


?
" $\sum_{0}^{2}$




 7.0
منشُورات


| Wiccoseric |  |
| :---: | :---: |
|  |  |





$$
7-0
$$



2-

الشتُّ




الجزءُ الخامس

# الطعْتَالاولى <br>  



Published by Aalami Est. Beirut Airport Road
Tel:01/450426 Fax:01/450427
P.O.Box. 7120

E-mail:alaalami@yahoo.com
http://www.alaalami.com
 VIY:-
Eleginell Gelat $Z_{\text {mum }}$
بيروت - طريق المار - تربن ستتر زصرور

أبواب العدل
1 - بابب نفي الظلم والجور عنه تعالى، وابطال الجبر والتـفويض والبات الأمر بين الأمرين، والبّات الاخختيار والاستطاعة








.





 . مَيلؤا




 (1)




المؤمن [غافر [



 ق قك















تفريضأ
(1) المالي الصدوق، ص ••r ابجلس





Y - Y
=



























 إناداته اتّدس سرهاه



= يمنة ويسرة والبطن بالليد انختيارآ، وبين الهركة الاخطرارية كالوفوع من نوتو وسركة المرتعش وحركي








العبد، ولا يعول: لمَ مرضت




 وأيغناً يلزم ميخالفة الكتاب العزيز ونصوصه والآيات الككير: اللدالة ملى استناد الانعال إلينا


 أَلْمِلَ


 نسب إليه ما نهي عنه نهو كانر









خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق





=






التككلئ بغير المقدور .




 وهنا خلاف قول آل المل كلهم


 - الاستدلال عتلي نبه عله الكا




 التوحيد، ص اهو باب
 العذاب وبعي الثالث [النمازي].

الش تعالى : "يابن آدم بمشيتّي كنت أنت الذّي تشاه، وبنعمتي أذيت إليّ غراتضي، وبقلدتي


 الكسين


 ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اله يريد أن يغويكم . تال : الأمر إلى الله يهدي
(r) ${ }^{(r)}$

بيانٍ أعلم ألّْ لفط القدريّ يطلّق في أخبارنا على ألجبريّ وعلى الثتفويضيّ ، والمراد في
 المقاصد : لا خلاف في ذمّ القدريّة، وتد ورد في صساح الأحاديث : لعن الله القدريّة على

 القدري" بضمّ القاف. وتالتت المعتزلة: الْقلريّة هـم ألقاثلون بأنَّ ألهير والثشرّ كلّه من الهُ




 تعالى، وأيضاً من يضيف القلدر إلى نفسه ريلّعيه كونه الثفاعل وألمقتّر آولى باسم الْقدرية ممّن ينهيفه إلى ربّه . انتهى .

 أحلها : أنَّ المججوس اختصّسوا بهقالات سخيفة، واعتقادات واهية معلومة البطلان وكذلك المـجبّرة.

سورة الرُعد، الآية: 11.
. IYTV C


 ونالثها : أن المّجوس تالوا: إنَّ نكاح الأخورات والأُمهات بقضاء الله وتدره وإرادته،
 رإرادته



وبالعكس انتهى (1)

ذهبا إليه، وهو الألمر بين الالمرين.


7 - 1


تبارك وتعالْى يضلّ العباد، ثّمّ يعذّبهـم على ضلالتهـم (0)
 جملة تول الّذين كفروا على خلافـ ما ذهب إليه المفسّرون من ألنه من كلامه تعالى جواباً


 A - كتز الككرأجكي؛ عن محمّل بن عليّ بن محمّد بن الْصخر البصريّ، عن عمر بن

(v)
(Y) كشفـ ألهراد في شرح التجريد، ص
(£) سورة المبقرة، الآية: YY (Y)
(1) (I)
.

 كنز الفوائل، ج 1 (V)
 تعالى اللعفو عن المؤمن إذا ارتكبب معصية ومات قبل التوبة، وهذا غلط منهم في التسمية،

 الراونديّ كتاب نفـانتحهم نأورد فيه جمـلاّ من اعتقاداتهم وآراء شيوخهـم مهّا ينافر العقول



الُتنبيa فأثبتت .






لهما في الإسلام : الغلاة والقدريتة (1)






(r) 11

تال: مستطيعون للاخذ بما أمروا به، والترك لما نهوا عنه، وبذلك ابتلوا . وا وامصطيتك وتويتل، وأمرتك بطاعتي؛ ونهيتك عن معصيتي، فإن أطعتني أعنتك على طاعتّي وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي، ولي المتّة عليك في طاعتك، ولي الـحبجّ عليك

في معصيتلك (r).
 ألضَّكَلَّ (اعتقادات المسدوت، م (r) (r)











 يدء الورّاق، عن ابن بطّة بـله.
 جعفر البصري"، عن عبد اله بن الحسين بن زيل بن عليّ بن الـحن الحسين بن عليّ بن أبي طالب،









 والنسبة إليهم شرطيّ كتركيَ، ولم أجد اللّغويّن نسّروا الزنوق والخيّوف بما فسُرا به في - الخبر

17 - لـ 17 أبي وابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، ومحتّد العطّار، عن الأشعريّ عن

$$
\text { (Y) تنـير اللتمي، ج } 1 \text { ص ستז. }
$$

(1) سورة الأعراف، الآليتان: YQ-ז.




وهو الختنى، ولا خيّوف وهو النّاشّا ، ولا عشّار، ولا قاطع رحمّ، ولا تلاريّا




 أنّهم لا يرجعون عن الكفر والضلال لمنعهم المعاونة والثلّطف، وخلّى بينهم وبين الختيارهمم.


 ويمهلهم حتّى يتوبوا، تلت: نهل يكلّف عباده ما لا يطيقون؟ نقال : كيف يفعل ذلك ولك وهو













(r) سورة البفرة، الآية: Mv.

(1) الخصصال، ص (1)
( $v$ (
() ( ) (

تال : نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشرّ إلآّ وله فيه تضاء . تلدت : نما معنى هذا القضهاء؟ تال : الحكم عليهم بما يستحقّونه على أنعالهـم من الثواب والعقاب في الدلدنيا والآخرة(1)
جt دواه مرسلا مثله(Y)
 الكو فيّ قال : سمعت سيّدي عليّ بن محمّد الرضا عليّ بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جحعفر بن محمّد، عن أبيه مستمّد بن علي، عن أبيه علي بن الُحسين، عن أبيه وحدَّثنا محمّد بن عمر الحانظ ألبغداديّ، عن إسنا سليمان بن محمّد القرشيّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محتّد، عن أبيه، عن جلّه، عن عليّ
 ابن رميح النسويّ، عن عبد العزيز بن إستحاق بن جعفر، عن عبد الومّاب بن عيسى

 وحدّثنا أحمد بن الحسن القطّان، عن الُسكّريّ، عن الـجوهريّ، عن العبّاس بن بكّار













الإحتجاج، ص \&1\&§.



 ولا أهــبت ولا شــاء الـسفـسـوت ولا تـتـل الـا

 يلء زاد ابن عبّاس في سحيثه ：نقال المُيخ ：يا أميرالمؤمنين القضضاء والقلدر اللّذان

（r）（r）والحكـ بيانه：التلعة ：ما ارتفع سن الأرض． توله ：عند الله أحتسب عنائي أي لمّا لم نكن مستحقِّين للأجر لكوننا مججبورين فأحتسب
 الجزريّ ：الالاحتساب عن الحسبـ كالاعتداد من العلّ، وإنّما تيل لمن ينوي بعملمه وجه اله ：


 توله عِيْ⿰亻⿱丶⿻工二又



 لا يرضي بالإحسان لدلالة الثجبر عليه، ومن لا يرضى بالإحسان أولى بالعقوبة من الّذي يرضى به ．
ويحتمل آن يكون هذا متفرّعاً على ما مرّ آي إذا بطل الثواب والعقاب والامر والنهي




（Y）سورة الإسراه، الآية：بّ．


 على بناه المفعول، وكذا توله : ولم بطع مكرماً - بكسر ألراه - وني الفتع تكلفّ. وني الكاني بعد ذلك: ولم يملك مفوّضاً . إشارة إلى نفي التفويض النامّ ، بحيث لا يقلدر على حرنهم عنه، أو بحيث لا يكون لتونيقه وهدايته مدخل فيه .





بقوّتي الّتي جعلتها فيك (1)
ال ا
 لهم شهادة، إنّ الله تبارك وتعالي لا يكلفَ نفساً إلآ وسعها ، ولا يحمّلها فوت طاتّها ، ولا تكسب كل" نفس إلاّ عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى (Y)



 أتدرهـم عليه، فإن أتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادَآ، ولا منها مانعاً، وإن اثتهرورا



بياند كـا ذكر في النهاية والقاموس .
M - يل، مع، حدّثنا أبو الحسسن محتمل بن سعيل السمرقندي" الفقيه بأرض بلخ تال :







وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه




من أن يعذّب العُبد على فعله الّذّي يجبره عليه



(0).




معاصيه ظلمأُ . الـخبر (7)

- YV









( (
(r) تفسير القمي، ج (Y) (V) (V)
(0) تفسير الفمي،
( (§)
. التوحيد ص (V)
(1) (الاتحتجاج (1) (1)
(A) الاعتقادات الُصدوت، م 14.







 النصل بين النجبر والتفوريض على ما بينّاه(1) ج 9 - جو عن هشا








 والظلم وتكليف العباد ما لا يطيقون.





 تركه، ثمَّ يعلّبه على تركه أمره الّذي علم أنَّ لا يستطيع أخذهه، الخبر (Y)
تصشيح الاعتقاد، م Yr.




عد : اعتقادنا في أنعال العباد النّها مخلوتة خلقَ تقدير لا خلق تكوين، ومعني ذلث أنّ لم (1) يزل الش عالماً بمفاديرها فـا





 فأتّا التقدير نهو الـخلق في اللّغة لأن التقدير لا يكون إلاّ بالفعل، فأّآكا بالعلم فلا يكون



=








 جعغ

 بعث الش تبارك وتعالى اليها ملكين نحلاتين يصوّرانه ويكتبان رزنه وأجله؛ اللخبر . وفي معناه غيره.




 على الأحاديث والروايات، وإلي يتقاضى ني صحتح الأخبار وسقيهبا، نما تضى به نهي




 -r - ج ج
















 مولاه نعليٌ مولاه، اللّهم وال من والاه وعاد من عاده
 يارسول الش أتخلّني على النساء والمبيان؟ نقال : أما ترضى أن تكون منيّي بمنزلة هارون من

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة الملك، الآية: r. } \\
& \text { ( ) سورة الماندة، الآية: } 00 . \tag{r}
\end{align*}
$$

(1) سورة الـسجدة، الآية:

تصعيع الاغتاد، ص TV. TV.











 آياته وتحقّق تصديةه عند ذوي الالْباب، وبالّا العصمة والتونيق. نَّ تال
伍










 يفول المججيرة علوَاً كييراً .
(Y) الصوأبه: ورجدنا، كها في النصدر . (1) (1) في المصـر : نلزم الأمة الإنرار بها إذا كانت. .

(




























سورة الزخرن، الآية: آr.


 دونك، فإن ملّككها كان ذلك من عمائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلانه، وهو المالكث لما




نَ


 (莪











$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الأعرانت، الآية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الأهرافس، الآية: } 00 . \\
& \text { (1) (1) سورة آلك عمران، الآلية: 10Y. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ir)(I) سورة محمد، الآلية: \&. } \\
& \text { (12) سورة آل عمران، الآية: }
\end{aligned}
$$

[^0] بحب وبرضى، ويقرّب لنا ولكم الككرامة والزلفى، وهدانا لها هو لنا ولكم خير وابقى، إنّه













Y Y




 بr -ج



 إلى موسي الجلدار، ويتوقّى أعين الجار، وشطوط الأنهار، ومسقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا
\[

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) }  \tag{1}\\
& \text {.TAV (\%) - ( ) } \\
& \text {. سورة طه، الآية: (Y) }
\end{align*}
$$
\]





 ٪
وني ذلك يقول الشاعر هذه الأبيات:



















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

$$
\begin{aligned}
& \text {.IV (A) مورة نصلت، الآية، (A) }
\end{aligned}
$$

(1) (1)
( ( $)$ . (0) سورة آل عمران، الآية: (V) سورة الإنسان، الآية: r.



(r) أَول: سيأتي مثل هذا الكلام بوجه أبسط في كتاب الثقرآن في تغسير النعمانيّ فيما رواهعن

- أمير المزونين

を




 الميثمي، عن عليّ بن مهرويه ألقزوينيّ، عن أبي أحمد الغازي"، عن عليّ بن موسي الرضا ،





بلد، نٌ







. 1 • التوسيد، ص
.
(0) التوحيد، ص (1)



معنى شتخلوتة؟ تال : مقدّرة(1)
A


 عثمان، عن عبد الرحيم القصير تال : كتبت على يدي عبد الملكلث بن أعين الي أبي عبد اللش




 التوحيد، وعن الحركات أمي مخلوتة أو غير مـخلوتة؟ وعن الإيمان ما هو؟ . فكتب ملى الله عليه على يدي عبد المللك بن أعين : سألت عن المعرنة مامي

 الإيمان اخختاروا المعرنة نكانوا بذلث مؤمنين عارفين، وبشهوتهم الكفر اختاروا الدلجهود












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

ونعل كان مع الاستطلاعة واللحركة، نمن ثمّ تَيل للعبد : مستطيع متهرّكُ ، نإذا كان الانسان
 ونعله كان سكونه لعلّة سكون المههوة نقيل: ساكن، نوصف بالسكون فزاذا اشتتهي الإنسان

 ومستطيع أولا ترى أن بمميع ذلك صنات يوصف بها الإنسان؟ وسالثت رسحك الله عن


 نانف عن الله البطلِن والتُشبيه فلا نفي ولا تتسبيه شو الله الله عمّا يصـفه الواصفون، ولا تعدَّ القرآن متضلّ بعد البيان، وسألت رحملك الله عن الإيمان






 فأحدث في الكعبة سدثاً نأخرج عن الكعبة وعن الـورم نفربت عنقه وصار اللي النار (1)



 صنع الل أي أهل المعرةة، الو كمالها من الله تعالمى بعد اكتسابهـم وتفكّرمـم فالمفيض
 تلك المبادي وتركها ، أو المعني ان المعرنة ليست إلآمن تبله تعالّي، إمّا بإلقائها في تلوبهمب، أو بيان الأنياء والحجج
 أهل الفساد، وهذا هو المراد بالاختيار من الاكتسابـ.





يجهلونه.

- ع -يد أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمّد البرتيّ ، عن أبي شعيب المحامليليّ،
 الاستطاعة نقال : ليست الاستطاعة من كلامي ولا من كلام آبأي تال الصهدو نَّ


بيانء لعلّ" منعه عن إطلات الاستطاعة فيه تعالى لكونه استفعالاً من الطاعة فلا يليق
 والأدوات، واله تعالمى منزه عن ذلك، وسيأتي تحقيق معنى الخنير .





مات، مل كان يستطيع الحجّ؟ تال : نعم إنّما استغنى عنه بماله وصحتّته (8)

 الترك؛، والباء بمعنى "مع، أي تركه مع وجود ماله وصشتّه . Y



سالمون، وهم مستطيعرن(0)
(Y) سورة المائدة، الآلية:

(0) التوهيد، م (Y

 أنترض الله علينا في كتابه وما نهانا عنه؟ ججعلنا مستطيعين لما أنترض علينا ، مستطيعين لترك

ما نهانا عنه؟ فقال: نعم
ع


 الدين ؛ أو المعنى أنّهم فعلوا الفععل باختيارهم نكيف الا يستطيعون . 0 الحسن الحذذاء، عن المعلّى بن خنَ









 مستطنيعاً غير فاعل ، ولا يكون فاعلاً ابداً حتّى يكون معه الاستطلاعة(1)


 استطعنا لخرجنا معكم، وتد كانوا مستطيعين للخروج
(1) التوحيد، ص V\& باب Tهع ع.
Iv حo الثوحيد، م
سورة التوبة، الآلة: YY.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) التوحيد، ص } \tag{v}
\end{align*}
$$




 قاصداً لغعلو|




موضوع عنهم، ولكنّ الناس لا خير نيهبم (r)




 وتضانه وتدره، تالل : هذا دين الشا الذّي أنا عليه وآبائي ؛ أو كما تالل.
 والمنع منها بالزجر والتحذير (8)







 نداك نسّرها لي، تال : أن يكون العبد مخلّلى السرب، صصيح الجسم سليم الجوارح، يريد


بيانء السبب الوارد من اله هو المصمة أو التخلية. ه - يلد ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن








 ( هV

 والنهي، وتبل الأخذ والترك، وتبل القبض والْبسط (غ)


, ولا بسط إلآ باستطاعة متقذّمة للقبض والبسط (0)




ولا بسط إلآ ,العبد لذللك مستطيع (1)

- •


(1) - (r) الثو حيد، ع

أن لا تذكر ما تكره وأن لا تنسى ما تحبّ؟ نإن قال : لا نقد ترك توله، وإن تالذ: نعم نلا تكلّه أبداً زند اذّعى الربوبية(1)



 شي، وإن زعمت أنك مع الش تستطيع نقد زعمت أنّك شريك معه في ملكه ، رإن زعمت آتك من دون اله تستطيع فقد ادّعيت الربوبيّة من دون اله تعالّى ؛ نقال : يا أمير المؤمنين لا بل بل باله المتطيع، فقال : أما إتّك لو تلت غير هذا لضربت عنقك (r)




 إن اخخترت هذا نقد أتررت ببطلان ما تعتقده من استقلال العبد ولابذّلك من اختياره.



 فيه، وكانوا لا يستطيعون سمعاً، نقالل المأمون: نرّجت عنّي فزّج الله عنك(8)

 نوح

 بعض والش سـميع عليم.









 أثول : سياثتي في كتاب ألاهتجاجهات بسند آخر أبسط من هذا .








 الـير - IV القصير، عن أبي عبد الله





(v) نيّ، هكذا الأمر

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) - ( ) ( } \\
& \text { ( ( ) سورة الدخان، الآية: }
\end{aligned}
$$

(1) تهن العنول، مص 17\& (17
(0) (0)
(V) المحاستسن، ص
 كلفت

 التونيق نلا يكون عاملاً .




الصالح : اوما تونيقي إلآل بالش،(1)





 بيان: ما ورد في هذا الخلخبر من عدم تقدّم الاستطاعة على الفسل موانقاً لاخبار أوردها الكلبني في ذلك يعتـل وجوهاً :

 يبول به نهو مشرك ون





 يموت بن المزرع، عن عيسى بن إسماعيل، عن الأصسعيّ، عن عبسى بن عمر تال: كان ذر
(1) الفته المنسوب للإمام المضا


الرمة الثـاعر يذهب اللى اللني في الأنعال، وكان رؤة بن العبّاج إلى الاثبات نيها ، ناجتمعا

 ترمو حاً إلا كان ذلك بثضاء اله وتدره، نقال له ذو الرمة:
والله ما أذن الله للذئب أن يأخذ حلوبة عالة عيايل ضرايك، فقال له روّة : أفبمشيته



وأنشدني أبو التسن علي بن مالك النحويت في أثر هذا الحديث لمحمود الورّاق :













الحال، وتّل : الهزيل.

 بعدما كذب عليه ني تصّة يوسفـ
( V. ثالل: تالل لي أبو الـحسن اللخراسانيّ : كيف تقولون في الاستطاعة بعد يونس










 بالذال المعجمة ، وربّما قرا توم زرارة، وتد يقرا هيّث تذّر، والهيتّم بالكسر الإبل العطاشّ ، واثثر التصصيف والتّحريف فيه ظاهر .
و ك - V
 وصدّتناه وتد أححبث أن أعرضه عليك، نقال: هاته، نقلت: زعم أنّه سألك عن تول






 ( VY - VY
 نقلت له: أُطرفنا بشي* .


 وتال لم : كيف تلت
 ,لا من دين آباني؟ ثال: إنتما أعني بذلك تول زرارة وأثباهـ،
 مطلق القاثلين بالاستطاعة، فرد عليه بأذَ ما نفيته Aو ما ينسب إلى زرارة موانقاً لمذهـب


الصهدوق كَّ
( Vr


عليهم المعاصي وعذّبهم عليها (1)
 تال : إنْ رجلاً تدم علي النبيّ



أُلثك محجوس أمتّي (r)
في ل Vo - وروى


ميفه في سبيل الشّ (r)










 آباني (a)
 (0) رجال الكشي، صر 'rA. (1) رجال الكشي، ص (1)




يقولون: تد فرغ من الالمر (V)






 تويت على معصيتي، وبعصمتي وعفوي وعافيتي أذيت إليك فرانضي، فأنا أولى بإحسانك






 انتهى . توله تعالى : بدأ كفعل أو كفعال أي ابتدأ من غير استحقاق، وني بعض النسخ يداً أي نعمة .

أقول: تول عبد الملك بن هارون في آخخر الخبر تفسير للفقرة الأخيرة أي رضيت بسييك،
 حاصله إلى أنّ لن أعذّبك إلآلا بما عملت.

*     *         - يلء تميم القرشيّ ، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاريّ، عن الهرويّ قال : سأل


IFVE ح (Y)
(1) سورة المائدة، الآبة: ع1.

ني الهصهلر : بدأه .




 رسول الش ل



















الإيمان وما يدعومم إلى فعله ويبعثهم عليه(0)
 الأشعريّ، عن ابن هاشم، عن ابن معبد، عن درست، عن الفضيل قال: سمعت أبا
(1) سورة يونس، الآيتان: 99 (1) 9 (1)
(r) سورة الثعراء، الآية: ع.
(0) بجمع البيان، ج 0 ص

عبد الهِ

 وا



 عجلان تال: تلت لأبي عبد اله


فعل تمَّ يعذّبه عله
فع - يد، أبي، عن سعد، عن ابن يزيد، عن حمّاد









(v) ${ }^{(v)}$

AV


أن يكون في سلطانه ما لا يريد (A)


التوحيد، ص
(1) التوحيد، ص (1)

(1) التوحيد، م (1)

(0) (0) مورة الالنبيا.، الآية:
(v) نجج البلاغة تصار الحكم.

 الأنمّة







 فقد جفانا ، ومن أكرمهم نقد أهاننا، ومن أهانهم نقد أكرمنا، ومن تبلهم نقد ردّنا ومنا ومن


 19 - يلا أبي؛ عن أحمد بن إدريس، عن الأشعريّ، عن أبي عبل اله الرازيّ، عن





تالن: لو أجبتك فيه لكفرت (r)

 ألظلم الفعيفـ والل أتهر من ذلكُ . أو المعنى النّه تعالّى لو أراد تعليبهم ولم يمنعه عدله من الم


 السائل فيشك فيه أر يججحده فيكفر .

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

- 9 -









لم يجعل لهم فيه شهوة ولا إرادة(1)

 هY - و

ليخفطثه وما أخحلأه لم يكن ليصيبه (r)
r
فأخر جوه من قلدرته وسلطانه (\&)
48- وروي: لو أراد الله سبحانه أن لا يعصى ما خحلق إبليس (0)
 الله جميع الـخلق ما لا يطيقون إن لم يعنهم عليه، نإن أعانهم عليه أطاقوه، تال

 فالروح بغير الجسدل لا يتهر"ك ولا يرى، والجسد بغير اللروح صورة لا حر الك له فالذا اجتمعا تويا وحلحا وحسنا وملحا، كذلك القلر والعمل، فلو لم يكن القلدر واتعأ على العملل لم




فإن أحبّ الله تقذّست أسماوه خلّصه واستخلصه، ، وإلا خلّى بينه ربين عدوهو(V)
(1) - (1) (1) (1)

الفته المنسوب للرضا (V) (7) سورة الـعهرات، الآية:

9V - وتيل للعالم :
 النذي تشاه. وساق إلى آنخر ما سيأتي في خبر البزنطي" الـي 4 4 - شيّ




 أن يجمع بينه وبين القدريّ مـخانة أن يغلبه، وتسامع الناس بالشُام بعدوم جعفر لمخاصيمة






 99


 بح


 الهل القدر وما مو من ديني ولا دين آبائي، ولا وجدت أحداً من أمل بيتي يقول به(1)
(1) (1) المنه المنـروب للرضا
(Y) تفسير العيانهي، ج 1 ( 1 (Y
مورة النساه، الآية: بر.



 اله تبارك وتعالثي













 تل : أملكها بالش ألّذي أنشا ملكتها .
ع ع






اه 1 - أُعلام الدين لللديلميّ
 اعتذر وهو مـادق في اعتذاره؟ فقال له: لا أحد أقبل للعذر منه، نقال له : من أحدق مدّن

$$
\begin{align*}
& \text { (I) الموحيد ص } \\
& \text { (1) (1) } \\
& \text {.iYov } C^{\text {rev }} \tag{r}
\end{align*}
$$

تال: لا أتدر ومو لا يقدر؟ نقال طاووس : لا أحد أصدق منه، نقال الصا






















الحجّاج ووتف علبها تال : لقد أخذرها ما من عين صانية

وني الثقاموس: دهاه: أهابه بدامهية، ومي الأمر العظظيم.



$$
\begin{align*}
& \text { الطرائف لابن طاووس، ج } \tag{1}
\end{align*}
$$




 قال: اله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نغسه(r)



 ولم يردّوا جواباً .
ومن الحكايات أنّ جماعة من اليهود اجتمعوا إلي أبي بحر الخاتانّيت نفالوا له : ما ما معناه







 ظلماً وأردما أنتراني أُمتي تضاء اله ظلمأ وأردد(t)
 الكتاب مع كونه خارجأ عن مفصودنا فمن أراد الاظطلاع عليه فليراجع إلى الكتاب الـي المذكور ؛ وتد مرّ خبر الحسين بن خالد في ذلك في باب نفي التنتبيه .

 الخخلانق سالْهم عنّا عهد إليهم ولم بسألهم عمّا تضى عليهم (0)


$$
\begin{align*}
& \text { الطرائف لابن طلاروس‘ ج } \tag{£}
\end{align*}
$$

1 - باب / نغي النثلم والجحور عنه تعالى، وابطال الججبر والتغويض 9



 في الاستطلاعة وزعم أنَّ المكلفّ يزمر بما لا يقلر عليه ولا يستطيعه إذا تعلّق بقوله تعالّي :




 يقال له : أوّل ما نقوله : إنَّ المشخالف لنا في هذا الباب من الاستطاعة لا يصحّ له فيه التعلّت








 يؤثّ في نفي ما ألزمناه عنهم لانته يلزم على ذلك أن يفعل الكنذب وساثي القبانع وتكون حسنة
 بل يجري مجرى تول من جوّز عليه أن يكذب ويكون الكذب منه حسناً، ويذّعي بع ذلك


 فليس فيه ذكر للنشي، الّذي لا يقلدورن عليه ولا بيان له ، وإنّما يصـخ ما تالوه لو بيّن لهم أنّهم لا

(Y) سورة الاسراه، الآية: (Y (Y)
. (\%) سورi شود، الآين: (Y)

(V) سورة الكهغ، الآية : (V)


 يستطيعون سييلاً إلى تحقيق ما خربوه من الأمثال، وذلك ولك غير مقدور على الحقيقة ولا


 المثل، على انّْ تعالى تد أخبر عنهم بأنهم ضلّوا






 وشدّة الكلفة والمشقّة

فبان قِل : نإذا كان لا ظاهر للآية يشهد بمذهب المخالفـ نما المراد بها عندكم؟ قلنا : قد

 تتعلّق به تلرة ولا تتناوله استطاعة . وتد ذكر أبو هاشم أنّ ألمراد بالآية أنّهم لأجل


 التمسّك بالضـلال والمقام على الككفر لا سبيل لهم إلى خير وهدى، وإنّما يكون لهم مسبيل إلىّى



 تستطيع ذلك في المستقبل، ولا يدلّ على أنّ غير مستطيع للصبر في الحال أن يفعله ني
(1) أمالي المرتضى، ج ع ص V V.

الثلاني، وتد يجوز أن يخرج ني المستقبل من آن يستطيع ما هو فيا الـحالْ مستطيع له، غير أنَّ
 الاوتات فلمَ تنتف الاستطاعة للصبر عنه ني جميع الأحوال المستققبلة؟ على أنَّ المراد بذلك واضهح، وأنه تعالى خبر عن اسيثقاله الُمبر عن المسسألة عمّا لا يعرف



 في تلّة مبره ما ذكرناه دون غيره، ولو كان الأمر على ما ظلتّا لوجب أن يقول: وكيفـ تصهبر

وأنت غير مطليت للصهر؟






القديم تعالمى بالقدرة عليه فالفاهر لا لا حجّة لهم ذيه
فإن تالوا : ولعل" المراد بالسممع كونهم سامعين، كأنّ نفى عنهم استمطاعة أن يسمعوا .



أن يكلّمني، وما أشبه ذلك، وهذا بيّن لمن تأمّلف



تَلنا : تد حمل أهل الدحقّ هذه الآَية على أنَّ المراد بقوله : وما تعملون أي وما تعملون فيه

 يرد النكم تعبدون نحتخكم الّذي هو نعل الكم بل أراد ما تفعلون فيه النعتي، كما تال تعالى في












 انتقلت ألفاظ كثيرة على مذا الحذ، ولا اعتبار بالمفهوم من الالفان إلآّ بما استقرّ عليه




 الالصنام التّي تغعلون نيها التخطيط والتصوير لم يكن للككلام معنى ولا ملا مدخل في بي باب









> (Y) سورن طه، الآية: 74.
> سورة الاعران، الآية: IVV سورة سبا، الآية: זا.

ليست نحتهم ولا هي ما عملوا فيه لكان أظهر في باب اللّغو والعبث والبعد عن التعلّق بما




 الأنعال على الوجه الكّي يخلقها القديم علبه نصار لما ذكرناه تأثير .



























نستحقّ عليها من الجزاء) (1)

## Y - باب آخر وهو من الباب الاول

 العدل والمنزلة بين المنزلتين بوجه أبسط ممّا مرّ.




 اله الَ





 من الكتابِ وتصليقه والتماس شهادته عليه خبر ورد عن رسول اله

















 ترله
 وتوله
 لكلامه أصحاب رسول الها


 نبدأ من ذلك بقول الصادق



 الرسول




 فقال













 عبداً مملوكاً لا يملك نفسه، ولا يملك عـلك عرضاً من عروض الد الدنيا ، ويعلم مولاه ذلك منه،









(Y) مورة الدجج، الآية: •1.

$$
\text { (1) سورة الكهن، الآلية: } 9 .
$$

سورة يونس، الآلية: \&1.

لم بعاتبه كذّب نغسه ني وعيده إيّاه حين أوعده بالكذب والثظلم اللّنين بينفيان العدل









 نقول: إنَّ الش



 به، ومثلها ني اللقرآن كير"، اختصرنا ذلك لثلا يطول الكتاب، وباله التونيق .







 إليهم في الكفر والإيمان، ومل ذلك مثل رجل ملك عبداً ابتاعه ليخلمه، ويعرّن لد نضل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سور: آل عمران، الآية: •r. }
\end{aligned}
$$

(1) (1) سورة المبرة، الآية: •A.
() (1) سورة النساء، الآية: 07.

سورة الانعام، الآية: •17. 17 الألاء
سورة غافر، الآية: IV الالان

ولايته، ويقف عند أمره ونهيه، وادّعى مالك العبد أنّ تامر عزيز حكيم فأمر عبده ونهاه





















 دان بالتفويض على هذا المعنى نقد أبطل جميع ما ذكرنا من وعذه ووعيده وأمره ونهيب، وهو
 ِينحِّ

(1) سورة الزمر، الآبة: v.
(r) سورة الذاريات، اللآيتان: جه وهو.
(0) سورة الانفال، الآية: • •.
(v) سورة البقرة، الآبة: A0.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآلية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الصواب: إليه كها في المصير . }
\end{aligned}
$$

خلق ألخلق بقلدرته، وملكهـم استطاشة تعبّدهم بها ، فأمرهم ونهاهم بما أراد نقبل منهم اتّباع








 كره، فمن أطاعه أثابه، ومن عصاه عاقبه، ولو نوّض انختيار أمرده إلى عباده لأجاز لقريش




 القول بين الققولين ليس بججبر ولا تفويض وبذللث أخبر أمير المزومنين صلوات اتل الله عليه عباية بن ربعيت الأسدين حين سـأله عن الاستطاعة التّبي بها يقوم ويقعل ويفعل ، نقال له أمير الموزمنين:
 تّل يا عباية، تال وما أتولى ثال

 ذلك من بلانه هو المالكث لما ملّكك، رالقادر على ما عليه أقدرك ، أما سمعت الناس يسألون الْحول والقوّة حين يقولون: لاحول ولا توَّة إلاّ باله؟ قال عباية : وما تأويلها يا آمير
 بعون اله، تال才: فوثب عباية فقبّل يديه ورجليه .






