 علي عل أوتّ


 فكيقة
 كا يكا


 الـنّ

 a號共
 ＝ تنم大


 الك سأمابهبم مناليتلب


 جا وسط إولאل أحدنمن ليلى



 واقعهليه بـبيبمشاتُتم
 مغـالتـة أهـا واشتـا
 ．

 ， يك المعاديين والمخغامكين








 （ \＆$^{\text {｜}}$ ） ．





 الكارآبلا فوضن المّاهر



 تعدنوف وقوله تعالى وأن الكافرينالغمسطوفعلبد والمهي سكمالثه ذلكم أى
 و"بوتصذابالثارآجلاوقوله
 بينالمعطوفينلاجديدوالضمير على الاول لغس المشاراليه




 انعلى الاستنافـ (ألـبالذين




 عله (اذالتمتم اللذنِكفروا زعغا)الزهعفالدبيبيغال زحفـالصبىز جهااذادبا ملى استه قايلاقليلاسمديد الجيش الدهم المنوجه الى
















 لهم فـ،







 رزحف إله


 مل| الحللو ,





广
, الز











 ا-1









 :لموt







نالالمدأوتساوومم(ومن
 (جر.



 وـرُرجه من بين أموانهن يطفعليموحدبأوعمعن كالكمين منأبعابه وهو بابمنهدعالخربووكابدما (أومتهير





الالـينــنـة استهيوا ودخلوا البيوتقتثتاريولالالشخن الالرارونفغالـ

 , أنامتّكموانهئعرجلمن التادسبة
 الؤُمنينهلكتنغرنرتمنّ

















 التّديراذإمالم t'

 * أنهم غالبينظلمينأفبلوائتاخرون بينولونتنتلتوأَيرتونملت ؤر كت فتّلت وقد كان رسولالشصـلـاستعليدوسل



 جبر يل عليمالسلام فقال

 رضى المنتمالى صند أعططى قبضة منحصبابه الوادى فركبابن فوجوهوهم وقالد شاهتالوجؤوفزيبقششرك

















































 Fتهي














 المَّمنمن) فز






جميلاغبرشوببعفاسالالثدأم|
 مأْرْ ؤلاحساناليمبالنصمورالنيهن





 , واستعاتُمس(علي) أى وأحوالهم الداميجالمالاجاجابة تعليل لألمك(ذلك)اشارة
 ملى أنذخبرمبتداعنذوفوقورلي


 , حبلهووقيلالمشاراليدالتل


 الـيانورقرئموهنبالتو ين
 الكافرين(انتـتهـوا) خطابلالاهلمكتملمسيل
 ارادوالالمروجتملفوبا! ستار
 الكمبة وقالوااللهم انصر






 ولانالهسمينيالمؤمنين كانذاكا اووالامرأنالة

 على الابئثناف وفيل
 انتستصرووانتدجاءم| الكـروانتّنجوا عن الـكاسلوالرفبـة
 عليدوسل فهوخربرلكم منك لنـلـ سعادة الدارين وانتمودواالِيلعدعليكم بالأنكارووتجيجالمدو

 والاحرأنالهنع الكاملمين فالايان (بالباالذين
 ولاتولوا)بطرعاحدى التاءنّوزرئبادغانهيا (هن) أنى لاتوتواواعن الرسول قان المرادهو الإربطاعتند والنهي عنالاعراض غندوذكر كاعن تعباليالمهيد والتبيعلـئنأنطاءتذ
 الصلا:والـلامنمنيطع الرسول فتدألماع است










































 على

























الكفرة بكون سماعهم كاسمأ عأى لاتعونوا . تغنالفة الاحر والثهي (كالذين قاواواسمهنا) . واذ والمنافقينالذينـيدعون السماع(وه لاينسمون) هالمن ضمهرقالوا أى
 لايسعمونخيثلايصد قونماسمعو•ولايغجهونه
 لايلمعونهدرأاسا(انشر الدواب)استُنافـمسوق لبـان نكال سوء سال المبهبهـهرمبالغــة الِيذ يروتغرير الالنّى
 عــلى الارض أوشمر


 الـق (البكج ) الذين لاينطقون به وصـفوا بالصمووالبكملانماخلق
 الههمr. (1الخروج ذ rex
布




 مماعتفهمووندبرواوقفوا ملىحمبة الرسولهملي الهـــلاة والــــلام وألـــاعوه وآمنوا بـ ولكن لميعلم فـبرشئئّا هن ذلك تلـلوهم عنه
 لكلو.عنلالغأدنوخروجه

 لزواوا (أى لوأسمعهم سماع تفهم وهم على هذهالـالدالدالعاريةعن
 سمعوه هنالمـــــو ولم بـنغيوابهقط أوارتدوا
 كا"ن لميسمعو. أهـلا وقوله تعسالى ( وهم معرصنون)|ماكالمن ضهيرْونوا آى آنولواعلى أدبارهم والـالأنهـهم
 . تذيلِّأى وهم قوم كادتهمالاعراضونوتيل
 صلى الله عليه وسـلـ种 شيها مبار رــيكاحت



















 (الرابع ) انكل واحد من المدومات اوكان موجودا













. اللواد وعنبابنري







 التيطيل ويتا




 لامدعلترَ



















بكّسن الطاءة (اذا دذاكم) أى الرسولاذ هوالمباشُ الدعوة الن
 السلومالدينيةالتى مناطالحياة|الالبدية) أنذالبـهل مدارالموت الحتيتوأوصىماء حياة !الةبكا أن الجـهـل
موجب موته وقيـلـ لماهـدةالكفار لانهميو
 وتلوهر_كافقولهتهالى ولكعفالتصاصسياة روىأنه عليهالصلاة والسلام حـ علىأبى بن كعب وهويصلميه, فدهdفعسل فيصلاختم
 والسلام مٌامنغك من ابابیى .قال كنت 3 الصـلاقةأل ألمثخبرفيا أوتى الى استجيبواساس
 واختلف فيهو قيلهنا
 ملبدالصـلاة والسلام 'وقيل لانابابيّدعلدم الصــلا لاتفطعالصلا: وقيل كا




 المفونللفرصة وترئ ببنالمربنـــديداراء على حذفالهمرزة والةاء حركتهاعلماراهواجبراء الوصل جبرى الوقف (وأنه) أى السعهزوجل †والشأن (المدتشيمون)
 بسبر راتبأعالكم
 وطامة رسول و بالنوا فالاسجّابةلهما (واتنقوا فتـتالانصيبنالدنا

 يبنـبرالطالمنمكم:ليعه , وغيْ كازرارالمكربين
 فالاحربالمروف والنیى عن المنكروافتَاف ال大لمة وظهورالبدعوالـكاسل
 لاتصيين الع'اماجواب الاع علمهـــن ان ان

وفيدأنّجوابالششرط موزددفالبيفبيالنون
 مـئ النهى ساغ فبـ كونولتسالي ادخلوا .
































 واختط * جاوًا بذف هل لأيت الذدّب ڤط
"واما جواب


































الهقاب) ولذلـك يصبي
بالعذاب منملمبانـر سببه (واذكروروأثأتأتم كلبل) أىوقتكونكا قللال فـ العددوانـار ابإلجالالامية للايذان
 منالهة وماينبّهامنا الضـف والموذووورل تسالـ(مستضعونون )
 وتولتمتالى(فالارن) أَونأرض مكنغت أيدى بر بس وانـطاب لالهــاجر ين أوتهت أِمى فارس والروم , والخعاب اللارب كافة
 أليى الطأفتّتن وقور
 يتخطنكالناس) خبر ثالثtأوصفة ثابتقاتليل وصف بابلجلة بعـد ماوصغبإلغردأومان
 والمادبالناسطلملالاور وهوالالظهر اما كمار
 لقر
 غارسوالروم 'آىواذكروا






 المَيْر المى انيسبروا الي اخواذهم باذرطات وأر بياءمنالشمامفآبى
 سهد بنمعاذرضهىالشا عنه هابواوراواوآرسل الينابابالبابةوكانمناصحا اله
 فقالواماترى هلنتز
 حلقد انهالذبعثالأبو بابة فا زالت قدمالى
 ورسولهنز"لتفنشدنغـد ملى مار ية منس سوارى
 طماماولا شرابا حتى "أموتأويتوبالشَعلى فكتسبعة آيامیتخر
 عليه فقيللدقدتِيبمليك
 لأحالهاحی يكون رسولاساسصلماانسعليه وسطهوالذى_يلنيفاهـ عليه الصلاة ولسلام فـيله فقال ان منتمام تو بتىأنأهجردارنوْوى
 وأنا



 ي众

 وعزم شلى











 اذا انْقصد＂








模



原

وراتى حدود．فيهـا فنـطوا شـمكمبـا بـا
 آمنوا）تكل يرالخطام ولوصصفبالاليانلاظطبا وكال المنابة بمـا يعدهـ والايذانأنَهكا الا والـاهواذة مليد كا الـططا بين السا بِين
 كل كانأنونوماتندون
 （فرقانا）هدابيةفنفلو بكم تغرقون بابا بينالــت والباطلأونهرابغرف بين｜لمقووالمبطلباعزاز المؤ مسنين واذ لال ．
 تحذر ون فالدارين أوظهورابشهرأمهام و ينثرصيتكممنوزوالهم．

 هنكيسيآتكم）أىيستها
(وبغغرِلكم) تنو بكم:


 المرادماتفدموماتأخر لانها فـأهل بدروود


（和
 أكواذكروقتمكرهم بكّ（ليبّتوك ）بالوثاف ويمضدورقراءتمنرأرا
 بلبر عنيتولهمضنمبـ

 بالتشديدوليبيتركّ من البيات（أويتّلود）
 ＂ لالمسورابسلام：الانصار
 والــلامفزقواواجتمتوا فددادالندوة يتثاورون 3أمهصصلم الشعكليد وسلمدخلبلبيسعليهم

 فأردت أن أحضور｜ ولن تعدموا منى رأيا
 رأيقأنتحبسوبفـيتيت ونسدوا منا فذه فـر كونّلقدون اليه طـامده
وشر！
يوت بُنسارأى بأتكمرمن ـيا تلكم من تومد و وغاصد من أيدبك
 آن تحملو، ملى

U

质：
相
























 （




 ,




























فتال مسدف هذالمنى

 والـلام وأخبره بالنـب وأح بالهجرةفبتْعلبا رنى التّتعالى

 الـ الفأر (و وعكرون ويكرالشأويردمكرهمبا عليهـ أويجـاز
 الهاكربن وذلك بأن أخرجكم المبدروفلل
 -
 السكرين)لايبابكرم8 ع:دمكربواسناد|ثمثال

 ابتداء بافـدمن إيام
 (واذاتلى عليهr الق حتها أنَيخرالها صم البال (تالواقد
 هذا) الـرثواسانادمالى1المل




 استنكافْه أ لاسيافزأبالبيان (ان هـبإ أى ما يسطيرونه من القصصص (واذقالـــوا الالثم انك كانهـا هو الـقيمنيعدلـفأمطر ملينا يجارة من الليماء
 هذا إيصا منأباطيل ذالك اللهين روى tit لمـا فال ان هــذا أساطِبرالاولين مالل له البيصصلى السعليهوسلم ويط فقال ذللك والمهع الن

 علينا ال|ِار : عهو بة على ال:كارنا أوأتنـــا بعذابأليمسوا•والمراد منه الهـكم واظلمهــار اليفينوالجْزعالتامعلى أنهليس كذيلتووساشا، وقرى" الــــق بالوغ
 لازصلصوفائدةالتريغ
 المطلق بهك كونه حفـا
 يدهِيه صـلى المه علبد
 مطلة



































居 (31

 أريد باكزهر كارمهم | -

 ज(
 اذاستروزئرئبالتمر كالبك(
 أومنالصدعلوبالبال
 بالباء وقرئ مـلانتم بالتصب مل ألألألمبر لـ


 مـلاتثاروىأنهم كانوا يطوفون عراتلالرجال , والنساه مثبكين بين
 - ويصنونونوقِلانانوا ـغعلون ذلان اذأأراد

 , ( |ly ألبا
(الاول) ومالـ






 المطلب


















 تصـدبة . جرجبع

















 *













 "ا
 ( اللطيب) أى اللكاغزمن المؤمن آوألفسا دمت A بيكشمون أو يغلبوت أومآ| نتة المثركركون

 نصرته واللامتمتعلفة . غوله "م تكون عليهم حسرة وقرى يميرّ

 فِركهجيـا )أىيضم بعضه الـى بعض بتا كوالمرطازدمامهـم
 كال11 .
 (أؤكد ) اشبارة اللـ الجبيثاذذهوعبارتهعن اللفر يق أوالى1المنثينين ومافْه من ممنىالبعد للايذانبهـددر ج
 الكاملونذفالتانسران
 وأموالهم (تلّلج

 (انْ





 فيضم تعالى نالث الامور المبيثة


























## 




\$0
*
 -

























 للموصّولي
 عليه اسم النيى' حتى
 سلببالمتولوللغاتلاذاذا نفه الامالموأنالاسارى
 الارامنىالمنتومةوقوله
 مبتدأخبره هحنونأى فحقأوواجبأننالتعالى خـــهوهوهه ابلملة خبر لانالحأوقرى:بالغسر , الاولىآكدوأقوىنى

 عنّبُات انـيس ولا سبيل الى الاخلالال بـد وقرى"غلنَخسسهوقرى خهســه دسكون الميم

 تسالموالشورسولأحتح أن ير رنوه وأثن المراد
 المعطوفين علبهيعوله تسالى(ولرس ولمل ولذى القرىقواليتاكىوالمساكين وابناللسيل ) واهادة اللامغذغى الحرجيدون

































 *

































 "أزلنا

 وتنو ج'؟كم و ويُدم

 ابنالسبيلالنخلايسطيم) منالصدقوتشياوعن زيدبن على يثل قال
 ولازكبمند البراذين وقـــسـهـهم الرسل صـلاتسَهلمدوسلولول الاحم بعده وأماهند الثافقىدجها آهفيفسم有 لسولاستصلى الئمليد وسريصرفـالمماكان بصرفه ملبدالصطلاة والـــلامنمنماط
 منالكراع والسلات
 القر بِ من أفنيالثمه
 الدكر.
 وصندمالثكرجها فيمهوضالمابينهاذ الاماملنوأىفتسهبون هوثلا.وانرأىأعطا.















 ,




 وفيه الغرقانأومعلق





 لفشلواواوتازوعوا ومـئ التاز




 الا





الادنـبـاكانتا رخوة

 ولميكنذيهامادبغلاف الـدووتالقصووىوكنا
 ىا لوتواعد أت التالـ والهم لاختلتمتأتم كُاليهاد هية منـهم


 للعاداتفرْزداد والعانانا

بغرن الخــس (وانكن)
 منغغِريماد(لبقضى الس ا
 أوليأَوتهعر أهدانشأو متُدرا فالازلدوقول


 بـ أى أى ليوت من

 ?


:


 والصبِبوالمزعولذلك

 قليلا) منصوب:عمغر خوطببa
 علِ المضر اللــابـابق والضْيرانمغسولا يرى وقليلا مال -نيالكا
 المسلين -ــتىتالـان مستود رضى اللش عنه

 وتصديغاليويا الرسول
صـلىالس علبـهـ وسلم
 حتمالأبوجهبانمـا

 الْحَام القتال لِيتزوًا


 فِيهتوا و مِبابِواوهذه
 الوقســة عانْ البصر قديرىالكيبرقليلا والعليل كيمرا لكن لاصلىـدها الوجهو ولالىعـدالالـد
 |لابصارعنابصار يهسن












 ,








 الهتهالي






















居







 ع عالصـا













 الاحوال (وألطيعوالتة
 ومانذدون فيندرجانيد مأمروابهاههاناندرابا أولا( ولاتازعهوا)
 بدبأوأحد (نتغشلوا) جوابلالثمى وقلمطف علبد(وتذهبر يـيكم)
 جواببالثيى وقرين

 تذهبدولنكيوشوكمكم , حيثانهافتيشى|أمربا
 وجر يانها وئجّلماداد بهالـمبتة طانالنهـرة لانتكون الأج 6 التّتلالى وفا/المديث نصرتبالصباوأهكتك كادبالدبور (واصببوا) على شــدـداد الـرب (ن) بالصرة والكّلاة غيما

 المه المبانشرون للصبد


 والمماحة وذلك أنهم، أبالنوا

屏

 المؤ متون أذيكو نوا أنأنالهمر/المينسرينو
 من جيث' ان النهى
 بضده ( وبصنون عنسبيلالشة) هطف


 ملأًأو بل المصدر (والشّباليطلون مكـطم) فيهاز
 منصوب .مضرخرخوب

 واذكر وقت تزيبن
 الموّمنين وڤبّرها بأن وسس"اليم(وقاللانالب

 3،روعهم وخيلالئهم أْ
 وأومهم أثنأتبامهم

 انصراحدى النُتين










 الفامرالبربانى









 منالطاعة مع 'لانيخار '



 : نكا
















 قيل

















(وثلا انقريى" منكّم اثى أرى كا لا ترون
 منعهوونافعايِهو بُس
 تساللمس وقلبلاباجمتمتر يش علىالمسبرذكرتعابينهمه

 الهم اُبليس تـصورة مراقذبنمالنعالـكنانى وتال|غالب لكماليوم من الناس والى
 تزنل نكس وكانيد• نـيد اللرث بنمثـام

 مالاتزونود"فعفیصدر


 فقالوالمذ ماشرتيمسبرى| هـى بلغتن هزيمتكم

 بالكُ ك
 أثم المباشمرون للصبر " والمرادباد
． ＊$d$ 家

 （ بن边年



 تر ت




 قلى الكَاروكا


 م和
 （
 （ النارمن4واو


 صنذ





 * وجوههموأدبارهمثال










 . ,


 الروـانّب" "م عّل تمالى ذلا مسا أد









"気
 -准
 |'التالتلببعمفلوهو عِ بافطل

 , الماميمتز"لة مداواوتזم

 قوريشديدالماباب)امزامض
 قول توهـالى ( ذلك ) استثتافتمسوفتلتاليلمايفيده
 بهـ من من المذاب منوطـا
 سابةة مابتضنـباووورالمشار
 منالعذاب والاتقامعكاقيل
 منكفــرهم وذ نوبهـم لا

 وتوهمأنالـبـب ليّبماذكى
 بل مابستفـاد من منهوم اللابتمنجر باننادتشانتالى


 منفير تُخلغ مئه شططمهائل وابعادهن
 بآبآتالت واستاطالهمنرتبة




















 ما ,





 الماج




或


































بـ عليههمهن نعمة|الامهال ; ;
 تِّفينالث4هبابابالحروفالمينة () مكى
 و
 من الانقواللوالافغاللاللبابغة
 ايلمى بهامنابِاء النمة



 فر عونوالذنبمنج جبلمه)
 لمصـريمذونـأى مابإنفسيم تفـيــرا كا كانـا كدأبآلدفرعونآنيكتغيرهم ملا أندأبهم عبـارة عها فملو. ذتّا كاهو الانـو


 انابار بتاتبالمقو بة مليد لأْتمن

 في سورة آل عمران سيث بحنوالاتصصابيمكلالكاف



 .

 بغيبرأحدالطرفينواونانة


 الكّون الينظمة فـ أهلكـا


 حووعطفتفولنمالم(وأخر
 عاندراجيْتُتدنلانذان بكمال هول الاغراف ونظاهت

 منالغزف المذكوربنأوكل منثؤلا وأورلث أأوكلمن

 , المامى حيث حرمبوها اللملاك أوواضنسين لمكغر , التكنبب مكان الايبان
 مأمطابهمبم(انـنرالدواب) بعدماثرمرأحوالالهعلكين من شرارالكغزة شنّعْ فـ بـان أحوالا الباقين منهـم ,
 (الدنذكمروا)أىأمرورا مل الككنر ولوافيهجملوا
 مالم
 لا لا









 نتفّ ! بـ* لا لابها


 ثففنافلانافلف مونع



 خذانهr

 ',


















 ,








 (1)



 , لا






بعهفي
 النقفضوتعددهوكونبهملى نيتوفكل

 الـاهـاهدة اذمى الثى يتوقح
 وجودهلامنماتاتاليحاربة
 التقض بلاتِيتصور أهـا ستى يستفِ فيها وجوده لكرونهاوظ:تعلمدمدفلافائدة ختنفيدالنفن بالوقوعف كلمص:منم انهابلال1 كا
 لانـالمراتالوافتمة بعدهـا

 يجالاتمنالوالوعبالاعاربة كبيعالتّلا منالبيان ولئعدذلانـمن
 خلوالتكخم عنالفائدمبالرة
 النضنذيؤلاناهرالـأذيغال

 ملّ
 بالنشنمن





 التانضأوعن الكز وتورل
 شا


 قومنزالمعاهدينتنضنهعد
 مندلائلالندروكخايل الشمر
 عهدهم (على سواه) على طربف مستو قصد بآن

 مايينكو بينtrمنالوصطن ولاتناجزمهمالشرسوممهلم توهم.


 علمسواه وقلملماستواء فالمر: يستوى فيدأفصامهوأدناهم أوتسْوى فيـأنت ومبرمهو







و"


 (وأعدوالمهما (ا























 فوبجبتخصبص هذ






dizt
 Mas xaty


$4{ }^{4}$ T



 (



 Cry Yix
 (
 الباب ما رواما







 ق

 البضر با

 * *
 تاحهو وش أهبدالآبة باله الزباج وقرى' بالتاه ملى
 مليهو ولموهىقرامتوامنهـة وقرىتولا
 النون الجفية وقوليل تمالى
 ولا ادراكهم تمطيليلال:هى طرينة الاستُنافي وترئ


 سابفينأى مغلتّنهار بار بين ومذا على تراءة الـماباب
 البذنـانانجايعاغالمدوروتكين لهم من الهرب والملاملاص من ألـدى الوُمْنين وفينا
 ملأبلغوجهو 7 كد. اليد ويلنزلتفتفينأثلتمن
 بكسر النون ولا يبّبزوبن باتجندبد(وأهدوالهم)نوبيه المطاب الي كافةالمومنمين






وُإِلإما


 وكلبَوك大لاب وقرئ ربـطالميلبضبمبالباء
 , كونامن بجاتهاللالذان
 الزادتمططغ بيبر يلي وميكا (y)




 فاغلأمؤأى أَغدوا

 الـيندونأىأهدوانا
 ( جدواله ومدوگ) وغمكهارمكن خصوا بتلك منيبناللكفارمغ






 وقر منسوخة بغوله أقتلوا المثيهر







位
 -




 عجولعلىماجًا









 "

 \%



السبف (وانير يموات خِيصول)بابلذهارالسم وإبطالاسلـراب (ظان

 ثـرورهم و ناصمرك عإبم (شوالنىقأيبك بنصر.)تعبلبلكمايته تعالىالا.عليدالصلاة والســلام م بطريق الاستثّاف فانتائِيده
تسالـالابه عليدالصـلاة والــلامفياسلفعحلى ماذكرمن|الوجه البعمد منالوقوعمندلاتل
 أى منيمده بلاواســطة كمول تعالموعوالثصمر
 ( ( وبالمؤمنين ) من المباجر ين والانصسار (وألفبينقلو .بهى) معما كانيبنهمبلذلك منالمصبية والـنـنينة

 قلبانمتيصـاروابتوفيفه تسالى كنغس واحدة
 عليه الصلاةوالسلام


































 كـل أح⿰丬⿳⿻コ一冖又土（
 ＂ الوا 1

 ｜




 الaال









 ：－：


 مثاو俍



|  | 2 |
| :---: | :---: |
|  | \% |
|  | \#\#crix |
| $2$ | - \%ry |
|  | + |
|  | cissum |
|  | $\underline{y 2}$ |
| \% | $\underline{y}$ |
| \% | 2ixamex |
| 4 |  |
|  | $\pm$ |
| 3 | Numem |
|  |  |
|  |  |






 16情 What H） م解

 م
 1 ال
 CT و
 ا الx الآبة حصول等 الهكِيّ
 بالا

 3 3

 3 TH 5 y






 عليمبوخدينهنهندية

 فانهمأْمدالكمروادن

 المباسومكنيمنفلان
 أهناقهـم قفال هليه الصـلجوبوالــلـام انانسا بلينقلوبريالي－متى تكون ألين من البا وانانش ليشبد تلوي زبال

 قال فن تبتخفانه مين ومنصصانى فانلنفونور
 توح قالذ ب لانذّ ملا






 － فـ tit



 أخذوريـاستسل إيهي فلايصح أن بمدمن

 حك
 فـآلـمرمــــا كـ الابإحة السابقة宛
 النـــداء（لمكم）الى

 من الفــداء（ مذابـ عظيم）لانفادرقدر． （مكّوا عافنتم）（وتي年

 كـذ لكَ ：فتم ون ｜ f－
 －G H


 S 11 c－ $\rightarrow$ 位全（ الؤإِئى竍



品
，场 توَّ ا الا س ا وتَوْي， م
家 or 9 F
保 － 6 athyorent
 F 4

C．

豙 وأقر事 Y ب ب



 ＂
 \＄












 ？：

 جغن فتغول ：除 5
 أه ٪ （．（الالسرئ）وقري＂

 خلمص ابيان ونيّا
 أخذ هنكي）من الغداء وقرئfختذهلالبنا．家
 －
 ．هتل بن البن طالبـ وؤوظلابن

 عيديالصـلاذوالمالام فأن المدُنبا الـدى

 ，وُّلت لهـاــا مأدرى
 هــنا كانحدت جـ حدثدثهورولث ولنبدالة





 -
 ن ros 54 corturn 4, 5 \% 5 4 3 30; ـ6
 3: ری:
 ناو) ث ب ن
 الـ,
 (
. A
居 نathalot " s品 (varib)
 - (forn in (2)










 b，ctadmact 4 413$)$ U 4 ， buil（ty
 dintivivithlan
 － $2=15$ 多










为


 4．






直



化 4 （x）
 zextry
 （2）

 88

8车納
 $x^{2}+y^{4}$


人w，等

 D O Un L
 st Whtasiat? neverticy $4 t)+\operatorname{ter}-2$ Xi 6
 $12 \times 5{ }^{2}+2$
 Ent $19+2$


 ority
 Jettiver

 209 dand
 - $x^{1-20}$ 2htick 21
 4 taveghth
phe that
Treotoritily
( 40

(xactard

R16
 والم:قرةوالمبعزة والميرية والــــا فرة والمخزية والفاضهـهـة"والمنـنـة والمثيردة والمدمدمة وسورة الهذاب لماذيبا منذذر التو بدة ومن التجرئهمن النفاق واليكث
 واثارتها والـفر عنـا ومآخزيهبو يشـردهم ويدمدمعلمبواسشتهارها بـذهالاشا سورة مستقفلة وليست بِضا.نـسورة الانفال واد عاء اختصـــاص الاششها رالقـإـائلين باستقلا باخاخلافالظاهر فيكون كَكنوركالتسمية ع:دالتزول زونهانها رنحالامانالذىيأبى

 مُسْفوعابوصفـالرحة كار وى عنابنعينـة رضىالآهعنهلاالاششتبا. فــئَّلالها وعدمه
 رنى السعْنهاواولارعاية ماوقع بين الهيــابـة رضىالد غ الاختلاففـذلالكعلى
 وانعاكتبت للفصل بين السوركانفل عن


 سي"



















 وذللت هو انالولاية المبنة للقس الاولتكمون منغية عنهذا القسم الاأنهم يكونون
 ألاجلال والاذلال وأما الـكفار فليس لهم البتــة مايوج جب شئامن أسباب الفضيله فوحس كونالمسلينمنططمين





ولاريبنأنأناء

 والتبرلكُباوأنلامدخل رأى أحد فـالانبات
 هو الوتى والوتغ ولامريةفعدمنزولها

 الحتلانفهوامالاتحكاد السو رتين اوباذكرنا لاسييل الـالاولدوالا لبندعليه الصـلا•والـلام ا
 وطول الدة فيهـابين
 عليدالصـلاة والــلام تعين اللاني لان عدم البـانمنالثـارعف -وضع البيانبانـانلهدم *
 وقرىئبالنصبأىآمسموا
 (مناسنورسول)ابتدائئه
 صفةذلهاليفيدهازيادة


 ـبني" هنهانباء ظاهرا
 ثن وقيل هى مبتدا ] و خبره الى الذين الِّ والنىتغتضيهجزالة الإظم هوالاولالانهذ:
 عندالـخاطبينذاتهاواولا

 ذلا لالمنوانغخرجالصفة الهاو وجَعل المقصود
 سُيُنا آخرهو وصوالها

 حهوثتانلا البراءة من جه:هانـهالحووصـولها
 ": لموصوكاتها أن تـكون † $\dagger$ خارا و>ت الاخ
 | أنتكونص.
 بكسر الا:ون على أن
 الـكسمر ولكن الوجه هوالفّحفَلامالتعر يف خاصـةالـثرة الوقو ع





 يدل

















 فـهذه.الاحوالمن المتسارءينالمتسابين ( وثا




 الهممغغزة وأماجـاب الثواب فهوالمراد بعولوورزف كريم وهذه السعادات الهـالية انما


## 

 ,






 .





















