## 

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

## 




ساعدت اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن
الخامس عشر الهجدي على طبعه في الجمهورية العراقية

$$
\begin{aligned}
& \text { كتاب " مـختصر من قواعد العلائي " } \\
& \text { و كلام الاســنوي } \\
& \text { لابن خطيب الدهشة } \\
& \text { تحقيق الدكتور مصطفى محمود مصطفى العـراقي } \\
& \text { كتــاب مـحقق بمجهود هنا الـــالم التقي الجليل } \\
& \text { تحقيقا هو غاية في الدقة والأتقان وأشهد أن ليس } \\
& \text { به خطأ علمي أطلاقـا • \& } \\
& \text { 19人•/A/ry }
\end{aligned}
$$

د • ابراهيم عبد الحميل

$$
-\varepsilon-
$$

اعتذار الى القراء الكـرام
(أــ كنت مريضا فلم أتمكن أن اتلافى بالتصليع كافة الاخطاء بـ الأيادي الماهرة في المطبعة كانت عزيزة و نادرة فوقعت
-الاخطاء نفسها بعد التصليع
فالمدجو من الأحبة ان يبدؤا بتصليحها قبل القراءة 'الشيخ مصبطفى محمود اللينجويني


19VA/T/YY نوقشت هنه الرسالة في مساء يوم الاثنين



عبد الخالق - أن يمنـــح صاحبها البــاحث الفـاضــل الشيـن



 وليعم النفع بها - في المستقبل - ان شاء الهّ !

## عبد الغني عبد الخالق

عضو لجنة المناقشة
:

$$
-1-
$$

## [ بــــم الهة الرحمن الرحيـم ]

افتتـــاحيـة :
الحمد هّة رب اللـالين ، والصلاة والسلام على خير غلته - محد وآله وأصعابه أجمعين

و بعد ، فان الحياة لا تكون سميدة الا بنعمةالعقل - وهو الا وه
من أجل الندم - ، ولا يكلف الانسان الا به ، ولا تدركششرائع
 وأسرارها ، ولكن لا يستطيع العقل بذاته أه أن يحقق للانسان

 التسلط ، والمصالح المتباينة وغيرها ، وكل هنه المعاني تؤث
 حيث تكون القوا انين الوضعية خاضعة لسلطان الهوان الهوىفيختلط



 فاتضح أن العقل المجرد لا يحقق للانسان السعادة ما لم يكـن

 بعباده أن أرسل الينا رسلا مبشرين ومنذرين كيلا نضلَ ولا ولا
 كاد يمـل بعث الينا دينا ناضبأ بإمكامه مدنا موافتا لكــر

> • (1) أي لا تبطىء الايام عن أن تثبت (Y)
> (Y) سورة النور ( ( رتم الآية و
$-V_{-}$

الاحداث التي ستتجلد ، فنظم علاقة الانسان بربه ، وبأسرتع

ولقد اهتم الاسلام في تثريعه بهذه الملاقات والاكثـونـار في
شرحها و بيانها مـا توتب عليــه كثير من المســائل الكليـة - والفروع الجزئية

وبعض هنه الاحكام عرضة للتبديل بحسب مقتضيـا
الاحوال زمانا ومكانا ، لان المشاكال والاحدلاث في عمر معرين
 لاختلاف كل مجتمع في تقاليده وعاداته ، ونظمه السياسية ، - وتباين أوضـــاعه

والفقه الاسلامي هو الينبوع الصـافي لكل اليمبور ، لذا



والنفس ، والمعــل ، والعرض ، والمــال المدعيـة في جميــع - الشراني السماوية

فان لم يجدوا حلا فيجزئية منالجن الجئيات فلا لوم على الثريعة
وانما يقع علىكاملالفقهاء، لان تقاعسهم عنمواجه
قد يوهم منلا درايةلهم، ومن في قلو بهم مرض: ألما أن شريعة الس
عاجزة عن حل المشاكل فيتخندون من ذلك ذريعة للهجوم على - الشريعة والنيل منها

والثــريعة الاسلامية لديها من الضبـوابط الدو الدقيقة ما

والفاسد و هذه الضوا ابط تتمثل فيالقو اعد الـد الكلية التيتي تواجه

 واللحرام ، وللسلف الصالح الفضل كل الفضــل في تقعيــد

القو اعد واستخراجها لتكون هـعلا لكل فقيه ومتفقـه يسير - على درب الحياة العلمية

وهم لم يسوقوها جزافا وانما كا كانت نتيجة جهد متصل،
 جزئياتها فاستقرت هنه القو اعد في وجدانهم فعبـَـــــرْـا عنـا بأدق عبارة ، ولنا أصبح الاشــتغال بالقو اعد الكلية يحتـل مكانة عالية لدى الفقهاء ، حيث ان ان ملكة الاستحصصال تكــون
 -على الاسـتـنباط
ويقول ابن نجيم المصري(') عنها : ( وهي أصول المته

- في الحقيقة ، و بها يرتقي الفقيه الى درجة الاجتهاد) (لّ)


 ثـانية أجزاء ، منهأ سبعة له ، والثامن تكملة الطوري ، و ( الـدسائل الزينية ) طـ ، عبازة عن اء رسالة فِ بسطاثل نتهية ، و ( الفتـاوى

الزينية ) مطبوعة أيضا • رابع : الاعلام للزدركلي

- 10 (r)
-9 -

اليسـباب اختيــار البحث
لما كانت القواعد الفقهية ، وما يندرج تعتها منالفروع

 أبي الثناء محمود بن أحمد الفيــومي المـــــووف بابن

الدمشة ، للاسباب الآتية :ــ




-المنهب للحافظ العلائى
 والاصوليين • حيث ان الاول - أصول الفته - عظــــم نفعه




- الفقهاء ، والمجتهدين كما قلنا سا
( ثانيا ) نهج المؤلف في تركيبه نهج أبواب مياب منهاج الطالبيا
للامام النووي رحمه النّ وهو الكتاب المتداول في أيدي المي الطـلاب،


أو قاعدة نقهية ثم يخرج عليها الفروع الفقيهية المناسبة لهنا
الباب على منهب الامام الشافعي رضي الهّ عنه غِّه متعرض
- لمنهب آخض الا نادرا
( ( الثلا ) وان كتابا() كهذا لهو جديى بأن يرى النور ، ولا يكون ذلك الا عن طلا
 وخمسمأة سنة كادت الـططوبة وجيش الارضة تقفيان عليه

في مكتبة جامعة الازهم الشريف لولا لا عناية الّاس
( رابعا ) يعتبى هذا الميدان الى الآن حقلا بكـسا حيث لم


 -نور الدين محمود بن أحمد الفيومي
(1) أخصد ان هنا الكتاب نو كان مطبوعا لقلت الحاجة الى اخرابه ولكنث مقبور في خزائن دور الكتب وعرضة اللتلن الت

خطــــــة البحــــــ

وتد كانت خطلتي في البحث على النعو التالي :


أـ قسيم الدرأســة :

- رتبت هذا القسم على مقدمة و بابين وخاتـة

المقدمة في عصر أبي الثناء ، نوز الدين ميحمود ، من النا وناحيـة
السياسية والاجتماعية ، و الثققافيـة :


الفصل الاول : في نشأته ، ودراساته
الفصل الثاني : في شيوخل الاول في العلم
اللفصل الثالث : في أقرانــه و تلامذتـه و المنصب النـي

- تقلــــده

الباب الثثاني : في نشاطه العلمحى ويتضـمن ستة فصـول :
الاول : في أبي الثناء وعلم الحديث الحن الحن
الثاني : في أبي الثنناء وعلم النـاء
الثثالث : في أبي الثناو الاديب
الىابع : في أبي الثناء الفتيه المي

السادس : في الكلام على مختصر قواعد العلانُي بوجـــ

- خاص مـ بيان الاصل لهنا العلم و أمميته

الخاتمـه : في بعض تعليقاته وترجيهاته

بـ قسم الثتحقيـق :
وهو عبارة عن تصحيح نص كتاب منتتصر قواعد الملانـي

 الاتيــــــة :ــ
أو لا: تصنيح النص" "بعد الاستقراء والتتبع لم أجد الا نسخة


 كسا يوجــد كنلك ميكرو فيلم لهــنـه النســـخة في دار الكتبب

 النسخة الى سنة AYY ، لان المصنف بدأ بتأليف هذا الكت الكتاب



 الاصل للمؤلف ، بعد صلاة العصر نهار الخميس رابع شــهـه دبيع الاول سنة AYY هـ في حياة المولن أي أن هنه النسار

ولكن الة اذا أراد أن يوفق عبدا في عمل هيا له أسبابه

 صـافيين ، وأدلى دلوه العلمي في زمنم ألاسنوي وكو الو الـو الحافظ

 المخخجة عليها ، كـا أخذ تو اعده الفقهية من كتاب المجمــوـوع ع

المنهب في تواعل المنهب مع الفورو الثابة لها لها
وتد صححت مسائله مـ فروعها بمتابلة كتا كتاب التمهيد
والكوكب اللري كما مصعت قواعده اللفتهية مـــ الفروع المخرجة عليها بمقابلة النستخ المتعددة لكتاب الحافظ الملائي - المجموع المنهب في قواعد المنهب - في دار الكتب المصرية توع _ YY

 الدول العربية ، حتى اذا فاتني شيء
 لتصحيح الفروع الفقهية أيضا الكتب المعتهنة في الفته على
 - (1) روضة الطالبين للامام النووي
(Y) والشرح الكبــِ لللرافمي - فتــع العزين على وجيز النزالي

( ) ( ) وتحنة المحتابج لابن حجى الهيتمي
(0) و ونهاية المحتاج للرملي •
(1) ومننى المحتاج للمططيب اللشر بيني ، مـع مراجمة بعض

-والحاوي للمارودي ، والتهنيب للبنوي


ثالثا : وفي هذه النسخة آراء مخالفة للكتب التي حرد الثيار
 المنذورة ، وقد بينت ذلك في محله كـا ذكا ذكرت لله مسملا اخذا
-من كلام الامام الغنزالي في مغنى المحتاج

- 1 _

رابعا : وقد ورد في هذه النسخة الوحيدة : تصعيف لبمض


 المؤ نث وبالعكس فيما لا مجال فيه فيه للاحتمال ، وقد أثرت الما لما - هذه الامور في أماكنهـا



 توضيها لكتابه : ( المدخل في الفقه ) في أمثال كشف الظن الظنون سادسا : كما خرجت الاحاديث النبوية التي استشا المهي بها
 درجتها من الضنع و والمبحة المار
سابعا : قمت بترقيم الآيات القرآنية وأشرت الى أماكن وجودهــا في أمــم التفـاســير التي تعني بالناحيـة العقليـة

ثامنا : و بينت مظان الاشعار التي استدل بها المؤلن
 مستعينا بكتب اللغة



ما يجب وصله وان كان له وجه يحتمل أن يحمل علي الحادي عشر : تمت بالفهارس الاتية : - أـ نهس الموضوع عات التفصيلي

بــ فهس الفروع الفقهية بحسب أبواب الفقه في المنهب
الشافعي رضي ال山ٌ عنه •
جـ فهرس القواعد الفتهية - 10 -

- د ـ هـهس المسائل الاصولية
-هـ فهرس الآيات القرآنية
- وـ فهس الاحاديث الن:وية

ز زـ فهس الاعــــــلام
-

- طــ فهس الكلمات الغريبة الـما
- 

-كـ فهس الكتب الموجودة داخل النصس
لـــــ المداجع لتحقيق الكتاب
وقد حذفت عند طبع هذا الكتاب : المقدمــة لي عهــر
المؤلف مــن النا
والثُعافية لعدم الجدوى كثيرا في ذكرها ، ولكن اكتفيت بنكى الباب الاول والثاني مـع الخاتمة لنتعرف على المؤلف من المنوانمي

-لاقتنائه للتعلم والتنعليم

## * البــــــاب الاول

في التعريف بأبي الثناء نور الدين محمـود

-الفصل الاول : في نشأته ودراساته

الفصل الثالث : في أقرانه - و تلامذته - والمنصب الذيتقلده

## [ الفصل الاول : في نشأته ودراساته ]

على كل من أراد أن يدرس كتابا من الكتب أن يهتم أولا


 يدد فيه من أبحاث ومسائل ومعلومات لذا الذا حرصت كل الحرص الحس
 النعوي الناظم ، النسابة أبي الثناء نور الدين محمود اذا هـا - تعنر الالــام بجميعهـا

فشرعت أطوف بين مساجع التأريخ وأتنقل بين كتـب

 فلم يذكروا من أخباره الا الشيء اليسير ولم يلم يدون من سيرته اليا الا النزد القليل وهو مكرد في كتب اللـيجال وكنت أعيد النظر في مسابج التأريخ ، وأطيل البحث في ثنايا الاخبار عساي أن
 - 1 V_

و ثمو أبو الثثناء ــ نور اللدين - مـحمود بن أحمد بن محمد




اـ المصباع المنير في غريب الثرح الكبير - جزءان - ون و

- معلبــــــــوع
* Y


 وني مسحلة الصببا تعلم القق اوة و الكتابــة ، وحفظل الققر آن
* الكــــيم و كتبـــا (r)







 ينبني لفى اشة في مثل سنه أن تعيش بين جدر ان البيت و تسـقى

 190 الغنلون
 $10 \AA$

$$
\begin{aligned}
& \text { لابن حجد العسقلاني }
\end{aligned}
$$

من معين واحد حتى وان كان ذلك المحين عذبا زلانلا ، ومــا




و تفقه على علماء بلده في ذلــك العصر ثم ارتحــل لمـي والشام فأخذ عن أئمتهما أيضا الى أن تقدم في الفقه وأصـوله

(1) المدجع السابق •

 التاهرة - باب الخلق هار: الجداوي سنة اrooاه والبــدر الطـــالع

- للشوكاني
$-19$


## الفصل الثاني : في شيوخه في العلم :

1- الشهاب المداوي :


 وغيرِمـا ، وحدث ثم ولي قضناء هحاة مدا ودرس و وأفاد ، ولى

- نظم ونثر ، مات سنة VAV () VAV
r
 اللدين ، ولد سنة VIY

 عشرة سنة ، ثم نقل بعد موت التاج السبكي الققضاء دمشق





 - مثيل جــاد الحق

وبويع سنة V\&
الاعهلام للزركلي







ذارسل في طلبهم ، فلما حضرو| تعاققوا فأصلح بينهم ، ورده








## "اـ گاسسـم الضــرير :

الانسان يكون سراجا بعلمه ، رنورا بأخلاقه ، وممييا








 الكلام على ابن اللمثشة حيث تـــال : ودرس البخــاري عنـــد

 في علم الرجال ـ طبقات المحدثين وغيهمــ ولكن دونجدوى،

$$
\begin{aligned}
& \text { - Yoz/ror/r /r (1) } \\
& \text { (Y) مسور: يوسف رتم الآية £ (Y) }
\end{aligned}
$$

فقد رجعوا بعد تتبعهم بخفي حنين ، وقد تمنيت الاطلاع على
 طريقه قدر من درس عنده علما وخلقا ودينا ، ولكن رجعت
 اعتذار مني للقراء الكِام ، والعنر عند كـرام الناسمقبول•


## [ الغصل الثالث : في أقرانه وتلامذته ، والمنصب الذي تقلله ]

## البحث الاول : في أقرانــ

(ـ الجمال ابن خطيب المنصورية :

هو يوسف بن الحسن بن محمد أبو المحاسن جمال الدين
المعروف بابن خطيب المنصورية ، فقيه شافعي من أه أهل حماة

(1) الامتمام في شرح أحاديث الاحكام ، ستة مبجلدات •

「




Y- بلر الدين العيني :

 |اصله من حلب ومولله في عينتأب سنة YYY هـ وـ واليها نسبته،

القاهرة » الحسبة « و قضاء الحنفية ( و نظل السجون ) •
وبغية الوعاة



 () عمدة القاري في شرح البخاري ، مطبوع في في أحل عشر

Y - هجلنان في مصطلبح التحليث ورجاله

「

を) وعقد الجمان في تأريخ أهل الزمان ، مخطوطا انتهى

* فيه الى سنة *

7
- الحديـــــث و
(V
* ثما نيـــة مسجلـــدات ونـات
^) و البنـاية في شرح الهداية ، مطبوع في سسـتة مـجــلدات في


9) ورمن النحقائق ، مطبوع شرح الكنز في الفقةه

- ا) واللدرد الزاهمة في ثوح البحار الز الخرة ، مـخطوط
-في الفقـــــــــه
- (1) والمسائل البدرية في الفقه

* جزء صـغير
- (1) ومنـحة السلوك في شرح تحفة الملوك، مـخطوط فيالفقه ع ا) والمقاصد الننحوية في ثـــرح شو اهد شـــرووح الالمفيــة ،
* مطبو ع يعرف بالشو اهد الكّبرى

1 ا) وفرائد القلاثد مختصر شرح شُواهد الالفية ، مطبـوع ع - ويعرف بالشواهد الصنغرى

- 17 و وطبتات الشعراء
- (IV
-1^) ورجــــال الطحـــــاوى

(Y.




- (「


- منظـــومة (「)


## -

 ويعرف بابن الخنزي بمعجمة مفتوحة ، ثم راء ، با بعدها زا زاي

 ابتداء ، وحفظ المجمع ، وأتقن الفقه ، ثم تحـول شالم المعيا ،



$$
\begin{aligned}
& \text {-ron }
\end{aligned}
$$

رحفظ المنهـان الفرعي والاصــلـي ، و الفيـة ابن مالــك ،
-و الحاجبية ، وغير ها
وعرض المنهـاج على اللسـرأج البلــقيني وار وابن خطيب




 الخطيب الناصرية ، وعاد الى قضائها سنة
 أولها سنة الشا


-يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر سنة
ويحكى أنه في آول قدومه القاهرة كان الهح التناز


 الاذرعي ( في القــوت ) و أنه استكتب حينئــن على الفتيــا ،



 - A7A مت مات ، ولد سنـة






وصعد مـع ابن حجر الى اللســلطان فأثنى ثليه عنـــنده وعنـــد غيهه من الاعيان بألعلم ، وهو ثقة في جميع ما ما يحكيه ، وكان ولان


 السخاوي : صرف أبو الثنــاء ــ نــور اللدين - متحمـود عن القضـاء بنين اللدين النـــرزي في أوائــل سنة ست وعثــرين - و ثما نمأة هـ (r)

## عــ ابن البـارزي :

هو متحمد بن محمد بن عثمان بن متمدل بن عبد اليحيم
 ابن الكمال بن الفنِ بن الكممال الجهني ، الحموي ، الشافيفى -ويعرف بابن البارزي






 الشافعية بحلب عن الناصر فرج فباشره مدة ثم اعتقل بقلعة




Vr-VI/T (1) (1)

-ry_






* حمـــاة: (r)

0ـ ابن حجــة الحمـوي :



A AYV بملوكها ، وكان طيريل النفس فيالنظم والنثر ، حسن الاخلاق - والمــــــروءة

فيه شيء من الزهو والاعجاب ، اتخذ عمل الحوير وعقد





والمناشير عن الملوك النذين عمل في دواو ينهم، و ( بلو الما والمام

 مخطوط ، نظم ، و ( تأهيل الغريب - مطبوع ) • و وقبسره في (1) - r£r/ぇ


- حمـــاة مسووف(ا)

وقل ملح ابن حجة الامام أبا الثُناء - نور اللدين محمود -بأبيسـات تأتــيا (r)

البححث الثاني : : في ثلامذته :
لم أعشّ على تلامين لأبي الثناء نور اللّين مـحمود بينكتب

- التتاريخ المختلفة غير ابن الشـحنة الـحلبي(r)



 نســبة تلاميذه اليه تكاد تكون الشـــانيـة و الثغالبــة في كي اللتاريخ و التتراجم
وكان نظام التتعليم في تلك الايام قائما على ثلاث دعائم
 - () والتعليم في بيوت الاساتنة

و يبدو أن النظام الاخير كان هو أقوى الانظمة الثـلثـلاثة

 المؤرخين فيكتبون عنها ويقولون : فلان تلقى العـــلم عن فلان أو فلان تلمين لفلان أو غير ذلك ويبدو أن أبا الثناء نور اللـين متحمود لم تسـمـح للهـروفه
 و التدريس في الملارس والقضناء وغي ذلك ، ومن ثم لم يكن
(1) (1)


( الْ (r)

هناك ما يلفت أنظار المؤرخين الى تلاميذه وان كانت أعدادهم كبيرة فيالملارس التتي كانيدرسفيها كالمدر المة القاسمية ابـسن الشـــــحنة
 الحلبي





- Y
- 

عــ و المو افقات العصرية للققر آن الثشريف ، مخطوطة ، منظومة
-وتــرحهـا
0- و والبيان - مخطوط ، ارجوزة
Y-
V
-مولده وو فاته بحلب(1)


المبحث الثالث
من الفصل الثالث
من الباب الاول
( في منصبه اللني تقسـلده )
ظل أبو الثناء - نورالدين - متحمود يعمل بهمة و ونشاط


 100/

 لفت أنظار الناس اليه ، واستتوذ على اعجابهم وقد ولن بلغ من السن حينذاك خمسا وستين سنة تقريبا ، كما بلـ خبـ الـن علمه




 الاوصاف الموجـودة في المؤيد لم يتأثــــ أبو الثنــاء من حيث اللخضوع بما كان عليه المؤيد وحواشيه بل هو في في هنه المكانة المرموقة لم يخسج عن سيدة العلماء المستقيمة و نهجهم اللـحيح

 الاســلام • وكان يحتفظ لنفســه بالوقار والاحساس الكثير - بكـــــرامتـه

قال بعض الحفاظ : كان حسن السيرة في القضاء ، صالـا

 -وكان عالي الجناب ، قدوة ، زاهدا متقشفا ولما ولما



 -صيته وانتثرت شهوته العلمية
و أظهر في ولاية المؤيد من العفة والصيانة ما هو مشهود

$$
\begin{aligned}
& \text { • VY من سيورة الثمصم لمتم الآية (1) } \\
& \text { _rl_ }
\end{aligned}
$$

عنه ، ودام في مسلك القضاء الى انصرف فيزمن الملكالأُشرف



 والاششغال والتصنيف ، والانكباب على المطالعة ، والمشار كة في في الادب وغيه ، فانتفع به أهل بلده الان
 أيتها النفس المطمئنة ارجعي اللى ربك راضي
 مشهودة ، وعظم الأسف عليه وقيل : انه لما احتضر تبسم ثـــم
 وقد أثنى على أبي الثناء - نور الدين الدا

 واصلاحان ، ومنهم :
 ولد سنة وله

 أطلق وأصبح سيلطانا وتلقب بالملك الانمرف سنة
 (r)
 الحوراني



 - (\%) من سورة الصـانات رقم الآية

1ـ ابن حجـس العسقلاني - ني معجمـه ـ شارح البخـاري ،



 r خطيب النّاصرية من قضــاة حلب وأهله مولّا

- $\wedge$ 人

ع- و والتقي بن فهل فـ في معجمه




اللدين - محمود :
قلت أعجـزتني ولكـنن في المص
بجنــان ينشىء بديــع البــيـع
فــاذا مـــا نظـــرت زهـــر معــانيــ
ــه تنز"هتْ في زمـــان الربيــع



كامـل جــاء بالوفــا السريــــع
(1) (1)

بحيســـاء يـهــــدي اللي" صنيعــا
وكــان الصنيـــ كان صنيسعي
ان علا عـودَ منبـ كان يجدي الــ
سماء في العود من مسيل الدموع

س بانشـــاء ذلــك التســــجيع
يا إمــاماً أضتحـى لعيني نــــورا

لا برحتــــ في النـــاس حلةَ مدح,
() من بديع الاوصاف في توشــيـ

الباب الثاني : في نشاطه العلمي :
و يتضمن ستة فصول :
الفصــــل الاول : أبو الثناء وعلم الحديث
الفصسـل الثنـاني : أبو الثناء وعلم النـاء النحو
الفصل الثـــالث : أبـ الثـ الثنـاء الاديب
الفصل اللدابــع : البو الثناء الفقيه
الفصل النامس : الفص : في مؤلفاته
اللفصل الســادس : في الكلام على متختصر العلاني
ويتضســمن :
اور : : بيان ما احتوى عليه هذا الكتاب •


(1) (1)


## 

 الاسلامب، ، حيث يتوتف على معرفتها معرفة كثير من الأحـكام
 لمجمله ، او مفسرية لمبهمه ، أو مؤكدة لمعناه
ولما كانت ألآحاديُت المروية عن اللسسـول صسـلى الهـ عليه وسلم اليست على درّجة واحدة من حيث الملتن أو الاسناد ولماد، ففيها

 كـا ان اللمواة أيضا ليسوا على درجة واحدة ، ففيهم المشهور
 بالكنب والوضع والتدليس ، وفيهم .من له منهب عقائدي وائدي أو - سياسي معين يمكن أن يؤ ثن في روا وايته والـن



المستنبطط من هـنـال المديث أو ذاك مبنيا عـلى أسس ثابتـة وقو اعد راسخة فلا يكون عرضة لللنضض والالناء ؛


 - يتعلق بالحديث

ويتجلى امتمامه بالحديث واضحا فيما ياتي :-
اوولا : اللَّن تحفة ذوي الأرب في مشبــكل الاسماء والنسب في وي

_ro_

- وهوز مطبوع(() " ومذا يدل على أن امتم بالاسناد والاسناد زينـة الـــلم و بهجته فــلا ينبني، لأحلد أن يستثقله او يمل من طوله ومن يفعل ذلك يكان يكون خائر الهمة فاتى العزيمة
 الانوار على صعالح الآثار ) في فتع ما استنلق منكتاب
 الحديث لابن قدقول ابباميمر ابن يوسغ المتوني سنة 979هـ نهذبه تهذيبا يليق بمقامه ومعام العلم وسماه


 وغيره لابيان ما استغلق من الألفاط الغيبا ويبة المتعلتة بموطا مالك وصعيح مســلم وصعيح البغــاري لأن النادس لا يدرك غور العديث وعمته الا اذا الطلـــع على المعاني المقصودة فيه حيث ان الألفأظل تل تحسل اكثث من معنى لكو نهــا معر"ظـــة للحقيتة والمبــاز
-والاثتراك الللفظي وغير ها


## 



 |l| المارفين


- YI./Y المسورة AY/





الا اذا اتقن علم النحـو بالاضافة الى فيره من العلوم العربية
-الاخــرى

فالنحو هو المفتاح الني يمكن أن يلج به الباحث أبواب
المعاني اللغامضة و هو السراج النـي الني يهتدي به الفققيه الى المكم

المصدر الاول للتشريع - قد ننل بأبلغ لغة و وأفصـ بيان بيان ، ولا
يستطيع أي فقيه أن يتصدى لاستنباط الأحكام الشام الشرعية منه
إلا اذا كان متسلحا بعلوم العس بية عامة و بعلم النحو على العـلى وجه


نرى عنايته ورعايته بعلم النتحو باعتباره وسيلة يتو وصل بها

 بصمات المؤلف النحوية في كتاباته واضحة جلية ولية حيث وضنع
القضضاء و القدر بعلومه ومعار فه في صف الأولين الذين لاز الـالت
آثارهم عظيمــة في العلوم العر بية وغــير ها في ديــار العـــالم
....
الاســلامي
ومن آثار المؤلف في النحو نذكر أثرين جليلين :
أو لا : شرح الألفية في النتحو للشيخ العلامة جمال الدين ألما أبي
عبدالّ متحمد بنعبدالهّ الطائيالجياني المعروف بالما
 مشهورة في ديار العرب كالحاجبية في غيرها جمـع فيها مقاصد المع بية وسماهما الخلاصــة وان وانما ابــتهرت

بالألفية لأنها ألنف بيت في اللجن
وشروحها كثيرة كما انها مزينة بالحواشيووالتعليقأت


- من أناضل العلماء(r)


 وسمتَّاه الوافية وعلق عليه نكتا ، وثرحها أيضا ولده
 مسمدل بنعلي النقاش المصري المتو فیى
 أبوالثناء -نور اللدين- مـحمود بخمسسةومأة بيتسـماها:
 وقيل : سـمنّا ها (تحــا (تا
- الشافية ) في ثلاثة مـجلدات(2)

و هنا يدل على أمىين :
احصهما : انه كان متأثرا في العلوم المس بية بالشييخ ابن ماللك حيث لم تخبـن نا المعـــاجم والتتراجم بآثـــار بصـماته في مؤلفات آخحين بالشرح والتعليق بل قصــر جهــوده

النتحوية على هنين الكتابين لابن مالك
 بالكتابة نثرا بل حلق وارتنفـ الى سماء اللنو الـو الفنـي

في العلُوم الاخنى إلا به كما قيل : ( النـحو في الكــلام

* كالملح في الطعام(0) ( )
- l0Y-101// (1)

- Ir79/r / (Y)
( ( ) راجع : هدية الئعارفين

(0) أي كما ان الطعام لا يصلـح بغير ملح كذلك الهلام لا يصلح بغير نحو


## الفصل الثالث : في أبي الثنــاء الأديب

لقد كان لأبي الثنـاء ـ نور الدين - مـحوود ولــــــ شديد







والموفق الأبي وقر أ عليه شيئا من مرويـّه المحب ابن الشـين - الحلبي(
 بل آلف بالنظم نحو تسعين بيتا في الخــطـ وصنعــة الكتــــابة و وشـر حها (8)
بل وله أشعار في وصل الحبيب وقد"ه وكذا ني الخمــر ،




وعلى سبيل المثال نذكى نتفا من نظمه فقال :
وصـل حبيبي خبــر لآنه تـــن رفعـهـ

ينصب قلبى غرضا اذ صار مفعولا مسه
(1) (1)


$$
\text { 1 } 1 \text { ( } 4 \text { / الفـوء الللمع • }
$$



_rq_

و
آآحذـــر صرف الـــرأح خــللّ ذو تقــىى أعهــــن ه لــم

فقلت' مـــا تثـــرب تــــد أنـــــكـرتني
i




فــــاله من ذا شــبـه
ما أنت الا حطبة)

مـمــــا
و قولــه :
غصن النقا لا تحكه
فــرامه قلت اتئــد

الفصل الرابع : في أبي الثناء الفقيه :





- جادة مبنية على أمس ثابتة



 لايصل اليها أعظم الملوك قدرا و وأعلاهمرشأناً و أحسنهم جاه




فـي صــورة منتخبــة


في ابنة كــرم معجبـة


نــــال لـي : هل لك فـ في
فقلت: لا ، قال : ولا
فتلت : لا ، تال ولا
فتلت : لا، تالل : فنم

الكو ن ، وهم الحــراس على ثـــريعة الهّ في الارض ، فبهـمـم يعرف الحلال والحرام ، وبدو نهم تثــيـيع الفوضى وينعــد النظام ، ويعم الجههـل ، وينتثــر الضـلال ، وتفســــــ الأرض -وتخرب الذ"مّم
ولما كان الفقه بهذه المثابة ، والمثتغل به به يحتل الدرجة

 في صف اولئك الأفناذ من النين أو توا الفكى الثاقب والنظل المـائب في مختلف العلوم الاسلامية من أمثال السبكي شالر الميا


تنقيهأ وترتيبا
و تتجلى آثار بصمات المؤلف في الفقـه على مذهب الامـــام
الشافعي رضي الهّ عنه واضتحة جلية فيما يأتي :
 القنو ينه، المتوفى في حدود سنة المّ المحرر في فروع الشافعية وهو كتاب معتبر مشــهور ،


وهو كتاب مشهود متداول بين فقهاء المنهمب ، اعتنى
 الشيخ تقي اللدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى

 - أحمد المتوفى سنة

و ولما حان أن يقف أبــو الثنــاء ـ نــور اللدين




- Mavr/r (r) راجح : كشف الظنون (r)
- 1 -

محمود في صن الرجال ـ الفتهاء والاصوليين - بدأ
التضاء بتنفين ما تعلق به علماسه أزلا فبدأ المؤلف أبو الثناء باكماء ما وصل اليه الثيخ تقي الدين علي بلا

 سنة الـوه قد شدح منهاج الطالبين للنووي بشرحيان اسم أحدهما القوت - قوت المحتاج(ا) - فجـاء الاء الامام

 فاختصر قوت المحتاب للأذدرعي في أربعة أجزاء وسـئَّا -لباب التوت أو اغاثة المحتاج() المار
والاخختصار مداعبة علمية بين أمله بحـنـف الحشو والزوائد ، والاكتفاء بالأقوال المتتمـدة في المنهب ر بهـنا تمت تسمية المؤلف فقيهـا كما تمت تسمبث -محدثأ ونحويا واديبا

النووي ، واختصاره تــوت المحتاج للأذدرعي - تبــين لنا أمران :
الامس الأول : أن الامام أبا الثنـاء كان متأثرأ بالامامــهِ
السبكي والأذرعي حيث أكمل شرح الاول اللمنهـانـا ، وقــام


 الشرحين على منهاج النووي

- IAVr/r (1)
( (Y)



الامس الثاني : أن ما قام به من الاكمال وعال والاختصهار انما


العلم والمعرفة ويدل أيضا على أن الزمن المتأخر قد يأتي بمــ -تى به الزمن المتقدم

## الفصل الخامس : في مؤلفـــــاته :

لم يقتصر الامام أبو الثنــاء - نور الدين - محمــود في نشر العلم على التدريس والنضضاء والافتاء والمطالمة فحسب، بل تعداه الى التأليف • فقد اشتغل بتصنيف الكت المتب الجليــلة
 كالنحو ، والفقته ، والحديث والمواقيت الميت الثشرعية ، وقـــواعد الفقه ، وصناعة الخطط والكتابة ، و بهذا ترك انتاجا علما علميا
 بيانها واحدأ تلو الآخر :
اـ اغاثة المحتاج أو لباب القوت في أربعة أجزاء : و هو عبارة عن اختصـار قوت المحتأج للأذرعي في شــرح

- منهاج الطالبين للامام النووي(ا)
rـ تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء والنسب :


 اختلاف كثير بالزيادة والنقصان وان كان فراغ المؤلفمنهـا

1 Yq/1.

_ $\varepsilon^{\mu}$ _

بعض التعليقات ، وخط الكتاب نسنخي جميل وفيه ألفـــاظل

ケـ التقريب في علم الغريب أو تهنيب المطالع لترغيب
المطالع في غريب الحديث :
 الآثار في فتــح ما استغلق من كتـــاب الموطـأـا وصـحيح مســــلم



 -(r) IrVg IVA
عـ تكملة شرح منهاج النووي للشيخ تقــي الدين على
- ابن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة لهـ
- 0- شرح ألفية ابن مالك (و)

7- تحرير الحاشية في شرح الكافية الشافية لابن مالك
(1)

والاغعلام للزركلي المصورة (r) (r)

 ومعجم المؤفیِن - M./V V V


 - للشوكاني

شرحها وسمتَّاه الوأفية وعلــق عليه نكتـــا ، وذيلها المــوُلفـ

ثم شرحها • وقيل : سمـَّاها تحرير الحاشية في شرح الكافية - الشافية في ثلاثة مجلدات (1)

V

9- 9 - مختصر قو اعد العلاني :

الهّ ليكون القارىء على علم بما فيه من المادة العلمية الغنزيدة - مـ بيان أصل هنا العلم وأمميته

الفصل السنادس : في الكلام على مختصر قواعل العلائي بوجه خاص مع بيان أصل هذا العلم

وأهميتــــــه
لقد بدأ أبو الثناء بتأليف هنا المختصر آخر النهار ثالث





مكنة تامة في الجمـع بين العلوم الثلاثة : الأصسـول ، وقواعــد
الفقه ، والمقته


```
والبدز ا'نطالع /
(Y) مدية العارفين r
و وV/人
```



```
    - (Y) راجع : المىاجع السشابقة ها عها معجم المؤلفين وايضاح المكنون
        - とO_
```

ولو لم يكن للمؤلف كتاب إلا هــنا المختصر لكفــاه ذلك
 يجمع بينالعلوم الثلاثة على طلميقة أبوابالفقته علىما اطـلّلعنا ومن أبــرز سمـات هــنا الكتــاب غلاب غنارة مار مادته العلمية
 بما تضمننه من معلومات يفوق كل كتــاب على حــدة من كـلا كتب
 توجد في كتب القواعد في منههبنا - الشافعي : الما
 -الكبية من القواعد الفقهية

أبحاثه و لاطلاع على الجزئيات المطلوبة
جـ تحمل عباراته طابع اللهولة في الفهم وللادر اك ، و هــنـا مما يشجع طلاب العلم على اقتنائه ودراسته •

## ثانيا : أصــل هــذا العــــلم


 معنى ذلك أن أصــول هنا العلم لم تكن مركوزة المـة في أعمــاق السلف الصـالح من الأئمة ، والصـعـا





 ومبادئه في أعماقهم ، ورغم ثبوت معانيه في عقولهم

وممـا يدل على أن روح مذا العلم موغــلة في القــدم وان
جذوره تمتد في أعماق الزمان الى عهد اللمحابة رضسـوان ان اله

 وقد وجدت لنلك أصلا من كلام عمربنالخطاب رضيا راللّعنه:
كتب عمـ الى أبي مونسى الأشــعري رضي السّ عنهما :
( أما بعــد ، فان القضـاء فريضة مـحكمة وسنة متبعة ، فافهم اذا أدلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفــاذ له ، لا يمنعك

 الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في العا الكتاب والسنة ، أععف الأمثــال والأثـــباه ثم قس الامـــــور

 النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس بمنقول •


 بين النظائى المتحدة(1) تصويرأ ومعنى المينتلفة حكمأ وعلة المئ

بما ظنه صـوابا وليس عليه أن يدرك الحق في نفس الأمس ولا
-أن يصل الى اليقين والى أن المجتهد لا يقلِّد غيده()
كسسانّة الزنزافة فانها تشبه سائر السباع من حيث السبعية وتشاركها



- حكَما منانفا وها وهو حل الاكالمل


 عن سيدنا عمس بن الخطاب رضي الهّ عنه

ثالثأ : أهمية علم قواعل الفقــه
ومن المعلوم أن الفقه هو نتاج عقول المقهاء والمجتهدهين







 - أمام الفقهـــــاء

فكانت القو اعد الكلية وكان فن الأشباه والنظائر النـر النـي
 الخاصة به • انبثق هنا العلم من الفقه ليؤدي أجلَّ الـندها
 أيسر السبل لاستنباط الأحكام ، ومن حيث نفهـ للمقتـنـة انه




 -فرورية لكل فقيه

اريد أن أجعل مسك ختام هــنا البحث المثواضع ذكــر طاتُفة من التعليقات والترجيعات الخاصة بالمؤلف ليتضح لنا ما كان عليه المؤلف من حرية في الفهم واستقللال في التفكير ،





 الهدن الجميل والمقصد العظيم لن يتحقت لهم إلا اذا تجردو الوا عن التعصب لرأي خاص ، ولا يتم لهم الا بعد طلم لمرحم الجمود -على نص معين و ونبنهم التقديس لقا واذا كان الهدف من ذكى هذه التمليقات والترجيعـا


 فيه ما يدعو الى الاستكثار ، لنا اكتفي والترجيحات الآتية :
أولا : ذكى الىافعي مسالتين :
 لا ناخذ بالظن المنكـور بل يستصتحب يقــين - الطهارة

ثانيهها : اذا تيقن الحــدث وظلن الطهـهـارة فانا ثأخــن بالطهارة المظلنونة لرجحانها
ومن عــادة الأســنوي رحمه اله انه يرد على اللـافعــي

1"•• مستندا على كلام النــووي تارة ويـسرد على النــووي بكــلام
 يؤخذ بالظلن مطلقا ، وبه صرح اللنوري في الدي الدقائت و نقله في tلالنخائر عن الأصحاب ، فقـــال : تـــال أصحابنا



ابن الصباغ في الشامل والبغوي في التهني

 ان المتوضىء أو المنتسل اذا عرض له بله بعد تمام الطهارة شك






 ان فرض العين يتعلق بعين معينة ، ونــرض الكام الكفاية يتعلـــق



أما مؤلـُفنا فقد ذكر استوان
 كتابه الوصول(r) • وقال الآمدي : لا فرق عند أصحابنا بين



واجب اليين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب لشـــول

آتول : النناع في الفرق وعدمه بين فرض المين وفرض


طريق الاسقاط وذلك لا يوجب الاختلان في الحقيتة • الـا

والحقتية نلا نزاع حقيقة •
ثالثا : اختلف العلماء في الصلاة اذا أعيدت بعد إفسادها وتبل ان يخرج وتتها الأصلي : هل تكون تضاء أم آداء ؟
 واللـو ياني في البحــر بانها تكون تضــاء ، والسبب ان وتت الاحرام بها تد فات

 فِ تعين نية التفـاء في الصلاة المقضية وعــيم تعينهـا ، ولم

 ناسدة أم تكون صحيحة ؟ وعلى أي نحو تكون صحتها ؟
 تغريبأ على تاعدة ( اذا نستخ الوجوب بتي الجــواز ) ـ أنها تنعقـد نفــلا
رابعا : ذكى العافظ العلاني وجهين في بيـــ المـــاء على

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 98 / \text { / (1) }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { • (0) المدجع السابق باب صنة المـلاة } \\
& \text {-O1 }
\end{aligned}
$$

شاطىء النهر ، و بيع آلتراب في البرية و الحبارة غير المنحو تة



 يتصدق بها الرجل فيغنيهـا حتى لا تعبـلم شـماله ما تنفـــت

- (



 وقال المؤلف : قول الغزالي : ( الأقيس المنع ) فيه نظل
-لان القصد في العقود لا يشترط في صريحها وـ

- الجمود على نص معاين






(1) رالجع : المجهوع المنمب للعـلاني
- الما
- (r)
- 171 (r)


رحسه اله في اللووضةّ() ، أولاد الأم ينالفون غيرهم فيخمسة
اشـــياء :
الاول : فيرثون من يدلون بـبه
والثانی : و ويرث ذكرهم المنفرد كانثاهم المنفرد
والثالث : و ويتقاسمون بالسوية • واني


رأتى المؤلف رحشه الة بالسادس والس السابع
والسادس : ان ذكرهم المنفرد لا يستغرق

والسابع : ان ابن ذكرهم لا يرث الم الم الم





 جميعهم حصة واحدة ثم يتقاسمو نها ، ألما الأبوان فان الان لكـي واحد منهما حصة مستقلة مـع الابن وهي السدس الما



 الي ستره ، والما في الولادة واللـاع الا فشهادة النساء مقبــولة

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) مختصر تواعد العلاني كتاب الغرائنض }
\end{aligned}
$$

- فيه فلا يعتاج اللى تعمد الدجال النظل(الم




 وكان المؤلف رحمه الهّ يشير باستفهامه الانكاري الى ان

 طبينا حاذقا يعرف تلك دون حاجة الى تعمد النظل في الفرج الوا

ولا ميما في عصر الاشعة الكاشفة ما في باطن الانسان

 ولكن المؤلف لم يرض بالفستخ بها معلا ان ان مذا المرض مــا يوجى برؤه وقد قيد المرض المسبب للفسـن : بالمينـــوس

- من برئــهـ (2)

والمؤلف رحعه الله حكيم - ينظر الى عواتب الامسـورد
يشير الى اعتبارات كثيرة منها :






-

- IVY/V (V)

(
$-0 \varepsilon$ _

مـمكن الــزوال •

Y_ فان كان الاولاد بينهما نتد ظللمنــامم بحرمانهــم من
 حصضل التفرق بينهم نان لم يكن بالأجسام نتد يحصل بالتلوب - لفقذهم شفتنتها



تاسما : قال الأسنوي: اذا تال لزوجته: أنت علي" حرام


صسح الرافعـي الاول تبعا للمـــرا اوزة لغلبة الاستعمال








(1)
(r)
 - المدرية ومنتمر الملاني كتاب الطلالات

والمُلُٔن يتارن بين الكلامسـين ــ كلام الأسـنوي وكــــام







 كانت النفقــة لها او للعمــل فالحــكم فيها يختلف باعتبـــار

مصرن النفتة
ومن ضمن منه الفروع : انه يخـــوز الصرف اليِهـا من

-تصرف اليها لأنها في نفقة زوجها



 وهذا اللفى حاص بالز





فينبغي أن لا تطلق لأنه ترك وليس بفعل
فلو سرقت أو زنت طلقت
(1) راجع : مغتصر ترامد الملاني كتاب النفتات •

تال الاسنوي : وعلى كياس ما تاله ينبنى ان لا يحنث في اله الزنا اذا كان المرجود منها انما مو مجرد التمكين على المـادة



 اهمله ، نتال وموَ بمدد الدد على الامام الأســنوي ـ ـ : ونيـا

 فالتشكين نمل ، ودليل المغنرى ان في التمكين ثـائبة اللينا
 اللهم اجمل خاتمتنا تول : لا إلــ إلا الش ، وغايتنــا رضـــاك

 - 19^/人

-     - OY


( ( بسم اله الرحمن الرحيم - رب امنى ) )
تال المبد الفقيِ الى اله تغاله سبدنا ومولانا وشيتنا
قاضي القضاة - نور اللنين - بتحبود ـ بن سيـيـدنا ومولانا
الامـام المانم خطيب المسلمـين بهاء اللين أحمـــد ( بن سيدنا


 ظلاله ، وأعاد علينا بركته ، و نفعنا به آمين :مـ

 أما بعــل : فهذا مـختصر من قو اعــل (\% الملاتُي (0) وكــلام


 بن إرسله بن الثيار بن مالك بن زيد بن كهلان بنمسبا الثمبا العظليم
 رالمع : مامش كتاب الثغار لابن أبى اللم ص ع ع ع




 المنمب في تواهد المدهب - مخطوط \$
 Q PYY - MY - الجزم الثاني لثلان





 وسمع الكثير ورحل ، وبلغ عدد شيوخه بالسبساع سبعماء ، وأخذ علم.

$$
=
$$


وعزين اللواعد ، قربته من إبواب منهاج(ل) النووي(") رحهـ










 روطبنات الكبرى لابن السبكي







 نتشها












 $=$

الهّ تعــالى ، تبصرة للمبتدى وتذكرة للمنتهى ، والثترجمــة

1
 -به انه خير مسنول وهو حسبى ونمم الوكيل


حكم كلى ينطبق عل جميع جزنياته لنتمســـ أحكامهـا
منه (י) فلتلك عمت فائدتها ، وطال في البحث لسان شاملها ،















 - £V7/r وطبقات الاسسنوي

 $=$

## 

(1)

النككة في سياق الاثبات ان كانت للامتنان عمت (r) :-
لان الامتنان مـ العموم أكثر ومنه ״ و ينزل عليكم منالسماءهاء
ليطهركم به " (ّ)

على جميع جزئياتها - ومفاد انكل واحد • راجع : اللتمريفات نلمجرجانى 1E9 ودرو الحكام شرح مجــلة الاحـكام والفـــرة بينها وبين المسـالة الأصـولية هو : ان القاعدة موضوعها فعل الـكلف ، وأما المسألة
-فموضوعها الدّليل الأصولى
(1) ذكى هنه المسألة الأســـنوى في تمهيــده نقلا عن جماعة هنهــم القــاضى
 في معرض عد صيغ العموم وتبع ابن اللمام الامام الأسنوي في المنقل راجع : التمهيد

(Y) قال الاسسنوي في تمهيده : فان لم تكن للامتنان فانها لا تعم ، وذكىا في المالحاصل والمحصول :ـ كلاما يوهم الخبر نهو جاء رجل فانها لاتعم وان ولن ولعت في الأمر نجاو أعتق رقبة
 الحاصل / الحـ/ - 9r
(




مثار (r) الاختلاف (r) في فروع بعد الاتفاق على أصلهــا

 في فرو ع كالمتغير بالتراب المطرو أو الملح المائي (ْ) و ونحو ذلك



 من اللطــافة والرقــة والنفــوذ النى لا يشــاركه فيه سائر

 - المند هب
(「) فانقاعدة هنا : : كلما تحقق الاطلاق تحققت الطهـورية وكلما انتفـى - الاطلات انتفت الطهوزية
 هنا الاختلاف يكون تحريد هنا الاصسل ، فالقلدر المتفق عليه منه لاتختلف الاحكام في فروعه ، والقـــدن المختلف فيه تتفاوت فيه الآراء بُحسسبـ هنا الآختلان