 المؤمنين أخبرنا عن خخروجنا إلى الثشام بتفـاء وتدر؟ آلا


 مضطرّين، لعلّك ظننت انته تضاء حتم وتدر لازم، ولو كان ذلك كذلك لبطل الثو الثواب










 الرسول ملوات الشا عليهم.






 انَّ مخرجه إليها، وإن أنفق المال في الو الوجه الّني نها
 الدار الأرلى، فإذا بلغ الحدّ استبدل المولى بالمـال وبال وبالعبد على أنه لم يزل مالكاً للمال












 بالاستطاعة التّي ملك العبد؛ وشرحها في خمسة الأمثال التّي ذكرها الصا



 أخر









$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة التين، الآبة: } 40 . \tag{r}
\end{align*}
$$

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

(29)
 إلى اتتّاع أمره والّى طاعته بتفضيله إيّاه باسشواء الـخلق وكمال النطتّ والمعرنة، بعد أن ملّكهم



 التّي لا يقوم إلاّ بها، وكذلك أوبجب على ذي اليسار الحجّ والزكاة لما ملّكه من استطاعة


 وتعالى لم يكلّف عباده إلاّ ما ملتّكهم استطلاعته بقوّة العمل به، ونهاهم عن مثل ذلك نهذه صحّة الـخلةتة .




 أجل ألوقت، وذلك من وتت تمييزه وبلوغ الكحلم إلى أن يأتيه أجله، فمن مات على طلى طلب



 تجري عليه الأحكام . وأمّا توله : الزاد نمعناه الجدة والبلغة التّي يستعين بها العبل على ما أمره الله به، وذلك
(Y) سورة التغابن، الآية: 17.



(II) سورة النور، الآية: لـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (V) }
\end{aligned}
$$

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

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



 الآية، فأمر بإعفانهم، ولم يكلفهم الإعداد لما لا يستطيعون ولا يملكون.
والتا توله : في اللسبب المهِيّج، نهو النيّة التّي هي داعية الإنسان إلى جميع الأفعال



















$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: (YYM. } \\
& \text { (§) (Y) مورة الصف، الآية: } \\
& \text { (7) سورة المائدة، الآلآي: A9. } \\
& \text { (^) سورة: الأعراف، الآلية: (1) (1) } \\
& \text { (1*) سورة ص، الآية: غ } \\
& \text { (IY) سورة الأعراف، الآلآية: } 100 .
\end{aligned}
$$

隹


 (1)

فإن قال تائل : فلم يعلم اله ما يكون من العباد حتّى اختبرهمه؟ تلنا : بلى تد علم علم ما يكون















 وحسبنا الش ونعم الوكيل(10)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الثلم، الآية: IV (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1•) سورة النساه، الآلية: 170. } \\
& \text { (1Y) }
\end{aligned}
$$

























 الأنعال، ونؤض الئهم الاختيار . نهم مستقلّون بإيجادهما على ونق مـتّتهم وتدرتهم، وليس لـ ني أنعالمه صنع










 الآخرين، وقد مرّت شوامد مذا المعنى في الأخبار؛ ويؤيتده ما ما رواه الكلينيّي، عن أبي
 الأمر م تال: لا، قال: نماذا؟ قال : لطف من ربكّ بين ذلك.









 الكتاب، واله يهدي من يشاء إلى الحقّ والصوابـ.

## F - باب القضاء والقدر والمشيئة والارادة وسانر أسباب الفعل








 الأنفال (A)؛

























 من أذن بـعنى علم.

 ونفي تلك، نالألى مشيّة الاختيار والثانية مشّة الالـجاء. وقيل : إنّ المراد به: لو شاء

 الأسباب والآلالت إنّما مو بقدرته تعالمى ، وهو لا ينافي الاختحيار، أو فيما ليس باختيار العبد




 توله تعالىى : في (الزبر ) أي في الكتب التّي كتبتها الحفظة ، أو في اللّوح المحفوظه


حغير وكبير هن الأرزات والآهال ونـحاهـا مكتوب في اللّوح (r)



نكانت مشيته سابقة أي لا يذكرون إلآ واله تد شاه ذلك (\&



 ال山 ل

( عمر، عن يزيد بن زريع، عن بشر بن نمير، عن الثقاسم بن عبد اللرحمن، عن أبي أمامة تال :


(7) الخمهال، ص 19A باب الأربعة،
(1) مجمع البيان، ع \& صـ



ومدمن خمر (1)

















لJ - V




 الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملانكته، وأمرك أن لا تأكل من الشججرة؟ فلمُ


(1) الشنصال ص باr



عصيته؟ قال: يا موسى بكم وجدت خحطيثتي تبل خلقي ني التوراة؟ تال : بثلاثين سنة، تالل:




 بعلد بعثته ويحتمل اطّلاع روح موسى على ذلك قبل خلت جسد آدم والله يعلم .



 ليحخلّه فيعصي بذلك مختاراً والش يعلم . * * - مع؛ أبي، عن سعد، ڤن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسبى، عن
 تلت: كيف؟ تال : شـاء أن لا يكون شي، إلاّ بعلمه، وأراد مشل ذلك، ولم ولم يحبّ أن يقال له :

1 11 يحب، ولـم يرض، شـا أن لا يكون شي* إلآ بعلمه، وأراد شـل ذلك، ولم يحبّ ألن يقال له : ثالث ثلاثة، ولم يرض لعباده الكثر .
وتال اله






(Y) علل الـترائع ج Y

 (4) (4) سورة الانعام، ألآية: الآ
IV. معاني الانخبار؛ صر (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { (А) (Аروة آل عمران، الآية: 10٪. }
\end{aligned}
$$

 هُدْنَاهِهُ وتال




















 والحقق في ذلك انَّ اله تعالى لا يريد إلآّ ما حسن من الأنعال، ولا ولا يشاه إلآ الجميل من



| $.1$ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

(1) (1) سورة: الانمام، الآية: .1.v.
(r)
(0) (0) مورة النساه، الآبة: (0)
. اعتقادات الصدون، ص (V)







تعالى اله عما يغول الطّالمرن علواً كبيراً





















.1. سورة السجدة، الآلاية (V)

سورة البقرة، الآية: 1^0.
مورة الانعام، الآية: الالئ

سورة يونس، الآية: 99.

أوليازه اللى القول بانّه يريد أن يكون ما علم كما علم ويريد أن يكون معاصوه






الي



الندابير تبل أن يهنلّ آدم بالثفي عام
ثْ با بالأسانِد الثلاثة عنه

| تال: تال رسول اله (اله











رضبت به لنفسك مني (0)
ع1 - يدء أبي وابن الوليد معاً، عن محمّد العطّار، وأحمد بن إدريس معاً، عن

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تغسير القمي، ع Y ص }
\end{aligned}
$$

الأشعري"، عن ابن يزيد، عن عليّ بن حسّان، عن السكوني ؛ عن ثور بن يزيد، عن خالد بن سعدان، عن معاذ بن جبل، عن النبيّ بيان




 إليك تويت على طاعتي .
 وحذّرتك. و وتوله : وهو توله إلى توله : من دابّة ليس في التوحيد ولا يبعد كونه كلام عليّ بن إبراهيم.

(1)




 1^ ا - وتال النبيّ

19 - ج ج






منصرنكم وأنتم منقلبون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ؛ فقال الرجل : وكيف
 أردت تضاّأَ لازماً وتدراً حتماً لو كان ذلك كذلث لُطل الثوالباب والعقاب، وسقط الوعد
 ولا كان المشسن أولى بثواب الإحسان من المذنب، ولا المذنب أولى بعقوبة الذنب من




 إيَّ'
 وساق الأبيات إلى توله :







 الصادق


 عهد إليهم، ولم يسألهم عمتا تضم عليهم، والكلام في القدر منهيّ عنه كما تال أمير



$$
\begin{equation*}
\text { (Y) - الاستباج، ص r-9. } 9 \text { (Y) } \tag{1}
\end{equation*}
$$

(0) اعتقادات الصدوت، ص (0).

 الله عن العباد علده، ورفعه فوق شهاداتهم، لانّهم لا ينالونه بحقيقة الربّانتّة، ولا بقدرة



 سلطانه، وكشف عن سر"ه وستره، وباء بغفب من الش، ومأواه جهتّم، وبئس الیمير(1)




















$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة نصلت، الآبة: } \\
& \text { (0) سورة يوسف، الآية: } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { سورة الأعران، الآية: (V) }
\end{aligned}
$$



(7) سورة الـسجدة، الآية:


 حقّ، والمعاصي منهم، ولا لذلك نائدة وهو لغو باتٌفاق فبطل تول من زعم آنَّ اله تعالى يقضي بالمعاصي والقبائع



 فيها من الأمر والنهي والثوابِ والعقاب لأنَّ ذلك كلّه واتع موتعه وموضوع في مكانه لم يقع غبياً ولم يصنع باطلاً .






 والوجه الآخر ان يكون النهي عن الككلام فيهما النهي عن الكا ولام






言

(1) سورة الدخان، الآية: ^ب.
(

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الذاريات، الآية: } 1 \text { الان. } \tag{£}
\end{align*}
$$

## 


 بذلك، أو يكون عبرة لواحد في الأرض أو في السماء، وذلك ألك يغيب عناّ، وإن تطعنا في

 لطفاً لكانةّ المتعبّدين بها أو لبعضهم．
فلمًا خفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عنّا ولم يقع دليل عل التفصيل نيها ولها وإن كان العلم











 ماضون، لا يعملون خلان ما علم منهم، ولا غلا غيره يريدون الـا الخبر（r）



 （8）弥等变

أقول：أوردنا الكخر بإسناده وتمامه في باب جوامع التوحيد، تال الصدوت

[^1]إيراد مذا اللخبر : إنَّاله تعالى نهى آدم وزوجثه عن آن يأكلا من ألشجرة وتد علم آنهـا يأكلان منها لكنّ

 (1)

بيانقيل : المراد بالمشيّة في تلك الأخبار هو العلم، وتيل : مي تهيّة أسباب الفعل بعد


صنع العبد بسو




 وفيما أراد لتقدير الأثشياء، فإذا وتع القضاء بالإمضاء نلا بداء، غالعلم بالمعلوم تبل كونه، ، والمشيّة في المشاء قبل عينه، والالزادادة في المراد قبل تيامه، والتقدير لهذه المعلومات تِبل
 الأجسام المدركات بالحواس"، من ذي لون وريح، ووزن وكيل، وما وبّ وبا ودرج، من إنس




 بيان؛ توله



 أيضاً، والتفدير تفصيل بعض صفاته وأحواله لكن مع نوع من الإجمال أيضاً، والقضاء

تنصيل جميع الأحوال وهو مقارن للإمضاء أي الفعل والإيباد، والعلم بجميع نلك الألمور













 الوجود العينيّ، وله البداء نيـا علم متى شاء أن يبدو وفيما أراداء، وحرّك الأسباب




 المبرم الذّي يلزمه وجود المقضيّ، فبالعلم علم الأثياء تبلِ كونها ، وأمل العلم غير المير مرتبط





 يوجهه الموجب بعد العلم بالموجب، وبالألامضاء والإيجاد أوضح تفصيل عللها وابان أمرها بأعبانها

Y^ - يدء المقّان، عن أحمد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن نضّال، عن أبيه، عن


 Y 9 - يد


 امن أهل السماء تحرسني أم من آهل الأرض؟




 ا


 يحفظانه من أن يستط من رأس جبل، أو يقع في بنر فزاذا نزل القضاء خلّيا بينه وبين كلّ




 أحمد بن عليّ الكوونيّ، ومحمّد بن الحسين، عن محتّد بن حمّاد الحاريّيّ، عن أبي
(1) التو-جبد، ص بrv باب



A أصول الكاني، ج ج
 ماثل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتّى سقط عليه. الخبر (1)
 جعفر بن محمّل، عن أبيه
 قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ تال: إذا شاه، قال: نيسفيك إذا شاء أو إذا شــتـ؟ تال :

 بَ
 دسول الش لِ
 عن أنياء آمن بها وذهبالا



 من خير وشر"، والقضاء تد يكون بمعنى الإعلام كما تال اله



 تال اسله




$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) سورة الحجر، الآية: } 17 \text { (1) } \\
& \text { (А) سور:الإمراه، الآية: بץ. }  \tag{v}\\
& \text { (0) سورة الالاسراء، الآية: ع. }
\end{align*}
$$











 والثاني: الإعلام وهو توله





والسادس: الأْمر وهو توله
 والثامن : الفعل وهو توله والتاسع: الإتمام وهر توله بِّ
 والعانر : الفراغ من النيّ، وهو تولي



 , الكنّ

والفتنة على عشرة أوجه: فوجه منها الضلال.


يختبرون.


(8) والرابمع : الشروك وهو توله

 يعني أحرتوا.






 يعني ليصلّونك.







$$
\begin{align*}
& \text { (Y) (Y (Y (Y }  \tag{Y}\\
& \text { (Y) (Y) }  \tag{7}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: (V) } \\
& \text { (4) سورة يونس، الآلية: (I) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (IY) سورة الانفال، الآية: }
\end{aligned}
$$

(7) سورة الذاربات، الآيتان:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (I) (I) (I) } \\
& \text { (IY) سورة يونس، الآية: }
\end{aligned}
$$

الموضم أيضاً المحنة بالنون لا المحبّة بالباء، وتصديق ذلك تول النبيّ

 الجبن . مبخلة أي يحملونهم على البـخل.
أقول: هذه الوجوه من القضاء، والفتنة المذكورة ني تفسير النعمانيّ نيما رواه عن المير








 غير بعيد ثـّ انصرف إليه نقال له : يا أمير المؤمنين أبالمشيّة الأولى نقوم ونقعد ونقيض



 شي*
بيانء لعلّ المراد المششيّة المستقلّة التّي لا يحتاج معها إلى عون الهُ وتونيقه .

 خلق الله، والش يزيد في الخلق ما يشا،

 نوعان من خلت الأشياه وتقديرها في الألواح السماويةّ، وله البداء فيها قبل الإيجاد، نذلك
(Y) التوحيد، ص هrr باب •
(1) التو-ويد، ص (1)


توله : يزيد في الخلق ما يشاه؛ ؛ أو المعني أنّهما مرتبتان من مراتب خلق الأثياء نبأنها تتدزّج
في الخلق إلى أن تظهر في الوجود العيني .




عليهم
بيان: هذا الخبر يدلّ على أنًّ القضاء والقدر إنّها يكون في غير الأمور التكليفيّة
 4ه - يدء أبي، عن سعد، عن الإصبهاني، عن المنقري"، عن سفيان بن عينة، عن
 أصابهم 'أم بعمل






 بيانء أي فتح عيني التلب وتركهـا من ألقدر .







 يترتّى في بنر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوه، نإذأ حان أجله خلّوا بينه وبين ها يصيبه،

نكذلك أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاها نخضب هذه من هذا - وأشار إلى لحيته ورأسه عهداً معهوداً، ووعداً غير مكذوب(1) . والـلديث طويل آخذنا منه موضع الحاجةة. (§ - يلء الورّاق وابن مغيرة معاً، عن سعده عن النهديت، عن ابن علوانه عن عمرو بن





 أي إنّما أْزّ من القضاء بأمره تعالىى .




أنفسكم وإن جرى به تلره(r)
ץ





0 ع - فس؛ جععفر بن أحمد، عن عبد الهل بن موسم، عن ابن البطائيّ، عن أبيه، عن أبي


أَلْمَلِيِّك
بياندا لعلّ المر اد أنَّ المشيّة إنّها هي ممّا خلقها أله في العبد وجعله شائياً فلا يشاؤرون إلا


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تفـير الفمي، ج } \\
& \text { (Y) تفسير القمب، ج ج }
\end{aligned}
$$







 من فبل حيث خلقكم لها وكلّفكم بها، نمشيّته تعالى بين يدي مشيّتكمم. الـا








 بين هاتين المتزلتين متزلة؟ قال : نعم ما بين الـسماء والأرض
 نقال: سر" من أسرار الشا
مبمع البيان، ج "ا ص YAY.







 [مستدرك الــفينة جV الغن اعزلشب].











ولا يكون إلآل ما شاء اله في الذكر الألاّل(0)

 بمو جب غير الإرادة، كما ذهب إليه بعض المعتزلة . لا يقول بقول أمل الـجنّة من إلسناد


 والذكر هو الكتابة مجملأ في لوح المحو والإبّات، أو العلم القديم.
 إيراميمّ، عن عليّ بن موسى البصريّ، عن سليمان بن عيسى، عن إمسرانيلّ، عن أبي



(1) (1)

بيان
 والآخرة خلقناه متلّراً بمقذار معلوم. وتيل : معناه خللتا كلّ شيء على تدر معلوم، ذنخلقنا

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة الاهرات، الآلية: بّ، } \tag{1}
\end{align*}
$$

( 1 ( 1 ( 7 (
(0) تغسير التعي، ج ا ص

اللّسان للكالام، واليد للبطش، والرجل للمششي، والعين للنظر، والأذن للمسماع، والمُعدة






(r)
( \#و - OY
 في الإسلام نصيب: المرجنة، والقدرية)


(\&) مستخوا تردة وخنازير
ع




O
.يستطيع نزاته حتّى يعطى كتابه يوم القيامة بـا عمل (1)
بيان

 يشين المسيء، وتيل : طانره كتابه . وتيل : معناه: جعلنا لكَلّ إنسان دلِيلاً من نفسه لألَّ

.ror (Y)



(O) - (Y)


عليها، إن كان محسناً نطانئ ميمون، رإن أساه نطاثره مشوم(1)




دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون(r)

بيانء المراد بأصحاب البدع من لم ينته به بدعته إلى الككفر نضلّوا من حيث لا يعلمون.
 الأتّ الّذين يقولون: لا قدر




 سعيد بن جبير تال : قال أمير المؤمنين صلوأت أله عليه : ما غلا أهد في القلر إلآلا خرج من الإيمان(0)

 باللّيل ولا النهار بالنهار أشبه من المرجنة باليهوديّة، ولا من الثّدريةّ بالنصرانية) با - ير







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

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الانسان، الآية: } 1 \text { ( } 1 \text { ( (1) } \\
& \text {. } \mathrm{P} \text {. (1.) }  \tag{9}\\
& \text { (1) مجمع البيان، ج } 1 \text { ص • •r }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { IV C بصاثر الدرجات ص ص (V) } \\
& \text { (V) سورة ميمب، الآية: TV. }
\end{aligned}
$$



 اللّوح لكن لم يوح أمره إلى أحد من الخلّل






نتص واحدة منهنّ نتد كفر (r)
7




 عبد اله 新




 عنه ميّا يودّي إلى وجود المعلول






لا ، تالل: هو الهيندسة من الطول والعرض والبقاه. ثمّ تال : إنَّ اله إذا شاء شيئًاً أراده، وإذا







 ( V.


 بها نقوم ونقعلد، نقال: استصلاعة تملك مع الله أم دون الله تال : نسكت القوم ولم يحيروا
 نقالوا : كيف نقول يا أمير المؤمنين؟ قال : تصلكونها بالّذي يملكها دونكم نإن أملّكم بها كان كان

 إلاّ بالش، فسنل عن تأويلها، فقال: لا حول عـن معصيته إلآ بعصمنه، ولا توّة على طاعته إلا

بعرنه(0)
صلي




 نيحول بينهم وين ما التُمروا به فسل، وإن لم يفعل فليس هو حملهم عليها تسراً، ولا كلّفهم
(Y) سورة هود، الآية: عץ.
(£) سورة فاطر، الآية:
(1) سورة المولمنون، الآية: 7 (1).






 فلا - VY

فلا تلجوه، وسر" الش فلا تتكلّفوهوه (r)
( مشيتّن : مشيّة حتم، ومشية عزم، وكذلك إنّ لله إرادتين : إراة حتمه ولارادادة عزم، إرادة حتم





 والثاني تضا


 رأراد منهم لالنّ المشيّة مشية الأمر ومشيّة العلم؛ وإرادته إرادة ألرضا ولارادة الالمر، أمر


عدل الشه تبارلٌ وتعالى في عباده جلّ جلاله وعظم شأنه (0) . أقول؛ كانت النستة سقيمة فأوردناه كما وجدناه .

 يدخل في التقدير، وإنّما يكون البداء بعد التقدير . ولإذا لم يخطّ من المضساعف بمعنى الكتابة

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نهج ألبلاغة تصار التسكم } \\
& \text { (\&) سورة الإسراه، الآية: \&. } \\
& \text { (1) الفته المنسوب للرضا (1) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (0) النغه المنسرب للرخـا }
\end{aligned}
$$








ما في الرواية من النفي .















 الشيء




## بيانء المقدار: القدر .

رثره - VA

 ونهامم تحذيراً، وكلّف يسيراً، ولم يكلّف عسيراً، وأعطل على القليل كيراًّ، ولم يعص

 VQ
 سلطانه، ومن زعم أنّ المعاصي عملت بغير توّة الها نتد كذب على الشا ومن كذب على اله اله

ادخله الش النار (r)
















إسناد الكاثنات بأجمعها إلى اللقضاء والقدر انتهى (0)
تغنير المياشهي ع ج r



وتال شارح المواتف: اعلم انَّ تضاء اله عند الأشاعرة هو إرادته الأزليّة المتعلّة





 ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم، بل إلى اختيار العباد، وتدرتهم التها التهى .





 انه تال : أككر أهل الجنّة البله.







الإيمان ويلطف فيه ويسهل السبيل إليه .
ومنها أن يكون الإذن: العلم، من تولهمه: أنت أذنت لكذا وكذا : إذا سمعته وعلمته، وآننت فلانآ بكذا وكذا: إذا أعلمته، نتكون فائدة الآية الإخبار عن علما




(Y) سورة آل ممران، اللّب: 1 1.
(1) سورة يونس، الآية: ....

بالتسكين - الاسم ؛ على أنّ لو لم بكن مسموعأ إلاً الأذن - بالتحريك - لجاز التسكين ، مثل





 ولا في دلالته شيء من ذلك




 فيه: إنّ
 تشبيه مَن مذه حالُّه بالأله ظاهر (r) شُعيب



 يرجع إلى الاعتقادات في الشا وصفاته.






 فيها على كلّ هال.



أن يشاء اله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفلفر بكم فنعود إليها .





 المعنى فيقول: إلاًّ انَ يشاء الل أن نتّفق في الملةّ بأن ترجعوا أنتم إلى الحقّ .










 غير مُمتنع



(r) المالي المرتغى، ج ז ص

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سررة الأعران، الآية: AA. } \\
& \text { ( ( }) \text { ( سورة التوبة، الآية: } 00 .
\end{aligned}
$$


 على هذه الصيفة.
تلنا : آمتا التعذيب بالأموال والأرلاد فنيه وجوه :










 حائر إليه.



(1) سورة النـل، الآية: (Y)















 سواء كان إنغاتها، أ المصيبة بها والغمّ عليها، أو إباحة غنيمتها رأخراجها علا عنا أيدي



 في الحياة الدنيا .







نزهت أنفسهم المشقّة الشديدة والكلفة الصعبة(1)
أقول : تد مضى بعض الأخبار في معنى القدر والتضاء في باب.البداء.
ع - باب الآجال



 الأعران




(1)

 المنكبوت د






تفسير؛ تال الرازيّ ني تفسيره: اختلفوا في تفسير الإذن: الأزل : أن يكون الإذن هو الأمر، أي يأمر ملك الموت بقبض الأرواح، نلا يموت أهد إلا بهذا الأمر .
 على الحياة والموت أحد إلا الها اله.

 المنع من ذلك بالقهر . الرابع : أن يكون الإذن بمعنى العلم، ومعناه أنّ نفساً لا تموت إلآّ ني الوقت الّْني علم الله موتها فيه.


 لها خر جنا باختيارنا .


 بتخلّفكم.
(1)

(r) تنسير نغر الرازي ، ج 9 ص ص

والثاني : أنَّ معناه : لو كنتم في منازلكم لـخرج التّين كتب عليهم القتل أي كتب آجاليهم


 وجب ذلك لوجب أن لا يكون تعالى تادراً على ما علم أنّه لا يفعله، والقول بذلك كفر (1) وتال دَحْ






وثانيها : أنّه الأجل الّذي يحيي به أهل الدنيا إلى أن يموتوا، وأجل مستّى عنده يعني الآخرة لأنّها أجل مسدود دائم لا آنخر له. وثالثها : أنَّ أُجلاً يعني به آجل من مضي هن الخلتّ، وأجل مستّي عنده يعني به آجال -الباتين






 ونيل : المواد باللا جل أجل العمر النذي هو ملّة الكياة.


قرب أجلهم، كما يقال: جاه المحيف: إذا تارب وقته(8)

$$
\begin{align*}
& \text { (r) } \\
& \text { مجمع البيان ج ع ص }
\end{align*}
$$







يشاه، ويؤخّر ما يشاه، والمتحتوم ليس فيه تقليـم ولا تأخير (r)
فس





r - شي






المشيّة إن شاء تذّمه وإن شاء أَخْره (^)




(Y) مجمع الميان، ج 9 ص

(7) تغسير القمي، ج ج
(1) (1)


. تنعسر العهاشي، ج (V)
(A)

(4) (4) في المصدر : مكرماً.
 وكان راوية للجديث - نحدّثني عن الحسين بن أسد الطماويّ، عن محمّد بن القاسم عن
 بالآجال، ومن يعيش بالإحسان أكثر مدّن يعين بالأعمار (1) با لا

 وإن الأجل جنّة حصينة)


 تال: الأجل اللأزل هو الّْذي نبله إلى الملانكة والرسل والأنياء، والأجل المستى عنده هو النذي ستره عن الخلانق (o)
بيانء ظامر بعض الانخبار كون الأجل الأزل ميتوماً والثاني موتوناً، وبعضها














$$
\begin{align*}
& \text { (1) نهج البلاغة تصار الـحكم، رقم } \tag{1}
\end{align*}
$$







الش الش



"
جاء يومي انغرجت عنّي وأسلمتني نحينذ لا يطيش السهم ولا يبرأ الكلم (r) بيان؛ الغغيلة: القتل على غفلة؛ وطاش الئهم: انـهرف عن الغرض.
(8)
 كتاب التُوحيد، وتال المـحقّت الطوسي
 للمكلنف.






 ولها وجب الثقود لالنّه لـم يفوت حيان الته .
والدبوابب عن الأوّل ما تقدّم من آنَّالعلم يؤتّر ني المعلوم، وعن الثاني بهنع الملازمة، إذ
(1) - (Y) تغسير العياشي، ج Y

(r) (r) نهج البلاغة، خطبة رتم

لو ماتت الغنم استحقّ مالكها عوضاً زائداً على الله تعالى فيذبهه نوته الأعواض الزائدة،





 أقول \& لا يخفى ما في تولد




 الجهة أيضاً، ويمكن تطبيق كلام المصنّف على هذا الوجه من غير تكلّف.

0


 الرعد










 .

 (TV


. نَيطثِرن
تفسير: تال الطلبرسيّ



 ونالثها : أنه يعطيه عطا: لا يأخذه بذلك أحد، ولا ولا يسالي عنه سائل ، ولا يطلب عليه جزاءأ ولا مكاناة.

 الألف من الألفين والعشرة من الماثة.








(r) تنسير اليـيضاوي، ج ع ص 1MA.
(1) مجمع اليـان، ج اص rش.

المعاني من المبدأ بقدر الماجة من غير علم بمو خعه ومحل" وروده فيكون التشبيه أكمل .



فضول ناسألوا اله من نضلـلـ (1)
Y - Y
 محتد

 لإصلا حال بناتك ألما علمت أنّ رسول الله
 العسل، ومن بعضها الدهن، ويخرج عن بعضها ريه شبه دتيق السميذ، وعن بعفها الثياب،



 خلفتهنّ الرزتهن (r)
بيالٍ السميذ بالذال المعجمة والمهملة الدتيق الأبيض؛ والاختزال: الانغراد

و
 يسالْ رسول اللّ عن ذلك الفضل ما هو؟ نقال رسول الشّ حلّها وعرض لهـم بالـحرام فمن انتهك حراماً نقص له من الـحلال بقدر مـا انتهك من الحرأ وحوسب به ${ }^{\text {(8) }}$
ترب الإستاد، ص
(Y)



سور: النساه، الآلية: Yr.


 ولن يسبقك إلى رزتك طالمب ولن يغنبك عليه غالب ولن يبطيّ عنك ما تد تدّر لك(1)




 نضل كبير (r)

V - V








يدبره بأمره(1)







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نهج البلاغة تصـار الـعكم، رتم YV9. }
\end{aligned}
$$

بيانٍ العقابيل بقايا المرض، واسحدها عقبول، والأتراح: الغموم، واللخلج : الجلبي، والشُن : الحبل، والمُرائر : الحبال المفتولة على أكثر هن طاتّ، والأقران: الـجبال. و








 رزته الحلال وحوسب عليه (r) بيانٍ أتول: سيأتي أكثر الآيات والأخبار المتعلّقة بهذا الباب في كتاب المكاساسب


 الستر : تمزيقه ونرته.

 ويسّره له، وإذا ارتكبِ الحرام فبقدر ذلك يمنع متّا تّار له .
 انتغع به حيّ، سواء كان بالثغذّي أو بغيره، مباحاً كان أو لا ، وخمصّه بعضهم بما تربّى به




(と) عدة الداصي، ص 44.


. 1 ( 1 (
(0) (

وهم لم يشترطوأ الانتفاع بالفعل ، نالمغتني طول عمره بالحرام إنّما يرذّ عليهم لو لم يتنفع




 ابن أميّة قال : كتا عند رسول اله اله اله





 توله : فلا أراني أرزْ











 والأخبار الواردة في ذلك نلا يريب عاقل في انهّا منصرنة إلى الحالان، كما أومأنا إلى معناه

وآمًا الأسعار فقد ذهبت الأشاعرة إلى أنّ ليس المستر إلآ اله تعالى، بنا: على أصلهم من
(1) تفـير النتيان، ج ا صo.
 يكونان بأسباب راجعة إلى الله، وتد يكونان بأسباب ترجع إلى الختيار العباد؛ وأما الأخبار
 يصرف العباد عمّا يختارونه من ذلك مع ما يحدت في نفوسهـم من كثرة رغباتهـ التمه، أو غناهم


 الناس على اللسعر ويتركهم واختيارمـ، فيجري السعر على ما يريد الله تعالى .

 جرت به العادة مع اتتحاد الوتت والمكانان، والغلا

 عمّا جرت عادته في ذلك الوتت، ولا يقال: رخصص سعره في الجّبال التّي يدوم نزوله نيها ريها







(r) في أيديهم من جنس ذلك المتأ نيحصل الـون

## 7 - باب السعادة والشقاوة والخير والشترّ وخالقهــا ومقدرهما



 وما دروا أنها كلمة مسـمرمة من تلب مريض يسندئ أنعال ألعباد إليه تعالىى ومذا لا لا يلائم مبنى الإماميةّ وما
 ذلك مؤرات ومتأثرات بالله لا مع أله ولا من دون اله . [لمستدرك السفينة ج ا لغة داثرهب]. كشف المرادء ص







الجنّة بموجب الوعدل(1)
وتال الطبرسيت رنُحْ


أوجبت لنا الشساوة)



والضهلال(r)
1 - الي؛ أبي، عن عليّ عن أبيه عن صفوان ين يحعى، عن الكنانيّ، عن

 رسول الل








بخوأتيمه، العمل بخخاتيمه، العمل بخوالتيمه(0)
(r)



(0) (0)
 آخرهم، تقول: أجملت ألحساب : إلذا
 أو ما بين نتح يدك وقبضها على الضرع.



 أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلآقين يصوّرانه، ويكتبان رزته وأجله شقيّاً أو سعيد|"(1)
 غيب وغير مسوّأ؛ أو تامتة وساتطة؛ ؛ أُ مصوَّرة وغير مصوؤرة انتهى (r)


 بكتب شقاوته، وما يؤول إليه أمره عليه ني ذلك الوتت.
ع - بـ بالالاسناد قال: سمعت الرضا

0
 بالسعادة، وحقيقة النُقاء أن يختم المره عمله بالشقاث

 صلوات الش علي تال : نعتلج النطفتان ني الرحم نآتهها كانت أكثر جاءت تتبهها، فإن كانت
تربب الإسناد، ص (r) تغسير البيضاوي، ج

ترببالإسناد، صم

[النـازي].
الخصال ص ه باب الواحدح ح 18.

نطفة المورأه أكثر جاءت تشبه أخواله، وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه.





 (r) (1)
( ن - V






 ال山 ل







ينجيهم عن معصيته وهو معنى شاء ما شأه وهو سر(م)

(1) سورة الحدلديد، الآية: (Y)
. ${ }^{\prime} \underbrace{\text { ع }} 1$ (Y)
 المصلر : المقون على معرنته ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما مـم أهله روهب لاهل المعصية القوة على




 تنجيهم من عذابه لانّ علمه آولى بححقيةة المتصليت وهو معنى شاه ها شُاه وهو سرّه.
 كيفية حكم اله وتضائه في غاية الغموض، لا تصل إليها عقول أكثر الخلت .


 9 - يلـ، ابن الؤليد، عن الصفّار، عن ابن أبي الـخطّاب، عن ابين 'أسباط، عن البطاثنيّ،


بأعمالهم شـقرا (r)
"



 ومر أجل من ذلك.












له : فـا معنى توله

 11 - يده ابن الوليد، عن الصفّار، عن ابن يزيد، عن صـلا




أبغض شيناً لم يحبّه أبداً


 اللّوح أو خلقه حال كونه عالماً بأنه سعيدُ الون
شا




ينقله من السعادة إلى الشقفاء)
=









 ه لغن اسمداب].






الجنّة وفريق في السعير (i)


 محمّداً


















ا 17 -سن





وخخلة توماً لبغفينا فلا يحبوننا أبداً (r)





بديه


 الشُّ، وويل لمن تال: كيف ذا؟ . وكيف ذاء (£
اين ج - Y "

 لمن قدّرت له الشرّ، وويل لمن قال : كيف ذا الـ




 (v) ${ }^{\text {(v }}$



 ومختاراً للشرّ، والله بعلم.


(1)

شي
(r) باب الهدلية والاضلال والتتوفيت والنخدلّن - V
 البقرة (W)









 الماند.ة






 - • لغة اونته].












 (l\&a)
الألعراف





 . (4) يمَّون










 هود㐿我
 الرعد
 كَ






















 تَرِبٌ






 .rov .












 مححمد





إللدهر (\%V7)



 تمرنهم على استتحباب الكفر والمعاصي؛ واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيّهم وانهماكهم في التقليد، وإعراضهم عن النظر المـيحيح فيـجعل تلوبهم بحيت لا ينغل فيها
 الآبات المنصوية في الآناق والأنفس، كما تجتليها أغين المستبحرين، فتصير كأنّها غطّي
 ومشاعرهم المؤوفة بأثياء ضرب حصجابِ بينها وبين الا ستنفاع بها نحتما وتنطيةً . وتد عبّر عن



 بِ عليهم شناعة مفتهم ووخامة عاتبتهم، واضبطرّت المعتزلة فيه نذكروا وجوهاً من التأويل : الأُّل: أنَّ التوم لتّا أعرضوا عن الحقّ وتمگّن ذلك في قلوبهم حتّى صار كالطبيعة لهم شبّه بالوصف الـخلتيت المجبول عليه .
الثانه: النَّ المراد به تمثيل سال تلوبهم بقلوب الْبهاثم التّثي خلقها الله تعالى خحالية عن
 إذا طالت غيبته .
الثالث : ألْ ذلك في الحقيقة ذعل الثشيطلان، أو الكانر لكن لُمّا كان صلدره عنه بإتلأره تعالمى إيّاه أسنده إليه إسناد الفعل إلى السبب

 راسرانهم [النمازي].
(r)
(0) سورة النساه، الآية: 100.
(Y)
( ( ) (Y) (Y)

 فإنت سذّ لايمانهم، وفيه إشعار على ترامي أمرمم في الغيّ وتنامي انهماكهم في الضلال والبغي



كُنرُّه الآية)


 وعلى مذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الش تعالى من طبع وإضلال ونحوهما .

انتهى

 التّي ذكرها.










عليك بانتك لا تفلح أي شهدت، وذلك استعارة(م)



$$
\begin{align*}
& \text { () سورة اليينة، الآبة: 1. } \tag{1}
\end{align*}
$$





























 إلى التظليم والتجوير إلى ما يذعب إليه المجّبرة تعالنى الهُ عن ذلك علوّاً كبيراً.

وإذ تد ذكرنا أقسام الإضلال فلنذكر أتسام الهدلاية التّي مي ضلّه. اعلم انَّ الهداية في





 وثانيها : أن يكون بمعنى زيادة الالالطان التّي بها يبنت على الهدى؛ ومنه توله تعالى:





 ويزيدهم ألطافاً بايمانهم وطاعتهم، ويحكم لهم بالهداية لذيلك أليضاً .







, (ألطانه وضروب تسهيلاته ومعونات






وقيل : إنه ذكر كلام الرسول واللوزمنين جملة وتفميلاً : تال المزمنون متى نمر الشأ وقال
الرسول: ألا إنَّ نصر الله قريبب)
 إلى نور الهدى والإيمان بأن هداهم إليه ونصب الالهلة لهم عليه ورغّبهم فيه ونعل بهم من

الاللطان ما يقتّي دواعيهم إلى نعله(r)









تعالى

 وِنْتُغْ وثانيها : أنُّ معناه من يرد الشه إهلاكه .




 والضيت تلوبهم، كما طلهر تلوبب المزمنين منها، بأن كتب في كلوبهم الإيمان، وشرح
 ممدوحة بالإيمان. تال القاضي : ومذا لا يدلّ على أنّ سبعانه لم يرد منهم الإيمان لانْ ذلك لا يعقل من

$$
\begin{align*}
& \text { مجمع البيان، ع }  \tag{Y}\\
& \text { مبجع البيان، ج }
\end{align*}
$$

(1) مجمع الييان،
(r) مجمع الييان، ج 174 (1)





عقّه بالذمّ، ولا جعله في حكم الجزاء على ما لا'جله عاقبهم وأراد ذلك فيهم (1) . أثولة











 مَرَّنِّرِ وتال الطبرسيَ
 البعض والمراد به الكل"، كما يذك العموم ويراد بـ اليما الخصوص .
 إملاكهم والتدمير عليهم
 مختصٌ بيعض الذنوب دون بعض، وعذاب الآخرة يعمّ (r)

(8) (8) سورة: الانعائة، الآبة: الآية: 84.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) مبمع البيان، جr }{ }^{\text {م }} \text { (r }
\end{aligned}
$$

الآذان مشل في نبوّ تلوبهم ومسامعهم عن تبوله واعتقاد صـتخته، ووجه إسناد الفعل إلى ذانه









 الكفّار اللذين علم أنهـم لا يومنون بعقربات يجعلها في تلوبهم تكون موانع من أن يفقهوا ما يستمعونه؛ ويحتمل أيضاً أن يكون سنّي الكفر الّلّي في تلوبهـم كنًاً تشبيهاً ومجازاً





ملجئة، ولكنّه لا يفعل لـنروجه عن الحكهة(8)




الهاتبة.


الدنيا ؛ والآخر النَّ المعنى: يقلّب أندلدتهم وأبصارهم بالحيرة التّبي تغّمّ وتزعج النفس (7)
(Y) سورة الإسراه، الآية: هع.


(I) تنسير الكشثاف، ج ا ص (r) (r) (ا)

 يشعركم أنّهم لا يؤمنون، وما يشعركم أنّا نقلّب أْندتهم وأبصارهمب، أي نطبع على تلوبهم



الطغيان حتّى يععهوا فيه (1)


 الهل رسوله بمعاداة توم من المشركين نقد جعلهم أعداهاً له ه. وثانيها : النّ معناه سكمنا بأنّهم أعلاء وأخبرنا بذلك ليعاملوهم الاحتراز عنهم والاستعداد للانع شو"هم ، وهذا كما يقال: جعل القاضمي فلاناً عدلاً ونلانًا فاسقاً إذا حكم بعدالة عذا ونسق ذالك .
 جبرآ، لأنّ ذلك يزيل التكليف.





 التهديد
وتال كَّ



 بل ربتها يكون ذلك داعياً إليه، فانّ من خاتِ حدره بالثشي، كان ذلك داعياً إلى تركه. تفسير الكثاف، ع (Y)








 الزيادة، لأنها إذا إتضتي في المؤمن ما قلناه أوجب في الكانر ما يضاذه، والرجس :

العذابي(1)










وتمكّهم فيما يومّلهم لدخول النا النار (8) .





 والظفر، وتّى تلوبكم، وأذمب عنها الفزع والجزع، وما رميت انت يا محتّد إذ رميت

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الموابب: له كما في المصدر. }
\end{aligned}
$$








 الدعاء عليهم أي خذلهم الهل باستحقاتهم ذلك الها ودعاء الشه على عباده وعيد لهم وإخبار بلحات

العذاب بهم ${ }^{\text {(r) }}$

 الخذلان وأنَ اليمانهم غير كاثن، أو أراد بالكلمة العدة بالعذاب بمعنى لانتهم لا يؤمنون(r)

 مقذّر ومراد؛ تعالى الله عن ذلث










$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مجمع البيان، ج } 0 \text { م }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { مورi هود، الآيتان: 119-11A. } \tag{r}
\end{align*}
$$






 وتال زياد الأعجم:
















 القلب، لكنّا نعل النعم والإحسان؛ يدلّ على ذلك انّ من أحسن الّلى غيره وانعم عليه يوصف بأنت رحيم وإن لم تعلم منه رةّة تلبه عليه.

 اختصاصها بقوم دون توم ومي عندكم ساملة عامّه؟ .
(1) سور: الأمران، الآية: جه.







 كلامه رنع الله مقامه .
وتال الزمحنشريّ: (ذلك) إشارة إلى ما دل عليه الكالم الألّل وتضمّنه، يعني ولذلك













بعض المبطلين فيها حتّي عدلوا بتأويلها عن وجهه وحرفوه عن بابه:
اولها : أنّ الإملا تلد يكون سحناً وتد يكون تبيهاً فإذا كان مستحقًاً أو على سبيل


 به مسذوف، ولْيس يجب أن يكون اللمأمور به مو الفسق، ولان وتع بعده الثفسق، ويجري مذا (Y) تفـير الكشاف، ج ا ص 079.

$$
\text { (r) سورة الإسراه، الآية: } 17 .
$$

مجرى تول القانلل : أمرته نعصى ودعوته فابى؛ والمراد إنتي أمرته بالطلاعة ودعوته إلى




 لم يستحتّ العقاب.





















(1) سورة الزمر، الأيتان: v\&-vr.









 عليَ














وينفّس ني مذّة حياته(4)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة النساه، الآلية: 1.Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم، الآية: vo. } \tag{}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المائدة، الآية: } \\
& \text { (امالمي الموتضى، ج ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {.rv : سورة ناطر، الآلية (V) } \tag{^}
\end{align*}
$$




 المعصية، وتيل تغريهم إغراهأ بالثبي)




 وأمددتهم بالأموال والأولاد بعد موت الرسل حتّى نسوا الذكر المتزل على الانبياه وتركوه وكانوا توماً هلكى ناسدين (8)

## 

 شهوة القّبيح ليجتنبوا المثتتهى .


 أحيبته لفرابته، والمراد بالهداية هنا اللّطف الّلذي يختار عنده الإيمان، ،إنّهُ لا يقدر عليه إلآلا




 بلجنهم إلى الإقرار بالتوحيد، رلكن ذلك يطل الغرض بالتكليف. تال الجبائيّ ويجوز أن

| (Y) مجمع البيان |  |
| :---: | :---: |
| (\%) | مجمع البيان، |
| (1) (1) بیمع البيان، |  <br> (مورة السجدة، الآبة: بال |






 إذ لم يقبلوا كـا لا بسمع من في القبور من الأموات (r)


 نحققّ توله عليهم.







 وثالثها : أنّ المعنئ بذلك أناس من قريش همّوا بقتل النبيّ أعناتهم نلم يستطيعوا أن يسسطوا إليه أبداً .







$$
\begin{align*}
& \text { الصواب: مرنوعو، كما في المصدر . } \tag{1}
\end{align*}
$$

سدّا، وإذا تلنا : أتّ وصف حالهـم في الآخخرة فالكلام على حقيقته، ويكون عبارة عن ضيق
 صفة ألقوم الْذين همّوا بقتل النبي خلفهم منعاً حتى لم يبصروا المنبي أبصارمـم نهم لا يبصرون النبي









 فإن تلت: كيف جاز أن يقيّض لهم القرناء من الشياطين ومو ينهامبم عن اتبّاع خططواتهم؟







 فيتظم بذلك توام أمر العالم. وقيل : معناه ليملك بعضهـم بعفـاً بمالهم فيتّشذونهم عبيداً

وممائكت (v)

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) مجمع البيان، ج ^ص } 40 . \\
& \text { ( ) (ألصواب: عليه } \\
& \text { (1) (1) سورة الزخرف، الآية: }
\end{aligned}
$$



 مجمع البيان، ج 9 مص

 شيطاناً في الآلخرة يلزمه فيذعب به إلى النار، كما النَّ المؤمن يقرن به ملك فلا يفارته حتّت بصير به إلى الجنّة) (1)



 معرجزات الأنبياء
 ! الآ بما ذكرناه.










 واخصّ بها المؤمنين المصدّتِن بآياتي وانيساني






$$
\begin{equation*}
\text { مجمع اليبان، ج } 9 \text { ص اA. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

في آياته والإيمان بها إذا أظهرها على أيدي رسله جاز أن يقول: سأصرن عن آياتي فيريد
 ما يبخل ببذله، والآيات إمّا المعجزات أر جمع الأدلّة.



من آياتي وبينّاتي سأصرف المبطلين والمكذّبين عن القدح في الآيات والدلالاتلات.


 نعالى إذا أهلك هؤلا الحجبّارين نقل صرنهم عن آياته من حيث اتتطعهم عن مشاهدتها والنظر فيها
 سبيل التأكيد والتغليظ والبيان عن أنّ التكبرّ لا يكون إلآ بغير الحقّ .

 والاستطالة على ذوي الضعف، والفضخر عليهم والمباهاة لهم.




مزيد عليه(r)


 نور، وعن العقاب ني النار بانّه ظلمة، وإذا كان المان المراد بهما الجنّة والنار ساغ إضا الضافة


(1) أتول: ظامر الآية أنه نعالى يصرنهم عن الآيات لنكبّرمـم من الحق سجازاة كما يلعنهم بكفرهم، بل


$$
\begin{align*}
& \text {.rov : سورة البْرة، الآلآي (r) } \tag{r}
\end{align*}
$$

كونه مؤمناً يخرج هن الفلمة إلبى النور، نلو حمل على الإيمان والكفر لمتناتض المعنى،





















 وثانيها : أن يكون ذلك دعاهأ بالتُتيـت علم الههداية، وإمدادهـم بالألطان النّي معها يستمرّرن على الإيمان.
 متى تطع إمدأدهم بألطافه وتوفيقاته زاغوا وانصرنوا عن الإيمان، ويبجري هذأ مجرى


(Y) سورة التُبة، الَآية: 0 (Y)
(1) أمالهي الموتضى' جr


 ورابعها : أن نكون الآية ميعمولة على الدعاء بأن لا يزيغ القلوب علا















 الآية، فأخبر أنَ نصشه لا ينغع من يريد الله أن ينزل به العذاب، ولا ولا يغني عنه شيناً .


 تطلبوا منّي نصحاً فأنتم على تولكم لا تنتفعون به وهذا جيّد

 (r) سورة هود، الآية: \&

 سورة مريم، الآبة: 09.

وروي عن الحسن ني هذه الآية وجه صالح وهو أنّ قال : المعنى فيها : إن كان الهِ يريد أن
 تعالي أن لا يقبل الإيمان عند نزول العذابِ، وكل" هذا واضح في زوال الشبهة في الآية(1) .


 المبطلين





 توله ب
 Y
 آخذاً وإِّا تاركاً .


V
人 - وتال


$$
\begin{align*}
& \text { (0) سورة الشمس، الآلية: A (0) } \\
& \text {.IV : سورة نصلت، الآية (V) }  \tag{7}\\
& \text { (9) اعتقادات الصـدون، ص (V) } \\
& \text { سورة التوبة، الآية: 110. }
\end{align*}
$$

> سورة: الإنسان، الآية: r.
> سورة البلد، الآية: •1.

الحسن بن عليّ الزععرانيّ، عن البرتيّ، عن أيه، عن ابين أبي عمير، عن مشام بن سالم، عن



 Y ا
 الهلدى)
 .








 جاء رجل إلى أبي عبد الش جعفر بن محمّد صلوات الشا





 (4) سورة يوسف، الآية: •8.
( (I)


 محمّد، عن أبيه، عن آباثه









لم يحبّنا



 النفع ولم يكن مظنّة ضرد فإنّ ذلك من أعظم الواجبات





 استطاع الناس لا
 عن أبيه، عن جعفر بن سليمان البصري"، عن الهاشميّ تال : سألت أبا عبد اله جعفر بن
. $11 r{ }^{1 r} \tau^{r 0}$ (r)
YOI $\tau^{\text {VV (k) }}$
 . 180 ح


محتّد




 العبد ما أمره الش وإذا أراد العبد أن يدخل في شيء من معامي الهّ نحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك


Y Y - يلد مع، لٌء أبن عبدوس، عن ابن تييبة، عن حمدان بن سليمان تال : سالنت أبا




 الرجس على الّذين لا يزمنون (v)


 اللّذي لا منفذ له يسمع به ولا يبصر منه (9)

سورة الأنعام، اللآية: هYO.

التوسيد، صـ (V) ( الاحتباج، ص (1) (17.

معاني الأخبار، ص 120.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة أبرامبه، الآية: (Y) } \\
& \text { ( ) ( ) سورة آل عمران، الآية: •17. } \\
& \text { IV (1) : سورة الكهف، الآية (1) } \\
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$








 تال الطبرسيّ وَّ
 التطريل لهذا الكتابج
 في توله












(1) سورة البقرة، الآلية: v.
 سورة يونس، الآية: ...

$$
\begin{align*}
& \text { (و) مورة النساه، الآية: 100. } \tag{0}
\end{align*}
$$
























 الصور بالذكر لظهور البواتي




$$
\begin{align*}
& \text {. سورة النساء، الآية: } \\
& \text { ( (\%) }  \tag{r}\\
& \text { (1) سورة النمل، الآية: •9 (1) } \\
& \text { تغسير التمي، ج } 1 \text { ص } 101 .
\end{align*}
$$

ج 4 - يله، القطّان، عن السكِّيّ، عن الكجوهري"، عن ابن عمارة، عن أبيه، عن جابر



 أحداً إلى أمركمه، نوالله لو أن أهل السهارات وأهل الأرخمين اجتمعوا على أن يهلدوا عبداً




 اب - سن
 تلبه، وإذا أراد به غير ذلك خته مسام
(६)



يجهول لذلك ويطلبد (0)



هو إلى أمركم أمرع من الطير إلى وكره(1)





شي!
Mo
Y•1-Y• (Y) - (Y)
(1) المتوحيد، ص (V


 سY إ



مثل4


 بعنقه نادخلد في هذا الأمر طانعاً او كارهآ(7) . بي



هذا الأمر (v)







فآخذ بعضده نأدخله في هذا الا'مر (9)

 ح
بيان: أي يهديه إلى الحقّ .

 منه

وثانيها : النه يحول بين المره وتلبه بإزالة عقله وإبطلال تميزه وإن كان حيّاً، وتد يقال لمن
 وثالثها : أن يكون المعني المبالغة في الالخبار عن تربه من عباده وعلمه بما يبطنون


 آيضاً يجوز أن نتساه ونسهو عنه ونضل" عن علمه، وكل" ذلك لا يجوز عليه جاز الن يتول أنّ
 إليهما (r)، والعرب تخى كثيرأ لفظة القرب على غير معنى الذهسانة، نتقول: فلان أتربس إلى

تلبيا من ثلان.
ورابعها : ما أجائب به بعضهم من أنَّ الموَّمنين كانوا يفكّرون في كثرة عدّوهم وتلّة عددهم
 ويبدّل عدوّهم بظنّهم أنهّم تادرون عليهم الذجبن والـخور .


إليه تلبه من القبانُع باللامر والنهي والوعد والوعيد انتهى (8)
أقول؛ يمكن أن تكون الحيلولة بالهدايات والألطان الـخاحّة زائداً على الأمر والنهي، ويحتمل أن بكون مشخصو صا بالمقربين الّذين يملك الله تلوبهم ويستولي عليها بلطفه ويتصر"نـ


 وتال المكارم، وتد مر" الكلام ني الآية في باب الع العلم .



(Y) سورة ق، الآلية: 17.



أمالي المرتضى، ج Y ص 17E.






من الطير إلى وكر.
\&

相




 كثرت مانيته، وأتره الشا وأمره كنصره لغيّة كتّبٌ ماشيته ونسله ك







 اله

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) (£) } \\
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تنفسر العيانهي، } \\
& \text { (0) تغسبر العياشي، ج }
\end{aligned}
$$
























 واختلفوا، ولعن بعضهم بعضاً واستحل" بعضهم دماء بعض، نماذا بعد الحقّ إلاّ الضصلال ثانتى تونكرون.
§
 رضع تكليفه عنا (r) .
(r) نجّ البلافة تصار الحكم، برقم \& - 8.
(1) سورة الددثر، الآية: اب.



والتونيق, والإصابة نهانالك تمّت السععادة(1)
1 - - بابب التمحيص والاستتدراج والابتلاء والاختببار
الالابات






 . 11701 ( 17 \%
الأْعراف

- مَيْنُ

الألنفال (A)






=





(1) كتز النوائد، ج Y ص Tr.









 (4) الصافات







 القمر (ITVI






 تفسير متميّزين بالإيمان، ولذا كان اله تعالى يعلمهم تبل إظهارمم الإيمان كما يعلهمه بعدم فإنّما

يعلم تبل الإظهار انتّم سيتميّزون نإذا أظهروه علمهم متميّزين، ويكون التغيّر ساصلاً فيا

 وانعاً في المعلوم لا في العالمم . وتيل : معناه: وليعلم أوليا الله، ولِّنما أخان إلى نفسه



 التخليص، والمصق : إفناء اللشيء حالآ بعل سال أي ليبتليه الله الّذين آمنوا وليـخلّصهم من

 المجازاة إنّما تقع على ما يعلمه مشاهدة. وقيل : معناه ليعاملكم معاملة المـتختبرين
 أي لتوتع عليكم المـتن وتلحقكم المشدائد في أموالكمم بذهابها ونقصانها ، وني أنفسكم أيّها

المزومنون بالقتل والمصانبي (r)


 (r) بعلانة يوالونهم ويفشون إليهم أْمرارمـ


اله (8)




والفتنة إلى نفس44 (0)
 وبالضراه والسر"ام، وبالتشذة والر وخاه.
(Y) (Y (Y)


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (r) تفسير اليضهاوي، ج } \\
& \text { (0) مجمع البيان، }
\end{aligned}
$$





وشدّة تعبّد







 ويكون المعنى: ولا يشدّد عليهم التكليف والتعبّد ولا يؤمرون ونيا ولا ينهون.







 فيجازيه بحسبها
 هذه المقالة التّي تالوما فتنة لهم لانتهم يعاتبرن عليها (0)

وتيل : يجوز أن يريد عذاب الآخرة أي نقرّبهم إليه درجة درجة حتّى يقعوا فيه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) مجمع الميان، ج }{ }^{\text {( }} \text { ص } \\
& \text { ( ( ) ( }
\end{aligned}
$$

مجمع البيان، ج V ص م ^ه.
 مبمع البيان، ج ع م 7+\&.


 وجه الأرض، يقال طويت فلانان وطريت أمر فلان: إذا تركته ومجرته . وتيليل : معناه: كلّا جذدّدوا خطينّة جذّدنا لهم نعية .
وروي عن أبي عبد الل : نهو الاستدراج . ولا يصحّ تول من تال : إنّ معناه يستلدرجهم إلى الكفر والضلا










 بيانء تال الفيروزآبادي: الأندر : البيدر، أو كدس القمح








ع - يدء أبي، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري"، عن محمّد بن السنديّ، عن عليّ ابن

(1) المنّ او الابتلا





 بعضها والنهي عن بعضها.

 ابتلاء وتضاء ${ }^{\text {(r) }}$






فلا تفصحنّ عنها ${ }^{\text {(0) }}$








تال: مو العبد يذنب الذنب فيهلمي له ويجذّد له عنده التعمم فيلهيه عن الاستغفار من اللنتوب
نهو مستدرج من حيث لا يعلم

 تالل: همو العبد يذنب الذنب فيجلّد له النعمة معه تلهيه تلك النععة عن الاستغفار من ذلك
(ل) الذنتب
راY ا














وأداره؛ والمسوط: خششبة يحرّك بها ما فيها ليخلط .
توله :


 الجزري" : في حديث عليّ : والشا ما كتمت وشمة، أي كلمةً وني بعض النسغ بالسين المهـملة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أصول الكافي، ج ج } \\
& \text { r-Y Cr ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) نج البلاغة، ص } 19 \text { خعلبة رنم } 17 .
\end{aligned}
$$

نهو بمعنى العلامة أي ما سترت علامة تدلّ على سبيل الحتّ ولكن عميتم عنها ، ولا بخغى لطف انضهمام الكتم بالوسعة، إذ الكتم بالتحريك نبت بخلط بالوسمة يختضهب به بـ






 قال لي: ما الفتنة؟ تلت: جعلت ندالك الّذي عندنا الفتنة في الدين، نقال : يفتنون كما يفتن اللذعب، ثمّ تال : يخلتصون كما يخلّص الذهمب(r)







 IV - نهج


 في ذات يده فلم ير ذلك اختياراً نقد خيّع مأمولا ()
أتول: ميأتي الآيات والأخبار في الإملاء والامهال والاستدراج في كتات الإيمان
والكفر .
(1) - ( المول الكاني، ج
 (1) (1) نهج البلاغة تصار العكم، برتم rol رفيه: الخباراً.

## 9 - 9 باب أن المعرثة مـنه تعالل (1)








 الخالق هو اله ، وليس له شريك ني الخلت لكتّهم كانوا يجعلون الأصنام شريكاً له في ني العبادة


 المعرة صنع؟ تال : لا، تلت: لهم عليها ثواب؟ تالل: يتطوّل عليهم بالثواب كما يتطرّل عليهم بالمعرفةذ)
ضاء عن العالم :




「







عثمان، عن عبد الرحيـم الفصير قال : كتبت على يدي عبد الملكك بن أعين ذسألنه عن المعرية
 المعرنة من صنع الله




عأبهم اله وأثابهم . الخبر (Y)
ع - سنء أبي، عن النضو، عن الحلبيّ، عن أبي المـغرا، عن أبي بعير، عن أبيا


حنعه (r)

-     - سن ابن نضّال، عن عليّ بن عقبة، ونضل الأسديّ، عن عبد الأعلى مولى آلك سام،
 7 - سنء الوشّاء، عن أبان الأالحمر، عن عثهان، عن الفضل أبي العبّاس بقبات قال: سالثت أبا عبد الله

صنعף قال: צ(a)

عن الإيمان مل للعباد نيه حنع، تالل: لا ولا كراهة، بل هو من الله وفضهل4



 تال : ليس على الناس أن يعلموا حتّي يكون الله مو المعلم لهمّ نمإذا أعلمهم نعليهم أن

يعلمو1 (A)
" .




V ${ }^{\text {V }}$
.Yッ-199 (Q) - (\%)
(1) الصوواب: مغلوتان كما في المصدل . (






وتطؤلّ بالتواب (r)











 وحججه






 والرياضات حتى نازوا بأعلى درجات السعادات.
-1 - باب الطينة والميثاق







شي، خلق اله طينة المؤمن؟ قال من طينة الأنبياء فلن ينجس أبداً (r)


نعم
"




 والسم القاتل، وصديد أهل النار . وقال: الحما مهرّكة: الطين الأسود المنتن . وقال : المسنون: المنتن

 أبيه، وعن جعفر بن محمّد


 نذكرت لمحتّد بن عليّ بن الحسين بن علي








(1) عبد (الهّ ؛ هكذ





 نقال الله
 نور؟ تال اله



 جلاله : يا آدم بروحي نطقت، وبضعفـ طبعك تكلْتت مالا علم لك به وأنا الله الخلاّق





 وتدبيري، وبعلمي النانذ فيهم خالفت بين عورهم وأجسامهم، وألوانهم وأعمارهم




 الغنيّ فيدعوني ويسألني، وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته، فلذلك خلقتهـم

$$
\begin{align*}
& \text { الصواب: يعبدونني، كها في المصيدر . } \tag{1}
\end{align*}
$$






بيان: توله تعالى : من روحي أي من الروح الّذي الصطفيته وانتجبته، أي من عالم

 النسخ بالدال المهملة، يقال : رجل دميم أي تصير تيّا تيح

















 وبيّه نتد واشل كثر فكري وأسهر ليلي وضاق ذرعي!.

> (Y) الاختصاص، ص MYY.
> (1) علل الشرائع، ج ا مس المباب المواب: بخين، كا ني المصلر.













 النَّاشَ










 صورة عدوّه مثل صورته. تلت: يابن رسول الش فما صنع بالطيتين؟ تال: مزج ينهـا بالماء الأتل والماء اكثاني،














 تغهمونه، وهو واله في الباطن هذأ بعينه، يا إبراهيم إنَّ للقرآن ظاهرأ وباطناً، وصحكماً









 وموسى (r) (4)

انهم يا إبرافيمّ واعقل، أنكر شوسى على الخخضر واستفظع أنعاله حتّى تال له التخضر يا
(Y) سورة الكهف، الآيتان: MV-TV.
(1) مسرة بوسف، الآية: V4.
 - يتلى، وأخبار تزوثر عن الله












 عدله وإنصافه لا رادًّ لقضضانه، ،لا دعقًّب لحكمه وهو السميع العليم .










أذعت سرّنا بليت في نفسك ومانك نك وأهلك ورلدك (1) .
(Y) سورة النُهل، الآبة: Y0.


.v. سورة الفرتان، الآية (r)



بياذء تال الفيروزآباديُ: أثر على الأمر كفرح: عزم؛ وله: تفرّق. وتال: الآسن من الماء: الآتجن وقال : عركه: دلكه رسكّهـ ولعلًّ المراد بالاديم منا الطعام المأدوم (تم) ني توله : اثم أخلا للترتيب الذكريّ ولتفصيل ما أجمل سابقاً




 - يعلم وحججه ون

V V




محمدآ



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

يرء أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مئل( ${ }^{\text {(r) }}$





فذَّا





المراد بالآية أنّهم لو كانوا أترّرا في عالم الظلالال والأرواح بالو الاية لجعلنا أرواحهم في أجساد مخلوتة من الماء العذب. نمنشا الختلان الطينة هو التكليف الألأل ني عالم الأروالح عند الميياق. 1 1 - ذس أبي، عن محمد، عن محتدّ بن إسماعيل، عن أبي حمزة، عن أبيا




 اله
 بيانذ تد اختلف في تفسير علّيّين نقيل : هي مراتب عالية محفونة






ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب الروح لأتّه محلٌّ للعلوم ترتسم فيها .