 شاؤاوانانانسبتالبإباءة

 =

 باذنالستعالى واتعاق الرسولصلىالة عليد وسلإلاناباعنت"تجرها وتحتـهـا منغيرتوتف علمرأى الخاطبينلانبا عبارة عن انجاء حكم الاكان ورفـعحالـذر
 عن الــر ض لالكغرة وذلك ونوطيُناباس
 الاواح إبار بـعكلى
 وداءيةتستدهعياترتب علهها آنارما منغير توقفعليسئأهـا واشـترالك المـلـين ذن كا بوج:ها انيا هو هلى طريعةالامتثالبالاها لاعلى أنيكونالمهمدخلخا
 أحكا


يلووجو.>ضوصة.
 بـانشرهاويتولأمرها المسلمونولايختىأنالبراءة
 فيهنسبت كلوراحدة
 فـهــا على| أنفذذلا تغنيــا لشــأن"البراءة وتهو يلا لا مرهـا , تسـيـيلا على الكهرة بـــايـة الذلـوالهوان ونهايةالخزيموالـدلانان

 النْصص والبداء نسالى عنذالك علواكبــــبا وادراجهعليه الصـلاة
 , اخراجه عن الـــانـة
 , واجـــاله فـك كلاالمقامين صـلمالمد
 الانـيمةعلى الفعلية كا يقالقدرئاسْورسوله
 الدنالة على دواهـها
 الكتهوياهـابالتْوين

 والسِ الارض والســير فيّها














 * وكيدأهلالبخى والخدلان *انهاللـكا النديان * وصـلاته وسلامه على حبيبالرحن * * * ( سورةالتو بة مائةؤلاثون وقيل عنـرون وتسع آياتمدنية ) (


 المناذغين و"تحثغ









 فــيروا ونظا'رْ وزيادة


































 متن كلصــبـ وذلولو ( غير معجز ىالش )
† أى لاتغوتونه بالهرب

الاسم البلبل موضع
اللمغر لتر بية المهابة
وتهويل أح الاخزاء

 أى عخز يُمب ومذلكم فالدنيابالقتلوالاسر
وفىالآخرةبالمذابووايثار الاططهار شلى الاضمار
 بالانيرالك ولا شعـار بأن عله الاخز كغرهوري يكوزأنيكون الرادججنس الكافر ين فيدخل فيهالخـاطباون دخولأولياوالمرادبالاشهر الار بعةهى الاثشرإلحرم التيعلقالقتالبابانسلاخيا وفتـهـيشوالوذوالتحدة وذواتِّة واليحرموقيل
| والحرم وصفر وششر
 ,
 أوتغليبذا على البقيةدوقلمنمثر ذى الفعدة الى عشر




保|




 "
 عليه وسـلم وعاهدهم معاذ.













































 يكصول الامان وازالة الخوف يهن أتتم آمنون من القتل والقتال




خلق الة السهــوات والارض روى أنه عليمالصـلاة والـلام


 ص:هعلى الـضضباءليقرأها ملى أهل الموسم فتيله عليه الصـلاةوالسلام لو بعتتبهاالـأبـبكر
 لايؤدی=نیالارجل-من وذللت لانعادةالهرب أنَايتولى أهـ المهد والن:هن على القبـلـة الارجل منها فا فلادنا على ممع أبو بكرارغاء فوقف فقال هذارغاء ناقةدسولاسنصلمالنه
 †'وأمورقاللمأمو ريَضبا
 خطبأبو بكررضنىاله
 وقام على رضى السه:هـه .وتانيكرعندبجرةالهقبة
 رسولاند صـلمااسكعليه
وسلاليكمذقالواباذاذاذقرأ

 † ألاعغربالبيتبعدالهامام





الاكثبروقيل لوم ء


! أولانالمرادبا
 مزباق الأهال أولانذلك
 والمير كونأؤلانه ظهرفيد عز المساينوذلدالمنركين
 بالكس, بالـ ألن الاذ ان فيه .
 الناكثين(ورسول) عطف
 عكل ان واسمهانملى قراء الـكــرو قرىئ بالصـب عطفاء على ابم ان أولان الاوا, بـغ منهووبالجرعليالجواروقيل على القسّ( فانتّم ) من الثرل؛ والغدر التفات من
 التهيد واتتديد والفـاء
 الاذانبالبراة المذيلنجالوعبد الثديدالموذن بلينينريكتم
 ( فهو ) أى فانتوب ( )


















 تقدرِه فسيعوا




















































طوقرى'بالمجمـة
.

 المدة(ولميظاهرورا أى أى
بعاونوا(علـكم أحدا) من أعدائكعكي|عدتبنوبكرعلى خز:اعةفذغيبة رسولاللهصلم السَ عليه وسم وتطاهر تاه قر دُ
 كلا (اللى مدتهمم) ولاتغا جوي هم بالقتال عند مضى الاجلا المذن وب الناكثين
 ابنعباسرضى الهُ عنهـا
 عهدهم
 تهليل لوجوب الامتئــال وتنبد على أنمر اهاةحةوق الـهـدمنياب التّوى وان التـو يةبين الونفوالغادر


 الواقع بين الـيوانوجلده , الاوغلب اسناده الى الجلد والممناذاذانصضى (الانُهر الـرم)واونفصلت عاكانت









|فولهتعالى(ناقتلوا المشركين) الناكثين خاصهة فلايكون قتالالباقينمغهونمانز عبارة الا:ص بل مندلالاه وعلى





 المعهودةالدأرْة فيكل

 ;با اذليس فيا زت بیه ما ما بنسيخها فلا اءتدات بـه لا لا
 وقانلوهم
 انأر يد بهافـانيورمانالانغال فانه تزل عقيب غزوت بدر


 أس إ فأواسط رمضانهعام القّع سنّهُمانوسورة:التوبة


 كَايعربعند ماقبله منتوله




 الفرقانذفالبراءة الاولى













 السَ فـ التو بة والاقِلاع عن الششرك الموجب لـكونالَّ ورسوله موصوفبِن بالبراءة منه



 الاستهزاء
 ي




 لى لـشر.





.路











 تَتض,





 , وأ大 ن


 لا لانص صهن
 ,


 رحير ) بيغر لهم ماسمالف منالكفر والهـدروئئهبم
 للامر بُخِلية السبيل (وان أ التصدينلبادادالتوبة ساع كلامامة تـالمواواوتوف


 يفسر. الطاهـر لابالاتداء
 (منالـسركين اسَّاركا )

 بارا (
 , يطلع

 أهل النسن والفصـاحاهـا وحت سواء كانتالعاية أو













 ماسبقمىالبراءةوا†كامها المغرعةعلِعاوتبيينالـكمة الداعية اللى ذلك والمراد بلمثر كينالناكثونونلانالبراءة



 ويكونمنالنكونالتاموكيف فمحل النصب على التشبيد بالكال اوالطرف وقيلمن


 متعلف:كيكاوفـوقع طالامن
 صفـة ألأو بيكونعندمنـيجوز
 الغروفوعندمتهلقبكَذوف
 مصدرأو بيكونگاج ويكوز † أ يكون الخبر للمشركين وعنديلاذكرأومتعلفبالاستقرار الذى تعلى به المششركين
 ولمشركين اماتيمين واما - المنعهراروامامتعلقيكون أو بالاستفرارالنى تعلقى
 على الاسم لكونهحرفجر

والاخيذ الاسرِ (وثالهها ) قوله واحصروهم معن الـد











 ثبت نِاصولا


 وهذابن ان انِ




 فخلواسبيلهمقيل الى البيتالـراموقيل الىالتصرفنف مها









 وجوده ملى جال من الاحوال وَطعا فاذا اتْتى

















 على

















استدرالكمنالنزالمهوتمن
 العاهد بن أى لكّن الذنين ( وم المت:تُون فيـا سـلف والتر الـبـجه المرام ونادة بـان أكهإبها والاشعار بسبـبا , كادتها وكها الرفخ علي الالاتداه خبهرهولول تـالى(i) استقاموالكمفاستغيوالهم)
 امامصدر بة:منصو بةاليكل على الظرفية:تجدرالمضاف اكفاستقيوالهم مدةاستفاتشا

 أى زمان استفـاموالـكم فاستيورالهمبأورنوعمعلى
 أيزّزمان استقاموالكم فيد فاستقكوالهمفـدو وقيرالاستثانا
 أوابِرعلى البدلمنمنالشبركين والمرادبربيمنجسلالالمهود

 استقاتهr التوقتبوتهتا الاستقامة|الأبوربهاعبارتهن







 وهاتاهضبة وقلمب * فانه
 كيفيكونلهمههدمعتدبـ عندالة تعالي وعند رسوله صلى التّ علمه وسلم ( وان
 أنهم انذظهرورا عليكمأى يظغروابكم( لايرة:وافيك)
 الرقوبالنظربطر بقالـغـط والرايةومندالر قيبئراستمل فـمطلق الرطابة والمراقبة أبلغ مــــه كالمراغاة وفنتنى الرقوبمنالبالفة المانسفى
 وقِلقرابةو لاعهدا أوحـا
 لهممنآكيدالايمانوالمواثـتى
 المهد على مشروطبركالاطا:ال تخر لها فاذا لم رياهعها المثركون فكبفتراعونهاعلىمنوال قولمنمّال* قامام
 ولاذهبا *وقيلالالـلمنأمماء السّعز وجل ألى لاراعواحق
 الـلف لانبم اذا تاماتمهوا وتحالفوارذهوابهأصـواتهه
 نغسهذه الحروت والاصوات واما أنبكون شئا آخر مغارِالها (والاول) ) هو قول

 والاصوات لـكنا نملمبالضسورة انعند سماع هذهالـروفـوالاصواتلمنسمعشئا آخر




























 يالمعاذير الكاذية ونسبة الارصناء اللـ






















 الظهور كنابـة

 العبد قالالشُشاعر




 , ( $\dagger$
 بدلها (ث:اقكليا ) أى شئا
 أهوازوم وشهواتهم الت
 من الطـــا ومرمهد الى الاعراب (نصــدوا) أى
 صدودا أوصرنوا غيرهم منصدصددا والفاءاللـلالة
 سبلي) آلى الدينالمقالنى
 للتثربفأوسبيلبيتالـرام حيتكانوايصدونال|
 يملون (أى أنسما كانوا يعمــونه أو علهم المـتمتر , والخصوص بالنم تغذرف
 على أملها من التصرف



 الاولازمة) ناععالبع عدم حراطا:حتوفعهدالموْمنمن عـــلى الاططلاق فلا نكار وتيل مذا فـالـهود أوف الاعرابالمذ كور ين ومن

 الغاية التصوى منالظلم والثيرارة



 التُرت منقبل مر

 باقتلونظأُرْ فوجب


 بالعتداءواشُباهدهلابد من كون جوالهاهكاهما بإلافه البتة(ونغصل الآيات) أىنيبناوالمراد الالماكه الil منالنا كـيْن وغيرهر , والايْــا واما بج


 نوالاحكام أولةومعالمين وهواءتخاض للحثغعلى

 , وانــــا فظة علهـا (واننـكـوا) مطف

 بل بعدعهدهـ) الموثّق بهـا وأطهر والما فـ

















































 بعدالنكثورالطـن位 خلاف الظاهر ولـل ألاولف جعهما تعلبال
 قيلواننكثـيوارطـبـوا

 لانيكثوها أولاسترار التالـال|أمور بالمالـتفاد

 يؤمونوا النهم لأِيان له عهدآخروقرئ:كسر
 . لابيبلىالأنتسطوهم


 فِلابيلأُ جـلالايلتهاء







 على الاقرار بانعائئها

 شيناءتفيلجونالـذلك ولایتدرونمليالاترار
 (بr) التى حـاتوها عندالمالهاهدة

 (و*هوبابخ, أج الرسول) من هكة حينتشاورورا 3ا أحْ بدار الندو -

 العديعة وقلثمثالهِود
 صـ السَعلبهولموهموا باخراجه من (وهمبدو") , (المتالتة (أولمرة) لان
 وسيجاءهمبأولاباكتانب
 عن الكاجاجة لِّرْ هـ





















 , وهمثرؤ













 ولنغ

 نقن ال=

 لان:




 أ-








 ( الى (أى) نقل



 وقالتذ





 وسباقدمواهكة"فاسلما

 صلى اللة عليــه وسالم
 السلام أبشروا فانالفرج قريب(ويذهبغيظ
 هن المكاره والمــK ايـد
 :| اخبار.عليه الســلام
 عظية (و ـتّوباللهعلى) -نـششاء) كلام مستأنغ تنى



 أَّلمناس ثنهب وحسن السالا مثروقرى













 وفأُدة التـبرير باندك من عدم التبين بعلم


 وعدم التـرض المتصرينها أنذذلا . ارادة أکرم الا كرمين (وميتخذوا) مطف

 †ا
 ولارسوله ولاالمؤمنين وليّة ) أى بطالـانـا وصا>بسر وهوالذى
ibi
-ن الاسـرار المفيـــة من الوأوجوهوالدخرلول وـندونالنـ متعلـــن الانخاذان أبقى

 .

 ون ظناهر قولـ تعالى ولــا يعم إث اوهالـ






 ها











 ا- ا-

 الجبأنى

 لم
 الذى الزمعو، علينا فالاح كَذلث الا .



 الـِرِّم وانما جته لانه قبله المساجد







 بهم منالنذلوالهوانخ
 . و, ونهر كع

 (艮











 بططباء\&








أَىباظلها رآثارالشهرن
منزــبـالاوثانحول البِتوالهبادة لهافان ذلك شههادة صـر يحة على أنفسهم بالكغر وانابوا أنيغَولوانحن
 رضىالساعنه وهوهال من النهير فـ يعمروا أكيحال أنيكونماسمورا عارة عارةبيتالنمع ملابس

 هن الديـارة فـ شئ وأماماقيلمنانالمعنى
 بِن أحه ين متنافين عهارة بيتان ته تهـالى وعبادة غِرهدَدالىظليس كـربععن كنه المرام فانعدم استقامة|المُع بينالمتافينانايستدئى ا: اتْفا
 هو المقصــود روى أن المهاجـرين والازـصـار أَبـواعلى ألـارى بدر يهير ونזم بالثـركـوطفقى| على





الكغرفصارتهبا:منـورا(ونىالنارهمخالدون) لكغرهمومهاص:بهم


 كالسلب وقد قرى بالافراد أيضاوالمراد
 العــارة:ووجودهاعلى المومتينلاقصرجوازها العا و'يآتّها أى انايصر

 بالة ) وحده (واليوم

 زطقبهدالوتى( وأقام الصلوة:وآقىالزكوة) على ماعلم من الدين فيندر ج فيّه الايمان
 ج تكا تالا كان السخذاصة
 النهـادة عال للـكلى أى
 الكماداتالعلية والكملية والمراد بالعمارة مايعم
 وت"غيفهاوتزبينجابالفرش وتُو يرهابالـر جورادامة اللجادةوالذ كرودراسة الحلوم فههاونحوذلك وصـيا:تها عالم تمن لـ كمديثالدنباتوعن


 الـكفار









 -




























 وال ياء والتودد الى الـكفاروابطال ما يغالف طر يغد الدين والمقصود يـانانانهاليس






















 فالشالومةُلُّ ولاختـبـة ظالمفيندر جفيه عدم
 ذللكوأماالخرفالجالـلى من الاموراليخوفةفليس من هذا الباب ولا يدخل تحت الـكليف والخطاب وقيلكانوا يخشونالاصناموريجونجا

 المنعوتون بتلكا النـوت الجيلة (أنـيكونوامن
 منالجـن وما فيهامنا فون المطالب الهيلة

 فـمعرضالتوقع لaّطح الطمــاع الكهرة عن الوصول اللى مواڤف الاهتداء والاتتفـاع ع باعالهم التيكسـيون أنهم فـذلكتعستون

 المومتين معمابهعمن هــنـالـكــعـالاتاذا كان احهث دانرابين
 وهمهموأعالهم_أعالهم


* 7.1 多


الفضيلهوعلوالدرابرجة (كنزآمن بالهّواليوم الآَخروجاهد فسبيل السن)السقايةوالمهار: هصدر ان لاتصور ر
 بدمنتقدر.

 وئيد قراءة منقورأ سقاةالـاج وعرةالمسيبد

 التّدير ينفانططاباباما للمشر كبنعكلى طريعة الالتفاتوهو المتبادر من تخص:ص ذكر الإمانبجانبالمشبهب واما الجصن المؤ هـين

ونحوهراعلى الهعهرة و الجهاد ونظا 'رها وهو الناسببللاكنماء فالردعلئهمبيانعدمد مسا واتهم عند الشَ للافر يف الثانى وبـان | اله in الى على وجه بشعربعدمخرمانالاو'ين بالكية و جعل متين التغنيل بالنسبدالىزيم




















 وهو الاهي







 (السادس)نتل عن ابنعباس أنه فاللمرادانهم يثهدونعلىالرسولبال/كغرقالوانما



























 الثانبة) قوله وأقام الـهلاة والسبب فيه انالمتصود الاءظم من بناء المساجد الما المامة



انلميشعربعدمالـرمان فليس بمثعر بالحرمان أيضآماعلىالاولذهو
 على ان:كارتشبيهأنغسهبم من حيث النصا فها بوصف:هـهمالمذكور ين
 عليهمن الثشرلبالموٌ منين من حيث اتصاذهـما بالاينانوابـهاداؤوعلى
 المذكورينذيدذاتها عّالا غاض عنم
 والجهـاد واْما اعتار مهارنتهـهاله كاقيلفياباه المقام كفـ لاوقدبين
 الاعتبار بلا

 بالايـــان والجـاد ردذلك بايشْر بعـام

 اليه عالايساعدهالنظم التز:يلى ولواعتبرذلانلا

التشبيه وأ كِيده بتىئ

منتشبيه المعدومبالوجود 6
 فذذالك كالابانوالمجاد وشتــا ن بيذهـها فان السقاية والتمارةوان
 البروالـِيرلكنجها وان
 .
 الإيانوالجهادأوأشهـه نغسهـا بغسالاوهان والمهاد وذلا قوله عزوجل (لايستوون ع:دالس) أىلايساوى النر يق الاول الثانى من جثت اتصافكـل منهـهابو صـفيهـهاومن مرورزتهدمدالنساوى بين الوصهين الاواين و بين|آخرينلانهالمدار فـالتفاوتبينالموصوفين واسناد عدم الاستواء الهى الوصـوفــين لان الاهه بـبـان تغاوته وتوجيه النفـ هـنـا
 الاستواء والتشبيه † † با لسةـا ية والعـارة منالمنر كينوالمؤمنين
 التـــاوى والتتــابــ


 المسيهده وابهاذا








































 أس



 مفاضلة جرت بين المسلين وي










 الان:كارالمذكورووأكيد.
 والرإطهوالضهيركا
 كونهمتمتفاوتينع:دهـ

 حك ظلمهمبالانشرالك ومهاداة الرسولصـلـلماندَ عليد وسلم ذـــالون فـهـنا البِلغرِمهتدين الما طر يق معرفــة الـمق وتمـــيز الراتُع عن المرجوحوظنالمونجوضع
 وفيّهز يادة تقريريلعدم التـاوى بينهـ وقوله
 وهاجروا وجاهـدوا فـسبيلاسة بأموالهم وانفسهم ) استثتاف ابيانمراتبفغنلمبم وث وضنلال المشركـــين وظلهمهوزيادةالههرة وتضصيلوتى الجهاد للايذان بأندنل عن لوازم الجـهـاد لانه اعتبر بطر ياق

الداركأمهملميعتبرفيا سلف أى اتص-فافبمبذهمالاورانف
 ع:دالشأىأى ألىدتة وأكمكرامةعنمنلمتصف بهاكارُنا منذان وان بازججيع ماعداهامن
 السقايدوالمحارة(وأولئن) آلى الم النموتالفاضنلاونومافى الـم الاشارة منمهـنى البـد للدلالة على بعد
 الفأزون ) المختــون بالفوزالعظيم أو المطافي كأن 'وز عداهمبيمي.يغوزبالنسبغ الىنوزهموإماعلى الثانى انهوتو بيخ لمن يو"ر السعاية والمـارن من
 والجها دروى أنعليا
































 , المال ولمارضوا باهدارالنفس والم'ل لطلب مر ضناةالنة تعالىفثبت ان عند حصول
































## * 7 •类

 الــةابة والمارة من المؤمنين في الفضيلة والزفعة كن آمن بالس والوم الآخْرو جاهـ فـسبيله أوأجعلمو هـا 1 كالايمان والمجادوانانا لم المشبه معكونهمعنبافيه قطـاتعو بلاعلى الاحروانثهارابأنمدار انـكارالنشيههوالسةابية والعمارةدونالايايانوانما لم يتر لـذ كرهنفجانب المثبه بأيضاتغو ية لالانكاروتذ كيرالاسباب الرجانوومادىالانضضلبة وايذانا بكمالالتلازم بين الإِمانوماتاتلاهومعیى عدم الاستواء عندانها تعالى على هذالالتدرير طاهروكذأُعظميةدرجة الغر ينالثانىوأمافوله
 الظالمينفالمادبهعدم هدايته نمالى لهم









 وأخرى



 (








 ( , بهم واعلم انالغر ح بالنعمةيقع على






مندورضوانمنهم من كانفرسهبسببالفوز.































الى معرفة الرإِعمن

 لاعدمالهداية.مطةا ولاالغلم عوماوالةهـر فـقولهتهالموأولئكهم
 الغر يق الانانى أوالى النوزالمطلقادعا.كا

 بر ورَ ورضوان) كبر(وجنات)

 لانغادلهاوفـالتالتر لعنوانالربوبية

 البماتألأبدا)
 المرادبهاذقدبرابـالمـكت الطو يل(انانسعنده † إجرءظيم) لاقدرعنده لا جـورالدنـبأوالالاعال
 استنافوقعتعيليلاسبق
(اابهالذ


 فِجعلالرجل يأتَبهابند
 "ْاَار به فلابلتفتاليه ولايتزله ولاينفقعليد *

 عنموالاتهمتم" وعن النـي صلى السَعليهوسلم لايطمع أحد

 إبعدالناسمينهو يغضض فالنَأَرببال:اساليه (اناستحبوا الـكفر)
 وأصرواعليهاهرارا
 أــالاوتعليقالثهيعن الوالاة بذلك لمأنهـا
 . كم الىالاساسلام إسبـب


 وافرادالضمهوفخالفـل لماعاطان لفظ الموصـول ل ولالذانباستقالال كل , احْدْ



 هوأنه

 بـعدانَذ
 عنده أجرغظ









 فن























 ديارناوأباءنا

 أَوآجلةّولمة

 على الدنيا




















## 

اشترتَوهالليجارةوالرع ( بغواتوقت رواجها
 فـأيامالمو (وهساكن ; زصنوها ( أى منازل
 منالدوروالبســاتين والتعرض للصنفـانـات الالذكور رة للايذانبأن اللوم على عكبة ماذكر منزينةالــياةالدنياليس لتانسىمافـبامنمبادى المهبة وموجباتالرغبة
 فنونالمكاسنعهمرلعن عنز أنيو"
 عليهالصـلا:والـالـلام
 بك الـكر (أحب اليكممناساوروسوله.
 لاثر• الذىهورالملازمة وعدم المغارقةلاوالمبـ
 البشرفانهانيردانخ
 الطاقة(وجrهادنسبيله)


عزو

 حقو بة عاجله أواجلة (وانس



 |فنمواطن،جذفـالضضاف فـا†
 مواطن كثيرةويومختين ولعلالتغيرِللامياء الى
 من أول الاح وقيل المراد بالوطن الوقت
 ح:ين منصوب بمغر میطوف على نیرئ

 بدنمنيوم>>ينولامنع
 الظُرفبناء على أنهم

 من قضـيـــة الهطف مشاركمة||مـطوفينفيا |† منصوب باضهاراذكر و>ـــــن وادبين مكة و الطائف كانت فيه الوقعة بينالمـلـين وهم

 مزالانهاج وألغانمن الطلة واءو بين هوازنوتغيف وكانوا

ولا



































 كنلايسهد．كان（＇ثولـ














 مو⿳⺈⿴囗十大علي



















 وقيل لميناتلوا الايوم بدر واناءانان زتولها لـقو يدَقلوبالمؤهـهين بالةاء المواطر الــدنة , أَيدهم. بذلك والقاء الرعبذفقلوبالمشركين قالستيدبن المســيـب حـئتي رجل كان فـ الميشركينيومح:ينتال LU
 ماحبالالغلهالثهباء تلفاناربال بیض الوجو. فةالوا شاهت الوجال الوجو ارجهوانرجه>>افركوبا أكتاذا(وعنبالذين كغروا) بالقتلوالاهم والنسبى (وذلت) أى

 فـالدنبا ( عَيَوبالة من مهـدذلا

 أى يوقةه للاسلام(والته غفور) يْتَاوزهاساسلف منهمتمنالكغر والمعامى



 أموالهموسى ذرار دهـموا-|


































ـيعداوا بالاحساب شيشًا i

 مبالغها

 وأماا
 اه اهـل واح"






 كان حاله





 ولا (化) الوجوهعدولعنا

 ز الاد انَ





 أولانهم لا ولايغتسلون ولا

 رضنىالث أ , الالناز
 خلافهدنين القولين ورُئ كجـر بكـر
 تخفيف كجس كانجد فكبد كانه قيل انا المشركون جنس أوضربربكس وأكن ماجاء تابهـا رجس ( فلا بغر بوا المهيهد با
 دخولالمرموهورمذهب
 الـهي عن الدخول-طلة وقيلالرادادالنعننا لمج والـهر: وهر مذهـب
 ويؤّدة.وله عزوجل (بعدعامهبهـها) فان تفيدالنهيبلكالكيل ملواختصطص المنهـ







 ( عانافوا اليملج لفوانـا "; وتوجه الـهـ الناس من أؤطا رأار ه


 الآلمالالماستردتالمولان
 الانراد دوالا حوال والاروقات(اناسَعاسم) (
 الذين لإؤونون بابة
 .
 , وءْ حول ماكانوا بفملونه من الج جالمرة غبر خأئنينمنالغاقةالنورمة

 على بعضنطرفالاغفاء الالوعودعلى الوجهالكلى وأرثددهم الكسلوك

 بالوصولاللاذذانبهبلبة



 , الجا





 على



























 | اهلج








 لان" الها





 وأبا_ع:هـابالجواباتا





 ولامالا فج



 يغرلون بالاب والابن وروح القدس والـلمول والاتحاد وكلذلا ينا

 من منوالتوكيل فيه أوعنغغنولذللثلمثيج



 فانابقاءءههتهمهع عا بذلوا منالجز يةنتهمغ علهرعأومن البز.يةأى نتد مسلمكنـيدالـيدوغاية التاليستغنس، هذا
 اليه (وهم صاغرون)

 ونِيلمهاوهوقاعُووالمتسل? جالس و يؤخنـتلـبمد
 وانكان نؤديهاوهي
 رضى السّ ع:ه منأهل الـكت ب ب عطلة الــا ومن مشركى المحم لامنمشيرى_العربوعند

 كانأومشركاوتو منالأِ





والسلام فTآخرما نقلمننالمدبث فيرنا كحى رضى الستعنه أولالس:ة وتسقط بالموتوالاسسلام ومهدارها على الفتّر المعتلاثناعشردرهـا وعلى المتوسطاشالمالرأر بهد وعشروندرثـاوعلى


 فان أوزْن أوصـى أو الهـ † رضى الله عنه تو' خذ فـ آخر السنة منـيل واحددبـار غنــاكان † $\dagger$ أولمَيكن (وقا'تالـيهود)
 أهلالكتـابين بالس

 (عزيرابنالس) مبـرا وخبروقوئئغيْتُوين على أنها اسم أعجمى
 منصرفللـجهةوالتريف وأما تعلبــلـ بالقـــاء
 الابن وصفا على أن الثبر محنوفوفتسف مستخي عنه فيل هو
 فيكى الس تعالى ذلك

















 القارى













## 














 اl




 لانمر .










ابن قِص ومانّلن بن الصـفـفقاواذلانكوقيل قالدقهاصبنكازوراء
 ونزأغنياوربببهنا




 وهوغلاميتِعفغالارض





 الكوراة فصدر. وهو غلام الانانه ابنه قال الامار الكا 4 وكانعر رِاذذألصفهرا * دبح بـراسرائبل
 منيرئ التوراة بعث
 لهمالتوراةو يكونآبة بعد مامبامته مائت كام .