 -نشأ هذا


- الك

 - (0) ومقابله الملع الجبلم المي
 يتعدى بالباء • راجع : العلانى


$$
\text { - } 17 \text { _ }
$$

المانئـات () ، وعلى كل واحد منهما المناط (r) الاســـم ، فيدور الاختلاف في الامثلة على أن الاسم ســلب أولا ، الا فان الان اتفق على زوال الاسم اتفق على زوال الطهوزيـة •

## 

( ${ }^{\circ}$ )
 و المهد

المجــزوم به في شرحـي (「)
(1) ولا يقاس به غيره لأن ألطهورية عند الامام تعبد ، وعند غيره نا فيه من


(r) وعند المصنف : ( مناط ) والصواب ما أثبتناه • رابع : العلائي - |TI مخطوطة الدار برقم
() الُلغزالى شرهين :
أ - الشرح الكبير وسماه فتح العزيز وهو الذى لم يصنف في المنهب
مثله ، ويقع هذا الشرح جي عشريـن جزيءا وقد طبع مع المجموع

> كلامام النووى في المطبعة آلعربية بمصر •



(良 (
امام الدين أبو القاسم الرانعى ا'قنزو ونين ، الفقيه الثشافعى ، صاحب الشرح المبير ، قال ابن الصلاح : ما أطن في ابلاد العجم مثلـه وكـان
 هو من الصــــــالحين المتمكنين ، وله كـرامات كثيرة ظاهرة ، ومن تصانيفه : شرح الوجيز كما أسلفنا ، وثرح مسند الشانعى ، وكان أوحــد عصره في العلوم الدينيــة أصولا وفروعـــا مـنات بقزوين
 - IV9/\& الكبرى لابن السبكى
( ${ }^{\circ}$ ( هو كتاب في فروع الشافعية للامام الرانعي ، كتاب معتبر مشهـــور بينهم وهو خلاصة الأم للامام الثــافعى ، لأن المنزنى اختصر الأم في
 الغزالف النهاية في كتابه البسبيط ، ثم اختصر البسيط في الوسـيـيط واختصر الوسيط في الوجيز ثم الختصر الوجيز في الخلامـــــة وجـاء الرافعى فاختصر الوجيز في المحر الذى نقحه وعدله واضشاف اليه فجاء $=$


 وصحع في التحقيق () والفتاوى (0) وشرح ;") المهنب أنه ليس

المحرر خيارا من خيار ، وهو مخطرط بدار الكتب المصرية تحت رقت
 القضاء لابن أبى الدم TII ، وكشف الظنون دار الكتب المصرية قسم الفقه





$$
\text { ج } \text { / برقم Y\&r لبعد الكريم الرافقى • }
$$

(r) وهى الكرانسة التى كان النووى تد كتبها مع التنبيه من حيث ألمكامه وقد اثــار النــووي اليهـا في مقــدمة النسيخة المسماة بتصعيع التنبيـه

والمداولة بهنا الاسم • راجِ : تصحيع التبنيه ص 0 •
(2) أسنده اسماعيل البغدادي الم النووي من غير تعليق عليه ولم أجده في


(0) للنووي رحهه الهّ : فتاوى كبيرة وصـغيرة ، وهى المســهـاة بعيون

 على ترتيب الفقه ، وفرغ منه سنة -VV هـ وقد رأيت المخطوطة منها


 إلشافعى



 قبل التكميل في المكتبة العربية بمصر

## ( $\left.{ }^{( }\right)$ <br>  فا




تعاطيه العبادة الا به وان كان الان -واختلفوا هل يلتحق بالآول ؟
1- منها:أن مااستعمله فيالطهارة منالماء مل هو مستعمل ؟
المنهب (0) :
「

أنه لا يجب عليه الاعادة (^) بل تستحب •

 من الاستعمال ، وآخرون من اصشابنا - أنه ليس بهطلق ، والثانى
 وتال صاحب التقريب - ابن المقفال الشعاشى : الصنى الصحيح انه مطلق منع من استعماله تعبدا ، قال القفالل : وكونه مستعمهلا لا يخرجه عن الاظلاق ، لان الاستعمال نعت كالحرارة والمبرودة ، وانما يخرجه
 QV. وفتاوى النووى المطبوعة ص

فصل -- ج 1 / ص 1 ا رقم المخطوطة 171 تسم أصول الفقة
(
 الى الئواو • راجع : قواعد اللهانئي جا/ رقم 171





- 79 -

عـ وهنها : انه لايجب عليه اعادة غسل اغتسله او وضوء
فعله قبل البلوع بل له أن يصلى بهما بعد اللبلو ع او
む



ال ينوس راجتحا على المهوم وتبعه البيضسوى جي المنهاج : لانه الن


 نخصصيص عموم النتاب باخبار الاحاد زانتياس ، وهو النختار عنــد





(T) رواه الشــافعى واحمد والأربعـة وابن خزيمة وابن حبـان والحا مر والمداز قطنى والنُبيهقى من حديث عبيد الله بن عبدالهّ بن
 الهدايه / /اله و تلغيص الحبير في تخريج الحاديث المرافعى الكبير

 / KYN/KTK/L ج - لأهاديث الهـاية
 أ ـ أنه مضطرب الاسناد : لان مداره على وليد بن الكثير وهو يرويه عن

 -وهذا اضطراب في السند
 قلال وأربعين قلة •
ج - مقداز القلتتين مجهول : لانه لم يرد عن الـدسول صـلى الهّ مليه وسطم : تتحديد لمقدار القلتين •

 ومن الفروع (1) التى تقتضى عدم تنجس المـاء : -1- مالا نفس له سائلة كالز نبور والذ -
「
عـ و الكيو ان يقع في الماء وعلى منفنه نجاسة ، على المرجح في الاربعــــة
0ـ و اليسير منالثشع المحكوم بنجاسته(؟) ، ومن دخانالنجاسة
د ـ محتمل لنتأويل : لأن معنى كم يحمل الخبث اى لم يقُو بل يضعف - عن حمله ويتّأثر به ، ومذا أنتاويل للحنفية والثسافعين زدوا هذه الطعون بها يانتى :-
1 - دعوى الاضطراب في الـسند غير مسلهة ، لأن ماذكّ ليس اضطرابا بل هو من تبيل تعدد الطرق فهو انتقالل من ثقــة الل ثقة وهذا يفيده

r ـ ـواما انضطراب المتن فمردود بأن الرواية المشهورة هى : » اذا بلغ

 هجر وهمى معروفة للصحابة ، بدليل أن النبي ملى الهُ عليه وسلم في ليلة الالسراء قال : ه رفعت الم سـدرة المنتهى فاذا ورقها مثل آٓذان ألفيلة ، واذا نبقها مثل قلال هجر ه نقد خاطبهم بما يعرفون.
 وذلك : ان الحمل على ضربــين :


 به ، والحمل في الحديث من قبيل الحمل المعنوى ، على انــــــــ ورد اللحديث بلفظ : „ اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ، وهى صريسة في


 - ETV, Er7,
-

$$
-V I-
$$

- () اذاحكمنا بتنجيسه

7- و الصبي اذا أكل نجساً ، ثم غسـاب واحتمل طهـارة فمه فانــه كالهـــــرة كــنا ذكــــــه : ا ابن(r) الصــلاح في

فتاويه () () ، ومن ذلك على الأظهــر •

- צاM7 (M)


الصلاح : أهد الفضضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقة وأسماء

 الصطلاجية وانتقل الم دمشـق فولاه الملك الأشرف تدريس دار الحديث وتوفي فيها سنة זE7 هـ ومن تصانيفه : لـ معرفة أنواع علم الحديث • - مطبوع يعرف بمقدة البن الصلاح و ه الألفتاوى




ونسخة غير مرتبة يليها ارجوزة في ورقة وصحيفة تسمى بغيـة الطلاب بين فيها رموز الشاطبية لأسماء إلمقريني ، جمع فتـــاويه
 - ذكره البقاعى في الأتوال القديمة
 وهى مطبوعة أيضا • راجع : نهرس دار الكتاب الصرية تسم المته


وعبـارة الفتاوى : وأنواه الاطفــال التي تنلب نباسـتـها في الظطامــر
أنها كأفواه السنانير في العفو • رابحع فتاوى ابن الصلاح رتـمـ المخطوطة

# Yــ طهارة غسالة (') تنفصل بلا تغي وقد طهر المحل (「) • 

## قامـــــلة

لا يعمل بما ظن الا أن يقوم دليل خاص على اعتباره (")
()الغُسالة إبضم الغين المعجمة : ما غسلت به الشسئ وفي الشرح الكبير

 ب - ان تكون كثيرة فان كانت قلبيلة تكون طـاهرة بشروط ثلاثة

 من الثلاثة نهى نجسة
وان كانت شلغُنسالن كثيرة يحكم عليها بالطهازة بشرط عدم التغير فقط
راجع : نهاية المحتاج \K /
 والمراد بائنسالة هنـ غسالكة المتنجس الئليلة بدلئلي ان المصينف قد ذكى
 الثنالث - ولم يزد وزنها - تبطا للنووى رهمه اله في منهاجه لان - المتون مبنية على الاختصار
(T)
 - ETV وعميرة VO/1 والأشباه والنظلأنر للسيوطي (r) الظن عند الشانعي الا إن يـوم دئيل علي أعمالثله ، ويعمل بالظـلـن عند مالك الا ان يقوم مدليل خاص على الفاتثّ وعلى هنا بنوا اعتبار المالمالي المرسلة ونحوها مما لم يعتبره الششافعى • راجع : قواعد العلانى
 ( ${ }^{\text {( }}$ ( في ولاية المال كان اعتبارا لل في جنس الولاية ضمنا • سلم الوصـول شرح نهاية الالسول
 لمس النكى في نتض الوضوء ، ثبت اعتباره بنص اللحيث
(1) قاعـــــدة

القادر على اليقين هل يأخذ بالظن (٪) ؟

في القبلة وتارة يجوز بلا خلاف كالمتوضى






- القــــدرة على تمكين الوقت في الأصح (ا)

لها • راجع : "قوأعد العلانى جـ

- 

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



لانه يتزود فيها الـلـاء - راجع : المصباح المنير - أحمد الفيومى ط:

- rva - rVA/l مصطفى البابى

وقلل • تال الأزهرى : رأيت القُلة من قلال هجر والاحســاء تسم ملء مزادة والمزادة شطر الراوية ، وسميت : قلة لان الرجل الثوى
 في نسخة من التهذيب : الُقلـة حب كبير والجمع قلان • ـ راجع :





## قاعــــــــــــة

ما أتى به المكلف في حال الثك لا على والى وجه الاحتيـــــــاطـ



ان النشروط المعتبرة في العقود يشترط العلم بها
(1) J

المخصنص بثىوء معين حجة في النباقى على المعروف عنــن


-بلا خلاف (r)

اـ مـا إذا اشتبهت محرمه بُّجنبيــــات •

راجع : التمهيد

معينا ، كما الو قيل : أقتلوا المشركين • الا أهل النسة ، وادلمعى


ويجوز ان يكون هو المخرج وما ادعاه الآمدى من عدم الخلخلاف :

واحد ، وجعل بعض الأصوليني كصاحب الحامل الخلاف عاما فيما
خضنص تخصيصا معينا او خصص تخصيصا مجملا • راجـــع :

وجمع الجوامع بشرح الجلال V/r ، و ونهاية السول ومعه الابهـالج

.


- IT •للاسنوى ITO ، وارشاد النحول للشوكانى

$$
-V 0_{-}
$$

 - ويأخذ ماشاء بل يجتهد في الأوانى

وان كــان غي محصــور فله ان ياني بانذ بعفــها بغير
اجتهاد والأصح : أن له الأخذ الى أن يبقى واحد

## (r)

 فيه خلاف عند الاصوليين والمحدثين والفقتهاء ، والأصح عند


ومن فروعهـا : أن يخبى بتنجيس المـاء او التـــوب ، أو الأرض ونحو ذلك ، والأصح عدم القبول (t) •
(1) عبارة السيوطي في الاشباه : لم يجز تناول شيء منها ولا بالاجتهاد ما لم

 خطذاه السيوطى بنـاء على أخذه الأناء النجس بمعناه المتبادر كــأنا* -بول مثـــلا




 الوجهين مـااذا لم تكن قرينـة والا فيعتمـل تطعا ، وعلى هذا قول المصنف : ( الصنحيح القبول ) ليس على ما يتبغى والن كالن المالن الماق

 اذا اخبر الالمبيى المميز المني لم يمهن مليه كذب بما يلما يوذ ولم وم وجود
 المام فلا يعول عليه : لان توله غير مقبول


المهذب لُلنووى IV7// •

## بــاب أســباب الحـــــلث 

يجــوز الجمـع في لفظ واحل بين الحقيقة والمجـــاز ، نص
 ״ أولا مستم الأنساء (٪) " فقال أحمله على اللمس باليد وعلى


المشهور عند الاصوليين ومن قولي الشافعيرضي الهّ عنه:أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخص
ومن فروعها : عــدم النقض بلمس المس المحارم في أصـع القولين



نسبة الشافعية كافة ، ولد في غزة هـ بفلسطين ، سنة ـ ا 10 هـ وهى
السنة التى مات فيها أبو حنيفة ، وحمل منها المن مكة واوهو ابن
سنتين وكان في ابتتد'ء امره يطلب الشعر وأيام العرب والآدب ،




 وقد اتفق العلماء من أهل الحديث والفقة والأصول واللغة واللنحو وغي ذلك على ثقته والمانته وعلالته وزهده ، وورعه ، وَنزاهة عرضـ
 أثهرما : الأم في الفقه ، والمسند في الحديث ، والئلمسالة في أصول
 ، 7V/E $\Sigma /$ / دشذرات النمب لابن العماد ج Y $Y$ ص

- البندادي

EY/0 من المورة النساء ، رقم الآية

- ادارة الطباعة المنبرية

راجع : التثهيد ص |l| •

لان العلة في النقض انما هو ثور ان الشهوة المفضية الى خرو



(8) مسآلة

- المظنون يجب العمل به كما في المقطــو عـو ع



- (1) (1)




(
 أصهارا ، وقال الأزهرى : الصهر يشتمل علم قوابابات الالنساء ذوى





 - راجع المصباح المنير تآليف أحمد الفيومى

للنّووى

 و ونهاية المحتالج للمرمل 1 /
 راجع : التههيد ص 7 . 7 - VE (0) مس هنا الفرع في صن
r-

- الظاهر اختلاط المائين فيخرج منها ماؤهــا r بالظن المنكور ، بل يستصـعب يقين الطهـارة ، بخلاف




 الصـغي (^) ومقتضى كلام الأصعاب : أنه لايؤخن بالظن


- Y (Y) و (Y) وني التمهيد : (Y)





- (V) (V) (V)











دار الكتب المُمرية بوقم


وآنه لافرق بين التساوى واللـجحان وبه صرح النووى في
الدقائق (1)


 ولأجل ذلك (ح) قــال ابن (V) الرفعــة في الكفــاية (^) : أن
(') وهو دقـائق المنهـاج - قال النووي بعد تلنخيص المحـرـر للرافعي :









- ATr//
- (8) وهما اذا تيقن الحدث وظر وظن الطهارة أو بالعكس







 و'لا يعلم في الثافعية بعد الم افعي من يساويه







-للزدركلي MrIM

- ماقاله اللـافعي لم نره (') لفير

واعلم : ان صـاحب (r) الشـــامل ( )
انما قلنا : ينتقض الوض انـو
الظلـاهر خروج الحـدث ، وحينئنذ يصدق ان يقـــال


الممروف بابن الر,:فعة المتوف سنة • V هـ وهو شرح "ثبير على ننبيه
 على غرائب ونوائد كثيرة سماه : كفاية النبييه ، وتوجد أجزاء متقفرتة من نسنخ متعددة منهافيقسم المخطووطاتيفيدار الكتب المصرية بالأزقام
 / دار الكتتب الصرية قسم فقه الشافعي
(1) وعثد الممسنف : لم يره والمـواب ماب الثمبتناه • راجع : التمهيد للاسنوي
 () هو أبو نصر عبد المسيد ابن أبي ظاهر محمد بن عبد الواحل
 عن القاضي أبي الطيب وبرع هتى رجححوه في المذهب على الشيبيخ أبي اسسحات،وتولى التدزيس بالمدرسة النظاميةأؤل مافتحت سنة 09 عهـ تم عمى فتولاما المتولى • ومن تصنانيفه „ الشامل المل في النفقه ه وتذكرة العالم ، والعدة في أصول الفته وتوني يوم الثـــلاثاء الثالث عشـر منر من
 السنة المذكورة ، ودفن يوم الأربهاء بداره ثم نقل الئ باب
 والعبــر في خبــر من غبر للذهبر r

- لUانسنوي
 من أجود كتب الششافعية وأصحها نقلا ، وله شروح وتع الـوليقات منها : شرح لابي بكك محمد بن احمد البغدادي الشاشي المتوفي سنة O.V هـ


 مجلدين برقم وثا وار دار الكتب المصرية ، والجزء الثاني من نسخة اخرى منه به خروم برقم اعا دار الكتبب المصرية • راجع : فهرس
 خليفة ror

رفننا يقين الطهارة بظن الحدث لا العكس ، ومذا عكس


 تيقن الطهـارة ، وتيقن : أنه رأى رؤيا بعدها ، ولا يذكر مل كان مضنطجها أو لا ؟ فعليه(") الوضوء ولا يحمل على النوم قاعدا : لانه خلاف المعتاد ولا شك : أن اللر افقى قصد ماذكره ابن الون الصباغ





 السنة ه و ( الجمع بين الصسحيحني ) وغي ذلك ولك والبغوي : منسوب
 سنة الزّ ع و وتوفي بمرو الروذ في شوال سنة 017 هـ وفي الأعـــلام





 شييخه : القاضي حسين وزاد فيه ون نقص ، ثم لخصه الشين المي الاهام







, لا يذكر نوما فعليه الوضوء • راجع : الكهنذيب للبغوي جا

> المخطوطة \&^^ داز اللكتب المرية .

- Nr -


المغتسل اذا عرض له
ركن صـارت طهـارته مظنو نة يرتفت بها يقين الحدث ،

-مظنو نة ، يرتفع بها يقين الحدث (r)


## فائـــــدة (س)

الامور الخخفية (2) والمنتشرة () دأب الشارع ع أن يضبططها
 لما كانت تخفى عن العيان وكانت مـما يحصــل الانقاء فيها بالثلاث ضبطت بهنا العدد
 لانه لايتكلم في طن وقوع طهارة بصفة الصسهة أو بصفة النقض بل - في طن وتوع أصل الطهارة
(Y) زاجِع : تحفة المحتاج : تأليف أحمد بن حجـر الهيتمي


الكتب المرية

(0) ونن الامور المتشتشرة التتي لا تضبط في نفسها : المشقة نفبطوها بالسفى - الطويل ثلاث مراحلـ

- (7) ومو استباحة الملاة (المريل

على الشبرامليسي عل نهاية الزمل 10, 1 ا وتصحيح التنبيه للنووي


بفتح الراء لاغير - مجرى الغائط ومخرجه ، سميت بذلك لانسراب
الخارج منها فهى اسم للموضع • راجع : الإصباح المنيّ
- $\mathrm{Nr}^{\mu}$

بــاب الوضـؤ
(')
-تعليل الكحكم الو احد بعلتين
قيل : يجوز مطلقا ، وقيل : يمتتـع مطللتا ، وقيل : يجوز

- في المنصوصة دون المستنبطة

ومن فروعهــا : ما اذا أحدث أحداثا ثم نوى - حالة الوضنـــوء - رفـ بعضنها ، فأصـح الوجوه أنه يكفى لأن


حكمـه ، وهو واحل (r) وان تعددت اسبابه









 مؤسسة الحلبي ، والحاصل لتاج الدين الأرموي عبد السلام مهحمود ، والمستصفي للثغز اللى تيمية


ص §7 ط : الـاجدية بمكـــــة .






## هانُـــــــة

المتصود الأعظم بالنية : الاخلاص ، لقوله تعالى: ״ وما أمسوا الا ليعبدوا الة مـخلصين له الدين " (") والاخخلاص انما يكون بافراد العبادة لله وحده ، فل. شـــارك ذلك


 فلا أش لنيته تلك •

## ( ${ }^{\text {(2) }}$ (ل)

الأمس بالشىء هل يكون أمسا بما لا يتم ذلـــــك الشى المى
الا به - وهو المسمى بالمقدمة ـ أم لا يكون أمسا به(0)
(1) من سورة البينة : الآية ()
(Y) - IIr/A للرملم

جوابا لقواله : ( فلو ) •
 في التههيد ص 10 الم

 الأول كها لو قال الشبارع : - " اوجبت عليك الصـــــا



 وذلك كا لو وجبت الصلاة و تعذر وتوعها دلعا دون الطهارة ، وان لم يكن


 ومنتصر ابن الحاجب بشرح العضد

فيه مذامب ، أصحها عند الامام (1) نغ الدين وإتباع،

الفتهاء بتولهم : مالا يتأتى الواجب الا الا به نهو واجب سواء كان سببا ـ وهـو اللذى يلزم من وجوده الوه الوجود
 عــسه العــنم ولأ يلزم من وجــوده وجــود ولا عــدم
(1) مو محمد بن عمر بن النحسن بن الحسسين التيهي البكري ، أبو عبد اله

وعلوم الأوائل وهو قرشي النسب • أمصله من طبرستان ، ومولده
سنة


النهـــار في جبل قرب مراة - أقبل النــــاس على كتبه في حياته

القرآن الكريم و " المسانل انخسسون في أمول الكلام - ط " ,


الثـن

(r)
 اللى القاهرة فدرس فيها وتصدر مدة للاقراء بالجامع اللُّافري وانفئ به الناس ، ثم حسله جماعة ، و نسبوه الى فساد العقيدة فخرج من



 راجع : شذذارت الذهب لابن العماد



仿 - rir - (צ) راجع : التتريفات للجرجانى ص
_ $\mathrm{NT}^{\boldsymbol{n}}$

وسواء كان ذلك اللببب شرعيا كالصينة بالنسبة الى العتق الواجب - أو عقليا ـ كالنظل المحصــــلـ للعلم
الواجب - أو عاديا ــ كعز الرقبة في القتل اذا كــان -والجبا
وهكذا الشرط أيضا ، فالثــرعي كالوضــوء ، والـتـــلـي


بحصول (ף) غسل الوجه فانه واجب

أو لغيره على وجهين
ومن ذلك :
(ا (اجع : روضة الططلبين اللنووي - المعين

- 17 بين القوسبين لا يوجد عند المصنف بل في التمهيد ص (Y)
- 






 المسانل ، ويقول الشعر وانتقل عن بغداد الى اللمحبة - المـينة المني
 البّغدادي : لقيته بها سنة غ








_ $\Lambda Y_{2}$

1 ـ مـاذا نسى صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فيلزمه أن

- (

- يصلى فيه لزمه غسل كله (r)
(w)

اللسخصة في اللغة هى التسسهميل في الاْمس (\&) ، والمزم


وتنقســم الى واجبــة : كأكل الميتة للمضطر () - والى الى


- v/ǰgra7/rgrri/l



- 

(0) واعلم ان العلماء افتلموا في ان الرخصة والعزيمة مـل هـا تس المسان من أقسام الحكم ؟ أم هما قسمان من ألم أقسام الفع الفّل الذي هو مو متعلق
 قال : الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيانْ به اها الن يكون يكون عزيمة أو
 تاج الدين الأزموي فقد جعلهما قسمين للحكم وتابعه على ذلك القاضي


(7) (ا)


 انه يصير مباحا عند الضرورة يقول : بعدم الحنث لانها لم يأكـل

مندوبة ـ كسسح اللئس للمتوضىء فانه أنضل من الغسل


$=$
حراما ، ومن قال : ان الحرمة باقية والضرورة انما رفعت المؤاخذنة عن

 راجع : مشكاة الأنوار V/Y والأححكام للآمدي




 في olV هـ كما شرحها ابو القاسم هنصورد بن عمر الكرخي المتوفي

- MTM/ Y
(r) هو أبو العباس احمد بن عمر بن الم


وتولى الُّتشاء بشيراز و كان يلقب بالباز الأشهب والأسلد الضار الضاري على



 للاسينوي Y
 VA1/」 - قنفـــن 199 وطبقات المسسيني
 الشُافعي تفقه على الشيخ أبي حاصد الأسفراييني وله عنه تانليق ودرس ببغداد وسمع أباطاهر المخلص ومن بعله - وشرح الغنيـي في فروع الشافعية لابن سريج ون نقل عنه الُلوافعي ، وتفقه عليـــهـ
 جمادي الآخرة سنة

 $=$
" و عبارة العلانيُ :
قاعدة((): العدول(r) عن الأصلالمستقر الى الأصل(المهجور






- (v) والمباح
$\qquad$
للاسنوي

- للسمعاني ورقة
(1) هنه اللقاعلدة ذكرها العلائي في قوأثمه - المجموع المذهب - مخطرطة
- دار الكتب المصرية ج
( ( )
- 171 رتم
(r)

 - وروضة الطالبين للنووي

- المذمب

دار الكتب
- or/ الطالبين اللنووي

وي انثاء النكأَ واثناء الرضاع راجع التمهيد للاسنوي ص
- الماجدية بمكا
- كالسلم والهرايا (Y)

مســــألة (1)
اذا تعارض ما يقتضى إيجاب الشىء مـع ما يقتضى تحس يمه







- بدعة بتقدير الاتيان به مـع العلم باللز يادة (ّ)
( $\varepsilon$ )
الواجب اذا ذم يكن معلقا بمقدار معين ، بل معلقا على

- التمهيد lov/

على الفعل ، والموجب يتضمنه على التلتُكِ ، وجزم الآمدي بترجيح المحرم لان الغالب من الحرمة انما هو دفع مفسدة ملازمة للفعل
 واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفاسند أتم من امتمامهم بتحصيل

 رام تحصيل درهم على وجه يلزم منه فوات مثله ، واذا كان ماهـو






 - (للرافعي - فتح العزيز -


اسم يتفاوت بالقلة والكثّة ، كسستح اللى أس في الوضوء ،
 فهل يقع ذلك الزائد نفلا أم واجبـا فيه مذهبــان ، الما (0) () (i)

الصحيح في الحاصــــــــلـ (ك) وغيرمـا الأول لانه يجوز تركه ومن فروعها :
-


- 「 ع ـ أو نذر التضهية بها فضبحى ببدنة عنها وفيه اختلاف صصح النووى في باب صــفـة الصلاة من

(ا') وفي الثتهيد : ( الامم ) بدلا عن الاسم والصواب ما أثبتناه .




 - ال ال ا
-rr.——/ro/r (a)


 خليفة

الهذذب للنووي \/r•ع •

الشرح الكبير لللامام اللرافعي ، وطبعه المكثب الالبـلامي للطنباعة والنشر وهو من المراجع المعتمدة التيى راجعناها فلما في تحقيتي فروع
 -الشافعية للكسنوي ت : عبد الله الجبوري

 نفل ، وصرح بتصـحيحه هناك في ثـــرح المهذب ، وادعى اتفاق الأصححاب على تصتحيحه ، والاصتح ـ كـما فـا قاله في شرح المهنب(؟) - أنه لا فرق في مسح اللأس بين ان يقع - دفعة واحدة أو مترتبا

وللثخلاف فوائد ، منها (ب) :
 Yـ واذا عجل البعير(0) عن الشــاة ، واقتضى الحال اللـجــوع ع

$$
\begin{aligned}
& \text { () واذا مسل جميع الرأس وتع البعض واجبا والباقى مندوبا كنظيره من }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وعشرين فانه يقع كلي واجبا ، ويفرق بأن ما يـهكن تجزؤه يقع منه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تجزا ، والجـواب : انما وقــع بعير الزكاة كله واجبا لازه من جنس }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { راجع : شرح المهنب للنووي //r•؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) أي بعـيّ الزكاة فتلف ماله تبل اللحول ، والا فلا يسترده ، رابهـع : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 94 \text { _ }
\end{aligned}
$$

فهل يرجـع بخمسه فقطل أم(!) بكله(
-



* على الخلافـ)
(1) وني التمهيد ( أو ) بدل ( الم ) م


rVo_ rVr/r, ع•r/i



 البيضاوي والنووي في باب الأضسحية من زيادات اللو وضة ، والقدر
 زوانُده في أول النكا

$$
\because \varepsilon \cdot r / \Lambda
$$


 فأوصى باخراج بسـدنة او نذر التضحية بشــاة فــأوصى بالتتضحيـة - بيدنة

- أي النزائد (V)








 اعتبرت الوصية من الثلث واذا نظرنـا الم أصل وجوب الو الكفــارة اعتبرت الوصية من رأس الملـر
(9) فيما اذا أوصى بالعتـق في الكفـارة المجيزة هل يحتسبب منرأس المـال $=$

بــاب مســح الغـــف
(') قامــــــــــة

* (')
 لخخف (
 للىجلين ، و كالنقعود في صصلاة النسطوع مـع القثلرة على
$\square$






 دار الكتبب المبرية ، والأشباه للسبيوطي ص V7 والأثشباه واللنظلنر
- EV/



 في مسنلده وروى الْشيـخان وغيرهما من حريث أُبي هريرة وغغيره :
 عاتُشهة رضى الله عنها پ



- دار الكتتب المصرية

 - 1rq/


## بـــب النسـل

## مســــــالة (

تقدمت في الوضــوء (艹) - أن مالايتم الواجب الا بـ به نهو

 العلانئي : ومو اختيار الشيخ أبيى اسعحاق الشيرازي (ْ) ، ورجهه النووي في شرح المهنب وتــال :
(1) لغبر البثنـالري : : من صـلى تائمـا نهو أنغــل ومن صلى تاعدا فــلد
 وللاجماع ، والان النغل يكثر ، فاشتراط القيام فيه يؤدي الى الحرج أو الترلك • راجع : اعاعنة الطالبا


 - مع مطاشية سليمان الجمل /

- مذه (Y) - 10 (
 - الجع : التمهيد للاسنوي ص و الـ
(0) هو ابراهيم بن علي بن يوسسـف الفيروزآبادي الشهيرازي ، أبو اسـيسات

 ما بدا به من اللدس والبحت ، وظهو نبوغه في ملوم الثريعة الاسلامية
فكـان مرجـــع الطــلاب ومفتــي الامســـة في عهــره ، وبنـىى الاو

لان ذمته اشتغلت بالمــلاة ولا يبرأ منها الا بطهـــارة متيقنـة





بل المتقدم شك أيضاً

## ( $\varepsilon$ )

المفرد المحلمى بأل (ٌ) والمضـاف للعموم على الماجح
ومن فروعهـــا :-
=





 - لْلزرككلي
 ( $\left.{ }^{( }\right)$


اـ اذا نوى الجنب الطهارة للصـلاة فانه يصح (׳) ويرتفع
الأكبر والأصغ كـا في الي (ل) الوضا
r- ومنها : اذا نوى المتوضيء الطها الطهارة ، فان قيدها با بالحد

لان الطهارة قد تكون عن حدث ، وقد تكون عن خبث ،
فيشترط فيها التقييد

والأم (ْ) كذلك ، لانه قياس قاعدتنا المذكورة الم
=




 - ت ا

- Y\&/ / (ا)








 في دوضة الطالبين يشعى بترجيهه للتتييد لا الاطلاق ، راجبع : شرح


- الطالبين
 - المهنب
(0) وعند المصنف : نالامر - بدل والامى - زاجع : التمهيد 97 ( 97


## بـاب النجاســــات '








 - الكتب المصرية
(r)






( ${ }^{(r)}$

 ونهاية المحتأج V•/V• وشرح جلال المحلي على المنهاج

( ( ) تغليبا للنجس ، وذلك لان الفـي ع يتبع أخس إبويه في النجاسة • رابع:
 - لابن حجد (0) ذكى النووي المول بطهارة الخنزيد حالة الحياة ، عزوا الى مذهب مالك









والميتات أصلها على النْجاسـة الا الآدمى (ل) على المحيحع ،

 بمحدد أو جارحة لم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعا عا



 بن نجاسة الاعتقاد وذهب مالك وألبو حنيفة اللى ان ميتة الآلدمي نجسة الا الانبياء والشهداء ، د'ل أبي حنيفـة والبغـوي من أئتنا : إنها

 شرح المنهج




(
 خطا لان فرض المسألة ان الأم مذكاة والجنين غير هذكـاة - وعبـازة السيوطي في أشباهه : " والثُنين الني وجد في في بطن المنكاة " ميتـا . والدليل على طهارته כوله صلى الهّ عليه وسنالّم : " ذكاة الجنين ذكاة

 , |VI/l




داجع : الممبــاح المنيد
 كتاخل فِي المستثنى منه إعني الميتـات كما هو مقـشرد معروف - وبعد كتابة هذا وجدت السيوطي نص عليه في الاشباه الـو

ومنها :ــ ميتة () مالا نفس () لها سائلة على وجه مســـــــالة (ب)

الضيمِي اذاسبقه مضاف ومضساف (ئ) اليه و وأمكن عوده الم

 المحدث عنه والمضناف اليه وقع ذكره بطريق الثتبع وهو تعسيف المضباف أو تخصيصه ، كذا ذكره إبو حيـان (r) في تفسيره ()
(1) أي من الميتات الطاهمات وهنا: هو قول القفال ومتابعيه نعدم وجود ألدم

والاشباه للسيوطي \٪٪ •





ههنا - راجع : الكوكب الدزي : رگم المخطوطة
(0) وني الكوكب اندربي : على -








 في غريب الققرآن وغي ذلك • راجع : شنذزات اللذهب









 في قوله تعالى : » فانه " يعود الى الخنزيى ، وعللوه بآنه أقرب

- $=$



 ورد العلماء قوله ، وبالغفوا في تغـليله ، وثنـعوا عليه ونهـوا عوا عوالمهم


 الذهب لابن العماد - ITIV/r و كثش النظلنون
(Y) هو أبو الحسن علي بن محمــل بن حبيب البصري الثشافعي ، تفتـــه على






 للنزنركلي
 ( من \&








البيفhوي ج


## - (1) مذكــور

## ( F )

المختار في الافعال قبل البعثــة (ّ) هو التوقن أي لا يعكم عليها باباحة ولا تحديم (i)
وأما بعد الثرع فمقتضى الادلة الشــرعية : ان الأصصل في
المنافع الاباحة نقوله تعالى:(خلق لكم مافي الارضجميميا)(م)
وني المفـار أي مؤلمات القلوب هو التحديم ، لنقوله صلى الّ






سكت عنه المعـنغ


(r) المُراد بالآفعال ، الافعال الاختيارية :ذ الاضططلرئرية لا تقع تحتالتنكليف

و و و ألـو






يبعده أمران : اـ التعبير بانتوقن


الاشياء التتي يصحح أن ينتفع بها ولم تجسر مجرى المحظوروات في العقــل

 وأنواز التنتزيل للميفـاوي 19 هـ : معيطفى البابي



متإرب وهو غريب، لكن خرجه أبو داود في المىاسيل منرواية عبد

- I• $r_{-}$


## الامام فخرالدين(1) ، والأمدي(پ) واتباعهما ، وحكى النووي

 ثلاثة () أوجــه لأصحابنا في أن أصلهـا الاباحـة (\&) ، أو
=



 انقدسي والمحاسيل لابيى داود ؟ع طل : صبيح ، والمســودة آلا تيميسة (1) YYY : المني
 البعثة ) وبين عقبها مسألة ( الافعال بعد البعثة ) ثم تا تالل : كذا ذكره




 كتبـبـ الاصكـولية
(Y) ;اجع : الاحكام للأمدي



 بدل التعبير بالتثوقف النّي قدمه للاسنوي في ص ع





 عن المُبد ، وانه لايثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحـريم ولا غير غير ذلك

 نتل عن بعض أهل السنة من أتــو ال في هــنه المسألة تفيـد العرمة أو الاباحة فانما هي مبنية على التننزل وتسليم قاعليم
 الحكم لا يتعلق بفعل المباد الا بعد بعثة اللمسل وبلــوغ دعونتم

$$
-1 \cdot \varepsilon_{-}
$$

التحريم (1) ، أو لاحكم بالكلية (پ) ، قالل : وأصحها الثالث

 الطهارة ، وهما مبنيان على أن الاصــل في المنافع الاباحـة -أو التحريم

## مســـــالة 'ه'

اذا اشتبهت ميتة بمذكاة تقدمت (٪) في الاواني
' r '
اذا علق حكم بفرد غي معين من أفراد ووجدنا دلئليلين متعارضين

 غيرمما،وعبب بعض الاصوليين-ومنهم الامام في المحصول(1)-
$=$
 جا/ق




 (Y)
(
(£) وني التمهيد : (أم ) بدل ( أو )
(0) هذه المسألة ذكى:ها الاسنوي في التمهيل 1Y7 •
(7) في ص VY VY
(V)
(A) * ج

عن هــنه القاعـدة بقولهم : اذا ورد تقييل المطلق بقيدين متنافيين ولم يقم دليل على تعيين أحدهما فانهما يتساقطان ويبقى أصـلـل التغيير بينهمــا وبين غيرممـا مما دل عليـه المطلق أو ألا



(1) قال أهل اللغة : يقال ولغ الكلب في الاناء يلغ ولوغا •• اذا شرب بطرف

 - req/r /












 فروى عنه أهلها ، وروى عنه اللتّمني وكي وكان بينه وبين البخاري صحبة



 خلكان \&





وفي أخرى لأبى داود () : ( السابعة بالتراب(٪) ) و وهو معنى

 متنافيين تساقطا ورجعنـــا الى الاطــلاق الوارد في روايــة : - (احداهن ) قال الاسنوي : والصواب في مثل هذا سقوط التقييدبالنسبة اللى تعيين الاولى والســابعة : لانهما لما تعارضــا () ولم يكن =

أبيى هـريسرة •
(1) هو سليمان بن الاشعث بن المعاق بن بشـير بن شـــدند بن عمـرو بن
 العالية من النسـك والصلاذح ، طــوف البــلاد ، وكتب من العـراقيين والخراسانيين واينشاميين والمصريين ، وجمع كتأب السننقديما وعرضه





 مرات ألسابعة با'أترأب ) أخرجه البيهتى عن أبيى داود • راجع : 'السنـن الكبرى ثلبيهتي /




 هاثم اليمانيى • كل هنه الروإيات عن أبيى هريرة مـا عدا هـا ورد في


 الثقول لا يقيد بوامدة منهما : رواية الحدامن لفسن دلالتهما بالتعارض او بالشك من الراوي في أيهما الوارد ، فاتوند تول الاسنوي : ان أو للتغيير ، ويمكن الجمع بين الدوايات بحمل رواية صأولامنه ملى بيـان الندب أو على الاكمل و راحداهنه علابيان الجواز، وهأضاهنه كلى

$$
-1 \cdot v \_
$$

أحد القيدين أولى من الآخــر تسـاقطا ، وبقي التخيــير فيمـا
حصل فيه التعارض ، لا في غيه وحينئنذ فلا يجوز اللا فيما عداهما لاتفاق القيلدين على نفيه ويدل على ما قلىا


أعني بصيغة » أو "
وقد نص الشافعي على ماذكرناه من تعيين الاولى أو الاخىى
$=$








 وروى عنه أئمة كبار مثل أبي حاملد الاسفرايينيى وأبي عبدانّ الحاكم
 البغدادي : كان فريد عصره وامام وتـنه، النتهى اليه علم الاثر ومعرنة


 وتاريخ بغداد Y


(ّ) وقد ورد في سنن الدار تطني : ثلاث روايات بالفظ ه أولامن ه نمــ
 مرات أولاهن بالترأب ه و مذا صصعيح • ولم يدد في الدآر تطني رواية

 عن أبي مريدة زضي الة عنه ها ان نبي النّة صلى الهّ عليه وسلم قالل :

 سبع مدات وا'الثامنة عفروه بالتقاب " صسيح • زاجحع : سنن الدارتطني
 -ماشم اليماني

فقال : في اللبويطي (1) : قال الشافعي : ״ واذا ولّغ الكلب في



 - التتعفي في غير الاولى والاخرى



(المتوفى سنة




الاناء اذا ولــغ فيـه الكلب مبع مسرات أولاهن أو أخالها الهن بالتراب

(Y) هو للامام أبيى عبـدالهة محمد بن ادريس الشافنمي وهو كتـاب مشهور
 في ثنانية مبلدات وتوجد نستخ مخطوطة في دار الكتب الممرية وتجـده في نهرس الثدار باسم : الكتاب •







 و ( رياضة المتعلم ) و ( كتاب الاستشارة والاستخارة ) وغير ذلك وله وجوه غريبة في المنهب • تال الشيخ ابور اسعاة : مات تبـل الششرين وثلثمأة، وذكى النووي مثله فيتهنيبه، وقال النالمبي : مات سنة الما

 - $\mathrm{V} \varepsilon / \mathrm{L} / \mathrm{r}$


$$
-1.9-
$$

والمرعشي (') في ترتيب (") الأقسام ، وابن جابن (") •
وقد ذكى النووي في الخلاصة (t) : ان رواية الاطلاق الماق : وهمي
 وكلام غيره أيضا ، وادعى النووي في شیح المهنب : ان التعفير - في كل غسلة جائز بالاتفاق (7)

## ' P '

اختلاف الاصحاب : في أن المبدة بالحال أو بالمالّله) باب
=
-
(1) هو أبو بكي محمد بن الحسسن المرعثي منسوب الم مرعش بعــين مهـلة
 الاقسام : في الفقّه الثافعي ، واللف قبل ذلك كتابا أبسطط منه ، فرغ
 Err/r/r وrl/a
 وهو معروف مشتتمل على فوائد ، قالل صانحب كشن الفلنون : هو مجلد
 - له / 1









ج


ر راجع : شرح المهنب

- OAF-ONY/Y (1)

 ( ( ) ويعبر عن هنه المقامدة بعبارات ، هنها : ( ما تلزب الشئيء هل يعطئي
 - IVA مل يجعل كالـإتع ؟ ) • زاجع : الاشبباه 'لُلسيوطي

متسـع ، وخلاف مطرد ، والتصديح في ذلك مختلف
ومن صور ها : بيــع اللزيت المتنجسس ، والدهن المـن المتنجس
بعارض اذا قلنا : بأنه يمكن تطهيره على رأي ابن سريج و وألـي أبي

 الغسل فوجهان أحدهما : الصحة كالثوب المتنجس ، فانه قطع
 اسحاق ، وقال الامام() : ان قلننا : يمكن تمطهيه جاز باز بيعه ،














 ألثفاء فامتتع ، وكان ورعا متواضسا ، ومن تمان انيفغً : التعليقة على التنبيي في نحو عشرة مبلدات وله تعليقة على مختصر ابن المحاجب في "الامول ، وله










والا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح به ، و قطعوا في جــلـ الميتة التـابل للدباغ : أنه لا يجوز بيعـهـ قبــل الا

نظرا الى الحال() ، ولم يجدوا فيه خلافا


قاعــــد
تقــدم في الوضــوء :ـــ ان اللـوخة تنقسم الى واجبــة ،

وقسم الشيخ عز الدين(r) دحمه الهّ تعالى :ــ التخفيفات
=

 الفقه و „ نهاية المطلب في دراية المذهب « في نقه الشافية ، ، اثنا عشر مجلدا ، و ه الشامل ه في إول الدين على مذهب الأشاعرة و والازثشاده




 - 「EY/l





 الشييخ نخر اللاين ابن عساكى ، والاصول على السيف الآمدي ، كان







 - للنزكـلـي
الواردة في الثثر ع الى ستة أقسام :ــ
 - بالاعذار المعروفة الا
 الثالث : تخفيف الابدال ، كابدال الو الو الموء ، والغسل بالتيم

- وابدال غسل الرجل بالمسح على الخف

اللـابع : تخفيف التقديم

السادس : تخفيف الترخيص ، كصـلاة المتيمم مع المحـدث ،
 مـع لطغــات الدماميـل والقـسووح ، وكأكل النجاسـات -للتداوي ، واساغة الغصة بجرعة الذيمص(ل)

## ' 1 ' ' '

يثــترط في المخبـس أن يكــون عدلارْ ، فلا تقبلرواية
(1) وعند المصنف : تخفيفا - والُصواب ما أثبتناه ، رإجع تواعد الاحكام

الاولى

- V/r / وعند (r)



- 

(7) المنجـو : ما ينــرج من اللبطن - ونجا الدجــل الذا تغوطل ، والمتنبى:


- YTY/r

- ه( ( ( ) هنه المسألة ذكرها الامام الاسنوي في تمهيده م




=نعند الحنفية : عبارة عن الاسلام مع عدم الفسق وعندنا ملكةني _ $11 \%^{\mu}$


## الفاسـقق(() ولا المستور على المحيحز") • ومن فروعها :

= - المنير 「















- الفحول للشوكاناني EV ع

ذ(r)

 الحاللة لا تقبل رووايته اجماعا اما لم الم يوثقه امام لانه اجتمت فيه جهالتان المان : الاول : جهالة العين وانثاني : جهالة هالحالل اذ بالطبع من جهلت عينـه -جهل حاله





 -لانتغاو تحقق العدالة المشثترطة في الواواوي


 يقبل رواية المجهول الذا كان في صدر ألاسلام ، حيث الغالبالب ملى الناس العدالة ، أه في هذا الزمهان فلا ، كـا مـرح به بعض المتأخــرين من $=$

اــ أخبار الطبيب الفـاسق(') بأن استعمال الـاء يضــر و بأن

- مرض الموصي مخوف(ا)

 يعتمدهزّ) ، كذا ذكره الماوردي في الحاوي ، وسبببه أنعدم الماء



## مســــــألة

- مفهوم العدد حجة عند الشافعي و الجمهور

واختار الامام فخر الدين والامدي آنه ليس بحبةّ (؛) •



r-





 و | $£ Y \_1 \leqslant T / Y$

IV7// تأل النووي فيشرح المهذب: ولا يقبل خبى فانسق و كافر بلا خلاف (1) - (Y)
(Y) واج





- V9_VA/ ب






وسن فرو عها : الخلاف في جواز نتصان التيمم عنضر بتينين






 عنه ومحتلن في دلالته على نغي الوجوب إو الاباحة فيبا فيما زاد ومتفق على













 ضصيغ ، وروواه أيضا المطاوي والطيالسي والبي والبيهقي وفيه محمد بن
 بالفربة الواحدة للوجه والكفين نقد ثبت في المسحيحين اذ فالل : الم الم








 منها عضوين في التيمـ في آخ الآية ، فبقي العضوان في التيانيم على مـا



=



ط YIr/rII/YI•/r
IVY/S
الثنعب وصعيح مسلم


-






 وأبلى ببدر بلاء حسنـا ، ثم شهد اليمامة ، فأبلى فيها أيفــا ويومنـــنـ

 او ثلاثا وتسعين • زاجع : الاستيـاب في معـرفـة الاصسحاب لابن عبسـ


(Y) و




 والمنهل العذب المورود loY.ر
 - آط/ البين للنووي

## فصــــل

 فاعله وذاته ووقته ونعله : في كتاب الجنائز
فانقسامه بحسب فاعله : الى واجب على العـين ، وواجب
-عـلى الكفـــاية
وفرض الكناية لا يبــاين فرض الــــين بالجنس خلافـا



 المقصودة ، كانقاذ الغريق ، وتغنيل الميت ، وتكفين الما



منها : انه لا يجمع بينفرضين منفروض الاعيانبتيممو احدل(0)




(





من المسنة في حكم المُفوع ، ولانه طهارة ضروارة فتقدر بقلـر ها ، ولان



- l1へ_

و يجوز ذلك بين نافلتين (') ، و بين فرض و نفل (
 بينها و بين صصلاة مكتو بة ؟

 الشافعي رضني اللّ عنه : على أنه يجيوز ذلك ، و نصى على انهالا

تصـح على الى احلة ، ولا قاعدا مـع القدرة على القيام



بخلاف الجممع بينها و بين غير ها بالتيمـم
= لابن حجر الى شرح المنهاج للنووي 1/171 ، ونهاية المجتاج نلمرملي الم