$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في المصدر: لانها خلتت، ومو الصواب } \\
& \text { (r) تنسير التهي‘ ج ج }
\end{aligned}
$$



 فقّدم رسول اله






 أيضها ميثاق الأنباه على رسول المه


属



10 - أقول1 روى الشيّن أحمد بن فهد في المهذّب وغيره بإسنادهم عن المعلّى بن

 الخبر





$$
\begin{equation*}
\text { تفسير القمي، ع } 1 \text { ص Y\&. } \tag{0}
\end{equation*}
$$



سورة الأعرانـ، الآية: IVY.

مينه عليهم، قال : فاغترت ربّنا تبارك وتعالىى غرفة بيمينه من الهاء العذب الفرات - وكلتا يديه








شي

المقدام، عن جابر مثله

 المتجاز والاسنعارة، والل منزّه من التشبيه والْتجسيم انتهى .


 الخفيّة والمصالح العامتة، وبه يمكن أن يفسر ما ورد في الدعاهـ : والـنير في يديك. والصلصال : الطُين الحرّ خلط بالرمل، ذصار يتصلصل إذا جفت. وسلالة الشّيء: ما انسلَّ منه واستخرج بجذب ونز النع
أي - IV

 إلآ كافرأ



$$
\begin{equation*}
\text { تفسير التمي؛ ع ا ص } 01 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

(Y) تفسر المياثي، ج



 تحنّ إلى ما خلقوا منهـهـ
19






 كا



في ذيّة الصالح والطالح
(Y) - ع



 ع الY

 ورتارمم نهو من لطخ أصحاب اليمين (0)

$$
\begin{align*}
& \text { (1) } \tag{r}
\end{align*}
$$

 عبد اله






وإئ



الكانر إلاً كانرآ(r)





 وهو تولم


 المزمنين بعضهم بيعض لموا فقتهم في المذهب . - - YV

$$
\text { . } v \text { - عل ( }
$$

(r)

 7 الظل]

عبد الله
 وتعالى في وتت ما ذرأمـم أمر أصحاب اليمين - وأنتم هم - أن يدخلوا النار فدنخلوهـا


ع - YA











(r) الرحم منها يخلق وهي الميثاق




 الل سوا+، ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدانكـه نلو لا ذلك ما أذنبتم ذنباً أبداً، قال : تلت :

 منه ، نقال : أفليس إذا غابت النشمس وسقط القرصى عاد إليه فاتّصل به كما بدا منه؟ نقلت له :

$$
\text { (1) علل النُرائع، ج } 1 \text { ص v• بابب •^ }
$$



نعم، نقال : كذلك والش شيعتنا من نور اللّ خلقوا واليه يعودون، والش إنكّم لملـحقون بنا يوم
 نار عن شماله، وجنّة عن يمينه، فيدخل أحبّاهه الجنّة، وأعداهه ألنار (1) عن بـ Y .



 تباركُ وتعالىى خلق تلوب أعدأثنا من طينة من سجّين، وخلق أبلى أبدانهم من طينة من دون ذلك

(r) (\%) لَ آ - ع\& أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن أبي يحيى الواسطيت رنعه قال : تال أبو

 ومن تمَّ تحنُّ تلوبهـم إلينا
زو

 يوماً، ولولا ذلك لم يدر آحد من خالتقه ولا من رازته(!)

شي أ عن زرارة مثله (0)
Y


 للملانكة : هؤلا

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (!) علل الثُرانع‘ ج اص }
\end{aligned}
$$





با دأود الأنبياء موّكّدة عليهم في الميثاقي

فيه حذن وإيصالن، أي يسآل الناس يوم القيامة عن حتّهم ورلايتهم .




 لالى الإترار بالش، وهو توله
 وأنكرها سن أبغض، وهو توله
 يرء محمّد بن الحسسن عن محتّد بن إسماعيل ، ثن هـالِ بن عقبة، عن عبد الله بن محمّد

شي

 الانتقال إلى الأبدان.




(1) علل الششرانع، ج ا م זعا باب
. مورة يونس، الآية: (r) . (r)
 (0) (T) تفسير العياشي، ج

عبد الله
 ينفع! نقال أبو عبد الشه

 الأجأج، ثمت جهل آدم فعرك








 وكان الدجر في الجنّة فأخرجه إله






بالموافاة يوم القيامة ${ }^{\text {(r) }}$



 السيّنات، نأيّ شيء ذنبه؟ .




وتد يلمّ المومن بالثشيء الْذي ليس فيه مراد . تلت : جعلت فداك أخبرني عن الناصب لكم




 يؤّي الزكاة، ويستودع فيؤّي الالمانة!





 الل







 اكتسبها وهو اكتساب مسشحة الإيمان.
تلت : جعلت فدالك نإذا كان يوم القيامة فهـ؟ تأل لي : يا إسحاق أيجمع الشا الخير والثـرّ



 كان باثناً منها لما بدا إليها .





إيضاحء: تال الجزريّ ني حليث الإفك: وإن كنت ألممت بذنب ناستغفري الل أي
 الذنوب. توله : يظهر بشي

 البصر عن النظر . توله : بدا إليها لعلّه ضمّن معنى الانتهاء. .





 الأعمال الحسنة نذاكٌ لما خالطهم من طينتنا الطيّبة ومصيرمم الّى الثنار (r)








Y Y - ي ه


[^2]





 سجّين



 وعليَ أمير المؤمنين خليفتي وأميني (r)



آلثأرَّ

 بالربوبية، ولمحتّد بالنبوّة، وعرض على محتِّ الطينة التّي خلق منها آدم وخلق أرواح شيعتا قبل أبدانهم بألفي عام، وعرضمهم عليه،



يهنّ إلى بدنه (1)
شي
£ \& - سن؛ أبي، عن القاسم بن محمّد، عن البطاثني، عن أبي بصير، عن أبي
(Y) بها (Y)




أخذ ميداق النفس نلا يزيد فيهم أحد أبداً، ولا ينقص منهم أحد أبد|'(1)
 كيسان تال، تلت لا بي عبد الله








مستّهم هن طلينة النار، ومـم يعودون إلى ما خلقوا منه(r)


الخلقت

 بالميعاد، فيغتني غتّا" شديداً! وأرى الرجن







عنّي فزّج الله عنك (8)


 يشتّم أباك على المنير - أعني علي بن أبي طلالب صلوات أله عليه - نقال : أعداء الله يبدمون
(

(1) المساسن، ص (1 (1). رفيه: ميثان الناس.




رجلاً ما قدروا علي ذلك(1)
 ندهت الإبل أي ستتها مجتمعة، والندهة بالفـّمّ والفتح : الككثرة من المالِ .








 (Y) يستطيع هولا بيان ؛ توله أمر الدين
 عن ابي جعفر وأبي عبد الشا





 الله ولم يكونوا يحتجون البيت، ولا يعتمرون، ولا يوتون الز كاة، ولا ولا يصدّقون، ولا



وهذه في النار ولا أبالي ، فما رأيت في المؤمن من زعارة وسو $ا$ الخلق واكتساب سيّابات فمن تلك السبخة التّي مازجته من الناصب، وما رأيت هن حسن خلا















 تال : الخمسة الأ, ظل ظاهرمـم مخالفف لباطنهم، والأخيرتان ليسنا على تلك ألوتيرة، ذكرتا

 يلديه، وأخذ عليهم بذلك الميناق بالربوبية له ، ولمـحمّد
 الميثاق، نمن جحد ما أخذذ عليه الميثاق لمحمّد
يجحد ميثاق مححّد نفعه الميثاق لربّ(r)

بح - or












 عبد اله ㄹ.














 ومنهم من أبطا، ومنهم من لم يرم مجلسّه، مثل ما صنعوا في المرّة الأولى ؛ فذلكّ ترله :

بيأه يقال: : رام يريم : إذا برح وزال من مكانه، وأكثر ما يستعمل في النّفي .


ملعونون في الآصل (r)
00 - شي


فإنّه حين أخلذ عليهم الُميثاق (r)
هو - ه -

وتبض يده(
(شئ - oV
جعل فيهم مآ إذا سألهم أجابوه - يعني في المّيثاق (0) - ـ
بيانٍ أي تعلقتت الأرواح بتلك الذذّ وجعل فيهم العقل وآلة السمع وألة النطق ستّى فهموا
الـخطاب ,أجابوا ومبم ذزّ .
شا هي - OA
 تال: بلى ؛ تلت: كانت رؤية معاينن؟ تال: ثبتت المعرنة في تلوبهم وأنسوا ذلك الميثاق وسيذكرونه بعد، ولولا ذلك لم يلر أحد من خالقه ولا من يرزةه(1)




 جميعاً آن يقعوا ني النار، فذخل أمصحاب اليمين فصارت عليهم بردأ وسلاماً، وأبى

أصحاب النشمال أن يدخلوهها
. 14 (Y)

lo^
(1) تغسير العياشي، ج 1 ( 1 ( 1 (



 من يمين العرش وشماله، أو استعار اليمين للجهة التّي فيها اليمن والبركة وكذا الشنمال بعكس ذلك .


منهم ما اكتفى به(1)
ا 7 - شي:



Y Y - شي











ع ا



ليؤمنوا بما كذُّبوا به من تبل (1)















لقد عدلت فيهم، وليعصينّك أكثرهم إن لم تعصمهـم


 والمسس : كناية عن شمول اللّطف والر حمة .
V V -كشف: من كتاب دلائل الحميريّ، عن أبي هاششم الجعفريّ تال : كنت عند البي محمّد





 ولأمسابنا رضي الله عنهم فيها مساللك.
والميثاق كيرة متوانرن نون حتذ النواتر لا ينكرها إلآل جاهل، والروايات الواردة في بيان هالم النلر=

هنها ما ذهب إليه الأخباريون ، وهو أنا نؤمن بها مجملا"، ونعترف بالجهل عن حقيقة
 ومنها أتّها مسحولة على التقية لموانقتها لزوايات الُعاتّ ولما ذهبت إلبه الأشاعرة وهم جلّهم، ولمخالفتها ظاهر آلما مرَّ من أخبار الاختيار والاستطلاعة.
 بأحوالهـم نكانّه خحلقهم من طينات مـنتلفة، ومنها أنّها كناية عن انختلا فـ المتعداداتهم

 النبيت أعطاه من ذلث ولم يكلّفه ما ليس في وسعه، ولم بيجبره على شيٌ من الشرّ والفساد.



بعض الأخبار اللسابقة فلا فساد في ذلك.
ولا يخفي ما نيه وفي كثير من الوجوه اللسابقة، وتركُ الـخوض في أمثال تلك الُمسانل
 عن التخوضي فيها ، ولنذكر بعض ها ذكره في ذلك علماونا رضوان الله عليهم ومخالفوهم . نمنها ما ذكره اللشيخ الثمفيد تدّس الله روحه في جواب المسانل السرويّة حيث سنل : ما =










 [اوثق،].


 اختلف؟.


 بإضانتها إليهم، من جملتها كتاب سمّوه كتاب (الأنباح والأظلّة) نسبوه في تألئن إلى مانمحّد



 نارحى إليه انتها أثبا رسول الشا







 رتد رواه الصصالحون الثقات المأمونون، وسلّم لروايته طائهة الحقّ، ولا طريت إلى إنكاره، والش ولي التوفيت.
نصل : ومثل ما بشّر اله به آدم





سورة الأعرافن، الآبة: 1ov.

المسيح عِّ




 تلك الحال أحياءأ ناطفين، ولا أرواحاً مكلفين، وإنتا كانت أثباحهم دالّة عليهم حسب ما ذكرناه.



 في كتب اله تعالي الاولى .



















 يثبت به أثر على ما وصمناه الـي










 دلاثل الحدثت لهم كانو1 كقا



 ممتع من نعل الش نهو كالمطيع لشا وهو معبّر عنه بالساجدر، فال الشناعر :






(Y) سورة نصلت، الآية: 11.
(1) سورة الحج، الآية: 14.



 والعينان لم تقولا تولاً مسسموعاً، ولكنة أراد منهما البكاه، فكانت كـا وا أراد من غير تعذّر

عليه . ومثله تول عترة:





بالشكوى التّي تكون كالنطق والكلام، ومنه تولهم أيضاً :


 تعالى نسال التونيت .






 من الأحوال تبل خلق الأجساد، كما نعلم أحوالما بعد خلت الأجساد، ومذا مهال لا خلا خماء. بفساده.
وأتًا الحديث بأنَّ الأرواح جنود مجنّدة نما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف، ،


 يذهب إليه الحشويّة - كما بيّناه من أنّه لا علم للإتسان بحال كال كان عليها قبل ظهوره في هذا

العالمّ، ولو ذكر بكل" شي+ ما ذكر ذلك، نوضح بما ذكرناه ألّ المراد بالـخبر ما شرحناه، والش المونّق للصصواب انتهي .



 وسيأتي الأخبار الدالة على تقذّم خلق الأروأ على الأجساد في كتابب السماء والعالم، وسنتكلّم عليها.



















 بهغة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أوجبناه، على أنّ تجويز النسيان عليهم
 القيامة الُغفلة عن ذلك، وسقوط الدقجة عنهم فيه، فإذا بجاز نسيانهم له عاد الأمر الثى سقوط الحجّة عنهم وزواله .
رإن كانوا على الصهفة الثانية من نقد العلم وشراثط التكليف فبع خطابهـم وتقريرمـم قلشهادهمه، وصار ذلك عبياً تبيـاًاً يتعالى اله عنه .
















 به . ومثل مذا تولهـم: : جوارحي تشهد بنعمتك وحالىي معترفة بإحسانك . وما روي عن بعض الحكماء من توله: سل الأرض من شقق أنهارك؟ وغرس أشجارك؟
 والنتر، يغني عن ذكر جميعها القدر الّذي ذكرناه منها ومنها : ما ذكره الرازين في تغسير تلك الآية حيث قال : في تفسير تلك الآية تولان

مور: غافر، الآلية: A.

الأوّل : وهو مذهب المفسّرين وأهل الالثُ ما روى مسلم بن يسار الجهنيّ ألن عمر سيل عن عذه الآية فقال : سمعت رسول اله مله

 يارسول الله تفيم الُعمل أهل المجنة حتّى يموت على عمل من أعمال أهل الـجنّة فيدخل اللجنّة، ولذا نحلق العبلد للنار استعمله بعمل أهل النار حتّى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. وعن أبي مريرة تال : تالن رسول اله كل" نسمة من ذريّته إلى يوم القيامة .








جبير، والضضّاكّ، وعكرمة، والكلبيَ
وأّْا المعتزلة نقد أطبقوا على أنّه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الو جه واحتجّوا على فساد
هذا القول بوجوه:



وذرّتّه .





 وبهذا الدليل يبطل القول بالتناست، نانّا نقول: لو كانت أرواحنا تل حصلت قبل هذه

الااجساد ني أجساد أخرى لوجب أن نتذكّر الآن أتا كتّا تبل هذا الجسد في أجساد أُخرى،









 آدم الثى آخر فناء الدنيا لا تحويهم عرص صة الدنيا ، نكيف يمكن ألن يقال : إنّهم بأسرهم حصلوا





 التمستك بالإيمان؟.




 وانقادت حين دعيت نكذا ههنا .




انتعر التكليف ني الدنيا إلى سبق ذلك الميثاق لا نتقر التكليف في وتّ ذلك الم الميثاق اللى سبق

 القدر، نحينتذ يمتع توجيه الخطاب والتكليف عليهم.






























خلاني ورألي. وتال الشاءر :
أمتلا الحوض وتال تطني




 هذه الآية؟.

ويمكن الجواب عن كل" وأحد منها بوجه مقنع
 لوجب أن نتذكره الآن.
 والعلوم الضروريّة خالقها هو اله تعالئى، وإذا كان كذلك صحّ منه تعالى النى انِ يخلقها .
 سبيل التناسخ، وإن كنّا لا نتذكّر الآن أحوال تلك الألان الاندان.





نقد ينساها نظهر الفرق(1)

 الثى الدنيا. [مسيندرُ الـفينة ع • المة (رئنه].
 آدم


 رانّه جومر غير متحتيز ولا حالّ ني متحتيز فالسوال زالثالث .
 في الحياة الدنيا، نجوابنا ألن نتول: يععل الشا ما يشاء ويحكم ما يا يريد، واليضاً البيس النّ من















 صوناً للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان، نهذا منتهى الككلام ني تقرير مذا المقام
 نقلنا من الأخبار وكلام من تكلّم في ذلك يتّضح لـ طريق الوصول إلى ما مو الحقّ في ذلك

بفضله تعالى (1). ثمَّ اعلم أنّه ميأتي بعض الأخحبار الممناسبة لهذا الباب ني بأب علّة استلام



اللتيين تؤثران في الالخلي
1


ونبك الري)
بيانء الـخوزيّ : أهل خوزستان. والنبك : المكان المرتفع ويستمل أن يكون إخافثه إلى


 تلبب سندي، ولا زنجيّ، ولا خوزي"، ولا كردي"، ولا بربري"، ولا نبك الوي، ولا من

حملته اُتْه من الزنا















 الضصال، ع
(1) أمولاً تدعر إلى غير الوفاء



كالفصت، ومولد السنـلـو (r)






والأزرت بخضرة، والزائد، والناتصر(ع)
بيان؛ تما كجمع وكرم: ذلّ وصغر، نهو تمي، ذكره الفيروزآباديّ. V - ل لأبي ؛ وابن الوليد، عن أحمد بن إدريس؛ ومححّد المطّار، عن الأشعريّ، عن محمّد بن الحسين بإسناد له يرنعه تالل: تال رسول الل سِيو، ولا عاقّة، ولا شـديد السواد، ولا ديّوث، ولا تلاّع وهو الشّرطيّ، ولا زنوت وهو

النتنى، ولا خخيون وهو النبّاثّ، ولا عشّار، ولا تاطع رسمّ، ولا تلا تلاريّ. تال الصهدوت رضي الله عنه : يعني شديد السواد الّذي لا يبيضُ شيٌ من شععر رأسه ولا عن

شعر لحيته مع كبر الُسنّ، ويسمّى الغربيب(م) ا 1 - لـ








(1) علل الشرائع، ج . ${ }^{1}$ ( ) ( ( )

(0) الـخصـال، م (0






 بوجه ويستدبرنا بآخر؛ يبتغي لنا الغواتل ؛ والمنبوذ من اللوجالّ، نلا تلقي منهم أحداً إلا

















V: 9


أحب ألّي من كوسي صالّع (r)
(1) الخصال، م
(Y)

بيان الصلع : انتحسار شعر مقذّم الوأمس .







 | 11





الفاسدة وبه يستقيم الطبع والـخلتي (8)
|
 شا محمّد بن يحيى، عن الحسسن بن عليّ، عن الللولنيّ، عن شعبة، عنْ توبة العنبريّ، عن أنس


أن يعذّب الوجه المليح بالنار (1)
12 - ثوء أبي، عن عليّ، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن موسى بن إبراهيمه، عن أبي


بطعم لـحهن يوم القيامة النار (v)
1 - ين؛ بعض أصحابنا ، عن ححنّان بن سدير، عن محمّد بن طلحة، عن زرارة، عن آبيا
(Y) علل الشُرائع، ج
.Y•1 (1)
( ) (
HIT نواب الاعمال، ص. (V)
( $)$ ( 1 (أمالي الطوسي، ص




 الفضائل والكمالات، من غير أن يكونوا مجبورين على القبانح والسيّنات.

و
وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوالل الخلق


 QYV. بَيَّا


我

تفسيرء تال الطبرسيّ نَّ






 نزلت في أهل بدر خاصّة فأصابتهم يوم الجمل انما فاتتلوا عن الستّيّ : وتيل : هي الضلالة وافنراق الكلمة، ومشالفة بعضهم بعضاً . وتيل : هي

الهرج الذّي يركب الناس فيه بالظلم ويدخل ضرره على كل" أحد. تّمَ اختلف في إمـابة هذه

 أبهموا ما أبهم اله.
والثّاني انتها تخصت الظظالم، لأنّ الغرض منع النّاس عن الفُلمه، وتقديره: واتّقوا عذاباً
 $\qquad$






لـجّهم الدنيا فيجتمعوا عليه(r)

 نقال
 لا ذنب له ، وأما البا تون من توم نوح





「
 النبي

(§) (Y)
(1) مجمع البيان، ج \& صم

A ${ }^{1} C^{Y r(r)}$


بالمحاربة، وها تردّدت عن شي. أنا فاعله ما تردّدت في تبض نفس المؤمن، يكره الموت

 سألني أعطيته؛ وإنّ من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة مأكفَّه عنه لثلاً يدخله




 بيانّ
 التردّد ما تردّدت في شيو كتردّدي في وناة المؤمن.




 كقدر عبدي المؤمن وحرمته فالكلام من تبيل الاستعارة الثمثيليّة .




 الجسيمة والمراحة العظيمة إلى أن يتلقّاه بالقبول، ويعذّه من الغنائم المؤدّية إلى إدراك المأمول. انتهى

 محمّد بن عليت الكووني، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد بن عمر الجهلآب تالّ : تالل لي أبو

وقال أبر عبد الش






 سن؛ أبي، عن أبن كضّال مشله .
V V أبي خحليجة، عن أبي عبد الهُ إسرائيل؛ فتيل له : وما سائح بني إسرانيلِ؟


شن: في رواية أبي خديجة مثله(0)
^ - صص الصلوت، عن جحفر بن محمّد بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل ، عن محتّد ابن






تذّرت نزوله عند انتضاء آجال الأطفال فماتوا أولْثك بآجالهم وهلك هؤلاء بعذابي (r) بيانء القرص: أخذلك لحم إنسان بإصبعك حتّى تزلمه، ولمسع البراغيث، والفبض والقطع ؛ كذا ذكره الفيروزآباديّ.
 لوعاية المصالع العامّة، وساصل الجواب أنّ الله تعالى كما أنه يميت الأطفال متفرّتاً إِّا
(0) الهتاسن، ص A1. .

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

 واحد لبعض تلك المصالح، وليس ذلك على جهة الغضب عليهم، بل هي (سحة لهم لعلمه



يعلـم •









 بيان؛ من ملدر أي يبنى لم ذلكُ في صدر جهغّم وأعلاه، والظاهر أنه مصحخف (صبر) بالتحريك وهو الُجمد.
" عن أبي عبد الل

عا - كا ؛ الحسسين بن محمّد، عن المعلّى، عن الوشّاه، عن أبان، عن ابن أبي يعفور
 (1)
 بأصول الدين وفروعه، يجوي عليه أحكام المسلمين مع إظهار الإسلام، ويثابب على
(r) - (Y)



الطاعات ويعاتب على المعامي. ونسب إلى الصدوت والسيّد المرتضى وابن إديس









 الفحولن، والكفت عن الخوض فيها أسلم، ولا نوى فيها شيناً أحسن من أن يقال : الش أعلم.

## "









 الش

 1- فس 1
 تربّهم ناطمة
 Y



 فيها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن عصى سين إلى النار .





لإنكار ذلك، ولا توّة إلآ بالشّ (r)








كاء علي، عن أيه، عن حمّاد مثلد. ’ج




 تأنزلوا هذه المنتزلة) (1)


$$
\begin{equation*}
\text { الغيبة للطوسي، ص • } 7 \text { ع. } \tag{£}
\end{equation*}
$$

(7) تأريل الآيات الظاهرة، ص
تغسرر التعي جץ صq•r.
معاني الالخبار، ص V•\&.

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الإنسان، الآية: } 19 . \tag{0}
\end{equation*}
$$

7 - وعن النبيَ

V - يد: الدسين بن يحع بن ضريس، عن أبيه، عن محمّد بن عمارة السخّريّ، عن إبراهيم بن عاحمه، عن عبد اله بن هارون الكرخيّ، عن أحمد بن عبد اله اله بن يزيد، عن عن أبيه


 إذا كان يوم القيامة - وسات الحكديث إلى أن تال - : فيأمر اللّ








لآبائه في جهنتم
人 - كا ؛ الحدّة، عن سهل، غن غير واحـد رفعه أنّه سنل عن الأطفال نقال : إذأ كان يوم


 نيقول الجبّار : تد أمرتكم مشافهةّ فلم تطيعوني فكيف لو أرسلت رسلي بالغيب إليكم 9 - وفي حديث آخر آما أطفال المؤمنين فنإتهم يلحقون بآباههم، وأولاد المشركين
 " .



عاملين

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) فروع الكافي، ج (8) مص ITV باب }
\end{aligned}
$$

(1 - كاء عليّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة تال : تلت
 الش

(1) وردّوا علمهم إلى اله
|


نقال : تصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء لتّقر" بذلك أعينهم (r)

ع


-نعصيتموني (r)



 الله
 سازة IV


 إليه



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) - (1) (1) } \\
& \text { (0) } 110 \text { (1) } 110 \text { (1) }
\end{aligned}
$$



بشجرة في الجنّة لها أخلاف كأخلاف البقر في تصر من اللدز، نإذا كان يوم القيامة أُلبسوا


 وسارة 19 - 19 وروى النُين حسن بن سليمان ني كتاب المـتختصر نقلاّ من كتاب المعراج للشثيخ الصالح أبي مدحّد الحسن بإمناده عن الصمدوت، عن أبيه، عن محتّلد بن أبي القاسمب، عن








تلك الجرعة.



بيان: أي كان مؤمنأ موتحداً تابعأ لأبيه لا نبيّاً .
 عليٌ





نعصيتموني ؛ فيأمر اله
 بمختلفة، وأطفال المشركين والكفًار مع آباثهم ثي النار لا تصيبهم من حرّها لتكون الـهجّة



ولم يصذّتوا وعده في شيء تد شاهدورا مثلـ (1)










 بانشيا:


 يبلغ فيلزم الحتجّ انتهى .

 على صحته.







(1) من لا بحضر، الفقيه، جr

وتيل : هكم أطفال المؤمنين والمشركين حكم آبانهم ومو المراد بقوله : اله أعلم بما كانوا










 والثبيّة ني بعض الأحكام جانئة .

 عقلاً فلا يصدر منه تعالى، الحتجّوا بوجروه:
الأولّ: تول نوح يصيرون كذلك لا حال طفوليّتهم.
الثاني: قالوا: : إنّا نستخدمه لأجل كفر أبي ندد نعلنا فيه الماً وعقوبةً فلا يكون تبيهاً .
 ألانان وليسا عقوبة، نسم امستخدامه عتوبة لأيه وامتحان لـ يعوّض عليه كما يعوّض على

الثالث: تالوا : إنَّحكم الطفل يتبع حكم أبي في الددن، ومنع التوارث، والصلاة عليه، ومنع التزويج
والجواب: انَّ المنكر عتابه لأجل جرم أيي، وليس بمنكر أن يتبع سكم أيه في بعض


الصلاة عليه.

$$
\begin{equation*}
\text { شرح مصيع مسلم للنوري، ع } 7 \text { ص r•r. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

1乏 - بابب من رفع عنه القله، ونفي الاحرج في الدين، وشرانط

我




 الأنفال "




 طه ه هِ هِ
 الحصج
 . 1091 (










يوصل إلى السعادة، والكفر يوصل إلى النُققاوة، والعاتل متى تبيّن له ذلك بادرت نفسه إلى الى الى


 مبالاة، أو يكون سؤالا على سبيل التضرّع والاستكانت، وإن كان ما يسأله لازهاً على اله




أو يكون الدعاء على سبيل التعبّد كما مرّ.






ويضلّهم عن سبيل الجنّة(0)











على مسلم في شي.

(T) تفسير البيضاوي، ج

(0) تنسير البيضاوي،
${ }^{. Y V V} \underbrace{\wedge \varepsilon}$ (V)


















شي٪ عن زرارة وحمران ومحتمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اله







(I) النمصال، ص Y\&




 تال: عرّنناء فإمّا أخذ ولّالتا ترك




عن نعلهم ناستـعبوا العمى على الهدى ورمـ يعرنون(1) (1)



تارك نهو كافر









 المعرفة؟ تال : لا إلّ على الله البيان، لا يكلفَ الله العباد إلاّ وسعها . ولا يكلّف نفساً إلآ ما

آتاهـا
ا1 - شن 11


فيلزمهم الـحجّة) (1)
| IY يعفور، عن أبي عبد الله
(1) - (1) (1) (1)














 المجموع، نلا ينافي اشتراك البع البض .




 وأما ما لا يطيقون نقد مرّ بيانه.



 الحسد، ومو الظهر كما ورد ني الأخبار : ألآ إن المؤمن لا لا يظهر الحني الحسد.


(Y) الخصال، م IVo باب الملاثة: ع rrr.


 روضة الكافي
10 - ين: نضالة، عن سيف بن عميرة، عن إسماعيل الجعغيّ، عن أبي عبد اله
 يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّرّوا عليه.

 يطيقون
 استكرهوا عليه.
11 ا - ين: عن ابي الحسن تال: سالته عن الرجل يستكره على اليمين نيحلف بالطلاق


 اله




 آبان هن الدؤمن عند ضهجره نيبّا (r)
(Y) - نهج ؛
(r) والستعتم إن استـعتتم
(\%

 (艹) نجج البلاغة تصار الحكم، برتم 10V.


(1) ولا ترك سقق حسبه فـلالد

ع

(r)

Y - Y -


بمقايسة العدل عند ذوي الڭلبابي(r)
Y 7 - ششي








- YA

 فعابهم؟ تال : لم يعبهم بما صنع في تلوبهم، ولكين عابهـم بما حنععرا ولو لم يتكلفّوا لم يكن

عليهم شي*)
بيانٍ أي الغعاه والمنع عن السمع والبصر إنّما ترتّبت على أعمالهم الئسيّة، فإنّما عاتبهم

 الله في تلوبهم وسمعهم وبصر مـم .
(Y) - (r) المتاسن، ص YVV. (\%) - ( ) (\%)
 (7) مورة الكهن، الآية: 1-1.








 ويرى بعينه؟ قلنا : نيه وجوه:


 ولأحدّثّك بما عملت، ولا الحّثنثك ما عملت.



 جاز انْ ينفى عنهم الإبصار نغسنه.





 ونال (1) دوضة الكاني الموجود مع الاصول طبع الأعلمي، م
















اللنوب، والل أعلم بمراده (r)
10 - باب علة خلت العباد وتكليفهه، والعلة التتي من أجلها جعل الله في اللدنيا اللذاتت والكالم والمحتن
 (1)


 الفَرقان





(Y) المالـي المرتضى، ج ع ص
(1) سورة طه، الآية: 110.


 كِيْ (1)
الحْ









































 طاعنه
تال العدلوق كَّ







 (Y) علل الشرائع، ع
(1) تفسير اليضضاوي، ع (r) علل الشبرائع ج

ب - ع



نتـورّل من دار إلى دار (1)

 عبد الله مولى رسول الش
 ابن عمران ثِمْ
 جميع خلقي من أهل السماوات والأرضم اجتمعوا على طاعتي وعبادتي لا يفترون عن ذلك ولك




 ( $)$
 لعبادتهم إيّاي فإذا عبدوني استحقّوا الثوابِ. وفيل : إلآل لآمرهـم وأنهاهم والطلب منهم

 الغرض، ويكون كمن هيّا طعاماً لقوم ودعاهـم ليآكلوه نحضروا ولم يأكله بعفسهم، فإنّه لا






 . 119 , IIA : ( 1 (












 جعفر بن محمّد


 الم
 آبانه

 ولتتفاضل منازلكُم في جنته (1) . إلى آخر ما سيأثي في كتاب الامامامة
 وحيه، وجعلهم حتجة له على خلته ، لثنلا تجب الدتجّة لهم بترك الإعذار إليهم فدعاهم بلسان
(r)






 وألعقاب بواء؛ وأصل البو*: اللّزوم.
 أبيه

والفقر، والموت، وكلّهم نيه ولإنّه بعهم لوثّاب(r)



 والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد، والوعد لا يكون إلآ بالترغيب، والوعيد لا يكون إلا لا



 اللدنيا مخلو لاً بمحنها ، وسرورها ممزوجاً بكلدها وغها وهمها .