التوراة فیلبرجلالالانهابنه 719 事 ان الـهود أهــاعوا التورات وعلوابيغرالحت أنـساهم التُ تعــالى التوراة ونسیینـا همدورهمورفعالنايوت فتضر عء:ـرير الىالهـ تعالىوابتهبلاليد فهاد حغظ التوراة المىقلمد
 زلنفـرضنواماماتلهعزير على مافيه فوجدبوه مثّله وقانوا ماكاناوا (وقالت الصارىالمستِعإنالس) هوإيضاقول بيضهـم وانماقاوهاسْحـالنّالأن
 ـينعل ماذهله منابراء الاكهدوالابرصواحياء الموتى منلم يكن الهـا ا (ذلك) االشارةالىماصندر
 فيه منمـدى الـهدللدلالة على بـد درجة المشار المدفاينشناعةوالفظاعة" ("زونهم بأفواهغم ) الـأأكد النسبة الْقول المدكور الإهـم ونـو الجّجوز عنها أواشهعار
 وتحقيق عائل لإهـمل الموجــو د د ف الافواه









 ويثب قتالهـ حَ يقولوا





 الككتاب












































 قون الدين كذروا (هـ
 المثشركونالنـينيتئولون


 اذلاتيددنى)التوللحي . قولى الفر يفينمعجا آححاد المقول ليس فيهحن يد
 الا قولهم المسيع ابن الشَ فولاليهود عز يز الـا لانهم أَدم منهورهو
 اختصـصـاص الرد و الإبطال .غواله تهالى
 . بغول الصـارى(تاتانهم
 الاههالك فانمن اناته الس هلا اوتِيْبـ شثناعة قوالم ( أثن يو"فكــون ن ) كيف

 اليه أهصلا (اتخذوان الها زيادة تقر ير لماسلف هـن كغرهم باللة تعالى (أحبارهم) وهم عملاء الايهودواختلفنفواحاحد.


## 

 أىاتحذكلماواحدمن اللىل(أربابامندوناله)
 مأحمله التَتعاللوتحليل
 وتحو. تسمية اتبــاع ع الثيطانعبادةللفقوله تعــالى يأبت لاتعبد الشي:طان وقوله تسالى بلكايايعبدون البِن
 رسولالثه هلى الثهعليد وسلونىعنتـصليبمن ذهبوكاناذذالكعلى دينيسمى الركو سية فر يق من النصارى
 فقال ياعدى اطر ع هذالونزنطرحتدفـيا انتهى الـدقوله تهالى اتخذوأ| حبارهمورهبا نههأر بابابمندون الس قلتابارسولالنّلميكونوا يـيدبدونهم فقال علبه الصـلاةوالـللامألِس ـكرمون ما أحل الش تَيرمونجونوحلونماحرم
 كالدذللعبادتمه كال الر بحقلتلابىالهالية كـفـانتاتلكالربوبية





















 ثلاثة وتوجه الىالروم وعلهم الللاهوتوالناسوتوتالمالانانعيـى انسالا ولاجسما


 ثم دخل المذب فذب نفسد ثمد






## 













 من الاموروأنكر.منـكرتوجهد الانكارالما الخبر فجذا مسلم وأماقوله و يكون ذللت تسلميا



 فألفيتد غر مـتّتب










 مسـا:ل (المسُلن الاولى)فتغسير هذه الآية وجو.(الاول)انالمرادانهـذا المولمن

ملىرهـبانهبأىاتخذه النصارىربامهـودابايهد ماكالواانهابابنهتمالىن
 الاتخاذبه يشبرالى أن اليهود ما فعلوا ذلك بعزيروتاخاخيرْفالذكر عع أنانخاذهمه علـد الصـلا:والسلامرباممبودا †'قوىمنيجردالاطاعدة فأهر التحليلـوالتحريم كاهو المراد بآخاذهم الاحجاروالرهبانأربابا لانه يختصبالنصارى ونسبته عليه الصلاة والسلامالىأمدمنحيث


 والتضاءعليهب.:هايا الجهل والماقة ( وما
 أن أولك الـكغرة:مأحهوا
 الهاواحدا ) عظيم الثأن هوالة - مهـانث وتعالحو يط:ـعوا'أحه ولايطيموا أه غيره يخلاذدفان ذللت عخل بيادتهتعالىفانجـيم الكجبالبماو يةمتفة علىذالكُطاطبةوقدقال

 أر يابامن المـيمووالاحبار والرهبانالاليوحدوالند
 كـونوأأربابوهم مأمورون مستعبلون مثلهم ولا يغدع فـ ذلت كون ربو بـدالاحبار والرهبان
بطر يت الاطاء، فار انـ
ختصيصرالمباد:بتعنالم لايتهقت الابتخصصص الطاعة أيضا بهتعالى وحـثلميخصوهابابتهالى لم يخصوا المبادة بـ سِيهانـن (لاالهاالاهو)صغة ثانـدلالهأأواستنتاف مقر رناتوحيد(سبهانهانها بشركور )عنيالاشرالك

 نورانز) الطفارالنارعبار: عنازالدلهابهالمو جبة لزوالنورهالاعنازازالة
 كانالثرض منالطغاء نار لا رادربهالاالنور كالمصانحازالدتورها جهل اطفارّة ها عبارة
 كان مبارة عنيمطلق ازالدالنوروانكان لنير النــار والسـر فذلكت انحصارامامكان الازالة











 لا يت天



















## 

































العرآن و يكذبو.فيهـا
نطز بـ من التوحيد
 الاولاد والنـراتيالئى من جزلتها ما خالفورو من أمرالـلما والـرمة (بلغواهثم) بأقاو يلهم الباطلة|انلار جة منهـا من فير أن يكون لها مهـيـافت تنطبقيلبه أوأهـلتستدنداليه حسبا
דيكـيعنهموقيلالمراد بـ نبوةالبي صلى الشا مليهو- لمهذاوفدقيل مثلت سالهمبمهياذ كر


 لارير بد(الأنذيتمنوره) باعلإكجلانوحيدوامزاز دينانانالاموانماطع الاستثــــاء المغر غ من الموجب لكونه بِئى
 فـ مفابلة قوله تهالـلـ
 وإلدلالة ملى الامتناع ما ليِس فـنـنيالاراداد الىالياريدشبّامنالالاشيا.
 فـالمستثنمينه بفاؤعهعلى إما

 معطو فــة على جمله قبلهامقدرةوكاركتاهما فیموقع الــــال الى لاير يدالندالااتمامنوره لولم يكر. الاكافر ون ذلا والو كر هوها الى على وقـد حذفنت الاولى فیالبابحذها هطردا
 دلالةواضيحةّلانالشىي اذاتحكق ع:د الاــانـن
 أولى وعلى هذا اللـى
 الوصليتين ون التأكيد وقدم لهذاهـ ارا(هوالذى أرسلرسورها ملتبسا ( بالهدى) أى القرآن الذىهوهدىیللمتقين (ودينالـق ) اللـابت وهو دين الاســـلا م
 (على الدين كلد )أى على ألـلآلاديانكانهم أولِظهر الدينالـئى
 الـا

 السابغدوالكهلامفنقونه


 كانظاليا -ن.

 قوله



















 مقررمعلومفالواجب حجله على الظهور بالغلبة فانقيل الا


 هز و جل ( ولو كر.











 لاثخن عليه



















 فـاتخاذه لهم أر بابا يطيعونهم فالاواه والنواهي واتباعهع لهمفيائونونايذرون
 والر هبانليآكانونأموال النسىبالباسلا بطريق الرشوة لتيري الעح
 فيهاوانماعبرعنذلك بالا كل بــأَ على مهغّم الثر ض منـهـه وتقيحا لـالهموتنغيرا (للسـا مهــبن عنهـ ( و يصدون) الناس
 عن د ـن الاســلا م أوعن المـــلـك المقرر فالونواةوالانيكيلالى ماافتروهوحرفوروباخنذ الرشا أو يـصدونعنعند
بانغسهـباكاكم الاموال بالباطل(والنـنيكتزون الذهبوالغضنة )أى
 سواء كان ذللك بالدنـ أو ووجها آخروالموصول عبارة اماعن الـكثير منالاحجار والرهبان فيكونمبالغذنىالوص. بلـرص والضنـبها



## 47

 فكَون نظمّه فیقرن المر تشـــين من آهل الـكتابتغليظاودلانلات على كوْنم اسوة لهم
 بالعذاب الاليم فالمراد

 كبر ذلثك على المسلين

 انالده تعالى لميغرض
 بقـمنمأموالـكمولعولا عايمالـصـالاة والسلام مآدییزكا


 المالفةه


 هذا الباطل=















 لوأ قروابان







## 478A

































فليسبكز"أىبكزأوعد علب فانالوعيد عليه ع عهـدم الانفاف فيا الم الده بالانفاق ذيه , أأقاولهعليدالصـلا: والـلامبنربرلـصـبراء إو فالراد.
 , والسلاممامنمهاحب ذهبوبلانضة منهاحهوها





## ( 749

والفاه لتصنمن معـني
 الموصول متصـو بابنهـل يضسره فبشرهم (اوم) منصوب بسذالبـ الأم أوعصْمر .بل عليه ذللت أى يِذ.ون او باذكر

 النارذات حمى شدبد


 وأثـدالنهل المىابلار و' المحرور تان:بها ملى المقصـود $ا$









 بوجو.(الاول)


 تُينأحدى علىد.

















## * 7r. 妾






 فأول الامر צاقال ألا



















 مند فثبت انهذا الوعيد مرتب علىوصغ ينا يناسبد والـكم المذكورعة:ب وصغ
 وجب†


منصيغة الـأنيث الى التذكر كاتغولزرفعت
 رطرحت الفــة فلت
 عليها والمذكورثيآن لان المرادبـهـهـا دنانير ودراهم كثيرةکالمالعلى رضى الش عنـــدأر بـة آلاف ومادونها نغفة ومافوتها كزّ وكذا الككلام فقورله تمالى ولاينغقونها وقيل الفمّمر الالاموال والـكــيوزان


## * $7 \times 1$ 多

بالذكرلانماتانونالمول
 نقر با ودلالتحكمبا عـلى أنالنهب كدلث بل أولى ( زتكوىبجا
 وظهورهم)لانجهبم |لهاواهــاكهم الوباهة بالغنوالتنم
 الـبية † عنالسائل وأعرصنوا عنه وولو، ظهور هـم أولانبأشرفالاءضناء
































## ars 多



















 البلال




 فوجب أليعذبهاله بكل الاجزاء






ملى الاعضاء الرئِيسة النى والـكبدأولابها امـورل الجاجاتالار بعدالتانـى
 وجبا.(مذاماكنتّ) على ارادة القـوكول
 هين مضرنها وسبب
 تكَزْون ) أى وبال كتّ צ'أوما تنكزونه وقرى" بضم النون

## 6"7rr






(انعدة!النهور) أى عد دها(عندامن) انىانى حكمدوهومتمول الها


 من الدنانير عنسرون ديناراوالمرادالثهورو القمر يداذعايْهايـايور ذلكالاحكامالشترية (3 كاباله) فـاللوح اليمفوظأوفيـا أثبند و أوجنه وهو صهفة اثناعنسرشهرا مثبتانى كتابالهوقوليعزوجل (يوم خلق السموات والارض) متّلقكمافى
 الاستقرار آو بالكناب على آنمصدرورالمعنى انهذأأه ثابتخنغس الإرمنذخلقالآتهالى الاججرام والـر كات والازمنة(منها)
 الاح

























## 9rz









 الاعيان لاتتعلق بالظروف فلاتغول






















أى من تلك !الشهور الاثي عشر (أر بعة حرم) هيذوانهـهدةوذر الِّة قولهعليدالصطلة:والسلام
 'آلانانازمانقدنداستدار' كيثّهيومخلقالسموات والارض السنةاثناعشر
شهرامنهبآر بعة حرم ثلاثغ:والياتذوالتعدة وذوا مضرانذى بينجادي
 الاششرالحماكاكتا منالـلـرالـرمةوعاد ال1 كانوا أزالو. عن عْيله بالنسئالذي أحدئور. فـالباهاهيةوقدواوة a , رضى اللسْند
 (ذ)
 . المشار اليد هو

 السلام وكانت المر ب :
 شهرالـرم و ويكرهون

 1 ونـصل الا سنة حت أَحدثوا النسي"ذنيويا
 . ماحرمفيهن وابلجهور على أن مـــــوخة وأن الظملم ارتكابالمعامىذڭهن
































## 474




 يسمىد.










 3الُ


 موينثة











6انه|

 الحرمولانفالاشثهرالحر
 , وؤَيْالاولأنهعالي الصالاةوالــلامجهـر طائفاوغزاهوازنـبخين خـ شوال وذى الفعدة (ورا:لواالششركينكانة كَايقاتلونكم كانة)أى جيجاو عو.ص. عن المى .كنوفعن الز يادةوقع موقح الـلال ( واعلموا
 مـكمبالنصسروالاهداد فياتباشـشونه منالقالتال وانماوضع اللظهر موضهـه مدهالهمبالتقوىووحـا القاصـربنهليهوايذانا بانعالمداردفالنصروقيلـ
 بالنصرةبسببتقواهم
 باءوتشديداليلاءالاولىفهـاكانوااذاجاءشهر


خصوص الا شهر واعتبرواتعردالـددور با زادوا فیعددالثهور بأن يِسلوهــا ثألة عشر أوأر بعة عشر
 أر بعةأشهرمنالـوند حرماولذلكت نصعلى الهددالمبنذالتالتابت والسنة أى آها آآخبر حرمةشهرالمنهرآخر

 ماحلله فهوكغرآخر مضهـوم المكغرهم

 التدروقرىئعئالبناء


 عندمباشترتهم لمباديه وأسبابـوهو المعنيعلى
 وقِل المضبلون -يثئذ روّساو ـم والموصول عبـارة عن التاعهـه وقرى"يضل بغ"غ الياء
 ونضل بنون الیظمة (ـحلونه) أى الشهر الموْخر (6ا











 ذكرناهذهالمسئلة

 فـى

 الحوض



 الانساء وهوالتأخِرو وكانالنسي









































 لا
 المثركون لبـــك
 ينروون فيه فـةولم ان صغغرالهام حرام فاذا قالدذالتعسلوا الاوتار وتعوالاسنذوالازبة
 الاوتاروثدورالالازجية , أثارواوقيلهوجوجنادة كهعوتالكنا'نو كان
 يعوندليجاجل نالموسم فينادى .أ على صـوته ان آلهتكم قدأحلت
 يْوم فالهـام القابل فيفــول انالهتكمقد حرمت علبكم انـرم
 من كنانديّالهالهالقلمس

 وعنابنعباسرمنىالت 8 النىى ئرو بن قمة.بنتغسيو للاضلالا أوهال منالموصول والمامل عا عالمـله (ليواطوا

( ${ }^{\text {( }}$
 جهل أعهالهم مشتها: اللطبعمبو بدلثلغسوقيل خذلهم

 الدومالكازرين) هداية -وصلةاللالالطلوبالبتة
 اليهعندسلو كورهريةد صدواعندبــوت اختيارهم فتاهواذنته الضنلال
 الـي

 الموجبدالذللت(مالكم) الستفهامفيه مـئلانانكار

 - باطأَ تياقتاتموقدقري" كذلت أىآىشيُخصلأورماطل لكمأوماتصنـعون حين
 وسلإنغروآىاخريجوا الى الغزرو فيسيلياسا


 فـالظرفـالاستفرابوالمقدر


































 وشهواتهالغان:ئعاقليل وكرهr مشاق الخزر

 الكالارض واتع هورا أوالىالانقامة:أرنكم وديارع, كان ذلانذ.
 بعدرجوعهمنزالطانف استنغروانذوقتعسر:

 الهابمبعدالثة الـدونشت عليهمذلات وقلماخرجرجرسولانات
 فغزنوتغزاهاناواورى بيرهالالإفزوت:بولفانها علبهالصـلا: والـلام بينلهع المةصد فـبـا ليستدوالها( أرضنتم بالـيوقالدنبا)وغرورها

 (فأتاعالـيوتالدنبا)

 المتّ بها وبنذائنها (3) الاتخر: الانقاليل)
 ;"


 بسببظتيعهائلك كفيط وغو.(ويستبد) (وكم !
 لهمعـــــأ كد الوعيد والتشديد فـ التهديد بالدلالة علمالمغـارئ |الوصفيـة والداتـــة الستلزمة للاستنصالت † لالاَخْرة على الدنبـا

 فارسوفيه منالدلالة 6
 †


 لالرسولملماست عليه وسل فاناسَاسَ عزوجل وعد. وبالعدمهوالنصرة وكانوعـد. مانـور لا لاءكالة (واسْعلىكل
 اههلاكبهوالاتيانبتوم آخر ين (iانتنصرو, فدنصرصرالة)أىأىنم تنصروونسينصـصرواست الذى قدنصرهن في

























 واعلإنهُ


 الآخرة وقطع منافعالدنبا ومنانغ الآخر: (الثان)قولهو بستبدل قوماغرجووالمراد

## وت ذمرو رة أشدمن هذه المرتفـنف الجراء









 اللرُورولا






















النصرة حتزنهر• فـن ــرّذلك الروتت فلن . يخذلهفيغرهراذاذأخرجه الذين كغروا)أى تسايبوا لخروجه حيث أذنله علبدالصـلاةوالسلامن ذللغحينهوواباخراجه ("انىاثنين ) طالمن
 والسلاموقرىئبسكون
 النآصركُرىالمة-مور ن الاعراب أى أحد اتثينمنيغيراعتباركونه عليهالـــلا:والــلام

 ذلكأحدهذهالاعداد

 أنْبنصب عابعده بان


 اناسّالث بالحاثة من سورةالمائدةوجمسله عليد الصـلاةوالــلامبانـيها لمشى الصـديق أُمامه ودخول فالغــارأولا
 كا . الغار ) بدلمنـاذأخرجه

بدل المص اذا المراد بهزمان متسخ والفار (ادعوة مكثا فيه :"لاثّا (اذيقول) بدلْنانأو ظرفكهانى (العـاحبهـ)

 والـهعهة والمرادبالمية الوِلاية الدا'كـعـدالتى

 وما هو المثـــهورمن اختصاص عمبالمتبورع ع فالمرادعافيد منـالمتوعية هوالمتوعيد فـالاحر الباشر * روى آن المثركينطالعوا فوت
 رضنى السَعنه على رسول السَصلى السَ عليهوسلم نقال انزصب الـوم ذهبدنـالتافتقالعليد الــلاةوالسنالامماظنك
 لمادخلاالغار بعثالدالد تـالى حخاهـين فباضتـا

 رسولاساسصلمااسَعليه

 الفار ولايغط:ْون قد أخذالهَتهالىآبصارهم عنه وفيد من الدلالة


































 لكانإلظاهرانلا



 كانّانى





















 يدل على أمتّهالينسكنيع:دها القلوب (علي ) على البنىصلى|السَعليدوسلم فالمراد بـــا مالايكوم حوله شـائبَّة الموف

 السّعليبو لجإكانعهلى
 بحنودلمزوها) علينمـرموالشّوالجمتود
 يومبدروالاحرزابوح:ينين , قيـــلـ هـ الملائكة

 بهدم روية الـخاطبين لهـم وتــوله عزوعلا (وجهلكَلدالذين كفروا
 أودعوةالـكغرفانذللا
 الانيامبلبلالتقلوالاسر وثووذلا (وكةًاسه ) "الى التوحيد أودعوت الاسلام (هى الهليا)
 الالاسلوبالدلالة على
 لاينبدلشأنهاولاتغير سالها دونغبرهامن

 والا:انكار ملىالمساهلهو فيه وقوله تصالى (خغاليانا
























 الىالرسول صلى النه عليه وسلم ععانه قِل ذلاتساكن التلب قوى النغس (الثالت ) انه



 بعوله عز وجل ليس على الضعفاء ولاعلى














 والـلام مالالد









 †







الغّس والباليجاهـد
 دونالنفس بيزرى.

 الملا، وقيل هوابـاب القتسمالاولةقط (ذلكم) أى ماذكر منالغــــر والجهـاد وماذإمس


 أى أى
 الراحة والدعةوس. المبش, المتعبالاهوالوال ,

 لغبرالصد ف فأخبار الشّتكالى ف:ادرورا البـ (اوكان) صمفليلطات كْ
 وس-لزتعديد الماهـدر عنهم منالهناتقولا , ونهاعلاعطر يقالباء
 مادعوا البد (عرنا


## 672v

ذلاغغناسهل المأخذ

قـ بـ بـ المال ( وسفرا قامـدا ) ذاقصـدبين

 بالغيمة وتسليقالاتاتباع

 السغرفةط(ولـكن بهدت
 الثناطةالسُاقةالتىتشطع


 ووفوله تّالى (بالهـ )
اماهـ: منججلة كلاهبموالةول راد على الو جهـين
 عنـد فغولك قائلين (الواستط=نا) أوسيهِلغون

 - منجهة الهدةأوونجهـة العيهة أومنجهتهـا بيـا حسبما عن لهم منالـكذب والتعـلـ وعلى كا التقديرين فتولدتمالى(نـلرجنالمعكم) سادمسدجوا!با التسم والثرطجبـيـأمامكلى الشّى ظظاهرواماملى
(والثانى) قأورا .




 (والجواس)













 الاولانانالنَא ان|ضضطجاع على








 !الاول فلانقولهم لواستطعنا فخفوة بالهلواستطمهنا لاند

## (72人



















 ماوصيغنأ|


 (الرإع ) كمبانا ومشا:(الماهس)








بـانالقولهتمالـدتيحلفون بالسّوتصدينيلهوالاخبار

وقدوقح سماأخبر بـ
 وقرى"لواستـــنابضم الواوتشبـبهـهالها بواوابالمُع كا كانقولهعزوجل فتنيوا الموت(_بلكَونأَغسهمـ) بدل منـيمكلفون لان ألـلفالكانذباهـلالك اللغسوولذللتقالعاليد الصـلا:والسلاماليمين الغـابجرة "دع الديار بلاقع أوهال منماءله أى هـلكين أنغسهـ أُومنماءل خرجنابیى,


 انغسنا كـافقوللاتحلف



وفياادعواضمنامنانتغاء
 مستطـعــين الخِروج ولميخرجوا ( ع عفابانس

 عليدالصلاة والـلام ماوقعمندعداساستُذان


 اعتلوا بـلالمبم بـان 4
 الهولى واشبارة الى أنه ــبنى أنتـتكونأمور• عايهدالصـلاةوالسـلام متوطة بأسباب قو ية
 وآنمأ برزوه فـمعرض التعليل والاء_تذار
 من كونه سبيا للاذن قبل اللامين متمالةَبالاذن لاختالا فهـها فـالمهي

 . الانكارالىالاذنباعتبار شموله الالىل لاباءتبار
 " "يمهتّعدم استطاعة"

 الن ين صددفوا الى فياأخبروإبهندالامتذار من عدم الاستطاعة من حهة المال أومن جهة (وعاحسماعن لهم هناك (وتهم الـلاذبين ) "
.


























 بعدت c先










 فَ














 فقَال لوكا








 الاذن لهموهاهلأ"نيت

 وءروبنميون انثان

 بشى" اذنه اللمنا فقين وأخذه.الغداءمنالاسارى ; تسمعونوتعيرالاسلود بأن عبر عن الفر يق الاولبالموصـول الذي صـلته فسل دال على الـدوث وعنانغريق
 المفيد للـوام للا بذان بّا صدف طادث فأهـ
 فسلك الصـادقينوآز ماصيدرمن الآخر بن وان كان كـبا كادثا
 أه جار على عا-تهم
 تالكنذب والتعبرعن ظهورالصـقبالتـين وعاتعلق والكنـبالما كلاهو اللمُهُور منأن مدلولالخبرهوالصدون والكنب ا- احنالعمتلى



 هرناعلمعليدالصصلا:
 .
 وهى لميتنـه الهذا قالم حیَينينلتمن صدف فـغذر. عن كدبفوبد وأسنادالمتيناليالاولين
 مو أنمدارارالاستـــاد والتعلق أولاو بالذات هو وصف إلصدف ألصف
 الم
 اتصافجهابوصغ
 كسب استحمةاةهـها
 فيا مها بوصو هذا ونذتصديرفاتحهة الخطاب ببنـاره العنو دو ن مايوهم العأـا منمراكاة بانبهع اليد الصـها وتعبد. ـعسـنـنالماورنة وإطف أراجع لایخ
 |انظروراللى هذاللطف










 .