(1) لان النففل لا ينحصر ، فتشتد المشقة باءادة التيمم لها فخفف الشهارع

في حكمهـا كما خفف بترك القيـام فيها مع القــدرة ، و.بترك اسبتقبالل


- و99/r اشرح المهنب للننووي

(r) يشير الصصنف رحمه الله تعالى : اللى عدم الذلاف فلاف فيها اذا تعينت عليـه


الجنازة كالننافلة وهو المنصوص للشافعي في كتبه المثهورة






(£) واختلفوا على ثلاث طرق أحدها قولان : الاول : يلحق بالفرانتض فيالتيمم
 تعينت فكالفرائض في التيمه والقيام والا فكاللنوافل فيهما ، والطـطـريت الثالث تقرير النصين : فلها هكم النفل في التيمم وان تعينت ، ولايجريز


 $-119$

مســــالة (1)

- اذا نسنخ الوجوب بقي الجواز (")

ومن فروعها :ـ

Y Y
(1) هذه المسألة ذكرها الامام الاسنوي مع الفروع التابعة لها • راجـع :

- Kr_r•
(Y) والخلاف فيها في مقامين : أـ المقام الاول أْ الدليل الدّال على الوجرب
 دلالته بأقية ، وقال الغزالي : انها غير باقية ويرجع الامــر الى ما كان

قبـل الوجوب
بـ المقام الثناني في بقاء الجواز فعند الجمهوو يبقى الجواز بقطع النظر






وجوهكم وأيديكم الخَ - سورة الـأندة الآية 7 - وجه الاستدلال بها
، أن القيام اليها أنما هو بعد دخـول وقتها فخـر الور الوضوء بالدليل
 لي الارض مسجلا وترابها طهـورا ، أينما أدركتني الصــلاة تيممت
وصليت جه- ولان التيمم طهارة ضــرورة ولا ضرورة قبــل الوقت

 والتههيد للاسنوي ص - وشرح الـهذب للنووي

فرعين وفي دخولهما تحتها نظر : أولا : - الْ الوجـا
واستقر ثم نسخ ، وأها الوجوب في الفرعين فلم يثبت ولمّ يستقر •
ثانيا : ولو سلم جدلا أنه في هذين الفزعين كذلك فانهما داخلان =

## بـــاب الحيـض

يتعلق بالحيض عشرونحكما، ثمانية تتـتب عليه، وهي:



= تعت المسألة بناء على المرجوح كهــا مو واضـتـح من تعبير الاسنوي في








 وكلها أحاديث صساح ظاهرة في ان الحدث ما ارتفع ، اذذ لو اریفع لم يعتجالي الاغتسال • ع- وبططلان النتيم برؤية الماء •



لا يصح تيمهة ، وبه تطع القّضي أبو الطيب وجماعاكات ، r- والثاني يمحح لان نية رفع الحدث تستلزم استباهة الملاة ونقله إبن خيران

نوى رنع الحدث • رابع : شـر الهمنب


(r)



( ${ }^{(\mu)}$
 راجع : شرح اللهذب















 حرم النعبوبر بلا خلاف ، والن أمنت ذلك فو فوجهان المسحيح منهـما جوا ازه

 الممسنف باللدخول يحمن على ما اذا خافت تلويثه المسبجد والا فاللدخول

* بغرِ بكث جائن




- $110 / 1$ تع


وكل هذا متفت عزليه عندنا ، راجع : شرح المهنب و



 - YEl// وثرع المنهع
- 「(\$)
قد يتجاذب الفىع أصلان متعارضـان ، فيعمل بهما في أن يعطي من كل أصل منهما حكـه ، وقد يكون ذلك أيضا بالنسبة

(1) ويحر وطء الحائضض في الفرج نقونله تعاله : (, ولا تقربومن حتى يطهرن


 والاحاديث الصحيحة • رالجع : شرح المهنب المتتاج /
 - الجمل
 الاصساب أنها حرام ومو المنصوص للشانعسي رضي الله عنــه في الالام




 و'اختاره ماحب الحاوي ومو الاتوى من حيث إندليـل ، لحديث أنس رضي الّه عنه المذكود آنفا ، نانه صريح في الاباحة ، الوجـه الثالث :

 نلنووي





 تساويهـا ، فاذا حقق فككه ربح ، ثم تارة يجزم بأهد الاصلين وتارة يجري الغلاف ، ويرجع بـا عفنده من ظاهر أو غيه• ر'مجع : الاثباه - للسيوطي
 استصهعاب الاملين

ذلك أيضا „ فياللوازم)(') فيختلف الحكم بسببهما فياللمزومات -و يعطي من كل منهما شيئا



من الحرمة وغي ذلك من لوازم الحيض ولا تنقضي با به
 لصـاحب العدة ، وحاضت أدوا ارا ألا يحتسب شيءمن الاطهار (r) المتخللة قئ العاء


 | انقضاء العدة به(ل) وجهان مشهوران ان الان
 - انعلائي

الطلاوى الْيض ، فالاصل الاول يجعل دم الحامل غير حيض ، والثشاني

- يجعله حيضا
- (r)

- ر'جـع : شرح المهنب

الاتفات على هذا • راجع : شرح الما




- 



- K^0/K المهـنـب
- الْفـمير يعود الى الدم أثناء الحمل : أي باندم الذي تراه الحامل (Y)

「 「ـ ومنها : اذا شك : هل الغارج منه مني أو مـنـي ؟ وتقـــم - (') الغي
rــ ومنها: المستحاضة المتعيرة على الصتحيح منالأهس بالاحتياط حيث تجعل في الصلاةطامرا وفي الوطء حائضا (\%)

## كتــاب الصـــــلاة


الفقة بين الوضع والاستعمال والحمل
فالوضع : هو جمل اللفظ دليلاعلى المعنى الماليـى
والاستعمال : هو اطلاق اللفظ وارادة المعنى وهـو من

- صفات المتكلم

والعمل : اعتقاد الســامع مداد المتكلــم، ، أو ما اشتمل

1ـ فاذا امتتع الجمع بين مدلوني المشترك لم يجــز استعماله

- فيهمـا معا
r- واذا لم يمتنع ذلك ، نهل يجـوز استعماله فيهـا ؟ نيـ،
مذهبـــــان(\%) :-
( ${ }^{(r)}$
ع





!


$$
-150-
$$

الصحيح - ومــو الني ذهب اليه الشــانعي رضي الهّ عنه


 معا اذا لم تقم قرينة على شيء ؟ فيه مذهبان :ـ

居 =
 ظاهم فيز معنييه عند التجرد عن الققينـة ، فيحدـل عليهما ، وذهب البعض الآخر الى انه مجل فيهـا ، ولكن يعمل مليهما المتياطا
 عتــن لا لنـة عـ المنهب اللابع : يفصل بين النني والاثبات نيبوز في النفي ويمنس




 وجمع الجوإمع بشرح الجلال

 - $\quad 1 r \cdot \gamma$
(Y) هو العُلامة جمال الدين إيو عمرو عثمان بن عمس بن البي بكر بن يونس الكردي ، الاسنائي ومي بلدة صنيرة بالمعيد الالملى بيصر ولد بأسنا




 في علمي !لامول والجدل ، و „ جاتمع الالاههات ه فيفقه الـالكية ، وغيرما
 (17)






$$
-1 Y 7-
$$

اـ مذهب الشافعي : انه يجب(1) احتياطا في تحصيــل مــراد


 -حقيقته ومجازه أيضا
قال : ولقد اشتد نكي القاضي(ّ) على القائل به • ومن




 \&VA


 (r) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفى بن ا'قاسم المعروف بالبّقلاني،



 بالابد ل وعده • كالن البأقلائي من كبار ذفهاء المالكية ، حجة فئ عـيـلم




 إنظل ترجمته في : مــرآة الجنان

 - 7 7 / الانساب للسمعاني الورتة

 أنمة :للغة ، قال الازهوي : "الثفق عند العرب : الحمرة ، كاله الفور الفواء : =سععت بعض ا'عمرب يقول : عليه ثوب مصبوغ كانه الشهـفق ،

وقد ورد : انه عليه الصلاة والسلام : (1 صلى العشاء حين غاب


 كله : مغهوم قوله عليه الصلاة والسالام
=
 الزبيدي في مختصر اللعين : الشسفق : الحمرة بعد غروب الشمس ، وتال ونال









 , راجع : شرح المهنب



- NE_اIr/ /




 وشى
 -




» وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفقت"() فان الثور بالثـــاء
 بمعناه ، و هما يللان على أن الم اد هو الان

مســـالة)

اذا ظن المكلف انه لا يعيش الى آخر وقت العبادة المو سعة تضيقت العبادة عليه(2) ، ولا يـجوز اخخ اجها عن الو الوقت اللني غلب على ظنه انه لا يبقى بعده ، لان التكليف في الفروع ع دائر

 - وقته بأي سبب كان

ومن فرو عها : ان تعتاد الم أة طلرو الـحيض عليها في أثناء
الو قت من يوم معين فان الفرض يتضيق عليها (ا)


وراجع : شرح المهنب للنووي
(Y) وهي رواية أبي دالود - راجع : عون المعبود /Y /Y
( ${ }^{(\mu)}$ هنه المسألة ذكرها الاسنوي مع الْفرع التابع لها • راجع : التا التمهيـد



 راجع : حاشبية الجهل على شرح المنهع
(0) وهل يلحق بالموت نحو الجنون : فيه نظل والاترب الاللحـات ، قالل ابن


(7) كما نبه عليه امام الحرمين ثي الككلام على مبادرة المستحافـة ا الما التمهيد ص •1

ذهب الشافعي وجمهور أصحابه : الى أن مفهوم الصفةّ)


(1) هذه المسالة ذكرها الاسـنوي مع الفـسرع التابع لها • راجع : التمهيـد
-7ヘ_7V_77
( الختلفو ل في مفهوم العـفة هل هو حبة أو لا ؟















- للاسنوي

 عبد الجبالر وأبو عبدالنة البمري : الى أن الحكم لا يكون على العدم مند عدم الشرحا ، وما ذهب اليه التاضيى أبو بكر هو المـيميح عند الالامام




 - الفحول 109
(§) وعند المُمنغ : (عند ابتداء) وهو خطأ من الناستخ والمسواب مآثبتناه
ر راجع : التمهيد 77

لم(') يظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم ، فان ظهر له فائدة -أخرى فلا يدل على النفي فمن الفائدة :
1ـ أن يكون العاري عن تلك الصـة أولى بالحــكم من المتصف

Y أو يكون جوا با : لسـائل مثلا عن سائمة الغنم : هل فيهـا


「_ أو يكون السوم هو النالب ، فان ذكره انما هو لأجل غلبة حضنوره في ذهنه
ومن فروعها : ان قوله صلى السّ عليه وسلم : ״ منر(\&) نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها وان أشعر تقييده : ان

YYy// (1) هنا بيان لمحل المنزاع في هذه المسألة • راجِع : نهاية السول
(Y) قد كثر ذكره في كتب الاصول نلاستدلال به على حجية مفهـوم الصـفــة

أحكام الصدقة والذي كتبه أبو بكر رضي الهّ عنه وهو . . . . . وفى صـي


|لكبرى للبيهتي بلفظ



(1/ /



بل جعل نسيا منسيا ، ويقال : أسامها فهي سائمة والجمهـع سوانم - MiN/I راجع : الممباح إلميا
(£) عن أبي بكىة قال : قالل رسول اله عليه وسلم : ״ من نسيـ صصـلاة أو




التارك عمـــال لايقضي ، الا (ا) أن هنا التقييل لامفهوم له ،
 جماءة فقالوا : لايقضي تنليظا عليه ، قالوا : وليس وري وجوب
 الاولى، لان تأميلالشخص للمبادة منباب الماب المطفائهو تقريبه ،



و ورواه ابن ماجـه Y =


 الملاة فليملها اذا ذكرها ) ، وني رواية أخـرى لمســــم عن أنس بن مالنك ( من نسي صلاة أو نام عنها فكفـارتها أن يصسليهـا اذا ذكرها ) - EYY/人


- راجمع : التمهيد
- هذا من اضـافة الموصوف الى المشفة وهي سا نُثة عربية (Y)








 وتفته على ابن المـلاح وابن عبد السلام وكتب على الفتاوى وله ثلاثون سنة
 والاحتمال ، وعدن اللدفبة في التكثر من الدنيا ، وانتهت اليه رئاسة المنهب


 الكبــرى لابن الســبكي وشــنـرات النذهب لابن العماد الشافعية للاسنوي YAV/Y والاملام للزركلي ع/ع -IYr_




(1) مأخوذ من الفركحة : ॥ تباعد الانيتـين " ولقب تـاع الدين بالفــركاع لاعوجاج في دجليه • راجع : هامش طبقات انشأفعية للاسنوي 「


 انه كبير الحجم ، تليل الفائدة بالنسبة الى حجمه كأنه حاطبب ليل جمـع





 المنكور فتفقه بأبيه ، وزوى الكثير عنه ، عن الشسافعي ، وكان مبرز ألها

 - YA/r وطبقات الثـافعية للاسنـوي
(乏) الوسيط في فروع الشافعية للامام انغزالني وقد اعتنى به العلمماء فشريها



 كشنف الظنون يقول : شرح الوسيط في أربعة مجلدات ، ولعـلـ يحمــل






 ط




## مسـالة)

اذا كان بين الدليلين عموم وخصوصن من وجه ، وهما :-ـ
 صورة ، كالحيوان والابيض فيطلب الترجيع بينهمارؤ) لانــه ليس تقديم خصوصوان أحدهما على عموم الآخر بآولى من العكس :
 منهما : خصــوص بالنســبة الى الاخــر ، فيكــون لكل منهما
(النتجريد في انفروع لابن كج قال في المهمات ، وهو مطول وقد وقف عليه




التصقي بدمشــق

 الككجي نسبة الى جده هنا ، تفقه على ابن المططان وجمع بين رئأسة الدين المين والدنيا ، وكان يضرب به المثل في حفظا المنهب وارتعل اليه الناس في


 ووضعتني الكينور ، قتله العيارون صاللحاميونه، ليلة النسابع والعشرين من رمغــان سنة ه•ع ع و ومن تصانيفه التجريد قال في المهمات : وهر

 ( ${ }^{r}$ مذه المسآللة ذكرها الاســنوي مع الفروع انتابعة لها ، راجِع : التمهيد - 100
() فان علم التأريخ ، ووكانا معلومين أو مظنونين ، أو كان المتقدم مظلنونا والمتأخر معلوما :ـ فالمتأخر ناسخ عنا عند الحنفية لان المأما المطلق اذلق اذا كان ناسنا : فالغاص من وجه أولى • وان تقدم المعلوم وتأخــر المظانــون :
 يعــا الى الترجيح وان جهـل التاريخ فأن كانانا معلومـين : كم الـا يمكن
 = حكما ثــوعيا • فان لم يوجد الترجيح : فالتغيـيـي ، وان كانـا

أــ قوله عليه الصلاة والسلام :(من نام عن صلاة أو نسيها
فليصلها اذا ذكرها (") ) "

فان بينه وبين نهيه(ز) عليه السلام : عن المان الملاة في الأوقات المكوو مة عموما وخصوصا من ونـ وجه ، لأن الخبى الأول عان الم في الأوقات ، خاص ببعض المـلوات : وهي المقضية ، والثانـيا وانيا عــام في المـــلاة ، مخصوص بيعض الآوقات ، وهــو وقت الكراهة ، فيصار الى الترجيع ، ومنهبنا الأخذ بالأول ، ولانه عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظههر بعد فعل المصر ، وقال: " شنغلني عنهما وفد عبد القيس () ") "
= مظنونين : إمكن الترجيح بيقوة الامناد ، وبما يتضسنه الحـكم فان لم

 ( طلوع الثمس ، مح حديث ه من نام عن ملاة أو نسيها فليملها اذا


 صــلاة .. الخ ) في غير هال طلوع الشمس ، بدليل النهي عنالمسلاة
 الآخر الا بدليل شرعي من غيرمماً يدل على المنصوص منهما ، أو ترجيح



 الثشسر ) متفق عليه • راجع : نيل الاوطلار للشوكانيّ//99 الطبعة الاغخية


(0) عن كريب : ان ابن عبــاس ، والمسور بن مخــية ، وعبدالرحمـن بن
 السِلام منا جميعا ، وسلها عن الركتينين بعد صلاة العمر ، وتل لهــا : انا
|اخبر نا : انك تصـلينهما وقد بلننا : أن النبي ملى الهّ عليـه وسلم - 1ro_

وأيضا لما في المبادرة الى القضناء من الاحتياط ، والمسارعة
الى بـ اوة النذمـة
بـ ومنها : عدم كراهة الصـلاة في الأوقات المكدو هة بمكة،

=

 فردو ني الى أم سلمة بمثل ما أرسلوني بلم الم الى عائشة ، فقالت أمسلمة رضي اللهّ عنها : سمعت النبي صلى الشّ عليه وسلم : ينهي عنها ، ثـمـ
 حرام من الانصشار ، فأزسلت اليه الجارية ، فقلت تومي بجنبه قوليله
 تصليهما ، فان أشار بيده فاستأخري عنه ، ففعلت انجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه ، فلما انصـرف تال : يا ابنة أبيى أميــة : ســـانـلت عن




 رواه الشافعي وأصحاب النسنن وأحمد وابن خزيمة وابن



 وأخرجه الئدار تُطني أيفا عن ابن عباس من رواية منيا مناهل عنه ، وروواه
 عبد منافت ان وليتم هذا الامر ، فلا تمنعوا أحدا طاف أو أو صلى أية ساعة شاء من ليل إو نهار ، وقريبا منه عند أحمد •


 الطواف و'لها سبب • راجع : تلغيصى الحبير في تخريج أحاديث المالفع المع


 - ونتح العزيز للرانعي

عبل مناف : - من ولي منكم أمس هنا البيت ، فلا يمنعن أحلا


" خصوص مكة ، ولا بد له أيضا من دليل(ا)
مســالةة)
ثـــرط التكليف بالفعل حصــول التمكن منــه ، فاذا كلف


(1) وعند المصـنف : ه فيتعارضان " والصو اب ما أثبتناه ليكون خبر القوله:

$$
\text { " فان « • داجع : التمهيد } 107 \text { • }
$$






 - Iromirs/r
(r)

- MY التمهيد ص
(§) الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم الى ثلاثة أتسام :

و ويسمى هنا بالواج








للامام الرازي


ومن فروعها :ــ ما اذا دخل وقت الصلاة ، وجن ، أو حاضت المرأة أو نفســت ، و نحو ذلك ، قبل مضي زمن وـي

القضاء لايجب عليه
(1) $3 t$

اذا طلب الفعـل الواجب من كل واحــد بخصوصه أو من
 العين ، وان كان المقصودد من الوجوب انمـا هو ايقاع الفعل
 بذلك: لان فعل البعض فيه يكفي في سقوطل الاثم عن الباقين، مـع كو نه واجبا على الجميع ، بخلاف فرض العين ، فانه يجب ايقاعه : من كل عين : أي

- ذات أو من عين معينة وما ذكرناه : من تعلق فرض الكففاية بالجميع هو الصـيح

عند الآمدي(r) وابن الحانجبا
 انه يجب على طائفة غير معينة قلت : وذهب ابنرآ) برهان في

- IY (1)

- (Y) (乏) وني التنمهين للأسنـنوي با -تنكّيه كما اثبتناه لان المؤ نت غير حقيقي (0) راجعع : المحصـــول لللازي

$$
\cdot 110 / 1
$$


 وغيهمما ، وبرع في المنهب ، وفي الأمـول ، وكان هو الغالب





 للعقتاب بترك كل منهما ، و اذا استويا في الحد فقد استويا في

الحققيقــة

تعالى : أوجب صلاة الجننازة احتر اما للميت ، و أوجب دفنــه ، ومواراته ستىا لعور ته فاذا قام بذلك قومزالت العلة، فسقط الوجوب لزو الل (") علتــه ، حتى أنه لو أكل الميت ســبـع ، أو أحصقته نار ، سـقط الدفن والمواراة لا أن (غ) فعل النار علة
(0) لاستقاط الفرض ، فقد ثبت أن فعل زيد لايسقط بفعل
 اذا عدمت عللها ، ففرض العين و فرض الكفـــاية على وتيّة
=


 -
(1) وهو الومول الى الاصول لأبي الثنتح المنكور آنفا ، ومو كتاب في علم
 الظلنون Y/ Y Y



 وغايته الاختلافني طريق الاستاط ، ووذلكالايوجب الاختلان في في الحقيقة

 الآخر ، ولم يلزم من ذلك الختلافهما • رابجع : الأحكام للآمدي

- ( ${ }^{\text {( }}$ (\%)
(£) أي على وتيزة اسقاطل فمل البعغض الفرض عن الباتين من حيث ان العلة
- هناك تل أستوفت حكـها - (0) أي لا يمنعه فعل عمرو


# واحــدة • انتهى ويشــكل(1) عليه : الصسـلاة على الميت قبـلـ دفنه ، وشبه ذلك مما يبقى فيه العلة • 

## تنبيـــهـ (Y)

وتقسيم الفرض الى عين وكفاية يأتي أيضا في السنة فسنة
العين : كسنن الضنوء ، والصلاة وغير ذلك وســنـة الكفــاية :

 بالصـحيح آنهما (0) ســنتان ومان وان يفعل بالميت مما ندب اليه ، والأضحية في حق أهل البيت (1)

## فـــائنــــدة)

البناء على فعل الليي في العبادات ، فيه صور
اـ منها : الآذان : ، وفي جـــواز اليان البناء فيه على فعــل الغير قولان ومحلهما اذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل المتخـلـل ،
(1) بل لا اشكال لان احترام الميت ليس علة لطلب تجدد انصــلاة مادام لم

(r) هذا التنبييه ذكره الحافظ العلائي ئي تواعده ( المجموع المنهب )// رتم - |71 المخطوطة
(r) هو سنة عين للواحد ، وكناية نلجماءة ، رابجع : فتح المعين ومعه اءانة

- $1 \mathrm{AY} / \varepsilon$ الطالبين







واحد من أمل البيت تأدى الثشعار والسنة بها عن جميعهم والشّ أعلم


 -ويا العلائي نسغة اليمن م - •ع
- 1と・ー
- (1) و (المتيح المنت

「
-شاء الهّ تعالى
(1) اذا اغغىى عليه وهو في الاذان ، وحيث تلنا لايبطل بالثفسل المتخلل فله

وهو المنصوص في الأم ، وبه قطع العُ اقيون : لانه لا يحصل بل إلمال المقصود:




أن فيه قولين بناء على الاستخلاف في المصلاة ، والثاني القطع المطع بالمنع :لان
المقصود ني الخطبة الوعظ ، ولا يحصل بيناء كلاء كالو رجل على كلام غيره ،




تولان مشهوزان الاصصح الجديد لايجوز كالصـلاة والصسوم، والقديم يجيوز

 الأزبع تولان ، وذكى انُهافظ الملاني في تزئإمه : وفي جواز البناء على




 أحرم النائب بالحجو يقت بعرفة ان لم يكن الميت وقف، ولا ولا يقن ان كان كان




 الاكثرون تفريعا على المديم : أنه يحرم بالحج ويأتي يبقية الاعمـال ، وانما يمنع انثشاو الاحـرام بعـد أشهى الحيج اذا أيتداه ، وهنا ليس
 بين التحللين إحنم احراما لا يحرم اللبس والثقلم ، وانما يحرم النساء كـا لو بقي الميت ، هذا كله اذا مات قبـل التحللانين ، فان مــات

قــاعـــدة' ('

اذا اجتهل المجتهن في واقعة ، ثم حلث ثت مرة أخرى ، أطلق
ابن(ץ) الهحاجب ومن تبعه حكاية قولين ، واختار : أنه لايلزمه
تككي النظل فيها ، وقال الامام فخر اللدين وأتباعه : ان كان
ذاكرا لطلى يق الاجتهاد الاول لم يحتّج الى اعادته ، و ان لم يكن

-قو اعلهم الفقهية
ومن فروعها : اذا اجتهد في الققبلة ، وصلى شم حضرت صلاة
أخرى فالاصتح وجوب اعادة)

بــاب صفة المــلاة
اختلفوا (0) في تفسي الى واحل أي ما لا بل منه الا أن الشرط أعم ، فكل ركن شرطل ولا
=



- العلاني 171 / 171 /



(Y)




 - |YY// (0) من قوله : واختلفوا الى قوله : ولا يتقدم على اللمصلاة موجود في الثرح
 - ros_ror

 و أورد الىافعي على ذلك ：ترك الكلام ، والافعــالـال الكثيرة في

الصلاة ، فان ذلك شرطاه
واختلف في النية في اللعبادات على وجهـهين ：أحدمما أنهـا
 ع عن الاكثيرين
و الثاني انها شرط كالاستقبال وستر العورة الطا
وبه قطع القاضي（）أبو الطيب ، وابن الصباغ الصال ، وصححه
（1）من الذائع المشـهود ：أنها ينترقان من جهة ان الـركن داخل في المامية
 للكهلاة والركن ماوجب فيها • زاجع ：حاشــية الجمل على ثــرح المنهج －rY＾／l
（r）
（（
الامورليين ولا في امسطلاح الفتهاء ، واططلاق اسم الشرط عليه مبـاز



－roo／r（ ）
（0）هو ماهر بن عبداسّ بن طاهر الطبري ، تاضيى من فتهاء الشسافيبية ، ولد



 عشرة مبلدات كثيدة الاستدلال والاتيسية ، و מمختصره في مولدألشافعى






وقال الغزالي(") في الصـلاة : هي بالشروط أشــبه(2) وعدها ركنا في العــوم(0)

## فــائــــــة

اللغض الأمم من النية: تمييز العبادات عن العاداتو تميين
(1) هو أبو ألعباس أحمد بن أبي احمد الطبري المعروف بابن القاص بالقاف



 - للاسنوي
(Y) هو أبو بكر محمد بن علي بن اسمـاعيل القفـال الكبير ، الشــاشي

 وكان اماما في الفقه ، والاصول والكحديث، ولنويا شاعرا ، ومنتمـانيفه



 -




 فقهاء الشانعية وعظماء فلاسفة الآسلام ، ومن خيار السادة الماد المـــونية



 وتاريخ ابن خلكان / ا/ ال

$$
\text { السعادة } 119 / 01 \text { / } 1717 / r \text { ، وكشی الثلنون }
$$

- (§) واختاره في شت ح المهنب


رتب المبادات بعضهها عن بعض
ولم يقع في شيء من ذلك خلاف سوى التعرض لنيـة الأداء


 -النــــووي(غ)


والىابع : ان كان عليه فائتة أشترطـ نية الاداء والا فــــا
-وبه قطع الماوردي()

## مسـ_الة"

العبــادة ان وقعت في وقتهــا المــــين لها أولا ثــــرعا ، ولم تسبق بأخــرى على نــوع من الخلــل كانت أداء ، وان سبقت
 - اللسيوني 19


الاداء فبانا بعد الوتت ، راجع : فتح المنين - الشرح الكبير للرالثمي ،

- 19 MTY/r

- YY / /

ولان رتبة اتامة الفرض في وقته تخالث رتبة تدارثت الفائت فلا بد من
 - 19 النظائر كلّسيوطي

- 19 الانشباه للسيوطي


صq لـ : الماجدية بُمكيّم
-180_

بذلك كانت اعادة(1) وان وقـت بـــد الوقت المنكــور كانت تضاء ، واحترزنا بقولنا في الاداء :ــ


ومن فروعها: اذا أحدم بالصـلاة في وقتها ثم أفسدها وأتى بـا بها


(1)

















 للنْمبــي -
(H) ذكره النوووي في تهنيبه فقال : وللمقاضي حسنين : التعليت الكبير وممسا


 - $\varepsilon \cdot 1 / 1$

 -1 に7
 في البحـس(ヶ) ، كلهــم في باب صفـــة الصـلاة في الكلام على النـية
=
 والخلاف ودرس بالنظامينا في بغداد بعد وفاة الشيخ أبي اسساتح ثم
 سنة



 والنعب في خبى من فبر r/

 مشهور بين الشافعية ، وصاحب النتتمة ، "تتبها الى الحثدود وجمع فيها





(r) هو قاضي اينقضاة عبد الواحد بن اسمأميل ابن الشبيخ أبي العبـاس

 كان يقول : او احترتت كتب الشانعي لأمليتها من حفظي ، ولهذا كان
 ذي الكجة سنة




 ومهية العارفين / / /
( (


تمعددة تعت נتم
-lยV_

و سببه : أن وقت الاحر ام بها قل نات
و اللدليل عليه أنه لو أراد الخخوج منها لم يجز على المعروف
 ذكر ذلك في كتاب (') اللمـع (") و قيــاس الاو لا ان ذلك لو وقع
 وقع ذلك في الصللاة المقصورة لامتنــع قصر ها اذا مـنعنا' قصـــ

- الفــــــوائت

قلت : وعلى الخلاف بين الشييخ ابي استحاق ومن ذكى تلتفت
 انبنى الحــكم على قاعـدة : اذا نسـن الوجــوب بقتي الجو از ، فتنعقــــن نفــلا
$(w) d t$

هل يلزم اقامة كل و احد من المتر ادفين مقام الآخر ، بـحيث اذا صـح النطق بأحلهما في تركيب يلنم أن يصـح النطلـقى فيـ

- بالآخر ، فيه مذاهب()
- YYY/1 =
 عY7

 للمرة الثالثة سنة I I I YVY


- 

(r)

- التمهيد
( ) للعلماء في هنه المسالة مذاهب ثلاثة :
1ـ المنمب الاول : انه يعـح وتوع كل من اللفظاين المتحدي المعنى مكان
الآخر - سواء كانا من لغة والحدة أو من لغتين مختلفتين - الا

اـ تكبية الاحصام ، تصح بغير العربية ان لم يحسن العـبيـة

بالعمبية ولكن عبـر بالرحمن أو النرحيم فانه لا يصــح أيضـا
=











 مستعمل ولان صسة الضم تد تكون من عوارض الالفـفـان أيفنـا أي
 تعدل الاول الا بالضافة ( مـِن ) •







 كعقود (لبيامات وغيرها - تالل الاسنوي : ومن' فوا'أد هـنه المسشالة





- ra (ا)
- 189_
(1) اختلفوا في نقل 'حديث اننبي صلى الس عليه وسطم : بالمعنى دون اللفظ

المل ثمانية مذاهب ، ونعن نقتصر على أربية منها :

 اذاكان غير عارف بدلالات "الاللفاظط واختلاف مواقعها ، تال القاضمى في




 نقدر أن نسوقه كما سدمعناه ، فقال صلى الهّ عليه وسلم : اذا أصلــاب - أحدكم المعنى فليحدث



 الاساسفرايييني ، ولا يخفى ما في هذا المذهب من الحرج البالغ ألو المالمالفة

 المقصـود ، ’بل تد ترى الواحد من الُمعابة فمن بعدهم ، بأتحى في بعض
 وهذا أمر لا ثـك فيه •
 -الماوردي والـوريانيه عـ المنهب انرابع : "هـو ها ان ان حفظ اللمفظ لم يجــن له أن يرويه بغيهه " لان في كلام رسون الهّ صلى اللّ علمه وسلم : من الفصاحة ما لا لا يوجـــ
 الماوردي والروياني بشرطا ان يكون مساويا لل في الجلاء والخفاء ، والا فيمتتع كقوله عليه المسلاة والسِلام : \# لا طلاق في إغلاق ه فلا فلا يجوز








$-10$.

## مســـالة1

لفظ الذكــور - ״ وهو الني يمتـــاز عن الانــاث بــــامة




 فان ادمى الخصـم , ان ذكــرهن نلتنـصيص عليهـن فنــائدة -التأسيس أولى



 (1) مذه المسألة ذكرها الاسنوي بع :لفرع التابع لها• راجع : التمهيدع •1 طـ الماجدية بمكة

 علامة تذكير ولا تأنيث كالناس ، وانما وتــع النخلاف بينهم في اللجمـع

 -
(r) هذا عند الشافعية والاشاعرة والجمع الكثير من الحنفيـة والمعتزلــة ، - انظر الآمدي

- Y そ£/ 「

- YE1/ / (T)




توسبيط العاظفل بينهما •
(9) راجع التمهيد 1• - ط الاجدية بدكة .

$$
-101-
$$


عمرانرّه) بن الحصين رضي الهّ عنه : أن النـ النبي صلى النّ عليه
 الذكور فقالل لها :ــ قومي فاثـهـهي أضعيتك ، وقــولى : ان
(1) هو محمد بن عبدالة بن محمد بن همدوهه بن نيميم الحافظ أيو عبداس







 - لتنري بددي الاتابكي
(T) هو المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم, المذَّور آنفا اعتنى فيه








 المناقب ، ومن اهمل السابثة اسلم مام خيبر سنة سبع هـ ه ، بعثه عمر






 ألفعيحات العاتلات ، تنوجها علي ابن أبي طالب في الثامنة عشرة من عمرها ، وولدت لل الحسن والحسين وأم كُلثوم وزينّب ، وعاهِ


## فــائــــة)

حكى الماوردي والمحاملحى(ّ) ، والامام وجهين في البسنملة ،
 ع على سبيل الحكم ؟ لاختلاف العلماء فيها
(1) صححهه الحاكم بقوله : هذا حديث صصيع الاسناد ، وتعقبه الذهبسـي









 - انظر : الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطي


(r) هو إبو الحسن الحمد بن مهمد بن أحمد بن القاسـم بن ا'السماعيل الفـبيى








-لابن كثير IN/TY وطبقات الشافعية للاسنوي




- $10 \%$ -

ومعنى قولنا : على سبيل الحكم : أنه لا تصـح الصلاة إلا بها في أول الفـاتحة ، ولا يكون قارئا لسورة بكمالها غير الفــاتـاتحة


على أن البسملة ليست آية منها
وضيف الامام وغيهه قول من قال : انها قـــرآن على سبــبيل

-لان ادعاء العلم حيث لا قاطلع محال الال


الاخكام ، وعلى انقول الاخر لا يقبل (r) في اثباتها : خبى الو احل احل




- سبيل القطـــع لكفى ()


- 

(Y)

الى اخر المسألة ه انظر : تواعد العـلانيى \/ رتم المنطوطـة 171 دار


- وني شرح المهنب




(1) (1)

الذــــــوف
ومن فرو عها :ــ قراءة الســورة في الركعتين الالخريــين (") ،
وفيه قو لان للشافعي رضيح اللّ عنه •

مقتبكه ، و هو الختيار المتأخن ين () "
وني الطلىفين أحاديث صدحيحة (") من فعل النبي صلى الهّ عليه

- مخطوطة دار النتـبـ

- ( ${ }^{(r)}$


ومنغا هــو القــول الجديد وروى مقابله جديدا أيضا راجــع : عمــيرة





 الاولى على الثلانية لانها أتوى وثم مرجحع الخر مو النّشية من حصول الملل
 الاول وما يليه آكثر ، وحينثن تعمل تراءاءت عليه السلام في فير الاوليّين": علي بيان البواز اما الجمح الندي ذكى
 ومالك وأحمد • راجِع : نهاية المتحتاب / / /

الكبير للرانعي rot/r -
(1) ومن الدليل ملى استتحباب تىاءة السورة في الاضريين : ما ورد عن البي


 ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الحصر على قلر قيامه في

وسلم ، ويمكن الجمـع بينهما: بأن ذلك بحسب اختلاف المأمومين



الاحاديث الكثيرة المختلفة في طول القواء الح و وقصر ها


 الجد يد (غ) أيضـــا
مســــــالة (0)
لفظ الامس ومــا تصرف منه ــ كأمرت زيــلا بكذا ، وقــول


الالخريين من الظهر وفي الاغريين من العصر على ألنصف من ذلك وم

 في الركمتين الاوليين من الثظهر والصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسعنا الآية آهيانا ، و يقرأ في الركعتين الالاخريين بغاتحة الكتاب • راجــع : مستيع مسلم / / / والسنن الكبرى للبيهتي وبذيله الجوهر النقي ז/ זآ-ع7 وشرح المهنب


- (1) (1)











 - الماجدية :

حقيقة في القول الدال بالوضـع على طلب (1) الفعل









ومن فروعها : بطلان الاستدلال بقوله عليه الصـلاة والسلام:




 الثالث : الها موضوع للقّدر المشترث بين القول والثفعل كالشتيء دفعا للمجاز والاثشتراك وهذا القول حادث مخالث للاجماع فلم يلتفــت
 والشأن والطلريق ، والمختار هو المنهب الاول : لانه ألجمع الاصـوراليون على








- م (r)




 _loV_

وجوب (') وضع اليدين واللكبتين والتدمين في السجود : لــا

## مســــالة (Y)

الامس - سواء كان بلفظ : افعل أو اسم الفعل ، أو المفـادع المقرون باللام - فيه مذاهب أصحها عند الجمهور كالآمدي ،
= الباقي ط: عيسى البابي ، وفي أبي داود پٍ أمر نبيكم صلى الهِ اله عليه وسلم:
 كلهم رووه عن ابن عباس رضي الهُ عنهمسا






 الجرجاني في النتحربير والئروياني في الدلحية ، واللـوافعي في الشرح اللكبير
 نصر المقلسي وبه قطع الثبيخ أبو ماهد في النتبحرة ، قالل النوووي:وهنذا

 العلمي الاصولّي - وهـو الذي ذكـره المصنف - يؤيد عدم الوجـوب
وهـو "الراجـــحَ •

راجع : شرح المهنب الملنووي
 لالم -Vr - VF للالمســنـوي
(T) هذه المسألة ذكرها الاسنوي في التمهيد



والامام نخر الدين واتباءهما : أنـه للوجوب (ا) اذا لم تقــم

 الوجوب بالوضع ثم اختار هو أنه بالثرع ع (") واذا فرعنا على

 الاباحة ، وهو الني نص عليه الشافهي ، و نتله ابن برمان عن أكتــ الفقهــاء

عا/ / /
 مخالف أُم سنيده مثلا بها : للفعقاب • انظر اللمع صV ولا وجمع الجو الجامع

-
(

 يفيد الاباحة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين واختاره الما ابن اللحاجب و ونقل








 بأنه يفيد الاباحة ابتداء فلا خلا







## مســـالة (1)

والأمس بعد الأستئذان كالامس بعد التتريم والأمس بمامية مخصوصة - بسئول تعليمه ـ ـ شبيه في المعنى
 رسول الهّ قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليـك فقـــال : \# قولوا : اللهم صــل على محمد وعلى آل محمد "()
=

 - vo هذ (ا) هذه المسالة ذكرها الاسنوي في الثمهيد صا (r) وعند المصنف : ؛ ابن مسعود ، والصواب ما أثبتناه كما يتضح فيمـا - يأتي عند تخريج الحديث • في ص الـن (T) ابنْ عوف بن الحرث بن اللخزرج الانصاري أبو مسعودد البدري مشهور بكنيتن ، اتفقوا اعل أنه شهد العقبة ، واختلفوا في شهوده بدرا ، فقــال 1الاكث : نزلها ، فنسب اليها ، وجزم البخاري بأنه شهدها ، وثبت انه أدرك امارة المغية على الكوفة ، قيل : مات بالكوفة وقيل بالمدينة ســنـة -عه أو بعدما على الثاختلاف فيه • راجع الاصطابة في تمييز الصحابة
 -الاثـــي








 مليك اذا نحن ملينيا عليك في صـلاتنا ه ويذ البالب من ابيه سعيد رواه البناري وعن طللحة رواه الالنسائي ، ومن سهل بن مسد رواه الطبرانيى
 ورويغع بن ثابت وجابر ، وابن مباس ، والنعمان بن أبيى مياثى

وحينئذ فلا يستقيم : ما قاله الاصتحاب من الاسدلال بمجـسرد










 الصرية ، وشرح المهنب للنووي


 -وهو الامن بمامية مخخصوصة بسؤال تعليمه و ونصرواييةابن مسعود :


 الحارثي نينظر فيله • . -










 النووي ط: اليمنية ألصرية | / ••
(1) (1)
 لا يقتضي التكسار بالاتفاق ، و كذلك : تعليق الانشاء ، كقولى -لزوجته :ـــ ان خرجت فأنت طالق الق
وآما تعليق الامس - كقوله : ان دخلت امس أتي التي الدار فطلقها،

 يوضـع اللفظ له، ولكن يدل من جهة القياس بناء على أن المسحيح





$=$
 -
(1) هذه المسألة ذكرها الامام الاسنوي مع الفرع التابع لها •راجع : التههيد
(r) فمن قال : ان الالهم المطلق يقتضي التكرار نهو هنا اولى ، ومن قال لا نهر





في الابهاج ז/ ro ro ولم ار من صرح في كتاب القياس : بـرساوراة ترتيب


توتيب الحكم على الوصف نقط


- يكن مثالا لتعليق الامر على الشرط
- (7) (7)


-وحكم الامر المعلق بالمـفة كعكم المعلق بالثشرط





= الوهاب


(1) (1)


- وتخ ( خبر لفظا وانشاء معنى كأنه يقول : اذا ذكرت فليصسل علي من سمــع
-فيكون من باب تعليق الامر على الشرط



 قلنا يارسوول الهّ : لقد سمعنا منك اليوم شييئا ما كنا نسمعـه ، ، قال : ان ان








 - ris/r

وقد حكى الزمخششري (') : أنّو الا أحدها انها تجب كل وقت

- ذكر ، واختاره اللحليمي (ا)






 اللعلم،وجاور بها ردطا من الزمني فلقب بجارالهّه ، وكان متكلمال، معتزلي النذهب شديد الانكار على المتصوفة ، توفي ليلة عرفة بجر جانية احدى قرى

 البلاغنة ه وn الفائق ، في غريب الحديث وغير ذلك • راجهع : الوفيات لابن

 ( ( ) مو القاضضي أبو عبدالة الحليمي الحسين بن الحـلـــن بن محمد بن حليم البغاري الفقيه الشافعي ولد سنة
 أستاذيه ::ٌ أبي بكى القفال ، والاودني ، كان رجلا عظيم القدر ، لايحيط بكنه علمه الا غواص ، مات في جمادى وقيل في ربيع الاول سنة بَ عه عه ومن تصانيفه : ؛ منهاج الدين ه في شعب الايمان ، وهو كتاب جليل في نحو


- 「19/K K
 في أربعة مجلدات قليل الوجود بين الشافعيية ، راجع : طبقات الششافعيـية للاسنوي / / لا - فهرس دار الكتب المصريـة
 الالفه والادب قاضيا بالبصرة ومدرسا بها ، وتنقه على الشيخ أبيا اسشطاق

 „ التحرير ، في الغةه و. كتاب الادباء ، و, كنايات الالادباء و واشارات البلغغاء
 - 17モ_



VE/z=




 - 1•or/r /

 المصفىى صلى السَ عليه وسلم ، القسم أثناني : فيما يجب علم الالانام من
 يجب وما يسوغ وما يصع ، القسم الرابع : في تصرف وجوه الامكام ، وهو

(r) راجع : من نسيه النرياض بِ شرح شفاء القاضي عياض تأليف الخغاجى






 ^ في انختلاف الفقهاء وn الاقناع ه وهو أحكام مجردة عن الدـليل كمهـردر


(7) هو حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب الكخطابي الشافعي ، ألبستي بضم
 كابل ، ولد سنة Vآثره وكان أهحد أوعية العلم في زمانه ، حانظا فنقيهـا



## (1) (1) مســــالة

اذا كــان بين الدليلين عمــوم وخصوص ، تقدمت في كتــاب -الصــــلاة

ومن فروعها : تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد اللحرام




 والمنقول عندنا هو الثاني، ووقد جزم به النووي في التتحقيقوشرح
 النهب

 (100 وتقدمت في صغ الما
(「") ذكر أبو الوليد الصشار في كتاب الصـلاة تعليقا من حديث الاوزاعي قل :










(气) عن زيد بن ثابت أن رسول الهَ صل اله عيه وسلم : اتخذ حجرة قال : حسبت أنه قال:من حصيرف رمضان فصل فيها ليالي نصلى بصلاته ناس
 رأيت من صنيعكم ، نصلوا أيها الناس في بيوتكم ه فأن أفضل بالصـــلا صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ه رواه البخخاري ومسلم : داجع : البخخـاري
 الشعب بلنظ „ فأن أفضل صلاة المءء في بيته الا ألصلاّة المكتوبـة ه =

المهذب () وغير هما ، وسببه أن حكمة اختيار البيت هو البمد

 مع اشتراك الكل في الصحة وحصول الثنواب
= و و و 1 / $/ 0$ - 777 ط : الهند مع شرح زهر الربى - Eqr -

بــاب شروط الصــلاة
تقدم - في أول باب صفة الصلاة ـ الفوق بين اللـكن و الثرطل
06
-الشروط الشرعية على أقســـــــام
ـ أحلدها : ما يتقدم شرو طهه ويسنتصنحب حكــه فيه ، كالو ونوو
و اللغســل و التتيمـم
ــ و ثانيها : مـا يتقدمه ويبقى معه ، كستر العورة ، والتنققي
عن النـجاســــــة ع


* (الكــلام ، والافعـــال

التحول في النزكاة و الحنث في اليمـين على أحل (r) القونلين
(i) (E) (E)

يملى مـع النتجاسة في ست مسسائل ، أر بـع منها تعاد فيها وهي :



ثرطا والا فالمبواب انه سن المبطلات ، واطلالاق اسم الشُرطل عليه مجاز


- (r)

- دار الكتب المصرية


- أِّع شرح المهنب
* 「

عـ واذا جهل ملابسته اياها ثم علم بذلك بـلك بعل الصـــلاة ، وني
ماتين الصور تين قول (1) قديم ، واثنتان لا تعاد فيهمـــ (٪) و همـــا :
0ـ اذا كا كان على ثيابه دم البـ اغيث •
-1 - واذا بقي أثى موضع الاستجمار

## مســـــالة (艹)

تقدم في كتاب الصلاة : اذا ظن المكلف انه لا يعيش الم آلخر وقت العبادة الموسعة تضيقت اللعبادة عليه •

 المقتضى للتضييق (i) ، وقال الغزالمي : تكون أداء : لان ظلـــهـ - قد بان أنــه خطـــا ( )

ومن فروعها :ــ اذا حمل نجاسة ظان انا انها من الطا الطاهـا

- وفيها قو لان آصحهما بطلان الصلاة (")
(1) هذا على طريقة الشيرازي ، وأما طريقة العر'قيين فان من ملى بنجاسة

بنجاسة بهلها فلم يعلمها فتط داجهع : شرح المهنب

rar/l
(r)

( ( ) هذه المسالة ذكرها الآسنوي مح الفـرع التابع لها • راجع : التمهيد ص
 - التهيد ص •


(7) لأن ظنه قد بان أنه خطأ ، ولا عبرة بالظن البين خطؤه
- 179

مســـالة (1)

الاككراه يأتي - ان شاء الهّ - في باب الطلاق ومن فرو عها : ا- المكروه على تعاطي مبططلات (r) الصلاة ، و المصوم ، الاصح بطلان الصبلاة لتدور الاكرى اه (r) فيها ، وفي الصوم لم يصرح
 Y

 الاسنوي :ـ والمتنجه خلا فه لان المصسب كثيّ معهود بخـــلان

\%

تقدم » أن المقصود الاعظم بالنية الأخلاص ه ه
ا
Y Y أو طلاف وضم الى ذلك ملازمة غريم له يطوف ، أو السبعي
(1) هنه المسألة ذكرها الأسنوي مع الفُووع التابعة لها • راجع : التمهيد

- $\mathrm{YY} / \mathrm{YY}$



وثنرح المنهج


 أن يوجع عدم الفططر ، قالل النووي في منهاجه : الأظهل : لا يفطر والم الم


- 7N1// ونهاية المحتاج


- في الزو
- (V)
* خلفه فتيهما (') خلاف (r)
r| و كنا لو أحصم بالصلاة بنية الصلاة والاشتتغال بها عـــــن
غويم يطلالبه قال في الشامل : تصبح صلاته (r) ولم يحكك فيه



عن الغفيم أولى بالبطـلان

عـ ومن ذلك ما حكاه النووي عن جماعة الاصصحاب : " فيمــن
( ( ) وعند المصنف " بينهما ه والصواب ما أثبتناه .