يعتمله الزيادة والثنقهان(r)
 وهو غير محتاج إليهم ولا مضطرّ إلى خلقههم، ولا يليق به المبث بنا؟ مال : شخلثهـم لإظهار سكمته، وإنفاذ علمه، وإمضاء تدبيره؛ تالٍ : وكيف لا يقتصر على هذه الدلدار فيجعلها دار


وطبّقت شُهوات ليختبر فيها عباده بالطاعة، نلا يكون دار عمل دأر جزاء. الیخبر (\&) 10 - مأ جهماعة، عن آبي المغضّمل، عن عبد الله بن الحسين العلويّ، عن عبد العظيم


الاحتجاج، ص صHA
 . $r$ ( $V$ ( $V$ (






الصبي؟
(ش) - IV







نعرفت انتها منسو خشة (1)

 ويكون المراد بالنسخ البداه، أو التخصيص، ألم ألثبيين.

 الكتب الكلاميتة، والثعرّض لها خرورج عن مفصود الكتاب. 17 - باب عموم التككاليف


- (418)




سورة مود، الآيتان: 1119-114.


(r) (r)


r - r عَيْتَ

الضلآل والمنانفين وكل" من آتز بالدععة الظامرة:

 ذلك في كتب الأهول وكتب الككلام(r)























 لنتّة 据












 مكذا نزلت وكيف يأمرمم بطاهة أولي الأمر ويرخص لـم




















كان تبلكمه، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممّن كان تبلكمب، رإنّما تسيرون في أثر بيّن،

باب أن الملانكة يكتبون أعمال العباد

يونس ا"


 . 19 (1)










$=$














 وني توله تعالىى :\$هِ










 ست ساعات عن العبد المسلم المـخطى: أو المسيه، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاهـا وإلاً كتب واحدذة.
وني رواية أخرى : إنَّ صاحب اليمين أمير على صاحب الُشمال، نإذا عمل حسنة كتبها له

 يستغفر الله كتبت لa مستئة واحدة (V)



$$
\begin{align*}
& \text { (r) مجمع البيان، ج ه ص } \\
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (1) مجمع البيان، جV }{ }^{\text {(1) }} 19 \wedge .  \tag{v}\\
& \text { مجمع البيان، ج ع ص VE. }  \tag{1}\\
& \text { مجمع البيان، ج } 7 \text { ع }  \tag{r}\\
& \text { مجمع البيان، ج V م } \tag{0}
\end{align*}
$$




تفعلون من الفاهر دون الباطن


 اله

تسمع فإنَّ عالم السرّ يسمع ويرى



 صلّى العبد الصِبح مع طلوع الفيجر أثبتّت له مرّتين، أثبتها ملانكة اللّيل وملانكة النهار (8)



باب ذو رتاج (0)
بيانء الرصد بالتتحريك ألقوم يرصدون. والرتاج بالكسر : الغلق .

 ( 0 - ين



يكتب الملكان إلآ ما نطق به العبد(A)

(1) مجمع اليبان، ج •1 ص דیז.

 سورة الإسراه، الآية: VA.



الذكر في نغس العبد غير الش تعاللي






 الله







 إلى مكّة في تلك السنة نسلّمت على أبي عبد الشّ






 فاضت دموعه على لحيته، وتال: إن كانت الحغظة لا تسهعه ولا تكتبه نقد سمهع عالم السر"
(1) سورة الأعرافم، الآلية: Y•0.

الاحتجاج، ص
 كفرت وإن أيقنت أنه يراكُ ثمّ بارزته بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين إليك (1)


 تال الّذي على الثشمال للّذي على اليمين اكتب؟ تالل : لعلّ يستغفر ويتوب فبإذا تال ثلائآ تال :






 وتال








 أحضرتناه، ونحن لك اليوم على ما تكره. وشهيدان عند ربّك (r)



 ديوان آنخر (£)

10 - كا العلًّة، عن البرقيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي









كان لسانه تلمه، وريقه مداده ، ذأثبتها عليه (r)
IV - IV





 الغيب والشهادة، العزيز الـدكيم، الغفور الـوحيم ذو اللجلال والإكرام والثوبـ إليه، لم يكتب


11





 - Y -



بسيّثة لم تكتب عليه، وإذا همَ بحسنة كتبت لـ")






كاتبيك كتاباً إلى ربّك فتكلّم بها يعنيك ردع ما ل
居
 وصاحب النشمال يكتب ألسيّنات، وملكا النهار يكتبان عمل الْعبد بالنهار، وملكا النّليل
(r) يكتبان عمل العبد في النّليل

س








 "و أحوج إليها ، وإنًّ في أرضي لمن يعبدني حتّ عبادتي، وما خلّقت خحلقاً أحوج اللي منه


 اللّ فيكتب ثواب صهلاتهما له ، والوكعة من صلاتهما تعدل ألفى صلاة من صلاة الآدميّنن ،



(1) كتاب الزهد؛ مس (1)




 أقول؛ الالخبار اللدالة على الكاتبين مبتوثة في الابوابب اللسابقة والثلاّحقة ونيما ذكرناه هنا كفاية.
Y 0 - محاسبة النفس : للسيّل عليت بن طلاووس تلّس الله روحه : من ألمالي المفيد بيإسناده إلى عليّ بن الحسين




أْ أستغفر ال山ه
YV
 YA


(t) والمؤمنون


(0) وخميس، فأحبت ان ترنع عملمي وأنا هـانم و ا

فيه الأعمال إلآلا عمل المقادير (1)
ا




 ( ( ) - ( 0 (
 تاله: آخر خميس في الشهر ترنع فيه أعمال الشهر (1)

 بيت في ألسماء الرابعة حيال الكعبة من لؤلؤة واحدة ، يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك الث ، لا






 ويستمدّان من غريّه وربّما جلسا على ألصماغين .
 النابان، والغغان : الشدقان، والصامغان والصماغاغان - ومن تالهما بالعين نتد صحّفهمها - : مجتمعا اللريق من الجانبين، وهما اللذذان يسمّيهما العالتّة الصوارين . وتالْ : سئل عن تول



 الشفة. وتيل : هما ملتقى الشدقين، ويقال لهـها : الصشالمغان والصماغانان والصواران .

## 1^ - بابب الوعد والوعيد والحبط والتكفير





" 198 |

 الألأعرات الالانفال

التوبة (9) (9)
 . 1791 (

## 











竍









تحقيق : اعلم انّ المشهور بين متكلمّي الإماميّة بطلان الإحباط والتكفير، بل تالوا
 انَّ يموت على الإيمان؛ والعفاب على الكفر والفسوق مشروطِّبان يعلم الله آنّ لا يسلم ولا
 الاأحباط والتكفير للآيات والأخبار الدالتّ عليهما .























 تسعمانة جزء من الثواب، وكذا العكس، وهذا هو القول بالموازنة انتهى كلامه.

إقول














وسياتي تحقيتها .



Y

 المؤمنين he






(Y) كنز الفرائد، ج ص بYY.

للعبيد، وتد قال الش واعتقادنا في العدل مو أنَّ اله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل، وعاملنا بما هو مو نوته وهو


بياذء قال الشيخ المفيد تّس الشا روحه في شرح القول الأخير : العدل مو الجزاء على




















 جائز عفلاً، غير جانز سمعأ، وذهب البصريون إلى جوازه سمعأ وهو الحقّ، واستدلّ المصنف

الأزل : أنَّ العقاب حتّ لش تعالى نجاز تركه، والمقلُمتان ظاهرتان











عليه، ولا معنى له إلآ إسقاط العقاب عن العالعا أتول: سيأتي الآيات والأخبار في ذلك.


解 0

"

النَّ
تَقِحْيَ



الجزءٔ السادس
منـورات


14 - باب؟ عثو الله تعالب وغفرانه وسعة وحمته ونعمه على العباد



 عِيمّ .

 ، IYQA
 AlVE" ، النساه





 . ع \& " .

M\&V1


 ويعهل هذا الخلط ملى فير الذنوبب المسبطة . [مستلرئ السفينة جr لغة انحلط!].
 يَنَتُونَهِ
















 آلكَ





 يَتْكُوْنَا



 الحديد الحْ





 والعفاب، وما ني الخبر مبني على الاكثناء بيعض الكلام ومو شاني

 النبّ









 والاسم الاليتّ، ومنه الحديث: من المتالّي على الش؟.
سورة الإسراه، الآبة: v.

$$
\begin{align*}
& \text { ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

أمالي الطوسي، ص Aه مبلس ` ع AE.

ع - ماء المفيد، عن الحسين بن محتّد التنّار، عن محتّد بن القاسم الالنباريت، عن أبيه،










 كثيرة، فقال: : مه يا أبا عبيدة لا يكون الشيطان عوناً على نفسك، إنَّ عفو اله لا يسبهه

شي*
بح V V











اله عز وجل إلآ غفر لـ (o)



 (0) ألمالي الطوسي، م

9 - هو 1 أبي، عن سعد، عن البرتيّ ، عن محمّل بن بكر، عن زكريّا بن محمّلد، عن محمّد


جلّ جلاله : من أذنب ذنباً نعلم أنّ لِي أن أعذّبه وأنّ لِي أن أعفو عنه عفوت عنه(1)





كذا ركذا
11


" - IY

 الك جل : ومن آشرك؟ فأنكرت ذلك وتنمرت للرجل فأنا أتول في نفسي إذ أقبل عليَّ فقال :
 (


ويغنر سبـحانه وتعالّى

الله
 رأت الملانكة تمثاله، ولاذا اشتغغل اللعبل بالمعصية أمر الله بعضى الملانكة ستّى يححجبوه

$$
\begin{equation*}
\text { (Y) المحأسن، ص } 7 \text { Y. } \tag{1}
\end{equation*}
$$ (الز)


 (0) مورة النساه، الآلة: (0)

تغ تغير الكياشي، (V) نوادر الراوندي، ص (A)


 (عان - IV
 أقول: سيأتي الانخبار في ذلك في أبواب الحشُر .




 الشروط، وانّْ الغرض منها إنشاء الترغيب والترهيب.












 فأوجدني هذا العربع تال : نعم، ألما سمعت تول الثشاعر :

(Y) سورة النعل، الآية: مr.





والذّي ذكره أبو عمرو مذهب الكرام، ومستجسن عند كلّ أحد خلف الوعيد، كما تال السريّ الموصلي :















 الوعيد ذتآ، وإنما ترى ترك الوعد ذتاً، وإنشد:

















يستحقّ عليه من الذنّ عند حسن العغو وأوضح في باب البرهان، ومذا بيّن لمن تدبّره.





 يفتخر بهذه النكتة عند إصحابه ويستحسن احتجاجه الموذّي إلى هذه المناتضة، ولكنن العصبيّة ترين القلوبـ

Y -

 فَأَنْ


 آل عمران وشا











 تعالى : VE, الانْعام پ


 التوبة (49









 الكَتَ (I7) (全


 طه طهِ




















المجادلة




 النصر

 البشارة بالنبي








تلناه ني الثواب والعوض ضرورة


 الجهل ويزيّها للعبد، عن ابن عبّاس وعطاه ومجاهد وتتادة، وهو المروئٌ عن أبي . عبد الش


الشيء ضرورة، عن الفرّاء.







 الصحةّ تبل المرض والمورت




 الساعة لكثيرة، من تأب وتد بلغت نفسه هذه - وأهوى بيده إلى حلفه - تاب الها عليه.

وروى الثعلبيّ بإسناده عن عبادة بن الصامت، عن النبيّ





















رزتنا الشه ذلك بمنّه وكرمه.




 في صاحبها، أو ينصح صاحبها فيقلع عن الذنوبَ ثمّ لا يعود إليها أبداً . (Y) مورة السجلة، الآية: 4 .




الثنار مثلا"


















وهم النّين تقوم عليهم القياهة (1)







حتّى تبلغ الثنفس هذه، قال : يا ربت حسبي()
(1)


ب - يه: سنل المـادة
 الآنخرة)
 قال : تال رسول اله له

 من تاب تبل أن يعاين قبل اله توبتّ اله



بكثرة ذكركم لـيّانـ
 V V - V


نقيل : يبكون على ذنوبهم، تال: فليدعوها ينا يغفر لهم (i)





عباد الله إلى اله المتّقي الكائب(9)


.ror $\mathcal{C r}$ or من لا يحضره الفقيه، (r)
(1) سورة اللــاء، الآية: 1A.
(r)

 (4) تغسير التعي، ج
( ( 1 (

 من التوبة وان لم يؤتُر ما تؤثّر التوبة الكاملة . 11 11

(i) يحبّون الثاثب، وير حمون الضعيف، ، ويعينون المحسن، ويستغفرون للهذنبا (أبي، عن سعد، عن النهليّ، عن ابن محبوب،



توّابه، ولكن لا يولد له من تلك النطفة(٪)




ومن أعطي الصبر لم يحرم ألا جبر (r)
 المقدأم، عن أبي عبد الها عن أبيه في نور الش الأعظم : من كانت عصـمة أمره شهادة أن لا إله إلآ الله وأنّي رسول اللّ، ومن إلذا أحابته مصيبة قال: إنّا شله وإنّا إليه راجعون، وعن إذا إصاب
 10 - ل لا 10

 المؤمن عند الله شي، أحبّ إلى الله من بؤمن تاتبب، أو مؤهنة تانبة(1) .




I ( 1 ( $)$


الثائب من الذنب كمن لا ذنب لـ (1)




المـحاة؟ قال : الاستغفار (r)







وأنفل من ذلك (0).
اليط - YY




( أبدآ ${ }^{\text {( }}$


 واليهود والثصارى يقتل رجلاً من المسلمين على أتّ مسلم فإذا دخل في الإسلام محاه الهِ عنه

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) (9) سورة النساء، الآية: به. } \\
& \text {.IV\& معاني الأخبار، صـ ( } 1 \text { ( ) - ( } 0 \text { ) }
\end{aligned}
$$



 الأوصياء والالنبياه، والأنبيا والأوصيا لا يقتل بعضهم بعضاً، وغير اللبيّ والوصيت لا

يكون مثل النبيّ والوصيّ فيقاد به؛ وتاتلهما لا يونّق بالتوبة(1)
T ا Y -




 الغرق تال:





 النبي
 جهنتم؟ ولا أراني إلآ سياخذذني بها ولا يغفر لي أبداً، نقال رسول اله

 أعظم من الجبال الرواسي، نقال الْبية




( 9 (

(1)


فنظر النبيّ
 عظيم، نقال النبيّ





 نفـي حتّى جامعتها وتركتها مكانها، نإذا أنا بصوت من من ورياني

 ريح الجنّة أبداً فما ترى لي يارسول الشّ







 ولم تغفر لي خطيثتي وأردت عقوبتي نعجّل بنار تحرتني، أو عقوبة في الدنيا تها تهلكني،







(1) الآيات من سورنآلل مهران:

على رسول الل الثائب؟
 صشخرنين، مغلولة يداه إلى عنقه، تد اسودّ وجهه، وتساتطت أشفار عينهي من البكاء، وهو









Y







 رسول اله



 التُحريك؟ تالل: الثشفتان واللّسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة، تلت : وما الكحقيقة؟ تال:

 تال كميل : فأمل الاستغفار ما هو




 .


 الr - ثو


 وأنا أرحم الرّاحمين
 ابن وهب تال : سمعت أبا عبد الله فستر عليه في الدنيا والآخرة، قلت: وكيف يستر عليه؟ ثال : ينسي ملكيه ما كا كتبا عليه من



 جوارحه أن تستر عله، وبقاع الأرض أن تكتم عليه، وأُسيت الحففظة ما كانت تكتب (c)
(Y) عدة الداعي، ص 1\&v.






عذه - يعني حلقه - تاب الله عليه (1)

 آبانه غ

 7








 النتوبة فأصبح خاششعاً من ذنبه، راجياً لربّه ننـن له كما هو لثفسبه نرجو له الر احهة ونخان عليه العقابب) (8)
بيانٌ بهما معأ اليد أي تضرّر كفت إنسان بكفت آخر بغمز وشبهه، أو تلذّذ كفت بكتّ، والهراد
 على ما إذا كان من امرأة ذات بعل ، أو ثهراً بدون رضى المممسوح، ليكون من حقَّ الناس؛
 الجمّاه التّي لا ترن لها . ويدين أي يـجزي انتهي.
( الزه (
(0) المشاسن، ص ע باب الثلائة.
(Y) - (1) (i) (i) (Y)

وآثّا ألخون بعد التوبة فلعلّه لاحتمال الثتقصير في شرانمط التوبة.
 والاعتلال على الله هلكة، والإصرار على اللذنب أمن لمكر الله، ولا يأمن مكر الله إلآ القوم

الخاسرون(1)
^r - يجّ عليه وجلس بين يديه ثمّ تال : إني أريد أن أُسألك، ثال : سل ابني جعفراً، تال : فتحوّل

 رمضان؟ قال: أعظم من ذلك، تال: تّل النفس
 . .


أردت أن أعرّنكه
بياند لعلّ في الـجبر سڤطاً وإنّما أوردته كما وجدته، ويحتمل أن يكون الساثل غرضه










 الشهوات، ويستغيث إلى الله تعالمى ليحفظه على وناء توبته، ويعصهه عن العود إلى ما سلف
 ويعتزل ترناه الـسوء، ويسهر ليله، و يظهمأ نهاره، ويتفكّر دانماً في عاتبته، ويستهين باله ساثلاُ
(1) تحغ العقرل، م Y (1)

منه الاستقامة في سر"ائه و فر"انه ، ويثبت عند المصن والبلا


بياناء من التنفّس أي بغير ذكر الله ، وفي بعض النسـن على بناه ألتفعيل من تنغيس المهمّ أي



 ودليل إلى الهدى، وشفاه لما في الصمدور، فيما ألمركم الله به من الا ستغفار مع التوبة كالن الش الش :





على أنّ الاستغفار لا يرنعه إلى اله إلآ المعمل الُصالح والثوبة(م)

 نفسه بالتوبة، نذلك الإصرار( Y


 عالْمأ نهو جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربّه، وتل تال في ذلك تبارك وتعالى - يتحكي


(I) مصباح الشريعة، ص
(r) سورة الكساه، الآية: •
(I) (I) (I)
(8) سورة ناطر، الآية: ( )


(V)




لم تمغه التوبة ولم تقبل منـ (1)
\&
حنجرته - لمّ يكن للعالم توبة، وُكانت للجامن
. ين بيال؛ ؛ ظاهره الفرق بين العالثم والجامل في تبول التوبة عند مشاهدة أحوالـ الآلخرة وهو


 عن المشاهدة .

 0 0 - شي؛ عن جابر ، عن النبيّ






7 ا 7 - شي




(1) (1) - (Y) تنسير العياشي، ج (r) الز (r)

 (V)
: 䜌䗂
 تَأَيْهر
 ^§ - شي غنورآ قال: هـم التوَابون المتعبّدون
9 9 - شي:









 . يستغفر الش

 ابن عليَ والشه للمؤمن أنفع، تال رسول الش الش
 يثين، وليس ذلك لأحد من الناس كلّهم غير شيخنا - أعني أبا طالب - يقول الش



$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الالنعام، الآية: 10A. } \\
& \text { تفـير العياشي، } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساه، الآية: 1A. }  \tag{7}\\
& \text {. live }{ }^{\text {Y }} \text { IV) }
\end{align*}
$$








 ول اه - وتال رسول الش






استقام على هذه الخصصال نذاك التائب(r)
أه - ع


الإصرار

كالمستهزي(0)




دخل النار وهو بالك (A)
 عبد باب الدعاء الد ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتع على عبد باب التوبة ويغلق عنه باب

المغفرة





ا 7 - نهجّ






حلاوة المعمية، نعند ذلك تقول: أستغفر الش" (1)
بياند ما سوى الأ"ّلين عند جمهور المتكلّمين من شرائط كهال التوبة كما ستعرن.

 المعصية، وسوّن الثوبة(r)







 الحسن بن نضال، عن عليّ بن عقبة، عن أبي كهمش، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اله

 الشه، وإن أسأت استغفرت الشالش؛ ولا بالتوبة، ورجل يسارع في الحيرات. ولا يقلّ عمل مع التقوى وكيف يتلّ ما يتقبّل (0) .



(r) سورة النساء، الآلة: •II.

 عن عبد مؤمن يذنب ذنباً إلآ الجّله الله سبع سـاعات من النهار، فإن هو تابِ لم يكتب عليه شُمينا



موّمن يذنب ذنباً إلآلآجله الله سبع ساعات من نهاره؛ هكذا تلت (1) .


من أحبّ عباد الله إلى الله المفتّن التوّابّ(Y)
7 ا


القيوم، ثلXث مر"ات لم يكتب عليه







(0)

79 - كا العدّة، عن البرتيّ، عن محمّد بن عليّ، عن محّدّ بن الفضيل، عن الكناني




الحسن
التز"ابون (v)
ع ك - V.


(1) - (0) الزعد، ص هr| بايب r|


( أصول الكاني، ج

V| اله








${ }^{(\varepsilon)}{ }^{(r)}$ (r)
VY - VY







تقنُط المؤمنين من رحمة الش اله
VT -



V\&
(r)

-² (v)
(1) (1) سورة البُرة، الآية:
. سورة: الفرتان، الآيات: (r)



 ابن - V0


يكون ذلث منه كان أفشـل (1)





(1) لم يكتب عليد
 كا كا




يستغفر ربّه فيغفر له، وإن الكانر لينساه من ساعته(0)

- V4




 إنّما مي القلوب مر"ة تصعب، ومّة تسهل
 إذا كتّا عندلُ نذكّتنتا ورغّبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتّي كأنتا نعاين الآخرة والّجنّة

والنار ونحن عندلُ، فإذا خرجنا من عندكُ ودخلنا مذه الليوت وشمهنا الالولاد ورأينا العيال






ا-حتتام فيـه مبا
الأول: في وجوب التوبة، ولا خلان في وجوبها في الجملة، والاظهر أنها إنّما تجب






الندم علي كل" ثبيح أو إخلال بواجب .

 لكن انحتلفوا فذهب بحاعة من المعتزلة اللى أنّها تجبب من الكبانر المعلوم كونها كباثر أو
 من ذنوبى تاب عنها من تبل ؛ وتال آخرون: إنّها تحجب من كلّ صغغير وكبير من المعاصي، أو

الإخلال بالواجبع، سواه نابـ منها قبل أو لم يتب.


 لكونها معصية، ومن الإخلال بواجبب لكونه كذلك، ومذا عامّ في كلّ ذنب ولإنلال

بواجبع. انتهى
أَولّ






وضعف المعارض .













 صضة صلاة من اخل" بالصوم.


 فانتر ا.
واليه أشار المصنّف


 مستحقر بالنسبة إليه حتّى لا يكون معتداً به، ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه حتَّى


 يعّ إساءةً نكذا العزم (1)






















 الرابع : في أنواع التوبة، تال العلآلمة

خاصّة، أو يتعلّق به حتّا الآدميّ


















(1النهي، والعزم على ترك المعاودة (1)






ثتّ نال المحقّق دَّ




لجواز خلوّ القادر بقدرة عنهما(1)













 التفصيل فيما رايته من كتبهم الككلاميةّ.








 وحبط الصغانر بترك الكبائر في أبوابها إن شاء اله تعالى.
 والمكر والخليعة عنه تعالى وتأويل الآيات فيها










 القدر، أو يرجع وبال الاستهزاء علهـم، فيكون كالمستهزي بهمr، أو ينزل بهم الحقارة












 (r)




(r) تغسير اليضـاوي، ج

مورة صنعهم مع الله من إظهار الإيمان واستبطان الككفر وصنع الله معهم بإلجراء أحكام
 لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادطين (1)






。



> ج؛ مرسلاّ مثله(0).

ج







 الأرضى كلها عليّ لمتُصصت عنّي بهذه البيعة - وحلِّف على ما قال من ذلك - ثمّ تتابع بمثل هذا
(1) تغسير الليضاوي، ج ج ا ص • ع والآية مي •A من سورة النساء.

باب 11 ع19.
(0) الاحتجاج، ص •21.











 يعنون محتداً وعليًّ










 يتركون أذى بمحتّد وعليّ يمكنهم إيصالد إليهما إلآ بلغره ها


 في الجنان بحضر: محقد صغين اله الملك الديّان أطلعهم على هؤلاء المستهزينين بهم في














 بيانڭ تال في القاموس: الهوج محرّكة: طول ني حمق وطين وتسرّع؛ والهوجاء: الناتة المسرعة .
أقول؛ سيأتي تمام الـنبر في موضعه إن شاء اله تعالى .
ر Y - باب عقاب الكفار والفجار في الدنيا


 حمعسق [الشورى]

四 (1)

(4) لَ
 ( (10) (10)


 صرامها. وسيأتي تفسير سائر الآيات وتأريلها في مواضعها



 كا
 اله回
臭




 ما r


 تتكلّم به، نسألوما نقالت: كانت لي ضرّة نقمت أُلِّي نظنتت أنّ زوجي معها فالتفتّ إليها

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الز (1) } \tag{r}
\end{align*}
$$

نرأيتها تاعدة وليس هو معها ، نر جع وجهها على ما كان(1')














.


 توضْيع! في غضّ نعمة أي في نعمة غضّة طريّة ناضرة. والوله بالتـحريك : الدّزن راللخوف؛ والشارد : الثافر .

المقوبة إلى أحد أسرع منها إليكم، لانككم لا تواخذذون بها يوم القيامة(1) (1)

- 9 - وتال زين العابدين


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تغسير العياشي، } \\
& \text { Y Y Y., } 19 \text { ( } 19 \text { ( ) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الدعوامت للراوندي، م (V) - (V) }
\end{aligned}
$$

猫 - باب علل الثـرائع والأحكام




 تفسير: تد نسّر جماعة من المفتّرين الميزان في الآيتين بالثشرع، وبعضهم بالعدل وبعضهم بالميزان المعرون. وأما الأخبار نفيها ثلاثة نصول :



 ابن شاذان كِ
 الأناعيل لغير علّة ولا معنى
 فإن تال : نأخبرني عن تلك العنلل معرونة بل مي معروفة وموجودة عند أند أملها
فإن قال: أنعرثونها أنتم أم لا تعرنونها فإن تال : نما أول الفرانض من عند الش
فإن تال : لم أمر اله الحخلق بالإقرار باله وبرسله وحججهه وبما جاء من عند الهّ عز وجل؟ تيل : لعلل كثيرة:




 والنسل .
 الفساد، ويأمر بالصـلاح، ويزجر عن الظلم، وينهي عن الفواحش، ولا يلا يكون حظر الفساد



ومنها انّا وجدنا الخلق تد يفسدون بأمور باطنة، مستورة عن الخلق، فلولا لا الإقرار



















 وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من هظلومهم .

 المسلمين، لأنّا تد وجدنا الـخلق منقوصين مستاجين، غير كاملين ، مع اختلانهم واختلان
 على نحو ما بيّتا، وغيّرت الششرانع و السنن والأحكام والإيمان، وكان ني ذلك نساد الخلن

فإن قيل : فلمَ لا يجوز أن يكون ني الأرض إمامان ني وتت واحد أو أكثر من ذلك؟ تيل :




 ويكونون إنّما أتوا في ذلك من تبل الصانع الّني وضع لهُ لهم باب الاختلاف والتشاجر إذ أمرهم باتباع الدختلفين .

 والحدرد.
ومنها أنه لا يكون واحد من الحجّتين أولى بالنطق والحكم والأمر والنهي من الآخر ، فإذا

 وإذا جاز لهما السكوت بطلت الحعقوق والأحكام وعطلّت الحدود، وصارت الناس كانْهم لا إمام لهم.





 رسوله متبوعين، وكان المرسول أولى بهذه اللفضيلة من غيره وأحتّ

 واحد منهم ني نفسه أنّا اولى بـ من غيره، ودخلهم من ذلك الكبر، ولم تسخ أنفـهم بالطاعة











 واششدّ النفاق.










ووعيله ونوابه وعقابه، وني ذلك فساد الخلق ولي وإبطال الكبريويّة.
 بالأمر والنهي والمنع عن الفساد والتغاصب
 أمره ونهيه، إذ كان نيه صلاحهم وتوامهم، نلو نركوا بغير تعبد لطال عليهم الأمد نقست





 المعاصي، وحاجزأ ومانعاً عن أنواع الفساد




 يسجد ويخضع، وبيده يسأل ويرغب (ويرهب ويتبتّل ع) وينسك، وبرا وبرأسه يستقبل في ركوعه وسجودهه، وبرجليه يقوم ويفعد.


 واليدين لا بالرأس والر جلين.




القويت والضيعيف.
ومنها أنّالرأس والر جلين ليسا هما في كلّ وتت باديين ظاهرين كالو جه واليدين ، لمّوضع
العمامة والخخفّين وغير ذلك.



 اللريح نوجب عليه اللوضوء لهنه العلة .


مذا شيء دانم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك، ولا يكلّف اله نفساً إلاّ وسعها، والجنابة ليس هي أمرأ داثماً، إنتّا مي شهوة يصيبها إذا أراداد، ويمكنه نعجيلها وتأخيرها الآيّام الثلاثة وألأقل" والأكتر، وليس ذلك الك هكذا .





 سنّة . رجعنا إلى كلام الفضضل انتهى.



 نإن تال : نلم بدئ فيه بالتكير تبل التـبيح والتهليل والتحميد؟ تيلّ : لانّن أراد أن يبدا



 الأذان مشنى مشنى







الإيمان إنمّا هو الإترار بالشا وبرسوله



 والتهليل ليتمَّ بعدها أربعاً، كما أتمّ تبلها أربعاً، وليختم كلامه بذكر الشت تعالى كمما نتحه بذكر الله تعالى
فإن تال : نلّمَ جعل آخرها التهليل ولم يجعل آخرها التككير كها جعل في أَّلها التكبير؟

 التهليل هو إترار لهُ تعالىى بالتوحيد وخلع الاننداد من دون الشا ، وهو أوّل الإيمان وأعظم من التسبيح والتحميد.
نإن قال : فلمَ بدئ ني الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير؟ تيل : للعلّة التّي ذكرناها في الأذان.


 الركوع فلا تغوته الركعة في الجماعة
 محفوظاً فلا يضمحلّ ولا يجهل












 أمر الآخرة والدنيا ما لا يجمعه شيء من الأثياء.

فإن تال : نلمَ جعل التّسبيع في الركوع والسّسجود؟ قيل : لعلل : منها ان يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتوزّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ريّه مقذّساً له ،
 التنكبير والتهليل، وليشغل تلبه وذهنه بذكر الله نلا يذهب به الفكر والأمانيّ إلى غير الها






 المغرب يكون شـغل الناس في وقتها آكثر للانصرافـ إلى الأوطلان (الإنطار خ ل) والألألـو



 لانّ الفكر آثلّ لعدم العمل من الثلّليل .

 تكبيرات: تكبيرة الاستفتاع، وتكبيرة المكوع، وتكبيرتي السجود، وتكبيرة أليضاً للركوع،
 سها في شي* منها أو تركها لم يدخل عليه نتص في صلاته .




أقول: رجعنا إلى المشترك .

 يكون بينهما تغاوت لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود .



 كان تحليلها كلام المخلوتين والاني





 والتقوى والزجر عن كثير من معاصي اله




















 تلوبهم رلم تقلّ رغبتهم. فإن نال: فلمَ إذا لم يكن اللعصر وتّ مشهور مثل تلك الأرتات ألم أرجبها بين الظهر










وتت رفع اليُدين إحضار النّنّ وإتبال القلب على ما فا تال وتصد.


 نإن تال : نلَّ جعل صلاة السنّة أربعاً ونلانين ركعَّه تِيل : لأنّ الفريضة سبع عشر ركعة نجعلت السنّة مثلي الفريضة، كمالاً للفريضة .


 أن تجمع كلّها في وتت واحد. زإن تال : نلمَ صارت حلا ملا الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين، وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين؟ تَيل : لعلل شتّى :
 التعب التذي صاروا إليه. ومنها أنّا الإمام يحبسهم للخطبة ومم متتظر ون للصلاة، ومن انتظر الصهلاة نهو في صلاة في سكم التهام.

ومنها أنَّ الصهلاة تمع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه ونقهه وعدله ونضله. ومنها أنّ الجمعة عيد وصـلاة العيد ركعتان، ولم تقصتر لمكان الـنطبتين.