 ألمز هبــدا عدا طور . * * ومولى عفا ورشيدا هدى








 بدأ بالمغو قبلذكر المعغو ولةد أحطا وأساء الادب و بئسها فعلفيما فال وكتب


























 ,






منإلقع واست:ـاع
 المربّن من المشانهة



 ولاغئف أن ما مكن فـ خروجهم مصلمندندن
 فيفنسادوخبال حسبا نطقبد قرلـ عزوجل
 -





 منالتعْ با لمبئ على الاموالدعة ولاينــنـي له
 والـلام وأرضـــوهـو
 لهم عبش ولا قرت لهم عين اذلم يكونوا

 منظهوردأهرهموقد كان(لايسآذكن اللذن

 البد منغيرتوقغتعلى الاذن فضنا عن أن بستآنوك فـواليْلف وحيثاستاذنلنهوعلاء 3 اليخلف كانذلت متنة للتآى فیامه همبل دليلاعلىنغاقهمووقيل


 قيلالحـدنوفهواليَلغ والمعنيلايسأذتصالمؤمنون فإتيخلغ كراهدالجهاد
فيّوجهدالنن الىالتيد
 النافن و وووان كان خـ نغسه أهرا خغيا لالاوقف عليد بادى
 لاكاكتممنبئعنذذلت جهل أا أظاهرامعررا وقيل هو البهـادادثى لايستاذنك المؤمنون

 الاستّذان في الجهاد ربا با يكون لـكانـاهتد ولاغيز أنالاستئذان
 بلاليسلولوسليوقاوعد فالاستئذانالهة|"الكراهـ"




 تبادروااليه ولمـتوقنغواوالمنافقون يتوقفون وينبا









 استئذان الامام فـالبهـاد غبرجائزوهو










 فوالمدلول وهذا يتَضى أن.







































 للـ خرو جهجموكرا 1 تعالى انبعانه تستلزم تْبُطهب عن الخرو ج
 ولكنتْتسواواوالاتعات
 بينطرفقلكنزيعدتحتِ الاختلانتغياواباتا
 الى زـد ولكن أساء والاظههر أن يكون استدراكامن نغس المدم ع 41 الحا



 ستين ( ذــطهم) الى
 تُتُطواعنه ولميستـدوا

 تسالل كرامتالخرو ج فققلو بهما†ولوسوسة الثـيـانبالاحمبالتمود
 لبسْزاوهواذنالزسول صـلىالنَعليهوسالهم فـ التعـود والمراد بالقاعدين|مالمـنورون





















 ", "
















 من يتولى الفـاد يحب الـكتزبا
























وضر البعر وونعا اذا
 الى الى ret. ينكم والمادـدهالمبالغة
 الرا كب أسر ع من الانتىوتُرئ,ولارقصوا منرقصتالناقـألأسرعت وأرقصتها أنا وقرى: ولارذضوالىأسرعوا (


 وأفسادنبانא وابل大لة

أُو استــنـنان ( وفكيم

 نتاله اليِهراوفكمكموم


 من فاعله لا ثتالباعلى
 ولملهمبلميكونوانفكية المدد وكيفية الغساد
 بينالأزمنينأحرالمباد
اخلالע عظمياورميكن فسادخروجهم معادلا


 الصـلاةوالسـلامالفهر نفاقَمكمعابين المسلمين من أولالامهو ولميفدروا على فيا بينهم بالازاجيف
 الى آن يظهر مالهم . (والنّعايمبالظالمين) ع عال حي وظواهرهم ومافهاولوا
 فياسيأتحووونعالظهر
 عإعمبالظملموالتشثديد فـالوءيد والاشعـــار
 شأمل للفر ينينالمسامين والجاهدنِنِ(الهدابتغوا الفتنة) تشنيتشملا وتغر ينأصصالتمبنت (من:بل) أى يومأحد حينانصرفعيبدالس ابنابِي'ابنسلولالمنافق
 مهـهنتوبوكإيضابِد ماخرجعمعانبى صلمىاس عليهوسلبالفدذجدة أَسغلمنثينة الوداع وعنابنجرجرِنىالشا



 ابن إبى ربی-ـا


















































 هذ الـا










اجتّدوا ود بروا لك الحيلوالمكايدودوروا




 وهلاشرعه (وهمثار هون ) والـال أنهم كارهون انداتاء
 الرسولصـلاالنعليد وسـعـوالاؤمنين عن تَكِلفالتخلةينوبيان
 עج و وثف أهسرا رهـم وازاحةأهذارهـهوبتداركا لماعسىيفوت بالبادر: الىالاذن وايذانا بأن
 تلافيد تهو يناللانطب ( وم:هـهـم منـيةول
 تغتى)
 رو يدانيمتخلف لاتمالة أذنتأولمتاذنففأُنـنل حت لأَقَ فالمصصية
 الهلكةفانىانخرجت

 فالفتة )

 مغارارله|ذضلاءنأن يكون هـهر با وغخاصـا = نهاوذلاكعمافعلوامن المز يمة على التَيْلف والجراء:على الاستئذان . و•نْالتعود بالاذنالمبى عليهوعلى الاعتذاراتات الكاذبة وزَرى'بافراد
 مز وفى تصدير الجلما
 الطرف إذان بأنهم
 \& . الَّحِلف بِبر اذنونى


 الاهلجكة المفصمة عن ترد أسغلسافلينوتولهعز , وجل (وانج بالمكافرين)وعيداهم على مافعأرا مهطون على البحلهة السـابـابقة داخلّحتالتنبيه أى
 منكل






 بينأنهم فیعين الیتنة واقَون ساقطون








 قَداخْنا أح






 وعلى








































الأاللوالاخانافهى النـار بعـنها و ولـكن لايظهر ذللك نـ هذه النشأة وانابظهريه:د تشـكلها بـصورهـا
 والمراد بالكافر ين الما |l:انقونواديارارونع الالظهر موضنع المغتمر
 والاشيهار بأنمه مهظم أَبابالالاطاطةالمذكورة

 أولبا (انتص:ك) فـ بـعن مغازيل(حسنذ) من الظغر والفيّهـة
 أىتورثهممساءةلغرط حسلـهم وعداو تهـم لل (وانتصبك) فـ بعـنها (مصـبة ( نو عشدة (يَوولوا )

 أخذنا أح انا أى تلافينامالهمنامنا الام ِيعنونبهالاعتزاللعن المسلين والتعود عن الــرب والمدارا: مــع
الـكغرة وغيرذالت من
أمورالـكفرورالغغانقوولا



 وا"سلام وابلحلة عال


 وإـارابالجلة الاسميــة الالدلالة علىدوامالمسرور واسنادالمساءة|لـلـالــنة , المسرة الى أنغسبا دونالـحسِبة بأَن بقال وازتصبئ .صنبـة نس رهم للا يذان باختلافطالـهمبالت عروض المساءةوالمسرة tit
 (ت)
 نـ الاء:قاد (انيصيبنا) أبداوقري"هل وهل يص:بنا من فيعل لامنغـــلالانهواوى

 الصوواب (الاماكتب
 الدنـو يدأوالاخخروبة من النصرة عليسكم أوالنُهـهـادةالمؤدية (الىالنعيم الدائ مولانا)نآمسناومتولى † † مورنا (وء-لىاسه)




























































程




منتامالكلام الـأمور بها فاظهار الاسمالبليليل فـمامانانمار لاظهها, الـبكل والتلذذبه وان كانت••سوقة منقبله
 بالتوكل اثرأمه. عليم الصـلا:والـسلا مباذكرا ثالام ظـا هر وكذا اعادة الامر فیقولهعز وجل(قلهـلز بصون
 الامر الاول بالشـانى وانكان أمرانغــائب وأماعلى الوجه الاول فهي لا برازكالالهناية


 والزَ بص والتّكث
 كانأوشرا والباءنلتعديدا , آى ماتنظرورن بنـا
 أىىالهاقبتين اللتين كل
 الهواقب وهما الصـر والثهادة ورندا نوع
 الاول وكمشف



بك ) احدى السوأبين منالهواقب الما |من الاعمالمهلـكةوالظرفـ صغ عاكله وجوبا(أ) أبعذاب ( بإدنـانا) وهوالمتل على الل<غر(فزَ بصوا)
 الاحر كذلابفتز !صـوا
 متَ بصون)ماهوعاقبتكم فاذالتى كلمنا ومنكم مايتزبصه لاتشاهدون الامايسرنا ولانشاهـاند الاعايسؤُ (قلانْنفوا)
 (طوعأوكرها) مصدر انوقها موقعا الفاعلـ اثيطاندهينأوكارهين وهوأه فـهمن الخمر كةوله تعالىاستنقرلهم أولانستغنرلهـموالمـنى
 (لزتَّبلمنـكم)ونظم الـكنذامفسلتالامر لكبالغة نفيـانتساوى الاحم نذفیدمدالقورل
 الـالفين:فوراعلمالـالين فيّظرواهلِيتملمنهم فيشاهدواعدمالقولول وهوجواب قول جـد . بالى




 الاوفال لاويجب

 الامور الثلاثة فـ،






















 أبىاتين مترد.ن تمليل رد انغاةهم ( ومامنهـه أنتغبل منهم ) وقرى"







 ,

 =






















كسالى) أى لا باتونا فــال من الاحوال
 ( ولاينةون الاورهم كارهون) لأثبالأيرجون بـهـا أواباولايخافون

 الزام منجهته عليه الصـلا:والسلاملارغبة أوهو فرضى لتو الدائرة ( فلا تِّجيبث
 فانذلأكاستدرأجابهr ووبال عليهم -سبا بَئيعند قوليعزوجل
 (الــــاة الدنـــا )
 وحفظها ون الماعب وما يفا سـون فـون برنالثدائدوالمسابٌب
 كافون)فيوتواكازرين مثتغلينبالتّتع عالظطر

 الزهوق المرج:بهتوبة ( و و ي لـهكم)فيالدندوالاسلام (وماهممنكم)فذنلك (ولكنثهمتوميغرقون)



 فـ الثرط وان كان المنيملى المضى الافادة السمرارعدمالوجديان فانالمضارعالمنـنـالواقع موقع الاضنى ليسنصا 3افادة انتغاء استرار
 وديفيداسترار انتفائد

 الـى لشکرتك أن انتفاء
 الاحسان لانانه بسبب انتغاءاسترارالاحسان هانالشكر يتوقفعلى وجودالاحسان لاعلى استرارار. (أو مغارات) أى غيرانا وكهوظا بغفون فيها
 اليم منّأغار الرجلـاذا دخلى النور وقيل هو متعدمنغار اذا دخا دخل
 فـهـ أ

 ومـنـار (أومدخلا)













 والتاخ





 فـالدنبا و يك وجو. (الاول) ان كلمنزكانجهب للشى' أشد وأقوى كان حزنه وألم قلبه على فواته








 الاموال والاولادالمآخرمر.آولاتتز بل i وهومنتعل منالدخول









 والر بة. ان كيّة الاموال والاولاد سبب لـ





















وندخدلامن الدندلا , والاندنالد(الورا) أى لصرفواوجوهوهrوأقبلوا
 (الير)

 شئمنيالגرس البورح وهوالنىلاينذيد الليكام وفبداشهار بكمالعتوهم
 يكـرون؟ ويثندونونوندالـمازة

 يعيبـك سـرا وريك برال؛ ويلاحز (انالصدقات) أى شأنهاوقعتها (فان أعطوامنهابابـانـلنـاد
 حر هبمه علم جطام الدنأى أن أعطوا منها قدر ماريردون (رضوا) باوقع من
 (وانملميطوا -متها) ذلك المفدار ( اذاهم يسخطون أأى يغاجيُون ال الاء الجزاء قـــل :زلت



 انلمأعدلیزنيعدلوقيلهمالمؤلفة أى أىآهطاهم الرسول صلى السان عليهو سلمّن الصدقاتططيكالنفوبي .
 على علنمانيسله الزسول صلى التّعليه وسلمانان بأحه.سيهان ( وقالوا حسنااله ) أى كغانا ونضله وصتهـه بنا وما قسمهلنا (سيو"تبنا الس مزنضله ورسوله)بعد هذاحسما زرجوونوّملم (انا الـاساس راغبون )

 الشيرط و1 البــوابـ مكذوفبناءعلظمهور• أى إكانخيرِالمجم(انما الصدةات)شمروعن
 الرسولص الىتى اله عليد وسلم من القسمة بيان المصارف ورد لمقا لة الةالة فـ ذلك وحسر لاطهــــاعهم الفارعة المبنيةعلزعهمبمرالغاسد

 جنس الصـسدقاًا المشته على الانواع المختلفــة ( للفتــــرا




 والسمة بالغان وكانكرة: الاموال والاولاد هارت سبـا

















































 منيأد خلوهو.



 وفضأئهـهو هوط



 يلد علي (واليالمانين علبـــا) الساءين (ون ج体 (والؤلفة تلو بهـم)
 منالـربكانرسولاهن

 لهمومنهم:ومآشا
 تلو بهمباجن:ال|المطاء كميزنة بنجابسووالم:اس بن هرد اس وثُّم من

 الصنف الاور كان يط.طهم'زس

 هوخالصمالدرقدعد

 الكفار ومانى الزناة وقدسطسهجمهؤلاء بالا جاع التكثرِ ساعوا دالاسلام فا فا المزا أهن عزوعلا , أعلى الثـد استخئن ذلك (و فـ الرقاب )



 4 وم كزها(والنارمين)

 الهمزنمابفاطنلت ديونrه وكذلك مد الشافنى رنى الشّهن منغرملاصلاعذات البينواطفاءاءانأرُّبين ا'الجيلتين وان كانوا
 أى , والنظطع (و) or الـيـل) أى المسافر الالغطعنزماكوتكرير النُرف فـ الاخبرِ ين

 منايرادهمابِتوانغِر . , والاختصاص فهن. هـارف الصدقات فلمتصدق أن يدفغ صدته المكلواحد منهم وأن يتمصرعله صنغ -نهبلاناتلإلام

 الاسَّهُّاف وقدروى فـلـعن مروابنصباس
 وعدالثافیى لايجوز


































.

 المنافقون وقولهاذا





 †


 سيو"تيناالسدمنفضنلا ورسوله انالالى الس راغبون فذكرفيدمراتبأر بعة (أولها) الرضا


 اْ








 مشت:لمين بالذكر فسألهم قفالوا لانذكره للخاون من الهعاب ولاللرغبة في الثواب بل بل





و"ولهعزوجل( (يومن بابن) تفـبرولكونهأندن

نعالِل لما قام عندهن
الاديةالموجبة لهوكون

 (و يو"منالمو"منين)
 من الطاوص واللام
 الثنهور و بينالايمان . كا模
لموسى لُ (ورجة) هطفعلقلذإذنخر أى وهورحة بطر بياطاطلاف الالصدر على النامل للمبالغة (لذنينآمنوا منكه) أىىللذئألذهروا
 منهت لكنلاتصديتا

 أسرارهم ولا يهتا أنتارهم واسنادالايمان اليهمبصبيفةالفعلبمد نسبتهالكالموْمنتينبينيغة الغـاعل المبـئة عن الرسـون والااتمرار
































 زسولاهن ) بانظل


































علد الصـلا:والـلـلام
 عل أليم ) وهذالاعتزاض
 كلّ+

الالابادباباتاتالـذاب
 خبرالتموصولومالايخنى من البالنشوإيادادعاليه الــلا:والـلامبعبوان الرسالتمضانالياليالاسم
البلبِ لمالية ta
والنبيه على أن أذت

 والذضب(تهلغونبابه
 خاصة وكان المانفون
 بأَونمهفيتندونا اليهم ووؤكدونـهاذيرهم بالإمـان ليعذر ومـم ويرْونا منهـ أى
 نتلالبهrمهايورثاذا النى صلماساسوليهوسم

فلبس بـاسلفـ،
الاتذار ( ليرنونوك)



 (وأسّورسولهاحقأن
 بالارضاءاءولاينسنيذلك

 الصـلاةوالسلامففباب الاججالِ والاءغـامـام مشهداومغيـا واماما أَتوإبمن الايمانالفاجرة
 طريق عملمفيالاخنـار


 |'ى يكلفونلـكملارضانائكم


 وي


 الصصالاةوالسلاممندرج " وارضناوثععليمالصصلاة

 الرسول ذقتاطاعاعالش وامالانه مستعارلاسم الاشارةالنى يشار بـا "الىالواحدوالمغددبتأوريل






 وذالك عجل

 اللانى عيتر ) انايكابالزكاة يوجب




























 ثئ







 هنذ













 أن الاكسال لايو جـ الاغتسال بعوله عليد الصـلاة والسلام انالالاءاء من الماء و'ولاان

المنترض لابالاسمالانيارة والمالانه ط'ئدالمدسوله والـكلامجلتازنذف خبرالاولى لدلالة خـي
 سـبـو ـهـ ومنــهـه قول
منقال وأنتبا: وا والرأىغتلف الهعلى أنتالمذكورخبر

 (انذكانوامؤمنـــين )
 على دلا'تاماس:قعايه
 فليرضوالالسورسووهاءا

 المناقوتون والاستغهامام للاتو يْيُ علىمأقدموا
 ع
 التقر يع والتو بِيح أى ألميعراو بــامسموامن

وسلم منفنون الةوارع والانذارات (أنه) أى
 ورسول) الـهادةمنمالـد كلمثـــاقة من الثـق


علىأناخبر لانوهى




 الانظى الانع للاولى مـالمل ودخولالغاء
 التد علمالـى اليكانون
 †
 -مططوفاءلأنهوجواب

 ورسولهـ, وردبأنذلا انايكورز

 عكروماباب( (خالداذبا) مالمغدرة من الضمبر
 الظرفا:تدهاء الاسترار

 فالامرظاهر (ذلك)
 الـذاب الـالد بـنـ
 فـالهول والفظاءه


























 الصدقات لانهمهم الاصصول فيالا
 وانماتظهر فـالوصاياوهوانر جلالاوقال أر


 وقع الاتداء بذ كره بكونأ

فضاءاءاكانوإيظمرون فيا ينهم من أهاو بل الـكغز واليفاق وممنى تنتْتها الاهم بــا فـ
 لهم وائنالمذذورعيد هـ الطلاع الموْمنين على أَسرارهر لاطالطـلاع أنغسبم صليها أنهـا تذيع ما كانوا يخفونه
 فيابينالناسفنسمعونبا منا'مُواهالرالرجالمذاعه
 اُوالمرادبالتنبّة ${ }^{2}$ فـكونالسورة مشمّهن على|'س
 الــــاطنه ما لا يلمونه
 عليمبقبائكهمووقل
 وقيل الضمبرانالاولان للمؤمنينوالهالثتلالباقةين ولابِبالمبالتُغكيك عند
 اليهائىيكذرالماقنوانون انْتزلعكلىالمؤمنين سور: تَخبرهم بَـانـا قلوبالمـافقينوتهتاتث
 مسلمكانانطاراراسندر


 السورة ومن>>> يك يك

 على ملاالناس والـأكمد ردا:زارهمب.
 اذليس حذرهمبطر يف

 غخوضونلعب )روى أنهعليهالعالاة والسلام كانيسِبرفغزوة"تولك و بينيديه ركب من النافةينين يستاتهزؤن با aآن وبالزسول صلى الس عليه وسالمو يغولون انظروا الىهذا الرجل ر ريدأنيفتغحصصون الشــام وقصورهـا هـهـات هيهات وأطلع الستهـالىنيدهعلىذلك وتال| احبسوعلى الركب
 وكذا فقالوا بابّى الس لاوالس ماكـنا فنیى منأُرك ولامن أحر أهـا نشثيُ مايخوض فيد اركب ليفصر بعيننا على علعض الــفر (قل) غرمرلغتْالىاء:تذارهم ناءياعلبهـ جناباتهم









 لا
























 الاسم لانه اذأاجيب بالزد ومنع سكن ولم



 هوالl






 عن.جو'!


展









انانهدملوم الكندبـبين البطلان (قدكفرت) أظهرتج الـكفر بايذاء الاسول صـلـالته عليه

 له(انهعف
م , عن الايذاءوالاسته:

 سيهانه وزير البناء للمغيول مسندا






 الىعمابعد. (bأفـة بأنهم كانوا


 اليجتنبين قال السحفالاند عز عن عنه رجل واحد هو هي
 هذه الآيَّه تاب عن


 (المانةونونوالمنا فقات) انتّرصص لاحوالالالانات
 (الـفكفر والْنــا ف
 أى⿵تشا.بهونفا النغاف والـهـد عن الإكان كا" بعاضض الشئ الوانحد بالش二صصووفيلأر دبد نَ وتك الت

 أى بالكهر والمأهى (وـنهون هن المالمروف)

 ماسبقووغفصعنمنادة مالهم لـال المؤهمين أوخبرثان(ويقبضون أيد والانفاف فـيسيلانس فانق "ن الـن

 , بالنسـان للمتــــا كا
 الفاسقون ) الكاملون



































院





 الالـصا









 =








عقاباوجز!ا: وفيددليل على



 مالايخن (ولهم هناب
 غَر عذاب النار دانْ

 = منزتجبالنفافوالذیهم

 وزولالـذاباناطلع
 منقبلدكم) ال:فاتمن
 , الالكان فيم الز الز




 (كانوا أَشدمنكم قوة وا كثرأموالاوأولادا)



.
 من الثهوات الفانية

والتهائهم.باءن النظر نالماتواتب الـمةوالنذائذ



 فـ الباطل ( كالندى غامنوا ) أى كالنين باسعاط النونأوكالغون الذيأوكاكلوض النى خامنو.(أولثك) اشارة
 المهدودةمنالمثبهـهن والمببه.بملالىالغر ين الاخير ذتط فأن ذلك يتنغىأنيكونحبوط أَ وخسرانهمهمغورمين ضنمالاهريكاويوئدى الى خلوتلوين الخطاب عنـالغائدة اذالطاهر
 زســون الته صلـوالتي
 منيصغ للخَطابأى أولّك الموصــوفون با ذا كر من الاومــال الذميـهـة ( حبطت † أهالهم ( لئه المراد ? كايشعر بهالتهيرعنـبم












 منصرف المال المذ كور















 فيأنه هلتدخل فيبال-



































عزو:جل منكانـريد
الحيوة المنبا وز ونها
 وهم لـس ترتبه عايجاعلى
 بلبطر يقالاستدراج (وأولّك) أىالموصوفون

( ) الكاملون فیالخسـران فـالدار ين البامعون

 أموالهيع التىیى أعالهم


 الكنى بهخسراناواواراد
 للاششهارديليةالاوصـالف المثـاراليها للميوط
 أى المنا فقين(نبأ لدين منقبلهم )أى خبرهم الذى لـ شـأن و و هو مافعلوا وما فـل بكه
والاسـتغهوام للتُر ير
والتحـذير ( قوم نوح
وعاد وثو د وقــو م م ابراهـيم وأصحابمدنـن)
 (أَتْ ( عليهـ الـك|لامو يستدعيد ال:ظام آى فـكندبوه

 ماعليد النظم الكر . لمبالْة السيرانعنا! الظمابى ماهع عواس
 † † فیقولهء:وجل(ولـكن كانوأنغ لالدلالمعلى|استرارطالمهم

 وتغديم الـفـونول بيرد

 الىقصر النظلوميـة عالیعمعلىرأى منلايرى التقديم موجبا للتهـر
 وماطناهم ولـكن ظلموا أنغسهـم منغيرقَصر

 اله فقوول سبیانت انان
 ولكن الناس أنغسهم إطلمون( والمؤمنـون




 كازجرعن

 أى أعلم .











 أنرجلامنهمقال لقوهم انكانمانقول







 ولابعدغو ربلهوسالع القلب سـر يع الاغتَار بكلمايسععفلهذا السبب سمو.بأنهاذن

 .

㓌

























 † † ألا ذهو




من المعونةوالنصرةوغبر

 بالمُر وف وـنـهـــون عن علمكر (أى المعروفوالمنكارالمتظمين
 الـــلا: ) فلارْ الون

 قوله تعــالى نسورالالة ( ويؤ تون الزكوة )

 (و يطيعونالشور دسوله) أى فیكل أهر ونهى وهو بمــــابلة وصغ أـغ المانفتينبكمالطالغسق والْرو ج عنالطاعة (أولئك ) اشارة الى المؤمنين والمؤمـــــات ات باعتبـا, انصـافـبا باسلف منالمعات الغاصنلةومافـهمنمهنى البعد للاشتهـار بـعد درجت أولئك المنعوتونعافطل
 ( آى
 والنهـهر


†


قوله تعــالى ذنسيم وعيدلهـمتضنز لوعد الموئمنينفانمتغ
 الاؤ مـين ( وعداله 11وء تفص:ل الَّار رمخته الاخر: ية يةأرذ
 -وقع الاضمار لز يادة انتقر يروالانشياربعلية وصـفالايكانـلـصول ماتُعلقبه الوعدوعدم التهرض الذكرمامهن اومن الام ذالا لالِانـان بانه من
 وعدهم وعداثـاملا لـا لـا 3 راتب الفضل كيفا
 "




 * أو يطيبفيهبا الـيسشا فيالخبرانجا"تصورمن الاؤلو و الز برجـهـد (3)

وك







 اقدأهبع

 الثr حلغوا على ا'





 بذ كا الواحد كتوله





 (والم(ا) (أنى
 الايكان مالمِيقرن لسسالاالةول بالنــان














 وفيل




















كل باب خرسة حوراه لالدخله الالابي أوصديق أوشهـهدوعن ابنمستود رهى الهّ
منه هي بطنان البـة وسرزهها ذهد ن على هذاعإوقيلهو عـمنا. الالغوى أعنى الاقاهة
 الىاخلان الوصـف

 أثشرفالاماكن.المرووفة عندهمرمن المجات ذات الالهار الجار ية 'كيل اليها طباءب أولمها


 عنـشوانبالـكدورات ا'ت لا يكاد أماكن.الدنباوفيهاماما تشتهى الانفس وتلذ الاعين تُ وصـغ , إنّه دار امامذوُّباتفذجوار
 وتاء ولاتْ . كاله وقال ( ورضنوان

 (أ كبر) اذعليهـدور

 عليكم رضونانى فلا 1 الشارةالى ماسبقذكره ومافيه من معئى البـد

 الغوز الـغيم ) دون مإيعدهالنانس فوزامن - خطوظالدنبافانهانمع قـعع الظطرعن فنائهـا
 وتكدرهالبـستبالنـبة

 الإـوض قال رسول السصلـلـالشَ عليدوسلم لوكانتالدنِّازتنعندالن جا:

 اوكاتتالدنبأبآج ": رغدا
 وهى متاعيضمصلعغدا


 واقامةالـدود(واغلط هليهم ) فـ ذلت

 قاتل























 القرآن قدسبتد فِّاء ذالك الرجل اللى رسولا









 الـاناوتونأنتخل


 الزسول
























ودخولجهن أنرسولاسَ صـلما عليه وسط أقامفغغزوة
 العرآنويعيبالمنا فكين
 6 الصـلا:والسـلامقفقال البِلاس بنسو يـمـهـهـما لئن كان مايغول يحمد

 أأشرافناقكـنش
 الانصـارى للـيلاس أجـل
 وأنتشرمنالالارن:لغ
 عليه وسلم فاسيكهر
 6امهيده فقال المهم

زتصــديق الـكا ذبـب و تـكديب الـصادف فزنل وايثار صـغـة الاستقبال فـ يكلغون لاستحضضا ر الصورة

 كاوامع أن القابٌ هو الجلاس للايذان بأن

 !

 وكانعاربنـاسِرأخذا . وحذ غغةبن اليــان خلفها إسوتها فبينا
 بو قع أخفاف الابل وبفَفعة السلالحمالتفت
 الـكم اليكمبأعداءاءاند
 . البلاس وقيل أرادوا
 أبى ابن سلول وان لم

 (ومانغموا) أى وما ( أىا † و ماو جد وامايورث
 اسَورسولهمنفضلها
 رأْ رسولالسَصلىالشعهلمه وسل المدنــنـة في غاية
 لا رِ كون ن الخيـلـيل ولايكوزونالفتيةفأروا بابْنـائ وقتل للملاس مولىفأهر رسول السَ صـلى السعليدوسلمبديـه










 عذا .





 لال الا

 .














الس القدعرض السعلى التو بة والس لقد قلت وصدف عاه فتاب الجلاسوحستانتو (وانيّولوا)أى استروا علىماكانوا التولىوالاعراض الدين آوأحرضرضواعن الالو بةبعدهذا الـرض
 فـن الدنبا)بابتّلوالانسر والثبب وغيرذلا من فنونالعةوات (والاَّخرَ بالناروغبرهامنأفانين الـهاب ( وماله
 وتباهدأوطارهاروكثة ا مانق . بغوله عز وجل ( من ولى ولانصـرِ) ينَذه من الـنذاب بالشغاءة أو المداذهـة (ومنهم) جــانلج بیض آخرمنوم (من 6اهدالسَ لئن آنانامن
 الزكاة وغيرهـا من الصددقات (ونـكونن من الصالـين) قالىابن عباس رنى الته "عالى
 بالون المغنغهة فـهـها
(4.


 الدودحتيناقت بها المدنـــة نزيّ ل وادبا

 السَّلـلى الس عليه وبل

 ;-




 فيه الالفرانْض فقـالـ ماهن.الاجزيمياهماهن. اوأخت الجز.ية ورال ارجها حت أرى رأيـا وذ
 .
 أىأَرْنوأننساءة


 أنيكا

 الهـلا:والسلاماناناسة



 الجراوْع على














 , اللدم والثعن



















 لانه زیب أى
 الاواين>ر "







 "-

 والزسل












 اوراليـة أى تواوا بإجرامهبروهمهم>رضون
 آلى جهـلـ لاله عاقبة
 راس الـيوميلةون،)الكيوم موتهمالذي يلقوناله تعا لى عنده أو يـونون

 اليخلـ نغاقا متَكنا فـا

 ماوعدو.) أى بـبـبا
 (ونالتصـدنواوالصلاونح (و بـاكانوايكذبون)

 المقالاتالتالمن.جلتهاو


 عن المز ية فاز تسبب الاعة-اب المذكـور بالاغــالا ف والكنـبـ .