 الاصح الصححة لان اشتغغاله عن الغريم لا يفتقر الل قصلد فلو لم يفســرد



- الاشباه للســيوطي ص


- TI/r• والاشــباه للسيو طي








(0) وفي الاثبباه للسيوطي Y الأصحـــة ،





وتفهم الفين لم تبطل صلاتـه (0) •

## مســــألة (7)




 مطبعي والمسألة منصوصة في المنها - أيضــــ في هـ







 و ومغتا السعادة النذهب




 الثاني ، وعرفّ ابن اللسبكي في جمع الجّوامع بأنه جعل اللفظ دليلا _IVr_

$$
\begin{aligned}
& \text { • Yヘ9/r (T) }
\end{aligned}
$$

- (1)




=





 (1) واختاره ابن الحاجب والاهام في المحصسول في الكلام على القياس في اللغات




قرى البصرة ولد سنة YVY Yـ كا كان من كبار المعتزلة ومن مشاهير علماء


 الاعيان - rar/ral/V ورو اTV









 (0) وعند المصنف n تقع ع والصواب ما أثبتناه • راجِع : التمهيد ال _IVY_

محتمل (1) ،وفي المحصول: أن ابتداء اللنغات اصطلاحي والباقي
م محتمـــــل
وتوقف (r) القاضي أبو بكر في المسالة ، و نقله في المحصــول
-عن جمهـور المحققـــــين و


التنبيــــه فقـــط •
بـ أو توقفت عليه القراوة فردها بهذا القصد
جــ أو كبى المبلغ قاصدا التبليغ (ّ) و نحو ذلك فأن صلاتـس



منـــــه ذلــــــك ه

 ^من الاسنوي في البدايات ويخالفه في الباقي لانه مهتمل لان يكون يكون توقيفيا أو اصطلاحيا على نقل المصنف من الاسنوي ومعطوع بأنه اصطلانحي عـلـى

(r) لانه يحتمل الن تكون الالفاظل كلها توقيفية ، وان تكون اصبطلاحية وأن


 الجمهور ، وي الحاصل عن المحققين وفي المحصصول والتخصيل عن جمهور

 من العلماء عن القول بواحد من هن هذه الاقوال لتّعارض أدلتها ، والمختـار الوقف عن القُطع بواحد منها لان أُدلتها لا تفيد القطع • راجع : نها ولايـة





- $117 / \varepsilon$ (
(0) لعل حواب العبارة :" وفي كلام المنهاج والروضة ما يؤخذ منه ذلك ع =

الللغات اصطلاحية فان قلنا : انها توقيفية فتثجه الصنحــة لان
 البطلان بأنه اذا صرفه اللى خطلاب الآدميين المتنع الثو الـو علي والتحق بالكلام ، نعم : أشكل من هنا كا كله : ٪ ما اذا لم الم يقصد شيئنا بالكلية ، فأن اللنووي في دقائق المنهاج قـنـ


 والصيـواب " و همـو حاصــل كـلام المــاوي الصـغــيـي : انهــا لا تبطلــل مطلقــا وبــه جـــزم الحمــوي (ع) في شرح
=



 - rar/ル


$$
\text { - } \text { •和// }
$$

(r) فلا يكون المأتى به حينئذ قرآنا ولا ذكرا بل يكون بمعنى : ما دلت عليه
 ركع الآمام كما يدل عليه تعليل شرح المهنذب بقولك : لانه يشبه كــلام


- (
 صاحب كتاب الجواب عن الاشثكالات التي أوردت علا




 - الظنـــــون
- الوسـيط () () ()


## بـاب سـجود السـهو


وأن (־) الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه هـ •
ومن أقسامها : ما ترك (ل) فيه اعمـال الألمـال المـل المسـتحب


 وكثيف الظنون للحاج خليفة
(Y) ويرجح ابن حجر في تحفة المحتتاج /

 -للرملي
(Y) وعند ألصنفف " تقدم " والاحسن ما أثبتناه لان قاعدة مؤنث ولو كا كا

 دار الكتب المصرية وذكرها السيوطي أيضا في أشباهل م م 0 ودليلها قولـه



 تدخل في جميع أبواب ألفقه ، والمسانل المنري

 - |VA_IVV/\ الأوطــار للشــو كانـي


 نية الاتمـام فيتم أيضا ، قال بِخّهم : لان هذه رخص لا با بد فيها من



بالشك الا في احلى عشرة مسالة • راجهها فأنها نفيسة
 الأليق بالاستثناء التالي / / رقم الـي





 الظاهن المترجح عليه ، فان الظاهر من أفعال الانسان الان ان تكان -على الكمــــــال


 -الظــاهـس الاوف





 - $117 / 110 / \Sigma$ شرح المهنب
 - 171 رقـتـ
(§) الحديث الدال على الاخذ باليقين في الصالاة :
 في صصلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليططح الشك ولم وليبن علا مـا مـا

 - الســـــا (0) قال أبو حنيفة رحمه اللّ : ان حصل له الشك ألو أول هرة بطلت صلاته وان




 - 171 رقم المخطوطة

قاعــــــة (1)

الاصل المستقر أنه لا يعتد لاحد الا بما عمله (r) أو تلا تلا


بــه عنه من ضــــان وغـهـ
وقد يتحمل عن غيره مالم يلتزم به ، ولم يألم




(1) هذه القاعدة ذكرها الحافظ العلاني في قواعده \# المجمهوع المذهب ، ז/ رقم

المخطوطة الما 171 دار الكتب المصرية
(

- 171 /

-دار الكتـبـب المصريــــة

- | $17 \mid$ /
(0) قال الشيخ أبو حاملـ وبهذا قال جميع العلماء لان معاو ية رضي الهّ عنـه

شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى اللة عليه وسلم فقال : : ان

 لان معاوية • • الخّ نظر لان هذا الدّليل غير ملاق لانه فعل جاهل الها لاساه (7) هو أبو عبداله ويقال أبو أيوب أو أبو مسلم الشامي ، الفقيه اللمشقي
 سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام ، قال أبو ها اتم : الما ما أعلم بالشام أفقه من مكهوال ، قال ابنّ زبر عن الزهري:العلماء أربعة فذكرهم
 بالشام عن مكهول قبلناه ، روى عن النبي صلى الشّ عليه وسلم مرسلما ،



- اراجع : شرح المهنب

Y- ومنه تحمله (1) عن المأموم قراءة الفاتحة اذا أدر أدركه راكعا - وأطمأن قبل ارتفاع الامام عن حد اللاكعين

## قاعـــــدة (Y)

اذا ورد عن النبي صلى السَ عليه وسلم : فعلان متنافيان وعرف

 ا- سجود السهو : تمسك جماع اعـة من أصحاب

 - وبعده وآخر الآمسين قبل السلام " (٪)





راجِ : المجموع المنهب
 أول من دون الحديث وا'نحد أكابر الفقتهاء والمحدثين والاعلام التابعين
 الصسابة رضوان الهع عليهم ، وروى عنه جماعة من الائمة منهم مالك بن




 - الابـن قنفــن
(8) روى الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال :
 قبل السلام ه وذكره أيضا في رواية حرملة الا أن قول الزهوري منقطع لم يسنده اللى أحد من الصحابة ومطرف بِ بن مازن غير قوي ، ومشهور عن الزه


# واختار الشيخ أبو حامد (') الاسفراييني التغيير : بين قبل 

السلام وبعده في صورتي الزيادة والنقص ، وصورة الشيك


بينها (r) بأن ذلك من اختلاف المباح والجميع جائن (\&)



 قبل الســــلام
(1) هو أبو حامد أحمد بن مجمد أبي طامر بن أحهد الاسفراييفي من أعـلام








 (Y) أي في البناء على اليقين وقلد مر الحديـث الصحيحع في ذلك • راجــــع : - الهامـش في ص


 المشهورة انه قبل السلام قال صاحب الحاوي : لا خلاف بين جما جميع العلماء؛
 والأولى ، فمذهب الشافعي وما نص عليه في القديم والجا الجديد : أن الأولى




 لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام ، ومقابل الجديد قديمان ا- أحدهما
 انه مهخيربينالتقديمو التأخير لثبوتفعل الامرينعنه صلى :الهّ عليه وسالب =

$$
-11
$$

## (آ- <br> - 「

 وشرح جلال المحلي

- 70 / / Mrv/

فأختار أصحابنا ألترك ورأوا





- مر هذا الففرع في ص 100 مع النتعليق عليه
( (Y) وعند المصنف " الاخر تين " والصواب ما ما أنبتناه •


## (1) قاعـــدة

اللني اتفق عليه أئمة المنهب : أن السهو اذا تعلدد في الصلاة كفاه عن الجميع سجدتان (r) وبه قال جمهـور العلمـــاء لان
(r) قصــــــة
ي
عليــه
崩
النبسـى
(1) هذه التقاعدة ذكرها الحافظ العلائي في قواعده ז/ رقم المخطوطة 171

- دار الكتب المصرية
(T) قال ابن المنذر : وبه قال اكثر العلماء وهو قول النخعي ومالك وألثوري

 - $1 \Sigma \Gamma / \Sigma$
(r) عن ابن سسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قأل : صلى بنا رسول اللّ


 كفه اليسرى ، وخرجت السرعان الن من أبواب ألمسجد فقالو الوا : قصـرت الصولاة ؟ وبي القوم أبو بكر وعمر فهابا ان يكلمأه وفي القوم رجل يقال
 أنس ولم تقصر ، فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا : ألما نعم ، فتقدم



 وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد اسلامه ويدل أيضا ان
 الذطافظ ابن حجر في تلخيص الحبير : لهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظل، وقد جمع جميع طرقه اللحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلامسـا
 وتلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني ب/صب • -INr
- ذي (1) اليدين سلم ومشثى وتكلم سهوا وسجلد سجدتين فقط

وقل يتعلدد السـجود لاسبـاب اقتضتت تعلده من غير تعــــــلـد



يعيدون سجود السهو لانه لم يقع اخر الصـا








السهو من غير سـبـب
(1)




 أيضا /




| | $\mid / \varepsilon$ (r)


 7

 - حصل المقصود


- <br>\&\/₹ 171
- 

$$
\begin{aligned}
& \text { - المهنب }
\end{aligned}
$$

## بـــاب ســـجود التـلاوة




- اذا هوى « ه فلم يسجد (0)
(1) (1) ولما ابن عمر رضي الهّ عنهما قال : كان رسول الهّ صلى الهّ عليسه وسلم يقرأ علينا القرأن فاذا مر بسمجدة كبر وسجد وسجدنا البخاري ومسلم بلفظه الا قيله ه و وكبر ه فليس في روايتهما وهذا النلفظ.











 تخريج أحاديث المأفعي الكبير النطبوع "ع الشرح الكبير رشرح المهذب - 1 $10 / \mathrm{s}$

وعن ابي الدرداء : النه سجد مع النببي صلى الهُ عليه وسلم احـدى
 عبدالباقي ط: عيسى ورواه الترمذي § شاكر ط: مصطفى البابي ويمكن الجمع بين النوعين من الاهاديث بـا بـا
 كَان رسول الهّ صلى الهّ عليه وسلم يسجهد في النجم بمكة فلها هاجـر
 رسول التة صلم الهة عليه وسلم لم يسجد في شئ ميء من المُمصل منذ تحرل


## بـــاب صــلاة النفــل

(1) (1)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم (؟) لا ؟



 والثاني : الجواز بمعنى الاباحة التي يستوي الاري فيها العيا الفعل

 به المعنى الاول أو المعنى الثاني ؟ فيه اختلاف بين المصنفينين (م) ومن فروعهـا :ـ ألمــ
(1) هذه القاعدة ذكرما الحانظ الهـلائي في تواعــه 1 / تحـتـ رتم 171


- مع التعليق عليها في اليامش في ص مر

(r) الالامكان العام هو سلب ضرورة العدم ويستلزم صسة الورجود أعم من آن
 الامكان الخام، فالامكان الخام : سلب الفرورة عن طرف الوجـــود والعـــــن

(0) وه ومو نظير الامكـان النام
(7) وعند المنين ، الصنفيني ، والصراب م أثبتناه • رابع : العلائي


لا يمكن جمعهما فان صلاته تبطل أما لو أمكن ذلك : كما الما الـا (r) ضم اللى نية الفرض نية (ّ) تحية المسبجد فأن ذلك لا لا يضر لان التحية المأمور بها تحصل ، وان لم ينو ها لان لان شوعيتها ليست لنات الصلاة بل لشغل البقعة ـ قبل البلوس ـ الـو بصلاة ما فلو صلى فريضة أو راتبة حصلت التحية المثروعة فلا يضر نيتها

「 والنفل معا فانه لا يقع عن واحد منهما : لان الوقت لا يصلع -للنفـــــلـل
(1) اعلم ان التشريك في النية على تسمين الاول أن ينوي مع العبادة ما ليس
 يوجب حرمة النبيحة ، الثاني : أن ينوي مع العبادة المفوضة عبــــادة أخرى مندوبة وفيه صور ثلاث
الصوردة الاولى : ما يتتفي البطلان في الكل ، منها : كبر المسبــوق
 تنعقد الصلاة أصلا للتشريك وفي وجه تنعقد نفلا ، وكالمثالين الواردين - في عبـارة المصنف

الصّوردة الثانية : مالا يتضضي البطلان أصلا مثاله اسرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصلا معا بلا خلاف كما قاله النووي في شرح

الصورة الثالثة : ما يحصل النفل فقط مثاله : خطب بقصد الجمعة
 الصورة الرابعة : ما يحصل الفرض فقط مثراله : نوى بحجه الفرض
والتطوع وقع فرضا لانه لو نوى التطرع انصرف الم الفرض ، ولا شك : ان الفروع النتي تكون تحت الصورة الاولى والصووة الثايلة داخلة تحت قاعدة : ( اذا نسّخ الوجوب بقى الجواز أم لا ؟ ) بناء على أنه يرجع الامر بعد نسيخ الوجوب الم ما كان قبل الوجوب من تحريم أو ابابحة • رابحع الاشباه للسيوطي • •
 (r) وعند المصنف ه لو ذا ضم ه والصواب ما أثبتناه • راجع : العلانــي / را - رتم 171
( ( ) وعند المصنف " فيه ه بدل نية والصواب مآثبتناه • راجع : المرجـع -السـابق

## كتـــاب صــلاة الجمـاعة

## فائــــــة

تقدم (!) - في صفة الصلاة - انقسام اللعبادة الى أداء و قضاء -واعـــــادة
ومن الباب : اذا صلى منفردا ثم أدرك الجماعة في الو الوقـت ألمت أو





- (1) (r) -عليـ وسطلم

 فعل لذلل أو عذر كالثواب فنصبح أرادة معناها الاصولي اذ اذ هو حينئذ فعلها ثانيا رجاء الثواب • تحفة المحتابج /





(0) والمذهب استحباب الاعادة مطلقا وممن صرح بتصحيحه الثشيخ أبو حامد ونقل اله ظاهر نصبه في الجديد والقديم ، وصصحها أيضا التقاضي ألبو



- الكبير للرافعي على وجيز الغزالي \&/
 - رواه أبو داود و النســـائي (ا)

 الثانية تكون نفلا ، وهو الصحيح الني نص عليه في الكتـب




 الهند مع زهر الربيى

 والشام والجزيرة والعراق ومصر في طلب الحديث ، والحـي




 راجح : شذرات الذهب
 و وتهذيب التهذيـب / /

(£) عن جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه أنها صلى مع رسولو الهَ صلى الهَّ
 المسجد فدعا بهما فجيء بهها ترعد فر ائصهما فقال ما منعكّأ أن تصليا

 صلى الهُ عليه وسلم ليزيد بن عامر : اذا جئت الـ الصلاة فوجدت الالناس فصسل معهم ، وان كنت قد صليت تكن الك نافلة وهذه مكتوبة رواه أبو داود / /4זا تعليق الشيخ أحمد مسعد ط: هصططفى البابي وني رواية أخرى لابي داود عن أبي سعيد الخدري ان رسول اله صلى الةّ عليـه

 المسجد نوجدت الناس يصلون فصل مههم وأجعلهأ نافلة . براجِع : =

اللجديدة () ، وقــال في القديم : ان الفـــــرض أحداهمــا لا

وحكى وجه : أن الفرض أكملهمــا (ّ) ، ووجه آخلـ : أن
كلا منهما فرض (i) كما قال الاصحاب في في فروض الكفايات : ان الطائفة الثانية اذا فعلته يقع فرضا أيضـا وا وأن الحرج سقطـ


() ينوى بها الفرض أيضا ورجحه الاكثرون وهو مشكل
 والمستلـرك للحاكم الترمذي عن جابر بن يزيد أيضا / /
 الربى للســيوطي
(1) وبه قال أبو حنيفة وأحمد لسقوط الخطاب ولقوله صلى الهّ عليه وسلم


- rre/ $\varepsilon$ ع

-rrs/E

نفلا عن التعيين لـا ندب الى اقامتها بالجا بالجماعة • راجع : الشرح الكبير
للرافعي
(£) وهذا الوجه حكاه الخراسانيون وهر وهو مذهب الاوزاعي ووجهه ان كـلا


- المنـب للنووي

شرح الهذب ع/
الطالبين للنـــووي
(7) والاصصح في الجديد أن ينوي بالثانية الفرض صورة حتى لا تكون نفلا مبتدأ أو ينوي بالثانية ما هو صورة فرض على المكلف في الجملة لاعليه
 يحصل من غير نية الفرض ولان حقيقة الاعادة ايجاد الشنيء ثانيا بصفته الاولى وحينئذ فلا اشكال ، وما تقرد من وجوب نية الفرضية هو المتينمد مكنا صححه الاكثرون ونقل الر افعي تصحيهي عن الاكثرين وان = -19 .

والثاني : ينوى عين تلك الملاة من غير تعرض لفرض او

- نفل واختاره امام الحممين ()
$=$

 الطالبين للنووي

- (1) راجع : شــرح المهـنـب

بــاب صــلاة المســافر
(1) (1)

ما ثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يقيد بقدنرها وقد يصير

- أصـــــلا مسـتـتقلا

وبيانه بصــور تأتي :
ومنها : صلاة القصر ، شرعت حالة الخوف بنص (r) الققرآن
ثم عمت جميع الاسفار المباحة

-فاقبلوا صدقته " (>)
(1) هذه القاعدة ذكرها الحافظ العلائي مع الفرع الثتابع لها راجع : قواعد

- العـلائي

من الصلاة ان خغتتم أن يفتنكم الذين كفروا ه من سورة النساء الاية الا








 أبو زينة ط: الشعب وروواه الترمني
 -لســيوطي

كتــاب صــلاة اللجمعـة
هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصـورة (') ؟ قــــو لان () الا



ثرط قصره وان قلنا : هي مستقلة فالصـحيع الانمام أيضا


-لانهما صلاتا وقت واحد (2)
(1) ويتفرع على هذا الخلاف مالو نوى ظهرا مقصورة فان قلنا : الجمعـــة
 أحدهما تصح جمعته لانه نوى الصلاة على حقيقتها ، والثشاني 'لا تصـح لان الم

 فهل يشترط نية القصر ؟




 ركعتان ، وصلاة الاضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر

 - or.

- 19V (


 - YVK// £^9

العموم الوارد من الشرع كالمسلمين والمُمْنين و نحو هما هل يتناول اللقيق ؟ فيه مذهبان ــ الاكثرون كما قا قاله ابن الحاجب

 －منافه الى سيده فلو خوطب بصر فها الى غيه لتّناقض

## وحكى الماوردي والدوياني في البحى كالاهمــا في كتــــاب



r r
r｜والثالث ان تضمن الخطاب تعبدا دخلوا ، وان تضمــنـ ملكا أو عقدا أو ولاية فــلا •

1ــ وجوب الاحرام بالحعج أو العمرة اذا اذن له السيد فــــي
－（I）
 －والآخر بأثتبار المعني



「 「ミr／／ بمكة والحاصل لتاج اللدين الارموي ז／ז／r


 - المانع من جهة السيد قد انتفى و الصتحيح المنع (ا)
 عليه وسلم وحبر :هذه الامة وند قبل ألهجرة بسنتين أو ثلاث بمكة



- Y7 الوفيات لابن قنفذ
(r) روى البيهقي من حديث ابن عباس نحوه واسنأنده جيد ورواه أبن عدي مر فوعا من وجهين ضعيفين ولابن أبي شيببة من طريق طلحة عن عن عطاء عن




 عباس : فوالهّ ما دخلها رسول الهّ ملى الهّ عليه وسلم الا حاجا ألوا أو هعتمرا
 جاء البيت احد قط الا حراما ولم يدخل رسول الها لاله صلى الهّ عليه وسلم


 مع الشرح الـبْير للرافعي وبذّيله الجوهر الْنقي



 المهنب
 السيد لعبده في المسألتينّ فهل يكون حينئذ كالاهرار فيه وجهان أقيسهوما لا ، وقال الامدي في الاحكام
 المريض والحانض والمسافر عن العمومات الواردة بالصوم والهـــــلا -والجمعة والجهـــاد

-كالمسلمين وفعلوا لا يدخل فيه الاناث

وستأتي (غ) مسألة التكليف في كتاب الطلاق ان شاء الهّ تعالى


## مســـــالة (0)

اذا أوجب الثارع شيئا ثم نسخ وجو به فيجوز الاقدام عليه
 غيره ، ولكن الدليل الدال على الايجــا


 التتحيم ، وصار الوجوب بالنسن كأن لم يكن •
(1) هذا تحذير من غلط قد يتورط فيه القاريء هاهنا ، لان الاصوليــــــينـين تعرضوا للخلاف في دخول الرقيق في صيغة العموم فقد يتو يتوهم ان الاناث



 واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ه هو وان أبو داود بأسناد صحيح على شرط البخلاري ومسلم الا أن
 يسمع منه شيينا وهذا النّي قاله أبو داود لا يقدح في صـحة الحديث لانـ انن ثبت عدم سماءعه يكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة عند أمحابنا وجميع العلماء الا عند أبي اسحآق الاسفرا'ييني زابع : شرح

 تكون غافلة بالنسبة له ، وتكليف الغافل مهال



و قال الامام فخر الدين والجمهور : انها (') باقية ، ومرأدهم

ومن فروعهــــا :

 الظههر تحته وجهان ، أحدهما انقلا
 مبجيء التفصيل بين العالم بضيق الوقت والجاهل (\&) به

واعلم : أنا (o) لما أبطلنا الخصوص في مسألتنا أبطلنـــاه الى
 - النافلة وهي درجة متوس
 مطلقا على الصـحيح وقيل يصـح للنفل • ولغ
rـ



 (Y)



- (


(7) مر هذا الفرع مع الفرع الذي يليه في هذا الكتاب مع التعليق عليهما في
- 
- أي لا يصلى به فرض ولا نغل


## بـاب صــلاة الخـوف <br> قاعيـــلـة (1)

اذا ورد عن النبي صلى الهّ عليه و سلم : فعلان متنافيان وععف








 للسيوطلي على الخنسـُئي


 رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسهمها وأجره ، وقالوأ شهـ









 وجاءت الطلأفة الاخرى فصلى بهم اللركمة التي بقيت من صلاني
 السيوطي مع حاشية الامام السندي ط: مصسطفى معحمد ورواه الماه البخاري



 $-191$



 -المتاخر من الفعلـــين الـين
 ان المعلين لا يتعارضان بمجردهما لان النمعل لا صيغة نه تدل
=


(1) هو عبداسة بن عمر بن الخطاب أبو عبدلـرحمن القرشي اععدوي المنوقى


(1) من فوه : ولششافعي صغو الى قوله : ه وفلة الحر كه من البرهان لامام


 على وفق رواية ابن عمر رضي السَ عنهما في صحتها قولان : اـ -هدهمـا





 أصحابنا وهو بعيد ه فغلط في شيئين الـدهما نسبته ان بن بعض الاصحاب، والنّاني تضعيفه والصواب انه قول الثشنفعي
 المحتاج للرملي 1^/
 أو فق ما يثبت منها لظظّهر كتاب السّ عز وجل فقلنا بهُ ه ، راجع : الام

 - 171 دار الكتب المصريــة

على شيء معين الا اذا دل الدليل على (') تكرير الفهل الاول في
 -يعلم المتقدم منهما والمتئأخر فأولى بعدم التعارض الـي
(1) على ثبوت تكرير • راجع : العلاني / / رقم المخطوطة اT1 دار الكتب

## بــاب صــلاة العيليــن

(1)

اذا أمكن حمل فعله (r) عليه الصصلاة و السلام على العبادة أو
 ومن فروعهـــــا :
(i) هذه إلمسألة ذكرها الاسنوي مع فروعها • راجـع : التتهيـــ

(r)



 فتقطع يد السارق على الكيفية النتي نطع عليها رسول .للّ صـل الشّ عليه




 والسلام ليس واححا

 ذلك سواء تّن عبادة كالصلاة أو معاملة كالبيع والنشراء المذهب انثاني": أنها ليست مثله مطلقا بل يكون كمجهول الصمفة المذهب الثانث : انهـا مثله في العبادة دون المعامله

 الثالث : يدل على الاباحة ، المنمب الـلرابع : الوقف بين الوبي





ومن خرومها ايضا : وجوب الختان لما ذكرناه (') وتيل لا
بتب معلقا وثيل ينجب في الـجال دون النساء •

اللتلاوة لي ألصلاة وفي غيرما أيضا ، ورفع اليدين على التوالمى
-


 مـح وخكاه عن (r) جماعات كثيرة واقتضى كلامه الاتفاق عليه
(1)

الـُــــولاة


" لوجود الاحاديثت الدالة على عدم وجوب سجود الســهو والتـلاوة ه، •


- (r)
. (k)
 العزيز للرافعي
 التمهيد عץا: ويأتي من المصنف في هنـا الكتاب في كتاب المصيال وضمانّ الولاة بلفظ » جماعّات ه حيث يعيد المسالة هنالك بفروعها


## بــاب صـــلاة الكســوفين

## (I) مســــالة

منا كان من الافعال ممنوعا لو لم يكن واجبا فاذا فعله اللسول
 كالقيامين واللوكوعين في الخسوف (ّ) ، فان الزياد مبطلة في غير الخسوف نمشروعية جوازهما دليل على وجو بهها
(1) هذه المسالل ذكرها الامسنوي مع فروعها الموافغة والمخالفة • راجهسـع :

- التههيـــد
(Y) ويملم كون فعله صلى الهُ عليه وسلم واجبا بعلامات نذكَ منها ثلانـــــة

أثياء الاول بأماراته.التي جعلها الشارع دالة على وجوبه كالاذان والاتامة





 بتبرح الجلال المحلي 1 / 1 ط






 شرح النهنب الخول من منع النصص : هحمول على ملا من نوى الآكمل فلا يجوز له في الاصح الاقتصار على الاتل ، ومط اقتضاه كلام شرح المهن المنب الثاني


 ${ }_{-r} r_{-}$

## بــاب صــلاة الاستسقاء

هي سنة مؤكدة وفي وجه فرض كفاية • وقال أبو (ل) حنيفة: لا صلاة فيه (r) وعن طائفة من التابعين مثله ، لنا الا الاحاديـث
 ر رضي الهّ عنهم
(1) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي أبو حنيفة امام الحنفية أهـد


 وسهل بن سعد الساعدي • \&ـ وأبو طفيل عامر بن وائلة ولم يلق أحــا منهم ولا أخذ عنه ، أصله من أبناء فارس ولد ونشا ونا بالكوفة وكانِ يبيـع الخز ويطلب العلم في صباه ثم انتطع للتدريس والافتاء وعرض عليــيـ، القضاء فامتنع نحبسه المنصور العباسي الـ أن مات في السجن ســـــــــة

 جمعه تلاميذه و و المخارج ه في الفقة رواه عنه تلميذه أبو يوسف • رابِع: تهذيب الأسماء / /
 (T) راجع حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين - الكبير لللرافعي


 بشرح النووي 1A/7/
很
 تخريج أحاديث الرافني الكبير الططبوع مع المجوع والشر الكبير A^/0

## بــاب تــارت الصــلاة (1)

قاعـــــدة (٪)

قال الشافعي رضي الهّ عنه : قياس غلبة الاشباه أن يكــون الفىع دائرا بين أصلين فان كانت المشا بها
 - فقد اعتبره بعض الأصتحاب في صور (")
 ترك الصـلاة فان الصلاة ترددت بين مشابهة اللاين الانمان وبين
 و أشبهت الايمان من جهة أن إلنيابة لا تدخل فيها (\&) وهـــسي
(1) تارك الصلاة غير جاحد قسمان : اـ الحدهما تاركها لعذر كنوم ونسيان


 والاكثرون من السلف والخلف ، والمراد بتاركُ الصلاة في الترجمة هو
 مروي عن علي رضي اله عنه وهو أصح الروايتين عن أحمد فاذا قويت
 غير الجمهور من الشافعية • راجع : شرح المهذب | 171 (Y) هتذهِّ القاعدة ذكرها الحافظ العلائي في قواعده (Y إر المكتب المصرية والاسنوي - نهاية السول وجم (r) كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزنكاة للشبه النصوري - بينهما • انظر : جمع الجوامع
(乏) أي أن النيابة لا تدخل فيها بنفس ولا مال فقتل بتر كها كالشهادتـين، - شرح الهنذب

تلشخل في الزكاة والحج ، وكنلك الصـوم (ل) في اللجملة فقــوي
 على شدة الاهتمام بها فقال : يقتل تاركها اذ| أصر () كتارك

- الا يمـــان

و منها : الصوم تردد بين الصلاة و الحج ، فقال الشافعي هو

فأوجب تهيين (7) النـية فيه كمـا في الصـــلاة


والدــج ، راجع : شرح المهنب |V/r •
 وسلم يقول : پ. ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصـلاة ه رواه


وفي غير مسلم ه الشرك أو الكفي ه
وعن بريدة رضي الله عنه عن الننبي صلى الله عليه وسلم قال :" العهـــد
 مع تحفة الاحوذي والنساني

حـديث حسن صـحيح ورواه أحمد الا
 أصحاب محمد صلى الله عليه وسلملم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كه كفر






 (0) راجع : شرح المهنب 1 ( 1 وتحفة المحتأج - Ira
(7) وعند المصنف " تعبير " النية والمصواب ما آثبتناه وانظر - لُعدم وجوب تعيين النية في الححج - ص YO^ جا الانوار

## كتــاب الجنــائز

## فائســــة (1)



 -وهو مفسدة كبيرة

 لزوم ذلك وانه يحسم عليه الترك ع عمدا

 ومقتضى كلام الغزالي والل افعيى : أن الاصح فيما سوىالقتال
(1) هنه الفائدة ذكرها الحافظ العلائي في قواعده \/ رقم المخطوطة 171 (1)

 الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل مختلف في الفروع ، ورجح صاحب المطلب في ألمطلب أنه يلزم بالشروع،
 الرافعي والنووي شيئا لانها عندهما من القا لانوا لاعد التي لا لا يطلق فيه
 (「)

(


 - IVo
(0) لما في الاععراض عنها من هتك حرمة الميت • المرجع السابق • -r•^_

وصلاة الجنازة من فروض الكفايات : انها لا (1) تتعين بالشَروع
وينبني أن يلحق بهما غسل الميت و وتجهيزه بالنسبة الى أقار ألـاربه،

السواء أو اثم اقاربه أكثر و أعظم؟وع أنلى هنا فيتعين على أقاربه

## قاعـــــدة (Y)

اذا ورد عن النبي صلى اللّ عليه وسلم :n فعــلان متنافيان ه
-تقدمت (ّ) في صلاة الخوف الي

 حسين ، والمتولي ، وأصحهما و وبه قطع الاكثرن لا ولا تبطل لمجيء
 (1) وصرح الكبارزي في التمييز بما اقتضاه كلام الغزالي • المرجع السابــق - IV7
(V) هذه القاعدة : ذكرها الحافظ العلاني مع فرعه التابع لها في قواءده N - 171 رقم المخطوطة

- ( $)$
(£) وقد كن لبعص أصحابة وغيرهم : خلاف في أن التكبيّ النشروع خهس أم
أربع ام غير ذلك ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت .لأهة الآن على انه أربي
تكبيزات بلا زيادة ولانقص قال أصحابنا : فان كبر خمسا نان كــانـي
ناسيا لم تبطل صلاته لأنه ليس بأكثر من كَالما الآدمي ناسيا ولا يسجـيـد

 وصححهه البغوي والشاشي وصاحب البيان وآخرون ونقله الكّ افني عــنـ
 - TIE/T
(0) عن عبدالرحمن بن أبي ليل قال : كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنـا
 عليه وسلم يكبرها ، رواه مسلم 1 / 709 ت: محمد فؤاد عبدالباقي ط:

 وابن ماجي احـدمد - الكبير 177-17\%

$$
-r \cdot q_{1}
$$


-جـانـــن
-ri._

## كتــاب الزكـــاة

قال (1) الاصحاب : اللزكاة اما أن تتعلق بالبدن أو بالمال ، فالاول زكاة الفطى وان تعلقت بالمال فأما ان ان تتعلق بماليته ألما
 التجارة وان تعلقت بذاته فالمال علمال على ثلاثة أقسام :
ا- حيواني • 「- ومعدني • • و نباتي

اـ ال فالحيواني لا زكاة في شيء منه الا في النعم

 -بعض المتتات لا كلـــه

## مســــالة (Y)

المأمور به اذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمـن كقولـــه
 نوع لم يقم الدليل على اخراجه كذا نص عليه الشـافعي فـــــــي
(1) من هنا الى المسالة موجود في الاشباه والنظائر للسيوطي بعنوان قاعدة - $\varepsilon$ صR
(r) هنه المسألة ذكرها الامام الاسنوي مع فرعيها • راجع : التههيد 99 ط:
-
(r) من سمورة التوبة رقم الآية r. ا ـ اختلف العلماء في هنه الآيـة هــ


الثاني مذهب الكرخي ، احتتج الاول بتعهيم كل نوع : لان الجمع المضاف

الككخي بان النأمور به صدقة منكرة مضافة الم جملة الاموال ، فاذا أخلذ

صدقة لان المال الواهد جزء من جملة الاموال ، فاذا أخذت الصدرة = _H11_

باب الزكاة من كتاب اللرسالة ( () و كذلك في البويطي و نقله ابن

الحاجب ثم اختارا خلافه
زمن فروعها : ما وقـع في الفتاوى :




الخلاف في وجوب الن كاة فيه كالغيل (r) و نحوه
= من جزء المال صدق أخذها من الاموال ، ، و بالجملة فالمسألة محتملة






 الشافعي هدها النه الشافعي وكفى لزسالدالة تقريظا انها تأليفه راجع :


 - MT/ وابن خلكان (r) اله عنه الن النبي صلى اللة عليه وسلم قال :ٍ وليس على المسلم في عبيده ولا فرسه صدقة ه رواه البخاري ومسلم • راجع : شرح المهنب للنووي

- rra_rra_rrv/0
_rlr_


## فوائـــــلـ (1)

اــ الاولى : لا يعتبر الحول في زكاة الزدوع ، والثمـــار ، - وانفطر والمعدن (r) ، واللـ الوكاز

 نمسها حول ، ومن ذلك اذا كان لله مئة وعشرون شان شاة مثلا آلحد
 -التجارة اذا زادت قيمتها قبل الحول ز زكاها بن يادتها
r الثـ الثالثة : المبادلة توجب استتناف الحول الا في موضعين :
(1) هذه الفوائد ذكرها الحافظ العلاني في تواعده ז/ دتم المخطوطة 171

(T) في اعتبار الحول في المعلن خلاف ، لا يشترط فيه الحول على المذهب اذ

فأثبه الثمار والزروع وقيل يجب فيه الحول وهذا مفرع على وجوب ربـ ريع




- YAT/r وروضة الطألبين للنووي
(К) اذا اشترى سلعة للتجارة بمأتي درهم ومر عليها أحد عشر شهر ا وهــي





تواعد العلائي $/$ / رقم المخطوطة 171 دار الكتب المصرية وتحفة المحتاج
Tro/


أـ احدهما في التجارة : اذا بادل سلعة التجارة بمثلها () أو أو
 -سلعة التجارة بنصـاب من النتدين (ل)

بـ الثاني في الصرف : اذا بادل أحد النتد ين بالّآخر عهــلـى


 -والتجــــارة



-
(r) رابع : ( - المحلي






- حجر


ذكر المصنف ثلاث مسائل في اجتمساع الزكاتـين في مـال واحـد وزا واد



(9)


في (') آحد القولين ، وعلى صـاحب الدين زكاته (r) ץ


 في النكاة الا في أربعة مواضع :
ا- في التجـــــارة • (V)

「 「 rــ والشاة عن الخمس من الابل على طـيق القيمة من غير -الجنس





(r) انظر منتازعة القديم فيه وتفصيل الجديد في المنهاج وشروحه • مثل :
-
(

- rE / / (

(7) أي أبو حاملمد الاسفراييني في الرونق وهو مختصر في الفقه • راجـــع : - العانيُ

- 

(A) وعند المصنف والمشرين وعند العلاني أو العشرين؟/ رقم الاوالصواب - ما أثبتناه




المنهاج وشروحه • مثل مغنى المحتاج
_rlo_

بــاب زكـــاة الجيـوان

مســــالة (1)

تقدم الكلام في كتاب الصلاة في مفهوم الصفة (r) و الشرط ومن قّروعها - و هو مشكل (r) على قاعلدة الشافـي -: اسقاط

الزكاة عن المعلو فة لكون السوم هو الغالب
بــاب زككـاة النبـــات
الاصل في الباب - بعد الكتاب (ع) و السنة () - الاجمماع ،
وذكى أيضنا () انه لا يعتبس فيها الحول

- 7^_7V (1)
(V)
-Iサ| • Ir.

 العربية ، وأين تقع الجزيرة المعربية من العالم ؟
 وقوله تعالى : "ا أنفقوو من طيبات ما كسبتم ومما أخ

 حاشية اعانة ألطالبين على فتتح النعين
(0) وردت مراسيل في زكاة الزروع وانئمار ، رواها أبو أبو داود واننرمسـني









## بــاب زكـــاة النقــل

تقدم (() أنه لا تؤخذ القيمة في الزكاة الا في أر بعة ليس منها

 اللروياني في الحلية (") : أن الأختيار عند كثير من أصحابنـا -الجــواز مطلقا

## بــاب زكـــاة المعــلن والركــاز (£) والتجــارة

- تقدم () ان المعدن والركاز لا يشترط فيهما الحول ()
(1) في صYا من هذا ابكتاب •
(r) هو القاضي أبو القاسب عبدالواحد بن الحسين بن محهد الصيمري بصاد
 الى الصيمر ومي بلد بين ديار الجبل وخوزستان أو منسوب الل صيمر وهو زهر من أنهار بصرة عليه عدة قرى ، قالِ النووي في تهذيبه : انسه
الا ظهر سكن البصرة وهضر مجلس القاضي أبي حامد ومن تصانيفه :

 البلدان /7/0•



 - له اثرا في نهرس دار الكتب المرئ




_riv_


## 

## بــاب من تلزمــه الزكـــة ومـــا تجب فيـهـ

## (Y) مســــالة

لا يشترط التكليف في خطاب (r) الوضع كجعل الاتــــــلاف

 والبهيمة بالشرطل المعروف في بابه •







 الى متعلقه : كون الشيء سببا • . . الكخ انظر كتب الاصول • و الث










## كتــاب الصيــام

هو لثة الامساك ، وشرعا امسساك مخصوص في زمن مخصوص
عن أثــياء مخصوصة

## مســـالة (1)

الترك هل هو من قسم الانعال أم لا ؟ فيه مذهبان أصحهما
عند الآمدي وابن الحاجب نمـ ، ولهذا الها قالوا في حد الأمس : أنه


(1) مهن المسالة ذكرما الاسنوي مع الفرع التابع لها • راجع : التهيـيـــ






rar


- المra/r







## مســــالة (0)

> في الاظهم عند النوووي • شروط الصـلاة : أن الصـائم متى أكره لا يفطر

قال الغزالي : مشرج الحاء المهملة من الباطن ، ومخرج الخاء المعجهة هن الظاهر وواففعه الراففعي فقال : هذا ظاهر لان المهملة تخرج من الحلق ،



 الحلق وهو باطن فكيف يضبط اولى الباطن بهغرج الهمزة والهاء اللتين مها من اقصى الحلق • وكل هنا مشهور عند أهل العربية الا ألن ألم يكون


 المنير r/r
-TYA/K (r) متج الرجل (Y) ( ${ }^{(Y)}$ وعند المُصنف \#\# ومدركها ه بدل ومدر كهما و الصواب ها أثبتناه لان المعنى

وملرك الوبهين
(乏) فان اعتبرنا التكرك فعلا أفطر وان لم نعتبره من قسم الافعال فلا لانه لــم
-يفعل شيينا وانها أمسك عن الم الفع
 (7) في هذا الكتاب ص •VV ومر التععليق عليها في الهامش •

## (I) مســـالة





 مثلا فوا افق يوم الشك يوما مثله لم يحرم (rّ) : لأن العكمة فيه ايهام أنه من رمضان وذلك يزول بما ذكرناه •
 - 111


 عبد الباقي طل عيسى البابي ودواه أبو داود

 طل : الهند مع شرح زمر الدبى للسيوطي ورابجع : شرح معانی الآثار للمطاوي





 - للنووي والشرح الكبير لللانفعي
(



 §^ \& وتعغة المحتاج / /

وهنا اذا لم نقل بالوجه الني صدحعه النووي وهو تحصيم الصوم




## مســـالة ( )

الكــلام ونحــــو• كالتــول والكلمـة تطلــــق اللسـاني وهــو الللـفظا وتطلــق (0) عهـلى عــى
(1) يقصد انضمام يوم أو يومين أو نحو ذلك لا مطلقا - برغم ابهام العبارة-

نقد نصوا على أنه أذا وصل نصف الشهر بما قبله ولـــو بصيام اليـوم
الخامس عثر نقط فلا حرج • ومثل الوصحل موانقة العادة أو اتتضـــاء سبب ما كالصعوم عن نند أو تضاء أو كنارة ، والمـينن منا ساكت كــن

منا • راجع : هاشية كليوبي مي المنهاج

- كابين القوسين موجود في التمهيد (r)




الختياره والجاب المتولي عن الحديث ــ اذا النتصن شعبان فــلا صصيـام
حتى يكون رمغان - بجوابين :
- آ ـ ان منا الحديث ليس بثابت عند امل الحديث الحبي




(ع) هذه المسالة ذكرما الامام الاسنوي مع الفرع التــابع لهـا • راجـــــ ع :
- التمهيد
(0) وعند المصنف , يطلق ه بدل تطلق رابع : التمهيد •r والفاعل ضمـــير
-يرجع اللى الكلام والقول والكلكلـة

النفساني (1) وهو المعنى القائم بالنفس ، ثم اختلفوا فذهب المحققون الى انه مشترك بينهـا
ومن فروعها : اغختلاف أصحابنا في قوله عليه الصـلاة والسيلام:

(1) انفقوا على أن الكلام يطلق بلى الثغساني ومو المعنى القائم بالنفس المعبر
 اسنادا مفيدا متصودا لذاته ثم اختلفوا بعلد ذلك في أنه حقيقة فيماذا ع
 الاششري مرة اللى القول بأنه حقيقة في النفساني واختار هذا القـــــول ابن ابن السبكي واستأنس لاختياره مذا بقول الانططلّ , ان الكلام لفي الفـــؤاد
 مشترك بين اللساني والنفساني لانه يطلت عليهما والاصل في الاطــلاق الحقيقة ، والقول بالاثاشترال هو الذي عليه المحققون من الاشاعرة قــالر الامام في المدصول : أعلم أن لفظة الكلام عند المحققين منا يعني :الاششاعرة
 المسووعة وخالف في باب الاوامر والنواهي فقال : انه هقيقش في النفساني نقط وذكى ابن الحاجب في باب الاخبار ما يوافق الاولا ، قال العطـار في حاشيته على الجلال الملحلي : وهذا الاختلاف في الكلام لغة فلا ينـانـي انَ النحويين اصطلهوا عل انه حقيقة في اللساني ولا يقال لهم معتزلة . رابع : هاشية العطار على الجلال المحلي
 (r)



 وورد في مسند آحمد هذه الرواية بعبارات متقاربة جها





يرفث (') ولا يجهل فان امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل : انــيـ



-الا اظهار العبادة ( وهو رياء () )

وقال النووي : في الاذكار (0) : أظهر الوجهين أنه يقولـه

 انه ان كان صوم رمضـان فيقوله بلسانه وان كان نفــــلا
(1) رفث في منطقه من باب طلب ، ويرفث بالكسر لغة : أفحش فيه أو صرح


-


- ( ) ( )


 و خحمسین با





- 7 19 -

- 
- $\times 7 / 7$ (1) 79 (V)
* (1) فبقلبه
(Y) مس_الة

اللرخصة في اللفة هي التسهيل في الامس و المز يمة هي القصمد المؤكد واما في الشرع فالىخصة هو (r) الـحكم الثابت على الاف الليليل لعنر هو المشقة و الحصج واحترزنا بالقيد الاخخير عــن الا التكاليف كلها فانها أحكام ثابتة على خلاف الاصل ـ و الاصل
 تثبت لاجل المشقة ووماذكى ناه من كون اللـوخصة و المعز يمـــــة


- (1)

 (r) و" الْتمهيد ه هي ه ص

(ع) وعند المصنف „ ليس ه و كذلك في التمهيد و نحن أثبتنا „ ليست ه لتكرن
الضمانـر على وتيرة واحلدة
(0) ما بين القوسين من التمهيد ولا بد منه ليكون خبر اللفظ " كون ه م
- 99 (7)
(V) الجع : الحاصل / / (V) ت: عبدالسلام محمود وصأحب الحاصل هو تا
 تلامذة الامام فخر الدين ، بارعا في العقليات واختصر المحصول وسمان المان


 في قبة بنيت له في مقبرة ألشو نيزي • راجع : طبقات الشرافعية للأسنوي - عOr_EOT/ / ي












 قرية يقال لها البيضا من عمل شيراز كان عاللا بعلوم كثيرة صمالدطا خيرا



 - راجع المحصبول (Y) ITY/ /(Y) راجح الأحكام للآمدي (Y)
(乏) كون الرخصة والعزيمة منز أقسام الفعل لم أجده في مختصر ابن الحاجب بعد الثتبــع والبهــث


- IT (7)





- 19ع_I9r//

*) الصــوم حـــام




- ثلاث مـ احل فانه مككوه كما قاله الماو

- المــامــلات (8)


## مســـالة (0)

شرطـ التكليف بالفعل حصول التمكن منه ، فاذا كلف (") به
 () لم يكن ملا فروعها : اــ ما اذا دخل وقت الصلاة وجن أو حاضت الملـ أة أو
(1)

- Ar (r) والتمهيد

 : الغسل أو المسح والثاني أنضل مع أنه أسهل وقد عقبـه الاهـتونوي في التمهيد بنقل مخآلف ص آ
(r) وعند الْصنف „, أن يكون ه وما أثبتناه عن التمهيد لأن السم تكون يعود الى - الرخصنة ص
(ع) كالُسلم والمساقاة والقراض والأجارة والعرايا • راجع الأشباه لمسيوطي
- 




-الكتـاب إيضــ
(V) حيث ذك في ص

نفست و نحو ذلك قبل مضي زمن يسعها فان القضـاء لا يجب عليه
 جن فلا كفارة في أصح القولين للتاعدة المنكورة ولهنا صتحعوا


 -لاi المرض غير مناف للصوم

## بــاب صــوم التطوع والاعتكــاف

الاعتكاف لغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيرا كان أو أو
 - والاصل فيه الكتاب (ّ) والسنة (ّ) والاجمان
(1) (1) בV\&
(T) مثل قوله تعالى :n ولا تباشروهن وانتر عاكفون في المساجد ه همن سسورة