 الالّهوال التّي لهم فيها المفهرّة والمنتفعة. فإن تال: نلمَ جعلت خحطبتين؟ قيل : لأن يكون واحدة للمناء والتمـجيد والتقديس وله ونهيه al فيه الصلا ولح والفساد.
نإن تال : فلمّ جعلت الحخطبة يوم الـجمعة قبل الصّلاة، وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟


 وألناس فيه أرغب، فإن تفرّت بعض الناس بقي عامّتهم، وليس هو بكثير فيملّوا ويستخخفّوا به . تال مصنّف هنا الكتاب بعلد الصصلاة، لأنهّها بمنزلة الركعتين الأخر اورين، وأوّل من قذم الـخطبتين عثمان بن عفّان لأنّه
 أحدث ما أحلث؟ نقذّم الـخطبتين لُيتف الناس انتظارأ للنصلاة فلا يتفرّتوا عنه. نإن تال : ثلمّ وجبت الجممعة على من يكون على فرسشخين لا اككثر من ذلك؟ قيل : لأنّ ما

 فرستين فذلك أربعة فراست وهو نصف طريت المسسافر .


وتفرقةً بينه وبين سائر الألّيّام .
 ركعات، والمّع إنّما زيدت فيها بعد، فتخفّف الله عنه تلك ألزيادة لمورضع سفره وتعبه

 نإن تال : فلمَّ يـجب الثقصير في ثمانية فراسخ لا آتلّ من ذلك ولا أكثر ؟ تيل : لالنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال نوجب التقصير في مسيرة يوم.

فإن قال : فلّمُ وجب التقصير في مسيرة يوم؟ فيل : لأته لو لم يجبب ني مسيرة يور يوم لما وجب
 في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرت بينهـها
 فراسخ هي مسير الجمال والقوانل وهو السير الّذي يسيره الجمتالون ولمان والمكارون



وكذلك الغداة لا تتصير فيما فبلها من التطرّع



النوانل .

 وسفره.
 في وتت من الأوتات أحوج إلى الشففاعة فيه والطلب والاستغفار من تلك الـيا الساعة.
 أُخذت من الخمس الصلوات في اليوم واللليلة. أقول: في العلل : وذلك أته ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلا اللا تكبيرة الانتساح نجمعت


 فإن تال: فلمَّ أمر بغسل الميّت؟

 أيضأ وجب الغسل .

 النظر !لى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الأحياء، ولثلاً يبغضه حميمه فيلقي ذكره ومودته فلا بحفظه فيما خلّف وأوحاه وأمره به واحبّ.



 المتيت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آنته.











 ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبيّ




 سجدات لا تكون صهلاة لانْ أقل الفرض من السجود ني الصـلاة لا يكون إلا" على اربع ستدات.



 نإن قال: فلمَ جعل يوم الفطر العيد؟ تيل : لان يكرن للمسلمين مجمعاً يجتمعونْ فيه،


 اليوم مجمع يحمدونه نيه ويقتّسونه .



 فلذلك جعل نيها اثنا عنر تكبيرة.

 الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكيبر في اليوم واللّيلة خمس تكيبيرات، ولئيكون

ألكيير في الركعتين جميعاً وتراً وترأ.






أموألهم.
نإن تال : لم جعل الصوم ني شهر رمضان خاصّة دون سائر الشهور؛ قيلّ : لانّ شهر

 ونيه نبّ محمّد
 أو رزق، أو أجل، ولنلك سمتيت ليلة المدر .


 من ذلك لنتصهمب، ولو احتاجوا إلى آكثر من ذلك لزا لـادهم . فإن تال : فلّم إذا حاضت المراهة لا تصوم ولا تصلّي؟ قيل : لأنها في حدّ النّجاسة نأحبّ

أن لا تعبد إلاّ طاهر||(1) ،لانّة لا صوم لمن لا صـلاة لـ
فإن تال: نلمَ صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصهلاة؟ تِيل : لعلل شتّى :

 اليوم واللّلّة مراراً نلا تتوى على ذلك، والضورم ليس كذلكـ


 الصوم كذلك، لانّه ليس كلّما حدث يوم وجب عليها الصوم، وكلّفا حدث وتت الصلاة وجب عليها الصلاة.











أاقام الصدقة معام الصيام إذا عسر عليه.



 نإن قال: نلمَ جعل صوم السنة؟ تيل : ليكمل به صوم الفرض
(1) في العبون: نأحب الش أن لا تعبده إلا طامراً، وني العلل : ناسب ان لا تتعبُد إلا طامرة، ومو الاونق من الجمتع
(r) سورة البقرة، الآية: 197.
(٪) سورة المجادلة، الآية: ع.








 لأن الصادق


 ومصلحة معيثتثه، مع تلك العلل التّي ذكرناها في الحائض التّي تُضي الصيام ولا تقضي

 الشهر في الكنّارة توكيداً وتنغلياً عليه.
 متفرّتاً مان عليه القضضاء.



 الخلق من المنانع .
 الأنفس، ونسيان الذكر، وانتطاع الزج الفساد، مع ما في ذلك من المنافع لجميع من الالمنتركها ني شرق الأرض وغربها ومن في


 الهِ












 بهذا أبداً .

أقول: ليس في العلر توله : وتال النبي







 وغيرهم من الأنياء إنّما حجّوا في هنا الئا الوتت نجعلت سنّة في أولادهم إلى يوم القيامة.





والاستكانة والخضوع، واله المونّق وصلى الشا على محمّد والكه وسلم(1)

 العلل - : أخبرني عن مذه العلل ، أذكرتها عن الاستنباط والا الا استخراج وهي من نتانج
 رسول اله هِ










 فلو فرض آن يكون للناس حياء يردعهم عن إظهار الفواحش والظلم والفساد لتمّ الوجه الثالث أيضاً بخلان الآزّل.

 لآراء أنتّتنا، وأنعالهم مناتضة لانعالهم. ويحتمل أن يكون إلزاماً على المشخالفين إذ مم

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



 إسرائيل





 الإترار بجميع الصفات الثبوتة والسلبية فإنَّ جميعها راجعة إليه، داخلة فيه إجمالاًا ، ولعلّ هذا أظهر .
توله: لأنّ في الصلاة الإترار بالربويية أتول : إتا لأتها مشتملة على الإقرار بالربوبية في




 الظرف، وزاجرأِ وحاجزاً منصوبان بالحاليّا





 عرنهم وارتكابه لتوجيه الكلام مجوّز .





للتكلّم بالكلمتين. توله : نجعل الأزلّين، يفهم منه انْ التكبيرتين الأوليين ليستا من الاذاذان،
 توله: ليكون لعلَّ الأظهر : وليكون .




مو الوأجب تعالمى وغيره آنثاره.
 أكـل أفراده .


 من الركوع والسجود با نتتاحيّة.
توله: غلط النفـل أتول: بل اشت
 يكون مواده بالفرض الواجب كما مرّ، والعجب من الصّ الصدوت أنه مع ذكره في آخر الخبر النَّ هذا العلل كلها مأخوذة عن الْ الرضا


مذهبه يحمله على النَ من كلام الفضل ويعترض عليه، وفيه أيضاً ما لا يخفى .









بالأخماس والحواسرّ الظالمرة والباطنة، كما سيأثي في علل الصـلاة

 مارت الثافلة مثلي الثفريضة أمكن تحصصل ثلث المجميوع ومو يساوي عدد الفريضة.

























 أنّ كان في الأمل : (ليكون) أي إنتما جعلت الخطبة ليكون الالمام زي تلك الصلاة منغصراك

ممتازاً ولا يفعل تلك الصلاة غيره من أثمّة الصلوات


- الإمام


 بمنزلة أربع ركعات.
 علمنا أحد من علماثنا غيره في هذين الكتابين، وسيأتي الفول في ذلك في في بابه . توله :





 المسير أكثر من فرسخين لم يتيسر له سانر الأعمال واله يعلم .



 توله
 علة للتقييد بسنة الأكل . توله : لانّه يكون في ركعتين اثنا عشر تكبيرة أي مع تكبيرة القنوت.

 نزول القرآن، ويحتمل إرباع الضمير الثى القرآن.
 رالأمر بالتبليغ كان ني شهر رجب.
 القضاء هو ما بين الرمضانين، إذ لا يجوز له التأخير اختياراً عنه، فلما كان فيل فيما بين ذلك





 والعشرين، والخميس الثاني الثامن والعشرين؛ الثاني أن يكون الخانيس الثانياني الثاني الثاسع
















 الاحتمالات فيكون أولى بالصوم.




 الأربعاء سواه كان في العسر الوسط أو في العشر الأخير، وسواء كان الخمسس الأوّلّ من

 التقادير لا يخلو من تكلّف.





 فيكون توله : والكنّارة عطف تفسير .

الفصـل الثاني - مـا ورد من ذلك برواية ابن سنان

 الرضا




 لا غيره، نكان كما أبطلّ الهِ






 بين الحلال والحرام إلآ نيء يسير ، يحوله من شيء إلى شيء فيمير حلالاً وحرامانا(1).
(1) ملل الثرانع، ج 「 م




 الدالة على انَّ الاهحكام الشرعيةّ معلّلة بالحكم الكاملة، ويحتمل أن يكون إنَّا وجلنا الستثنافاً.



 دتائق الحكم مرعيّة في كلّ حكم من الأحكار مار











 العيد والجمعة وغير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العاني















 الش اله











 فيها كذلك ليشهدوا منانع لهمب.







اليلدين




 نجرى ذلك في ولنده الـى يوم القيامة .


 وشفتان يشهد لمن واناه بالموافاة .
 على ربّك ما شئت، فتمنَّى إبرا اميم بذبیه ندامأَ له نأُعطي مناه .
وعلّة الصوم لعرفان مسّ الجوع والعهنُ ليكون العبل ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً مابراً، ويكون ذلك دليلأ له على شدائد الآخوة مع با فيه من الانكسار له عن الشهوات،
 الدنيا والآخرة.
وحرّم تتل النفس لعلة فساد الـخلق في تحليله لو أحلّ وفناثهم وفساد الثّلبير .


 من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلّة ترك الولد برّهمها .
 ونساد الموراريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.
 اليتيـم ظلماً فقد أعان على تتله إذ اليتيم غير مستنغ، ولا متحتمل لتفسه، ولا عليم بشأنه، ولا












 منه ترك العلم والدخحول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك









تأكل ما صتت.






السفيه ان يدنع إليه مالد، لما يتختّا علي عليه من إلفساده حتى يونس منه رشد؛ نلهذه العلّة حرّم اله الربا وبيع الدرمهم باللدرممين يداً بيد.

 في الككفر .
 وتركهم القرض، والثقض من صنانع المعرون، ولما ني ذلك من الفساد والظلم وفناء الا'موال.




 مبباً للتهليل وفرتأ يين الحلال والحرام الحرام



وحرّم الطحال لما فيه من الدمَ، ولانْ علتّه وعلّة الدم والميتة واحدة، لأتّ يجري مجراهـا في الفساد.
وعلّة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجا يجب على النساء أن يعطين أزواجهنّ لانَّ على






 لاشتغاله عن خحدمة مواليه

 فاستحثًت المراة الثفرة والمبابنة لدخولها نيسا لا ينبغي من معصية زوجها

وعلّة تحريم المراة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبةً نلّلا يتلاعب بالطلاتِ، ولا ولا
 بعد تسع تطليقات.
وعلّة طلاق المملوكُ انتنين لأنّ طلاق الأمة على النصف نجعله انتين احتياطاً لكمال







 . الميراث
 الش






 لم يفعل تليل.
وأتا علّة الققسامة أن جعلت خمدسين رجلاً فلها في ذلك من التغليظ والتشديد والاستياط كنلّا يهدر دم امرىن مسلم.
وعلّة تطع اليمين من السارت لانّة يباشر الأشباء غالباً بيمينه وهي أفضل اعضضانه وأنفعها لد

(Y) سورة الشنورى، الآية: 89.

$$
\begin{aligned}
& \text { السرتة بيمينه . } \\
& \text { السرتة بيمينه. } \\
& \text { (1) } \\
& \text { () سورة الآحزاب، الآية: ه. }
\end{aligned}
$$

وحرّم غصب الأموال وأخذها من غير حلّها لهـا نيه من أنواع الفساد، والفساد محر"م لما فيه من الفناه وغير ذلك من وجوه الفساد.
وحرّم السرتة لما فيها هن فساد الأموال وتقل الأنفس لو كانت مباحةّ، ولما يأتي في

 وعلّة ضرب الزاني علي جسده بأشدّ الضربب لمباشُرته الزنا واستلذاذ الجسسد كلّه به نجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الـجنايات
 وذهاب النسب؛ وكذلك شارب الـخمر لانّه إذا شربس هذى ولذا هذى افترى نوجب حذ المفتري.
وعلّة الثتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة على الزاني والزانية لاستتخفانهـا وتلّة مبالآتهما


نوجب عليه المتل للدخوله في الكففر .
وعلّة تحويم الذكران للذاكران، والإناث للإناث لما ركّب في الإناث، وما طبع عليه اللذكران، ولما في إتيان اللذكران للذكران والإنات للإناث من انقطاع النسل و فساد الثدابير

وخرابب الدنيا .
وأحل" اله تعالى البقر والغنم والإبل لكثرتها وإلـكان وجودها، وتحليل بقر الوحس وغيرما من أحناف ما يؤل من الو سش المحلّلة لأنّ غذاءها غير مكروه ولا ولا مسرّم، ولا هي

 من تلّها، لا لقذر نحلقها ولا قذر غذانها .





شعور مـلهنّ .
 وألرجل يعطي نلذلك وفّر على الرجال .
(1) مورة النور، الآية: •7.







 ها تالد لمن كان ميثله في الثبات والقيام (r)



 بغير اختيار.
 في النوانل أي نوابها او هو نفسه زيادة فيها
توله 左


 للاكتغاء به بدون الغسل .




 له الو بمقذّر، أي تحصل تلك الفضائل ني أمور كثيرة.











 والعلم بحال أهل الفقر في الآخرة علّة لكونه دليلاً.










 الوتوع ني المحرّمات.
توله 左



 تغيير الأسلوب، والتا عدم القانصية نمن لوازم سباع الطير غالباً .

قرله



 لا أبدانهـم.
 فإتا أن يؤخذ واحة أو اثنان فاختير الاثنان لرعاية الا لاحتياط .








 توضيح تلك العلل في الأبواب الثمناسبة لها r -






مسكر فإنه لV عصمة بيننا وبين شاربيها (1)
الـنصصل الثالث - فئ نوادر العلل وهتفرقاتها
ا 1












 تال الصدوت






على بعض في اللّفظظ (r)
بياند الواضهة .

تولها


 المنتّرة مكان المنيرة، والمحدودة مكان المحرّمة، والمندوبة مكان المدوّنة.

$$
\begin{align*}
& \text { علل الشوانع، ج ج } \tag{1}
\end{align*}
$$

تولها : وشرانعها المكتوبة أي الواجبة أو المقرزة: . والجالية: الواخسحة. تولها : تثبيتاً
 عن اللخون وألقلق والاضهطراب أو عن ألجور والفلّم .

 الاستنجاب آي طلب نـجابة النفس .
تولها يزيد الله أولاده وأحفاده، وسيأتي شرح تمام الـخطبة مفصّلاْ في كتاب الفتتن إن شاء الل

تعالي
ع






 عروتها، والزكاة ماؤا، والصهوم سعفها، وحسن الـخلق ورتها، والكفت عن المسحارم
 إيضناح: توله

كلمة؛ أو هي مع الثههادة بالرسالة التّتي ڤي ثرينتها كلمة بها يحكم بالإسـلام. تول على دين الإسلا للأنّا الناس مفطورون عليه، والدحمل هنا للمبالنة في بيان اشتراط الإيمان بالز كاة .
توله توله



ترل大 بالتعريك: أغصان الننخيل .
「
 شب، إلآل لشيب) (1)






 راله وما بطن
0







للسلطان(r)





 سلّت الكوزة؟ قال: أوضح لي ذلك، قال : الروح مسكنها في اللدماغ، وشعاعها منبث ني


شتمس، رلذا تطعت الرأس فلا روح.

نصلاُ يستدلُّ بها على الر جال بهن النساء .






 بميعاً تسقطهما جميعاً . تالا : عن أين ثيه الطول والقصر في اللإنسان؟ نقال : من قبل
 قال صباح: ما أحل الماهب في الأرضن ينابيع، وبعضه ماء عليه الأرضـون، وأحله واحد عذب فرات تال : ذكيف منها عيون نفط وكبريت وتار وملع وأشباه ذلك؟ تال : غيرّ اللجوهر وانقلبت


 تال عمران : إذا كانت الأرض خخلقت من الماه والماء بارد رطب نكيف صارت الأرض باردة يابسة؟ تال : سلبت الثداوة فصارت يأبس



 وسالУا عن الْصوم فقال
 ذكروا يوم العطش الأكبر في الآخرة وزأدمم ذلك رغبة في اللّاعة.

 معرونة)

بيانء الدارة : الحلقة والثشعر المستدير على ترن الإنسان، أو موضع الذؤابة ألطلفت منا

 خلقة الش .

V V - ين
 المملوك، فتال ( كيف يصبر (r)



لكي لا يعجبه عملف ${ }^{(r)}$





وبين ذنب أبدا|(8) ع\& أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عليّ بن الحكمي، عن ابن أسباط رنعه إلى أبي
(0) عبد اله





(1) مناقب ابن هُهرآشوبج ع ع ص




الآخرين من مذا العالم بأحجار لا تضرّ ولا تنفع، ولا تبر ولا ولا تسمع، نجا نجعلها بيته الحرام












## أبواب الهوت وما يلحقه إلى وقت البعـث والنشـور

1 - باب حكمة الموت وحقيقته، ومـا ينبغي أن يعبر عنه



 ليلوكم إيكم أكثر ذكرأ للموت، وأحسن له استعداداً، وعليه حبراً، وأكثر امتثالاً ني



 عن طلب المعاش فأتوه نقالوا: سل ربّك أن يردّنا إلى آجالنا التّي كنّا عليها، نــأل ربَ كهُ
كا؛ عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(1)
(r) (r)







 بنفسه، نقال: لا بأس، أها تراه يفتح ناه عند موته مرّتين أو ثلابًا ، فذلك حين يجود بها بها لما

بيان: تال الـجزري": الاستئار : الانغراد بالشُي"، ومنه الحديث: إذا استأثر الله بشي"



 وسات الحديث إلى أن تال - : نهكذا الإنسان شخلق من شأن اللدنيا وشأن الآخرة، فإذا جـمع








الموْمنين، ونقمة على الكافرين (ع)

0
المرض، والموت، والفقر ؛ وكلّهن فيه وإنّ لمعهنّ وتابي(0)
(r)-(1) الكافي، ج
(r)

 خروج الروع عن البدن، والفرت أن في حال النوم يبتى العلاتة الرابطة بين الروح والبدن بخلانف الموت، نانه لا يبفى ويتطع [النمازي].

Y معترك المـنايا وتفسير أرذل العمر
 AV•"
الحِ
安 . 101 101

 حتّى يصير إلى حال الهرم والخونى فيظلهر النقصان في جوار
 النبي




 البصر، وانحنأ الظهر، ورثة القدم
Y Y -

 تال أبتداهاً منه : تال رسول اله

"


$$
\begin{align*}
& \text { (r) مجمع البيان، ج } 1 \text { مى IVV } \\
& \text { ( (\%) } \\
& \text { مجمع البيان، ع } 1 \text { ص }  \tag{1}\\
& \text { الخصصال، ص } 1 \text { ع باب الثلالة } \tag{r}
\end{align*}
$$

سنّة نهي أرذل العمر (1)
ع - لـء روي أنّ إذا بلغ الماثة فذلك أرذل المعر .



 ( ش - V بلغ أشدّه، وإذأ بلغ أربعين سنة فقد إنتهى منتهاه، وإذا بلغ إسلدى وأربعين فهو في النقصان ،
 A - دهوات اللراوندي: تال النْبى
(0 (0 (م

(v)

 تفسير؛ تيل : نزلت في أهل داوردان ترية تبل واسط، وتع فيهم طاعون نخرجوا هاربين
 فأوحي الله إليه : ناد فيهم أن توموا بإذن الله؛ فنادى فقاموا يقولون : سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إلآ أنتى؛ وتِل : نزلت في توم من بني إسرائيل دعاهـم ملكهـم الـى الجهاد نفوّوا حذر

الموت نأماتهم الله ثمانية أيام ثُمّ أحياهم
(1) تفسير القمي، ج ج
(Y) (Y) الخصشال، ص






والأهابع وسانر الجـسد؛ انتهى. [النمازيهـ،

1 - 1



الكفّار، وخزنة جهنّم معهم نيها نهي رحمة عليهم| (1)


عن أبيه، عن جذّه
بي
ميتة وسيّ
صح
بيان، وحيّة أي سريعة.






غيره، نكان تحويلهم من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الز الزحف(ع)






 في الثغور ني نحو العدوّ . فيقع الطاعون فيخلّون أماكنهم ويفّون منها، نفقال رسول

اله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (r) ملل الشرائع، ج }
\end{aligned}
$$

0 - وروي : أنّه إذا وتع الطاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفرّوا منه إلى غيره(1).



 ونع ني أهل مسجذه الذّي يصلّي فيه فلا يصلح الهر الهرب منـن





 ال山 الهُ

أجمعون ينغضون التراب عن رؤوسهم"







 أبي عبد اله

$\qquad$
. الكاني، ج
 (ه) سورة البغر:، الآية: بعـ،

أهل مدينة من مدأن الثـام، وكانوا سبعين ألفـ بيت، وكان المالعون يتع فـهـم في كلّ أوان










 الش







 وتد يعذّب بها توماً يبتليهم بحرّها يوم الْقيامة بذنوبهم وفي الدنيا بسوء أعمالهم (r)

ع - باب حب لقاء الله وذم الفرار مـن الموت




























 Y
 r


(Y) تفسير التمي، ج Y Y

ع - ينः عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن داود، عن زيد بن أبي شيبة الزهري"، عن



(الغرور الّذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم ه - وقال

وراء الظهر
7 - قالل: وتال: سنل رسول اله
للموت، وأشدهم استعداداً لـ

مساق النفس إليه، والهرب منه موافاته.
 1 - لـي هحمّد بن محصن، عن ابن ظبيان، عن الصـن لمّا أراد الله تبارك وتعالى تِّ




 ثال أتى النبيّ




الموت"()
1 ال - ل؛ الْفاميّ وابن مسرور معآ، عن ابن بطّة، عن البرتيّ، عن أبيه، عن ابن أبي

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



 و


 يكرمهما ابن آدم : يكره الموت والمر الموت راحة للمؤمن من الفتنة، ويكره تلّة المال وتلة المال

أتل" للحسابج (r) \& أ - ل؛ أبي، عن سعد، عن الإصبهانيّ، عن المنتريّ، عن غير واحد، عن أبي عبد اله
 آباثه الموت؛ نقال : تمنّ الحياة لتطيع لا لتعصي، نلأن تعيش نتطيع خير لك من أن تموت نلا

تعصي ولا تطيع

 الفضل تالت: دخل وسول اله اله ال山 الل

نتزخّر لتستعتب نلا تمنوّا الموت (a)
IV







 ( Arv (1) (7) بعاني الأخبار، ص صTV

ين! التاسم بن محمّد مثلد(1)








 توضيحء الماجن : من لا يبالي تولاً ونعلاً .




 من الصحة ني معصية الشا جاء أحمد بن الوليد، عن أبي، عن الصفنار، عن ابن معرون، عن ابن مهزيار، عن ابن

ال Y -







للموت)


$$
\begin{align*}
& \text { الز عد، صس } 100 \text { باب } 10 \text { ع }  \tag{1}\\
& \text { معاني الأخبار، م } 170 .  \tag{r}\\
& \text { معاني الانجار، م 179. } 170 . \tag{0}
\end{align*}
$$






 الحسن العبديّ، عن الأعمش، عن عباية بن ربعيت تال : إنّ شابّاً من الالنصار كان يأتي











Y0 - ب ب



والبلى، ومن أراد الآخرة فليدع زينة اللحياة الدنيا ولـيا



من حرام، ويمكن أن يعّم البطن بحيث يشمل الفرج أيضاً .






ابال - XV آبانه
(1) ويبني بيتاً ليسكنه وإنْما مو موضـع تبره

أكثروا من ذكر هادم اللّذّاتات (r)

 را منه نوت ناسذروه تِل وتوعه وأعدّوا له عدته ، فإنكم مرد ألموتت إن أتمتم له أخلذكم والم
 خلفكم، ذأكثورا ذكر الموت عتم عند ما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهواتت، وكفى بالموت واعظاً، وكان رسول الله


 الصشادت، عن آباثه

تعلمون أنتم ما أكلتم منها سـميناً(0)

 الموت؛ أو المراد : أنهم لو كانوا بكلثفين وعلموا ها أوعد اله من العقاب لـما كانوا غانلين كغفلتكم، ولذا قال




(I)
(Y)

الماكي الطوسي، ص (i)

 فلا خير فيه.





 (1) تال النبي

 يأخذه ويلعد ني الُدنيا لتحصصيل الآخرة .














 (r)
 وأنعم صباحاً؛ ويقال : ما أنعمنا بك أي ما أقدمك فسررنا بلقاثك، وأنعمت على فالان أي

 צ

ري
 الملتقى! الحذر الحذلر ! نواله لقد ستر حتّى كانّه غفر (r)


 وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتا ومن أكثر ذكر الموت رضي من الدن الدنيا

 الـخمسين زرع تد دنا حصاده، أبناء الستّين ماذا تدّمتم وماذا أخترتم؟ أبناه ألسبعين عدّوا

 بطعمه ويسقيه ويفعل به؛ نقال: ما ترى اله صانعاً بأسيره(0) ${ }^{\text {(0) }}$



 رسلموا ما طلب منكم من الأعمال لانككم تحاسبون عليها . توله : زرع أي أتم أو أعمالكمب.

 رإلى غرور الدنيا يرجع، وعن الشهوة والذنوب لا يقلع، فلو لم يكن لا بن آدم المسكين ذنب




> أتوام لا يرجون حساباً ولا بخافون عفابب(1).

 والتوكّف: التوتِّ، الي يتونَّع وينظر عقابهـ
1
 الجنّة)
r



 الــحسنين (r)

 وتع الموت عليه؟ وانلّ لا يبالي ابن أبي طالب أوتع على الموت أم وتّع الموت عليه
を
 عمره، ويرزة الشا الإنابة إلى دار الخلود
Y .(v)
أقول: تحقيت مقام لرنع شُكوك وأوهام: ربما يتوهّم التناني يين الآيات والأخبار الدالّة على
(1) نلا (1)


حبّ لقاء اله، ، وبين ما يدلّ على ذمّ طلب الموت، وما ورد في الأدعية من استدعاه طول


الجّواب عنه بوجوه:
 على حال الاحتضهار ومعاينة ما يحبّ، واستشهد لذلك بما مرّ من خبر عبد الصهمد بن بشير . الثاني : أنَّ الموت ليس نفس لقام الله نكراهمته هن حيث الالْم الحاصل منه لا يستلزم

الثالث : أنَّ ما ورد في ذمّ كراهة الموت نهي محمولة على ها إذا كرهه لـيبّ الدنيا
 مرخاته وتوفير ما يوجبب سعادة الندأة الأخرىى، ويؤيده خبر سلمان . الرابع : أنّ كراهة الموت إنّها تذمّ إذا كانت مانعة من تحصصيل السعاداتت الأخرويةّ بأن يترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهـجران اللذالمين لحبّ الحياة والبقاء،



الثبالت .
النخامس: أنَّ العبد يلزم أن يكون في مقام الرضا بقضاء الله فإذا اخختار الهل له الحياة






 والفقر وأشباه ذلك؛ وهذا وجه تريب، ويويّلده كثير هن الآيات والآخبار والله تعالي يعلم .

0

 الУعراف


 أَلْكَ
التنزيل [السجدة






 عنّا وافتقدنامم فلا يقدرون على الدنع عنّا وبطلت عبادتنا إياعم (r)













 كان معلهم نعل ملك الموت، ونعل ملك الموت نعل اله لانْ يتونّى الآنفس على يد من
(r) مجمع اليـان، ج ^ص ص•\&.

$$
\begin{align*}
& \text { (r) } \tag{1}
\end{align*}
$$



Y - Y الش اله
 الموت، مشغول في تَضض الأرواح؛ نفلت : أدني منه ياجبرنيل لاكلّمه، نأدنانهي منه نقلت






الموت أطّم وأعظم من الموبت
屋


(r) الموت

を الموت : يا ملك الموت وعزّتي وجلالي وارتفاعي في علوّي لأذيقتّك ملعم الموت كما أذتـت

عبادي(8)
0 - ماء ابن الصلنت، عن ابن شقدة، عن عليّ بن محمّد، عن داود، عن الرضا عن
آباثه
7 - بد: القطّان، عن ابن زكريّا، عن ابن حبيب، عن أحمد بن يعقوب بن مطر، عن





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









الأنفس على يدي من يشاء من خلفـ من ملانكته وغيرمم" (1) أقول V
 1 - جع



!إلا صورة وجهك لكان
9 - 9 -نهجة

 مخلوق مثلـ



مرّات
بيانء: لعلّ الأظهر امدر، مكان "وبره .


(६) نجج البلاغة، م Y Y خطبة رنم Ill.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الثو حيد، ص A 1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (0) الكاني، ج ז }
\end{aligned}
$$

الموت، قالل: أما رأيت الناس يكونون جلوساً فتعتريهم السكتة فما يتكلّم أحد منهم؟ فتلك
. لحظة ملك الموت حيث يلحظهـمـ

Yا


يساء؛ نقال : نعم
با - يه: تال الصادت







وملك الموت
و - 10 - يه: سنل الصادق وعن تول الش







 الموت بقبض من يقبض؟ تالف: لا إنمّا هي صكالك علا تنزل من السماء: اقبض نفس فلان بن فلان

( (k)

(1)
(r) (0) الخضصال، ص ع (0)
.r| CIIT (V)

 IV إسماعيل الميثميّ، عن عبد الأعلى مولى آل سام تال: تلت لأبي عبد الشا


والأتهات يحصون ذلك، لا ولكنه عدد الأنغاس (1).




ب؛ ابن سعد، عن الأزديّ ميلك (8)
7 - باب سكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكافر عنده




يونس ا"




محمد


 (5) (1)


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

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكاني، ج } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$


 القيامة (V0)


(4) (19)


















وثانيها : أنّالبشارة في الحياة الدنيا بشارة الملانكة للمؤمنين عند موتهم: اللآ تخانوا ولا

 الجنة وهي ما تبشّرمّم الملانكة عند خروجهم من القبور وني القيامة إلى أن يدخلوا الجنّة
 (1)


- مرنوع عن النبيّ

وروى عقبة بن خاللد عن أبي عبد الله القيامة إلآ هذا الدين الّذي أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر" به عينه إلآلّا أن تبلغ



 الموت لا يقبض ردح مؤمن إلآلّالّم عليه.












左




(1) مجمع البيان، ج 0 مص


عليكم إذا بلغت الحلقوم وتردونها إلى موضعها إن كتتم غير مجزيّين بثواب وعقاب وني وغير




فاعلموا أنّ من تقدير مقدّر حكيم وتديبر مدبّر عليم(1)".


 يوتى به عند الموت فيشمّه.

 ني القبر، وريحان ني القيحانية)








 تالت الملانكة : من يرتى بروحم


 القيامة.


$$
\text { (r) مجمع اليـان، ج } 4 \text { م rv4. }
$$

سال الموت بحال الحياة؛ والثالث التّفتّ ساتاه عند الموت لأنّه تذهب الفقّة فتصير كجلد


 الشدائد فلا يهرج من شدَّة إلآ جاء أشدّ منها .