 مافذذلك من الابهام
بتعـين ماهو المدارفى ذللكوالستعاللىأعماوقرى3 بتشديدانذال(ألم يعلموا) أى المنافقون أومن عاهدالة وحريٌ بالـأ الفوقاتيزخـطاباللمو"منين فالهـ, الها على الاول
 والتهديد أىألميعلموا

 فأنفسهمهوماتناجوابـ فيابيّهم •ننالـطاءن
 وغيرذذلت نالاخِيرفيه وسر تقدم الــرعلى
 سِجانه وسرَدونالى


 الاشياء
 الهظانج واظلهارا الـم الجملالةذالموقعينلالقاء الروعه وتر بـية المهابة ون ايراد المل المعلق
 انغ النـلدالدالعلمالمدوث والكجدد والمالمالمعلئى بالغيوبالكيتريمالدائمة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالفة من الفنامة والبزالمة

مالإينزو يلزون)








 † †

 نارجهغ ظت







 لانهتهاللىوءد بالل حهه




 ال الح




ज ( المتطوعين المتبرين (من المؤمنين ) هانـ
 (نا الصسدمات) متسلت بيلزون* (روىأنرسولالتي
 الناس على الصدقة أْتى عبدالر تن


 آلآ
 أر بهة وقال رسولاله اله
 الهد للت فيا وفيا أمسكتونبارلـله

 المُن على ثمانين ألها وتصمدقعاهم.نوءدي
 أْو عصيل النانصارى بـصاع من مُرظقالبت ليلت أجر بالِ رير على صاعين فتّكتصا لـا لهيلالى وجئت !صصاع

 الـدعات فلمزهما المناظقون


 هو بالضم الطـــــــــة
 منهم ) عطف ملى
 والمراد بهـم الغر ينى
الاخْرِ(سخراد السَمنهم) اخبار بكمازاته تصالى الاهيم علىمازفعلوامن
 . أى ثايت لهمر( عذاب
 والتغخيم وايراد البحلهن |اسميةلالدلاليمعلى الاسترار

 الامح ين الاستغغارلهم وتزكخفاستحالدالمغغنرة
وتصو رءْبصورةالامر
 كأنه علــيم الصـلاة والسلام $ا$ و بامهحهان الـال بأنِسِتغغرتارة


 طوعا اوكرهالزتمبّل منكم (انتستغغرلهمه

 بعدالمبالغنذ الاستغنار الثومان الاستواء بينه و بين عدمد * دوى أن صبدالهن بن عبداله بن أبّا






 جوهر ين الطفعلوى
















 انارلناس ذ.كروا أقوالا بسبب هنا الاشثكال ( فالةولالاول ) انه الجاهيادمعالكفار







asclain ${ }^{5}$ ما فوةها انانداهة قد رخصلفـفـأزيدعلى الـبـبـن فترّت سواء
 أم ملم تستفـفر الهم لن

 , السبعائة فـ ـطلنى

 ;كأنها العدد بألمر• وقيلهى أكـلاناعداد . أول عدد نام تلـادل أجزا نهعهاثلانقوثلـها وسدسهاواهدوجلتانـان ستةوهى
 :بد التام الاسالكمالثم السبـونغانية الكمالاذ
 والسبجمائةغايةالفايات (ذلك) اشارةالمامتاع المغر:الهمبرولوبعدالمالمالة ، الاستغار أىذك الامتاعاع ليس لعدم
الاعتدادباستغفارك بل
 (كزّروا باسة ورسولو)


 |اليه فهى " ولكنهـهـبوءاختـارهم لميثقلوها فوقتوا فيا
 لماقبه من الـدمكم فان مغغرة الـكافرانماهـي بالآفـلاع عن الكمتر

 عليه بهزل من ذلاك
 مـلمالشعليد وســلـ فاستشفا ر. لهم وهو عدم يأسهمن ايكانهم حيث لميعيأذهنممططبو عونعلى الخىوالضلال اذالمنوعهورالاستغفار
 سـتلىمنقوليعزوجل ماكانللنمي الآ يَ (فرح الدْلفون ) آى الذـين خلفهم النى صلى المن عليهوس بالاذنذلهمثى التعود ع:داستئذابهمه
 اياهم لماعل فـاذلتمن
 كسلهم أو ثغـنـاتهم
 أى بفعودهموتخلنهم عن الغزو ( خلا ف رسولالة ) أى الى
















 بيه وقالالالههأز زل

 رجهنالمى المدينة اليمر.






























$$
\begin{aligned}
& \text { وكول الانايغة }
\end{aligned}
$$














رح الصـلاة:والسلامبالةّسود , الامـتـده . عليدالصـلا:والـلـلام اوعلمانيانهالماوالهاملم اُحْدالمذكو رين ائى ;رحوالغالفينله عايليه الصـلا:والسلامبالعتعدد
 لیعليدالصـلا:والــلـامب (وكرهورانبيجاهدوا

 والمـنض على طاءد الستتسالىفططبلعمطانف
 والنفاقفانانياراُحد
 رجِانِ مند منغبرائن
 وانااوُوزماعلـهدالظم
 وكرهوا ا"نْغخرجوا الـالئـزوايذانانا بآن البهادذنسبيلاسّهت
كونمنا"جّجلالزائب واشرف المطالب الئى
 التتانسون قدكرهو.
 الذى هوالتوردخلاف

 الـكغروالـنـلالالفرح بالهمود وكراهيةالجـهاد

 لايإتطاع عثدته(قل)

 ستدخلونوا با با فـلتم (أشدر-را) ماتحنذرون منالـرالمـهودوتحـدندرون
 لآيذرونّاوتهر ضنون
 على ال:فير ( لوكانوا


وتهالىغرداخلَ

 -ニدرأى لوكانوايغغهون †نها كذللا أوكف هى أوأنمآلهم اليها

 , واما غِرمنوى هلى أن

 أى إوكابوا من آهل
 فولهعروجلقلقل|نظروا ماذافيالمسوات والارض وماتنيالا يَات والنذر



















 الراء لاهلىوجه الاخخلاص واعملاسة الرسول













































على الصـــدر ية او او
 وبكا. كثيرا ا'و زمانا قليــلا و زمانا كثيرا واخراب-هـه فیصورة
 وقوعالمْبر بهانأأه


 اهادته تخالاول هـو , صـفالتالهة قط وف الهانىوصفـالكثرّةمع الموصوف **روىائن
 النارعرالدنيالار د"حورايكنیلون جْوم
 كنايتعن الفر عوالـبكاء عن الأزوائننكون القلة
 عنالدوام ( جزاء بـا كانوايאسبون) منذنون المــاسى والبـمعبين صيغتيالمانىوالمستقبل الدلالة على الاستمرار اليجـيـددى مادامون الدنباوجرناه مفعولهله للغعل|اليأى|أى ليبكوا جزاعا"ومصدرحذف ناصبه ائى يجزون عا ذكر من البكاء الكينيْ
 غِلى مابين مناحهم والفعل منالرجع


 عن البلدأو بُّنم يستأذن البعن عن قتادةأنهم كانوا اثنيعشر رجلا
 (6استأذنولاللأرترج )
 بعدغزروتكهنه (قنل) اخرابجالهمعنديوان
 عنمكا صمبتك (لن تخرجوا میىابدا ولن تقاتلنوا مدى عدوا ) مز الاعداء وهواخبار
 وقدوقع كذللت(انكم) تعليلماسلف أى لانكم
 عن الززو وفرحتمبذللت
 تبول: (فقعدوا) الفاء لــر يح الاهـر بالمهود بطر يق الیة وبة على
 بالْة بالتّوددأولحرةماقعدوا مز بعد(مع الـالمالفين) أى المتخلفـــين الذين ديدنهم التّودوالتخلف دائما وقرىء الخلافين على القصرفكان محو















































أودى بثى وأعة.وثي حسر: * بـد الرقاد وعبرة لاتقلع



 ,





 \&







متعلقبالنهى أىلاتداع ولاتستـتغرلهم أبا

 أولنيارة والدطا * روىأنعاعلي الصلاة , والـلام كانيغوعملى ق:ورالمنافتين ويدعولهم فكامض رأبالغغاق : سلولبـتالمرسولاست
 فـادخلع
 اليهودفقال يارسولآست بيتا البك التستغنرى
 فشـــهار. الذى يلى



 ور اهاة بلانجهوأرسل اليه فيصد ذكن فيه
 زلت
 عبدامنبنأجنووونعنا.

 فتلت ا'تصــلـ على مدواسة الةـا بُلْ ووم
 الِسلام وسلى علد ثُ مثى مهي

 كانت مظنة الاخلاللا
 لقمصصد النىى لانألبسه
 حينأسمر ببدروالندبر مشهور(أن

 ليليت والوقوفعلىقِبر. انمابكون لاستصـلاحه


 (وماتواوهرة الـانون) أى متردون فیالـك خارجون هن هدوده (كابين منممني الفـسق ( ولاتمهيبت أمكا للهـ وأولادهم) تكريرلماسبق وتثر يرلمغنونهبالاخبار بوقوعهو يُورزأْنِيكون هذا فـن حت فر يت فِر الغر بِق الاورل
 هذهـالمواقع عليالاولاد عع كونهب أعز منبا امالمهو م مسـاس الـاجـة الـبا بـسب الداتو بكسبالانازفراد
 منهلكلأحدمنالآلَاء والامهات والاو لاد

























































 استحقاف اليماب لان المقصود من الاعال الطاهرذ كِفية النية واءتبار مال الدواتى






 ولاتح لاموال والاو لاد
 بسببمعانانهـهـالمشاف ومكا بدتهم الشديأد فـشا نهـا ( وتز هت
 أى فيــوتوا كفر ين باشتخالهم بالمت والالثهــاء عن النظر والتـدبر فیاليوا قب
( واذا أزلت سورة) من القرآن ويـو أنْراد بـ با بیضهـا (انَآمنوابانَ) أنمفسرة لـا فـالانزال من متن التولوالوتىأومصدر يـا حنف عنبا الباراى بآن آهنوا ( وباهدوا
 واءعلاك أولو الطول منهـم ) أىذووالغضلوالسهة والتدرة =لى الجاهاد بدناومالا ( وقالو1) هطفتغسيرى لاستأذنك مغنعنذذرماساستأذنوا فيد!

 من عنر ( رضوا )



 .


























 تعاللى لمابين للرسـولول عليه السلام أنه لايغغر"لهم البتة ثبت اناسلال فيا وراء العدد (1)































 نوع آخر منق.

البنــات المن كو ر من نجــل الـكرامسـة
 الندى لافوزوراه (وجاء المغذرونمنالاعيراب إبؤذن (هم) ششموع ع نـيـان آحوال منافت الا عرا بـ الر بــــا ن منافقى أهل المدينــنـ والمغذرون من عـذر فالالاد اذاقهر فيه

 أغعـل ولاء أَوالمتذ رونبادغامالتا فـالذالونتلّحركنها الىالحينوهممالمتـذرون بالباطلمقرىعالمـذرون

 والا حتشـا د فـه قـلا همثأّسدوغطفانتالوا ان انلا صيا لا وان بــا
 فـالتحلف وقيل هـم رهطعامرابنالطفيل فالوالن غزو نا مـتك أغار ت أعرا بط طيى" على أهالينا ومواشينا فقال عليد الســلا م سيغنينيالستعالى ع:كي 5 وعن.





وهم منافقو الاعراب الذنـلميجيَّوا ولميعتذرو ; السه و ر سوله فناداء الايمـان والطاءــة 1 (سيتصـبالنين كغرو -نهم )أىمنزالاعراب أومن المعــذر ـنـنان -•ثم لالكفر.(عذابألـم) بالقتل والاسسر فالدنيا

 المر هنى ) كا لهـ والزمْن (ولاءلى الذين لايِمدون مإِنقتون )
 و بنيءذرة (حرج) ان نصحواسه ورســوله) ( وهوعبار:عنالايمان .
 فن السراء و الضراء والحب فِهـهاوالغض فيها كيايغـل المو لى ال:ا
 سبيل )استنتافمغر
 اليس علمr جنـا , لاالى معاتْته سبيل بنصهـ
















كعغخلفمسنتمل أنشد أبوعبيدة للأ حوص










 **























 "











 كابؤذنبهقول غروجل فياسيأثى اناءا السبل


 منالانــار.مـمـلـبن يساروهخر ينخنساء وعبـد وسـلم بنعير ونعلهـة . مـهـل وعلبة بن زيد
 عاليدوسلم فقالوانذ, الخروج فاجل:
 والنعال الـيْــونة نغر معانفقالعلبدالـلام עأجــد تـونوا وهـ يـكون وقيل هم بن
 , ونمانوقيلأبوموتى الاشــــرى وأصحا با رضى السّ تـالم عند
 عليد ) المالـنـنالكاف فأووك باسمار قدوما عامة با سـآارو علبه السلام وغِير مايكـهـل عالـد عادة وفـاينـار غأَجدعلمالبسغندى


> إلإيّرار فلايجد. (تولوا )

 عزالمده (حزنا) انصب

 عليد ماقبله ا'اينفيض
 الملالـينجازا أاوتواواله 'اوحزنين أويـرنون-زنافتكون
 فـنتيض( ألإِبدوا ) علماحذف لام متملفة بكرنأأوتنيض أى لـلا يجدوا (مإنغنون ) فـشمراء مايكاجون
 (انالسبيل) بالماتبة
 فالخدلف(وهمأغنباء) , واجدونلاهبـاللزومحم سلا•ته ( رمنوا) استُنافتعاليلىماسبق كأهوقلمابالمبماتسأذونوا

 الدنين شأنهمبا والدناءة (وطبـ) ك
 وخامةالهاقبة ( نهم)



 الخالف هوالفاسدقال الاصمحى يفال
 كل واحد

 يساحبّه * قَ



























































أيضا لاالىدرسولالسا
صلى السَ عليه وســلـ

اليكمفوالتخلف( اذا
رجيتم) منالغزومتْتين
 الى المدينــة ايذانابان مدار الاعتــذار ر هو الارجوع'اليهملاالرجوع الىالمدينة فلـلمنهم من بادر المى الاء:ذنار قل الرجو ع اليهـا ( قل ) الـالـطـات برسولابان صلى الآل عليهوسلمإبد
 أيرضا لما أان الجواب وظيفته عايد الــلام
 شامالا للمسـلـين نمول الرجوع لهبم(لآتيتذروا) أى لاتنعلوا الاء:ذار


 من المـــا ذير وراماما التُرص لجن:
 (ال نوٌ من لـكم )
 "ابداكانه|

 لِّصـدقكمأبدا فيكونعبثا اذلابتر نب عليد غرض


هن الا كاذبـب وجمع ضمر المتكل فنالما المونهين لكمالفة من التصديق رأسـا يـيـان عــدم روانج اعتدارهم ءنــدآحد هن المؤـينين أصلانان زتصديق البعن الهم ر.عـــا يطهعهـهم تصـديِّالزسولأيضا صـلى الله عليه و ســـلم وواسطة الـصدفين
 بينالمؤمنـــين كافسنة ( وسبرالشعليكم ) فيا

 الفغافأمتمبتونوكا استتابة واهـهاللالتورية وتغدي مفعول الرويّ على ماعطف على منزوَوه تعالى (ورسوله)

 واللاش= الخـار بأن هدار الوعيدهوعمهعز ورجل بأعالْ
 والشهـاهة ) للِّا

 مونع المغعر لتسشديد








 †'



























 آخر ينوالىالخم الواحد اذا|

 آ语













 فالدين









المستـر على أثهـا
.لصــدر ية والمراد
 وابثارهاعلـهالمراطاة ماسبق منتوله تُعالي قد نبـا المنأ أهالاخبارالمالمعلقة بأعالنهوولايذانبانهم ماكانواعالمين فـالدنيا كـقيقة أهالهمبوانـانـا يعلوزيهـا يو مئـن
 أ الكاذبة وتغر يرالها و السـين لتأ كيــد واليملوفعليه عـذ يدرعليهالـكامام وهو مااءتــذروابه مـن الاكذيب وا.بلالة بدل -نیتـذرونأو بِانله


 هوالججوع والانزصراف
 وح اليس لدفع مانـاطبهم النـى عليد الســلامبامب
 أ夫 بلهوآم مبتدا



عنوجر (انّبمرجس) فانهصريعخأنالمراد الاحعراض عنهـ 1

 واماترك استصـصلاحهم بتركّالمـاتهبّلانالمقصود . الانابدتوهوُلاءاء رجاس
 ا L 1 (و)
 منأهلملالنارمن دواتى الاجتتابعنغبوموبجات
 والـتـاب واماتعلمل . ـستّلآلى
 † نصـبـملى أنه مصدر





 :كاء: فون السيات أوعلي انهمفعولد (يكالفون


































أىيَلفون به تهالى همهم ) بّبتماراموا وساصد تموهم

## 

بالهذر قيل هبأ رهطعاهر بنالطفيلقالواانغز ونامهك






















 انه نعاللى لمابين الوهيد فـ حق من يوهم العذرمع انهلاعذرله ذكر ألمعاب الاعذار




 ولأثر رلرضا؟ سـيحانانهورونحالفاسقين
 عليهر بالر و ج عن الطاعه المستوجبا حـل بـم من الـيخط
 لن شار كهم فـ ذللك والمراد.هـهنهى اليخاطبين عنالرضاعنهموالاغترار
 أَيلغ وحه وآكده هان الرضائن لاير ونى عند
 عن المومن وقيل انما

 من دواء رهن رنا الئ تعالى قيل ههم جدبن قيس ومعتب بن قشا وأمعابهـهـا وكانواثمانين منافقافقال البى صلى السا مليه وسلمللموؤم:ينتحن قدمالمد_نةلاتجالسوهم ولاتكلموهموويلـجا.
 أنلايتحخلف عند أبدا (الاءراب) هي صينة
 قاهد سلو يـه لئلا يلزم كون الجا, اخصه
الواححد هانالـربسهو

 قلــو بـهموتو خشُهر

 ومفـاوضتهم وهذا منباب وصف:الجنس
 كاذاقوله تعالى وكان الانسانكاكورالاذليس
 ستحيطبّنجب| (وأجدر انْلايعلما ) أى أحق ,أخلى بأن لايمــــــا (حدودمأز)
 صـلى الهس عليـــه وسلم وحرمأبمنم مشاهدة

 تضاءين السكتاب والسنة (واسَ عليم) بأحوال كل من أهـ الو
 وعحسنهي من الـقاباب والشواب(ومن الاعراب) تـرو عخفيـانتشت جنس الاعسراب اللى فريفـــين وعــدم انيصارهمنفالفر بق




 وينعهم من الا شيتفان بالمصصود








 يفيدالمو فیلملالوجو















 عليكوعلىآهل تلاك الملـكدكذا وكذاوعد علبهم مائةنو عمن التكاليفمثلاءم مال

هولاء المترعة عـعالكغر والنهاف بعدبـان تماديم فيهما وحل الاعراب عِ


































* منىبابانـافة|الموصوف الالصصغته فوصغتغنى الاصلبلبلصسدرمبالنة
 كمور عزوجلماكاكن أبوك الحأسوء وقبل


 ثمسى الهارولميارأسد ,وري
 سميع) لـايمُولونهعدند الانغاق مالا خير فيد (علم) بايضمرونهمن الامورالفاسدةدالتيمن جـلتأأنيتز بصوابكم الدوأرُ وفيهمن شدرة الوعيدمالايخنفن(ومن
 على الاططلاة:(منيوُمنم
 الى آ آ
 (ماينفق) سبيلالتيتهالـ(قراليات) "ى . اناختصاص:هـا
 باعتبارأْواعاع
 اليكم اذَارج


















 فیقولث


 s
 قول






































سنلمصـقأنيدهو للمتصدف عند أختذ

 الصلا: والسلامحبن
 أبقأوذظانذللمتصنصب فيلهأنتفضل به على منيثاءوالعرضولوف
 فالنر يقالانجرِمران مــاق الكلام بلبان الغرقبينالنر يتبنان
 ومالاوأن ذكراتخاذ. ذر يـساتالى التربت والصلوات مخن عن
 الیناية باعانهوبو بـان
اتنصانهم به وزيادت
 بينالغر يغين منـوأول الاهـروامالنريقالاول
 والغاقمعوممنسباق
 (الانتهاقر با بالهم) شهادة لهم منجناب
 وتمديقلربانئهمواوالضمّ




 من ذرائمها وقوله تعالى ( سيدخلهمالس في للار بدكا أنقوليعنو علاوالدسميع عايم وعيد للاولين صقيب الدهاء عليهموالسينللدلالة

 غغو ر رحيم ) تـلمِل


 اليجادنـوقوتمهوقيل
 وقيل فـ السل وغفار وجهينة و دوى أبو هر يرة رضنىالتّ عند
 مايموسمانآأسلموغفار وثـى " من جـيـينة وحن ينة خِير عندالن وِّ وأبسد بنخز يمةوهوازن وغطفان(والسابغون الاواونمنزالمهاجرين ) بانالفضائلأششراف
 طا'عة منهـم والمراد بهم الذين صلوا اللى
 بدرا أوالدِن أسلموا
 أهل بيسة المقبدالاولى , وكانوأسبعد نغر وآهل











 ولا





















2




 الا



 ( كالاول ) (







 . يحرف التنبيه و*و قوله ألاو .







 فالسابغينالاولين هن المهاجر ين والانصـارمن همموذ كرواو جوها(الاول) قالابا


ايمتلبسين بـوالمرادبه|
 اللاحتصون باللـابغين من الغريغين على الْ منتّتيـنبية أوالذين اتبعوهمبالايمانووالساعاءة اللى يوم|القيامدغالمراد بالــانِينجمع المهاجرين والانصطار وعن بيانية (رضماالشدعنهم ) الحر للـبتدا أى رضى الشي

 (ورصنواعنه ) بانانالوه (ون رسنا.المستبعميليم ) الاطنالب طرا (وأعد


 ساكِّرالمواتع ( غالدين فيها فبدا) منغيرانتهاء (
 النى لافوزوراءهومانى


 وعظم الدر جـة من
 ( وكن حولكسم من الاعراب ) ششمو عنى





 مقامه وهومبتدا خبره منأهل المدينةكا فـفقوله :انا


 على النغافـأىتمهروافيه منحرنفلانعلى وحدعلي|اذادربـي وضرى حتيلانعليه وههر فيه غِرأنحرد لإيكاديستسمل الانيالثمس 6الترد على الوجهين الاولبنشاملاللفر يفين حسبشمولالنغافوعلى الوجه الاخـــبرخاس بـنافتزأهلالمدينةوهو الاظطهروالانسببذكر
 ثَذكرمنافتّالاعراب البجاورينلمدينة منافتّأهلهاواواستعالى أكمل وقوله عزشـأنها
 إ
 وأنسـابهـم:لبعنوان
 منالمــارتفالنفاق
 والتحــــى عنمواتع
 11

方










 عليه السلا موأ























الصدفة عالنابهموجل
عدمعلمدعليدالصـلاة والسلام بأعبانَ عِ عدمعلم عليهالـسلام
 عـأنهعلبــه الصـلا:
 منافةين لـكن لايِلمهـم بأعيانهمتع كونهخافلاف الظاهرعارععاذكرعن
المبالهةوقورله عزوجل

 فن النفاف أى لايقف

 عليه خافيةلماهمعليه من ثـدةالاهتامامبإطان اللكفرواظهار الاخخلاص
 أنالمتصودبـانتعلقد




 والسينالتأكيد(مرتين) عنابن عباس رضىاله
 عليه وسلمقام خطيبا
 يافلانفانت منافقاخرج افلان نانت منــافت فَآخر جناساوفضبه

 بالترد فيه ويجوز أن ؛ِـــون المرادبالمرتين بجردالتكثير كالفـقوله تعــالى فارجع ال:صر كرتينأى كرةبعدأخرى (* (الى عذابعغيم)هو عذاب النار ونى تغيير السبك باسناد عنابيم السابقالىنونالعظمة حسبا اســناد ماقبله الىالیــذاب اللاحنى الى أنغـــــبـ الايذان باختالافهها ما لا وان ألاولناص و زمانا يَولاه سيهانـا وتعاللى والثانى شامل ولعـامة الـكغرة وقوعا ; ; وزمانا واناختلغت :طبقات بيان المسطين ضـيفغةالهم فـ أمور الدبن وهـو عطغ على هنافقون أى و مثهم يـن وعن حو لـكم ومن أهــــل المدنـنـة قوم آخرون (اءترّفوا بذنو بهم) الت هی غخلفهم عن الززووايـنارالدعةعكايه والرضا بس-وء جـوار





 مهاجر ين وأنصارا

 غغربإ-

























 وقال




















 واستروافيه ولميتو بوا عتد







رسولالاسَصلىالمَهليه وسـلـ فدخلـلمـلـيجد
 قادتهالـكرئة ورآهـم كدللك فســال عن
 أقسموا أز لا أنغسبه, حت تيحلهم : فقــال عليه الصـلا , السلاموأنا آقس لاأحلمهم حت أوح فيهمففزلات (خلطوا علاصـا
 الصالمةوالثرو جالى
 ومالـقمنالاعترَاف
 عنهذهـهالمةوتذمهمr
 وتخص:صهبالاعتراف لايناسب الخلططلاسيا عكا وجهيؤذن بـوارد :
 -*
 الواوبالباءنىقولهتهالى (وآخرسي!ا ) (انفقورلث
 ايرادالماءع اللالبندون
 الماء واللبن معناها يعاع ع
隹 بعتالثاششاةودرهـا

 عاع
 بذ نو بهم (انِ السَ غنوردح ( ) يُيْاوز عن ســئّات التأبـ و ـينغضلْعليم وهو
 منوجوب القبولفانها ألأطاع عالندى هوهن أكرمالاكرمينا ايباب وأى إِبَاب ( خذهن
 انهم لمـأطأة أوا قاوا بارسولالة هذه أموالنا التيخلفتات عنكفتصدوق بهاوطهر نافةالعليه إُصلاة والسلام ما"أمرت أنآخـذ منأموالنم



 أخذهن الـلث وتر وتك اهـ الهم الثين فوقعذلك
 الاججالوانیامى كنارة لذنو بهم خسما ينبى عنـه قوله عر وجل

















 عطف على









 إاقرار


 من ضمي الئِياطب فـ
 .



















 الاول) ههـان سؤالوهواز


 كا







اروفجوابهأى وأت
 ج梀
 أواءوالهم أوتـــا

 وأما فسـواء جهلتالتأي للإطاب أولالص_دةة



ععالارجهين فالثانية
 ,صصنة منغيرطاجةالى


 أىوانطف علئهم با'دا، والاستغفارارلهـ (ازصلوتل ) ورئرئ ( هـلواتك
 اله


 تكليل رلاح بابالصلا: عليهم (واسهمهعم) يسع مامدر ع:هـما من الاعترافبالذنب




 بـيان أنالمنولى امقول
 هوالسّبيحانهوانأسند الاخذدوالـطبهروالتزكية اليهائهوالـلا:والـلام

 اله

 عز| يفـ عنوالمراد.بَمامأوأوئك الأتونونووهنع المثهر فـموضو المضربرلاشثهار بعلية الـعـادة لة.ولها واماكاكة العباد وهم داخلونفذلالكدخورا أوليا (و أخذالصدقات) أى يمَبــل صدقاتْم على أن اللام عوع عنالالضافاليمأوجنس الصدمات المنـدندرج
 أوليـأى هو الندى يتولىقورلالتو بة وأليخ
 من التطهيج والتَ كية وانكنتأنتالمباشر
لها اطاهراوفيه منتغرير ماذكرورفع شأن البنى صـلـالد عليه وســـلم





























 يأخذ تلا الصددةَ لـصل الذنب وذللانانمايصع حصـوله نىالصدقآت الواجبةوأما



























 انالزنــا





 واحدة منهـا مـدا -فـولبهوامالنيرالتأبين من المؤمنين قةدروى أَ على الاولينهؤلاءالنين تابواكانوابالامسمـنا لإيكلمونولايماكالسون
 مالتأبأبينمنازلـهال الدا هبا الـي الكرمة والتقر يب والانتطام

 فهوزغيب لثمنفالوبة والصدقة وقورلدهالى ( وقلاء ألوا ) ز يادة

 التو بة وللاولينذا-بـات
 بعـد مابان لهع شأن الو بقاعالواماماتشاورن من الأكاعل فظا هـا هره ;زخصوتخيرو باطنه زغيب وزرهببوقوله عزوجل ( فسيّيكاسيا
 كان أونـرا زتعليـل لماقبله وأ كيدليتغيب والتهيب والســـن


 اظظاهروانأر يدبهاما البا
 فهوخاص بالدتوى مناظهعارالمدحواليناء , الذكرالمحملـواوالاعزاز
 وآضدادها(وستردون) أى بعدالموت(الىالم الإيب والشهادة ) فـن وضنع الظاهر موضنع
 وتر بـة المهابة مالايخنى ووجدتغديم الغيبنى الذكرالستةعالمدوزيادة خطر.على الثهادة: غني عن البيان و وِيل ان ان الموجوداتاتالغأبّدن المواسعللأوهالهلل للموجوداتالمسسوسة و الما بالعلل علة اللملم بالملولاتفوجبس العم بالغيب على العلم بالشهادة عباس رضى الهاعنهـهـا الغيب مايسر ونه من الأعال والثـهـهادة مايزظهر ونه كفولها

 لتَعِّق أن نسبة علم الميحـط بالسر و العلن واحدة على أبلغوجه

















 قلهتتفولئلاثصلواتونخس












 مهز: عن أَنْ يكون بطريق حصول الِّصورة بل وجود



صلع والأهمصل









 !



















قبل ذلا في العّلب
 سالـه الاولىمتقدمعملى تَ (فين:
 المتدالى يوم القيامة
 قبل ذلك ذالـ والمراد بالتتوئة بذلك

 ذهو و عدو و عيد (وَخر ون) عطف

 المدينة ومز حونهانـامن الاءراب قوم: اخرون

 ( , واد ومنه المرجيّه الذئ
 (لإ كال ابن عهاسرصنىالد قنهـأه وحرارةبن الر يـووهـالال ونأميةّل يسارعوالـالـ
 فعلأبوابابة وأمعابهمن شثدأنفـنهباعلى السوارى واظها الغ والمِنع والنـدم علىمافـعلوا




 ال:صبع عالمالية أى منهمهو"لاءامامهذيبن واماهتو باعلـهـموفيل آخرونمبتدآَو مرجون
 (والسعليم) بأحوالهم (
 وقرى' والشّفَوردرجم
 عطفتعلامناسبق أى وء:همالذنـأونصب عك الذم وقرىئ بغير واولانهـا قصـة عـا





 ع细 بذلكضرارأوعِأن مصدر عیتي الفاءل وقع الامن ضنيراتخدوا
 * روىأنبنئرو بن عوف لـانبا مسيجد قباء بيشوا الىدرسولالس صـلمالسعليهوسلم أن

















 "ع انه لاريهرفه فانط














 وسلم يصلى فهـ وِيصلى فـه أبوعاهر الراهب أيضا إِاذا قِّد م من







 الشرح فلانالقرآن دل ععانالانسان لاغخلوعن.