- ror/r البقرة الآية

عنهما ه أن رسول اله صلى السَ عليه وسلم كأن يعتكف العشر الاواخر من

رواه البخاري ومسلم بزيادته المذكورة وحديث أبي بن كعب رواه أبــــو


- الصحابة راجع : شرح المهذب


## كتـــــاب الحــع

أصله في اللنة: التصد و يقال: القصد للنزيارة ،و يقال : للشيء



(1)


-V97/\ المحتاج


- Y97/1 وتحفة المحتا

الحج الآية و9 وألمراد طواف الأفاضة ، وللأجماع • راجع : المجعـبن
-السـبـبـين
(0) أي السعيي بين الصغا والمروة لخبر ٍ انه صلى آلّه عليه وسلم " استقبل
 راجع : المرجعين السابقين
(7) أي اذا كان فِي رأسه شعر والا فيسقط عنه لكن يسن امرار الموس عليه،




 أو التصصصير في ححج أو عمرة في وقته : نسلك على المشهور فيثاب عليه اذ هو للذك, أفضل من التقصير "، والتفضيل انما يقع في العبادات وع وعلى هنـا فهو ركن • راجع : نهارية المحتأب - v97_VAr/人 وتحفة المحتأج لأبن حهبر


## مســـــــة


فو عهها : اذا أيسر من لم يحج تم مات من تلك الـي السنة قبل التمكن
 كَن يساره آو موته في آشهى الحجِ أو لا (r)

مســــآلة (£)

اذا علق حكم بفرد غير معينِ ، تقدمت (ْ) في بأب النجاسة ومن

 -متعذر فلغا القيدان
(1) هذه المسألة ذكرها الاسنوي مع الفرع التابع لها في التههيد 7 ك كما انها - rrv_Irv مرت في هذا النتاب في صفحتي

- 1.9/V ( 1 ( ( (Y) وفي التتهيد » أم لا « بدل أولا ثم قال الأسنوي رايت في تعليق محمد بن يحيى في الخلاف : أن الحج يستقر اذا أيسر في شوال ومات فيه

راجع : التمهيد للامام الاسنوي 77 ط: اللاجدية بمكة •

مرت في هذا النتاب ص هـ أ
(0) وعند المصنف ه اتقدم ، بدل تقدمت •
(7) قال أصحابنا : انعقد احرامه لنفسهتطوعا ولا ينعقد لواحد منهمـ لان

الأهرام لا ينعقد عن اثنين وليس أحدهما أولى من الآخر ، ولو أحرم عن
أحدهما وعن نفسه مطا انعقد احرامهي عن نفسه لان الاحر أم عن اثنين لا يجوز وهو أولى من غيره فانعقد • هكذيا نص عليه الشافعي في الام وتبعه الثبيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والاصحاب • راجع" : شرح المهنب (TM/V

 ووقع الحج عن الاجير ، ولو استأجره رجل ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الاضافتان وتساتططتا وبقي الاحرام عن الاجير ولا فرق بين آن تكون الأجارة في الذهة مثل „ الزيمت ذمتك تحصيل حجهاهأو الأجارة على العين مثل ٍ أستنأجرتك عني أو عن ميتي هذه السنة ه ه
_Yr._

## بــاب المواقيـت وبـاب الاحــرام

تقدم (1) في صلاة العيد : أن التطيب للمحصم سنة -

## مســــالة (Y)

- مل اللغات توقيفية أو اصطلاحية تقدمت (r)

في شروط الصلاة ، ومن فروعها : هل تجوز التلبية بلغة غـيـي

- الع بية مـع (؛) معرفتها






 الملاة فان الكلام مفسد فيها من حيث اللجملة فأمكن التحاق
(1) في صr Y في هنا الكتاب مع الأسـتشهاد بالاحاديـث الصسحيحـة في -الهامش
(T) هنه المسألة ذكرها الاسسنوي مع فرعها • راجع : انتمهيد الـو

انها مرت في هذا الكتاب في ص

- وعند المصنف




التسبيدات في الصلاة لانه ذك مسنون • راجع : شرح المهنبب
(0) وعند المصنف به بدل بناء وني التمهيد
(7) وفي التمهيد • 'الم ه بدل أو با
_YYI_

ذلك (1) به عند القائا، بالتوقيف بخلاف الكلام في الجج •
مســــالة (Y)
اطلاق الاصوليين يقتضي : أن الفود النادر يدخل في العموم
-وصرح بعضـهم بعدم دخوله
ومن فروعـا :ـ
اـ اـ اذا غلط الحجيج بالتقديم فوقفوا اليوم الثامن فانــهـ


 - يعرف الناس فيه "( )

- (1)

- الماجديـــة بهـة






للتغيم المانع من رؤية الهلال ومثل ذلك لا لا يمكن الاحتراز عنـ المنه ـالثنرح




فيه • ورواه أبو نعيـم في معرفة الصحابة في ترجمة عبيلألّ بن خالند






يوم تضحون ، يعني أن الصوم والفطر مع الجمماءة وعظم النّاس و كَذلـت
عرفة مع الجماعة وعظم الناس رانجـع : تلخيص النحبـير في تخريج
_YYY_




 يكون مراده من الاية (م) بل تحمل الآية على الغالب المعتاد •

قاعـــــدة (7)
الأمس الوإرد بالفعل بعد تعريمه اختلفوا فيه ، فقيل : انه
=


 - الآية 197






 - VAT/V V للرافعي


 راجع : قواعد العلاني VE






 _YYY_

على مقتضى صينته من الوجوب أو الندب اذا لم يكن للوجوب وكو نهبعدالحططلأثرلهو هو الختيارالألمام(1)فخن اللين الين وأتباعه




- V\& (1)
- V\& بين القوسين لا يوجد عند المصنف بل في التمهيل (Y)







- MIT/\ النشافعية للاسنوي


الاسنوي جا
 ولد بأصبهان سنة 717 اله وخرج منها شابا فأشتغل ببغداد واتقام بيحلب
 اماسا بارعا في الاصلين والجدل والمنطق وصنف كتابا في هذه المعلـــــوم

 من غبر للاتابكي § ٪/؟

شرح () المُحصول عن نص الثشافعي رضي السّ عنه وحكاه ابن





 وعلى هدا لا وواب فيه ولا تعلق له بالتتحلل





ZVr

(1) (1)
(l) والامدي نوفف يـ المساله كما يفول المصنف نعلا عن حانظ العلائي غير

اله مال الم القول بالاباسة كما يقول الاسنوي في تههيده : پ ومال اليـيـ


 - v97_VAr

صنفـي من اصصحابه وتصر بعضهم ، قل عبد.لة :ان رسول الم اله صلى اله



 صحيح والعمل على هذا عند أمل العلم يختارون أن يحلق رأسـه وان قصر يرون أن ذلك يجزيء عنه وهو قول سفيان الثوري والثشافعي

 _YYO_



و الصستيح : آنه مستتحب ، وونيه وجه آنه مبا



=










 البـخاري ا




 ه0^1 مكتوب بآخره : بلِن میابلة بأصله على هصسنغه أبقنه الله ، الموبود هنه

 -الكتتب ألمسريـ



- الثیرح الكبي للر انعي

 _rM_

كتب (1) الشافعي رضي الهٌ عنه •

## بـاب معرمــات الاهـرام

(F) مســــا





 ج





 قوله مل الةُ عليه وسلم
有 , وراة











بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا (() عنه ولب

أنه لا يكون اجماعاعا ولا حبة لاحتمـــال توقفــه في المسالـــة أو
ذها به (r) الى تصويب كل مـجتهد ، شم قال هو والآملـي : أنه
=

 وأَادايث عديدة من السنةً والمارات قوية من المعقول أنتج المجمهع من



- والابهــ ج



 الجوزامح بشرح الجلال - التخرير'
 بعل انقرأض العصر أي بهوت المياكتين فحينثذ نتبين انه الجماع لان الم



 أبيّ هريرة من أصحاب المشافعي واختار الامدي المنمب الثالث الث بقوله :

 إنقراض العصر والما بعد انتّاضه فانيا


 YK._TKQ_KYA/
 الثبوت - ITV_Iry
( ( ) مرجع الضمير في قوله لأتمال توقفه في المساللة أو ذهابه جمع (الباقون)




# يمنعه ففيه وجهان اصحهما : انه كمـا لو حلق بأذنه (') 

مســــالة (Y)

البطلان والفساد عندنا مترادفان فنقول مثلا بطلت الصلاة
 يشرع بالكلية كبيع ما في بطون الامهات ، والفاسد : ما يشرع

 فيها بين الفاسد والباطل وقد حصرها النا النووي في الدقائق في

 فو اضح فان الباطل منهما ما كان على عوض غي()






رضيه الاّ عنه لقتلته وعدم الانكار مليه في ذلك الك اذ ذالك م
(V) هذه (V) المسأنة ذكرها الأمام الأسنوي مع فروعها لمخالفة لهـا رإجـع : - التمهيد ص
(ا) فالربويات من حيث انها بياعات مشروعة وهي في الامل غير ممنوعة


- ITr/人


- 

(7) فان كان العوض متصودا كميتة فالعقد ناسد ، والميتة تقصد لاغراض لها وقع عرفا كاططام الجوارح ولا كذلك الدم فاندفي ما ما قيل : انــا



كالدم (() ، أو رجع الى خلل في العاقد كالصغ (艹) والسفه(؟) -والفاسد خلافه (£)
وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه مال (ْ) ، و الفاسد يترتب
 القيمة و أما الكج فيبطل بالددة (م) ويفسد بالجماع وحكم


 ينعقد فاسدا ، وقيل صحيحا ثم يفسد وقيل بـلـ صحيحـا
 مجامعا فأن الاصح عند اللافني أنه ينعقد أيضا فاسدا كذا قاله في بـاب مواقيت الكج قبــل (ه) الكــلام على الميقـات الما المكاني (4) ولكننه حذفه من الروضة ، وقد ذكى اللرافعي في
(1) الدم أصبح من أمر المقاصد الأن ذ تتوقف عليه أحيانا حياة النفوس و' اكلامهم مبني على أعرأف زمانهم

- وقي التميهد ص 1 كالصيغير و ألسفيه والصوراب ما أنبتنتاه

هاعه (r)

- الطالمبين \& \&
( ) كأن كان على عوض مقصود كالخنزير أو الميتة
 خلعا وانما تكون رجعيا ولا مال لانه طلق غير ط'مع في شيء راجع :
- 

(7) اذا ارتد في أثناء حجه أو عمرته فوجهان أصحههما يبطل النسك مســن

 - الطالبين

- وعند المصنف " يستمر " والاحسن ما أثبتناه لان الفاعـل مؤنث (V)

ر راجع : التمهيد ص


- (9)/V (1)


## وضعه وهو باب محرمات الاحرام ولم يصعح شيئا وصـــع

النووي من زوائده (׳) عدم الانعقاد (r)



(1) اختصر النووي الزوضة من الشرح الكبير للرافعي كها ذك في تهذيبه

 - الظنون r/r.rer

- ا
( ( ) هو كتاب في فروع ألشانعية لابي حامد الغزالي المتوفي ه00هـ وهـو
 بين الشافعية كما ذكره النووي في تهذيبه ، وقد اعتنى به العلـــــاء
فشرهه كثيرون منها شرح ابن الاستاذ المتوفى سنة



وهامش كتاب القضاء لأبن أبي لدم TII وفهـس دار الكتب الهرية
(§) انتسم علماء الشافعية في أسلوب البحث والاجتهاد والثنويع في القرن





جاء الثبيخ أبر علي الحسين بن محمد السنجي الماتوفى سنة .
 من تلاميذ القفال جمع بين طريقتي العراق وخراسان • راجع :هامش أدب القضضاء لابن أبي الدم ص ط/r rer _r£r_

العراقيين أنهأ مضمونة（）لانها اعلارة فاسدة ، وني طريقه ，لماوزةة أنها غي مضمونة لانها غير قابلة للاعــارة فهـــــي باطلـــة
وما ذكره النووي من حصر التفرقة في الاربعة ممـنوع بــلـ
يتصور انفوق آيضا في كل عقد صنحيح غير مضمون كا كالاجارة والهبة وغيرهما ：فأنه لو صدر من سفيه أو صبي و وتلفت المين العين


 فان قلت ：بل هذا العقد فاسد（£）ولا ولا أسلم فيه ألتفرقة فلت فيلنم فساد هنه القاعدة المثهورة لا سيما ولا وعقد السا السمفيه
 ذكروا في البيع أيضا هذه التفرقة وقد تعرض له النووي في
 （1）العارية تنون قسدة مضمونة مع آختلال شرط أو شروط مما ذكروه

 （r）（r） －الضمـــــــن

 فاسده ، وفي الالشباه والنظائر لابن السّبكي ا／

 فاسلده يكون مضمونا وعكس هنا الئسابقة على الخيـل أو الرمي ، －صحيحها يكون مضسونا بغلاف فاسيلما （£）أي عقد السِفيه والصبي وهذا هو الذّي قرره السيوطي في اششباهه
 السفيه والصبي مما لا يتتضي صحيحه الفضمان فأنه يكون مضمونا على


 ＿「と「＿

الشرط : فأنه ذكى أن البيع الناسل يملك عند أبي حنيفة
 او بخمى أو خننير ، فان اشتراه بميتة أو دم أو عذرة ال او او
 - (اطلا مذا كلامـه ()
 أجاز فلا يجين الا بجميع الثمن في الدم ونحوه (ْ)

## (7) مسـالة

تقدم في صفة الملاة : انتسام العبادة الم أذاء وتضاء و وأنها
 ومن فروعها : ما اذا أحدم بالعج ثم أفسله (ل) فأن المأتسي
=


 - آي يكون البيع باطلا (N)
(Y) هنّه العبارة موجودة في المجموع شرح المهنب بمعناها ومعظم ألفاطلها وكل ما فعله المصنف انه قدم وأخر مع شيء قليـل مسن البسط - rv_rv•/a 9 اجع : شرح المنذب


- \AV/r النظر (
(7) هذه المسألة ذكرها الاسنوي مع فرعها في التمهيد 9 كما أنها مرت في

هنـا الكتاب في ص
(V) قال الشافعي والاصساب : ويلزم من أفسـ هما أو عمرة أن يمضي في فاسدهما وهو أن يتم ماكان يعمله لِلا الافساد ، و ونقل أهمحابنا : اتفاق العلماء على هنا وانه لم يخالف فيه الا داود الظاهاهوي ;أنه قال : يخغرج منه بالافساد ، واستدل أصحابنا بقوله تعالى :» وأتموا الحــع

 النغل منهها يصير فرغنا بالشروع فيه ، بخلان وات واقي العبادات ويقع القضاء عن المقسل وني وقت وجوب القضاء وجهان مشهوران أصشحهما



بمجرد احرامه يضيق عليه الاتين بـي به في ذلك العام اتقاقاقاولهنا
-لا يجوز بقاوَه على احرامه اللى عام اخر الان

لا يشترط التكليف في خطب الوضع تفدمت يـ اخر النز الم
ومن فووعها : ادا جن المحسم هقتل صيدأ فان الجزاء لاء يج


## 

شرط التككيف بانفعل حصول التمدن منه وتقدمت في ختاب

ومن سووعها : اذا أحرم ووي ملكـه صيد وفرعنن على وجــرب


تقصيره ويتنهد له ما (ا) سبق لا سيما انه لا يجب عليه ارساله

 - TI^ الستاب ص

- loz_lor/
( $(\Gamma)$
- "
- (i) راجع : روضه النط لبين للنووي



 -تقهير وان كّن فيه شيء من البعد





- 10 • الاجع : روضة الطالبين للنوي (V) _r\&o_

بــاب الأحصــار والفـوات
الاحصار المنع من اتمام (׳) الحعج والعمرة ، والمثــهور في


(1) ابتداء أو دوام كلا أو بعضا • حاشية القليوبي على شرح جلال المحلي

- 1 $15 / \mathrm{K}$
(؟) قالل ابن السكيت وثعلب :حصره العدو في منزله : حبسه، وأحعره بلمرض

وقال ابن القزطينة وأبو عمرو الشيباني : حصره العدو والمران والمر وأحصره كلاهما بمعنى :" حبسه الاحصرار لغة المنع من أحصره وحصره والاولو في


 7- والدينية ، فيندب للفرع وان سفل استئذن جميع أصوله ولو كفارا
 وتحليله بعد احر امه ان كان تطوعا الا ان كان مسان انوا دون مرحلتين ، ويجب التتحلل بأمره ويندب لمن عليه الدين المتئــــنـان دائنه وان قل الدين ويحرم عليه السفر بدون علم رضاه أو قضائـنــن وله منعه من الخروج ولو بعد الاحرام وان فاته النساك ان كان أن الديسن






- الفوات لغة : عدم ادرالـ الشسئ والمراد هنا :عدم ادراك الو قوف بعرفة
- اجع : حاششية القليوبي


## كتـاب البيـع

قاعــــدة (1)
الالف واللام الداخلة على الاسماء تدخل لمعان : اـ العهــد : أــ اما لذكر متقدم نحــو :» فعصى فرعــون - الرسول " (>)

 -وسلم وان لم يجر له ذكر
Y Y وتعريف الجنس المقتضى للعموم نعو :» ان الانســان -لفي خسر " (2)
 الجزئية أو الكلية كقول القائل : اشتر الخبز آو اللمحم فانــه

 الفــارب والمضروب •




17| هذه الشتدة ذكرها الكحافظ العلائي في قواعده ז/ رقم المخطوطة (1) دار الكتــب المصريــة




- YV من (




- عن طبعة بولاق
(7) السماكان : نجِمان نِران أحدهما ألسهاك الاعزل وهـو من منــازل =
_r\&Y_

اللبيع " (r) فحكى الماوردي عنه فيها أر بعة أقو ال :

الا ما خوج بلليل لان البيـع من أسماء الاجناس وهو مو مـحلى بلام
اللجنس ، ثم هل هو عام آريد به الخصـوص من ألا أوله أو عـــام
دخله التخصصيص بعد اطلاقه عامـا ؟ فيه قولان (\&) ع


الآخ. وْعلى هذا هل هي مـجملة بنمسها آم بعارض ؟ ع فيهو جههان:
=


- العرب
(1) راجع : الام للشافعي
- YVO من سنورة البقرة الآية (T)


جميع البيوع الا ما خص منها و وبين صلم الله عليه وسلم المخصنوص

( ( ) الفقق بينهما من و جهين أحدهما أن العموم المطلق الذي




 جميعا يجوز الاستدلال بهنذه الآية الكريمة في الاسسائل المختلمف ؤيْها لم يقم دليل تخصيص يخرجها من العموم • شرح المهنب 9/غ الما ط:

مكتبة الأرشاد بجِدة الا
(0) أي القول الثاني من الاقوال الاربعة

وسلم • شرح المهنب و/ع ا

وجه الأول تعقيبها بقوله تعالى : " وحصم الربا (') " و الل با من الو

- أنواع البيوع و هو مجمل فعارض آخر الآية أولها (ا)

ووجه اللثاني (") : أن السنة لما وردت بالنهي عن جملة مســنـن
البيوع تبين أن ذلك مفسر للآية فكانت الآية مبحملة لذلك (ع) 7
ثم قال : اختلف أصحابنا في الاجمـل على وجهين آخصين :ــ أحدمها أنه وقـع في المعنى المىاد بها دون صيغة لفظها لان لفظ
اللبيـع اسم لغوي (ْ) معقول لكن لما قام عقيبه من تعريم اللـوبا
 لذلك () ، و الثناني : أن اللفظا أيضنـ مبجمل لونه لـا تبــين

- TVo من سوزة البقرة الآية (1)


 بنفسها • الحاوي للماوردي 0/رقم المخطوطة

ط: مكتبة الارشاد بيجدة •

- (r) أي أنها مجملة بغيرها
( ( ) وذلك أن لآية تقتضي جئراز كل بيع من غرد ومعدوم وغيرهما وقد وردت

معارضة لها فوقع الاجهال فيها بغيرها - اللحاوي للماوردي 0 / رقـــــم
المخطرطة
(0) أي لم يتلث من طريق الشرع •



$$
\cdot 1 r \Sigma / 4
$$

(1) وعند المعنفف لا صار المجملين ه والصواب ما أثبتناه • الحاوي ٪/ رقم

- Ir وشرح المهذب
(9) عند المصنف كذلك والصواب ما أثبتنــاه لان اللفظ شـــامل للمعنى
- الهاوي 1 / دقم المخطوطة

بالسنة أن له شرائط لم تكن (1) معقولة من اللفظ خرج بذلك - عن موضوعه لنة (r)
r
 في وجه دخول ذلك فيها على ثلاثة أوجه أحدلـا




 غـ والقول الىابع : انها تناولت بيعا ممهودا ، وأنزلــت
 من البياعات فينصرف اللفظ الى البيع الني بينه النبيى صلى
(1) وعند المصنف » لم يكن ، والصواب ما أثبتناه • الحــاوي 0 / رقـــــم

- Ar المخطوط

 بالشر، انُط عن موضوعه في اللغة الى ما الستقرت عليه شرانط الشا الشرع وان

 اللغة كالخضوع وما يقع فيها من الدعاء فكذلك لفظ البيع وعلى كــــلِّ


 - للماوردي 0/ رقم المخطوطلة
 - rVo : (£)
- rVo : من مسورة البقرة لآية (0) - أي اللفـــــــ (7)

وداخلا في المجهل قبل البيان وني العهوم بعد البيان قال : فعل مـــــنا
 راجع : شرح المهنب 1 / / اله: مكتبة الارشاد بجدة •

اللّ عليه وسلم من قبل وعرفه المسلمون (') ، وعلى هنا فيتعندر
الاستدلال بظامر ها على صـحة بيع الا بعد بيان : أنه جا
بالسنة (r) بخالاف القول الاول فانها حينئن يستدل بهــا عــلى
صسة كل مخختلف فيه من البياعات حتى يتبين بلليـل خاص

-الماوردي (ّ) بعبارة طو علة

و النـي ذكره غيهه من الأصســاب : آن للشافعي رضيه اللّ
عنه في قوله تعالى : » و أحل اللّ البيـع " أر بعة أقو ال ال :

- أحدها انها عامة خصصنها الكتاب

ـ و الثاني : أنها عامة خصنصتها السنـة

- و الثالث : أنها مـجملة بينها الكتاب
 الاقو ال كلها باتفاق الاصحاب : أن قوله تعالى :» و أحــل اله
(1) فتنناولت الآية بيعا معهودا ولهنا دخلت الالفف والللام لانهـا للمعهد أو






 ما مبق من تقديم البيان في المههود واتقتران بيان التحضصيص بالعميوم ،


الههذب الها
(r) (

د دار الكتب المصرية تحت رقم

البيع (') " عام من حيث اللفظ يقتضني اباحة كل بيع الا ما

- خصصه الدليل (r)

و أما كو نها تخصصت بلا بالنكتاب أو السنة فالحق أنها تخصصت



وقوله تعالى :» ولا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل الا أن تكون
تجارة " (\&) يعم جميع ذلك : يكون التخصسصس بالكتاب •
(0) (0)

من مهمات القواعد ، وهي » اعتباد () العــادة واللمجـوع ع
اليها ه
ومن فروعها : صدهة البيع بالمعاطاة (ل) و نص الشـافعي رحمــه

- rYo من سورة البقرة الآية (1)

ق (r)
ص

- rYo من سورة النبقرة الآية (r)

(0) هذه القاعدة ذكرها الحافظ العلائي في تواعده \/ رتم المخطوطة |71

دار الكتــب المصريـة
(7) أصل هذه القاعدة : قوله صلى الهُ عليه وسلم :ه ما رآه المسلمـــون

كتب الحديث أملا ولا بسند ضيعيف بعد طول البحث وكثرة الكّشف
والسؤال وانما مو من قول عبدالنه بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمد

- في مسنده • الاشباه للسيوطي
(V) رابج : لموضوع بيع المعاطاة - شرح المهنب 1EA/9 وما بعدها ط: مكتبة


- البجيري






 الشامل والبغوي والروياني و كان يفا

 بيعا كما في القبض والحرز والـي الحياء الموات و غير ذلك من الالفـاظل المطلقة فأنها كلها تحمل على العـف


## قاعــــدة (Y)

اذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ
أم بالمعنى ؟ فيه صور كثيوة •
(1) ولا تصح اللعاطاة في قليل ولا كثير وبهذا تطع الشيرازي والجمهـــور
. شرح المّنب
(T) خرجه عن مسألة ا'هدي اذا قلده صأحبه نهل يصير بانتقليد هديايمنذورا؟ فيه قولان مشهوران الصحيح الجديد لا يصير ، والقديم انه يصير ويريا النعل مقام القول فخرج ابنز سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع

( -خـــوا


 I71 مذه القاعدة ذكرها الحافظ العلائي في قواعده \/ رتم المخطوطة (V) وذكطا السيوطي فِ الشباهع بعنوان هــل العبرة بصيـغ العقـود او - 177 بمعانيها



 الجــــوأواز


「
(1) لاختلال الصيغة : حيث يرفع آخرها أولها أي أن آخر الصيغة „بلا ثمن،




 - 171 المخطوطة
(0) وني العلاني » تلتفت ،
(7) وقّد مرت في هذا الكتاب ص •

مثل أسلمت اليك هنه الدراهم في هذا العبد • راجع العلائي / رقـمـ (V) -171


يرجحعون اعتبار المعنى اذا قوي كترجيحهم في الهبة بثــوراب معلسوم :


- (9) ومقابل الاصع الانعقاد نظرا اللى المعنى • الاشباه للسيوطي (9)
 (II) - للسيوطي 177
(IY)



 المنهب والمختار نظل الى المُعنى ، واللفظل لا يعارضه اذ كل سِلم بيع =

لان كل سلم بيع والاصح عند العر اقيين والـوو يانيو الجرجاني


 و وغيه من المتقدمسـين المحر وانيو
£ و ومنها : البيع من البائع قبل القبض فيه وجهان، أحدهمـا




## مســــألة (0)

- في الأكراه يأتى في الطلاق ان شاء الهّ

ومن فروعها : الاكىاه بغير حق على العقو'د ـ كالبيع و نحوه ـ
= وكلام النراففعي ني :لاجارة ظلاهر في ترجيحه وذكر الرافعي في الايمان :
 في الحقيقة والاطلاق • راجع : أسنى الأطانب اللرملي
 -الكتـب
(1) هو للامام المجتهل يخمد بن ادريس الشافعي المتوفي سنة ع•rمه وهو في نحو أماليه هنجا وقد يتوهم ان الاملاء هو آلامالي وليس كاليس كذلك راجع: - 179 / /

( ( )


- Tr. ، IV• الكت'ب في
- مانع لصعتها عندنا

هل اللفات توقيفية أو اصطلاحيــة ؟ تقدمت (") في شروط الصــلاة
ومن فروعها : البيع المسىى بالثلجيئة () بالتاء المثناة والجيم
 انسان فيتفق معه على صدور لفظ الايجاب والتبول لا لا لحقيقة



قاعـــــدة (7)
مالا تبذل (") المقلاو المال في مقابلته غالبا تارة يكون لقلته
(1) راجع : روضة الطالبين المحتاج - IVE_IVr/r
(r) هنـه المسألة ذكرها ألاسنوي مع فرعها في التـهيد - IVr الكتاب مع التعليق عليها في صي
 - التعليق عليهـا
(£) ويسسى بيع الامانة وصورته أن يتفقا على أن يظهرا العقد اما للخوف من
ظالم و نحوه واما لغير ذلك ويتفقا على أنهما اذا أظهراه الا لا يكون بيعا ثما ثم







- دار الكتــب المصريـة


كاللحبة مسـن القمـع و نحــوه وتــارة يكون لخســـته كالـوشزات والسباع التتي لا تصلع اللأصطياد و لا منفعة فيها فلا يصـي شهيء من ذلك () لان بنل المــال في مقابلته ســفه وني النـــــل


- مكـــــرم

وتارة لا يبذلون المال في مقابلته لكثرة أمثاله (ّ) كبيغ الماء


 بأن بذل الملا فيه سفه ويمكن الجّ بلج
 صدقة أو هبة لم يقبل ولا يخفى مـا فيه من الاجر فيمنع خلو

المقد عن فائــدة
قلث : وجعله بعضهم من الصدقة التي يتصدق بها الصجـل
فيخفيها حتى لا تعلم شـماله ما تنفق يمينه
(7) (7)

اختلاف الاصعاب : في أن العبدة بالعال أو بالمآل ـ بــاب




 به السُـكَ و بنصيبين لانه يعالّج به العقارب ألطيارة ومذا الوجه شماذ ضعيف راجع : شرح المهنب

- وروضة الطالبين
(r) راجع : أسنى ألمطالب
- 
- ( ( ) راجع شرح المهنب




متسـع وخلاف مطرد و التصحيع في ذلك مختلف •
ومن فروعهــــــا :
الـبيعالماءالمتنجس اذا فرعنا علىجواز بيعالماء فيالمِملةو فيه وجهان لان تطهيره بالمكاثرة ممكن ، قال اللـافعي : و أشـــار بعضهم الى الجزم بالمنع لانه ليس بتطهير ولكنه بيلوغه قلتين يستحيل من صفة النجاسة الى صــفة الطهــارة كالخمر يصير

- (1) خـــــــالـ

أ اذا قلنا : بأنه يمكن تطهيه بالغسل على رأي ابن سريع وا وأبي اسحاق و به ك'ن يـُنتى برهان الدين الفنا اري وو الده رحمهما

- اله تعـــــالى

فاذا بيع قبل الغسل فوجهان ، أحدمما الصحة كان الثــــــوب المتنجس فآنه قطع فيه بالصسحة نظل ألما الم المآل (ّ) و أصحهمــا

وقال الامام () : ان قلنا : يمكن تطهيره جاز بيعه والا فیعي
(1) مذا :لفَع موجود في روضة الطالبين ~/ (1
 الارشـــاد بجـــة
(T) وهذا الوجه خرجه ابن سريج من بيع الثوب المتجنس : قال القاضي أبو

الهذنب
(「) (「)
 الاطعمة • شرح المهنب فو
(£) قال النووي في شرح المهنب : وهذا التترتيب غلط عند الاصنحاب ومخالف
اللدليل ، ولنص الشُافعي ، ولا اتفق عليه الاصهالب ، وامام الحرمـينين والغزالي منفردان به فلا يعتد به واسل أعلم, • قال المتولي في بيع الصبيغ النجس طريقان ، أحدهما كالزيت ، والثانيه لا يصح تطُعا لا لانه لا يدكن
 -الطالبين ז/

بيعه قولان مبنيان على جواز (1) الاستصباح به ، وقطعـوا في
 -نظرا الى الحــــــال الـال
r يجوز بيع السباع التي لا تصلح للاصطياد بها نظى الما الى توقع



 - المنفعة بها شرعا في الحال
(1) (1) على جواز الاستصبأح بالزيت النجّس وبهنا تطع الشيراذي


 - المذنب (T)



. |( )
 - rvo/ المنير


 بجلودها بالدباغ متوقع ، وضعغوا هنا الوجه بأن البا البيع في الحال غير

 - وروضة الطالبين (7) وعند انُصنف \# سبب ه والصواب ما أثبتناه • راجع العلائي ז/ رقم - 171
(V) وتوسط الامام فذك وجها ثالث1 أختاره هو والغزالي : أنه ان اتخذت من جوهر نفيس صح بيعها وان اتخذت من خشب ونّهوه فلا ، قال =
 -على المشــهور
قال اللـافعيى : و أحسن بعض الاصحاب فقال : اذا علم أنه
يمل اليه اذا رام الوصول فليسله حكم الآبق وتبعه النووي(پ)

 الأبق ، والا فيشكل الفرق بينهما
0ـ ومنها :ـ السمك : اذا كان في بيكة كبيرة مسدودة المنافن


=




 : قلت : والمذهب ماسـبق أي انه بانل بيعه ( $r$ ( - YVE/9 Mا/ K
 - rvs/a المهنب



 شرح المهنب rVE/9 وروضة الطالبين للمنووي




_r7._

لتعذر التسليم في الحال ومشقته في المآل ، والحمام (1) في الببرج -الكبير كالسمك
 كالمتحتم (r) قتله في قطع الحطّ يق والاصح المـحة لان المشتري آقدم على ذلك
 معرفتـه في المال كقوله : بعتك بما با باع به فلان فرسه والالاصح -البطلان (2) لما فيه من الغرد الحالئل

## قاعـــــلـة (0)

-في وقف العقـــود وأصلها
 أصحهما وهو المنصوص ، في الجديد : أنه باطل لا لا يتوقف على

أجازة ولا شــيء
والثاني نصس عليه في القديم (r) : أنه ينعقد موقوفا : فأن - أجاز المالك أو المشترى له نفن والا بطل (ل)

- راجع : في موضوع الحمام في البرج المـجعين السابقين (1)
- والمراد به العبد (T)
(Y) راجع : حاشبية البجيرمي على شرح المُنهج





قال النووي : قد ذكر هذا القديم من العراقيين المحاملمي في ألبــيـاب
والششاشي وهعاحب لبيان و نص عليه في ا'نبريطي وهر؛ قوي وان الن كان



العراقين , راجع

- ror/r راجع : روضة الطالبين للنووي (V)
_ry_

وقال الشافعي في البويطي - وهو من كتبه الجديدة قطعا ــ:
 أعتقه من لا يملك ، واجازة ألسيد إياه شيء لا يجـوز الا أن

- يجدد السيد عتقـــا

فان صصح حديث (r) عروة (ّ) البارقي فكل من باع أو أو أعتـق

 ان أصرل البيع كان محرما فلا يكون لاجد اجازة المّالحرم وله تجلديد بيع

حلال هو غِّ





 محمد فؤاد عبدالباقي ط : عيسى البابي من رواية شبيب عن عري







 التصواب انه منصل في اسناده مبهم • سبّل انسلام نهاية المحثاج - العبــــادي ان الم
(r) هو عروة بن الجعد وقيل ابن أبي الجعلد البارقي و قيل الازدي ، سكن




وتهذيب آلتهذيب IVA/V •
(£) راجع : شرح المهنب

أن يكون له قول ني الجلديد : بوقن (') تصرفات الفضولي على الاجازة ، لان حديث عروة بن الجعل البارقي رضيا الّ عني
 - القول الآخ الني نص عليه في سائر كتبه الجديد

ثم شرطالتول بنلك أن يكون للعقد مجين (\%) في الحالهمن مالك أو متصرف على المالك فلو أعتق عبد المبيى أو باعه وليس له قيم في مألل لم يتوقف ذلك على اجازة الصبي بعد بلوغه ، ولا ولو بـلغ عن قرب ، قاله الشيخ (0) ابو محدل ومن بعده من الاصعاب - وعند المصنف " (1)
(T) هو أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابرأهيم بن المغيرة الجعني بالولاء
 وسلم وصاحب الجـامع الصححيح النمروف بصحيح لبخاري ولـــد في






 - \&ケ7_ $19 /$ /
(r) (r)

 في الحال مالكا كان أو غيره :ي وinلمتببر اجنزة من يمليك التصرف عند العقند • راجع : روضة الْطالبين 「 (0) هو عبدالهّ بن يوسف بن عبدالةّ الجويني أبو محمد من علماء التنفسير







 والنجوم الزاهرة
الشـافعية للاسنوي \/^rr •


 الاججازة فلا تحصل الا بعده الا


 - وغــير ذلــك (r)

ق'ل الناقعي : أصل (i) وقف العقود ثلاث مسائل : احد|ها
-بيع الفضـــولي
الثانية (®) : اذا غصب أموالا ثم ثم باعها وتصرف في أثمانها




- رابِ : رو (1)
- ني ان الملك لا يحصل الا عند الاجاز (r) (r)
 ذكرها انصنف وغيرها : راجع روضة انطالبين roor roo وشرح المهنب
-ri-_r09/9
( ) من قوله : أصل وتف العقود الل نهاية المسالة الثالثة مكجود في الاشباه

(0) راجح : زروضة الطالبين -الارشاد بجـــدة
(7) بحيث يعسر іو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنضض • شرح انهنـب 9/
- 
- حكا (Y)
( (1) تصرف منها ، رهجع : المرجع السابق •
(9) أي ويأخذ الحاصل من أثمانها لعسر تتبعها بالنقض • رابع : روضـة - الطالبين ז/
(•) (1) وعند المصنف ״ قرينة ، والصواب ما أتبتناه راجع قواعد العلائي ז/ رقم المخطرطة ال17 أي وصورة المسألة وما فيها من ألقولين قريبة
- من الاولى • الشرح الكبير

العقود الكثيرة بالثنقض ، قال : و القوللان منصوص (') عليهما
 الخلاففيأن الغاصباذار بح من المالالمفصوببيكونله أو للمـالك و
 البـائع فضولِي - فكان ميتا حالة العقد ففيه قولان مشهوران



 وقل يححر (ף) - من اضـافتهم قول الوقف الى هنه المســا الثلاث _:- أن الوقف نوعان : ا-_ وقف تبين ، Yـ ووقــف انعقاد ، ففي بيع مـال أبيه : العقن في نفسسه صـحيح أو وباطل


 وقول الغزالي : الاقيس المنـع فيه نظى لان الـقصد في العقود لا - يشترطل في صريحهـــا

- | $17 \mid$ (1)

 - |II قم المخطوطة
 - olr



$$
\text { - } \times 7 / \text { / } 9 \text { ، وشرح المهنـب }
$$

- ااجع : المرجعين السابقين (V)
( لان الاعتبار عندنا بظاهر العقود لا بما ينويه الـاقدان • شرح المهذب

$$
\text { - } 571 / 4
$$

(9) من قوله : وقد يحرد الى قوله : على القرّل بذلك ، موجود في الاشــبـباه

- Yイ7 والنظاتر للسيوطي


## 

## قاعـــــة (Y)

الوصف المحكوم بكو نه علة تارة لا يعتبس معه أمس آخر أصلا



 ذلك ، مثاله : اللن الـا علة اللـيم في المحصن فأذا فقد الاحصـان لا





 كو نه في جنس واحد ، فعليته مشتركة بين الثنلا ثلة نكن في واحد
(1) الربا مقصور وهو من ربا يربو فيكتب بالالف ، وتثنيته ربوان ، واختار
 قال الثعلبي : كتبوه في المصحف بالواو ، ولماو المال الفراء : انها كتبوه بالواو
 صورة النخط على لغتهم ، وأنت بالخيار في كتبه بالالف والف والوأو ، والياء ، وهو لغة الزيادة ، وشرعا قالل الروياني : عقد على عوض مهخصوص
 أحدهما ، والاصل في تحريمه : الكتاب والسسنة والاججماع ع راجمع : شرح المهنب - ri/r • (r) هذه التقاعدة ذكرها الحّافظ العالاني - 171 رقم المخطوطــة

 _ Y77_
-منها بشرطل و وي اثنين بغي شرطـ
(1) اتُـــــــة (1)

الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الامر



- خـــــاف

فمــن الأل :
اـ ــ ما اذا باع صبرة بصببة جزا افا وخرجتا متما ثلتين فأنه

- لا (

ץ

rـ بأهلية القضـاء لم تصـح توليته ، وان ك'ن في نفس الامس متصفا


ومن الثاني :

أبيه أو زوج (V) جاريته و هــو يظن حيـتـه فكان ميتــا ، وان
-الصعيح فيهما المسحة
(1) هذه الفائدة ذكرها الحافظ العلائي في قواعده بعنوان » قاعدة ه

المنطوطة r7

- وعند العلائي " "م " بدل أو
- وعند اіصنف ״ فيه ه راجع : العلاني r

- rı/r

- rar/r

- roo/r رابِ : درضة الطالبين للنووي (V)
r rـ وكذلك لو عقد النكاح بشهادة خنثيين فبانا ذكريــن



## (Y) مســـــألة

الاسم الململ بآل ـ التي ليست للمهد - والمفـاف للمتوم مسـلى
الـ الاجـــــــ



الشافعي في الرسالة (r) والبويطي


 - المحتا


- $9 V$ مع النُعليق الكّك في عليها ص
- 19•/r (r)
( ( ) (


بالبصرة ، اححد عن المساني والازددي وأبي حاتم السّجستانيا وني ، و كان المام







(V) راجع : :لمحصول للرازي (VA

- 9 (9) راجع : التههيد للاسنوي (9)
_r7n_

ومن فروعها :
اــ دعوى : أن الاصل جواز البيـع في كل ما ينتفـع به عمـــلا



- نه للمعموم والע فلا

ץ ץ و كنذ الاستدلال على بطالان مـا فيه غرد بقوله » نهى عـن



- rVo من سورة البقرة الآية (1)
( ( ( )

- روضة الطالبين r/ror
(



 البابي ورواه هسانم ماجّة / / V

 عبدالهة هاشم اليماني ط: شر كة الطباءهة الفنية •









و ونحـو ذلــك •
(1) هذا الحديث رواه مالك ورواه عنه الشافعي من حديث سععيد بن المسيب











 ( $700 / \mathrm{K}$

- Y97/0 السنن الكبرى للبيهتي مع الجوهر النقي راكي
(Y) عن أنس رضي الشّ عنه : قال ردـول الهّ صلى الله عليه وسلم : پ تنزهوا







## بـــاب الليـــع المنهـي عنهـا

## قاعـــدة (1)

في پ أن النهي عن الشيء مل يقتضغي فساده ه ه ومي قاعــدة - مهمة كثيرة الجبدى وللعلماء فيها خلاف كثي



 العبادات أو في العقود أو في (^) الايقاعات ه ،

(1) لبيان مذاهب الاصولينين في هنه القاعدة (1) التمع : التبصرة للثــيرازي

 والأحكام للآمدي - لش
(r) راجع أيضا لبيان مذهب الشدافعي في النهي عن الشـيء : أسنى المطالب



(0) كئن فقد شرط من شرو
(7) أي غير لازم فأنه لا يقتضي الفسي الفياد كبيع الحاضر للبادي لأن بيع الحاضر

كون :لنكهي لامر خاري منار (V)




الاصول وسترى في امثلته انه غير محتا
 - دار الكتب المهريهية
(9) أي ما كان النهي عنه لعينه •

المحارم وما أشبه ذلك •




- الل بويات و نحو ذلك


والذبح بسكين مغصوب 0- والمستح على الخنف المنصــوب 7-
- والصلاة في الأماكن (9) المنهي عنها

(Y) (Y) زهى زسول الله صلى اللهّ ڤليه وسلم عن بيع الملامسة ، وهو أنذ يقول :

غرد • المصباح المنير
(
متاعك - ألقيت - أو نبذت متاعي فقد وجب ألبيع بكذا المرجع اللسابق ومغني المحتأج


ما انتهت اليه هذه الحصاة ، و الثاني أن أن يقول : بعتك على أنك بالكي الخيار



 (7) وعند الاصنف " نكاحي a وألصو الصن ماب ما أثبتناه




- المحتاج

(9) عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ע نهى أن أن

والحهام ، ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الهة تعالى ، رواه الترمني _YYY_


 غير ذلك من الصـود فأذا ورد نهي عن شيء الـوي نظل فيه : ان كان لذات ذلك (0) الشيء أو لوصفه الللازم كبيع النقدين مفاضلا فهو للفساد ، وان كان لمعنى خارج عنه كالبيع وقت النـــنـاء

 الأضرار به ــ كان النهي غي مقتضن; للفسـاد الا أن يجــــيء فئ
=


 -الأوطار للشمو كاني $117-110 /$ ط
(1) وفي مذهبنا : البيع في وقت النداء لصلاة أنجمعة : جائز وتأول النهــي




 انقرطبي :بَ 1 / 1 • 1 مصورة عن ط : دار الكتب


(r) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى ا'نببي ملى الهّ عليه وسلم عن التلتقي ، وان يبيع حاضر لب'د راجع : البتڭاري بشرح فتـع البــازي -rvr/E

 صلى :لهّ عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اله اله صلى اللّ عليه وسلم : مره



 _r $\mathrm{Yr}_{-}$

اـ كالتفريق بين الوالدة وولدها في البيع حيث لا يجـوز
 قالوا بالبطلان لأن تسليم البيع فيه منهي عنه معرم والمعجـوز عنه شرعا كالمبجوز عنه حسا ، ومثلها :ـا Y- بـ بيع السلاح من أمل الحرب لان التسليم ممنوع حذرا

من قتالثا
r| وـ وكذلك (1) : هبة المحتاج الى الماء في وضوئه : ماءه لغير
 ومما ينبني على أن النهي عن الشيء لوعئ لوصفه الــــــــلازم

 و نحوه لان السفر محرم عليه لوصفه الني أنشأه لاجله فنـيـ اباحة اللمخصة له : اعانة له على الممصية وذلك لا يجوز

اذا نست الوجوب بقي الجواز •
ومن قروعها :- اــ اذا باع بشرط نفي (ّ) خيار المجلس هل يبطل العقد أو يصح و يثبت له الخيار أو يمح ولا خلا خيسار له (2) ؟ ؟ فيه وجـوه : الاصــح البطــلان (0) لمنافاتـه
(1) وعند المصنف " لذلك " جدل كذلك والصوواب ما أثبتناه • الم
 دار الكتب المصرية كما انها مرت في هذا انكتاب مع التعليق عليها في - VA7 و IT


 (0) واختلف في نفي خياز المجلس في البيع فمن أبطل العقد أو الشرط نظر
 بهعصوده وهن صشحهه نظل الى أْ لزوم العقه هو المقصود والخيار دخيل




والاصـح البطـلان (0) •

عـ ومنها : اذا شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيــام
 - و يبطل ما عداه الما (")

 الثمن أو أن يركب اللابة شهرا الى غير ذلك من الصور خــلا

(1) (اني ان العقد اذا وقع ثبت به خيار لمجلس هن جهة الشارع لحديسث

على الشببر امليسي على نهاية إحتأج للِملي


- 171 المخطوط
 (ع) الاصح الصيحة وقيل العقد باطل على بطلان الشرط • راجع : شرح جلال - المحلي على المنهاج
(0) وبهذاً قطع الجمهور وحكى قول أنه يصـح البيع ويبطل الشرط وحكـى




(V) وعند المصنف " لا يخسر " راجع العلاني \/ رقم المخطوطة | 171 دار -الكتب المصرية وكلاهما منافيان للمعقد
( ( ) لتشوف الشارع الى العتق على أنه فيه منفعة للمشتري في الدنيا بالولاء

لو شرط بيعه أو هبته والثالث صسة البيع و بطلان الشرطّ كما في

والالزام (1) به للتحليث (r) الصحيح فيه •
قاعـــــلة (")
كل عقد فيه عوض اذا علق بصـة لا يقتفي اطلاق المقد
تلك الصفة فسد بالتعليق الا في مسالثينين :
اـ احداهمـا :ــ اذا قال أنت حص غدا على ألن فتبل العبد ،
وكنلك في الخلع أيضا
 مثلا فوجد الغد عتق العبد
 ونهاية المحت و (1) (1)
(T)




 الولاء لمن أعتق وان اشترطوا مائة شرط رواه البثخاري ولمسلم معناه ،






 دار الكتب الصصرية وذكرها أيضا !بن السبكي في الاشباه والنظسائر - rus/

 (0) وعند المصنف " اذا علقاه " وفي الحلاني 0ا اثبتناه ז/ رقم 171 دار الكتب المصريـة

الشرط اما أن يقتضيه العقد أولا









 والناء الثرط ورجحه الىافعي ، وفي التتمة ما يقتضبي فساد
 انسيولا位 - r7E/ 9 المهن
(T) بأن شرط المشتري على البائع نَ يكون ضامنا للمبيع ان لحقه وأدركه - حق من الحقوق كلونه مرهونا


- الطالبين
(£) اني غزض يورث تنازعا المرجع السابق ، ولم يذكر المؤلف هذا القسم

ونحوهما ، وكشرط بيع آخر أو قرض وكشرط إن لا خسارة عليه فيه تهنه ان باعه فنعص ، ههذه اشروط وأثباهها فاسدة تفسد البيـع
الا الاعتات انظر شرح الهذنب
 شرط. ينافي متضى العقد اذا قارنه لا يصح جزما كالبيع بشرط عــدم
التسليم •". الخ •

بالهاء • راجع : المصباح المنير / /


## فائــــــدة (Y)

المؤثر من الشروط في العقود بطلانها انما هو المقــــارن (ا)
لصيغها (غ) ، فأما اذا تقدم الاتفاق عليه أو تأخر ووقع الما
خاليا ( عنه (0) ) فأنه لا أثر له غالبا ووقع خلاف في صور • الا