التّي وعدتكم بها وأعددت نعيمكم فيها (r)
الـ


 أمعا Y - Y
 r -
 اله


الالخصال، ص


ع - ع ماءألمفيد، عن ابن تولويد، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب،







 سعيد بن عمر، عن الحسن بن ضوه، عن أبي عبد اله
 الموت وأنا أكره مساهتش، فإذا حضره أجله الذّي لا يؤخّر فيه بعثت إليه بريحانتين من الجنّة،
 نتنسيه أمر الدنيا (r)
1 - 1 آباثه ونَ











ابتداه عذاب الهل لـ بعد نفاد حسناته ذلكم بأنَّ اله عدل لا يجور

$$
\begin{align*}
& \text { (1) ألمالي الطوسي، ص } 190 \text { مجلس } 190 \text { (1Y } \tag{Y}
\end{align*}
$$

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

ع، "ع؛ المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن الحسن بن عليّ الناصري"، عن
 -V عمّار الاسليّ، عن أبي عبد اله



المسشخية فالنّها تسيني نفسه عن الدنيا حتّى يختأر ما عند اله تبارك وتعالى (Y)
رئ لـ


البشارة من الله
بيان: الاغتباط: كين الإنسان على حال يغبطه الناس ويتمنون حاله .

 الموت، نقالن: على الـخبير سقطتم، هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه : إمّا بشارة بنعيم الأبلد،



 النار بشفاعتنا، ناعملوا وأطيعوا ولا تتكلوا ولا تستصغروا عتوبة اله

المسرنين من لا تلحقه شفاعتنا إلآ بعد عذاب ثلاثمائة ألفـ سنة.
وسشل الـحسن بن علئ بن أبي طالْب
 نقلوا عن جنتّهم الثي نار لا تبيد ولا تنفد .
وتال عليَ بن الحسين








 سجن المؤمن وجنّة الكافر، والموت جـر جسر هؤلاث إلمى جنانهم، وجسر هؤلا ما كَذبت رلا كُذبت.


 والاستبدال بأوسخ الثياب وأختنها، وأوحش المنازل والما والعظم العذابـ
وتيل لمحتد بن عليّ

 (1)

> بيان؛ النكد الثدّة والعسـر . والثبور: الهلالك:
-1 - معء المفسّر، عن أحمد بن الحسن الحسينيّ، عن أبي محتّد العسكريّ، عن












(Y) بعاني الأخبار، مى rAA.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) معاني الأخبار، ص YAA. } \\
& \text { (r) معاني الأخبار، ص و199. }
\end{aligned}
$$

موسى
 قال



(1اجتلاب الدلـلامة (1)
(Ir - مع



 الحمّام، وهو آخر ما با بقي عليك من تمحيص ذني






والكانر من المؤمن (r)
بيان : توله




 يلقى الله (r)

 . 1 (Y) الخصال، مس هrو باب الأربعمائخ YQ1-YA9 (Y) - (1)





انكُم لا تواخذون بها في الآخرة وعجّلت لكم في الدينا











البدن






 التعب والألم منه.

 ويخرج من بطن أُمَ فيرى الدنينا، ويوم يموت نيعاين الآخرة وأُملها، ويوم يبعث فيرى

الحكاماً لم يرها في دار الدنيا ؛ وتد سلّم اله






 رإلآ هلكت؛ وإن نجوت يابن آدم حين توضع في تبرك فأنت أنت رالآلّا هلكت ؛ وإن نجوت



 الرجلين أنت؟ وأيتّ الدارين دارك(ب)







- جعفر
 الرضا
 الش
 (1)
 (8) (الكاني، ج

 عشرين حجّ راكباً، وعشرين حجّة ماشياً(1) . وما في رواية الصدلوق أظهر (r)








 بيانء توله تعالمى : نأستجيب له لما هو خير له أي أُعطيه عوضاً عمًا يسألني من الأمور الفانية ما أعلمه أنه خير له من اللّذات الباقية.


 وإلآ ضيّق أله عليه في رزته، ، فإن ذلك كنًّارة لذنوبه وإلاّ شذّد الله عليه عند موته حتّى ياتي اله ولا ذنب له ، تُمَّ يدخْله الجنّة)
( YV - سن قال : تلت لأبي عبد الله


كا YA


 ما من ميّت يموت حتّى يتراءى له ملكان الكاتبان عمله نإن كان مطيعأ تالا له : جزاك الله عنّا
(r) - ( ) الدسامن، 17-109.

(0) - (1) المحاسن، م IVY.

خيرآ، فربّ مجلس صدق أجلستنا، وعمل صالح تد أحضرتنا ؛ وإن كان فاجرآ قالا ：لا


تد أسمعتنا（1）
بَ








 رسولا












 فيقول رسول الW ل
 （r）تأويل الآياتت الفامرةص VOIسورةالمطفغين．
(1) - (Y) جامع الاغخبار، ص ITV.
 واصطفى محتداً




 بهم أو الرجوع إلى الدنيا؟ تال : نقال أبو عبد اله

 ارجعي إلى ربّك راضية بالو لاية، مرضية بالثوابه، نادخلي في عبا عبادي مع محتد واهل بيته
, اودخلي جنتّي غير مشوبة(1)
 سببآ لإنكار الضعفاء من الناس .















شץ - نههج لا ينز جر من الله بزاجر ، ولا يتّعظ منه بواعظ، وهو يرى المأخوذين على
 كانوا يأمنون، وتدموا من الآخخة على ما كانوا يوعدون، فغير موصون ما ما نزل بهمّ،













بلغ الكتاب أجله(1) . إلى آخر ما سيأتي في باب صن صنة المحشر . بيانء ما كانوا يجهلون أي من تفصيل أهواله وسكراته أو لعدم استعدادهـم لـ كانّهم




 المهـوم الفزع
ع



من شدقه، كزبد البعير، أو كما تـخرج نغس البعير (Y)



ريخرجها من أحسن وجهها فيقول الناس : لقد شذّد على فلان الموت؛ وذلك تهوين من اله


فلان الموت(1)


 ليختّف بذلك سيّانت ويهون عليه أمر الآخرة، والأزّل أظهر . والسشّود بالتشديد : الحديدة الآتي يشوى بها اللّحم .






 الـ


منه حتى يبدأ بالتسليم ويبشّره بالجنّة (8)
ا





في تبره ريّان حتّى يرد حوض النبيّ
(1) الكاني، ج




أقول: سياتي الحديث بإسناده في كتابب الصوم.



 نقال ملك الموت بكلام سمعه من حضر : يا أبا عبد اله إنّي أرنق بالمؤمنيني، ولو ظهورت لااحد لظهوت لك (1)
عد الاعتقاد في الموت قيل لأمير المؤمنين

















 الحكميت في الخلق .






 ( 1 والجنّة مأواه؛ واللدنيا جنّة الكافر، والثقبر سجنه، والنار مأواه(r)



عقاب الفاسقين نفصّله، وني بيان الله وتفصيله غنى عمّا سواه انتهي (r)






نيقال له : ليس إلي ذلك سبيل (غ)
§
 بنفسه نقالل: يا ملك الموت ارت ارنق بصاحبي نإنّه مؤمن، نقال : أبشر يا محمّد فانتّي بكلّ مؤمن




 تدرت عليها حتّى يأمرني ربّي بها . نقال رسول الله


رسول الله، ونتحى عنه ملك الموت إبليس (a)
(2) الكانه، جr

(0) الكافي، ج r

هع - كاء علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي
 بيان؛ امستدلّ بهذا الخبر على أنّ القابض لأرواح غير الإنسان من الحيوانات ايضاً هو ملك الموت

 النبيّ




ظلمأ، وشاهد زور (1)
§V



 بيانا لعلّ ذوق حرارة الموت إنّما يكون بعد استمرار النعيّن ني الدنيا وعود التعلّقات

كما كانت

 أولاد ملوكُ بني إسرائيل، وأتهم خرجوا يسيروني





 الموت؟ نقال لهم: لقد سكنت في تبري تسعة وتسعين سنة، ها ذه ذهب عني الم الموت وكربه،

ولا خرج مرارة طمم الموت من حلقي ، نقالوا له : متِّ يوم متِّ وانت على ما نرى أبيض



رأسي ولحيتي (1)
توضيح؛ تال الجزري": الساني : الريح أتّي تسفي التراب.







(r) النار

أقولء سيأتي هثله بأسانيد في باب شدّة ابتلاء المؤمن وباب علّة ابتلانه.





كلسع الأناعي ولدغ العقارب واشخذ(ت)
 الثالث، عن آباثه



 روحه، والمريض ينظر إلى مولاء مرّة وإلى مزلاء أُخرى، ويبعث اله ملكاً إلى ألمزمن
(1) الكاني، ج |ror ح $^{r \varepsilon}$ ع (r) . 11 (












عند ذلل وعند الدفن، وعرض الأعملل عليهم صلوات الله عليهر 1





 عن آذان حاضريه كما يحجب رزيتنا أهل البيت ورؤية خوامّنا عن أعينهـ ليكون إيمانهم بذلك أعظم نواباً لمدذّة الميعنة عليهم - .




 فيقول رسول الش ل

(Y) في المصدر : نم يعبل ... ومو الاونق. (1) الدعوات للراوندي، ص 1A1.



 رلكن لخادمك ومحتّك هذا أُسوة بك وبسانر أنياء اله ورسله وأوليانه الذّين أذيقوا الموت لحكم اله تعالى.

















 من تتولاها في دار كرامة الها ومستقّرّ رحمته .
تال رسول اله


 ناليوم لا يغنون عنك شيناَ، ولا تجد إلى مناص سيبلاً، فيرد علبه من العذاب مالو لو تّتم ادناه


 بيان ؛ الضرغام بالكسر الأسد.
Y


 من سوء العاقبة، لا يتقّن الوصول إلى رضوان الها حتّى يكون وتت نزع روحه وظهور ملك الموت لـ.





 ملك الموت: تلك منازلك ونعمك وأموالك وأملك وعيالكّ، ومن كان من أهلك ههـنا









(r) (r) المصدر : عنله.


سور: نصلت، الآَية: •r.
rV9 باب / با يعاين المؤمن والكافر عند الهوت وحضور الأنتّ - Y








 أما سمعت ترل الهُ تبارك وتعالى :

. يكون نبات الشيء ني القلب والن صلّى وصا
ه - شي



 ا

 فقال: إذا كان ذلك أتاه رسول اله ذلك



 عمرو عن أبه، عن جميل بن صالح، عن أبي خالد الكابليّ، عن الأصنغ بن نباتة قال : دخل
() (Y) سورة النساء، الآية: 10.

(1) الزمد، ص 10V باب 10

(0) تغسير العياشه'

الحارث الهمدانيت على امير المؤمنين علي















 وعند الحوضي، وعند المقاسمة .





 طويلة، أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت - يقولها ثلائأ - نقام الدحارث يبجرّ رداءه ويقول:


مــن مــؤمـن أو مــنــافــت تــبــلا

;ــلا تـــنــن عـــثــرة: ولا زلـــا



وأنـت عـنــد الــصـــراط تـعـرنــنـي


 ماء جماعة، عن أبي المففنّل، عن مسمّد بن عليّ بن مهديّ، وغيره، عن محتمد بن علي ابن عمرو مثلد
 شديداً . والمحجن كمنبر : العصا المعوجة. وأوب كفرح : غضب؛ وني ٪مأَأواراً وغليلاً،

 اسم نعل مرادنة ليكفي، نحو تولهم: تدني درهمم، واسمم مراددف لـحسب؛ ذكره الفيروزآباديت، وتالل: أزعني سمعك ورأعني : استمع لمقالي.
 مقابلةً وعباناً . وتوله
 موال لنا مبغض لاعدأنا إلآل ويحضره رسول اللهِ

 (r) 9 - ماء المفيد، عن المراغيّ، عن محتّد بن صالح السبيعيّ ، عن صالح بن بن أحمد، عن



 نتحب، ولو رأيتني وأنا أذرد الرجال



ابيضّ وجهه وشو يقول:







(1) ومعنى أعفك أحصت

توضيح: لحا الله فلاناً: ثبّحه رلعنه ؛ ولحيت الرجل ألحاه لـحياً : لمته، والمملاحاة:
المنازعة


 إذا يرى ما يستره فتدمع عينه ويضـحك

ين
 (11 - 11

 و أ IY - IY

(v) البشارة من اله

$$
\begin{aligned}
& \text { (O) ( } \\
& \text {.1" اللخصالن، باب الأربعمانت (V) }
\end{aligned}
$$

ما



وعلى علي ثِّ⿰亻⿱丶⿻工二又 1ع－أ سنء أبي، عن سحزة بن عبد الله، عن جميل بن درّاج، عن كليب بن معاوبة



（r）（الحسين







إلى
ع－IV




 قال أبو عبد الل



وناطمة، ثّمّ تال ：أمَا فاطمة فلا تذكرهـا（4）
（Y）بصمائر الدرجايت، ص
（§）مورة الرعد، الآية：
（1）مورة الثوبة، الآية：1．0．
IV\＆（r）
（0）－（

ين: النضر مثله، وفي آخره: ويقال له : أماملك رسول الل
 عبد اله









 الش
 ندالو؟ نقال: نعم يدخملان جميعاً على المؤمن فيجلّ






شي! عن عقبة بن خالد مثلد(!).


 وزي اشيا: زإذا ذمب ديني كان ذلك، فالمعنى: إنّ ديني هقرون بحياتي فتع عدم الدين

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) تغسير العياني، ج }
\end{aligned}
$$


 علمي بما تعتقده كان ذلك أي الخـسران والهلاك والعذاب الأبديّ، أنار إليه مبهـأ

 النشأة الآخرة، فالبشرى في الحياة الدنيا بالمنامامات الحسسنة كما ورد في أخبار ألخر ، ألوا أو بما







 لل: ما منعك من الورع والمواساة لإخرانكو



 بابنّ مو الّْني ذكرت لك ساباباً .







 المنت منه


(1) تبلغ نفسه هذه - وأوما بيده إلي حلى

و 0
وجلني عند مماته بحيث يحبت، ومن أبغضني وجلدني عند مـماته بحيث يكره(r)
 تفس ذائقة الْموت ومبشورةه كذا نزل بها على مسحمّ

(r)
( YV




YQ - YQ

(1) (1) .


 من أولياثنا عند موته، يأته عن يمينه وعن يساره ليصذّه عتا هو عليه فيأبى الهل له ذلك،
 Y بَ - ين جلوساً نتام ملدخل البيت وخرج نأخلذ بعضادتي الباب فسلَّم فرددنا عليه السلام، ثّمّ قال:

. 20 Cov مص (Y)

(V) - (Y)


أن يرى ما تقّ" به عينه إلآل أن تبلغ نفسه ههنا - وأومأ بيده إلى حنـجرته - وقال : ناتقوا اله (1أعينوا على ذلك بورع
(4) شr
 (感 وآلهما نَ







 نيّها وانظر ، فيرى دون العرش محمّداً
 فتحت أبوابها، ويرى الالصور والدرجات الوات والمنازل التّي تقصر عنها ألمانيّ المتمنّينّ، فيتول










$$
\begin{align*}
& \text { تغسير الإمام العسكري }  \tag{r}\\
& \text { الزمد، مو } 104 \text { باب } 10 \text { 11 } 11 .
\end{align*}
$$

 الآباء والأبناه والأزواج، وثوابكم على الله، إنّ ألحوج ما تكونون فيه إلىى حجّا إذا بلغت




ترى محتّداً وعلِّاً وحسناً وحسيناً بحيث تقرّ عينها




(0) (0)

- ع -لي عن نضيل اللرسّان، عن أبي عمرو البزّاز، عن الشعبيّ، عن الحارث الأعور تال : أثيت أمير



 (E -



 إليه نقال : أخحبرني خبر الرجل اللّذي حضهرته عند الذورت، أيّ شيه سمعته يقول؟ تلت بسط

كاء مححّد بن يحيع، عن أححـد بن محمّد، ثن ابن نضّال مشله(A)
(0) - (0) مناتب ابين شهرآشّوب، ج r ص YOA.


الكافي، ج

Y




 وانترّ السيّد ضاحكاًا مستبشراً فقال:









 عينها ، نانتشر هذا الحديث في الناس فشهد جنازيته واله الموافق والمفارت(1)


 بعد توله : واحداً بعد واحد بالصفات ثـَّ تالٍ :
 ومـن كـان يـهـوى غـيـره مـن عــدوٌ (ألتصيدة)
بيانء تال الجومريّ" : السالفة : ناحية مقدّم العنق من لدن معلّق الفرط إلى تلت الثرقوة، والذبالة بالضمّم: الفتيلة .


ألمالطوس، (Y)

كشن الغمة، ج
(r) مناتب ابن مهرآتشوب، ج

القرثيّ، عن جعفر بن محتد بن عمر الأحمسيّ، عن عبيد بن كثير الهلاليّي، عن يحيى بن

 الله

 تلت: با ملك الموت شلّد عليه إنّه كان يبغضني ويبغض أهل بلم بيتي (1) § §

 يموت رجل يفتري على عيسي بن مريم عليه الصلاة واللسلام حتّى يؤمن به تبل مبل موته ويتول فيه
















(Y) سورة النساء، الآبة: 109.

(1) بشارة المصطلفى، ص 7.
 (0) الدعوات للراوندي، ص



 رسول الله

 فلانآ تد حضره الموت، فنهض رسول اله
 النبي إليك؟ نقال : اللسواد؛ نقال النبي
 نأفاق الرجل : نقال: ما رأيت؟ ثال : رأيت بياضاً كثيرأ وسواداً كثيراً، ثال : نأيهها كان أقرب إليك؟ فقال، البياض، فقال رسول الل اله




 والد رسيم لو حضرك، افتح عينك نانظر؛



 فما من شيه أحبّ إليه من استلال روحه واللّالحوق بالثمنادي(r)
 أبي بمير تال: تال أبر عبداله : شاء

$$
\begin{align*}
& \text { (1) الكالي، ع } \\
& \text { الكافي، } \tag{r}
\end{align*}
$$








 البابب التّي أراه رسول الل




نيفتع له مدّ بصره(1)
بيانٍا يشكل الجبمع بين مذا الذبر وخحبر ذاطمة بنت أسد وسعد بن معاذ، إلآ أن يقال:

 لما وعدها لمزيد اطـمـنانها والله يعلم .




 ويقول رسول الش
 نيدنو منه ملك الموت فيعول : يا عبد اله أنخذت نكالك رتبتك


 وناطمة وْبِّ
(1) الكافي، ج






 تال رسول الل凶 وإذا احتضر الكاغر حضره وسول الله علي الشال
 عليه، فيدنو منه ملك الموت فيقول : يا عبد الشه أخذت فكاكو رها
 اله
 باب من أبواب النار فيدخل عليه من تيحها ولهبها (1)

$$
\text { ينء محمّد بن سنان مثله. (اصم } 10 \text { بابب } 10 \text { ع |" }
$$




 الّذين يقولون: الفرج تريبب، ولا يستبطونه





(1) ئن النضر مشلa

 نجلدة الـوروري تال: ندخلت عليه أعوده للـخلطة والتقيةّ، نإذا مو مغمى عليه في حلذ

 ع






تيقول: ردّوني إلى المدنيا حتّى أخبر الهلها بما أرى، فيقال له : ليس إلى ذلك سبيل (0) .


أنه قال : إن ألمؤمن إذا عات رأى رسول الله أقول؛ تد مر" كثير من أخبار هذا الباب ني ألابواب الّسابقة، وسيأتي كثير منها في باب البرزغ وغيرها .
وتال البرسيّ في مشارت الأنوار : روى المفيد بإسناده عن أم سلمة رضي اله عنها تالت :
 أنفسهم وأنت شناك تشهدهمم، وعند المسألة في القبور وأنت هنالك تلقًّهم، وعند العرض

على الش وأنت هناك تعرّنهم .




 الثانب فلأنّه يمكن أن يتّفت في آن واحد قيف أرواح آلات من الناس في مشارت الأرض
. الكاني، (Y) (Y) (Y)


سورة الوانعة، الآليتان: A

4
ومغاربها، ولا يمكن سضور الجسـم في زمان واحد في أمكنة متعلّدة . فيمكن الجوابب عن
الألّل بوجوه:

 تُستْرُا وإنكار آمثال ذلك يفضي إلى إنكار آكثر معجزات الأنبياء والأ وصيا
 الثاني : أنّه يمكن أن يكون سضوريهم بجسد مثاليت لطيف لا يراه غير المشحتضر، كحضور

 الثالث: أنّه يمكن أن يخلق الشه تعالِي لكلّ منهم مثالاً بصورته ومذه الألمثلة يكلّمون



ويتكلّم معهم كما في المبرسـم • الـم


 استعارة تمثيليّة، ولا يخفي ألّ الوجهين الأخيرين بعيدان عن سيات الأخبار، بل مثل هذه


 الكاملة التّي بها امتازوا عن سائر البشر؛ وني الوجوه الثلاثة الالخيرة علي تقلدير صتحتها

 أوردناها في بابي التُسليم، والله يهدي من يشاء إلى صراط شستقيم .








(4. (4)


تفسير: تال الطبرسيَ
 وتقادة، وإليه ذهب الحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واختاره الجبائيت الرمّاني وجميع المفتّرين

 القيامة رينابون، عن البللخيّ، ولم يذكر ذلك غيرن غيره.














 النفس التّي مي الإنسان المكلّف عنده، دون الجثّة ويويّده كير من الآخبار .









 لإنكاره عذاب القبر (1). انتهى كلاهي رنع الش مقاهـ .



 واحد من تلك اللذرّات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف؛ وامتا عند









 ماتوا على هدى ونور .



 بهذا فائدة.














 ماتت، وهذا تول أكثر المتكلّمين





 الأجسام اللطّيفة النورانية إلى عالم السماوات الـات والقدس واليا والطهارة إن كانت من جملة السععاء، أو إلى الجهيمر وعالم الآتات إن كانت من جملة الأنقفياء.



M49 باب / أحوال البرزخ والتبر وعذابه وسؤاله وسانر ما يتعلق بذلك

















 التعقيب يدلّ على انذ تيامة كلّ أحد حاصلة بعد موته، وأنّا قيامته الكبرى نهي حاصلة في الوتت المعلوم عند الشاله
, إيضاً روي آنَ



 في أنّ موت البدن لا يستعقب موت النئ النـي الثاني : أنْ كثرة الأنكار سبب لجفان الدا الدماغ، وجفافه مؤذ إلى الموت، ومذه الألكار
 النفس نهو سبب لنقصhن البدن، نهذا يقوي الظّنّ ني أنّ النفس لا تموت بموت البدن .
(1) تغسير الرازي، ج عص صYVIrY.

















محجوب. انتهى (1)
وتال الشيخ الطبرسي
 لانّه مستحيل عليه سبحانه، والآخر انّهم عند ربّهم أحياء من حيث يعلمهم كذلك دون الناس

 وروي عنه








 يقولون: إخواننا يقتلون كما تتلنا ؛ فيصيبون من النعيم مثل ما أصبنا .
وتيل : إنّه يؤتى الشههيد بكتاب فيه ذكر من تقدّم عليه من إختوانه فيسرّ بذلك ويستبشر كما








 ما زادمت سبحانه من المضاعفة)
وتال











مجمع البيان، ج Y ص \& £.
!لى الآخرة، أو فيما ضيّعتّ ونرّطت أي في صلاتي وصيامي وطاعاتي ؛ ثمّ مَال سبهعانت في










 والموتة الأرلى في الدنيا، والثانية في القبر انتهى (r)
 عنها ولا نطيل الكلام بذكرها .










 تول الأكثرين. انتهى كلامه.

نتد جعل التفسـر بالوجه الأزل مستفيضاً، وبالوجه الثاني شاذًاً، ويخطر بالبال أنّالأمر



 بل آكثرمم إنّما اختاروا التفنسير الثاني.


 الإحياء الأول، وإحياء البعت.

















 نيّ تال كَّ يقتضي سكوت الكنذار عن الإحياء والإماتة الوانعين ني القبر، نما اللبب في سكوتهم










 الالصليّة محفوظةٌ إلى يوم اللقيامة. انتهى كلامه ضاعف الها اله إكرامه.



 الصواب في هذا الباب





المبت(1)
r
 الثوأب والعقاب بين الدنيا والآخرة، وهو ردّ على من أنكر عذاب الثبر والثوابِ واب والعقاب



حفرةً من حغر النيران( (r)

$$
\begin{equation*}
\text { (Y) نغسير التمي، ج ץ ص } 19 . \tag{1}
\end{equation*}
$$



وأقول
 رياض الجنّة، أو حفرة عن حفر النيران. أتول : هذا الـنبر يدلّ على أنَّ الْمراد بالمعيشة

 غير ضنك، والمؤمنين بالفدّ من ذلثّ


 عذاب الثقبر، عن ابن مسعود وأبي سعيد الـندريّ والسذّيّ ورواه أبو هويرة مرفوعأ . وتيل : هو طعام الزتّوم والثضريع في جههتّم لأنْ مآله إليها وإن كان في سعة من الدنيا وتِيل : معناه : أن يكون عيشه منغّعـاً بأن ينفق إنفاقت بن لا يوتن بالتخلفـ . وتيل : وهو الحرام في الدنيا والذّي يؤذّي إلى النّا . وقيل : عيشاً ضيقاً في الدنيا لقصرها وسائر ما يشوبها ويكنّرها، والنّها

العيش الوغد في الكجنّة(1)

 رطباً، تاله : والعذابب كلّه في يوم واسد، في ساعة واحدة، تلدر ما يدخل القبر وير جعع القوم،
 ع -كاء عليّ، عن آبيه، عن عبد اله بن المغيرة، عن حريز، ونفِيل وعبدالر حمن تالوا


ما دامت رطبة)







$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) مجمع البيان، }  \tag{Y}\\
& \text { (r) (الكانفي، ج }
\end{align*}
$$






 ولاية أمير الموزمنين بعد الموت، يقولان للميّت: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ وعن إمامكل(r)

 عبد اله




 ثابتةٌ في أجسامها والضو
 عروت وعصب وأسنان وشـعر وعظام وغير ذلك هو يحييه بعد موته ويعيده بعد فنانه، قال :



 أربعمائة سنة تسبت فيها الخلة، ، وذلك بين النفختين (ع) أقول؛ سيأتي تمام التخبر مشروحاً في كتاب الا الاحتجاجات.




$$
\begin{align*}
& \text { (Y) اليقين في إمرة أمير المؤمنين ص ع. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النبا، الآيات: 1-0-0. }
\end{aligned}
$$

E V 1 - باب / الحوال البرزخ والتبر وعذابه وسؤاله وسـانر ما يتعلق بذلك
على الله ، فقالت : يا رسول اله ثد سمعنالك وما تقول في سعد، نقال : إلنّ سعداً كان في لسانه
غلظ على آهلد (1)
 ماتت تام دسول الل يارسول الشه إنّا تد رأينالك رنعت رأسك إلى السماء ودمعت عيناك، فكال : إنّي سـأليت ربّي أن يهب لِي رقيّة من خمّة القبر (1)




ألهنَّآلِّن
Y اY - ثس










 بهم من خلغهم بن المؤمنين في الدنيا ، ومثله كثير متّا هو ردّ على من أنكر عذالب القبر (ه)

 كل" يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت ألترابب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت اللدود والهوامّ؟ وألقبر


$$
\text { (£) مورة هود، الآيات: 1+ } 0 .
$$












كره الشا (1)
بيانء قوله







 والتسعين، ومن الحديث الثاني أنّ لهم عنده ني النشأة الأخرويةّ تسعة وتسعين رحمة الانية

 رع

 الش

 عليه، وجعل يعول: ناولوني حجرآ، ناولوني تراباً رطباً، يسذّ به ما بين اللّبن، فلمّا أن فون


1 - بابب / أحوال البرزخ والتبر وعـذابه وسؤاله وسـأر ما يتعلت بذلك 1 - ع
وحثا الترابِ عليه وسو"ى تبره تال رسول الش



 إنّ الملانكة كانت بلا رداء ولا حذاء نتأشّيت بها، تالوا: وكنت تأخلا



نعم إنت كان في خلقه مع آهله سوء (1)
 10 - لليء العطّار، عن أبيه، عن البرقيّ، عن محمّلد بن عليت الكورفيّ، عن التفليسيّ، عن


 الش
 الصشاوت، عن آباته

من تضييع النعمر ${ }^{\text {(r) }}$
 IV - الئ ابن الوليد، عن سعد، بن البرقيّ ، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد
 زوال الشمس يوم الـخميس إلى زوال النـمس من يوم الدنمعة من الموزمنين أعاذه الله من ضغطة القبر (غ)
ثؤ ألبي، عن أحمد بن إدريس؛ عن الالشعريّ عن عليّ بن إسماعيل عن حمّاد مثله(ه)


「 (Y)




 واحدة نقالوا : ليس منها بذّ، تال : فبما تجلدونيها؟ تالوا : نجلدك لأنّك صملّيت يوماً بغير

(1) تبره نارأوهر











 ابن


علي







(I)









 المادة والشففاعة)


 الرسول


 أوفيت أجلك، وتضض الملك روحك، وصرت إلى منزل وحيداً فرد إليك نيه روحك،


 ومالك من أين اكتسبته وفيما أثلنه؟

 لاسه، والخيرات الحسان، واستقبلثك الملانكا بالروح والريحان، وإن لم تكن كذلك تلمجلج لسانك، ودحضت حجّتك، وعميت عن الجواب، وبشّرت بالثار، واستقبلتك ملانكت العذاب بنزل من حميم وتصلبة جهيمر (r)


أقول؛ تمامه في أبوابب المواعظ .

 النبيّ
 ويغسِ له في تبره مبعة أذرع، ويوى مكانه من الجنّة، قال : وإذا كان كافرأ تالى : ما أدري،






 انتهي. وفي بعض النسخ بالّحاه المهملة أي أوضح وبيز اختلافس الأخلاع. 7 7 - فس














(1) تغسير الفمي، ج ج م









قيام الساعة ممًا مو نيه من الشّر (T)
التورئ




شي : عن ابن غثلة مثله (8)
ع^










 منكر ونكير من فتنة الامتحان والاغختبار . النال
(r) تغسير التمي‘ ج ا م




 يدل" عليه ما روي عن النبيّ






 نفس التنتّم، ولعلّ الثاني أولىي .

 المراد بذلك اليوم يوم الموت، وبالملانئكة ملانكة الموت، ومو تول كثير بير من المفتّرين،

 اللهائيّ وَّ الالامكنة والأزمان، ويحتمل المصدرية نيهما، ا أو في أحدهما .



 صاحب القبر ، أو إلى غير معولي كمصارع مصر ومذا أولى، وتنخصيص الثقاء الأكغنان بعدوّ

 عصاة من حليد. والتنا جمع تناة ومي الرمح؛ والزجز: الحديدة التّي في أسفل الرمح.

سورد إبراميم، الآية: YV. .YY سورة الفرتان، الآلاي: YY.
لم ترد مذه اللفغلة في خبر القمي ووردت في الطلرسي مكذا : نيضربان يافوخه بمرزبة . .


 سثل الونى (r)
 محتّد يده لقد سمعت فاطمة تصفيق يميني على شمالي الي


(Y)

 فيتول الش : أدليت بالحجّة فوجبت لك أعالي درجات الجنّة، نعند ذلك يتحوّل عليه تبره أنزه رياض الجنّة)
رئ ال


 ذلك أتاه رسول الش لـ

 والحسين نـ

 الروح إلى الجنّة ني صورة كصورته نيأكلون ويشربون، فإذا تدم عليهم القادم عرنهم بتلك الصورة التّي كانت في الدنبا ${ }^{\text {(0) }}$ Y

(1) مورة إيراهيم، الآية: YV.


الحسن بن عليّ الثنباميّ، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاه الخراسانيّ رنعه عن عبد الر الرحن ابن غنم تال : لْمَا أُسري بالنبي











برامة من ضـنطة القبر (\%)

 A

الجمعة رنع عنه عذاب القبر (1)








(1) المالي الصدلوف، ص
(Y) تغسبر الْتي، (Y)
(r)



E AV اباب / أحوال البرزخ والتبر وعـذابه وسـؤاله وسـائر ما يتعلت بذلك
أبي زياد، عن عملّة الأبزاري" تال: طان رسول اله



 تمطعني؟ فقال : لا ولو أموني لفعلت، تال : فانطلت بنا إلى مسـجد تبا، فانطلق معه فإذا رسول الله

 أمرشمَ، ما تعرف ستحر بني هاشـم




 هذا أبي (r)



(8) (8)

أتول: تد أوردنا أمثال تلك الأخبار الدالتة على الأجساد المثاليّة في باب الحتجاج أمير


والتككراد .
§
، عبد الش "
نقال له رسول اله
(1)
(Y) - (Y) (E) بصسائر الدرجات، ص (Y)












رياض الجنّة) (1)


القبر ني البول (r)




 سبيل له. وتد قيل للنبي







 (1) (Y) الماسنز، مص vA.