 *












 كانوابنو.قبلغزوةتجوك أو بـاربأى أىار.بهـا قبلاتخاذهنارالمسبيمد
 مأردنايناءهذاالمبيجد


 الـصـينأوالخالارادة الـسن ( واسيشهـد الهم لـكاذون )
 للصلاة(فيه) فذذلت المسهـد حسمبا دعوكل اليه (أبدالمسجـدج أسس) (ع) c. $^{\dagger}$
 قباء أسسه رسولاساسَ صلى|النّعليهوسلموصـلى
 يوم الاثخين وانثلاثلا

 هو مسجّد رسولالس هـلـ الس علـيـيه وسلم
 رضی"الشعنه سألتالنبى

 التحوى فأخ خـذ حصباء ونـرب بها الارض وقال مسيدكـ هــنا
 بالـِيرفا


























































 *





فـنيه وعلى كلماد كفبـ تحهيق وتغرير لاستحباقه القيام فيه والراد.ـكونشأحقنغ

 الضْرار رأسا واناعبر عند بصريغه النغينـي الفضا أوالاضضليةنالاستيخان المتاولبابكونباعتار
 فـالاعتقادوهوالانسبـ بكاسيأى ( كـكورون أن
 ,
 منالجنابة فلا ينامون علـبـا ( واسة يكب
部 ادنانالـد جبيبد

 |l|l|جاجرون
 الانصار جلوسفقال
 الةوم عأَاردها فـال
 يارسودالشا'البلومئنون وأنامهـه فقال علا
 قاوا نم قال اتينكرون فـالرخاء كالوا نم قال عليد الصـلاٍ
 وع:دالغائط فغالوانتبع الفائطالاججار يكـون أن يتطهروا وقرىءأنيطشهروابالادغام وقل هوعامفخالطهر عن الثمجاسات كا

البول وعن الـسـنـن رذى الساعند هوالتطهر عن الذنو ’:
 ف " " الفـللالفاعل والـصب وقرىي عــلـ البـــاء الامغعيلولوالرفعوقري" أسس بنيانهعلى الامنافة جي أساس واساس

 أس أيضا واسينينانه
 انْلِير يةالرجالمالمذكور ين -نز أهلمـمـيمدالضـرار والههمةاللانكاروالفاء
 أبعد ما ملم طانهمرمن

 أى ملى الىاعدة عككة هي الـــقوى مناله ,وابتغاءي صناتهبالطاءن والمرادبالتّوىدرجتا الشانية التيهى التوا






 .





































 الْألال الجوار ح كا



















ماتحته فجقواهياري
الانجداموالهارالهاهارئر المنصدعالمشرفـالى الستوط منهار يهور وـبار أوهار يهِرقدمت لامه على عينه فــار كخازوراموقيل عــه اءتباطا أكبغي موجب جأرى و جو. الاعراب عــلى لاهـ
 مثل مابْوا عليه أحه دينغثف اللطلانوسترعة الانطماس عاذ كرتم رشی ووضع بـ، بله الرضوا ن :
 ويوصله الى الرضوان ومثتضياتهالئأدناها البج: ما هو بصددالوقو ع فـالنار ساعة فساعة
 وقرى جرفـبساكون
 الاطالمين)أى لانغس أو الواضعين للاشياء

 وصلاحهم ارشــادا موجبا له لاعـالةوأها

بالاشثبا.(لايزال بنيانبم النى لi


 بنانـانه فظــاهر لما أن اهتزالهممنزالموُمنين


 , الالفاق وـدبـرونفيه

 بهعنمانمهوامن أسراد
 وشكا الدين وأماهالـ

 الثشروتضاءغتآّارار وأَحكامهدأوسببر بـة
 قلو بهمووهى اعتقادهم .
 من أخهرهم بعدالبناء اكثر ماكانوايظهرونه قيلذللكوتتاختلاطهمه
 بابنغسهيهفلاهدمبنيانمم زنصاعفذللت الضهف وتغوىوصصاروا ـرتابين فـأنرسولالسهـلمالتد
 ع ع ماكانوامليـه من فبـأو إه















































 فاعتنراليه














 قابلدةادرالواوانـانـا
 الارقات 'وأوأعالاحوال , الظرفيةأى لالازالبنانهـه ربـنذكلالاوراتأو كل الاحوال الاوتا تتطع قلوبهـ أ, أمالد تقطع قلو بهـ مَ يسلونع:هـانـأوأما
دامتســالدة فالرية باقية ذهـافهوتصورير

 المراد حمقفة تقط-هـا مهدقتالهم أوفخالة:ور


 مند عِ خطاب البى صلـ الئ عايه وسالى الأنتطع أنت قلو بها
 للـج -ذكراومؤ:ناوترين

 الـطاب وقري' واو б6 اسنادالنّسلجهوولالى

 التيمن.جلتهاماذ كم
 فیجمع أفعاله التيمن زمهتأ أحه•الواردنى جن منوالمؤمنين أنفسهـم وأموالهم ) ترغيب للمؤمنين فيالبِهاديبان فضـيلته الرُ بـان حال المحخلفين عند ولقدبولغ
 عليه حيثعهعنزقبول الهّتعالى منالمؤمنين
 .

 الاستمارةالت المبح النى هوالتهدة
 المؤهـــــن وأموالهـم واليُنْ الندهوالوسيلة فـن الصـة


 وأموالـه 'يدلعـلأن
 وما بذله المؤمت ون مقابالتّا من الانتس
والاموالدوسيلة|المباالِانا








 الالفة (والصنةالرابعة) قوله وارصادا لمنسارب السَ ورسوله قالوا المراد أبو عاه













 وكنذ كرنالدن

 , واسَلا









بڭالانالوعدبهافلبس بشى" لان مناطدلالة مالميدالظم الكـريع ملمالوعد ليس كونه جله ظرفية مصدر: بأزفانذلك كع-زلمن الدلالعـعالاستعبالبل هوالبنة التي يستهيل وجودها فالدنـا واو سلمذلعكيكون الـوض البنةالموعودبالالالوعد
 استغافلكن لالبيان مالاجهل الثـراءولالبـان
 فـبـبل الستهـالكليس
 أن أنـهـهوأموالهعبلهو . البيع النى بـسـدعيه الاشخراء المذكوركائه
 وأموالهـ، بالجنة فيل

 وأموالهمبالذجهعاند

 تعال(فقتالونونو يتلاون) بــــان لكون القتـال فـسبل/اسَبذلالنغس وانالمعاتل فـساسـيله


 کا|ذا وجد المضار بة ولميوجدالقتل منأحد الجانبين أولواتوجـد الـضار بةأيضـا فانـانه بيخقق البهاد بيجرد
 الــــواد وتغد_مهالة الاقنلية على سالةالمتوولية للايذانبعــدمعالغرف بينهمانف كونجها بصد اتا لـكون الةتـــال بذلا


لـكون|الشهادنعر بغة فـ البابوايذانا بعدم مبـالاتهم بالموتن سببل النتنتالى بلبكونه


* لا رماحهثم* قوماوليسوا

 ومانهم عن>>يـاض الموت تهايل *وقيل



 (وعداعليه) مصدر .



































































أوفى بالهـهـد منكل وافظاناخاخلاف اليماد عالابياد يـصـدرعن كرام الـام معامـان
 بــــابانملاق المن
 وسبكالتَكِب وانكان

 منغر نـرض لانكار الـــاواة ون:عبالكالكن الالعصودبهةصصدامطردنا


 -ـ أك
 ( الى الزطات تنر بانـا
 لــرورهم عـ س سرور
 السمرور والـين فين ليسقلطلب كاستوقد وأ وقد والفاء كتّتّب الاستبشارأوالامر بـي ماقبله أي فاذاكانكركل فسروا نهابة الــرور وافرحوا غاية اللرع


 هغاريا السارُر البياعات فانه .يـع اللفانی بالباقى ولان كلا البـدلينـلـ *
 هو خلةها وأموالاهو رزقبا*روى أنالاانصار لمابإيوه عليه الاصـلاة والــــلام عـ المقبة قالعبدالهَابنرواحة

 ماشئت فالعليه الصلاة والسلام أشترّطر بـى انتيهدو،ولاتشر كوابه

 منه أْغسאم قالوا ظاذا ذـلناذللثفألنا قالبكم الجنة قاوا ربع البيع لانقيل ولانستقيلوح

 وهو يثرو"هامالمان كلام منقال كلامالسعزوجل مال ولانستقيه فِدرج جالى اللزرو
 اي البـة التى جهلت *منا بمةـابـلة مابذلوا من أْفسهمهوانموألهم ( هوالفوزالمغيم )












 كع



 تغر يطهم وقيل
 أوكل غخاطب


 لماشمرئفيرح وضا






 أَنِبكونِ ذِلِّب إِشارة


































رفع على المدحأیه

المدكور ين يـ)
عليه القراءةبالياءنصبا

 لالـؤ منـــين وقدجوز
 عـذوف أى التأبون من أهل الجا أـة أِينا وانلم يكاهـهوا كَوله تـالى وكلا وءدانداله الـدنيويجوزأنديكون خبرهةولهتعالى(الهابدون) ومابعده خبر بإهد خبر أى الت"بون - منالكفر
 لمذه النعوت الغاضلا
 زیالى ( الماهدون ) لـ هن السـراء والضـراء (السائكون) الصـأكون الـون القوله عليــه الاصـلاة والسلام سباحهَ أْمى الصوم شــبه بـالالانه اؤق عن الثهوات اولانهرباضنة نفــانـية

 وقيل همالسـا تُحون فیالجهاد وطلبالعم

 علي
 الوجه-يتن (وبشر |المؤمنين)أى الموصوفين بانـعوت المن كو ووضع الموم:ينموضع - ضميرهع لالتبيد على الْن
 وأنالمؤمن الـكامل منكان كذلكتو>نف المبشر به للا نذان . البيان وفى تحتصيص الخــابابالاوليناظهبار زيادة اعتا، بأمرهم منالتزغيب والتسلية (ماكاز للثبى والذين آمنوا ) بالسَ وحدهَ ما ما عز و جــل و حـمته ومااستقام(أنيستغفروا (لبتـركين) بهسيهانه
 أولى قرابة لهـم وجـــواب لوعْنو فـ لـدـلالة ما قبله عليه والجلحنا معطو فــة ملما بجله † $\dagger$ خرى قبلها محذونة حذفا هطردا وكا بين فنوقور تعالى ولوكرا *الـكافرون ونظأرّأركا


C ${ }^{(18)}$












 ,



















 لها فيأذنـلـ وأزل على مآبين لهم ) ألىالبّى عليدالصـلاةوالسلام والمرُمنين (أنهم)أى المشركين (أهعاب) ال1 الكْرُ أوزل الواوـى بانهميموتونعلى ذلك ( وما كاناس استختغار ابراهير لابيه ) بغولـ , افغر لا توقفل|لايانوتهديه اليه كايلوع بـ تع تعليد بورولانهاكانمن الضالين

لتقر يرماسبق ودفعها بتاءى بحسبـبالظاهر من الئالفــة وقرى ومانسـتغر ابراهيم لا بـ وزرى'ومايستغفر ابراهـي ملى
الـال الماضية وقورل تعالى (الاعنموعدن) استثنال مغزغ مناء السلرأىلميكناستفنار هليبالسلاملايه آزر ناشثئامنيثيُمنالاشياء الاعنموعد:(وعدها)
 والنـلاّ( (يا.) أى أبا.
":
 على الكفرغمر موُمن
 الخڭفر والاول هــو الانسب بغَولهتـــالى ( انه هسـدوشه ) فان وصفهبالعداوتمايأبا.
 أيتز•عن الاستغفارليه
 وفيه من المبالغة ماليس
 ابراهيم لاواه ) لكيمر التأو، وهوكـناية عن ( צالرأأفةورقة|القلب
 الاذية والـدنــة وهو استُناف لبيانماكان يدعوه عليدالــــــلاة والـلامالمىمامـــدر عندمنالالاستغفار وفـد اـيذانبان ابراهيمصليه الصـلاة والسلام كات أواهــا حـ حميا فلذللـا صدر عنـــه ماصـدر


 , الاجتتاب عنــه بید التبين بأنهعليهالصصلاة والنسلا م ترا مث من بعد التبين وهونى كالل رقة

































































 (بعــد اذ هداهـهم) اللاسلإم(
 (مإتقون ) أىمابِك اتتاوئه منغئظورات الدنـن فلايتزجـرورا عانهوا عنه وأماقبل ذلثنفلايسمىماصـدر


 لملنير كين ق.ــلـل ذلك
 غِر مكلف بالإيستجد
 بكلـي لماسبقأى|أنهتعالىعلما بـّهع الابشياءالتيمن



 (انالسلهـهلانالسموات , الارض ) من غــِير نـريتلد فيه (يـيى ويمت و مالــ من دونالسَ من ولى , من الاستغفار للمنركين
 وضننذللكالبرؤمنهم رأسا بينلهمأنالسهتسالى

 قبلهو فیاحق زلات سبغت ثنّم يوم أحد ويومحنين وقيلالمراد مـانْفضلالتوبةوانـ مامن مو"من الا وهو عـتابج اليهاحت البى
 الماصدر عنه فن بعن الاحورال منزركـالاولى ( الذذن التهــو • ) ولم يتخلفواعندونميخلوا بأُمرمنأوامره(نىاساعة العسرة )أىنفوتَتا والتهير هند بالسـاءة لـا دا دة تمیِينه و هى كالهم فیغزوة تَبولك كانوا في عسرة من الظهر يتعب عشري على بعيروا تز و دوا المَر المدود والشـــيرِي المــــوس , الاهالقازلغختوبلغت

 الجاعدليشر بواعلما الماء للاتغرونى عسرة منالمـاء حتَ خحروا الابلواعتعمروازونها ونىشدةزمانمنحهارة القَظـ ومن البـــد ب ب
 الثــديدة و و صـف





























 وهو باب الوكالة والوديعة وغيرها ( والنوع الهالث ) الاسباب الـي كتع الماللتمن




































 غايةلاتخليغـولانـانسبد الا المـــنى الاولزأى خلفوا وأخر أمشم الى آلن صناقت علبهم الارضر (عارحبت) أى أىرح:هــا وسعتها لاعراضن الناسصنهم وانتطــا عهــــم عن مغاوضهانت وهو مثل لتــدة الـــــــة كانّه لايستْر بهقرارولاتطمئن لددار (وضاقتعاريهمبم أنغسهـ ) الىىاذارجعوا
 بشــى لعــدم الانس , والسر ور واســـتـلاء الوحشَةواليمرت(ولنوا



 أى وقتهـم اللتـوـوبة (لـيتو بوا ) أو أز قبولتو بتهـه اليصِيوا' من.جلة ألوابينأورجع عقلـهم بالقبولوالر هـة مة: بعـد أخــرى ليستقيوا عِ توبتهم (انانانهو التواب ) المبا'غ فى قبول الو بة كا وكيفا وان كتز ت


الا جالذ

 ينغن المكفع



 $r r^{-1,1,1,1}$友
















 يستغغروا لابويهم من الـكافر ينوكانالتى علهدالصـلاقوالالـلام أيضا ينعل ذللتم





































 وانتظار ثُارك اذهب
 ولم يكن لاخر
 ولاخلفیالاالفتّبت فلاجرم والهيكابكن الــــدائد حتى المي
 عليد وسل فتأبط زاده ,لـق بـ علبد الصـلا: , الصـلام قال الـــنـن رنىاتة عند كذلك واستالؤمنيتوبـمن دنو بهولايصرعليها وعن أبّبر الجغارى
 متاعدعلى
 علبووسلم ماشيا قالـ عليدالصـلاتوالــاملام كارأى_وادهكنأأباذر قال الناس هوذالك قال عليه الـــــان والـلامردماسة أباذر يشى وحد. ويكوت وحده ويبثتوحده
 بلغ بستانه وكانتلد الـأة حسناءرشت خالطل و بسطتله الـصبرو قر بتاليـ

## \% vor






وامرأَحسناءورسول السَصـلـالسَعليم وسلم فالضَعوالر Eعاهنا
 ,أخذسبفدورعحهومر

 الـىالطربقفاذابراكب .زها السا السراب فقال
 ذفنر ح به رسول الس صـلى الن عليه و ونل واستغفرله ومنهممنیّي
 والسلام مثهر الثلاندة عال كصبرضى النَهنه
 الشَعليهس لمالمت عليد فرد على كالمضبضبهـ ما ذكر نى وقال باليت شُر ى ماخلف تكمبا فقلهلماخلفدالاحمسن





 الذنب بن! إها

 لهاجلا أنْ



 العةاب وتغو زبالغفر! الـن وكا














## ( vois












 \# *
















 فاسدلاسالهربساذا|

فقـــال عليه الصــلا:
والسلاممأَعمالاضضلا واسلاماونهيعن كلامنام
 الناس ولم,يكمـنا أحـد من قريب ولابیید فـلا هضت أر بیو ن ليله أمرنآن نعرَّل نساءنا ولانقر بهن فلمـاتمت خنسون ليلهاذاذالانانداء من ذرو: سلع أبنر

 ر ربق وضناقت علّهع الار ض هـــار حبت وضاقتعليهـم|أنفسبم وتتابعتالبــارة:فلبست ثو بقوانطلةتالدرسول الها دـلـالشَعليهوسالم فاذاهوجمالسفخالمسهد

 الـ التهنتوبوةالس عليك فلن أنساهسالطـلـة رضى الس

وقالمرسولالن صلـالسَ عايء وسلعوهو يستِير استنا ر:التــر أبشر
 عليك منذولدتتأْم ثَ آبىبكر الورافأنهسئل عنالتو بة النصوح وقانل أنزتضهي ملى
التائبالارض عارحبت
 كتو بة وصا آمنوا ( جطاب غام
 اندراجا أوايــا وقيل لنـنـذلف عليــه من الطلةاء عنغزووةبوك خاصـة (انتواالش) فـ كلماتُّونوماتذرون
 رسولالة صــلـالس
 المغاز ى دخولا أوليا
 -










 ا†


















## 委 Vot







 معام التو بت المقرونة بالاخلاص





 ذكرهتمتيها على




 -










(وكونوا مع الـ
 أونددين السَبـدوقولا وعــلا أونى كلـلـان -ن الشؤن فـــدنـلـا ماذكر أونىتو .تّهم وانابتهمثفكون المراد
 * الهلاثة واضضرابهـ وعنابنعباس رضىالسَ عنهـا أْهن خطابـلمن آمنمن أهل المتاب أى كونوامعالمهاجر ين والانصـــار وانظظهوا
 وسارُ الـداسن وقرئ منالصادوقين(ماكان
 ومااستقام الهم (ومن حولهم منالاعراب)
 وغ்ـنـار وأضرابهم (أ
 ملبد الصـالاةوالسلام الى الغزو

## 4 vor

( ولارغْوا ) زصـ
 عن نغسـه ( ألى لايـريرفوها عننغسه الـكر يمةولايصونوها

 مـن الاهوالدوانـطوب والـكلامفمستنىالنهى وان كانعلى صـورة
 مادل هليدالككلامهن وجوبالمشايـة(بآنهم)
 ظ. (ولازصـب) ولاتعبما
 مالا مايستباح عنـدهـ اليمرماتمنمراتْبها فان الغها والصـصب اليسر ين حينلـيخلوا
 ;الكا














 فلان








 للرجةالسالهة والاخ







## (von














 وقرألاع
 قولان (الاولا) الث أ














و يجوز المرتجة وبكونونالتّتيب بناء على كثرة الوقوع
 وقوعامن النصـبالذى هوأكــنر وقوعامن
 فتوسيط
 ملى منـابالغضيلة والاءتدادـهـه


 لايدوسون بأرجاجثم وحواذرخيولهعووأخغاف
 يداس (ولايناونمن عدونيلا).ـصـدركالقالتا والاسمروالنهبأَومغـورل
 (ألاكت بكل واحدمن الامور

و حــــنة مـه:بولة
مستوجبة يكאم




















 " تابعله









































## ( ${ }^{\text {TV }} \mathrm{V} 1$

(وماكانالمومنونينغروأ كا كا (أى ما استقام الهم أنِينغر وا بـجيها النحوغزوأوطلب عإم|الابست
 خخل:أمرالمعاش(فلولا نفر ) فهالانغر(منك

 قبيلهعظية (طائغنة )
 فالدين) أى تِتكلفوا

 (ولينذرواڤومثم )أى وليمعلواغاية سمثهمبر ومرمغغرضبهمنذلك ارشادالاتوموانذارهـ
 وتخص:صدنالذكركانها
 التقّدنالدينمنفرون الكفايايةوأنـكونغرض المتعلمالاستفامةوانوالامامة لااليّن على انمبــاد والتبسطفـالبلاديكاهو
 المستعان








 مسادقين فهذا






















## vir












 الـكـب افضاءه الى المغاسدوا>


















(لعلمريحذرون) ارادة


 خرقةيقتفىىأنينفرمن كلّالاثدتغردوابةر ية
 فرقتهراكى يحذكروا
 الا> دلّ وقدقيّلـلـلا يَية وجدآخروهورأنالمرئهنين لـاسمسوامانزلزنىالمتخلمين سارعوا اللـالنفِرغبة ور رعبة وانتطا الماءن
 - منكلفرقَة طائنةّالى



الاكمبر لا نالبـددال بالـِ
 فـليتةهـوا ولينذروا
 الطوائفالنافرةللغزو ونغرجعوا للطوائغ أى ولينــنـر البوافى قومهم النافر ين اذا 1


 الــنـين يلونـكممن الـكفار )أهروابقتال الآرببمنهـمفالاقربا اكا أم عليه الصـلاة , والـــلام أولا بانتار عشــــرته فاناناقربا ! قـِّهمالـهـودحوالى المدبنة كبغ قر رِظة
 الر وم ذانهم كانوا بـسكنو ن الشام وهو قر يـبمن المديندبالنسبة الىالهرافوغير.
 وجه



 . - الج










 †



 ليْفروا كافة وقال







## - V7ะ

والمندوب والمباح والستهالى يـز






























(ولِّدوافبك, غلظة) آى آـــدـد وصبراملى
 سكـيخطةور بضعهاوهانها لتانفيها (واعلموآن السمعالمتَين) الـصمه والثصرة والمرادبهـم امالمخاطبون وونع الطاهر موضمالضمير للت: والقتــال على الوجه المذ كورمنباب التةوى والشهادة بكونهمتمن زهر:المتينوامامالجنس وهمداخلون فيدهدخاولا أولباوالمرادبالميةيةالولاية الدائمةوقدذ كروجد ذخولع المتبو عنى فولتعاللى انانده مـنا (واذامأزلت
منسورالقرآن(فنهم) آىمنيالمناذةين

## vio





(من... لر أوالهوا م المؤ هـسين ن


 فعل_يفسر, المذكورأىى
 إخوإراد الز ياد:هعأه
 باءتباراء:


 واذاتليت علـعثم آياته
 آهنوا)جواب-نجها
 وتّيين لـالهب عاجلا وآجِلا أى فأها الذين آم:وابالهتعالهو . باجاء منعند.

 الد الدنفالز'!














 مثل ههالواناجازاز أن اذاقلت الر. جل هل








## ( vา7























路







(ززادتهمايمانا) زِ يادة
 الند بـيْهـا والوقوف على مافيها منالـجائق
 بإيانهي السابق (وهم يستبشرون ) بنزولها
 الدـنية والدنيو ية (وأما الذينفختلو بهمهرص)
 (فزادتهر
رج-8-4)


 وهم
 (أولا يرون) الهمرة اللانكاروالتونيخ والواو
 ألايّغرون ولا يرون (أنههم ) أى الم:افهـهين ( من الاعوام ( أوحتين) والمرادمكرد

## * viv

 حسبالــدددالمز.بورای بـيـاون بأفانينالبيليات من المرض والثــدن وغِرذلك عمايذكرالذنوب والوقو ف بين يدى ربالهزن فيـوئدى الى الايمان به زيـالى أو بإلإـادمعرسولاله

 -نـالآيات لاسياالقوارع الرائدة للا عانالناعبا
 الخز عطف على لايْرون داخل تحت الانكار




















































 ثوابالآَخرةو



 كانوا هكذبين بالسور النازلة قبل ذلك والآن صـاروا مكذبين بهـذه السورة الجا الجديدة




(ولاهم_ذ كرون) والمیم

 ثَلايتو بون منالئغافوولاهـيتذكرون بتلات الا:تن الموجـــة
 بالتاءوالــطابلمالمؤمين والهمز أَا
 انتتأبمع علىوجه التّابع وعدم|التبه لذلك فقوله تهــالى ثـا وماعطف عليه معطون علىيفتون



 † $\ddagger$





 أصل القدرة ماهـل لا




















دخلت على وارواليطف فهوتتصل بذكرالمنافةين وهوخطاب ململ سبيل التنبيه الم









 بإطسزنذ




















انقتّمنماليُلسوايراد ضهــير ألـطاب لبعث اليخ|طبين ملى البد 3 اتْهازازانفرصنهانانالمر: بشأنه أكرُاهتماما مند
 تعـاللى وليتّلطف ولا يشترنبكأأحداوقيل المفنواذامأزالزتسورة فـعيوبالمنافقين( انصرفورا)(مطفع نظر بعضهبم والتخاتى باعتباروجدانانلفرصـة والوقوف عليعــدم روئيأحدمنالمؤمنين أى انصرفوابجمياعن معفل الوتى خوفامن الافتضاح أوغيرذللك
 " انصراذهتمعن اليجلس والبــــله اخبـا رية أودطائية (بأث+ بسبب أنهـم ( قوم لا †ولعدم الاتدبر
 لـربر(رسون)ألى رسول رسولعظـيم الثـأنا ن (من† (مغسكم)

 أنـرفكم وأخضلـكم, (عزير علبمهاه:تم) أى شاق شديد عليه عنتكمولةاوزكالمكروי فهو. يخافِ عليكمسو الهاقبة والوقو ع فن العذاب وهذامنتْتُ ما سلف من المجانسة (حر يصعإکم ) فـ

 غِهِ (رو'فرحيم) قدمالابلغ هُها وهى الرأفة الني هي عبارة
 على الفواصل








 ثم大ال






















## 4 var ${ }^{3}$

































## vyr

( فان تولوا) تلوين لـلطابـوتوجيهلهالىالنـى صلى الانه عليد وســم تسليةل4ایانأهرضنوا عن الايمان بلت فقل
 ويرينت عليهم(لالدان الاهور)استنّان مغرر لمنون ماقبله ( عليد تو كلت ) فلا 'رجو ولأناف الامنه(وهو رب العرش اليطيم)

 منه الآحكام والمادبر وقرىي الیغيم بالــع وعنأبى انآخرمازنل هاتانالآ يتان
 وسلمازلـل القرآنعلى
 ماخلاسورة راءة
 أنزلناعلىومعهماسبمون ألفتصف منالملاتُكة





















 .








 الراه المفتوحة وقرى بالامالة اجبراء للاصلية بجرى|المنفلبة WE WE













والمأ سورة يونس عليهالسلام وهى مائة وتسع آيات مكية
( بسمالشالر متنالر




 الاصـل تركا











ملى،ططالتعديدبطريق التحـدى على أحد الوجهينالمذكور ين فظاتحة سورة البقرة فلامحلاله من الاعراب وامااسملالسورتكاعلاعيد

ملى أنهاخبرلمبتدا عـذورف آى آهذهـهالسورة مسماة بالروهوأظهـ منالرفم على الآتداءكدلعدمسبق
 الاخبار بـا لاجهعانها ع:وانالموضنوعلتوقغ ملى عيالمخاطببالانتـاب كام قبل جريان ذكرها لـا انها باعتبار كونها ملى بنـاح الذ كر وبصدده صـارتفــكاحم الـاضنر كايمال هذا مااشتّىفلاناوالنصب بتقديرفعلانِّقالمقام

 الما على تغدير كون الرمسمرودة العديدفقدنزنشضور مادنهاالتىـيلـدروف المذكورءمزتلدكرهرها
 هذه الكلمات المؤلغة



 مبتدأَّهومبتـد أو بدل من الاولدوالممني هى آيات عخصوصمة مند

 مند وصنها بالعانتهر اتصـافد به منالنعوت الفاضلـة والصغـاتات الكاملهةوالمرادبالكتاب الماجميعالقرآنالهطامبا وانميتّزلالاركل حينـذ

 اللوح أو باعتــارأنه أزل بحله الىألهــاء. الدنْبـا كاهوالمثهور
 مساة:بهـذالالانسمو بام القرآن فیعهد الـبوة ولمي الشيخصىاذذالدنالجا
 الـكتابووالعرآنبأحد الاعتبلرات المذكورة وامابجيع القرآنالنازكل وتـتـنالمتفاهمبّن الناس اذذالذفانه كايطلق عـ
 يطلتىعيميجوعمازيل
 ماروىعنجابيرصضىالشا

























من "،كلمّه قال الاعثئ .... . . . . . . . . .
وغر يَبة تأثى الملوك حكيمة * قدقلتهاليقال منذاتالهـا









































 منالتكانـوالتعسف
 الههزة لانكار تيجهـه ولتيجب الـيـانـامين
 والمراد بالنـاس كفار . باسم الجنس من غري ز"

 وجل قال الـكافرون
 الشر كة بِّهمو بين رسـولالنة صلى الشد عليدوسلموتهيـنمدار
 خطـئهم و الظهـار بطلانز ز\&هم بإيراد الا ;ـكار والتعسيب واللامتمعلقة يمحديوف وقع سالامن؟ ِباوقيل بعيجـــاعلـا التو سـعـع المشهور فـ الظاروف وقيل اللصدراذاكان
 أواسم المفهول با ز تغــديم معمو له وقيلمتحلةَةبكانوهو






 .