 ( منه (v) ) بعض أصحابنا :
كالمشروط فيه مقارنا •
r هل يجعل كالمقارن ؟؟ فيه خلاف أيضا
(1) قال صاحب النتتهة : : لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط تن
 أوقاتها فالبيع باطل لانه ألزم ما ليس بلازم ومقتضى هذا فساد العقد

 - دار الكتب المصرية
( (Y) وعند المصنف » المعارف " والصواب ما أثبتناه راجع العلائي

- 171 إدار الكتب المصرية
- ( $1 /$ / ( )
- (0) مابين القوسين من العلانئي
(7) وقد تقدم في هذا الكتاب صک07 وصورته أن يخالف غصب ماله أو الاكک_اه على بيعه فيبيعه لأنسان بيعا مطلقا وقد توانقا قبله على أنه لدفع

- مابين القوسين من العلائي r/ رتم 171 دار الكتب الصرية (V)



## بــاب الخيــار

## قاهــــــدة (1)

 اــ ان الغرد في البيوع منهي عنه مقتضنحّ لبطلان العقد لما - فيه من أكل المال بالباطل (r)

「 「


 التتروي تتحاج الى أكثر من ذلك شرع له اشترا اطـ النيار ثلا أيام تسهيلا عليه ليتدارك فيها ما عساه يحصل له من من غبــن يشق عليه التزامـــهـ

في أشباهه V7 واين السبكي في أشُبنامه
أبو العينين ، وقال ابن النسبكي في الاشباه : وان شـئئت قلـت :ا الما

الى الشُافعي رضني اللّ عنه عند كلامه على الذباب يقع في في الماء القلليل ،
ويقرب منها : الضروورات تبيح المخظور ت الأثبباه لأبن النسبكي
-

قشرهما ، وبيع الموصوف في الذمة وهمو السلم مع النلهي عن بيع الغرر '

- VA الاشــباه للســيوطي

- ونهاين المحتا
- (0) أي من غير تدبر وتغكر
(7) وعند المصنف پ فنحصل ه وعند العلائي ما أثبتناه / / رقم ا 17 وكذلك
- VA


## قاعـــــة (1)

اذا انعقد البيع لم يتطرق اليه الفسـخ الا بأحــد (r) عشرة
 فما دو نها
 الامتناع من العتق المشروط ، Yـ الـو وخيار تعنر قبض الثمن
 المبيع قبل القبض ، الـ أـ واذا جوزنا بيع الغائب فالخيـار

الثابت فيه عند الليؤية حادي (غ) عشر الي
ويدخل في خيار الميب : خيار تفسيق الصنقة ، وألـــــــق الثيخ أبو حامد بهن أيضا خيار اللوجوع في المبيع عند فلنس
 ويمكن رد اللخيارات الى أربعة وهي : اـ خيــار التروي
 في أشباهـ - rav في آشــباهن


 سنببين آخرين اولهُها مبني على قول ضيعف في المذهب والثناني منقول عن النسيغ أبي ساهسـد




 العجز عن الثمن ، فيدخل في خيار التروي : خيار الميار المجلــس
 ويدخل في خيار النقيصة : اـ العيـب ، Y الــو و والخلــن ،

- 「


## (Y) (Y)

حيث ثبت خيار المجلس يجوز شرطـ الخيار فيه (r) ثلاثــة
أيام فمـا دو نها الا في صور (غ) •
 كالصرف و بيع الطعام بالطعام ، أو القبض في الحد العو في العـين




العرق بحصوبه هيه ، ونثلثها : ان يفعل انعاند ميورث طن خصولها -روضة الطانبين





الصوواب
(7) ومنها : الععاوضة تلى ما في انذمة حيث يجرز الأعتياض عنه لا يثبت فيه شبرط النحيار يضض لان الْقَبض فيه مشروط والا كان من بيع الكاليء - 171 بالكاليء
 | نهن عن بيع الكنلئ بالكالّيء ه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه المستدركّ للحاكم مع تلخيص المستدرك كللذهبي ov/r واعلم : ان الحاكم تومث فقال : عن موسى بن عقبة وهو خطّا بل بل رواه موسى بن عبيدة الربني لا موسى بن تقبة قال البيهعي : والعجب من =

Y

الشرطل وان ثبت خيار المجلس على وجه
rـ و كـذلك الهبة (r) بشرط الثواب

ع- والقســــمـة (ع) التي
=
 في روايته عن موسى بن عقبة ، وقد حدثنا به ابو الحسين عن علي بلي بن
 الربذي وهو "موسى بن عبيدة ، ورواه ابن عدي عن موسى بن عبيــدة
 عندي الزواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وتال أيضا : ليس


 قوّله : موسى بن عقبة من غيره راجع : السنن الكبرى للبيهقي مع


 الُطباعة الفنيــــة

- £ £ 7/r

- 171 ر/

 الأجزاء كعرصة متساوية ، فأذ طلب أحد الثشريكين من صاحبه قسمة ذلك ليأخذ كل منهـا حقه وامتنع الآخر أجبر المتمتن تهرا بشرط أن تبقى حصة كل شريك من ذلك المقسوم منتفعا بها المنفعة التي كا لمانـئت
 بعضها بياض وبعضها فيها غراس أو في بعضها بناء ، وبعضها خال مــنـن البناء فتعدل هال قسمتها بأن تجعنل مساهة خمسين ذراعا مسن =
( ليس (׳) ) فيها رد اذا جرت بالاجبار أو بالتراضي (٪)
- 0- ومنها الاجـــــــارة (r)
= الجيد مساويا لسبعين ذراعا من الزديء وي الجبار المتتنع مـــنـ الفسمة قولان ، الاصح عند الاكثرين يجبي ، وقال البنوري : الاصحعلا يجبر r- قسمة الرد - فهي أن يشتركُ رجلان في فرسين مثلا قيــة أحدمما مأة وقيمة الآخر مأتّن فينّخذ واتحد النفيس بمأتين ويرد الى شـريكه مع الفرس الخسيس خمسين هثلا • راجع كتاب القضاء لابن أبيى - الدم
(1) كلمة „ ليس ه لاتوجد عند المصنف بل عند العلائي وهو الصواب رقم 171 دار الكتب المصرية
(r) يسرد النصنف بعض الامثلة لتخلف خيار الشرط عن خيار المجلس

منها : قسمتا الافراز والتعديل ففي وجود خيار المجلس فيهما خلاف نقد رجح اللـافعي والنووي عدم وجود الخيار فيهما تبعا لترجيــــح
 بقسمتي الافرiاز والتعديل غير صنيح لعدم وجود الخيار فيهما مطلقا
 والقاضي أبو الطيب والمحاملي والدارمي وابن الصباغ وانجرجانـ والعمرانْي وغيرهم ولكنهم لم يُنفوا خيار الشرط فالمثأل مازال غير واقي موقعه ، ولم أجدد نصا يؤيد الاستثيناء سوي في كلام عميرة على المحلياذ يتول تعليقا على اشتراط الرضا بعد القرعة في قسمة ما لا بجبار فيه : " هل خيارهم على الفور أم يـتد امتدأد المجلس ؟؟ وجهان ، اهـ وينهم من قوله : يمتد امتداد المجلس : انه لا يوجد نيار الشيا الشرط بعد المجلس الا انه لا يتأتى التعميم الذي ذكره بقور ، :ش اذا جـرت بالالاجبـار او بالتراضي ه حيث ان الاجبار ينافي الخيار ، فلعل صهة العبارة > اذا لم




 خيار المجلس اذا لم تكن اجارة ذمة المجموع المذهب با رقم المخطوطة


## فائـــــــة (1)

ما يثبت فيه النخيار على الفور أو التراخي يتحصل منـو أربعة أقسام : الاول : ما ها هو على الفور جزما وان وهو : أـ خيار


 المجلس بـ وخيار الثشرطل : ثلاثة أيام فـما دو نها وكنذلــك

 ليس على الفور هـ وخيار المستأجر ، وـ واذا أعسر النوج

 ماله لفلس المشتري ، دــ والآخذ بالثشفعة ، هــ و وخيار الكسـغ




 -171
(r) أبق العبد من باب تعب وقتل ، في لنة ونلاكثر من بانب ضرب : اذا هرب من سيده من غير خوف ولاكد عكل ، وقال الازهمري : الآبق : هروب

كافر وكنار " المصباح المنير \/صه •


(0) ثلاثة منها مشتركة بين ألرجل والمرأة ومي : الجنون وأُجذام والبرص واثنان خاصان بالمرّة - الكّ
 ط: هصططى البابي •

والرابع : ما اللماجح فيه أنه على التناخي وهو : خيــار

- المسلم اذا انقطع المسلم فيه عند محله لجائحة


تد يتردد الشيء بينٍ أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين وينبني عليه فروع عديدة
 انها فسن ، اذ لو كانت بيعا لصحت مـع غير كل من المتعاقدين

 والثاني : أنها بيع لتوقفها على الايجاب والقا على هذا الاختلاف : مسانل :
اـ م منها رد العبد المسلم على الكافق هو كرده بالعيب ، وان
قلنا : الاتالة بيع لم يصـح على الاصح



ع و ومنها : جواز الاقالة قبل (ل) قبض المبيع ، وجوازها في
(1) الجبانحة : الآنة يقالّ : جاحت الآنة المال تجوحه جوها من باب قال :

 - ivr_ivr
( ( ) وعند ألصنف " والصحيع " بالواو وفي ا'علائي من غيز الواو وهــر الصــواب


- IVr (0) ومقابل الاصح الثبوت بناء عل :نها بيع الاثباه للسيو (0)
(7) وهو الأصــتخ • الرجع السابق •
 - القبض • روضة الطالبين r/r
-r10_


بعيب حدث في يد المشتري قبل المقايلة على القول بأنها فسخ
- في الفنوع المنكــورة (£)

71



(1) ان قلنا : فستخ وهو الاصحع والا فلا • المرجعين السابقين (Y) كالفسنخ بالتحالف وعلى هذا يرد المشتري على البائع مثل المبيع ان كان
 (r) بناء على القّول بالفسخ - IVr
( )



 من ضهمانه : فيما لو اششترى من مكاتبه أُو مورثه شيئا ثم عجز المكاتب
-Vq_VA/r نفسه أو مات المورث قبل القبض أسنى المطالب
(7) الي المالك وان صلدر العقد من وليه أو كيله حاشبية على الشبرامليسـسي على نهاية المحتاج
 المشتري لتعذر القبض المستحق والا فاتلاف المشتري قبض ، واتلاف الاجنبي انما يثبت الخيار للمشتري بين الفسـخ والامضاء ـ الماء فأن أمضى

غرم المثلف البدل السنى المطالب VA/ ونهابية المحتاج \&/

## باب التولية ، والاثراك والمرابعة

أصل التولية () : تقليد العمل ، و أشركه (r) صيره شريكا ،
والمراجعة (r) من اللـبح وهو الزيادة و نقيضها : المخاسرة
(1) قاعدة : لا يشترط العلم بالثهن قبل العقد آلا في التولية والاشراك ولا



الاول ، صورة النولية : مي : من اشترى شبينا وقال لعالم الـالم بالثمن :



 تسليم وتقابض دبوي وغيرهما لان تعريف البيع صادق عليها لكـــــــن العلم بالثهن يكفي عن ذكره لان خاصيتها البناء على الثمن الأول • راجع الما
 17 17
(Y) الاشثرالك في بعض المبيع كالتولية في كله في أحكامها لان الاشراك توليــة في بعض المبيع ان بين البعض كمناصفة ، وان لم يبين البعض فلا يص
 كأشركتك فيه صح العقد وكان المبيغ مناصفة بينهما • راجع : نهايــة الـا 9Y_91/K الم


اششتريته وربح درهم لكل عشرة ويجوز أن يضس الى رأس المال شيئا ثم


مبرابحة يجوز مخاسرة مثل أن يقول : بعتك بها اشتريت به بیط

باب الأصول والثمار

الأصول () : الشجج وكل ما يثمس مرة بعد أخرى •
=

 (1) الأصول جمع أصل وللماد به ها يتبعه غيزه في دخوله في العقد والثمار


أوليه الذي هو جمع ثمر
اللفظ المتناول لغيره في عقد البيع سستة :
الأول : الأزض وني معناها : البقعة ، والساهة ، والعرصة ، فاذا قــال :
 فيها من الشبجر والبناء لم تدخل لأشجار والألأبنية في البيع ، وان قان قال :

 انلفظ الثاني : البستان فاذا قال بعتك هذا البستان دخل في البيع : الارض

- والاشجار وألحانط

اللغظ الثالث:الدار فأذا قال بعتك هنه الدار دخلت اللارض والابنية والحمام

- المعلود من مرافتها

اللفظ الرابع : للعبد اذا ملك السيد عبده مالا لم يملكه على الألظهر ، فلـــو ملكه ثم باعه لم يدخل المال في البيع ، وان قلنا : العبل يملك فقل فلـ نص
 اللفظ الخامس : الشـجر ، فأذا باع الشـجرة مطلفا دخلت الأغصران غــــير

- اليابسة لان العادة قطع اليابسة كالثـار الثار

اللفظ السادس : الثمار يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه وقبله ، فـــــــأذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح جاز مهطلقا وجاز بشرط ابقائها الى وقت الججداد وجاز بشرط القطع سواء كانت الأصول للبانع أم للمشتري الم لغيرهما فان أطلق فله الابقاء الى وقت الجداد الها • ولا يجوز بيع الثمهر قبل
 ببـ وان يكون المقطوع منتفعا به كحصرم وقد يُزاد سابع : وهو

## باب اختلاف (1) المتابيعين

أصح ما فيه : رواية ابن (>) مسعود :
= الدابة - يدخل في بيعها حملها المملوك الـالكها • اعانة الطالبين على

 - 19 .
 - oor -
(1) اذا اختلف المتبايعان أو ورثتهما في قدر الثمن أو جنسه أو صفتـه او

 وقلنا : بالتساتط فكآنه لا بينة ، والا توقفنا الم ظهور الحالّ ، وان لم تكن بينة تحالفا سواء كانت السلعة باقية او تالفة : بأن يحلف كـر واحد على اثبات قوله ونفي قول صاحبله ، المنهب وظاهمر النص الاكتفاء

 وانما اشتريت بخمسماة واذا تحالفا فالصحيح المنصوص انه لا ينفسيخ العقد بمجرد التحالف بل يدعوهما الحاكم بعد التحالف الم الموانقــــة فأن دفع المستري ما طلبه البانع أجير عليه البائع والا فأن قنع بـا قاله
 فسخ لزم المشتري رد المبيع ان كان باقيا بحاله ، ويبقى له الزوائـد
 - لi - oar




الششاهد مع رسول الس صل اله عليه وسلم وشهد اليموك وقد قالل -

 צזצ ومفتاح السعادة - وتذكرة الحفالث _Yイ9_
" الذا () الختلف البيعان وليس بينهما بينة نهو ما يقول رب - السلعة أو يترادا هـ اله

## باب معاملـة العبيل

## (Y) (Y)

أمل وضح الصفة أن تجيء للتخصيص أو التوضيــح مثل :
مردت برجل عاقل ، وبنيد العالم،ويعب عنهما أيضابابالشرط
 اشتراطه (پ) فيه ، ويقع الاختلاف بحسب تردد هذين المعنيين
(1) روى النسانئى : اذا اختلف البيعان وليس بينهـا بينة فهو ما يقول رب

السلعة أو يترىا 799 مع شرح زهز الر:بى ط: الهند وفي أبـى داود :

قالل : اشترى الأشعث رقيقا من رتيق الخمس من عبداس بعشرين الفا فأرسل عبدالة اليه في ثينهر فقال انما أخذتهم بعشنرة الاف ، فقال عبد الهة فانختر رجلا يكون بيني وبينك ، قال الاشثعث : أنت بيني وبـــينِ نغسك قال مبدالة : فاني سمعت رسول الهّ صلى اله عليه وسلم يقول:


 الباقي ط: عيسى البابي ، والدارتطني זا صص.



- اليمنية المعرية

- دار الكتب المصرية
( ( الضمير يعود اللى الصنجباعتبار النعت والا فلابد أن يقول:داشتراطهاه•

في الكتاب ، والسِنة ، ومسائل فقهية فمن الكتاب قوله تعالى : " ضرب الهّ مثلا عبدا أو مملوكا لا يقدر على شيء (') " فــأن هذه الجملة التي في " لا يقدر على شيء " صفة ثا ثانية لعبدا ، ه
 منهبب الشافيي : ها أن العبد لا يملك شيئا ه وان ملكه اللسيد أو غِيه أي هذا شأن العبل
 والقديم.من قول الشافعيَ : ؛ أنه يملك "، لان سياق (م) الآيــة يقتضي (1) تخصنيص هنا العبد بهذه الصغة فيتتضني مغهومها -
(1) من سورة الندتحل الآية V0 - قال القرطبي في تقسرِه : : وهم سسلمون
 يملاك شيينا وان مالك ، قال أهل العراق : اللـوق ينأي الملك فلا يهلك

 "بنتزعه منه أي وقت شالم وهو قول مالك ومن اتبعه وبه قال الشافعي - \IV/. • • - |7ا | (T) KIT/ ${ }^{K}$ ( -
 الحارث بن غيهان ويقال : عثمان بن خنيل بن بن عمرو بن ذي أصبــــي





 مبيات الآية : المتبادر هن الوصف انه للتأسيس


ومن السنة : هديث صفوان (ا) بن أمية زضي اللّ عنـه أن


مضتمونـــــة)
فمنهب الشافعي أن العأرية تضمن (ّ) مطللقا فتكون المـفة هنا للنوضيح أي منا شان العارية وهو جار على ما الختاره في الآية : ومن يقول أن العارية لڭ تضهن مطلقا يجعـل الصفـة

ومن فروعها : اذا حلف لا يركب دابة هذا العبل فعتق وملك
(1)



 عنه • راجع : أسد الغابة للجزدي ط: الشمب

- Ero/\&TE/\& الكَهندب
(
الهة ملل اله عليه وسلم استعار منه يوم سنين أدراعا نقال : أغصبا يـا
 اله صل اله عليه وسلم أن يضسنها له قال : انا اليوم يارسولا اله الاسلام ارغب ، وف أبي داود مثلها ک/
 صصحيع عل شرط مسلم ولم يخرجاه • راجع : المستدرُ لللطاكم مسـع
 والمنذري •ورابع :المتح الكرباني لاحمد عبدالرحمن البنا والسنز الكبرى للبيهتي مع الجوهر الاتخي المنغري : واخرجه النسالئى • راجع : عون المبود \&VV/Q ورواه الدار


السبكع : إمنى



ألأبعر YEV/T
 وتال ابن كج : لا يحنث وهو يتخرج على كو نها للشرطـ وهو لا

## كتـــاب الســلم

## قاعــــدة (1)

ما ثبت على خلاف الدليل للححاجة قد يتقيد بقدرها وقد يصير -أصلا مستقلا - وبيانه بصور
الـ منها : الاجارة : جوزت على خلافالدالدليل لورودها الما عــلى
المنافع المعدومة للحاجة (r) ولم يتقيد بالهاجة بل صارت أصــلا
لعموم البلـــــوى المـو
 بيع المعدوم ثم جوز مطلقا وان كان موجودا ، وان كان حــالا

وصـار أصلا مستقلا


- الكتاب ص
(r) لان الناس لا يـلكون جميع الأعيان يرتنقون بها فأبيحت على خــــلاف

استعجال رأس المال وتقديمه وفيه تأخير المسلم فيه وشرعا بيع شـهئ
موصوف في النمة بلغظ سلم ويشترط له مع شروط ألبيع غير الرؤيــ



العاقدين الاوصاف في العقد بلغة يعرفانها • راجع : هاششية البجيرمي على



 الى الانتداو ، بنص () القرآن ثم جوز مـع الأجنبي (ْ) وصار
- أصســــال

عـ ومنها : العرايا (`) - جوزت على خلاف الدليل في الننخل
والكىم لحاجة النفقى او وفي غير هما من الثمار قولان

- (1)





 حبان الاول • راجع : تهذيب التهذيب ک - معرفة الصحابة

فيريد مني البييع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق

مصطفى البامه ، وروى النسائي عن حكيم ابن حزام 790 مع شرح زهر



عيسى البابي ، وروى احمد عن حكيم بن حزام



 فطلق وقع الطلاق بائنا بالمسمى وسبب التوس أنه قد يكون في خلع الاجنبي غرض صحيع كتخلييمها مسن يسيء المشرة

- هعها ويمنع متوتها
(7) العرايا : لغة جمع عرية وهي النخلة التي يفردها مالكها للاكل وسميت لها لانها عزيت عن حكم جميع البستان حيث أن الز كاة متعلقة بعين =


0ـ وكذلك المساتاة انما جوزت للعاجة في النغل (') والعنب



## تاعــــــة ( )



اـ منها : اذا تال بعتك بلا ثمن لم ينعقد بيعا نظرا الــى اللفظ وهل ينعتد ابامة أو هبة نظرا اللى المعنى ؟ وجهـــــان - اختلف في اللاجح منها

 اللفظ ؟ هيه الوجهان والأصح المنع •



 عن نصه في الاملاء والاصح عند البنوي وغير ألما أنه يكون بيعا
 -أبي اسحاق (") المروزي وغيه من المتقدمين المين

L(1)
 الز الة وامكان الخرص • داجمع : تحفة المحتأب لابن حجر




- Ira/r Clit
(乏) هنه القّاعدة ذكرها الحافظل العلاني في قواعده
-ع فروعها الى توله : والنووي في الروضة في ص بش (0) (0)
(7) هو ابراميم بن الممد المروزي كان الماما جليلا غواصا على المعاني ورعـــــا

زاهدا أخذذ عن ابن سريجر وإنتهت اليه رناسة الملم ببغداد وانتشر
$-r 97$

## فائــــــة (1)

الاسم اذا اطلق على شيئين أحدمما بعد الآخر ، ف'لاطــلات



والتنزيل على الأول (ب) •
= الفته عن امسابه في البلاد ثم انتقل في آخر عموه الى مصر وجلس في





 قواعد المنمب צ/ رتم المنطوطة إ17 دار الكتب المصرية كما ذكرها بـن السبكي ني أشباهه بعنوان قاعدة : اللفظ اذا اطلق على شيئين وجـود أحدهما يعقب وجود الآنر ، فأنه يحمل على الاول ولا يجعله الاطــلاق


- ينزل عل الاول

- (r)


## كتــاب الرهـن

قد يتردد (י) الشيءء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دينك -الاصلين ومن ذلك




 دين الغــي في رقبة مالـه كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره - صت وتكون ذمته فارغة (
 وليس القولان في تمحض كل منهما بل هما : في ان المغلب منهما
(1) هذا الهوضع ذكره الحافظ العلاثي في قواعده بعنوان هـ فصل ، זارتم الا 17 دار الكتب الصريةّ ومر تطبيق القاعدة على الاقالة في هذا الكتاب - roo

 وما بعدها ونهايه المحتاج بعدها والاثباه للسيوطي 179-_1V ، وتوت المحتاج في شرح المنها ج





- ( اي هذا المقد بعد قبض المرتهن الرهن على المنهب • الشرح النبير (
- rra•


(o) أي كما ملك أن يلزم ذمته دين النير وجب أن يملك التزاهه في عين ماله
 و ونهاية المحتاع r/r

ماهو ؟ و يتخن ع على القولين فروع كثيرة

و هو ممتتع على قول الضممان وكذلك على قول قول العارية في الاصـح


جنس () اللّين وقدره (غ) وصفته من صـحة و تكسير ، وحلول


يشترط شـيء من ذلك من
() (r


-لا عاريــــة

- يفهم جواز الرجوع قبل قبضه وهو كذلك على القولين لعدم زومهـ (1)
- نهاية المحتاج


- (2) نعشرة أو مأة • المرجع السابت


- 19
(7) أي أن معرفة من يرمن عنده واجبب في الاصصع وهذا قول صناحب التّقريب
-لم
(い)




( ) لانه لم يستط الم (

- 


## كتــــاب التفـليس (1)

المسائل المختلف فيها بالنسبة الى تعارض الأصل والظاهر(٪)

- كثــــرة جدا
= المحتاج



 ثم قال النووي في الروضة : هو لغة النداء على المفلس وشهره بصفـة
 التصرف في ماله الا في شيء تنافه لا يعيش الا با به ، خال صساسب الحاوري : باب التغليس والفلس ، لا باب الافلاس : لان الانلاس مستعمـــــل في
 اللديون بشروطه نهو اليق وصح انه صلى اله غليه وسلم حجر على معاذ



 اللارتطني والبيهقى والحاكم ، ورواه أبو داود في المراسيل ، قال ابن الطلاع في الاحكام : هو هحديث ثابت وكان ذلك سنة تسع • راجع :
 المني
 (Y) في هالة تعارض الأمل والظاهر يبحث عن المجح فيعمل بما يرجهه ،
 - من يقول : بالفظاهر - الاششباه للسيوطي ع

ومنها : لو ادعى المليون (ا) : انه معسر و أنكر الغريم (٪) ،

 مقابلة مال فثثلاثة أوجه أصحها : أنه يقبّل قوله مـع اليمـين لأن


من حال الدر انه يملك شئكئًا
و الثّالث : ان لزمه باختياره كالضـمان و الصداق : لم يقبل
(1) دان الرجل يدين دينا : من المداينة قال آبن قتيبئ : لا يستعمل الا لازما


 الفعل لازم فاذا أردت التعدي قلت : أدنته وداينته قاله أبو زيد الأنصان الناري، وابن السكيت وابن قتيبة و ثعلب ، وقال جماعلة : يستعمل لازما و ومتعديا



- Mr•N المصباح المنير


 (Y) صلدر المسالة أو الشق الأول من الترديد فيها من قبيل تعارض الأصل
 تعارض الأصلين الأولبقاءاءلال والثاني علم اليسار ولكن سالي أن محل التفريع هو الشق الثاني ويدكن ألْ يقال في المنئلة بشقيها أنها من باب تعارض الأصل والظاهر فالأمل عدم اليسأر والظاهر أن الحر




وني الثشق الثناني لا مرجح لأيهما ومن ثم جاء القولان الأولان مــسن الاقوال الثلاثة في هنا الشق الثاني . .
 الظاهر الن العانقل لا يلتزم مالا يقلمر عليه
(ع) بضم فسكون بمعنى الفقر وعلم المال • راجع الوجيز للغزالي المطبوع ع
- MYV/A • مع شرح المهذب

الا ببينة ، وان لزمه لا باختياره كارش (ا) الجناية قبل تولـه



وطريقة الغزالي والشيخ عن الدين بن عبدالسلام : انه (") الا

وتبعا في ذلك الامام وقد حكى هذه الطريقة عن الأصعاب •

بــــاب الحجــر
وهو لغة : المنع ، وفي الشرع المنع من التصرف في المال •

تاعـــــــــة

حجى العبد لا لنقص فيـه بل لحق الســيد ، وحجر الصببي

الأرش الجناية - وان في اقتصر في المصباح على الجراحة - : ديتها والجمع

تأريشا:اذا أفسلدت ثم استعملفينفصان الأعيان لاكه فسساد فيها ويقال




- rra/l.
(Y) من قوله :پ ان عهد له ملا الى قواله : فالأوجه الثلاثة ه موجود في الوجيز

للغزالي • راجع : فنتح العزيز شرح الوجيز • •

لنقص فيه وحجر السفيه (1) هل هو لنقص فيه ؟؟ : خلاف في

- صـــــــور

اـ منها : اذا (r) أذن له الولي في البيع هل يباشره ؟ فيسه
 ( اذا (ْ) اذذن ) في شراء شيء معين وقدر العوض أما الما اذا أذن له مـطلقا فهو لغو •

Yـ ومنها : اذا وكله غيه في شيء من التصرفات كذلك مل
يصح عقده له (") ؟؟ فيه خلاف يتخرج على الوجهين
rـ ومنها : اذا أذن له الولي في النكاح وعين المرأة وقـــدر

- السعه نقص في العقل وأصله : النظة - المبباح المنير /(1)

 - الخلاف يبه - المرجع السابق
 الاكثرين منهم : الجرجاني والرانعي في المحرد وجزم به الرووياني في الحليه • المرجع السـابق






المهى فالمنهب القطع بالصـةة - وقيل قولان - لان () المـال
-تابـــع قيــه


* الوجهان (r)

0- ومتها : اذا أقى بأتلاف ، أو جناية توجب المال فالاظهر

- انــه لا يقبــل ( ا

بــــاب الصلــــع
هو لغة : تطع المنازعة ويقع شرعا على أنواع (2)
(1) علة للجزم بالصحة ، ولو كان البال أصلا ولم يكن تابعا لعقد النكــــــاح

الماذون فيه لم يصح تصرف السفيه ولو كان ألاذن موجودا من الولـــيـي
حيث يحبر من التصرف في المــــال •
(r) قالل النووي : الأصح صحة اتهابه وبه قطع الجرجاني • روضة الطالبين

- \1^z/乏

به قبل ورد بأن الصبي يضهن بأتلافه ولا يقبل اقراره به جزها • نهاية
- ror/r ج

 ثانيها : أنّ يكون ابجارة بأن يصالح منها على سكنى داره أو شيء من

ثالثها : أن يتكون عارية بأن يصالح منها على سكناها فأن عين مـــة
كانت عارية مؤقتة وألا فمطلقة


الخمسة الرأفعي في الشرح الكبير •
-للسيـوطي •
سناسهبا : أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض قالهل ابن جرير الطبري ، قال في المهاتات : وهو صصيح مال على القواعد ، كما قال الاصحاب : ان بيع المبيع قبل القبض للبائــــع بمثل الثهن الاول اقالة بلفظ البيع •
سابعها : ان يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم =
_r:0_


## بـــــاب الحـوالة

تقدم (1) : ان الشيء يتردد بين أصلين في كتاب اللرمن ومن
 قولان وقيل وجهان (r) :


 اللّ عنه في باب بيع الطعام ، ووجهه : بأنها تبديل مالّ بمال

 عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمل كقواله صالحتك من كـــا



-


$$
\text { الّحافظ العلائي في قواعده ז/ رقم } 171 \text { - }
$$




رقم 171 : 17 الث أثبتناه وهو الصواب
 أقل ولا جاز التفريق قبل القبض اذا كانا طعامين أو نقّدين الشرح الكبير

- rra/•
(0) وعند المصنف • أنه ه وني العلائي W أثبتناه وهو الصواب
وني الثرح الكبير أنها بيع لا نهاً تبديل مال بمال •
(7) في الشرح الكبير • /ینّ •


ثلاثة أوجــه :
 الشخصص منزلة اسسـتحقاق منفعــة تتعلق بعينـــه كالمنــافـع في
- اجازة (7) الأعيسـان



 قاعدة الشافعي رضي الهّ عنه اذ لا حبة (') فيها بل الم المخصن

(Y) وهذّا حقيقّة المعاوضة وليس فيها استيفاء حق ولا اقراض مبحقت فــلا
- يقلدان • الشرح الكبير لنلرافعي •


-الرافعي والنـــــووي
(0): وعند ألصنف ه أحدهما ه والصواب ما أثبتناه

(أن حق الدين لا يستوفي من غير الثشخص ولغيره ان يؤديه عنه الشرح (V)
-الكبير • •
(1) وعند المصنف " وهو المعقول ، وفي الشرح الكبير للرافعي ما أثبتناه ج
- rrı/ן •

(1) (1) وفي الرافععي لجاجة الناس مسامهة وارفاقا ولهذا المعنى لم يعتبر فيه

التقآبض كما في القرض ولم يجز فيه الزياحة والنقصان لانه ليس بعـــد

- rra/A• مماكسة كالقرض
(II) وعند المصنف \# حجر ، بدل حجة وئ العلائي ما أثبتناه وهو الصواب

$$
\text { ז/ رقم } 171 \text { • }
$$

 والثالث : انها بيع عين بدين حكاه ابن الليرفع







 أم مجرى أصل الضمان ؟؟ على قولين ويتخرج (ل) على الخلاف

اـ منها : ثبوت الخيار فيها ، ولا ثبــوت له على القـــول : بأنها استيفاء وأما على القول بأنها معاوضة فالأصـح : أنه لا







(Y) مكس في البيع مكسا من باب ضرب : نقص في الثمن وماكس مماكسا



- الصواب
(0) واعلم : ان كلام ابن سريج ظالمر في انها بيع دين بدين ، ويشترط في

 - معلوم ، نيل الأوطار

 أبو محمد فأنه فائدة زائدة أتى بها •
_r $\boldsymbol{r} \cdot \mathrm{A}_{-}$
* يثبت (') لانها ليست على قو اعد المعاوضـات
 قلنا : انها اعتياض فلا يشترطل لانه حق المحيل فلا يحتاج فيه الى رضا اليغير وان قلنا : انها استيفاء فيشتشط لتعنر اقراضه
* من فـــير رضـــاه (




اللخيار ، وان قلنا : استييفاء فتجوز (v) قال اللعلائي : و هـيـنا
البناء منخالف (^) لأصله في التتصحيحع كصا تراه


- IV• وقيل نعم بناء على \$"نها بيع • الأشبباه للسيوطي (I)
(Y) اذا كان علينه دين للمحيل • المرجع السابق والشرح الكبير للمافعـسي
- rra/ן•
- IV• • (\%)





الأصحع ولكنه هنا في مسالة الحوالها بالها بالثمن وعليه في ملدة الخيار رجح انها


رجهاه فيما مضى في كتابه من أن الحوا اللة بيع على الاصي

 وملؤ بالضم ملاءة وهو املا القوم : أي أقـــرهم وأغناهم المصباح المنير

$$
\cdot T \Sigma V / r
$$

 تحفة المحتاج

له ولا خيار (ا) ، ونيه وجه حكاه الامام : ان لـه الخيار (ّ) ، ،


 خيار المجلس وخيار الشرط في الحوالة ، وكل ذلك مبن الحبي على أن الحوالة استيفاء أو اعتياض
0ـ ومنها لو أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم دد
 Yـ ومنها : لو أحال البائع رجلا على المشتري بالثمن ثم رده بالعيب فالمذهب : أن الحوالة لا تنفسخ سواء قبض المحتال ذلك - من المشتري أم لم يتبض
(1) فلو كان مفلسا حالة الحوالة فالصسحيح النتصوص الذئي عليه جمهـور



 قال مالك • ألشرح الكبير •
(Y)





-الشرح الكبير • الر



: المنهب البطلان وصحصحه في المحرر • راجع : منها
الححتاج

- والثرح النكبير للرافعي • •
 وهل للمشتري الدجوع على البائع قبل قبض المحتال الوجهان وأصعهما : عند الصيدلاني(ّ) : لا يكجع لانه لم تو توجد -حقيقــة القبــض


## بــــاب الضمهـان (£)

الاجماع ، والأحاديث متعاضدة على صحة الضممان ، ومنها:
(1) وني العلاني ״ تتعلق ، 「/ رقم ا71 والصوواب ما أثبتناه لان النفاعـل لفظ
( أي لتعلق الحق منا بثالث وهو النذي التقل اليه اشمن نلم يبطل حقــ
بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف الباتع في الثّهن ثم رد عليه المي المبيع بهيب



(r)

نسبته اللى بيع العطر ، وبالداوودي نسبته الم أبيا داود
ومن نصا نيفه هـ شرح على المختصر ،ايِ جزئين ضيخمين وشرح على فروع




- ITV للأســـنوي

اــ المضهون عنه : ولا يشترط رضاه بالاتفاق لان تضاء دينه بغــــي اذنه جائز فضمانه أولى •
r- المضبون له : يشترط معرفة الضنامن لعين المضمون له على الاصح ولا يشترط رضاه على الأصح
-r الضامن : وشرطه هـرة العبارة وأهلية التبرع ع
عـ الحق المضسون : وشرطه أن يكون أــ ثابتا ، بــ لازما ، ج ـ ـ

○ـ الصيغة:وولابدمن صيغة دالتعلى التزام كهولهي ضمانالالال ضمينتلك


ونهاية المحتأ



قوله صلى اللّ عليه وسلم ״الزعيم غارم(')"، حسنه الترمذي(艹)"





وابن هاجه /



 لعابها ويسيل على جرتها هين قال - فذكر الحديث • اراجع تلذيـيـص
 (r) هو أبر عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمني من أثمة علماء الحديث وحفاطله من أمل ترمذ على المجرى الاعلى لنهو جبيحون ، أدرك

 آية في الحفظ والاتقان ، وعمي في آخر عمره ومنز تصانيفه : " الجامع
 IVo/IV\&



## فائـــــدة (1)

تقدم في اللهن : أن الشيء قد يتردد بين أصلين فيختلــن
 خلاف وذكى بعضهم : أن ظامر المنهب : انه استا تال له : ملكتك مافي ذمتك صـح من فير نية ولا ولا قرينة بخلاف

 لا يُطلق التوجيــح في هذه القاعــدة وانما يختلــف بحســب

 استاط ولا يصـع على القول بأنه تمليك (ء) علم

عليه الحق صح ، كذلك على الأول دون الثاني
171 (1) هذه الفائدة ذكرها الحطانظ العلائي في قواعده




- المرجع اللسـابق (
(F) (Y) لان شرط المملك ان يكون معلوما وتمليك المجهول كالتكليف بما لا يعلم المكلف ، قال بعض مشايخنا : الابراء من المجهول بالطول فيل في الجدلميل بناء


 ـ كما حكاه الخطيب في شرح المنها جا عن شيخه : النه ان ان كان كان في مقابلة
 والمبرأ - شأن كل ملألوا

- في ص
(ه) انظر المرجعين السابقين
_rir_


-اسقاط وطولب بالبيــان

وكان قد مات أبوه ولم يعلم الولد صتح على قول الاسقاط الا

فاذا هو ميت «ه وقد تقدم (٪)




Y- ومنها : اذا (^) أبر أ أبنه من دينه فليس له الدجوع ان ان



ييجع الوالد اذا زال الملك في الموهوب عن ولده
(1)
- IVI يده فلا يصع • الأشباه للسيو
- المرجع السابــق (r)

- IW ( ) راجع : الأشباه للسيوطي
(0) لان الاسقاط عملية شتخصية من جانب واحد واعتبار القبول فــرع أن

تكون العمانية من الجانبين
(7) ومن رجح الاسقاط نظر الى جانب ألقربة لانه صدقة ولو شرطنا القبول
-لكان فيه من وأذى

- لان الأمور المبلكة يتوقف اعتبارها كذلك على قبول المهلك له (V)
- IVY راجع : الأشباه لتُسيوطي (A)


## كتــاب الشركـة

## قاعــــلة (1)

فاسد (r) كل عقد كصحيحه في الضمان (r) وعدمه ويستثنى من ذلـــك :
اــ الشركة : فأنها ان صيحت فعمل كل منهما في مال صـاحبه


فاسدهما عند القاضي حسين والمدجح خلا ولا ولمه
ولا تضمن () الهبة الفاسدة على الأصح وهو المقطوع بـه


- أشباهه

فكذلك فاسده لان الصشحيح اذا أوجب ا'ضنمان فا'فاسلد أولى ، ويستثنى



ألهبة فأن صحيحها غير مضمون وأما فاسدها فمضهون في وجه ، وهـو



- rac_rar للسيوط
(r) ليس المراد من القول :ه الفاسـد كالصحيح في الضمان ه : انه يجب فيه


- ras_rar وrrv/l
- ( ) أي كان مضسو نا بأجرة المثل • الأشباه للسيوطي
 في قوناله : فاسدمهما
(7) هُذا داخل تحت الجملة الثانية ولم يكن من المستثنيات بناء على الأصع

ومن المستثنيات بناء على مقابلنه راجع هامش
_rlon

في النهاية (1) والعدة (لّ) والبحر والبيان ذكروه في باب التيمم

## كتـــــب الوكالــة

## 

كل من صنحت مباشرته الشبيء صتح منه التو كيل فيه لفيه (")





- القبرآن

Y و ومـنها : الأيمان ، والننور ، وكنلك الايلاء ، و الللهان،

* و القســـامـــة (
-rــ وومنها : الشهادات في التتحمل والأداء
(1) هو نهاية المطلب في دراية المنهب لامام الحمرمين عبدالملك بن عبــــــدالة

 خلكان وقال : ما صنف في الاسلام مثله قال ابن النجهد : ابن مشنتمل علم


 - 199•/r
(r)



 - IIra/r

 -rir - r.o_rav - ras_rar - rar_rql /
(0) أي أتسأم الايمان المقررة في ذعوى الـم -rl7
\&ـ ومنها : تعليق الطلاق ، والعتق ، وكذلك التدبيى عــلى

0ـ ومنها : تملك المباحات كالاحتطاب والاصنطياد ، ونيه وجهان رجع الأكثرون انه لا يبوز التوكيل فيها ويقع ذلك

7- ومنهـا : الالتقــاط (ء) •



 عبديه لا يصح التوكيل فيه ، وكذلك من (ا) أسلم على أكثى من أربع نوكل في الختيار أربع منهن
أنما اذا أشار الى واحدة وقال : و وكلتك في تميين هذه للطلاق
او للنكاح أو في هنه الأربع نهو كالتوكيل في الدجعة فيصــع
على اللمعيح قاله في التتمــة -
(1)

والا فالشُّن الاستغناء عن هذه الاضافة : الّي ( وهو الأصح ) •
(T) صورة التو كيل بالاقرار ان يقول : وكلتاك لتقر عني لالانل بكذا وفيـيـ



- 

(ع) قال أبن الصباغ : ولا يصح التوكيل في الالتقاط قطعا كها لا يجوز في








- المعطون عليه ، راجع : العلائي -riv_

9- ومنها : الوصية والأمصح انه (1) يبوز الثوكيل نيها -

- الـ ومنها : الوكيل له التصرف فيما وكا وكل فيه وليس لـهـ
التوكيل لغيره : اذا كان لائقا به وهو قادر عليه (()

الأ ومنها : العبد المأذون لا يجوز له أن يوكل فيها أذن له فيه الا اذا صرح له بذلك

 الطرفين (ْ) نعم لو وكله في أحدمـا أو وكل اثنين في الشتـين - جــــاز

وأما عكس ذلك وهو : هـ أن يصح التوكيل فيما لا يمــح مثه مباشرته ه فنيه أيضا صور
الـ منها : الأعمى لا يصح منه البيع والثراء ونحو مما وله
التوكيل في ذلك للفرورة
 لم يستوف ذلك بنفسه على الصحيح ويوكل فيه لانه لا يؤمن :

- أن يردد الحديدة ويزيد في الألم تشفيا「
(1) وعند المصنف \# لا يجوز ، وفي العلاني


 (Y) على الصتحيح لان المقصود من مثله الاستنابة • روخة الطالبين للنووي - rir/s
- ( )

(0) الما أن توكل واحد عن العاقدين في طرفي النكاح أو البيع فعلى وجهـين

 وتشفيت به من ذلك ، لان الغضيب الكامن كالم كالداء ، فاذا زال :ما يما يطلبه - الانسا"ن من عدوه فكأنه بري: من داثه , المصباح ألمير _r|A_

الولي في أن توكل من يزوجها خلافا للممزني
عــ ومنها : اذا وكل رجــل امر أة في أن توكــل رجــلا في أن
يزوج موليته فانه يصتح وهو مـقتضى كلام الشافعي وغيره وني




تزويج ابنته صتح في الأصت
7- ومنها : المحجبور عليه بالفلس ليس له أن يشتشي شينا





الشيخ أبو حامل والمحاملي بالمنع ولا يجوز له أيضنا أن يكــون الم الم
وكيلا في تصرف ما يتعلق بالمحجود عليه من جهة النـــاظل في





- للشيخ الشهاوي








( ( ) أي : في وجه ، بضرورة ذلك اذ النصحيع خلانه •



وأما عكس ذلك ومو-أن لا تصح منه مباشرته لنفسه ويبوز
أن يتوكل نيه عن غيره - فنيه صور • الوا الـ منها : العبد لا يصح قبوله النكاح بغير اذن سيده ويصح ان يتوكل فيه لنيره على الأصح

 يتزوجها ويجوز ان يكون (') وكيلا في تزو يجها من مسلم على ظاهر المنمـبـ




## تنبيـــه ( (")

 فيما يوكل فيه جاز توكيله فيه وجازت وكالي والته ، ومن لا يجا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته ه وقوله في أول النكاح :ه ولا

 الزنا ، قال الأزهري : نزلت فيمن لا يستطيع طولا أي نضل ما لا ينكع


 لهنه القاعلة مع انها تنتتض بصو الهور - 1. Y_V7 راجع التنبيي للشيرازي
 الشيرازي الششافمي المتوف سنة ミV7

 أُوأثل رمضان سنة _rre_

يوكل الا من يجوز أن يقبل العقد لنفسه ه تنقتض (ا) كل من
-هنه الجممل بصور كثيّة مما تقدم اللـور
(V)

الصحيح عند الامام فخر الدين (r) لا يدل على تكسار ولا على

الحاجب وغيهم : أن الأمس المطلق (V)

- مسة بل على مجرد إيقاع الماهية (الم
=

راجع : كشف الظُنون / / /
- الاخِّة ط: عهُطفى البابي
- (1)


محمود
- راجع : الاوكام للآمدي

 وذهب ماحب مرآة الأمول : الى الن المراد بالمطلت هاهنا هو العري عن قرينة العموم والخصوص والتكرار والمرة سواء وقت بوقت أو علـئق


ونهاية السول r/ •• •
، وني المسألة مذاهب اخرى (V)
 جماعة : ان صيغة الالمر تقتضي المرة الواحدة لفظا ، وعزاه الاستاذ أبر اسحاق الاسفراييني الم آكثر الشافعية ، وقال : انه مقتضى كـلام الشافعي وانه ألصحيع الأشبه بهذاهب العلماء وبه قال أبـو علـي



r r- المنمب الثانى : أنه يفيد التككار المستوعب لزمان العمر بشرط الامكان فلا يعم أوقأت ضروريات الانسان ، والمراد من التكرار اعـادة
 المكلف ، وانما اقتصروا في تحرير المبحث هذا : على ذكر التكرار دون العموم لان عامة أوامر الشرع عما يستلزم فيه إلعموم التكرار ومن ذكر العموم نظر اللى تغاير المفوومين وصحة افنتراقهما في الجملة ، هذا =

ومن فروعهـــــا :


-بيعه ثانيا( ) وفيه وجه انه يجوز
(Y) مســــالة

الأمس بالأداء هل هو أمس بالقضـاء على تقدير خووج الوتت ؟
= من ضمن القاثلين بالتكيار ، وكلام الثيرازي في اللمع وفي التبصرة يفيد

 الصحيع ، ويقول في التبصرة العسس الثاني أـ صهن : الامسر المجـرد لا يقتضي التكرار في قول أكثر أصهابنا ، ومنهر من قال : انه يقتضي
 للآمدي r/


- lor/r
 لأن الحقيقة غير معلومة أي لا يدري انه حقيقة في المرة الواسلة ألو الو في
 . عـ المذهب الرابع : ان الامر المطلق مشترث لفظي بين المرة والتكرار
 قرينة عمل بها والا توقفنا حتى تقوم القرينة ، ويمكن آن يكون هذا هو
- مراد المتوقفين فيكون هو عين مذهبرم


 - الشيخ زهير

الرافعي في إلباب الثّالث من أبواب الر الرهن • راجع : التمهيد للاسنوي
- وروض
- (Y) هذه المسالة ذكرما الامام الأسنوي • راجع : التمهيد ص (Y)



هل له أن يخرجها بعده ؟؟ يتجه تخريجه على هذه القاعدة •

Yـ ومنها : وان لم يوصف بالأداء والقضاء : ما اذا قال :
بع مذه السلعة في هذا الشهر فلم يتفق بيعها فيه فليس له بيعها

- بعــد ذلــــك (8)
* 
- 177/r
 ت: عبدالسلام محمود
 تفعل فيه لعنر أو لغير عذر ، أو فعلت فيه على نوع من الخلّل : اختلفوا ي وجوب تضائها بعد ذلك الوقت مل هو بالالمر الاول أو بأمر مجدد ؟؟