 هذا فتول الاولى أن








 عسل ومابوالاجود أنتكون كانتامة وانأوحينا بدلا من













 تقت







 وقالأحدبن





 الهـلاة والسلام واختار ابن الانبارى هذا الثابانى وأثشد








 ذكرو.ن...رض الذم وـي





 كال الا لا كتورالهم لولازنل هذ! القرآ ن على رج من الرينين عظّ , وكالاوجهیینمنظهور, البطلانبهثبالها عليه


 قلو لون

 مالما رسولا واماطاكة البشر ذهم عهعـل مناستيْفاقالماواونة الـلكيفك كف لاوهى منوطة بالتنا سـبـ
 الئه حناجمr للمكمة التععلجابيدور فك التكوين والتنريع وانكالذي تتتضــيـ

 الغ

 الــالين ارو وطان


 إلقاصبة ونهاية الهاليات النائة واماكالتقدم فـالرياسات




 والاستقبال وووجوب كونالصـلهانفالموصول !الاسمى خبرية انماهو
 المارفبابل大لالالتصورد فـدلالة الانشـشاءاءعلى الـصــدر أومغسـرة اذالايِاء فيه معنيالمول وقدجوز كونهاغغفة من الميمقلة على حذن ضهِ الثأنوالمولمن
 قو! والمرادبه بحم الناس كافة لامآر ريد بالاول وهوالنـــة فـاينـار الاطهار على الاضمار , كونالشانى عينا الاول
 عـــلى الاطــلا (و اسهرالذـنـآمنوا با أوحيناه وصدقور.
 (:
 (عند ر بهم )وانمـا
عبرع:ها !با ذهـها يـي الىالمـــازل الرفـــــة







 † †





























 باطناوالباطز










 ئغون



 واحدمنها













بإنماعايّو.خارج جعن طوق البشر نازلمن جناب خلاق الةوى والتدر ولكـهـهـرسمو•
 كاهودبدنالمكابر المبوج ودأب المفسم أكهـج (ان ر بكــم) كلام
 بطالان تعجّهبمبالمذكور ومابنواعليه بنالمقالة الباطلهُ غب الاشارة اليهبالانـكاروالتعيبي
 ماتعجبوا منــهـدومـة

 منشؤنالالملفوالتعدير وأ-ـوال الـكانوين والتديِ ويرشــدهـم الى مسروتهرا بأدنى - تذ كير لاعترا فهم منغير نكير لةولهتمالى قل من رب السموات الســـعـع ورب الـرش
 فل أَفلا تتقون وقول
تعالى قلهن ير زوڤمه من السماء والار ض الـىقوله تعـالـلى ومن

 ومافِهما من' هوعبارةعنزمان كون الثبسفوق



 لارتفاءه ا"وللتشبيسه

بسريرالمكا
 هواللملكومهياستوأوأه سيحانهعليه استبلازه عليه أواستواء أحر وعنأصانابأنالاستواء

 ا الأرشتُعلى|لوجهمالذى
 , الاستقرارورهنابِيان بـالأة ملمكهو وساطانهانه

 خلق هاتيلت الاججرام
 التدبي الالظر فـ أدبار الاهور وعواوّبها التقع = والماد هـهنا التقدير على علوادجهالاتاتالاككل , والما اد بالا ح أه مالكوتانسعواتواتوالارض والإرش وغيرذلكا الجزئِاتاتحادثة شيئا فـئدأهلى أطوار شتى










 فلا يعلل شى ${ }^{\prime}$






























 وذلث يوجب قدمالمدة وجوابه انتلك المدة غير موجودةبل هيمغروضنة موهومة



























من أهـها الس وهذابِد قوله تعاللـ يدبرالام بار مجرى قوله زیالى
 عه: عـب فوله تسالى
 وقولهتعالـ(الامنـيعد
 أ أعاناوقات أىمامن
 وقت من الاوقات الإبد
 اللاهر:وذلانعـندكون
 الاخيــار والمثفوع عله عنيليقبالششاءة كمةوله زمالى يومعـومعالـوع
 لاتيكاونالاهمنأذنل الزحن وقان صـوابا ونيه من الدلالة على عظهـذ جلالد سيهانها مالایث الـلمالملو اليذلكم الیغيمالثأن المتوت بــا ذـكـر من
 يدوراستيتاقاقالالاوهـة (آلّ) وقَوُهتهالى(ربكم)






 وهع الرجوع بالبـثلانْما


 (aح)

 بيدئ ('fيميد.) وهو استئنافعللـه وجوب
 وتیالى فان غاية البد. , والاعادة تهوجزاءاءالمكلفن

 , يجوزكونهمنصـوبا با . وعدالشوعدابدانالخالى "

 الدنين آمـــوا وعلوا机 بالـدلروهومالـمنفاعل


 أجو رهر وانيا أج ذلك إذانانا بأنه لاين بال|ch






 قال أبومسلم حه هل على الر رث النى .



















 مبنا. انهي ايتضى ويغدر على













 انهصهواب وصـلا






 اللصال











 وعَلوا
 لالخلى بد أواهادةوانا يكيقذلالعبالكغفرةعلى ووجبسوءاختبارهم وأماالمة من ذللك فهو الاثابية (هوالذى جهل الشيمس
 على


 باهرمنابداعالسعوات والارض والاســتـواء علىانعرن وغيرذلث وبـان لجـن أفراد التدير الذي أشبراليد الثارةاجالية وارشاد اليأنهحيثدرتأْموره المتعلقة عماثههم هذا الالديرالبدبع ذلائن
 بالماد بارسال الرسول , وازالالكتالـوتبيين طرائقالجدىوتيـتن مهـاوى الردى أولى وا=, .
 آى خلقهاحمال كونها ذاتضضباء ملى خذف المضافأأوضباء







يعة. لهوكونهعدة
فـ تواريخ الدـريب وقدجهل الصْمرالـكل
 وعثرون مزّلايزّل
 منهالايتخطاهولايتقاصر عنه علىتقدريهستولا تَفاوت بسير فيّا من ليله|'المتهـهل الماالتامنة والهنر يز فاذا كا نا فآخر منــاز له دن وا ستقوس ثم يستسر ليلتينأوليلة اذانقص الثهر و وكون مقــام الشيس فـ كل منزلة منها :لاثدتمشر ويوا وهذهالمنازلهىمواڤع اليُومالتنسبتاليها العربالانواء المستّطرة وهىالشرطانواليطين واليُرِالدبرانا الـوقعة اللهغة النراع النرة الطرف المبهةالز بر: الصـرفةالمواءالـالممالك اللفر الزبانى الاكايل القلب الشولة :لنعا"م البلدةسسدالذابعسعد بلع بعد المـودوبيهد الالاخبية فرغالد الو





























































 والبهث فقال وهوالهاه








غاصغيرأسامىمراتب الاعدادوحكمعمتفل أَنيف الـهـا الْيدد وتحصلر اتب الاعهداد مناليشراتوالمــــات والاواوف اءتـــارى
 المعدود نفـهـاوهـا اعتبجن الاوقات الميسوبة
 المراتب التى الها أسام

 عن ذلك والـنة من

 وانغالنى يتملقبهالهد طائفة منها وتعلقدنى ضنزذلك إبكلواحد: -ن تلا الطأفـة لئس منالـيـية المـذكورة

 كلّواحدمنهامن معدة
 بـ بائغة منمن الساعاتفان ذلك وظيغذ الـسابـ بلمنحيث انهـافرد منتكتالطائنفة المهدودة -







مغرغ منأع احواحوال الغاعل أوالمعـودآى ماخلقذللك ملبـبابثىئ من الاشياء الاملتبسا بالِّ
 فيد ذللكوهو مآآشير اليه اججالا من الـما بأحوال'السينينوالارقاتا النوطبِبأمورمعاملالخم وعباداتم (ينصل
 الرتكوينية المذكورة

 دخْولاولآآو يغـد
 علىذلك وقرى'بُنون

 الـكاكاتات فيستدندون بـلا

 فيؤ:نونباوتخاتصيص
 الـتنغ اختلافالليلو'لنهار) تنبد آخراجاجالى عـ
 وكون كل مهنماخلغ لآخْريكسبطلوع



 العالمر دحيا عادلامنز





 عن تلا الق.































 وتد.





 ,






 .








المصنوعات (لآيات)
 وجود الصانع تهالى ووحدتهوكال= علمهوقدرته وبالغ حكمته التيمن
 منارسالالرسولهلىالسَ عليد وسلموازازالانكناب وال-تث والجزاء( لتوم يَّون) خصهـمبـلـك لانالدائى الى الذظر والدنراناناهوتعوىالشا زسالىوالـلـذرمنالهاقبة ضه الواقفون عـ بحيع المخلوقات آيات دونغيرهم وكاىمن آيةذنالمعواتواوالارض
 معرصنون (انالالذين
 بآلّأهرمن كفر بالبـت رأعرض عن البِنـات الدالتعايه بهدتحتيق أن حرجع الـكل اليد

 وتفصيلبين الآيات الشاهدة.بذللكوالمراد بلقأُع المالزجوع اليد زلـالى با'تـث أولفـاء
 وعلاانىظ:نتأثمملاق





 وقيل المرادبالرجاءمعنا. الـفتي وباللقاء حسن اللماءأى الايأملونحسن لقأثنا بالبـث والاحياء بلاياة الابدبة ورضنوا بدلامنها وعمافيهامن فنونالـكراماتالدنـنة
 الفانية واطهـأنوا بها ا†يسكنوا اليها مكين عليهـاماهر بن بامع هـهم هم وزـارفها منغـيـي صار فـ يلويهم ولا عاطف يثنـهـر وايثار الباء على كلمدالىالمنبئة عن جكرد الوصــولم , الانتهاءاءلاليذان.نتام الملابسةودودوامالمصاحبة والمؤانسة وحلـلالرجاء على الموففقط يابابا كاكلمالرضا بالحياةالدنيا فانهامنبئةعاذ كرمن ترك واختـارصيغةالماضى



 رلايذان باسترارعدم











 لإيليق بالر





















 لاتيغكرون فـها




الגاءل









 مالته وتظه




















وأماماقيل نوأنالهعـف
 والتنبيعلـالنالوعيد على الجالع بين النهـول عن الآـيات رأسا والانزهـالك فيالنهو وات

 لتاليار الفرقين والمراد بالاو الينمن أنمرالبـت ولميرد الاالــياة الدنيا وبالآخر ينمنألهاه جبا في الآجل فـكلام ناء عن الـسـداد فتأمل

 الســو ( مأواهم )



 ( با كانوا يكسبون )
 المعدودة وما يستاتيهـ من اص:ان


 الالدلالة على الاستّرار



 فيندرج فــدذلك اندرابا أوليا




الكمأواهم ومغـصدهم وهى الجب:ةوانالمالذ تسو يلا علىظهوروها وانسياق النـسالئها
 منيبانمأوى|المكري ,

 ون النظم الـركر
 , 3الوصـول الـى الجنة بلابـ بهد ذلا الهـدابة الر بانةّوأن
 فـدخ فأنالمردبالاعيانالنىى



 عنها ولاماهو"أوعنهنا
 الدلالة على خلافما
 من أن الإيان المالـالى

 يغلد صـاحبه فـالنار



 الاعِان بالماد ولهذا قالالثـاءر

 (1)












 الـيوانات والـليوان أَنرف من النبات وهو أشرف من البِادات فاذا حصلت هن.










 لها ولالفرهاعلاهي .
 وأجب (奞)

 الهواء
























 بالندات والمو جب بالذات لا بـع ع مندالة.



وهم , أرا,


 الههدىاليهمار يدرونه فـاجب:ن ! للاستقامة عِ سلوك السبيلالموديدالىالثواب



 3-


 عليدالصـلا:والــلام
 ملمالمرِمل (3 ج:جاتات الن

 يبهدى


 وهومبـدّأورولعزونجل

 خبره أىدطورُهمر هذا




الترمهبالـالة|المليل|"|


 الدطاء وأنهى المخفـة

 كافـقولهـ
 أن المديسَ بالتــــديد

ذ"

 بالتحهيد تبركا مع آن الْيهية لِست بآجنبية على الاطلاقودوعوى كونترتيبالوقو عايضا كذلثك أن كانواحين دخلوالجـنـة وعاينوا
 <<< 1
 والفوزباصنافالنكرامات


 الـاءعواهم وقدجو ز † أَ كون المرادبالدعاء
 وأَيتزلكم وماتدعون
 '3
















 نألمافقلناهل سدى وي








 بالحثروالبعث ومالايتم الواجب الابهفهو واجب



الأنيسيوهو






































 تيجل لهمبوالتغنيرورو



 ما=نفتهو يلا
 الـ木年 اليهع الاجلج الذي
 بلرة وما أهـهاواطرنة

 تانتالكِبرابمعالايذان بتعين الفاعل وترئ



 لا الادة أن عدم قد:ا 1 الاجل لاسترار النيّيل فان الـضار ع

 استرارالنسلبلقديغ

 .









 جزئباته من غيرمنيةل على البقية اذلميعتبج فـ

 والهول فلا يُكون في ترتبه شليه وجودا أر عدما>زيدفائدة:
لجـلد تاليا لدفالمقأن المتدمليسنغسالتيّيليل المد كور بلهوارادته المستتعهعللقضاءاءالمذكور وجوداوعدما ك| الفقوله تسالىلو يؤاخذهم بـا كسبواليجل لهمالهناب

 نفس المؤاخــذة أو

 بانترتجه علياوحودا أوعـدما وانيا العأدأدة فیبيـان ترتبه على ارادادنهـا حسبا ذكر وأيضانـا ترتبالكالىعلىارادة المقدمماليس فـ ترتبه ملينفسه منـالدلالة على المبالغة وتهو يل























 الى


















 النى
 الـأت) الرج . .
 (1)






 الاولى )

 الزوان وكا











, تخريصصالمدودات بالذكر|مدمخلواوانانسان :
 الراد بالدن غاهـاهـة هضط التاتودوقاءداغرقادر
 لايسّطيع الـرالد(ف)ا كثف:ناء:هنفرور)الدي .س... (ه) أى مهغ واستر: على


 عنموقف الضراءة ,
 لم *
 الـ
 على الـاية من فاءل
 كد كَشفضنر(مسه) وهذا وصف للمانسباء:بار طال بعض أفرادهعن







 بهد الانقاذ منالثر المةــدرنىالاولى ومن

 أى القرون الخاليةّمثل توعنوعوعادوأفـرأهم وعن فیقوله تعــالى ( منقبلمكم ) متهع

 الا




 فولوا الغطلم بالتكذيم والمتادىنىالختووالصنلال -نغيرتاخيروقولهتصالحى (وباءتهعرسلهم) المال
 قدوتولهتعالى(بالينات)
 الباعللتعدية|أوبمسخذوف
وقع حالا من رسلهمـ

 أى ظلموا بالتـكغيب
 بالآياتيالبالبنةالدالدَهلى

انهي

 من أبدأوحرى

























 † †فس



































 عدد السنين والـساب انمايصرف بسيرالثمس والقمر ونظيره قوله تعالى والسَ ورسوله




منالنعث والـــا ب والجزانومانكرهدمنذم آلهتتا ومعابِهـاوالوعيد علىعبادتها(أو بدله)

 آية أخرى خاليةنـها واناقالوه كيداوطمها فالمساعدةليتوسلوابه
 (قل)لهم(مايكونل) أىمايصع عومايستيملى
 منتلقاءنغسى)أىمنقبل نغسىوهومصـداستملم ظرفاوقرى، بغتعالتا وحصر الجواب يبيان امتـــاع مااقة حو على اقَا للايذان بأن استحالة مااقزَحومأولامن الظههور .
 كونهضانُعار بايِدمن فبيلالجاراهممعالسفهان اذلايصدر مثل ذلك الاقتا|حعنالمجلاءولان مايلعلى|اتهـالدالمانى


 وأذز(الآمايوتىالى)







 نفسى والاعراض عن
 عظيمهو يوم القيامة "ؤوعاللأقاءالذى لارِجونه



 عليه الالسلام الهو يل إ الهصيان واظهار
 ع:هدوإيراداليومباتتوين
 بالعظم التهو يلمافيه منالهذابوتغظيعسه , ولامسإِ على التُتديل والاتيان .


 بالاستدkاءمن. (الا
 ـ الالستـدعاءوغيهر
 !ا!ill بنّذ اليس فيه مهصية


































الحرآنوتبديلربطر يقالافتز)


































 ذللخ ك| فيل فانمفغورل المثئُة انمايحذانف اذا وقعت نـرطـا وكان .

 شئتأن أبكىدمالـكيته *>يثملميَذ الفقد انالثشرطالانخرولان
 تلاوته عليه الصــلا: , السلاملقر آن علـهـم

 , اللانئنانالاهر كاله منوط

 تلاوتى عليكى لابآن شاءعدم تلاوتىا، من تلقــاء نفسى بل أ 1 ن

 الـلاوة على الفراء تلوتهعليكم(ولاادرم . بواسطتيوالتالى وه عدم التلاوة والادراء. منتّفينتخالمقدمأهع




 ادرأ مَالهم
 لوشاءإلمعاماتلوتهعليكم †


 بهغيرى البتة أوعألمسنى

 (
تعليل لملازمة المستلزمة لـكون:لاوته بششيدُةالند
 آنفا الكن لابعطر يق الاستدلالعليهابعدم تلاو ته عليه الصطلا: والسلام فياسبقبسبب
 بطر يقالاســتـهـهاد عالِجا كـا شاهدهوا مثـه عايدالصـلاة والسالام فتلتك المدة الطو يلة مني الامور الداله عِ اسنيالة كون التلاوة منجهته عليهالصـلا: والسلامباوتويرعا نصبع ارزمان والمعن قدأقت فيابينكم دهرا مديدا مقدار أر بعين دسـنـة























 الذى لايخطر بيالهطولعر.

















 أبتار الـكـون ناطق بأخــار ماقدكانونا سيكون هصدق لمابين يد بـهم الج




 أو
 الشانية )

 ه;









 هـدقوابقلو بهع م





وتىمتزل منعندالس هذا هو الدى اتفتّ عالبة Ka
 سلفعلى

 لــكرنه مسصية هوجبة
自 ع
 ت"رصصه:الد ونها
 أهر اخارجاءنطوق
 الصـلاة والسـلام غبٌ قادر على الاتبان .












 أنهأفضل منـكلماضنل وأعم منىلملأموزيادة

 اللاِذانبأنماأَمناذو. اليهضناوناوملو.عليه الصلاةوالسلامعليد صرـيـا مـ كونه افتراء على النه تعــالى كذب فتغنسـهـ فرب اذتاء يكونكذهنفالاستاد ختّط كاذاذأسندذنب زيد الـعیرو وهــنـا للمالغةه منه عليد الصـلاة والسلام فـ التغادى عـــاذ كرمن الافخرَاء
 (أو كذب بآتاته ) فكفر .باوهذأثظاليم مل اللقرآن ومحمهم على أنه من.جهته عليـهـه الصلاةوالسلاموالفاء لزتّيب الكسـلام ملى ماسبق من بيان كون
 وأحهن فنا بكال لـحل
 بآَناذ الولدوالشـريك































أى واذآكان الام كذالـ






































 الـالية منفاعــــأى

 بالكالية بل بعغيعدم الاكتفاء بها وجـلها قرينا المبادةالاحـنام



 الضر والنغمننالامنام الئهى جيادات وما موصوالة أوموصوذة
 لان ادنى أهـكام العبادة دنم الضنرر الذى هوأول المــانغ والبـادة أمرسادث مسبوف بالهدم الاليى هو.طنةّالضمر فـبث لمتغدر الامنام على الالنـررميوجديلاحداث
 لايضت هر ان تركوا
 انهبدوها الطائفـيبديدوناللات وأهلمك:معرى ومنا:








 يدنــال تحت الصيهة والامكانوحرىئأتنيون بالتحغنغ وقولهتعانلى ( ) ولا فيالارض ) عالـ
 مؤكدةلالنفي لازمايوجد ;":
 عايشركون)عناشرا كهمبالمستلزم لتلكت المفالة

 عندالس تصاللى وقرى تشركون:تاهانـلـطاب على أنه منج.جلانـالةول الامور بـ وعلىالاول هواءيزا ض تذيلـيلى
 (وماكانالناس الأمة واحدة) يـانلانانالوحيد والاسلام ملةقديعةأ جهت علبجالناسقاطبةفطرة وتشريها وأنالشبرك وفروعهجهالاتاتاتدعها النواة خلاجالبالِمهور
 اتحادهم على الاتغات ركى واختلافهمهملىمْمان












 أيضاو,










 الثشر يغ المالى اللي

 الإمنه وهذا الهول هوالِ




 !الكهر وقمل منلدن إباهيم عليه




































بابقاءاءليحقوانهلاكالمبطل
 امتدادزماناناتفسـاف اذالمراد بيـــان وقوع الاختلافعقيبانصمرام مدة الانفاف لاعقيب حدوث الاتقاق(ولولاكلة سبفتمنر بت) تا خا الفضاء بينهمأو.تآخِر السذابالفاصل بِنهم الـى يوم القيامة فانت
 عابجالا (فمافيد يختلفون) بَّيرالات من الباطل بابقاءاليحتواهاهلال|لمطل وصيغدالاستقبال لـكاية الحالمالماضبةوللدلاناة على الاساسترار(و يفولون) مـعوفدعلى قولهتمالى ويمبدونوصيغة|المظارع لانحضضارصوروةمعالتهم الشَـعــاء والد لا لة ملى الاستمرار والفائلمون
 عليمTـذمنر.بـ) أرادوا آبة منالا تّات الثي اقترحوها كأثمب لغرط
العتو والفساد ونهاية







 الْ الـساس الى الضـراء بعداسنادالاداقاقة اللى
 القرآية واذام ضتفهويشغين ونظأرْ قيل سلط الهُ
 القهس س سبح سنينحتى كادو!

 رسوله عليه الصـلاة والسلامو.يكيدونهوذللـب قولهتسالي(اذالهالممكمر

وعدم الاعتد ادــا
 و اذا الاورلى شُرطية
 6اجؤاوقوع عإلمكرن
 متَلаةّاباستغرارالذى تيلق بها اللام(قلالش أ أ
 وصولاليكمعمإتى منكم في دنع الـق وتسمية العةوبة بالمكرلوقوعها فـمفابلة مكرهمووجودا










 اللتّعالى علْ
 المـراجاجوتارة يص.

 وتحيتهع فيه اسلالم







隹


 الاولى ) انالذى يفلب على البِوابع:


 داخل فى الـكَلام الملقن كموله تعالى ولو




 ذْ







重






 : لماتواوهلمكوالانت, كـ







 ج据 هذالـقد


عندالملابــة بـوقوبلها (فـ الي) مشـا:وركبانا و قرىيّ ينشر ع ع من النشيرومنه قولهع بنـرتنتسرون (واليكر

 ملى زنة أسد. على وزن قفل وغايدا التــــير ليستابتداء

 ع:هدإيثارالـكونالوؤذن بالدوامعلى (ركوسالمثش بالـدوث (وجر .
 فيهاوالالتغاتالىالئيب؛ الايذان بالمعمنسوء الـالالموجباللاعراحن


 مندالان:Kاروالتتيع,قيا اليسفـه انتناتبلمعتى تولهتعالى حتماذانكتم
 فيهاناذانـطاب لالـK ومنهـ المسِيرنذالبر
 ذلن المضاف المaّدر كا
 عليهامن طرفغخالف لهافان الهبوب علىوفةهالا يسىى يميثّاريع أخرى عادةبل هواشتد ادللريع الاولىوقيل



 |منجيعالجوانب أيضا † . فقهطبلجديكونمنغيرها بكس أسبابت=غفق لـ


 الهدوبالحى أوسدت عليهم هــانـألألاصن (دعوا الله) بدلمنظنوا بدل اشتمال لا يذهـهـا من الملا بسة والتلازم
 انساق اليهالاذهـانكا"

 له الدين ) منغيرأن يشركوا بـ شيُـــامن Trit لالداء

 لإيكـونو ن مخأـــين لهالدين (الئن أنجيتنا) اللام مورةُة ارادة المول أى
 هذه) الورطة (الغْوْن)















































 والا شُخال بالدعاء اشتخال بطلب
 را














 ,



كافكقولتّالماويقتلون

 عنالبنى.يكت كمخريب الغــراتة دبا رالكفرة
 زرعهع فلايساءــدـد. النظم الـكر يعلابتائنا
 صـورة الشئ وابطال
 المـن اللانئى بـــال

 أولثكالباغين لالتـتـديد فالتهديد والبالغة فـ الوعيد (انكابنـيكم) الذى تتعاطونه وهو مبتدأ و قوله تعـالى

 الذُّن تُغو ن عليهم وانظن كـذلث وقوله تهالى ( متا ع الـايوت الدنبا) بـان لكونمافيه

 داءُ الو بالوهونصب




 .



 ماذكر من الاسـغة:رار
 نغسالبیى لاكونهعلى
 ;"; أى تيغون لاجل متاع
 . . وعلى أنغسكمطرفـلنر



 جنس ع هتاع الـيــاة اللدنيأعذورأوظاهـاهر
 ماحرعنابنـنـأه على مالاياليق بالمام من كون البْى . اوج
 جنس الـياة الدنـا عـانـانـور


 التنّيل انـاهو الاول و", و"


وانلميكصل هنالمهـهود سابقوجب










 لا لارجع أليه كا







 واظهارانذ

























 الـ

相


 الا بَدما
 ملين⿻ا






 الاسوروي




 لالصدر فتدر ورورين متا6الـايوت الدنبا أما

 أنه بدلمنمتاطا بد اشهُـال وقيل عُ أنه . انتصابـعكلى|المصدر يدن لانالمصـدر الؤكد لايهـل " عن الثى ملالساسعليد وسلأنها
 , لاتغ ولاتاتين باغيا ولاتغث ولاتسن ناكن وكان يتاوها وقال
 كنعليهالبخوالكت والمكر قال تمالى اكـا



 والـلام أهسرع الما ثواباصلهالز الـنـرعهابا البخ، الكين الفاجرة وروى ثنتان
 الدـبــالبَى وعقوف الوالدين وعنابن هباس






 الجندبللمكارْوحفتاللناربالشهواتفالبخى 1
 حـثڤ من الاعداواونيوذلك
 :لاهوتضر رمنخيث لا يـيتسبونوانايظهمر

 بصوروتهالمفيقة:الضضادة لماكانوايشاهدورونهعلى ذللك منالصورةوهور المراد بالتنبئة المذكورة

 كلامهستأنغـــوتوق لبـانشانالـلـياةالدنبا
 زمانالرجوع الموعود وقدشيند طالهـاليعيبة النأن المديعة المثان
 الامثالفىسرعةتصضي4 وانصرام نعيها غب اقبالهاواواغَآرالناس
 من أنواعالنـاتْنىزوال رونغها ونصارتهـا فِّا":وذها بجاحبإمالم









 من تلةأنغسى انَ

















 (والشانى)

 ماكانتغضنة

 اذأ أخْذَت الارض زخرفها )

جـلت الارضفنز











 الالصـلاة والسلام 1 با بِن أه لا لا






 بغرآنا











 جمع الا

والهاهات(ليإلأاونهارا
 , |' كامن لم ين زرعهـا والمضاف حــنـروف
 الal





 القرآ-
 أحوالألحمالدالدنأى نوضيهاونبـنها(لقوم . , رتخص:ص تنصبانها


 الثثيل من الـكأثات , الفاسداتوت:تصيكالها تصر يفهاءلىالترّتاب表 6انهـا





 الهداية بالثئئة دليل على أْن الآه غير الارادة أَحسنوا) أى أها الهم آى علوها على الوجه اللاثّق و هو حسنـا
 الذآتووقدفسرهرسول الس صلى السعايهو وسلم


 الـدس (وزيادة)أى أى ومازيدعلىتلا المونوة زفضضلالتوله عز اسمه
 مrill والز يادة عشـرأمثالها
 وقيل الرنِادةمغغفرةمن السوروضوآنوقيلاحتِنى الجنذ و الزباد ة النعاء (ولايرهقوجوهعهم) أى لايغشاناها (قت) غبرة فيهاسواد (ولاذلة) أى † †رَهوانوكسـوفبال

 مايوجبذلكتمنالـزن وسوء الـال والتنكبر
 وابخلة مستأنفة لبيان
 فوزهم بالمطالبوالـانىانى .واناقتضى الاولاوالاأنه



































































 الفا زُون بالموبات الــاجـجن عن المكاره
 خالدون):بلانوالداءكون بالانتقال(والذينكـبـبا الــآت) أى النـبرك , المامى وهوبتدندا


 الــآت أن يكازی سنـة
 |
 لراطانا:بابينالغر بقين
 , والتباينوإيرادالسـبـ


 أوالو صـول مـطوف
 قيل وللذينكسبوالالسيآت
 ف، الدارذدوالخرتعرو وفيه دلالة عــلــــأن المرلد بارْ يادة المضل
 |




 فـ من الثيل وقرى
 وهوطائفةْمن الليلمقالى

 * جبْ
 يغنیووجوهغم قطم "من اللايل مظلم وابلحلم"

 (أولثت) باذكر منالصالصفـات
 هـ فـ و حبث كانت الآية
 بنجادةالمياقووالسباف لم لم لاو عيدية ( و يوم
 .ستأنفمسوقابيان

 فـاللذك, تع تغـدهمه فـ الوجود عك بیعض
 للا كل بنالسابقوإللاحت بالاعتـبار واورْوتى التّتيب الماربى لعد



 الـلـالكوا



























 ومنافراد الفرْيت البانى بالذكر

























 حدثبعدانم






 وعدة بيآتهـم وقيل
للأر يق الWانى خاصة فيكونوضنع الموصـول موضع آصّ آنفا (مكانكم) زصب

 لاعلى أنه اسمفـعـلـ وحركته حركَ كایهورأى الفــارسى أى الز•وه> مايفعل بكع (أنتم )

 -مسده(وشركاوء = بالصب عكل أن الواو .
 أزيله أى أز لتـه
 لالتديدة وقرى*فزايايلنا . وهومیطوف على وإمار صـيغة الماضى للدولا لة على التيهتق
 والتحسِيروا لفألا على وتوع النزيلـ
 من غْ مهـ مهل إِذانا بكال ر نـا وه مابين




 كَ ك:ت تشركون • دونالسَاماواضلواواعنا ظالوا و>-نـنـ في قوله

 -ن يشَّرَطها وبـرونه
 فتفسيرالخولاستدعاء


 على الاحر: بلز ومالمـكان ماف تاتيده عليهبالمعئ


 فان المباءدة:بسدالماوراورة والهلائق فليس كذللت


 9 عندالمحاورة أوصـصاها أها


 - من
 الㅅاورة غراهاة تلك الر:كتة كافيةذفاستدطاء

واحدة فاختلةوا واولا































تقديمه عليها ويجوز أن تكون هالية على هذا التقدير أيضا والمراد بالشركاء قيل
















 .






 .







 لبه بالاشترالك دونrه


 النى أنطق كلثى
 الـُفـــاعة الت كانوا



 آى للظهورورالايذانبكيال الفغلة عنها والغظلهة عبارةعنعدم الار تضاء
 بـبادت وههذايفطعماحتمال كون المرادبالثشركانا:الشياطين
 باتشا كهم مالاريب فيدوانلميكونوايمِين


 ذلاك المقام الدهـت أو فذذلكاالوقت على استهارة ظرف المـكاز
 وتذوق (كلنس ) ،ؤدنة كانتّأوكر:娄


 أن ريراد نصيب بالبلاء أىالهذاب كل نغس عاصيةدبسـ مأسلفت منالثر فتـكــون ما منصوبةبتّع المافض وفرى "تلوا أى تنَع لانعءاهــا هو النى
 أو الـى طر يق النـــا ر
 ماقدمتمنخيرأوشمر (وردوا) الضَمِير للذيت
 علىز يلنا وماءطف عليه وقو له عزوجل
 فـأثنا = الـكايمة مقرر
 الى الى جزا (مولاهم) ( . بم(الـمق) أى المحية تا الصادق د بو بيته لاما التخنـور ربابطالاوقري الـد بالصب عكةولهم الحمدلَ أهل الحمد أو على المصدر المؤكد (وضل عنمب) وضاع أىظهرضنياعه وصنلال لأَهكانقبل ذالتغيرضنال أوْهنـل فـ اعتقادهر أيضـا (ماكانوا يفـتونون)

 الد قيقة هى آنهم .يكارون ع:دوجد




























 ملى أنه مسطوف على تبــو وأن




















 ث











 =لىوجه الانتقال وهرف الـــــالام منه الىاستغهام آخر

 اليت ـيكى ويمت أوومن أى
 والنعفة من الميوان (ومنـدربالاحم ) أى
 ج جی= "خ:صص:عنصماندرج تحتهمن الاء•ورالظاهرة بالذكر ( فسيقواون) (

 أىالسيفـلماذكر من الافاعيل لاغيرد(فقل) عندذلث تجكيتـالهم (أفلاتمقون) الهمرزة



有 عاليه الذظمالذكر _أى

 الـآم 1 فـ نـئ مـا ذا كر من ذذذلـة لمـاتقدم آلى
 باتصـا فد بالتـو ت













































 و:


















أى أىالذى(بعدالمق) أىغيْمهبطر يقالاستهارة واطهار الـق امالان المرادبهغير الاولواماما لز لادةاتقر ريرومراهاة كال المقابلة بينهو بين الضلالل والان ستفهام
 الوقو عونفيهأى ليس


 هنـوتبـباذ كرمي التعوت
 ماعداها ميعبــاده الاصصنام ضلال:مصن اذلاواسطة بينهـهاوانما سيـتص=لالالمع كونها ميأَالالبالوارحباءتار ابنائنهاعليماهوهـالال مى الاعتقاد وار أى هـ هـدا ملى تقدير كا الـقعبارة عنالتو -د
 عبارةعن الاولفالمراد با'ضضلال هوالاصـنا





كانهن نفس الضلا ل

 =لى الطر يقالبرهانى (5) لترّيب الان:Kارعلىما قبهل أى كيفتصرفون
 غند وهوالتوحيد الى الضـلال عن السيل المسبينوهوالاسرالك وعبادة الاهـنامآومن مبادة ر بكم اليالمِّ الثابت ربو بيتـــهـالى عبــادة الباطلالذي سمعتم ضلالهوهنياءه
 صـيغـة المبى لمفعون انذانبأن الانصـران
 عالايصدرعنالعاقاقل بارادته واغيايقع عنــد وقوعهبالقسرمنجبهة صارفخهاربی(كذلك) آى آكاحتا الر بو بية崖 بعدالمت الا الضنلالِل أو † † عن المق (حتصت كت
 (على الذين فسقوا ) أى تمردوا فـ الـكفر وخرجــوا من أَضْى حدوده(أَt لالاوئمنون) بدلمن.الكامةأوتعليل





 الهامل بين انهم بهد الـلاص من تلا




 أشيهارهم











 البِين فخاخَخـي

فلو بنى جبل يو ما ملى جبـل
 انمابغ






































 منالـق المالبـاطاطل , وانكلام فيه كـدذكر فتنصرفون (قلهـ)

 "الزامالهم غب الزام
 عاقبله لماذكرمنالدالدلالة
 الـىالمق) †"ى بوجدمن

 لهـدته المعافبهصـلاح ا طريق الهـداية وتخصيصــه بنصب ال** وارسالالزسـل والتوفيفي للانظر والندبر
 المقام منكاللالتبكت والالزام مازاليحزعن الهدايدةعلوجهة لايستلزم المجزعنمعطلى الهدايةوهدىيكايستعمل
 الانتهاءيستعملباللام
 غاية الهداية وأنهـا تتوجه غـو، عـإِبيل
 با با مأسند المالتّتهالى خيث تيـــل (قل اله








 والــسن








 أتاها أه












يلهـى لِا والتوفيق للانظر والتدبر وغير ذلات






























 انايسسى فيوومه لغده ولكل انسان غدانغ


لهبالـركة الهاءوقرى
بغ" التاءاليها أى لايهتدى بنغسهوضضلاءنهداية غيره وفيه منالمبـالغة مالايخنى وانانتن ع: الاهتداءمعأنالفهوو
 بأنغنيهامستتع لنفيد البافانمناهتدى الى الـى لايخلو عنهداية
 كونهةـــدورةل بأنـرا
 الِدرى والفاء لتّتِبَ الاستغهامعلىماسبق
 هر يــاوعدمهدابيا شر كانهم المغهوم م القهروومنعدم الجوا'با المبئ عنالجوابـبالمبالمدم فانذللت البواب الـق لالتوجيه الاستفهامالماليّتِب
 فانذلتعتُص بالانكارى
 رضوانالسهالخ ويوو
والهمزة متـأخرة 3
الاعتبار وانماتغديعا فالالذكرلاظهارعراقتها




 الـىالـى أحقى أنـينبع

 - كااختارأبوحيانوأيأما كانفالاستفهام نلازنام
 أوالجر بعدجنفالبار على الـلاف المعروف
 استثناء مغرغ منأئ الاحوال آى لايهتدى أولابهجىغيرهونفـال من الاحوال الا هداته تعالى له الـد الاهتداءأوالىهدايةالغير وهذا هال اشمراف

 الســـلام وقيل المـين أمن لا بيهدىمن الاوثان الــمكان فينتـــلـلا اليه الا أنـنـفل اليه آوالا

 مكلفا فيهديه وقرى



 وتعـاللى والاستفهام للانكارالتو بِيخىوفيد








 الاانه لابدو آنرِ الا


 دارالسلا م عُ




















 الاحسان الاالاحسان وأما ( اللغظ الهالث ) وهو 'لز يادة فثقول هذه الكلمة مبهـهـة































 "ع رتِان جانبه تعالى حيث ـيقولون هؤلا ششهاو"نا عنداله تلت حكـهـمب:إتحتحماقد تسالى للاتباعبطربتا:لاشترال؛
 تهالى لذللت بطر يـت الاستقالال فصارواطـاكمين
 دونالشتعاللىمنحيث لاییتسون ( و مابنبع † غيردانخلفـفيرْالاهم مسوتمن فتبله تهالهـلـيـان عدم فهـهـمبهم مأَفـهم من الرههانالنيرالموجب لاتباعالهادیالىالـيا


 الى

 (الاظنا)واهيا منضير الثفاتالىذردمنأَفراد
 مسانلت الاد الهـ المهيهـة الهادية الـلالـتيتمنية




 فيقفونعا حصيةالتوحيد و بطلانالنسركـلــكن لايقبلونه مكا برةوعنادا

 وانمريطهروهو كونغم أ أشدك كف ا, منالةر يقوالاولانيغدع
 عرفامن كون أولـُـت أسوأها الا منغِيرهماذ
 الفهم والادراك لامن حيث الـكهر والعذاب أوماينبع اكَغْهم •دن عرهمبالاظنا ولايتَكونه
 الداخل عِ ع المضارع يغيداسترارارالنز يُسب المةـام فالمادادباتاتـاع - يـئـــذ هو الاذ والانقيادوالتصرباعتبار
 هذا الاتباع باك مع مـّاركة
 سيكونمنبیضهז من اتباعالـقوالتو جهـ|

 فخاقرارهم بالةّتسالى





















 آولثن|




 بينالحسنات و بين السيآت لانه تسالى ذكر فـا
 هوان الز يا دة ملى الثواب تـكون تغضلا وذلثت حسن و يكون فيه تأكيد للتزغيب
 , والاءتقاذ الصحْ



 .












 سيّة








 وجهتالانمولج


, وإلاله استُنا بيبان شان الظن و بطلاند وفيد دلالتعلاوجوب
 جواز الاكها با بالقاقيد. (اناسَعام بإينعلون) وعيدلهمعلمكأفـالها القبيهن ذنـدر جتّ ما الاعراضعن البالهين القاطـدَوالاتباعللطنون الناسدة اندراباأوليا وقريثتمعلونالالـفات
 الوعيد ( وماكانهنا
 ردهم للةرآن الكريك اثر بـان ردهم لادلة الـةلية المندرجة فـ
 وماستقامأذيكونهذا العرآنالمُنـيون بفنون الهدابات المستو جبة للاتباعالتمنجبتا
 يكة الشبرد (أنيغنتى من دونالئ) أىىافتراءمن
 ستمّبالبصدر مبالهـة (ولكنزتص:دبقالذى) بينديـيا) منـلكت
 ونصبدبأنه خيبركاز مددراوقدجوز كونه علي

 ( لاريب فيه ) ثالث داخل فـا حكم الاستدرالك آى منتّهـا عنهالر يب آوهالمن الـكتابـوانكانمهنانا
 أواستنتاف لامحل لمهن الاعراب ( من رب

 متعلق تِّصـديقن آو
 .
 فبه كـر يـ أو مال من الـكـتابِأومن الضميْ 3
 الـر يعة بعدالمنع عن اتباع الظن ليـيان ما
 آفزاه أَىبِّآيعولون افترا.متحدعليدالصـلاة والسلاموالههمة: لا:كار الواقعواستّهاده(قل) تَكيتا لهموانظهـــارا لبطلان مقالتهمالهاسدة
 (أتوابسورةمثـله) أى

 علىوجه|الافتزاءفانكم مثلىنىالمربية والفصاحـاحة









 السـودتوجوهه


 أَتْ وشركاو" ${ }^{\text {أ }}$









































 على التهديد والوعيد وذلاكلايليق بالملائكة المفر بين ثـاختلفوا








 دونالشأىادعوراسواه تهالى مناستعطاتم من خلقهدفانهلا انغدرعايهن أحدواخراجه سبهانـانه

 وكونهبفيعدوةالمضادة والمناقةلالبـياناسنـيداده
 كانذلك مايوهمأنهع لودعوه تـالى لابابابمبم اليـ (انكاتنتصصادقين)
 ذلت مستلزم لامكان الاتيانبعثله وهوأيـنا
 والبوابعيعذوفلدلالة النذكور علبــه (ب بل كذبوا بكـا لميريطيوا
 عنالطهاربـبطلان ما قالوا فـ -هـق القر آن اليظيم بالتـدى الى اتطهارهبيان آنهكلام ناشثيُعنجهبلهمبانشانه

 والِـزاء وما يخـــالف
 يكبترْ يـساحةالتز"يل عن مثّلـ أى سارعوا




 الـكم عط الموصــون مشعرةبعلبة مافـفحيز
 تا المصــلـت أوهال من الموصول أىولميغنوا !

 عنذلك باتبانالتأو يل للاشنـــار بأنتأويله متوجــه الىالاذذهان
 أولمأتم بهد تأو يل مافــه من الاخْبـار بالغيوب حت ينبين أنه صـدفأمكذبـورالمعنى
 النظموالمسن ومنجهة الاخبـا, بالغبـ وهم
 أن يتد.بروا نظهـــه
 أوـنتاروا وقــوع مأخ-> بـر بمنالالامور
 التأو يلبكلمة على التوقع بعـدـد نتى
 لملاكَيد النموتشـديد التشنيع فانالشنـامة















 فهم ماعبدوها وانعاعبدوا الموراتخيلوها ولاوجودالها فـالاعيان وتلأ الصـفات التى

















أيِضا عِاماهم عليه أولافلانعرض

































مببوةا!بالـحدى الوارد ثسورةالبقرة:ردمأنا مدنيةوهذهمكيبةوانا الذىيبلعليماسيتِلى عليــت من قوله تمالى ومنهم من يوّمنـبه ومنهم الخْوقولتهالى (كذلات) الخ وصف لـالهم الـلـيكى وبيان لمايؤدىاليه من العةو بة أى المبى علىبادى الرأى والمجازذة منيوِير تدبر ونأَمل ( كذبالنـ منقبلهـه ) أىفعلوا التكذبأو كذبواماكذبوا
 على أيدى أنبيــئهـم أوكذ بوا أ أنبياهم (فانظر كفـكانناقبدالطالمين) وهم الذين منقبّلهم
 الالظهرموهونع المغْر الالايذانبكون التكذيب طألأو بـليتد لاصابة مأهــا بهـم عنسو العاقبة وبدخولهورُلا الظالين فخزمتهبهجرما ووعيدا دخولاأواياوقول

وصف لـالهم بعـد اتبان التأو يل المتوقع




 أىيصدق.به فنغنس
 و بكارورهولاءهمرالذين

 الـئعلىالفـسِيرالاول كاًأنير اليه فيا سلف واما الايمان الـمـيـتى †'ى
 بالصصرالمذكورعلىالتفسر الـاثىالىأنهمرسيتبهون الـي كامـ ( ومنهم ( من لا يو من به (
 كالايصدقيه ظا ها هر اللر ط غباوته الما نهـ
 وانكانفوفحتختة الا الاطـــة د أ أولسحناذة عقله واختلالل
 علومه عنغخالطة| الظنون والاوهام الىألفهافيـت علىماكان عليم منالثت وهذالالقدرمنالاماطن واتبان التآو يل كان فـمقابلةماسبقتونـوم الالساطة بلمرةوهوغئلاء مالذنأَريدوافياسلغ






 لاتينغ ولاتضر فهند ذللت قالز




 'أن





















 الخالــع بينهـها لتزثيب
 الاستـاع عا هو رأى


 |l
 عايه حـدهما هو الميتاد لـكن لابطر دقالـهطف على

 مالعطف تليدهديستدى
 وتوجدالا:انكاراليه من
 فسادهبلطبربفقالـطغ

 أبسْ ت
 محعقبِلان.انكارالوقوع الاستـــاع عقيـدذلك وترتبهعلبهحسبـالعادة الـكية بلنفـيالا مكانه أيضازيزئئ الـه موهن ضهبرهم
 بَّولهتعالى ( ولوكانوا لايـقلون)أى ولوانضم


 وهوقوله أم من.بدأ الـلاق











































 ـِال انالة


















أى الولوانغ البصرعدمدالبصربرةفان المهصود من الإبصار الاهتبار والاستصصـار , الثهدة في ذللت هي الجصيرةورونلك يشدث الاعىى المستبصروتيتغن
和




 وكل•

 موضعالـالالمنمينور
 تسیسع الصم لوكانوا يعتّونواوركانوالايعةلون أأَنت بهى العمى كانواإِعرونونولوكانوا لايبصرونوأىعلىكل مالمفروض وقدحذفت الاولى فی الباب حذها بعردا الدلالة الهانـيّة عليها دلالة واضهية فانالثئازازاتحققىتد تحقْقُ المانع أوالمانعالموى
 أو عند =حمق

 ب)
 وكا لاتهم الا ولو ية والاخرو يةمْنمـمادى
 علوهش م من المـاءر الطـاهرة والاباطــــة والارشثاد الىالمقبارسال الرسل وازازاز الكتـب
 ( (والین انناس) وقرى
 وضع الظاهر موضع


 فياخلقتّلدواءرامنهرم عننهول دعوهالمق , (ا)
 ينَّصون مانينقصون عايكلونبه منمبادى كالم وذرائعاهتدائمهم وانانم الغرض انتاهو قصر

 عن فـعلهر بالنصحمح
 وابطــالا بلمرةمراطاة جانبقر يندوقوليعز

























 الشَان ك:













 يَان انكا






















 عنالعيوب الماتية والوجه الهالث اخبار عن الغيوب المستقبله وبجروعها عبارة عن
,
 ايـارقصرهادونونصمر

 وميخـانـا فة عَو الهم
 انحادالفاعل والمفـعول
 المْلونغة وأوج.هـهـا حدرا مثـن عندكلأحد هوالالطلوميت
 الاولى علهمه هستازم

 ضنرورة أنهاذاذ المغلما ا†حدمن الناساسالانغسد


 والمرورْ أْنلا نظم
 بالتصرالاولرلعنالثانى
 وصبغة|لمنار علالاتمرار نفيا وابثاتا فان حرف النزاذادخللعلىالمغارع يغيــد بحـبـ المقام
 ألا مازيدا صر بت يدل على


 يكشرهم ) منصوبـ . كـغر وقرىي با لنون على الالفاتأىاذڭر لهم أوالْ ر ر م يوم

 (الَساءةمنالنهار) أى أىيئا قليلا مندفانـا مـــــل فـن غاية القــلها وتخصيصها بالنهار لانساعأتهأعرفسالا منساعاتالليلواباليلهت فـموقعالـالمنـنمير المعول أى يحشرهم مسُهـهن فَ أحوالهـم الظاهرة للناس بنثم
 فنـيمبا الاذلكالمدر اليـسِرفانمنأَام بها دهرا وتمتع بتـاءها لايخلو عنبعضز آثار
 -نافية لابههممندثاثاثة

 الاذللت المقداروفائدة اتمَيد.بيان كال يسر الـشبربالنسبةالمقدردته تســـالـلى ولو بهد دهر طويلواظهار بطالان استبعادهم وانگارهم




 .























 لا حجا
 فـالبرذخ من موجبات عدم التبدل والتغــِيِ فيكون قولر


















 الهقول الكثير ة كالعقل الواحد فاداتو جهوا














علده من الهي يُّالمعارفة
 التعارفبشدة||لاهوال المذهلة،واعتراءالاحورال المعضلة المفرة للاصور والاشثكل المبدلة الها منهالالى الىال (قد الذى كذبوا كلقاءاءالة) شهادةمنماله سيعانها وتسالى عــلى خسـرانهبه وتِبِبمند وفــيل ساللمن ضمبر يتّارفون سلى ارادة
 بالو صولمع كونالمقام
 حيز٪الصلة والاششار
 بلقاءاسانكانـانمطلم
 اللقاء فالمرادبالــــران الوضنـة

 والض_اللة بالهدى ومعنتولدتهالى ( وا كاواءهتد كارفينبأحوالاليّهارة مهتدين الطرفهاوانكانـان
 والضلالأىقدضموا وهلكوا بتكنيبهموما





ونى تخص:سرالبهن بالذكررحن الـى العدة باراءة بعس الموعود وقـدأ راه يو م بدر (أوتوفينك) قبلدنلك

كيغمادارتالمالأرينالـ بِّضر ,ماوعدناهمآولا

 وعدناهم الـتّةوقِيل المذكورجوابـاللشرط الثانى كانهقِلفاليناحم جِ وجوابالاولمحذوت


 ــكـت عنهم و المراد بالشهادةامامهتضاهاها


وأداوهابانطاقالجوارح واظهارانم البالدالة لادنالالروعةوتريـة المهابةّوتأكدالتهديد



 مناسبدلاحوالمبريدهوهم الى الــــت ( فاذابطاء














 القرآن لانه هو المذكو ر من فبل



















 والايِان كمولهعزوجل
 وتضى بينهم(وـغولون متىهذالوعد) استّهـالا لـاوعدوامنيالهذابعلِ طلر يمة الاستّهرزاء بـ , الان:ـكارحسبإر شد
 وقتمكيمّه ملى وجد
 (ان كتمر.ياد قين)
 للرسول صـلم الشهعلاده وسلِ والمو*مينين الذين يتلون عليهم الآَيات
 وجوابالنسرطـاتحذوف اصتمادا على ماتغدم حسبما حذف فـ مثل
 انكمتمنالصـادقين فانالاستعجّال فـ قوه الامربالاتيان قيلفليآتابـألهان كتم صاد وّين ولافيه من الاششعار بكون التّاند بواسطة النبيصلم النه
 (زیفسى ضمراولالنغعا ) آى لآلقدرعلىسيم:هـهـا

 للالعجزوماوقِفىسورة|الاعراف منتغديم النغم للاشهار
 حت أنسبب فن اتبان عذابكمالموعود(الاماثاء

 'وحلهعل|الآتصالعلى' مين الاماشاء السأن أم من أن يُكونه عليد السلامدخلف اتبان الوعدفانذلاكيستدعيُ بـانكونالمتازعفيه عالايشاءاءاله أن عِلكه عليه السلام و جغل ماعبــارة عن بعن الاحوال المهـهو ذ المنوطــن بالاففـــالن الاختيار ية المفورنة

 شئئامنالضتر والنفعألا مانشاء السَأن أملـكه منهمامنالضسروالنغ المتّتين على أفهالى الاختيار ية كالضر
 والشربععدماووجودا تعسف ظاهر وقورا
 يان وتفيد لما فـ التضاء |السـابْتَ من الاطالاف






























 الميشتر بكون































 بينهم وبين دسولهم أجل مسينشاص وه


 أجلمهم)انجعلالاج مبارة عنحدمعينمن ارنمانغفئكيـئنظاهر وانرأريدبنمامتداليه


 والضنمران جهل للاما الماول مليابإكلمأمد فالطبارالاجلمضنافالبه لافادة المئى المصـود النى هوبيوغ ام وكيـُ المابيرينا من بنالآعبواسطةاكتساب الاجيلبالانافةعورما


 ": .
 فالانظهاردفموقعالانمارار

 العيينأى اذا باء هـا أجلها الياس با
 لايتأخرونعند| وصيغة الاستهعـا لا لا للاشعار بیجز هم عن

 .يتدمون عليه وهو أـا عـفـعـعيستأخرون لـكن لالبــــان انتغاء التقدم مع امكانهن نغسه كالتاخر بلالبالغة

 فـقوله سيهانه وتعالى ولِيت التو بة اللذين يعملون السيآت حتى اذاحضرأحدهر|لموت قال انیتبت الآنَونا الذينمبوتونوهم كغار فانمنمات كافرا مع ظهورأْنلاتو بدلهرأسا
 التو بة فيسلتكمنسوفهـا الى>ضورالموتايذانان بنسأوىوجودالتو بة حينـذ وعدمها بالمرة
 وتدجوزأنيراد.كيجئ الاجلدنونو.بيثغيكن التّدم فاليله اليوم الـنـى ضنرب لهلاكهمباعدمعينة منه لكنليسفتغتيـيد





 وماكا اوا -
































 بـعضا كا














 حرجه
 الموعدفانل سزَامذالآخَخرة واعمل انهذايدل






وذللابالتأخروامامامانى قولهتعالمدانسبق منأَمة أجلهاومايستأخرون



 ينبئعند قولهعزوجل ذرهم يأكاواو تَتموا ويلثبهالاملفسوف

 هناك（قل）لبهم ما بينت كمفة جر يان سنةاله عزوجلفيـــا بينالام على الاطلاف ونبهت أَمرمغررعـتوملاينوقف الاع⿻冖一⺕ ايذانا بكهــال دنو
 حَبقة（أرأيتَ ）أى † $\dagger$ عذابه）النى تستِّعلون
 واشغ أى عند اشتغــالكم كـشاغلكمحسمبا عين
 المُئئة النابعة للمكهمة
 وقوله عزوجل（ماذا


اتبان الهذاب وضها عن استعجاله وابيلم

 - أَا
 والشئلا مِكن استميالد بعد اتـانـا والمراد بـه المبالغةنذانكاراستعجاله
 الاءـ فـ الاستحــالة مزنلة استّعیالهبداتُباتنهناء
 ودنو. مزنّلة اتَــانـا

 فـ قو له عز وعلآأتى
 خلا أزالتزنِل هنالـ

 النذى يتغانـاناه حقه †رأيت ان أهعطيت ح .ريد المبالهة في ا:كار
 الـقاضى بيد الاعطـاء

 عزو جل(أَماذاماوقع























 الـأ كيد والمبالة فينتفالظم








##  <br> 





























 ث

 باستتباعهلالندموالـديرة ليقلعوا عاهمبعليهمن
 الـدارلْفبلفوتوتالوقتّ
 وقيل ماذايستعجِلمند متملقبارأئتموجواب الثرطعغذوفأىتندموا ملمالاستعجالأوتعرفوا

 وقيلابلجوابقولهتعالى生 والاستفهامية الاولى اعتاضاضوالئنئ أخبرونى ان أ

 بكلمة التزانى دلالة ملى الاسنـباد أدا: الثـرط ط دلادلة على استقلالالبالاستعاد وعلىآنالاولوكالزيد له وبى" باذا مؤكدا

 لم لموئمنوا الا بعدألأن لم بنفهـهمالايمانالبتة وقوله تعالى (آلآن ) استئناف من جهته زِسالى غِرداخل تحتِ
號
 عليه بيان انه لميكنز . . ;
 بلكانذلث عاطر يت
 عِ و جه الاستهزاء وقرى آلآ . الههزة والقاءحركت اتها
 ك:تح.

 * آمتنت المقدر لتشـديد التو بيخْوالثقر يعوزيادة
 البـا
 دونالتصروقولنهتعالى (. لالتو-بيخ والعتاب بوعنذ الـذابـ والمعاب وهو
 قبلآآَّن ( للذن ظلمها) الى وـنعـوا الـكفر والتكذيبمونع الاعمانِ والتصــديبق أَوظَلما أنغسهم .تتعر يشنها




































[^0]:    
    