> 1- ألاول : هو مذهب الحنابةلة وكثير من المقهاء •

- r والثاني : هذهب المحقين من أصحابنا والمتزلة

و نقل عن أبي زيد الدبوسي : انه قال بوجوب القضاء بقياس الشرع ع الشا والمختار : ان التضاء لا يكون الا بأمر مجلدي والأصح عند الامام فخر الدالدين


 وا وم ذهب اليه ابن السبكي في جمع الجوامع مع البناني /
 الشيرازي يقول في اللمع ص9 : لا يجب الالا بأمر ثان وهو الاصح ، وفي التبصرة القسس الثاني أـ 7 : ولا يجب قضاؤها الا بأمر ثان •
 (0) أي لو عين الموكل يوم الجمعة لعتقه فلا يبوز عتقل بعا يلا يوم الجمعة كما

لا يجوز قبله • راجع : روضة الطالبين للنووي Mo/\&
 يقع لانها اذا كانت مطلقة يوم اللجمعة كانت مطلـة الـة -السبت ، قال النووي : وفيه (") نظر

## (

-الأمس المجرد عن القرائن فيه مذاهب (ا)

الفعل خاصة و هنا هو المنسوب الى الشافعي ولا وأصعا

 سنة ومror ودرس ألفقه بها سنين ثم انتقل الى بغداد وس وسكنها الى حين وفاته يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال وقيل من من ذي القعدة


 شذرات الذهب للاتابكي K7
 - Kk•/r (r) وعبارة الداركي نقلا عن الزوضة الجمعة فلا يقع وان طلقها بعده يقع •
(

 لا يقتضي التيكرار ، الما القاثلُون : بأنه يفيد التكرار فمتغفون على انـه يدل على ألفور لان التكرار يقتضي الستيعاب الزم الزمن بالفعل ، والاستيعاب

 يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور لان الحالالة الاولى داخحلة في الاستطاعة فلا يجوز اخلاؤها من الفعل وان قلما ولنا : ان الامــر

 الاوقات بالفعل المأمور ربه • وانظر جمع الجّ , معه ماشية البناني ونهاية 'السول - ا7ع/


وثال في المحصول : انه (1) الحق واختاره الآمدي (ّ) وابـن

- الحانجب (ا)

r حكاهما الماوردى والووياني في كتاب ( القضاء (پ) ) وجهين - لأهتحابنا

عـ الدابع : انه مشترك بينهما فيتوقف الى ظهور الدليـلـ - فأن بادر عد ممتثلا (لا








 - للاسنوي

- (


 الأهناف : ان الامر الملكّل لا يوجب الفور ، ففي التلويح على التوضيع
 صماهب التنقيع : اما المطلق فعلى التراخي ، وفي هرقاة الوصول بشرح مرآة الأصول

 بغو ته لمجزد الطلب ، فيجوز التأنّير على وجه لا يفوت المأمورد به كمــا
 أوقات الانمكان ، وعزي الى الملكية والمحنابلة وبعض الحنفية والشافعية - وانظر : المسودة (0) والمراد بالتراخحي : التأخير ( لا امتداد :لفعل مع الشروع فيه فورا ) عن

أول الولوقت • النظر حاشية البناني على جمع الْجوامع
 - $Y 7$ راجع : المسودة لآل تيمية ص (V)

 وهو ان الامس المطلق لا يدل على شيء : فلا خلا غمان عليه ، وان

وقد حكى القاضي حسين في المسألة : وجهين (ّ) ومستندهما -ما ذكرناه

## (「) مســــالة

الواو الماطفة : تشرك (2) في الحكم بين المعطوف والمعطوف


 كتاب الطلاق عن بعض أصحابنا ، وبالغ الماوردى في الوض الوضو من الحاوى فنقله عن الأخفش (^) وجمهور أصحابنا • ولا
(1) هذا الفرع ذكره الأسنوي في التههيد ص •

- A • (r)



(7) نسبة الى الكوفاة - بالفبّ - المصر المشهود بأرض بابل من ســــــــــواد
 من قولهم : تكوف الرمل تكونا : اذا ركب بعضه بعضا أو لاستدار تها وقيل : ان سعدا لما افتتّح القادسية فأر تاد لثم موضع الكونة وقال :

 -ع (V) نسبة اللى البصرة المظمى المشهورة بالعراق التي بناها عتبة بن غزوان سزغ وخزانة العرب ، وسميت البصرة : للّحجارة البيض الرخوة بها راجع :


= هو أبو الخطاب عبدالحميد بن عبدالمجيد من أهل هجر من مواليهم (A)
_rY7_
「 r- والثاني : انها تدل على المعية و نقله امام الحرمين (r) عن

「
$=$

 م هذا هو الأخفش الاكبر المطلوب ترجهته هاهن اهن الونا أما الأخفش الأوسط فهو أبو الحسسن سعيل بن مسعدة ومو صان


 واشارة التعيين النورقة وطبقات الزلبيدي IV وطبقات ابن قاضي شهبة الا 7 ومر آة ا'نجنــن

(1) ونما ما اختاره الشيرازي في ألتبصرة القسم الثاني ألـا




 عليه للشيرازي هو ما في اللمّع لانه بعد التبصرة وبهنا يكا يكون الشيرازي



 -الســــوري
(r) بالرجوع اللى البرهان لوحة استانبول تحت رقم البران البا في الكلام على الواو لم نجد هذا النقل فلعلع


 عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه واختاره الرازي وأتباعه




 سيبويه (2) وغيره فأن سيبويه قال : وذلك قولك : ولك : مسرت برجل




 (1) راجع : التسههيل لابن مالك IVE ت: محمد كامل بر كأت ط: دأر الكتتاب - العربي للطباعة والنشر با لقاهـر




 : انه كمله وكان كاملا عند تلميذه الشهاب الشاباغوري • رابع :كثشف الظثون
(
 كثير وألجمع من غير ترتيب قليل والمعية راجح وهنا ظلهر في منخالفته
لكــــلا مسـيبو:يه "
(£) هو عمرو بن عثمان بن قنبر ، أبو بشر ويلقب بسيبويد وهو لقب فارسي

 احدى قرى شيراز وقدم البصرة مع وألديه وهو طفل صغير ونشأن بها وأخذ العلم عن شيوخها حتى أصبح شيخ النحاة وامامهمه وصنف كتابه

 الصصحيع • انظر ترجمته : في طبقات النحوريين للسيرافي 1 § ومراتب






قال اللبغويي : فلا بد من أخذ الملل قبل الطلاق في أصح الوجهين
 الانكار () بعد الطلال ، والاحتياطل واجب على الوكيل اذا لم

 الآشتراط بما اذا قدم الطلاق فقال : طلقها وخذ مالي منهـا


 -الني ذكر ناه لم يفترق الحال بين الأمرين

## مســــالة (1)

، ثم من حروف العطن وتفيد الترتيب ولكن بمهملــة () - أي انــكار المــال (1)

- وع وعند النصنف لا ما يتقيد ه وفي التمهيد ما أثبتناه وهو الصواب (r)
(r) هو عبدالرحمن بن أحمد ويعرف أيضا بالزاز بزائين معجمتين فأن في

 به المثل في الآفاق في حفظ مذهب الثشافعي كان دينا ورعا مشتاطا في الماكول المال والملبو"سى تفقه على الثقاضسي حسين وتوني بـرو وي شهر ربيع الآٓخو سنة
 تهذيب, الثنووي צ/

0/0 1 0 ، وطبقات الاسنوي

وينسنب اليها بعض أصسحابنا ويقال أيضا سبرخس وزالن جعفر • المـباح
-
(0) أي عنم اششتراط تقديم أخذ المال
(أني المقتضهي للتوتيب مبرد تقديم المعطوف عليه وتأخيد المعطـوت لا (V)

- (V)
- oV هذه المسألة ذكرها الأسنوي في التمهيد (1)
(9 (9) المهملة بفتع الميم معناها : التاني في الشي" ، وأما بضهـا نعـكارة _rra_


ومن فـوعهـا ：
اــ ما اذا تال لوكيله ：بـ هذا ثم هذا（\＆）و نحو ذلك •
＝

 بالتراخي ：יعني أنه تفسير بالللازم •
（1）







 الآعتزال فأستعان فبجماعة من أصحاب السان السلطان ليتمكن من قراءته في




 الأعيان ז／
－ran／r
：ثم هرف عطف ، وهي في المفردات ：للتوتيب بمهلة ، وتال الأنغش（r） هي بمعنى الواو：لانها استتعملتفنيما لا ترتيب فيه، نحوروالة ثم والد لالفعلن وتقول ：وحياتك ثم وحياتك لاتقومن ،
وأما في الجمل فلا يلزم الترتيب بل قد تأتم بمعنى الواو ، نهـوـو





 －Аヘハリ

Y- ومنها :ــ و هو متخالف لهنه القاعدة ــ لو قال لوكيله :
 زيادة خير كنا ذكره الىافعي قبيل (') كتاب الخلـع ، وفيه نظل
 يسوغ (") للو كيل اذا لم يصرح بخلافه كما لو قال : بعه بمـــأة ولا تبعه بزيادة عليها فأنه لا يبيع بذلك وان كان فلا فيه زيادة
(毛) مســــا

اتفقوا كما قاله ابن المحاجب : على ان النسسخ لا يثبت حكمـه
 بعد وصوله اليهه عليه الصنلاة والنسلام ، وقبل تبليغه الينا هل

 وحكى وجهين فيما اذا بلغه الى البعضن مل يثبت أيضا بالنسيبة


- rvr/V راحع : روضة الطالبين (1)

- oV انتتهـــــيـ

 (0) لا نعرف خلافا بين الامة : ان الناسن اذا كا كان مع جبريل عليه السلام ولم ينزل به الم النببي صلى اله عليه وسلم لم يثبت لّه حكم في في حت المكلفين بل بل
 الى جبريل وانما الخلاف فيما اذا ورد النسخ الى اللنبي صلى الهّ عليـع



 -

تباء (') لما بلغهم نست التبلة وهم في الملاة : استداروا وبنوا -ولم يسـتأنفوا


 -فيعس تتبعها بالنتف بنخلاف الوكيل

## كتــاب الالگــرار


حق (r) سيابق لما فيه من آراره في محله الا

## (攺)

-من قدر على الانشاء قدر على الاقدرار الا في صور
 -يقبل اقراره على الجلديد


فمن قصر جعله جّم قبوة : ومو الضم والجمع في لغة أهل المدينة ، وقد


 - روضة الطالبين للنووي \& /


- ضارا به فأما أن يكون نافعا أولا والأول المعوى والثاني الشهــا

راجع : حاشبية الرملم عل أسنى المطالب

 - $\mathrm{PAN/K} \mathrm{أسـنى} \mathrm{الملالب:}$

 وكنذلك اليضنا في اللثبراه ونحوه وني صنات العقود : بأن خقال :


 2ألما عكبي هذه - ووهو ان من عبز عن الانثشاء عجز عـــــن


-باشرت اللمقد لم مصح




-وان كان لا يقدر على أن يرق نفسه بالانشاء
عــ ومنها : العبل المـأذون اذا أقـــ (^) بعد الحبد عليــهـ

-
 ( ) ( $)$

- 171 /
(\&) تجد هذا الفرع في أُسنى المطالب (0) مذا الفرع بكاملة موجود في روضة الطالبين ولا توجد فيّه كلملة > من ع ع





- 




تُبِلـل（＇）على وجه وان لم يقدر على الانشاه •

 من القاضي مـع عجزه عن الانثشاء ولم يقبل من الأميان اللني هو هو في يده ، وهو من مســـائل المعاياة الا （V）（\％）
 أني أعمل اليقين وأطلِح الشك ولا استعمل الغلبة ه وشذ عنها

 البيع ومو سبب قوي يمنع اللـوجوع ، ويمكن تننيله على الهن الهبة

 الرجوع ：لان الاصل بقاء الملك للمقر لـ الهي


－
 －or والسيوطي في اشباهر （£）هذا الغرع ونجود في فتح العزيز شرح الوجيز ـالشرح الكبير للرانعي－ － 171 ハリ・ハ1

 البيع ، والاقرار ، والثصب والدعاوي وغيرها ، وشرح آب التضاء لأبى عامم العبادي اسبه الاثشراف على غوامض الحكومات قتل شهيدا مع ابيه في جامع ممذان في شعبان سنت


 بتشديد البّاء الموحلة ، المروي المعروف بالعبادي ، كان اماما مغتنا ،
 الزبادي ، ومن تصانيفن ، المبسوط ه و，الهادي ، وكتاب ، المياه ، وكتاب ，الأطّعمة، والزيادات و，وزياديات الزيادات ، وس الزيادات عسـلى زيادات الزيادات ه وپ طبقات الفتهاء ه توي \＄ي شوال سنة
＿

وناظره أبو سعد فتال : التعلق بالأصل الأول (׳) أولى مـن
الثانیى • والتياس (ك) :أن الاقرار المطلق لا يعكم به للمقى لل،وووافق الماوردي والتاضي أبو الطيب أبا سعد ، قال اللـافانعى : ويمكن
 فالأمس كـا ثال القاضيان ، وان أقد بالملك المطلق فالامس كـا - تال العبادي (a)

 فالأمتح الصحة ويحمل على الجهة المكنة (c) في حقه وان كانت " $1 T$ =

(1) عندفا أصلان الارل أن المقربه ملك لمبقر ولا ينتقل عنه الا بيقين ، ومذا

 ومن ثم قالل أبو سعد : التعلت بالامط الاول أرلم









 بالهبة ورجوعه "مطلقا • الأشباه للسيوطي عه وروضة الطالبين للنيوي - rar/s




- الألأرث والومية -



「 الاسلامي فأن كان في بلد دراهمه تامة (1) غططريقان الأصـــع

## (Y) (Y)





 -وتردد الامام في المبـــالة


(1) وذكره متصلا قبل على المذهب كما لو استثنى ، وتأل ابن خِيران في قبوله

 وعرفا ، واختار اللروياني : اننه يقبل لان اللفظ يلان يحتمله ، والاصبل براء

 -|YI/ IT VVA/\& (Y) هنه القاعدة ذكزها الْحافظ العلانئي - \&77

- (





قدم بّالغوريةا في القـاهرة •



 - يعود الى العــدة

## فائــــــدة (1)

" اكل من له على رجل مال في ذمته فأقى به لغيره جاز في الحكم " الا في ثلاث صــور : الم

- اـ اذا أقرت المى أة بالصداق الني
r- r و اذا أقر الزو ألم
F

- ابتداء لغيره


 يصح (£) وان اطلق فكما لو أقى لحمل (ْ) ولم يعزه المى جهة ، وفيــــه قـــــولان
(1) هذه انفائدة ذكرها الحافظ العلاني في قواعده نقلا عن ابن القاص في تلنخيصه وا!بن أبي الندم في كتاب القضاء • وعبارة أبن أبي الدم : وقال الماوردي : اذا أقر بدين له في في ذمة رجه اله اله اله


 الصور الثلاث لان ابن القاصل لا ينقل عن الروياني لان الروياني متأخر
 ( ( زوجها من له دين عليها مسأو للصداق في قدره وجنسه وصفته فأذا

 محمل يمكن فرضه اعمالا لكلام المقر وصونا له عن الهـدر ، كتاب القضاء - 091 الابن أبي الدم •09

 _rry_



 عقيب الاعتاق بدين أو عين لم يصح لان الم أهلية الملك لم لم تثبّ له الا في الحال ولم يجر بينهما (ّ) ما يو الما قال العلائي : أما هذه المسألة فلا ترد على ابن الما القاص المان الانها بالنسبة الى المقى له ، و أما سائى (و) الد الديون فلا



## مســــالة (0)

المفـارع المنفي بلا يتخلص الى الاستقبال عند سيبويه وقال الأخفش : انه باق على صلاحيته ( نلأمسين (') ) واختاره ابن (v) مالك في
(1) عقيب خطأ فاحش في كتب الفقه وانصواب عقب • انظر المصباح المُنيْ - V_V•/r

- وعند المصنف " يحنث ه والصواب مأه أ أثبتناه
 - للنووي ما أثبتناه


 (V)
 والنحور والققراءات وحفظ أششعار الثعرب مشاركا في الحديث والنفقه دينا




 ا'نـهمب
- محمد كامل بركات وطبقات الاسنوي _ HMN_ $^{\mu}$

ومن فروعها : ما اذا قال : „ لا أنكى ما تدعيه " والقياس(٪)


 هذا فجزم بأنه يكون اقرارا ولم يحمله على الوعد

## (Y) مســـالة

اطلاق المشتق كأسم الفاعل واسم المفعول بأعتبار الحــال حقيتة بلا (^) نزاع ، واططلاقه بأعتبار المستقبل كقوله تعالى المالى :
 الماضي ففيه مذا هـب



Y Y والثاني : انه حقيقة مطلقــــا
(1) راجع : التسشهيل لابن مالك صع ت: محمد كاهل بر كات ط: دار الكتاب
 (Y) هو لابي سعد :لهمروي في شرح أدب اللقضLاء لابي عأصم العبادي النهروى المتوفى سنـة


(0) ففي هذه الحاللة الآخر ههتمل للوعد والاقر ال لكن الرافعي حمله عـلـ - الاقــــرار




(1•)


_rrq_
-




ومن فروعها : اذا قال أنا مقت بما تدعيه () ، أو لســت




» أقر به " وسببه ان المُنـارع مشترك على المعروف كمـ

- ت ${ }^{\text {- }}$

الاحكام للآمدى // /(1)
- العضد
- 



- (₹) كالسوأد مع البياض أر القيام مع القعود - المرجع السابق






نسب الامام كونه اقرارا الـ الاكثرين وفيه نظل لان العراقيين والقاضي (V)



(9) لم يتقدم موضوع اشترا الك البضارع بين الحال والاستقبال عند المصنف

 : المضارع بين الحال والاستقبال في ص rعی _rを._


## مســـــالة (1)

يصرف اللفظ الى المجاز عند قيام القرينة وكنلك عند الحقائق الثلاث صونا للفظ عن الاممال ويمال ويعبر عن ذلك : بأن - اعمال (r) اللفظ أولى من الغائه الثا
ومن فروعهــا :
 اليه : قرائن تصرفه المى الاستهزاء بالتكنيب كتعريك اللىأس



 (1) (1)

 الى جهة صحيحة كالوصية أو باطلة كالمعاملة بل أطلق فألمان ألمــع
 -الديون حصولها عن المعاملة الا
「

- (1) هذه المسآلة ذك ها الأسنوي في التمهيد ז7 (1)

 - $11 \varepsilon /$
(ع) تول الأصتاب عبارة عن جمملـة ( أن صــدقت ومــافي معناها اقـرار )

(0) عبارة اللموضة : فأما اذا اجتمعت القُرانُن فلا تجعل اقرارا ويقال : فيه

(7) وقضية كلامه _ كما في ألمهمات -: أن الأصح اللزوم • مغني المحتــــــج
- rer/r
- ه0/7E هذه الفروع الثنلانة تجدها في التْهويد حرفيا من غير تغيير (V)
 - المخالفة أي المستثناة

يمـح لان اضافته اليه تستدعي أنه ملكه وذلك مناف لمدلـــولـول آشره كذا تالوه ولم يحملوه على المباز بأعتبار ما كان ، أو بأن الاضافة تصدق بادنى ملابسة كما يقال : هذه دار دار زيد ، للدار التي يسكنها بالأجرة و نحو ذلك عـ ومنها : اذا قال له علي" ألف اذاجاء رأس الشه الشه لم يلزمه ثيء على الصـيح مـع ظهور ارادة التأجيل فأن المؤجل لا يجب أداؤه قبل الحلــؤلـ
(1) (1)

الفعل المضارع المثبت كقولنا : زيد يتوم فيه خمسة أقوال: اـ حكاها أبو حيان، المشهور منها: :ـو هو ظلأهر كلام سيبويهـ أنه مشترك بين الحال والاستقبال، قال ابن مالك :الا أن الحال - يترجح عند التجرد وفيه نظا r- r- و الثاني : حقيقة في العال مباز في الاستقبال • r r
عـ او والـابع : انه في الحال حقيقة ولا يستعمل في الاستقبال أصلا لا حقيقة ولا مجازا •

ومن فروعها : اذا قال المدعى عليه : » أنا أقى بما تدعيه «ه
 نقط كان اقرارا وان قلنا : في المستقبل فتط ( فلا (r) ) لانه

 يحمل ، فأن جوز نا الاستعمال سئل عن المراد وعمل به ، فأن

تعذر فلا شيء عليه عملا بالأصل
(1) هذه المسأنة ذكرها الأسنوي في ألتمهيد


( (r) وعند المصنف "فه بدل الواو وفي التتهيد ما أثبتناه ــع •
_rを「_

اذا علمت ذلك كله فقد حكى اللافعي في المسألة وجهــــيـين واقتضى كلامه ：أن الاكثرين على انه ليس بأن القراد وهو مو موافق


الكلام هل يشترط نيه أن يكون من ناطق واحد ؟؟ فيه مذمبان ، الصحيح لا • ومن فروعها ：
اذا قال ：لـي عليك ألن نقال المدعى عليه ：الا عشرة أو غير عشرة ونعو ذلك فقال في التتمة ：المنمب لا يكون مـلا مقرا بالباقي ومدرك النخلاف ما قلناه ، وعلل في التتمة ：عدم الاقراد بأنـا
 يدل على ثبوت غيه ولم يعلل الوجه الآخض مســــالة



（1）لكن الاصصحاب لم يتولوا ：يسال عن مراده ، بل اطلقوا ترجيح انه ليس
－

 كتب ، أونل تقدس من تمجلد بالعظهة والاجلال ．．．النخ قال ：وهــــــو

عشرون ورقة تقريبا وهذا الكتاب أخلنه من كاب الماب الحـصل للارمهوي ، والحاصل أخذه هصنفه من المحصنول للرازي والمحصصول استمهمه مصنفه


 كشف الظنون
سنة
（£）راجع ：منهاج الوصول للبيضاوي \＆q

 البيض＇وي عوده ألى الجّميع بالاتفات
＿ヶそケ＿

واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين ، اصصهمهــا ：أن





و وكـنذا لو قال ：ألف وثلاثة أثواب بخلاف ：ألف وثوب（پ）
مســـــالة（غ）
 بعدها فيما قبلها ؟؟－فيه مذاهب
 －الشافعي والجمهـور
－Y الثـ والثاني انه داخل فيما
－

 درهما فظاهر．المدهب ان الكل درّاهم لان لفظ الدر الهم شيء زائد بل هو تفسير لبعض اللكام والككلام يحتأج الى النفسير فيكون وتيرل ابن خيران والاصطخري ：الخمسة هجمهلة والعشرون مفسرة
 درهما وتوله ：ألف ومأة وخمسة وعشرون درهما ، وألف و ولاثة أثواب
راجع : فتح العزيز ハハ・••• •

 （手）راجع ：النتهيد －
 －التمهيد
（1）الضمير（ فيما قبله ）عائد على المتأخر أي النـي بعد ه المى ه وكذلــــك
الضمير في قوله ：عما قبله في ص



＿$\mu \varepsilon \varepsilon$＿

-من هذه الشجدة الى هنه
0ـ والخامس - ورجحه في المحصول () والمنتخب (٪) - :
ان كان منفصلا عما قبله بمفصل معلوم بالحس (پ) كقولـه

 منفصل بجزء مشتبه وليس تعيين بعض الاجزاء بأولى من تعيين
-البعض فوجب الحكم بالدخول ولي

أنه ان اقترن » بمن « فلا يدخل والا فيحتمل الأمسين
V

قلت : ومن فروعها : ما اذا قال له : عنّي من درهم الى عشرة
-
(r) وهو في أصرل الفقه للرازي قال : هذا مختصر انتخبته من كتابــــــــي


(
 متميز عن النهار بالبصر أولا فيندرج كما في قوله تعالى ه وأيديكم الى
المرافــق ، •
 (0) وعند المصنف „لقوله ه باللام وفي التمهيد ما أثبتناه - من سورة المائدة

$$
\text { الآية } 7 \text { • }
$$

(7) (7)
 من هذه الشـجرة الى تلك الشهجرة فيدخلان في البيع واذا لم تقتــــــرن (بمن) فيجوز أن تكون تحديدا ويجوز أن تكون بمعنى مع قال اله تعالى , ولا تأكلوا أموألهم الى أموالكم ه من سورة النساء الآية Y معناها مع أموالكم • لوحة £ أب مخطوطة مكتبة السليهانية بأستانبول تحت رقم

- irri
- راجع : الأمكام للآمدي r


المخصص بشيء معين حجــة في الباقي عـلى المعروف عند الأصوليينو أما اذا خرج منه فرد غير معين فلا يجوز العمل الا العام في شيء من الافراد ولا الاستدلال









## مســـــالة (1)

الاستثناء هو الاخراج بالا التتي ليست للصـة (a) أو بمسا
(1) والمفتى بل عندنا : لا يدخل ألدزهم العانشر في الاڭرار • نهاية السـول
 -
 - مع التعليق عليها في ص - riv_rir/r (


- (0) وفي التمهيد رالاهاه بدل الـ -
(7) كلمة » واحـد ه غير معين فوجب عليه التعيين فأن ماتوا الا واحـا فقال:


- أي يفسر الشيء بما لا يستغرق الدرهم فأن استغرق فالاستثنشاء باطل (V)

- l| ( 1 (
(9) لولم يتنيد بهذا القيد لنوهم المبتديء ان النصب واجب بعد الا مطلقا
 لعبدالرحمن الجامي lo\& مطبعة الكريتي في Irrv هـ _rミ7_

بأن تكون تابعة لجمـع منكـور غي محصـــور كقوله تعـالى :


 الأصوليين و به أجاب النحاة أيضا لكن الأكثرون من أصحابنا

 الاقرار على الاخراج مطلقا (r) لا على الصفة لأن الأصل عدم
- 110 - وعند المصنف (1) (1)

 شهر تها مغنية عن الْتعريف واله عليها شرح ، و و نظهها في أرجوزة وسماهما
 (r) راجع : مقدمة ابن الحاجب بشرح ابن الحاجب -لعثمان -نا










 - مقدمة ابن الحاجب - بشرح عبدالو حمهن الجامي مع حاشمية عصام

الدين 171 وا وما بعدها مطبعة الكريم


$$
\begin{aligned}
& \text { • (7) أي في اللِن وغير }
\end{aligned}
$$

_r£v_

فقال : كل امسأة لي غيرك (r) طالقق لا يقع عليه شيء مطلقا
-كون الاصل عدم الوقوع
ويتفىع على المـابطل : فروع :

 اللى افعي (") وعلله بقوله لانه اخرا * فكان كالاستثناو
 و نحو ذلك فمقثنفى ما سبق قبوله أيضا ، وتي ذلك وجهـــــان

- حكلهما الملاوددي في الهحاوي
(8) d

الاستثناء من الحدد جائز كما جزم به الامـام والآمــلـي (ع)

- و غير همــــــا

و و لا فرق بين أن يكون من معسـين أو (٪) لا

-تسعة كما جزم بـ الى افعه
(A) $\Delta t$

الختلفوا في أن الاستثناء هل هو اخحاج قبل العكم أو بعده ؟ فأذا قال مثلا :له عليّ عشرة الا ثلاثة ، فالآكثرون على أن المى اد


- وعند المصنف




- 



- |V7/\| رآحع : الشرح الكبير للرافعي (V)
- ( 117 (॥) هذه المسألة ذكرها الامام الاسِنوي في التههيد

وتال القاضي : عشرة الا ثلاثة بأزاء سبعة كأسمين مركب

 الحاجب وقن تبين بما ذكرناه : ان الاستئناء على قول القاضي ليس بتخصصيص وهو واضتح وعلى رأي الأكثُ ين تخصيص لان



 اذا عرفت ذللك فمن فروع المسألة ما نقله اللى افعي في أثناء اللمىف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي حسين والم المثولي : آن الاســتثناء من العدد يجــوز مـــع تقـــليم الاســتثنـاء عــلى

 (V)






 : المجهوع وهو : مفرد وهو سبعة ومركب وهو ״ عشرة الا ثلاثة ه وقيل : المراد بعشرة في


 الى سبعة فليس ثمة الا اثبات ولا نفي أملا فلا تناقض لانه انما يتصمور بتعارض اثبات ونفي وهذا هو الصحيح




بعل (i) التنصيص عليه
ومن فوائد الخلاف أيضا التقديم به عند التعارض ، فأنا اذا قلنا : ان الاستثناء بعد الـون الحكم فقل صار المستثنثنى منه يدل على ادخال ذلك الفرد ولكن الاستثناء عــارضه فاذا عار الم الاستثناء دليل آخر يقتضني ادخالة الم في المستينثنى منه قدمناهما ع عليه لان كثرة الأدلة من جملة المدجحات مســـــالة (0)




 القاضي حسين في هذا المسلك الغريب مذهبيا وان كان يلوح منطقيا في نفسه وهنا مبني على أن الاستثناء من الـيكم (r) وعند المصنف „ آخره ، بدل تأخره وفي التههيد ما أثبتناه وهو الصواب - \17





- (0)




 بالمنفصل وان طال الزمان شهروا - انتهى وللوقوف على آراء العلماء في سكم تأخير الاسدتثناء المثنصل ولم وفي المدة


 -ro.
- فصل يسير فلم يؤث كقوله علي" ألف يافلان الا مأة ()
(Y) مســـــالة

لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام كقولك : الا زيدا قام

واختاره (0) الكوفيـون والزهجاج (") ولو تقدم حــرف نفي
= ونهاية السول
 ra/r /r حلمي







- 117 (Y) هذه المسألة ذكرها الأسنوي
(r)

فلا يقال : الا زيدا قام القوم ، ولا : آلا زيدا ها آلا


(§)

خلّا اله لا أرجو سو اك وان وانما
ورد في هذا البييت تقديم المستثنى في خلا وهي فرع هالاه فالاصل أولى
بذلك • المرجع السلابق والتهميد للاسنوي المي
(7) هو ابراهيم بن السري بن سهل أبو السعأق الزجالج وسبب تسـيميته به




* نالمنع أيضا (') بـــــاق (")
(F) (V)

الاستثناء المنقطع - وهو الني لم يدخل في الأول ـ الألـي
وهل اطلاق الاستثناء عليه اطلاق حقيقي أو مجازي ؟ في فيسه مذهبان أصحهما الثاني ، فأن قلنا : انه حقيقة انـة فقيل مشترك،
 درهم الا ثوبا أو عبدا أو غير ذلك صـح وحمل اللفظ عـــــلى
=


 ت: محمد أبو الفضل ابراهيم ط: عيسى البابية ، وتأريخ بغداد المجلد

السنادس 19 ط: بــرِوت •
(1) اذا علمت ذلك فيجوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب اليه

المسالة ما اذا قال : لله علي الا عشرة دنا اليا مأة دينا صحيح على الصنحيح كما قانلّ الرافعي في أول كتاب الأيمان ، وقيل : لا

- IIV يصح ، قال وهو ضعيف • التمهيد
(r)

أول الكلام بعد سبق حرف النفي متمسكا بقول الشاعر : الشا
وبلدة ليس بها طوري
لانه لم يتقدم على الكلام بجملته لسبق ولاء النافية ، وألجاوأب عن هنا انه شاذ لا يعبا به بخلاف ما لو كان النائي فعلا فأنه يجوز كمولك ليس


- 11 والتههيد 1177
- IIV (

 الخلاف في كونه حقيقة أو مجازا ، وعلى القول : بأنه حقيقة قيل : انه متواطي: أَي مقول على المتصل والمنقطع باعتبار أمر مشترك بينهـهـا ، وقيل هو مشترك بينهها بالأشترالد اللفظي والحق ان اطلاق الڭأستثناء على المتصل حقيقة ، وعلى المنقطع مجاز فلذلك لم يحمله علماء الامصار =

المجان () ، ثم عليه ان يبين ثوبا لا تستغرق قيمته (٪) الاللف •
(r) (r)

اذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا و أن يكون منقطع

ومن فروعها المخالفة : اذا قال : له عنى ألف الغ الا ثلاثة دراهم فأن له تفسي الألف بما أراد بلا خلاف ، ولا يكون تفسيـــــــيـ
المستثنى تفسيرا للمستثننى منه كنا ذكره الماوردي ، وسلا
أن الأصل بىاوة النمة مما زاد على ذلك
مســــالة ( )

الاستثناء من الاثبات ــ كقولنا قام القوم الا زيدا ـ يكون
= عن الظاهر وخالفوه ، ومن ثم قالوا في قوله : لل عندي مأة درمم الا ثوبا معناه : الا قيمة ثوب فيرتكبون الاضبمار وهو خلاف الزالمالمر ليصير متصريلا ولو كان في المنقطع ظاهرا لم يرتكبو مخالفة ظاهو مذرا عنه • راجع :

 فجوزه أمتحاب أبي حنيفة ومالك والثالوافعي والقاضي أبو بكر وجماعة


بالنفي ومنهم من قـل بالاثبات • وراجع : الحاصل أيضا (() أطلق الثواب وأراد قيهته والعلاقة مجاورة العين لقيمتها فهو مجـــاز مرسل والقرينـة تصبيح الاسسـثنـاء (Y) فأن استغرقت فالتغسير لغو ، وئ الاستثناء وجهان : أصسهها يبطل ويلزنه الالف لانه بين ما أراد بالأستثناء فكأنه تلفظ به به ومو مستغرق


فيقال : فسره بتغسير صخيح • روضة الطالبين للنووي \&/V•V ع ع

،


وأمـا من جهة المعنى فلان الأصــل عدمه ، قالـــوا بخـــلان الاستثناء من الاپثبات فأنه يكون نفيا لانه لما كان مسكا مان وكان الأصل هو النفي حكمنا به ، فعلى هذا لا لا فرق عندهم في في دولالة اللفظ بين الاستثناء من النفي والاستئناء من الالاثي


 من الفعل ؛ وذهب سيبويه وجمهور البمريين : الى أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه ولا في حكه
 ما له علي شيء الا خمسة يلزمه خمسا (E)

اذا تصد بالنفي رد الكلام على من أوجب لم يكن اثباتا ،

- VYo/r (1)
(T)
 فأرسية الأصل ، انخذ عن الخليل بن أحمد ، وركان المام الكوفيين في النحو واللغة والأدب ، وأحد القراء السبعة المشهورين ولم تكن له في الشعر عهد حتى قيل : انه أجهل علماء العربية بالشصر •


 بن الحسن الشيباني • راجع : الانساب للسمعاني


 الاستثناء من الاثبات يكون نغيا ومن النفي يكون اثباتا :

 تحت رتم

مثاله ：اذا قال القاثل ：قام القوم الا زيدا ، والسامع ان الامى على خلاف ما تاله فله نفي كلامه ：بأن يعول ：ما ما تا تام
 وان كان بعد نفي ：لان المتكلم لم يتمبد النفـى والاثبات بــلـ
－النفي المحض





 －و نحــو ذلـــك
20
（الاســــتثناء المســتغرت بــاطـلـل
（1）كلمة رعليه لا توجد عند المصنف زدتها بعرينة ما بعلها ولان الاقرار قد يقتضي ذلك
（Y）لان＂المشُرة الا خمسة ، خمسةفكانه قال ：ليس علي＂خمسة وفّ وجه

راجع ：روضة الطالبين \＆／ه•ع والتمهيد ll＾والشرح البيّر للرافمى －IVケハい
（（ ）وعند المصنف＞مبهم ، بدل متوهم وي．الكوكب المدي م آثبتناه

وكلامما صحيع






 ＿ror＿

بالالتفاق (') وسيأتي ني كتاب (r) الطلاق ان شاء اللّ تعالى •
(')

الاستثناه عقب الجمل المعطوف بعضها على بعض (2) يعود

(1) والخق : ان الاتشاق ليس على اطلاقه بل اذا كان الاسستثناء بلفظ ألصدر

نحو : عبيدي اسرأن الا عبيدي أُو اذا كان بلفظ مساو في المفهوم لا فلا في


 مسلم الثبوت / ع /


 التقاضي ولا يكون اترارا ) : خـــال : الا انه يكون منقطعـا • راجــع :
 \&V)





 -تيسير التهرير الا






 - والتلؤيع r/•r ومسلم الثبوت /

-حنيفة : يعود الى الأخخرة خاصة (٪)









- الأول (7)



: VA•_VV9/T
 اذا كان الاستثناء بالاشينئة أو الشرط ولا وهذا
 وناقض في المشيئة هتى لو قال : لبني فلانٍ وبنى فلان ان شاء الماء الس رجي






أنه تعليل لا يتمىى الا مع أصع الو الو
- (7) ولم يصحع اللاوردي شينا • الرجع السابي

كتــاب العاريـة (1)
(Y) (Y)

العارية مضمونة في يد المستعير الا في ثلاث صور :
 فلو أعاره لم يضمنه مستميره هكذا ذكرها ما الىوياني في كتاب

- الفروق (0) له

- ضمعان على الحد التولين لان المعير كالضنامن ار

「
 استعاره من المالك وأصحهما أنس لا يضسن : لان المستأجر لا - يضين وهو نانب عنـه




- ETV في أثباهه مع الصور ألثلاث
 (£) ولو أه'ر المحرم ملالا فان تُلنا : المحرم يزول ملكه عن الصبيد فلا قيهة


يزّول صحت الاعارة وعل الحلال الثيهة أن تلف عنده راجع : روضبـة
- ETA/\& الطالبين

- ETV السيوطي عزاه اليّ في الاشثباه
(7) راجع : الشرح الكبير للرانفي • •


(1) - zrr/z

كتـب النصـب (1)
(Y) (Y)


- r

أما اليد فهي كل يد غير مؤتمنة كيد الغاصب ، و والما وا والمستام ،

 -والاظهى انه لا يضمن الا اذا تعدى
(1) النصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما جهارا ، وشرعا ا هو "الآستيلا: على


(r) هذه القاعدة ذكّكما ألحافظ الحلاني في قواعده



الكبير للرافعي

 -


 - آبا




-تحوّو الم يد ضمابن بالتمدي

 - المهنب )



(V) (V)

منفعة الأموال تضمن بالفوات ، فنتى ثبتت اليد العادية على مال لمنفعته أجرة متقومة لزمه أجرة مثله عن تلك المدة •
(غ) (غ)
الأعيان غير الحيوان تنقسم (ْ) الى مثلي ومتقوم فالمثلي :كل مال يحصره الكيل أو الوزن ويجوز السلم فيه (ا) والمتقوم با
 - ذلك مســالتـــان ا
 ويفنمن بقيمته في حال المخمصة لا بمثله في حال الاختيار عـلــلى المنهــــب




- r7r

|71 ( 17 (
- الئووي في روضة الطالبين
- (£) ( ( )


- راجع : روضة الط.لبين 11/0-110
- 1N/0 راجع : دوضة الطالبين (V)
(A)

- المصباح المني

بذل المثل بل عليه تيهة المثل وي مثل تلك المفازة بالنسبة للماء المبذول
 -الطالبين

تلك القيمة هل مي أصل أو للعيلولة فيه وجهان الو
 يرد مثل ما أخذ ويسترد القيمة أولا ؟؟ فيه وجهان الأصت انه

- لا يـــــدد (1)




- حـال فتدان (ع): المثلمي

و هنا مقدمتــان :

 Y





- بأقصى القيم من يوم الغصب الى إعواز المثل (الإلم
- TI/O (1)
- 171 (V)

 ومعنى" وأعوز الرجل , إعوازا : افتقر ، وأعوزه الدمر إنقره ، قالّ أبو
زيد : أعوز وأحورج وأعلّم وهو الغتير الني لا شيء له • رابع : المُبأ
المنِد
(£) المراد بالفقدان : أن لا يوجد في ذلك البلد ومواليه • روضلة الطالبــين -r. 10
 كانت بدلا" عن المثل احتهل وجوما كثيرة أرجِها النه من وقت النـبا الى أعواز المثل
- r./0 (7)

فاتـــــة (1)

 ملكه والفائت هو اليد والتصرف فيكون الضبمان في مقابلة ما
نــــــــات •



 - بأداء الفبمان حتى لو كان قريبه عتق عليه

كتــاب الشــفـة

3امــــــلة
ما يستقل به الواحل بالتملك والتمليك فيه (v) صور :


- ( انه لا بد من ايجاب وتبول (

-الكتب المصريـة
 - أي لم (




$$
\text { للزنجــاني } 7 \text { • } 1
$$







ץ وـ ومنها : الشفيع يأخن الثقصى المشفوع بهنا (٪) الثمن
و هو استقلال (r) بالتملك والتمليك
r

 عـ ومنها : المضطل اذا وجد طعام غانُب أو حاضر منعـه
*

0ــ وُمنها : الملتقط (1) يستقل بتملك اللقطة بعد التعريف

Y- ومنها : استقلال (v) كل فاسخن باسترداد ما بذله وتمليك
ما أســتبدل بـــه
Y- ومنها : كل من فعل فعلا استعق به ملك شيء كالقاتل


والمحتطب ، والمحتش وما أشبه ذلك

- وعند العلاني بدل وعند المصنف ما أثبتناه وهو الصواب

- 179/r (r)

(0) وقد أقامه الشرع مقام مقرض ومقترض الضرودته • قواعد العز

- أجع : قؤاعد العز
- المرجع السـابق (V)

- (9) أي استقلال الغازي بتمليك الغنيمة • المرجع السابق الما
(1•)
لأمزالهم حتى يشترط فيها رضامم • المرجع السابق •

diall
40

> 1
> $x=$
1.



## كتـاب القـراض (1)

(1) وجدت منا في المخطوطة بياضا فاحببت أن أكتب فيه ما يناسب المــــم
 - مضاربة ومأارضة
,شرعا:هو أن يدنع مالا الل شخص ليتجر فيه والربع بينهـا والأصسل فيه ا- اجماع الصحابت ، r-r وتوله تعالل :n و آخرون يضربون في الأرض
 ( ليس عليكم جناح ان تبتنوا نضلا من ربكم ) من سورة البقرة الآية
-191

-عبدهـا ميســـرة
اركان صحته خمسة
الأول : رأس المال ، ويشترط :إـ كونه نقدا ، بــ معلوما جب- مسينا
هـ مسلّما للعامل •
الثاني : العمل ، ويشترط فيه ،أـ كونه تجارة ، بــ وان لا يكون
-غيقا عليه بالتعيين ، جـــ وان لا يضيق عليه بالتو التوقيت •

بــ ومشتركا بينهـا ، جــ ومعلوما ، هـ وأن يكون العلم من ميـث

الرابع : الصيغة مثل : قارضتثك أو ضار بتك أو عالملتك علي ان الر بـع بيننا نصغين ، ويشترط فيها القبول متصطا الاتصال المعتبر في سائر

النخامس : العاقدان فالقراض توكيل وتوكل فيعتبر فيهما ما يعتبر

 وما بعدها وتحفة المحتاج - المنير


$$
1
$$

## كتــاب المساقـــاة (1)

## كتـاب اللاجــارة

## (Y)

لا يجتمع على عين عقدان لازمان بل بل يكون آحدمما على العين والآخ على المنفعة ، كما لو آجره داره نثم باعها فاللبيع في العين والاجارة في المنفعة ، و بهذا يتبين ضعف القول : بأن مســـورد
(1) وجدت في المخطوطة هنا بياضا نأحببت ان الكتب فيه ما يناسب المقام


- وجهالة العوض وشبيهة للاجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهـا



-1- الركن الارال : العاقدان
r- الرّ كن الثاني : متعلق العمل وهو الشهر ويشترط كونه نخلا أو عنبا وأن تكون الاششجار مرئية ، وأن تكون معينة
r- الر كن الثالث : الثهار ، فيشترط اختصاصها بالعاقدين مشتركا بينهـا معلوهة ، وأن يكون العلم بها من حيث الجزئية دون التقدير م

 هـ الركن الخامس الصيغة:و أشهرها ساقيتك على هذه النخيل بكنذاه والامصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيهين انه صلى الهُ علبه وسلم عالمل أهل خيبر
راجع المراجع السابقة في كتاب القراض
(T) هنه القاعدة ذكرما الحآفظ العلائي في المجهوع البذهب ب/رتم المخطوطة. -171

$$
-r V_{P}-
$$

الاجارة العين ليستوفي (') منها المنفعة وهو تول أبي اسـعـاق المدوزي ومصعه الثاضي حسين ، ومأخذه : أن مورد العقـــد

 وتسلط العاقد على التصرف فيه ولا يتصور ذلك الاني المنفعة) لا في العين •

## (₹) (£)

-تدمت ، ومي اعتبار العادة والرجوع اليها
ومن فروعهـا :ـ الـ
اــ استمناع الصناع الذين جرت عادتهم انهم لا يعملونالا بأجرة لمن استصنعهم ، كالعلاق ، والغسال ، فقال الشافني : اذا لم يجد من المستصنع اســتئبّارهم لا يستحقون شـيئا اذا عملوا وفي المنهب ثلانة أوجه أخر : -الأول : الاستحقاق مطللقا




 - $\operatorname{\text {r}}$
(r) ولان اللفظُ مضأف الى العين ونهِّا يقول : آجرتك هنه الدار ، روضة
الطالبين للنووي ©/Q• • •
(Y) فالمقود عليه هو المنفعة وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الشّ عنهما وعليه




(£) هذه القاعدة ذكرها الحافظ العلاني في المجموع المذهب

- ror الكتتب المصرية وسرت في هذا الكتأب ص
(0) وعند المصنف \# لا يعلمون ، وهو خطأ من قلم الناسنخ والصصراب مـــا أثبتناه
(7) (7) إجع : قواعد العز



－النشلام ：ما بجرت（ل）با با الماده

صـاحبه：جائز لجريان العادة ثم يجب عليه ما جرت بانـا
كتــاب احيـاء المـوات
 و．
كتـاب الو
قاهــــــة
1Hex et







 9y 1 保保 （位

 الطالبين TVA／0 مع هامشه －ry＿
- يدتد الشيء بالرد و لا يشثرَّطِ فيه القَبول على ( الأصح (') )


y
E.
- يشترط فيه إلقِبول()

(الواو العامفة لمطلق الجمع وقيل تقتضي الترتيب و ثقدميت

- 
- rva/rvA (r) ( (Y)



 ا据


( s.
(ا) (1) (



## مســـالة (1)

المتكلم يدخل في عموم متعلـَّق خطابه عند الأكثرين ســواو كان خبرا أو أمسا أو نهيـا كقوله تعــالى :ه و هو بكـل شيء الاكي - عليم " ()


ترينة مخصصة ، قال في الحاصل (² وهو ظلاهر () و

- (1) هنه المسبالة ذكرها الأهام الأسنوي في التمهيد عهط: الماجدية بمكة
- 1 ( 1 ( 1 (
(r) راجع : اليحصول نلماذي






 المحسنين الى العبد فكان اكزامهن على العبد واجبا بمقتضى عمور خطاب

السيد وتذلك في النهي ، كما اذا قال
 شيء " وهو غير داخل في عموم كلاسه لاستلزامه المحال فأن الآية بالثغر
 عثلا كان العقل مخصصطا لعموم الآية ، ولا منافاة بين دخوله في العموم بمتتضى اللفظ وخروجه عنه بالتخصيص وألما كا في جمع الجوامع من انه :أه يدخل ان كان كلاهـ خبرا لا المرا
 استدلالالمها على بعد ارأدة المتكلم نفسه الا بقرينة ومذا لا ينهض حبهة لان النزاع في الدخول لغة لا عرفا أو بملاحظة القرينة ، وذلك خروج عن مرضوع النزاع من دخول المتكلم في عموم كلامه لغة أي خرو ج عن المدلالية اللى الارادة وأين تلك من مذه ؟ فأن الاولى صفة للفظ ومذه صغة للانظل وشتان ا ا بينهما فالحق الدخول لغة ، ولا قدح في أن تكون هنالك قرينة

 له احتمالات طارنة : داجع : المستصفى للفزالي








مع انـه لو صرح : بأخراج نفســه لــــم يســــتحق •
=


 - (1) رابع : روضة الطالبين للنووي (1)


 - تشف انظنون

- M9/0 قال : لان مطلق الوتف ينصرف الى غيه • روضة الطالبين (r)



(V) عام في غير السَ تعالِ لاننا قلنا : بأن تول الشافعي يؤيد قول الغزالي

بعدم دخول المتكلم في عموم كلامه
 (9) (1)


النوع لو تف كتابا على المسلمين للقراءة فيه ونجومها أو قدرا للطبخ
فيها أو كيزانا للشرب بها ونحو ذلك فلل الانتفاع مههم • راجع :
_rYo_

ץ- و منها : اذا قال : وقفت على الأكبى مبن أولاد أبسى أو





 كله أذا أطلبق أو أراد المعوم
 مذه المـــالّ بالصحة مطلقا

## مســــالة (

الكتييد بالصفة المتقبة للجمل لم يمرح الآمدي والاهــام

 ومن فنو وعهـا :



mot en an


 Con :

- Irr سr


- r8)/0 0





تقدمت (') المـة عليهما كقوله : على (ّ) المحتاجين من كذا -وكــــنا
(r) مســـــــالة
 لا أُؤلاد أوٍ لاد حسل (2) عليهم لتعنر الحقيقة ، وصونا للفظل عن الإبطبـال

مســـــالة (0)
ذهب الشافعي وجمهود أصحابه : صا الى آن مفهوم المنـة
 - والثأشرجـ




مســـــــالة (7)

الاناث بعلامة لا يدهل فيه الاناث تبعا
-
… (r)

- Y O (V)

- ro
(0) هذه المسألة ذكرها الأسنوي في التمهيد 77 وبرت في
(

_rYY_


## ومن فروعهـا :

اــ اذا وتف على بني زيد فأنهن لا يد وخلن




 الدجوع في الايجاب بأن كان قبل القبول أو بعده وكان النيار

مســـــالة (7)
اذا امتنع الجمع بين مدلولى المشترك لم يجز استعماله فيهما
 مشتركا بينهها لان الامس يقتضي التحصيل ، والتهديد يقتضبي التـــرك •
واذا لم يمتنع الجمع بين مدلولى المشترك فهل يجوز استعماله

(1) - $1 \cdot \varepsilon$
(r) أي يعبر به عن القبيلة ومقابل الاصع المنع كالوقف على بني زيد • روضة



 (7) مذه المسألة ذكِها الأسنوي في التمهيد $\uparrow$ (7 التعليت عليها في ص 101
61 ، مهل الخلاف في هذه المسألة حيث أمكن الجمع بين المعاني المشتر (V)


وجمع الجوامع بشرح الجلال ת /
 _rYA_

الشافعي واختاره ابن () الحاجب ـ يجوز الج
اذا علمت ذلك فهل يبب حمل اللفظ الصالح اللم المعنيين عليهما
معا اذا لم تقم قرينة على شيء ؟ فيه مذهبان :
مذهب الشافعي انه يجب احتياطلما في تحصيل مراد المئكلم



- الشافعي يوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا (ل)

ومن فروعهـا :
اذا وتف على الموالي وله موالي من أعلى وموالي من أسفـل
(I)






 ألوقاع مجازا • راجع : البرهأن النستة المصورة من مكتبة الســـليما نية






 أكحقيقي كما بينه الكمال ابن أبي شريف فليفهم • "راجع : روح المعاني压

(1)


 بل



تقدم في الاقرار ان إطــلاق المشــتـق بأعتبار الحال حقيقـة و بأعتبار المستقبل مجاز

ومن فروعهـا :
(ذ)





 0ys


خرج بنـيةّ التحتول أو y •

 يسكن هنه اللار فغر جا




 ا



smon
 ．




 $\therefore \quad S V V$ N




为
榢的
（


呺－

$-y_{x}=$

## كتـاب الهبـــة

## (1) امـــــــة (1)

كل ما صـع بيعه صحت هبته ، وما لا يصـح بيعه لا لا تصسح هبته وشذ عن ذلك مسا ائل أستثنيت من الطرفين الطين


- اتفاتا (r)

Y الـ ومنها : الطعام اذا غنم في دار الحوب يمع هبة المسلمبين

 وتلنا : يملكون ذلك بالتقديم ، فيجوز لمن أخلذ (\&) بيده شيئــا أن يهبه من صاحاحبــ عـ ومنها: المبيع ,قبل قبضه يصـح هبته على وجه اختاره الغزالي وطائفــــة •
0ـ ومنها : العبد الآبق ، لا يمح بيعه وعن ابن سريج جواز * هبته (0)
Y- ومنها : المرهون يجوز هبته على وجه (1)
(1) هنه القاعدة ذكرها الحافظ العلاني في المجبوع المذهب بر/ رتم المخطوطة

( () ولا يصح بيع ذلك ولا معابلته بعهض ، ومنا ليس مبة" وانما هو نقل
 رابح : الأثباه للسيوطي .

- التحقيق في سائر ما أشبهـ
(W) ولا يصح تبايعهم اياه وهذا الفرع كسابقه انما هو نتل يد او سق الم

 - oz./r
- ( ) (0) ونِّ تفحة المحتناج r/

ابن سـريج •
- rv\&/0 راجع : روضة الطالبين للنووي
_rAr_

^ــ ومنها : هبة الأرض المنزروعة دون المّ الزدر ع تصـح على وجه -ورجعd كثيِون (
9- ومنها : هبة الكلب المنتفع به تصنح على وجه وهو جار

- الـ ومنها : لعم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيعهـ " ويجوز هبته (")

 وأما ما يصح بيعه ولا تصنح هبته فمنها :
اــ الأصناف (9) التي يجوز السَّلم عليها في النمة •
(1) وتجوز هبة المنصوب لغير الغاصب ان قدر على الانتزاع والا فوجهــــانِ

راجع : روضة إلطالبين

وعلى هذا لا تكون من المستثنيات الو
(r) - $0 \varepsilon \cdot / r$

- 171 ( 17 (









- 17 أو

 -بيعها لا الأوصــاف

 - يعينه في المجلس ويقبضه (2)
 فوجهان (o) في آن ذلك اعارة آم لע ؟

- المنمب


السـني يجــوز التصترف فيه قبل القبض يبـاع ولا يومب قيـا تــر
المولن ولكن منع الهبة مينئذ غِير معقول ولا صهييع نتلا اذ هم نامتّون




 ونهاية المحتاج
 شأن العارية ان منافعها لا يملكها المستعير وانما له الن ينتغن"وائل مذ:






 نهاية المحتاج
 ملك المنافع اMY/ 1


 _PA乏_

عـ ومنها : هبة (1) اللد"ين من غي من هو عليه لا يمـح عـــلى
وجه ،و هو الني جزم به الماوردي مـع أنه يصـ بي بيعه لكن الأصح
جواز هبته أيضا ، ونص عليه الشافعي رضي الهّ عنه • الان




-الطفل ، والوكيل بالبيع ونحوه

## كتـاب اللقطـــة

## قاعــــــة (غ)

تقدم في الشفعة : صــور ما يســتقل به الواحــد بالتملك
والتمليك ومنها : الملتقط

## كتــاب اللقيـطط

اللقيط ، والملقوط ، والمنبوذ ، والدعي اسم للطفل يوجـــ
منبوذا في شار ع أو مسجل و نحوهما ، وليس َّثـّمَ من يد"عيه •



لأن المانع ليس في العين ، بل في صنة المتصسرف لكو نه ليس أهلا للتبرع • - شرح الارشاد لابن حجر الـان


## كتــاب الجعالــة (1)

كامــــدة (Y)
كل ما جازت عليه مـع العلم بمقدار العمل فيه جازت الجعالة الة

 الأقلون المنع (0) وتر"دد الغزالي وه وهو الى المنع أقرب •

## كتـــاب الفرائـض

## قاعـــــدة (7)

الأصل استواء اللجد" والأب في الاحكام ، كمـا في ولاية المــال
 و وعتقه بالملك و بيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس
(1) وهي بتثليث الجيبر كما _قاله ابن مالك ويحتملانالكسر أفصس لاقتصسار
 الجعل والجعيلة ، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول
 ( $)$ - الطالبين

- ovv/r

- ونهاية المحتا


والنووي في روضة الطالبين شَ ص r

وخرج عن ذلك صــور :
اــ منها : في الميراث أن الأم تأهذ ثلث ما بقى بع

بل لها الثلث كاملا




بل يشاركهم على الصحيح واختار ابن سريج وابن (^) اللّا


 - السابق
(r) بل يأخذ الباقي بعد البنت أو بنت الأبن أو البنات بالتعصيب فنـطط والجمع بينهما خاس بالأب • المجع السابق •
(£) قوله واختار المحقون ـ المنع - لا شك ان الجد يأخذ بالفرض ، وعبارة
المصنف فيه اختصار مثل حيث قال : واختار المحققون المنع ، وهـنـا معناه انه لا يجّع بين الفرض والتعصبيب بل يأخذ بالفرض والخلافية
 الذي يليه من قوله غير أن المتبادر (0) لأن النجّدُ أما مثله يأخذ فرضا وتعصيبا ، واما يأخذ البنا تعصيبا فقط ول شك ان هذا خلاف في العبارة فقط لأن المانخذ لا يختلف
 المتبادر من عبارة الصنف : أن الجد عند الأكثرين يأخذ بالفرض ولا يجمع معه التعصيب في مسألة الجلد مع البنت أو بنت الابن ، والخلافية ـ كما هو محرح في المبسبوطات كالروخة للنوووي - ليست كذلك بل
 بالتعصيب فقط وعلم هذا فالنزاع في العبارة وعندي أن النزاع هقيقي لا لفظي - لأن الففوض قد لا تبقي السدس ، بل قد لا تبقى شــئئا ، للجد - فيسقط أو يأخد دون الستس ، اذا كان اذما يرث بالتعصصيب•
 - أي لا يستط الجد الأخوة والأخوات للكّبوين او للاب • المج (V) ( 1 ( المعروف بأبن اللبان وهو غير المعروف بالفرا الض ، أخذ المنقه عن الشيـيخ أبي حامد الأسفراييني والأصول عن الثيخخ أبى بكر الباقلانى وقرأ = _rAY_

من أصحابنا وغيرهما (') انه يحجبهم كالأب • الأل
 لا يحجبها وجعلها مما تستثنى ، وفيه نظى لأن الجّ المد يحجب أم نفسه كما أن الاب يحبب أم نفسه و نظّي ميراث الجـ الجد مــ الجد"ة ارث الأب مـع الأم فهو اتفــات لا افتـات

فائــــــة (Y)
أولاد الأخوة بــنزلة آبائهم الا في ثمـاني (ّ) مسائل ، ذكــــ - الدافي منها أربعا (2)

 وليس ذلك لأو لادمما (A)
=
 وجيز العبارة في المناطرة وصنف كتبا كثيرة منها روضة الآخبار • له ترجمة في تأريخ بغسـداد 1 1 亿 1 .

 - 9 • / الشافعية للسنوي
 والصواب 6 أثبتناه بقرينة أن الضمير يعود الى اثنين » ابن سريج وابن - اللبـــان
(Y) هذه الفائدة ذكرها الحافظ العلائي في المجموع النذمب 171 (Y) - CV TVr,
(') وعند المصنف ״ ثمان ، بدون الياء والارجح ما أثبتناه لأن الياء تعود عند


- ov^/r ركعات ه بنصب النون • صحايع البخاري بشرح فتح الباري


- EVE (7) راجع : الأثشبـباه والنظائر للسيوطي


_r^人_
r المشركة () ولا يشاركهم أولاد الأخوة للأبوين • الان


 لأنها من ذوات الأرحام
Y- السادسة : الآخ للأبوين يحبب الأخ للأب ، وابن’ الانخ

Y- السابعة : الأخ للأب يحجب أو لاه الشقيق ، وابنــُ لا لا
- يحجبهم بل هم أولى منه (\%)
 يعمبون عساتهم اذا كن عصبات كبنتين ، و وأشت لأبوين ، وابن -أخ نأنه لا يرث مـع عمته حيئنذ شيئا بل تقدم عليه (1)
(1) اسم فاعل مجنزا لأنها شركت بين الأخوة ، وبعضهم يجعلها اسمر مفعول ويقول هي محل التُشريك والاشتراك ، والأصل مشرك فيه فيها ولهذا يقالو






 \&V والأشباه للسيوطي
- EY६ (T)


( ) راجع : المُجعين السابقين • رون





_rıq_


## فـا ثــــــــة

من زوائد () اللدوضة : أو لاد (r) الأم يخالفون غـيرهم في خمسة أشياء :
 - والثاني : ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة - و الثالث : و ويتقاسمون بالـي


- والخامس : يحجبون من ( ) قلــــت :
- والسادس : أن ذكرهم المنفرد لا يستفوق المال •




وجميع ما ذكرنا ( في (ه) ) الوأرثين بالنسب •
. عVr (1)

وللّالثنين فصاعدا الثثلث يقسم بين ذكورهم واناثهم بالستورية • روضة - 17/7 الطالبين

من أس أسماء الأعداد

 (7) لأنه من ذوي الأرحام


 - وعند المصنف ״ لذلك ه بدل كذلك والصوواب ما أثبتناه (
(9) مابين القوّسين ساقط عند المصنف ولا بلد هنهـ •


## قاعـــــــــة (1)




 عليها حكم،ولهنا اضطربت مسائل المعارضة بنقيض المقصوده،
 وفي بعضها ما فيه خلاف الاف

(1) هذه القاعدة ذكرها الحافظ العلاني يُ المجموع المذهب ז/ رقم المخطوطة - 171

 مظنة الجهل الشباب ، والجمع : المظان ، قالل ابن فَارس : مظنة الشيء :
 (气) السفر وصف والمشقة حكمة
(0) الملك بكسر اللام : من تولى السلطنة وملك أمر الناس • المصباح المنير

- rET/r
(7) رنّ العيش بالضم رفاهة ورفاهية بالتخفيف : اتسع ولان ، ومو في
 من الرزق ويتعدى بالهمزة والتضعيف ، فيقال : أرفهته ورفهته، فترفه ، ورجل رافه مترفه : مستريح ، مستمتع بنعمة ، ورفنّه نفسه - ترفيها : أراحها وليلة رافهة : لينة • المصباح المنير / (المحفّة بكسر الميم : هركب من مراكب النساء كالهودج • المباح المنير - 10£/人


الاضضرار بالشريك ، ولا ننظر الل هذه الحكة سواء وجدت أم لا فنحكم

(1•) الوصف هنا : القتل مطلقا عل الصحيح ، والحكمة : استعبجال الوارث
بقتل مورثه للوصول اللى الارث ، ولا نظر لهذه الحكمة سواء وجدت ألو الو لا
: لأن مجرد الوصف ـوهو القتل هطلقاـ كاف للحكم بحرمهانه منالارث•


والمشـهور في المنهب : ان القتل خطـأ يمنع الميراث أيضــا
 وحكى الحناطي (4) قولا : » أن القتل خطأل لا يمنع الارث "

وضابطه : أن كل ما كا كان مضمونا الما اما بقصاص أو دية أو

اذا تتل (") مورثه حدا بالرجم أو في المحاربة •
(1) الوصف هنا : طرح شيء فيه ، والحكمة : الاستعجال لجعله خـلا ول ولا نظر الى هذه الحكمة لأن مجرد الوصف - وهو طرح شيء فيه ـ ــ كـالف

 وتحلل ، قال الرافعي : وهما جاريان فيها لو فتع رأسها ليصيبها الهواء
 - دار الكتب المصريـة


 القاضمي أبو الطيب ونقل عنه الرافععي
 بعض أجدأده كان يبيع الحنطة ، ودرس عند ابن الققاص وأخذ عن أبي اســــحـاق
ومن مصنفاته » ألعدة « في شرح الابانة في الفروع وپ الكفاية ه فــي




 - الأسماء واللغات


بالاقرار فلا يهنع لعدم التهمهة وصحح في المورضة : المنع مطلما • راجع الما
- المجموع المذهب للمحافظ العلأئي
_rqY_

ومن الثاني : اــ اذا باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة ،

(r) الكفارة أيضا ، وأما المختلف فيه فصور ، منها : ما

لهنا الاعتبار وتبين منـه ولا ترثـه ، والقديم مناقضتــه (٪)
بنقيض قصده •

- r- ومنها : الوصية للقاتل والأصح () صصتها


## (V) (V) (V)

> يتع التوارث من الطرفين في النسب إلا في :
(1) الوصف هنا هو الببيع بعقد صحيع ، والحكة انفرار من الزكاة ، فلــو

(r) وان كان البيع مكروها ، قالوا : لان الز كاة مبنية على الرفق والمواســاة

وتسقط بأشياء كثيرة • راجحع : المجموع المنذهب للحافظ العلانيأي
المخطوطنة 171 دار الكتب
(r) الوصف في هذا المثال هو الفطر ، والحكمة الفرار من لزوم كفــــــــــارة

بدفع الكفأرة ولكن جز رجم بمقابله
(£) النطلاق ثلاثا وصف ، والفرار من الارث حكهة فالجديد نظر الى الوصف
دون الحكة فححكم بالبينونة ولا ترث ، والقديم نظر الم الحكّة فيناتضهي
بنقيض مقصوده فترث
(0) وعند المصنف ها مناقضنه ، والصواب ما أثبتناه •
(7) القتل وصف ، والاستعجالل بقتل الموصي للوصول الى الموصى به : سكة



الارث • راجع لهنا ألقول : المجموع المنهب للعلائي
هذه الغائدة ذكرها الحافظ العلائي في المجموع المذهب ז/ رقم المخطوطة (V) - r7r دار الكتب المصرية

يرث عمته كنلك •
ترثه ، عـ و والعم يرث ابنة (r) أخيه دون العكس
وأما في الولاء (ّ) فلا يقع التـــوارث من الطرفين بــه الا فـا في
صود تأتي () في باب العتق ان شاء الها اله تعالى •

فائـــــلـة (0)
لا ترث جدة مـع ابنتها الا في صورة واحدة

ولكن وجدت في العلائي
(T) و(

「
(
 أنا ذا أذكرها لك نقلا عن الأثباه والنظائر للسيوطي يقع التوارث في الزولاء هن الطرفين الا فيها اذا ثبت لُّكل منهما الــولاء

على الآخر ه وهو في صور :
أــا أعتق المّذمي عبدا ثمر لحق بدار الحرب ثم أسلم العبلد المعتق
 ذكـا فهو حر تبعا لامه فكبر واشترى عبدا فأعتقه ، فأثشترى هذا البعتيت




فالولاء ثابت لكت منهما على الآخر ، للابن على المعتق بمبانشرته عتقـ وللمعتق عل الأبن بعتقه أباه
ج- اشترت أُختان أمهـا وعتقت عليهها ثم اشترت أم البنتين أبامها وأعتقته فللبنتنين الولاء على أمهما بالمباشرة ولامهما عليهما الولاء بأعتاق
(0) هذه الفائدة ذكَها العلانئي في المجموع المذهب


 ولدا ، ومات الولد فالسدس بين المـــــأة و بنتها لتســاو يهما في الجدودة ولا نظي لها ه

## كتـــاب الوصيـة

قاعـــــدة (ץ)
ه كل ايجاب افتق الى الت:ول فقبوله بعد هــوت الموجب لا
يفيد الا في الوصية " •

وكل من ثبت لله التبول فات بموته الا الموصي له ، فأنه اذا
مات قذّ وارثه مقامه في النقبول (a) "

## ( قاعــدة (0) ) أخــرى

, كل ما أوصى به لمـــين لا يدخل في ملــك الموصي لـه الا - بتبونه (i) واختياره ه


 - الحفيدين بالآخر
 السبكي في أشباهـها


- راجع : دوضة الطالبين للنووي






-r90_


## مســــالة (1)

اذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقى ويع وير
-عنه : بالحقيقة المرجوحة : تشا
 -بيانها في الطلاق ان شاء السّ تعالى ومن فروعهـا :
 - دون العصافير والشياه و نحو ها

## مســـــالة (7)

 معطوف (V) فأن منع من القول بتككار المامورد به مانع عـانـادي
. ه (1) هذه المسألة ذكرها الأسنوي في التههيد ص (1)





- الحاصل للارموي // الح
(Y) مراعاة لأمل الفقاعدة ، وقال أبو يوسف المجاز أولى لكو نه غالبا وقــــالـ

-171_17• (التمهيد

 - اللنووي
(0) هذا نص الشافعي ، نقال ابن سريج : هذا ذكره الشافعي على عادة أهل

هصر في رك: بها جميماط ، واستعمال لفظ الدابة فيها ، وقال ألبو السحاق وابن أبي هـيرة وغيرهما : الحكم في جميع البلاد كما نص عليه الشافعي،


تحرير هحل النزاع في هذا الشقق منِ هذه المسالة كلآتي :

الـأمور به الم أن يكون قابلا للتكرار أو لا يكون كذنّك • فأن لم يكن
قابلا للتكرار كقوله „صم يوم الجمعة صم يوم الجمططة ، فأنه المتاكيد =

كتعريف أو غيره حمل الثاني على التأكيد •
وان لم يمنع منه مانع نقيل يكون الثّاني تأكيلا (أكيل () عمسـلا

-الامام في المحصول (r) والآمدي وقيل بالو فــأن كان الثـــاني معطوفـا كانـا كان العمـل بهما أرجــع من




 الثاني على التأكيل ، فأن القرينة وهي دفع الـها






 والتاكيد فُرع وحمل اللفظ على الف'ئلدة الأاملية أولى • راجع : الألحكام



 - ابن الحاجب بشرح العضه


زائـــــة •
(Y) وهو قول أبي الحسسين البصري فقد ذهب الى الوقف والتردد بين حمل

 - او يقل • راجمع مختصر ابن الحاجب Y/A

قدمناه ( ) والا توتفنا





 المام على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء سواء تقـــدم أو

(1) واختار الامام والآهمي العمل بهما في هذا القسس أيضا الا أن الامام فرض ذلك في رجهان التأكيد بالتعريف ، نعم قال الآمدي : ان اجتمع الأمران



 lVE-IVr/r الأهكام للآمدمي VV (Y) من قوله : فأن كان أحدهما الى قوله : تأخر في آخر الصفحة موجود في - التههيد لللاسنوي بعنوان : مسألة ص


 وولي القضاء في أسعسرد وو بادرايا ، في العرأق ورحل الى الشام فمر
 و توني فيها سنة


 المشـهورين :



 المسالة - التْههيد VV وتنقيع الفهسو! للقرالي ستّا •

ومن فروعها (') : اذا قال : أوصيت لزيل ولللفقى اء بثلـــث

ل ، و وسواء قدمه على الفققر اء أو أخخره أصتحها انه كــأحلهم ،
فيجوز أن يعطلى أقل (ّ) متسسول ولكن لا يجــوز و الثانی : انه يعطلى سهما من سهام القسمعة فأن قسم المــال
 -فالسلس ، و قس على ذلك
و الثالث : لن يل دبـ الوصية و الباقي للفققى اء لأن الثــلا ثلـة

و الىابع : له النصف ولهم النصف •


ولو (^) وصف زيدا بغي صفة الجّماعة فقال : أعطوا ثلثثي
لزيل الكاتب وللفقراء ، فقــال الأســتاذ أبــو (وه منـصــور
(1) هذا الفرع بتهمهُ في التههيد ص VA_VV وفي روضة الطالبين للنووي

$$
\text { - } \operatorname{l\wedge \varepsilon -l\wedge r/7}
$$

- وفي التمهيد "
(Y) هذّا ضعيف جداً وغير معقول لأن الوصية للجمع فلماذا يأخذ حكما غـــِ

حكههم بخساً عليه بل المعقول أن يزيد

(0) وني روضة الطالبين للنووي قولان آخران 1- الأول : ان كن كن الويّا فهو كأحدهم والا فله النصف


- يكون الثالث المكمل لأقل الجمع ويكون ذكره تأكيدأ عليه لا تأسيساً الألوا (7) حكاه السرخسي في الأمالي وهو ضمتيف جدا ولا ولا بد على الم اختلاف الأوجه

والوجه الأول والثاني متفقان على دخوله والثالث والـابع على عـــــــلـم
- VA الدخول • راجع : الثتههيد للأسنوي




 _r94

البغنادي : له النصف بلا خلاف كنا (ا) نقله عنه الى افعي ، ثم

واعلم :انه اذا كان له ثلاث أمهات أو لاد فأوصى انـ ألمّلثه لأمهات

المثولى من غير اعتتراض عليه : ان الأصـح قســمـة الثلثلث عــلى
الأصناف أثلاثـا

= ودفن الى جانب استاذه • راجع : ابن خلكان الم الم وط / وطبقات السبكي
 آ

الجنان r/r







 عنه قال الحاكم : ما عرفنا الجدل والنظر حت المتى ورد أبو علي الثقفي من العرات وأجاب في بعض المسانٌ في أصول الد الدين بما يخالف المناس فالّلز بيته فلم يخرج منه الى أن مات في جمادى الألى


 - وطبقات الأسنوي / / الان
(£) لأن أمهات الألاد محصورات يجب الستيعابهن والفقراء والمساكين غـرِ
 - Nیع/7 مصرفا راجع : روضنة الطالبين



| المــوابـ | اللخطـL | سطر | صعيفة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الآمدي | الأمدي | 19 | $1 \cdot \varepsilon$ |
| والمنخول | المنغول | IV | $1 \cdot 0$ |
| البزار | البزاز | $1 \varepsilon$ | 1.7 |
| إحدن． | أحـّده | $\checkmark$ | $11 \varepsilon$ |
| المخصوص | المخصسّصّ | 7 | 117 |
| اللتمهيد | الثمهيد | －$V$ | Ir． |
| الفصول | الفصول | 10 | Ir． |
| اللهيتمي | اللهيثمي | YY | $1 r$. |
| ارتفع | ارنف | IV | ｜r｜ |
|  | rys＿rlr／r | Yo | Irr |
| عضهن | عضنده | rr | Irr |
| الباقلتَّى | الباقلي | IV | Iry |
| باقلَّى | باقلى | $r$ ． | Irr |
| الباقلاني | الباقلائي | $r 1$ | Irr |
| المتوافق | المتو اقق | $r$ | IPA |
| لاستو انهها | لاستو | $r$ | 1ra |
| الغرض | الالعرص | 0 | 1とを |
| سنة | سنة YYO | $\wedge$ | 1とを |
| الأهم＂ | الاهم | 0 | 1を\＆ |
| فتلخص | فتخلص | $v$ | lor |
| يفيده بوضع | يفيد بوضع | 11 | 109 |
| بعد أفلفل كذا | بعد أفلّ | $r$ ． | 109 |
| الاستدلال | الاسدلال | 1 | 171 |
| يوضع المكتوب＇فيهامشرقم ه هي مكان المكتوب في هامش رقم 7 وبالعكس |  |  | ITY |


| المـــواب | Lال* | M | صحيفة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| مراكش | مرالش | 9 | 170 |
| 1.0r/r | - lor/r | 11 | 17. |
| مشروطه | شروروه | 0 | 171 |
| -المكر | المكرو | $r$ | iv. |
| اللبلاد منها نيسا بور | البلاد نيسابور | ry | \|V| |
| عن جماعة منالاصحاب | عن جماعةالاصحاب | $\wedge$ | \|V| |
| وتفهيم | وتفهم | 0 | IVY |
| IVE | في هـو ص170 | 17 | IVY |
| المستمسب | المستحب | 0 | IV7 |
| إعمال | اعمالر | $\varepsilon$ | IVY |
| فان | فان | re | IVY |
| من أصحابنا | منإصحاب | $V$ | IV9 |
| الهامش عفصو | الهامش 179 | H | 11. |
| ان سها | ان مسها | $\boldsymbol{r}$ | 1A- |
| بلده | بلدة | $\wedge$ | lar |
| ( عليه ) | عليه | $r$ | 110 |
| في رحله | فيّ رحلة | $r$ | 119 |
| على التعيين | عنالتعيين | $r$. | 19. |
| - يقول الهّ تعالى | بعول الةّ تعالى | Ir | 197 |
| بآض, | بآخرمـا | 0 | 191 |
| ايضا | ايصا | 9 | 199 |
| rri/r | M1/r | Ir | 199 |
| وزعم | ورعم | 19 | 199 |
| بهذا | بهدا | 19 | 199 |


| المـــواب | الخطـL | سط, | صعينة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| انه | ان | 19 | 199 |
| خوات | حوات | $r$ | 199 |
| الجمعة | الجعة | $r$ | $r \cdot r$ |
| الأصح | الأسع | Y | $r \cdot r$ |
| لللجل | للجهل | 1. | $r \cdot \varepsilon$ |
| بالشروع | بالشروح | 1 | $r \cdot q$ |
| \|Y£/r | $r$ ¢ / $r$ | Y7 | $r \cdot 9$ |
| والرابع | ع- والدا بع | 18 | rlo |
| 17. | \|r|_lr. | 11 | rir |
| النووي ان الهملة من الثاهـر | النوويمنالظاهِ | ir | rr. |
| إينا | يضا | Ir | rr. |
| اول | اولى. | ir | rr. |
| ايهام العبارة | ابهام البعارة | 9 | rrr |
| فـــنان | فان | $\checkmark$ | rre |
| استوطن | واستوطن | $r$ | rro |
| Ar | Ar | $r$ | rry |
| \|rAM 1 ¢ | حيث ذكرني صץ | r9 | YYY |
| إذ إبلغ | إذ بلغ | 0 | rre |
| - امرار الموبى | ! | 11 | rra |
| ومو المواب | هو الصوابِ | ro | rri |
| بالكلام المغبد | بالكـلا مالمفيد | $\cdots$ | rrr |
| تنطرون | تمطرون | rı | rrr |
|  | て |  |  |


| الصـ＿ا＇با | الخفا | سطر | صحيفة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| －تأخ | ناخِهر | 11 | Yrr |
| من الآية | من الاية | 7 | rrr |
| تعله الآية | تحل｜ | 7 | rrr |
| 109 | في 101 | rY | rrr |
| （ الاهمام ） | الامام | $r$ | Yre |
| والآمدي | والامدي | $r$ | rro |
| rya | MYY | r | rro |
| \＆と1／r | と¢1／1 | rr | rro |
| ral／r | ral／l | ry | rro |
| خروم | حروم | YA | YMY |
| في النظامية | في الالنظامبية | Ir． | rrq |
| فـنـان | فان | $v$ | rra |
| الصلاة | لصلاة | 1. | rer |
| － | F | 0 | r\＆r |
| الهجر يـن | للهجريين | $r$ P． | rer |
| خراس | خراسهانِ | rr | Y\＆r |
| المروروني | لمرودوي | Y\＆ | Y\＆r |
| وني طريتّ | ونيطريقه | 1 | r¢r |
| فانـ | فأنه | 7 | r¢r |
| －－ | اد | 11 | rとr |
| خسبانها | صهانها | $\wedge$ | r£r |
|  | فأنه | ra | rer |
| تلت | كلت | 11 | rをr |
| كعقد | كستد： | ir | r\＆r |
| فان اثـتِ ها | فان اشتبرا 1 ها | rr | $r$ r |
|  | $\tau$ |  |  |


| المـــوابـ | 3 Lhai | سمر | صسينة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| فان أبا حنيفة | فأن ابـأعنيفة | 19 | Yعદ |
| فانـ | فانه | 1 | Yを£ |
| اذا اشـترا | اهنترا | $r$ | Yモ£ |
| نــان | فان | $r$ | $\mathrm{r}_{22}$ |
| مـ التعليق | مـ التملقف | $r r$ | 「を£ |
| فانـ | فأنه | r7 | r£ |
| فـــنـن | فأن | 11 | req |
| مسالّالم | مساله | \＆ | r\＆o |
| هذه المسألة ذكرها | هذه المسالة ذلدها | 17 | rio |
| كـا | لا | 17 | rio |
| في هذا الكتاب | في هــنـالللتاب | iv | res |
| تقدمت | تفدمت | 0 | rio |
| في آخن الزكاة | مى اهـرى الزلا： | 0 | P1o |
| ومن فروعها | ومنمو عها | 1 | Pıo |
| اذا | ادا | 1 | rif |
| نتتل | حتّل | 7 | reo |
| التولين | النولين | $v$ | reo |
| مسالة | مساله | $\wedge$ | rio |
| ومن فروعها | ومنفروعها | 11 | Y\＆o |
| تبل | مبل | Ir | reo |
| \＄ | بي | 11 | reo |
| فنى | كعي | ir | rio |
| فِّ أهِ | ي اصـل | ir | rea |
| بذلك | بر ل5 | rr | rio |
| عالة | ， | $r i$ | P\＆o |
|  | $\dot{\tau}$ |  |  |


| المسـواب | الخal | سRلى | صنعيفة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ويشهد | و يشهد | - If | Y\&o |
| هذه المسالة | هدهالمساله | YV | Y\&o |
| تبل | عبل | 10 | r\&o |
| استئنان | استئنن | $1 \varepsilon$ |  |
| لأنه أراد | لأن أرد | YY | Y\&Y |
| المّلا | الثلاتة | 18 | Y\&Y |
| ¢ | في طوني | YY | YEV |
| الآخر | الآخـ | 9 | YEA |
| نهى | نهن | 17 | Y\&入 |
| الثاني |  | pr | $r$ ¢ |
| 二آلا | لآلية | IV | Y\&9 |
| الواحد | لو احل | 19 | Y01 |
| التخصيص | التخصسص | 1 | Yor |
| فانها | فأنها | IY | Yor |
| العلاني | لعلا | 11 | YOO |
| رو10 | -9) | $r$ | YOY |
| للاصطهياد | لكألمصياء | $r$ | rov |
| البجِّمي | لبجيرمي | 19 | For |
| العبادي | لعبادي | Y1 | roy |
| بيـع الماء المتنجس | بيعالمتنجس | $r$ | YOA |
| كتاب | لتاب | $r$ - | YOA |
| وذكر | وذلر | Ir | YOq |
| ror/r | $r \cdot r / r$ | IY | r7. |
| التعنر | لتمنر | 10 | Y7. |
| الآبّن | الأبت | V | Y7. |


| المــواب | ال근 | سطر | صعينة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الديوطى | لسيوطي | Yr | Y71 |
| البيان | لبيان | ro | Y7 |
| نـــنان | فان | 12 | \%7 |
| تفسيرا | نفسِا | rA | Y7r |
| راجع | رجّ | rA | Yา |
| كالمطبتين | كالمنطبقيث | 7 | Y70 |
| ناذا | فأذا | 1 | Y77 |
| مامش رقّ (£) |  |  | Y77 |
| نمن الأول | فـن ألأل | $V$ | YTY |
| فانـه | فأنه | 1 | YTV |
| وروضr | وروض_ra/r | Y\& | riv |
| :إِنيّين. | حنثين | 1 | ris |
| المسآلة ذكرها | المسآله دكرها | $1 \varepsilon$ | r7A |
| رإبع | رجع | IV | rıA |
| المباس | لعب | 11 | ris |
| الخن عن الكساني | احد عـنـناللساني | $r$ - | rıA |
| للداودي | لداودي | Y7 | r7A |
| فلا يصـح | ملا | 11 | $r 79$ |
| عن الأنماطي | عن لأنماطهي | 11 | $r 79$ |
| الدارارمي / | 17V/ الدارمي | rl | r7a |
| الآبت | لأبق | $r 7$ | Y79 |
| فان عامة | فان عامة | rr | YY. |
| فانه | فانه | ri | PVI |
| rVe_ryr | فيص998 | re | YYI |
| فانها | فأنها | ro | rvi |
|  | j |  |  |


| الصــ, اب | الخطا | سطل | صعينة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الأسطر الثِلَّة الزأول | السطر ينالآولين | $r 7$ | rvi |
| نكاع الشنار | نكـــــاحرالشناره | 6 | rur |
| بـفـغ | يضع | rV | rur |
| فــنان | فأن | 17 | rvr |
| فتع الباري | فتح لباري | rr | prr |
| متفاضلِ | مفاضلا | 0 | rvr |
| الاضر ار | الأضرار | 9 | rVr |
| نـــنان | فأن | $r$ | YYE |
| المبيع | البيع | $\varepsilon$ | PVE |
| فاشتر اطل | فأشتراط | rA | PVE |
| وني العلاني | و ونى لعلائي | ir | PYT |
| فانه | فأنه | r9 | YVT |
| الانتفاع | الأنتفاع | $\varepsilon$ | rvy |
| فاّالا | فأما | 0 | rvy |
| مصلهة | مصلحه | 7 | rrv |
| بالثمن | بالتمن | $v$ | rvy |
| العتد | لعقد | $r$ - | rvy |
| ¢ | فيـه | r $\varepsilon$ | YVV |
| فانه | فأنه | 0 | rVA |
| المحظو | المحظور. | 11 | rya |
| ضعيف | ضيعف | $r$. | rA. |
| التسمة على ثلاثة |  | Yo | rat |
| والثالث | و التالث | ir | r^E |
| فِ الاقالة | فيه الاقالة | $\varepsilon$ | Y^0 |
| ' | فبـا | 19 | rı7 |


| المـــواب | النحطL | سنر | صصحيفة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| فان تلغ | فأن تلف | 1 | YAT |
| أو وكيله | أو كيله | $r 1$ | rıı |
| باتلان | بأتلاف | r | YAY |
| والمرابهة | والمراجمة | $r$ | YAY |
| والإثراك | واثراك | 0 | rav |
| موابحة | مسابه* | ro | Yay |
| بعتك | بعت | ro | YAY |
| والمراد | وللهاد | 7 | YAA |
| 7 ! | 104 | $\checkmark$ | rAA |
| فــان | فأن | 17 | PAA |
| المبد | للمبد | 19 | ras |
| فتع المبين | فتحللمعين | $\varepsilon$ | Y^9 |
| المتبايمين | المتابيعين | 1 | rı9 |
| فــان | فان | 11 | YA9 |
| فــنان | ) | 19 | rı9 |
| إبه | اجهِ | 19 | 719 |
| فــان | ذان | 19 | raq |
| تعـنذف كلسة ( ت : ) |  | 11 | ra. |
| مملوكا | او مملوكا | $r$ | Pal |
| - في تفسير | فى تفسير | 11 | P91 |
| فهم المسلمون | مهم مسلمو | 11 | P91 |
| هـ | كأن | $r$ | ral |
| \% | كان | $\varepsilon$ | P91 |
| فــ | كان | 11 | rai |
| '*') | جنيل | Yr | Y41 |
| (6) | فأن، | $r r$ | rar |
|  | j |  |  |


| المــوابِ | الخطأ | سطر | معيفة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| حدافة | حذِاتة | 1. | rar |
| للـــــم | لمسلم | rr | rar |
| عند | وعند | $r r$ | rar |
| بهـL | 4 | $r r$ | raz |
| حيث | حيث أن | $r r$ | ras |
| بعين | بعن | $r$ | r9z |
| فــان | فأن | $r$ | r90 |
| و في التاموس | فيالقامو | $\wedge$ | Y90 |
| عند البيع | عند المبيع | 9 | r90: |
| فـا معنا | مrا معنا | 9 | Y90 |
| بجامع | ربامع | $1 \varepsilon$ | r90 |
| اللقـــغ | اللظف | $1 \varepsilon$ | r97 |
| في صم ros_ror | K70_rMr | rA | r97 |
| فانه | فأن | 17 | ray |
| ذينك | دينك | $r$ | ran |
| ص10 | صوه | 10 | raid |
| ( rre | تعذف :( في ص- | iv | r9A |
| ودجهوع المنهب | ومجمو عالمهب | $r$. | r9A |
| لزومس | زوم | $1 \varepsilon$ | $r 99$ |
| rqr/r | rar/r | rr | $r 99$ |
| ان القول قورل المؤ | -ان التـول\| | ra | $r$. |
| نسب | نسبة | $\wedge$ | $r-1$ |
| تانـ | تنان | ir | $r \cdot 1$ |
| اليهن | الاليمن | 11 | $r-1$ |
|  | $\sim$ |  |  |


| المسـواب | LالخـL | صنى | صصينة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| وان إتتصر | وإن فِاتنصر | 11 | $r \cdot r$ |
| الســهد | السفه | 1. | $\mu \cdot \varepsilon$ |
| فانه | فأنه | ir | $r \cdot \varepsilon$ |
| باتلاف | بأتلان | 0 | $r \cdot 0$ |
| فــنان | فأن | YI | $r \cdot 0$ |
| اللقبض | التبص | YA | $r \cdot 0$ |
| فــان | فإن | 1 | $r \cdot \gamma$ |
| إجـنارة | إجازة | 7 | $r \cdot \gamma$ |
| فـــان | فأن | $r$. | $r \cdot r$ |
| على الاستيفاء | نسى الأستيفاء | $\wedge$ | $r \cdot \lambda$ |
| فانه | فانه | rr | $r \cdot \lambda$ |
| بانفساخ | بأنفساخ | Y | ri. |
| على البانعـع | الى البائع | 11 | H11 |
| غــادم | عارم | $r$ | mir |
| إمسـد | حمد | 7 | mir |
| الوصابي | الدصابي | $\wedge$ | rir |
| نانس | فأنه | 7 | rir |
| باذن | بأذن | 10 | mo |
| فــنان | فان | iv | rlo |
| نــنان | فان | 19 | Mo |
| فانها | فانها | 0 | mo |
| اللصور | - الصورة | YA | H17 |
| زنـان | خان | ro | miv |
| لا يحسنه | لا بیتخـغسنه | ry | mit |
| بتعلق | ما يتعلق | 17 | M19 |
|  | * |  |  |


| المـــواب | الخطا | سطر | مبعينة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الأمد | 11 | Y \& | YYI |
| فـــنان | فان | rr | rry |
| فــنان | فأن | P1 | rre |
| فــنان | خأن | $\boldsymbol{r}$ | rry |
| فارتاد | فأر تاه | rr | MrY |
|  | وخطا | IV | rry |
| فــنان | فان | 19 | rri |
| فــنان | فأن | $r$ | rri |
| فــنـان | فأن | 10 | rra |
| + | مr | 19 | rra |
| فانــ | فأنه | $\checkmark$ | rra |
| -1 | أن | $V$ | rr. |
| بـهلة | بمهملة | Ir | rra |
| المهلـ | المهملة | r | rra |
| - | أن | $v$ | rr. |
| فــنان | فأن | $r 1$ | rr. |
| فانــ | فأنه | 7 | rrill |
| فا"ّا | فآكا | ry | rrr |
| غانـهس | فأنه | Ir | rrr |
| الدهاة | الداهاهاة | rr | rre |
| با نتقال | بأنتقال | 0 | rro |
| فــنان | فان | $\gamma$ | rry |
| فــنـان | فأن | 11 | rrv |
| غاذا | فأذا | ro | rry |
| 11 | الآخ | rr | rrq |


| المـــواب | الخطL | سنطر | صعيفة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| باعتبار | بأعتبار | $\wedge$ | rra |
| باعتبار | بأعتبار | 9 | rra |
| باعتبار | بأعتبار | 1. | rrq |
| فــنـن | فأن | $r$ | re． |
| فانــ＊ | فأنه | $\varepsilon$ | re． |
| المثتق | الشتّ | 19 | re． |
| فانـ | فأنه | $\checkmark$ | ヶと． |
| فانـه | فأنه | $\wedge$ | re． |
|  | فأنه | 9 | ヶと． |
| فــنان | فان | ir | ヶ¢1 |
| فـــنان | فان | 11 | r¢） |
| باعتبار | بأعتبار | $r$ | r¢ヶ |
| فــنان | فأن | 7 | r¿r |
| فــنان | فأن | r | r\＆r |
| فـــنان | فأن | rr | r\＆r |
| باقرار | بأقرار | $r$ | rをr |
| فــنان | فأنه | $m$ | r¢ヶ |
| فانـه | فأنه | 0 | トと。 |
| فسان | فان | 7 | reo |
| فلا يدخلون | فيدخلان | ry | reo |
| فانـ | فأنه | 1. | リとT |
| فــنان | فآنه | ir | HET |
| فــنان | فان | rV | ア\＆า |
| الاستثناء | الأستثناء | rA | rev |
| فــنان | فأنه | 7 | HモV |
| ض |  |  |  |


| المهـو الب | Clil | مطلى | صنيفة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| فنسان | فأنه | 7 ＇ | リと人 |
| غاذا | هأذا | $r$－ | ץと人 |
| بازاو | بأزاء | 1 | サとq |
| كاسمين | كأسمين | 1 | サとq |
| فـنـان | فأن | $\wedge$ | やと9 |
| فـنـان | فأن | $1 \varepsilon$ | r\＆q |
| بازاء | بأزاء | Yr | やとq |
| باعتبار | بأَّبتبار | Yo | サと¢ |
| فاّ | فأنا | － 0 | ro． |
| فـــنـان | فأن | 17 | ror |
| فسـنان | فأنه | 19 | ror |
| فــنـانـ | فأنه | rr | ror |
| فــنان | فأن | 0 | ror |
| فـنـانـ | فأن | ry | ror |
| باعتبار | بأعتبار | $r$－ | ror |
| الثّو با | الثواب | $r$－ | ror |
| فــنـان | فأن | Yr | ror |
| فانـ | فأن | 17 | ror |
| التمهيد | النتمهه | YV | ror |
| بايـجاز | بأيجاز | 13 | ros |
| ،انـ | فآنه | $r$ | YOO |
| غانـ4 | نأنه | 1 | ＋07 |
| ＊i | فأنه | Yo | rov |
| فــنان | فأن | $\varepsilon$ | ros |
| فـــنـنـن | فأن | YY | YOA |


| المــواب | Lالخط． | سِ | صعيفة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| فـنان | فان | 11 | r09 |
| فـنـنان | فأنه | $r$－ | roq |
| ان | ان | ri | ro9 |
| الموصى | الموصي | 9 | ro9 |
| r990 | ص－با | $r 7$ | roq |
| نــنان | فأن | Y | MY． |
| Y71 | $\varepsilon \cdot \lambda$ | YY | ry． |
| احدانما | أهـا | Ir | ，MY |
| فانـس | فأنه | Ir | rul |
| مأخوذ8 | ماخوذ | rV | サ7 |
| احدا مها | أحداهما | 11 | rir |
| بحاله | بعالة | $\mu$ | ryr |
| فانـ＊ | فأنه | $\varepsilon$ | MY |
| ويملكه | وبملكه | $\varepsilon$ | Mฯ |
| يأكله | بأكله | $V$ | M1E |
| متام | متا | r | Mฯ |
| الحصب | صاحـبـالحب | $r 7$ | サฯદ |
| فانه | فأنه | Ir | rrr |
| rry | YY7 | rr | rrr |
| 1．0 | O\＆ | 1 | rVe |
| －اختار－ | اختارة | ir | rV\＆ |
| ذاته | ذه | 10 | rVe |
| فاذا | فأذا | IV | rVe |
| فــنان | فان | H | rVe |
| فـــنان | فأن | $r$－ | rVE |
| فــنان | فان | $r$ | rro |
|  | 上 |  |  |



| الصهـو اب | - | س | صعينة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الاخوة | الأخر | $\wedge$. | rav |
|  | , الجـدٌ | $\wedge$ | rav |
| pry llrg | pruirs, | rq | rAN |
| نان | فأن | Ir | rıa |
| OL | فأن | Y7 | ra. |
| نانه | فأنه | $\wedge$ | rar |
| فانه | فآنه | $r$ | rar |
| الغار | النمار | 0 | rar |
| المو صى له | الموصي ل | 9 | r90 |
| فانه | فأنه | 9 | r90 |
| المر صى ل | المو صـ | Ir | r90 |
| نسان | فأن | $r$ r | r97 |
| نانه | فأنه | ri | r97 |
| فــنان | فأن | 11 | 997 |
| فـنـ | فأن | $\wedge$ | rav |
| فـنان | فأن | $\cdots$ | rav |
| \% | لالن | Ir | rav |
| فـنـن | فانز | 0 | rav |
| نـنان | فانز | 7 | rav |
| فـنـنان | ذأن | $v$ | rav |
| نـنان | نان | $r$ | r9A |
| نــنان | 6ا | iv | r4A |
| نـنـنـ | فإنٌ | $r$ | ras |
| السعرد | إس, | Yr | r91 |
| متمول | متـولـر | $\varepsilon$ | $r 99$ |
| نــان | فان | 0 | r99 |
|  | \% |  |  |

#  

انتهى الطبـع في 19^/1