A - باب / أحوال البرزخ والتبر وعذابه وسؤاله وسانر ما يتعلق بذلك
 مواثيق العباد بالمطاعة، وآخذ النبيّ






الملانكة إلى الالبدان التّي هي فيها
 أرواح المؤمنين، نقال : يلتقون؛ تلت: يلتقون؟ قال: نعمّ ريتساهلون ويتعارنون حتّى إذا

رأيته تلت : فلان (ع)





ريتزاورورن فيها، ويقولون: ربنّا لا تقم لنا الساءة لتنجز لنا لا ما وعدتنا (0)










الولاية لآل محتّد حـلوات اله عليهـم أجمعين (1)
10 - بيج روى عبد اله بن طلهة تال: سالث ألا الرجس، مسخ، فإذا تتلته فاغتسل - يعني شثكراً - وتال : إنّالبي كان تاعداً في الحجر ومعه


(1) سورة النـاء، الآيتان: 18،






يطّلع عليه أحذّ من الناس إلآ ولده وأنا(1)



 جعفر غُمْ




 نقال : نعم
屋







 وبالحقّ مليّاً وللى الشه مرضيَّا، مإلى الجهاد سابقاً، ولله في أحواله موانقاً، وللمكارم حاثزاً،

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البعرة، الآية: جA. } \tag{r}
\end{align*}
$$

EY1 باب / أحوال البرزخ والتبر وعذابه وسؤاله وساتُر ما يتعلق بذلك -
وبنصر الش على أعدائه فانزاً، وللعلوم حاويأ، ولاولياء اله موالبيا، ولأعداثه مناوياً،
 ولمحمّد طالب عبد ربّ الأربابب، المفضّل على أولي الالبابه، الحاوي لعلوم الكتابب، زين من




إلى آخر الـخبر .
00 - البرسيّ في مسـارت الأنوار : عن الفضل بن شاذان من كتاب حتحانف الأبرار : إن أمير المؤمنين
 نباتة : أثّا تربة مزمن نتل علمنا أنّها كانت أو ستكون، نما معنى مزاسمته في شـجلسه؟ نقال :





 بين ظهرأنيكم


 ه - OA


 كالبرت الحخاطف، ومع كلّ واسد منهها مرزبةٌ فيها ثلاثماثة وستوّن عقدة، فهي كلّ عقدة
(I) (I) في المصدر : ناهفـاً.



ثلائماثة وستّون سلتة وزن كلِّ حلقة كوزن هديد الدنيا ، لو اجتمع عليها أهل السهاء والأزض


 من إمامك؟ فيقول المزومن: إمامى عليَ بن أبي طالب؛ فيقولان له : صدقت

 المؤمن يقول: القرآن إمامي نقد أصاب أيضاً، وذلك أنَّ الله تعالى بين إما القرآن (1)
^ه - جاء عليَ بن بلال المهلبيّ، عن عليّ بن عبد الله بن أسد الإصفهانيّ، عن إبراهيم
















 أميرالمؤمنين من هذا الرجل


EYY - باب / أحوال البـرذخ والعبر وعذابه وسـواله وسـاثر ما يتعلت بذلك
لتنصرنّك نصرنا ليسول الله

يج






 مؤلاه يا جبرئيل؟ تال: هولا
 بطنه ! نقلت: من هو لا ع يا جبرئيل؟ مالل: هؤلاء الثّدين يأكلون الربا لا يقوهون إلآ كما يقوم

 بُديهنّ، نقلت : من هولاء ياشبرئيل؟ نقال: هنّ اللّواتي يورثن أموال أزواجهنز أولاد

غيرهم
أقولः سيأتي الخخبر بإسناده تماماً في باب المعراج . 7.



 نهض


 اببنك، ابنك: علي بن أبي طالبّ، تالوا : يا رسول الله نعلت فعلاُ ما رأينا مثله تط : مشيلك










 فأترّ اله بذلث عينها(1)

ال - كشل
 على رأسه ضربة امتلا تبره نارأ ${ }^{\text {(r) }}$
Y


 بيانء فقيل : لا هذا استفهام إنكاري".

 § - وتال النبيّ

لم ينج منه نما بعله ليس أقلّ منه (0)





$$
\begin{align*}
& \text { جامع الانخبار، ص } 171 \text {. }
\end{align*}
$$



 برهوت نسـمة كلّ كافر .
77 - 7 - ومن الكتاب المذكور للفضل عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن سـنان، عن المن


 نزمرآ، نعند ذلك يرتاب المبطلون، ويضمحلّ المنتحلون، وينجو المقرّبون.
 وهو يغسّل : أيسرّك أن تردّ إلى الجسد الذّي كنت فيه؟ فيقول: ما أصنع بالبلاء والخسران والغمّ.









أرواحكم إذا متّم وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتّي تبعث الأبدان(1) .



 بيانء بهته : أخذه بغنة، وبهت أي دهش وتحيّر . ونورة الـحرّ : شتّته .


تبل حلوله، وأعدّوا له تبل نزوله، نابلّ الغاية الثيامة وكفى بذلك واعظاً لمن عملّ، ومعتبراً



وغتّ الضريح، وردم الصفيح (1)




 النجانبب. والُصفيح: الححجر، وألمراد بردمه هنا سدّ القبر به .
 VY - VY (r) للبول
( Vr فيسألانه عن ربّة ونبيّة ودينه وإمامه، ، فإن أجابِ بالحّ

عليه سلّموه إلى ملانكة العذابي (8)

- V\&
 مات على فرانه؟ قال : وإن مات على فراشه حيّ عند ربّه يرزت (0)





 خيمتي، وليس أحد منّا يموت إلآ وله خيمة يسكن نيها (7)

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) }  \tag{r}\\
& \text { (7) بصائر الدرجات، مص }
\end{align*}
$$












 فس - VV

 يسأل عنه يوم القيامة (\%)






الي - V9




(Y) الظاهر : ومثله.



ربّك إليك، ونـحن أخواتك، أنا سـارة، ومذه آسية بنت مزاحم ومي رفيقتك في الـجنت، وهذه


النساء. الحديث(1)
رسول اله




 ستهر بني هاشـمبر
الث




 النبّال تالل : قال أبو عبد الش


رع







بصائر الدرجات، م צات


 أبو عبد اله


 سلسلة وهو يقول: ياعليّ بن الحسين اسقني، نوضع رالسه على صدره ثمَّ حرّلك دابّته ، قال :

 NV لقول النبي





 يرنع منها إلى الملكوت نهيى تهوي في الهاوية، وذلك لأنٌ الجنّة درجاتس، والنّار دركات، وقال يرُ


 وما تناكر منها اختلف.
 عام، نلو تد تام تائمنا أهل البيت لوزّث الالخ الّذي آخخى بينهما في الأظلّة، ولم يورّث الألخ من الولادة.

$$
\begin{align*}
& \text { بصائر الدرجات، ص ص }  \tag{1}\\
& \text { سورة القمر، الآليتان: ع-0-0. }  \tag{r}\\
& \text { (Y) (1) A } \\
& \text { (ほ) سورة الأعرافن، الآية: IVY } \\
& \text { سورة البفرة، الآية: ع10. }  \tag{1}\\
& \text { (0) سورة آل عمران، الآليتان: 1V9-179. }
\end{align*}
$$

وتال


 سَامِيَة" "













من الملكوت (1)
أقول: تال الشّيخ المفيد تدّس الشا روحه ني شرح هذا الكلام: كلام ابي جعفر في النفس








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

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) اعثقادات الصدوت، ص vo. }
\end{aligned}
$$

مورة طه، الآلية: A1
سورة مريم، اللآية: ست.
سور:الإسراء، الآية: هـرا







 خلق الملانكة غ






 بيغداد ولا يذكر منها شيئاً وإن ذكّر به وعدّد عليه علامات حاله ومكانه ونشونه، وهذا ما لا لا لا يذهب إليه عاتل .
والّذي صرّح به أبو جعفر في معنى ألروح والنفس هو قول التناسختيّة بعينه من غير أن يعلم أنه تولهمه، فالجناية بذلك على نفسه وغيره عظيمة










يطلقونه منها؛ والذّذي ثبت من الحديث في هذا الباب أنَّ الأروأح بعد موت الأجسـاد على















 يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته .


 هذين فلا دجوع لهم إلمى يوم المآبـبا ،





 ألدنيا، وهذا خامدّ بحجج الشل دون من سواهمم من الناس.

وتد روي عن النبيّ بعيد بُلْنته . وتال



 آَيّْك

 اجتمتعتم علبه نحاربتموه، نقد وجد
 وبين أن تأخذهـم الملائكة بمقامع الحديد إلآ أن أُعرض بو جهي هـكذا عنهم .









 وهذا من الآخبار الدالّة على أنّ بعض من يموت تردّ إليه روحه التععيمه أو لتعذيبه ، وليس ذلك







به في بعضها فأيت استبعاد في القول بذللك في جميعها؟ وما ذكره من الأخبار لا يدلّ على نناء

 في إمنائها أيضاً كلاماً سيانتي في موضعن.




 كانوا سدى ؛ تلت : فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟ تال : نعم ويستوحشون له إذا انصرف

عنهم



 فيخرجون من تبورهم .
14



على قلر عمله
9.

 أهله يعملون بالصصالحات كانت عليه حسرة(r)

 الجمعة وني الشهر وني السنة على تدر منزلته ، فقلت: في أيّ صورة ياتيهم؟

(r) - الكافي، جr م

طانر لطيف يسقط على جلرمهم ويشرف عليهم، فإن رآمـم بهغير فزح، وإن رآمـم بشر" وساجة
(1)

و 9 - كا
 نيأذن له فيبعث معه ملكين نآتيهم في بعض صور الطير يقع في دأزه ينظر إليهم ويسمـ

كلامهـم(r)







أقول؛ تال : أخبرنا محمّد بن عليّ، عن أبي جعفر بن عبد الـجبّار، عن إبرأهيم بن عبد الـحميد تال :
 من دأر أبيك؟ نقال: إنّي أحببت أن أوسّع على عيال أبي إنّثم كانوا في خيت نأحبيت أن


 ع




 , وخذلوني، وأثكو إليكم أولاداً حميتـ عنهم وآثرتهم على نفسي فأكلوا مالني وأسلموني، رأشكو إليكم مالًآ منعت فيه حقت الله فكان وباله عليّ وكان نفعه لْغيري، وآشكو إليكم دارأ

أنفتت عليها حريبتي وصار سگانها غيري وأشكو إليكم طول الثوى في قبر ينادي ：أنا بيت


 كرّة فأكون من المؤمنين
















 توضيحء حريبة الرجل هاله الْذّي يعيش به ．

 أو محض الكڭفر محضاً، والآخرون يلهون عنهم（ع） ه－ 9 اء اء عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن

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

ETV

محضاً، ، وأمّا ما سوى ذلك فيلهى عنه (1)





 ليكون المعنى : انٌّ لا يسأل عن الأعمال بل عن العقائد تصحيف يأباه صريح الأخبار، بل بل المعنى: أنّ لا يسال عن المستضعفين المتوسّطين بين الإيمان والكفر .

 بياند






 الش الش

 علي


 دينل؟ فال : ناذا كان مؤمناً قال : الش ربّب، وديني الإسلام؛ فيقو لان له: ما تقول في هذا
 أنّ رسول الش





أنتتت ششجرأ أبداً، ويفتح له باب إلى الثنار ويرى مفعده فيها

 على ما يراه من الشرّ والشيء الفيبح
با








إلى يوم القيامة)






 !


$$
\text { (1)-(r) الكاني، ص |r| باب 109 } 109-9 .
$$








 أرجع إلى أهلي ومالي، ويقال للكافر . من ربّك؟ نيقول: الشا ، فيقال : من نبيّك؟ فيقول:





$$
\text { ين: ابن أبي البلاد مثله. "ص ا17 باب } 17 \text { ح ar. }
$$


 (- - I +V









 لقد كنت أبغض أن يمشي عليّ مثلك، لا جرم لترينَّ ما أحنع بك اليوم، نتضيق عليه حتّى

$$
\text { (1)-(Y) الكاني، ص } 1 \text { (Y باب 109 ع ، } 11.1
$$

تلتقي جوانحه؛؛ تال: ثمّ يدخل عليه ملكا القبر ومما تعيدا المبر : منكر ونكير ؛ تال ابو












 الدنيا وإنّما جتدت بشمقاوتك.








الثلاثة عليك (r)






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


 ( I Y عن ألبي بعير، عن أحدهـا الل




 رالل لقد كنت أُحبّلك وأنت تمشي على ظهري فيكف إذا دخلىت بطني 19 ذسترى ذلك تاله:




 والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظهري ، فكيف إذا دخلد ونت بطني






ظهر الأرض ذنتبت شينأ
118 - كاء علّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ، عن غالب بن عثمان، عن بشير اللدهّان، عن أبي عبد الش عٌ


من حفر النار (غ)
110 - كا 110

عبد الرحمن بن حتّاد، عن عمرو بن يزيد تالٍ : تلت لأبي عبد اللا


 تال : القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة(1)



 عللت، ثمّ قمت وجمعت رداني







 يتحدّثون(r)








وعدتنا، وألحق آخرنا بأرّلنا (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكافي، جr ص } \\
& \text { (r)-(r) (r) (r) } \\
& \text { الكاني، ج } \\
& \text { (0) الكانه، ج }
\end{aligned}
$$






بي



 يوبا

 حتى يسكن ممّا مزّ عليه من الموت(r)





 كقالبه في الدنيا ، فياكلون ويشربون، فإذا تدم عليهم القادم عرنوه بتلك الصورة التّي كانت في ( اللدنيا


 طير، تلت: ناين هي؟ فالل: ني دوضة كيينة الأجساد ني الجنّة (o).

1 1 - -كاء عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن عثمان، عن أبي بصير، عن
 لا تقم كنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتنا، ولا تلحق آلخرنا باّرّلنا (1)



 المو - IYV الموت

















 الإجماع والضرورة على نفيه، كيف وتد تال به كثير من المسلمين كشيشنا المفيد قذّس البه
(1) - ( ( الكافي، ج
^ - باب / أحوال البرزخ والتبر وعذابه وسؤالد وسـانر مـا يتعلق بذلك
روحه وغيره من علماثنا المتكلّمين والمحدّثين؟ بل لا يبعد القول بتعلّق الروح بالأجساد






 سابقاً ولا حقاً، والا


 الفريقين في المقامين الـ الصير الملّة والدين تدّس الش روحه في التجريد : عذاب القبر واتع لإمكانه وتواتر السمع بوتوعه .
وتال العلاّمة الحلّي نوّر الها ضريهد في شرسهي: نقل عن ضرار انتّ أنكر عذاب القبر،
والإجماع على خلانه.

وتال الشُيخ المفيد نَ
 وسل يكون العذاب ني القبر أو يكون بين النفنختين؟








 تعدل طباءه، وتحسن صورته، فلا يهرم مع تعديل الطباع، ولا يمستّ نصب في الجنّة ولا

لغوب؟؛ والكافر يجعل في تالب كقالبه في الدنيا في محلّ عذاب يعاتب به، ونار يعذّب بها






 بالنقل وجاء به الكخبر على ما بيتّاه .




 كأجساد سانير الموتى






















 يفسد ذلكُ علينا أصلاْ في الدين، فكانت الحياه لأهل الإيمان شرطاً في وصول اللّذّات








 وقول~



 الّْذي لا يكون على ملّة نبيّ آخر . واختلف الناس في عذاب القبر فأنكره توم بالكلّية وأثبته
 وبعضهم لم يشبت العذاب بالفعل بل تال : تجتمع الآلام في جسسه فإذا حشر أحسّ بها بها دنعة، وهذا إنكار لعذاب القبر حقيقة، ومنهم من تال بإحيانه لكن من غير إعادة الروح، ومنهم من

 الالخضر تادر على إخفاء العذاب والنعيم .

تال الإمام الغزالي"(1) في الإحياء: اعلم أنّ لك ثلاث مقامات في الثصديق بأمشال هذا :
(1) الغزالي أبو حامد مسند بن محتد الطوسي الشانعي المعرون بحتجّة الإسلام صاسب التصانيف

































 جبرئل نتصحيح الإيمان بالملانكة والوحي عليك أوجب، وإن آمنت به وجوّزت أن يشاهِ النبي



 تتخيلّ أو تشاهد.


 النذي يفضي إليه في العادة، والصفات المهلكات تلات تنقلب مؤذيات ومؤلمات في النا النفس عند الموت فتكون آلاامها كآلام لدئ الحيّات من غير وجود الحيّات الحيّا



 التعذيب مدكن، والتصديق بها واجبّ، وربّ عبد يعاقب بنوع واحد باحد من هذه الاننواع اللالاتة؛ هذا هو الحتّ نصدّق به.























 وإلى هذا يشير من تال: الناس نيام ناذا ماتوا انتههوا. انتهى كلامهـ


 إليهم مجملا"، وهذا تدليس تيح ولا سيّما من الفضهلاء.









العنهرية بأنباح أخر كما دلّت عليه الأحاديث تول بالتناسخ، ومذا تونتم سخيف لانّ التناسخ اللذي أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلّق الأرواح بعد خراب الجا أجسادها بأجسام







 في النشأ الأخرويتّ.
تال الفخر الرازيَّ ني نهاية العقول: إنّ المسلمين يقولون بهحدوث الأرواح وردّها إلى

 البعيد بين القولين؛ ؛ انتهى كلاهس زاد الش في إكرامه





 الانبياء






 صلوات الش عليهم أجمعين في مذه الألمور كلّها، ولم أر في كتب الإمامية مذه المسالة لا نغياً

ولا إثباتا، والذّي يطمْنّ إليه تلبي أتهم مع الأنمة سلام اله عليهم مستنون من هذه الأحكام.

وتال الصدوت













 عن نيّها نأجابت، وسئلت عن وليّها وإمامها نأرتج عليها، نتلت لها : ابنك ابنك
 عن النبي







 فيلهي عنه، وبيّنا آنّ الخبر جاء بذلك فمن جهته قلنا فبه ها ذكرناه. نصل: وليس ينزل الملكان إلآ على حيّ ولا يسالان إلآ من يفهم المسالة ويغرف

بعناها ، وهذا يدلّ على أنّ اله تعالمى يحيي العبد بعد موته للمسـاءلة، ويديم حياته بنعيم إن









 صاحبه، إذ الأخبار فيه متكانئة، والعادة لنا في معنى ما ذكرناه التوثّف والتجويز .













 وأتولء لمّا كانت هذه المسالة من أعظم الأُصول الإسلاميّة وتد أكثرت المات المتفلسفة
 الكلام فيها بعض الاططناب، وأرجو من نضل ربّي أن يونْنّي لأن أعمل في ذلك رسالة مفردة





 تطول الإشارة إليها نكيف ذكرها .

9 - باب آخر في جنة اللدنيا ونارها وهو من الباب الثول




















بار خاء الحجب ونتح الأبوابب انتهى (1)

$$
\text { (1) مجمع اليان، ج }{ }^{\text {م }}
$$

أقول: سباتي نقلاً من تنسير عليَ بن إيراهيم أنّ هذا في جنّة الدنيا، فلا يحتاج إلى هذه
التكلفات.







 نعيم الفبر جاز عذاب الْقبر فإنّ الخلافل فيههما واحذ (1)
وتال







 (1)




لفتد شرط أو وجود مانع (r)


(Y) مجمع البيان، ج ^ص ه؟؟.

هجمع البيان، ج A ص
(r) تغسبر اليضـاوي، ج ع ص •rr.

الحسين بن علي
(1)

جז مرسلاُ مثله. "ص
Y


والققمر، ولو كانت من جنان ألخلد ما خخرج منها آبداً(؟)




الآخرة 1 (i) خخرج منها أبداً الـخبر


 والقمر (0)











or (§)
(الخصال، ص (1)

(0)
(1) تفسير التمي، ج ا ع ج ج ج









 A - فس الـيسسن بن عبد الله السكينيّ عن أبي سعيد البجليّ، عن عبد الملك بن
 الحسن بن علي حضرة بيت المقفس في ليلة الـجمعة، وهو عرش الل الأدنى منها يبسط الش الأزض وإليها


تجتمع؟






 هذا؟ ومن أين مجهراه؟ فقال : هذه العيون التّي ذكرها الله في كتابه أنهار في الجنّة، عين من


 من النهر فمال اللشجر معها ناغترفت ثّمّ ناولته فشرب ثمّ ناولها وأوعا إليها نمالت لتْرن
(r) تغسير الفتي، ج Y ص YYY.


فمالت النُجرة معها فاغترفت ثمّ ناولته فناولني نشُربت فما رأيت شراباً كان ألين منه ولا الّْذ






















بيانء تمامه في باب غرائب أحورال الأنمة

 (Y) ا'تول: في المجمع: عسغان كعثهان، موضع بين مكة والمدينة يذكر ريونث بينه وبين مكة مرحلتان، ونونه زائدة [ألنمازي].

شرّ بنر ني النار برهوت الّذي فيه أرواح الكثّار (1)







الكغنّار وصداهمبم(r).
 في الحديث، وذلك النّهم كانوا يتشابمون بها، وهي من طير اللّيلّ؛ وتيل : هي البومة؛



 زعموه في ذلك باطلاً .



















 10 - كاء محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيهى الواسطيّ، عن بعض



يغدى ويراح إليها بأرواح المسُركين يسقون من ماء الصديد (r)







 وشددت تربتي ولم أسقه نقال رسول الله


بيان؛ أولاد آدم خمٌ

 من الآحقاف اححقاف عاد. . . تال: : رأيت وادياً مظلمأ فيه الهام والبوم لا يبصر تعره تال :
 (r) تغسير الققي، ج1 ج

وتدري ما ذالث الوادي؟ تاله: لا والله ما أدري، تال: ذاكُ برهوت فيه نسمة كلّ كانر(1)















 تزال تلك الأبدان فزعة ذعرة، وتلك الأرواح معذّبة بأنواع العذاب في أنواع المركبات



بيانّظاهوه كون أرواح السعداء في عالم البرزخ في الجنّة التّي في السماء، ويمكن


. 1 - باب ما يلنحت الرجل بعل موته مـن الثاجر
 الحلبيّ، عن أبي عبد الش
 (Y) الأصون الستة عشر، ص (Y


(1) ${ }^{\text {(1) }}$

ب



حسنة يؤخذ بها بعده



 هشام بن سالم، عن الصادت جعا


بها بعد موته، ورلد صالح
( 0 - سنء
أيّ شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال : يلحقه الحجّ عنه، والصدنة عنه، ، والصوم عنه(م)
أبوابب الهعاد ومـا يتبعـه ويتعلت بـ
1







(1) الـخصال، ص 101 باب الثلالثة 10 (1)




隹

(4) الأنبياء

 النمل











 مغربها
وروي عن النبيّ




عطف على توله : آمنت، ونيه أقوال: أحدها : انَّ إنّما تال ذلك على جهة التغليب لالنّ أكثر من ينتفع بإيمانه حيتنذ من كسب ني إيمانه خيراً. وثانها : انت لا ينفع أحداً نعل الإيمان ولا فعل خير في تلك الجحال لانه حال زوال

 لم نكن آمنت قبل ذلل اليوم او ضمتّ إلى إيمانها اعمال الحير، فإنها إذا آمنت قبل نفعها
(1) ليمانها ، وكذلك إذا خمّت إلى الإيمان طاعة نفعتها أيضاً ومذا أقوى

 أخضر إلآ آكلوه، ولا يابساً إلاً احتملوه، عن الكّلبيّ











 من ذلك الماء والتراب يأجوج ومأبوج نهم متصصلون بنا من جهة الأب دون الأمّ وهذا بعيد.



 خمسين ذراهاً .






(1) مجمع البيان، ع عص"

غداً نخرج ونفتح إن شاء الله فيعودون اليه وهو كهيئة حين تركوه بالأمس فيخر تيرنونه فيخرجون


 دوابت الارض لتسمن وتشكر من لحومهـم شكراً؛ وني تفـير الكلبيّ : إنّ الخضر واليسع

بجتمعان كلّ ليلة على ذلك السدّ بحجبان بأجوج ومأجوج عن الخرورج


 بعضهم يبعض لانَ ذلك علَّم للساءة (1)













 لها اللحية! وني هذا إنارة إلى انْها من الإنس

 هارب، فتسم المؤمن بين عينيه رتكتب بين عينه: مؤمن، وتسم الكانر بين عينيه وتكتب بين

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 110-118 \text { ( } 11 \text { ( }
\end{aligned}
$$

عينيه : كافر، ومعها عصا موسى، وخاتم سليمان، فتّجلو وجه المؤمن بالعصا ، وتحطم أنف الكافر بالخاتم، حتّى يقال: بامؤمن، وياكا ورافر . وروي عن النبيّ الْ










 إلآ من النبوّات الإلهية.











على آخر الانبياء





















ويين آذربيجان، وتيل : هذا المكان ني مقطع عرض الترك .










(Y) مجمع الييان، ع q ص •IV.

```
(1)
(%)
```

أقول: قال فب النهاية : فيه تخرج الدابتة وعصا موسى وخاتم سليمان فتجلي وجه المؤمن

 المؤمن نتسلّم عليه، وتأتي الكانر فتر فتخطمه .







نزلوا، وتتبل معهم إذا أتبلو|




 ابن مريم











(1) الخصصال، ص أو


 مال : إذا كانت المغانم وولاً، والألمانة مغنهاً، والزكاة nغرماً، وأطاع المرجل زوجته، وعت


 عن عن محتّل بن خشنأم البلـفيّ، عن قتية بن سعيد، عن نرج بن فضهالة مثله .



 غرامة يغرمها انتهى. توله
 كما يحرص على الثنيمة. وقال ابن الأثير في جامع الأُمول: أي يعذَ اللخيانة من الغنيهة.






 هذا لكاتن يارسول الله؟ تال : إي والّذي نفسي بيده. يا سلمان إن عندها أمراء جورة، ووزراء فسـتة، وعرناء ظلمة، وأمناء خونة، نقال سلمان: قإنّ هذا لكاثن يارسول الل؟ تأل : إي والذّي نفسي بيده. يا سلمان إنّ عندها يكون المنكر معروناً، والمعرون منكرآَ، ويزتتن الـغائن ويخون الأمين، ويصدّق الكاذب، ويكذّب الصصادق؛ تال سلمان: وإن هذا لكانئن يارسول الش؟ تال: إي والثّذي نغسي بيله.
(1) - (Y) الـخصال، ص





 نفسي بيده.





 سلمان : وإنّ هذا لكاثن يارسول الش؟ تال : إي والذّذي نفسي بيده .


 نقال


 وعندها تسلى ذكور أمتّتي باللذهب، ويلبسون الـحرير والديباج، ويتّخذون





هذا لكانز يارسول الله تال
 لكائن يارسول الش؟ قال


للرياء والسمعة، نعندما يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الل، ، ويتّخذونه مزامير (1)، ويكون
 وإن هذا لكاثن يارسول الش؟ تال
 ويفنو الكذب، وتظهر اللّجاجة، وتفشو الحاجة، ويتباهون في اللّباس ويُمطرون في غير وري


 يارسول اله؟ نقال

 والذذي نفسي بيده.
 تال


 بيان؛ توله

 انتهى. ويقال: استباحهم اي استأصلهمه.



 والمعازن: الملامي كالعود والطنبور .
 المنجد، وتال في المبجمع : زمر الرجل يزم الوم من باب



توله النبيّ
 الصغير المتصتر والبربط .
وتال الجزري" : في حديث أشراط السار الساعة أن ينطق الرويبضة في أمر العايّة، تيل : وما














ولا فلذ البقر إلى آخر ما ذكره ولا V - V







(1) المالي المرتضى، ع 1 (المراد من معمد بن علي، محمد بن الحنغية بغرينة ما تتدم في هذا البابح \&، وما في الكغصال ابواب (Y) النمسـن عشر [النمازي].




 حذيفة بن اليمان، عن النبيّ








تحشر الناس من المشرق إلى المغرب(r)






 تالل: ياروح الهّ ا المسؤول أعلم بها من ألساثل ، وله من في الـسماوات والأرض لا تآتيكم !
او ا


$$
\begin{aligned}
& \text { Vir }{ }^{1 Y} \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

نلا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من تبل أو كسبت في إيمانها خيرآ(1)


 ينفهه إيمانغ (r)
\& تال : المؤمنّ حالت المعاصي مين بينه ويين إيمانه كثر ت ذنوبه وتلّت حسناته فلم يكسب في إيمانه خير|'(r)
 النبي
 عياض، عن أبي عبد الش، عن أبيه


 IV




 ناصح، عن أبي الحصين تال: سمعت أبا عبد الشا الساءة نقال : عند إيمان بالنجوم، وتكذيب بالقدر (A)
 عن مشام بن جعفر بن حقّاد، عن عبد الشَ بن سليهان - وكان تارنأ للكتب - تال : قرأت في

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

$$
\begin{aligned}
& \text { الكاني، } \\
& \text {. الخصشال ص با باب الاثنين ع (AV) }
\end{aligned}
$$

بعض كتب الله أنّ ذا القرنين - وساق الحكاية اللوريلة في ذي الفرنين وعمله السذّ على ياجوج
 بلادمم حتّى إذا وتعوا إلى ذلك المددم حبسهم نيرجعون فيسيحون في بيا بلادمهم فلا يزالون
 الهِ (1) يَنِيلُونَي) (Y)

 ياججوج وماجوج إلى العمران وآكلوا الناس - وساق الحديث إلى أن تالد : نلمّا أخبر رسول الش اله


ry











خلا يأجوج وماجوج
بيانء الخبر الأّلْ الدالّ على كون يأجوج ومأجوج من ولد آدم اتوى سنداً، ويمكن
' ${ }^{1(1)}$
(r) (r) تفسير الفمي، ج
(r)


حسل هذا النخبر على انْ المعنى أنّ ليس غير المناس من ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج نإنّهم ليسوا من الثناس ومم من ولم الد آدمر.
 رسول الW



居 - YY بإصبعيه أحل - YV

أحدهما صاحبه بأذنه إن كانت الساعة تلسبقني إليكم (8)







 والنجمع مغاثير .
ا ا

الا
الإسلام بما فيه (^)
(1)

. النوادر للراوندي، مص 101 , lor $10 \cdot \mathrm{C}$ $C^{\mid Y V-1 Y 7 ~ ا ل ن و ا د ر ~ ل ل ر ا ر ن د ي ~ ، ~}$




Y
 الإِسراء


 الأنبياه



النمل



 وَوْمْ يَحْيْهُونَ
 أَلْرْتَرْنَ







( (






 .













 وتال النبيَ






مجمع اليـان، ج عص \& ^.

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) مجمع اليان، ع } \\
& \text { (و) مجمع اليـيان، } \tag{r}
\end{align*}
$$

 الملانكة الذّين يبّت اله تلوبهم ومم جبرئيل وميكاثيل وإسرافيل وعزيرائيل، وتيل : هم






















 او غير ذلك، ولا يفعل به ما لا يستحثّه من العذابه، بل الأمور جارية على متضضى العدل



$$
\begin{align*}
& \text { مجـع اليـن، ج A ص MV4. }  \tag{Y}\\
& \text { مجمع البيان، ج }
\end{align*}
$$





























 (Y) مجمع البيان، ج (1) مجمع البيان، ج A ص


 عليها شلكُ ولا شبهة ؛ وتِل : معناه: نعلمك بها كنت فيه من أحوال الدنيا نافذ، ولا يراد بـ به

بصر العين كما يقال: نلان بصير بالنجوم والفقت(1)
 صيتحة يوم الثقامة والبعث والنْنور؛ ينادي به المنادي وهي النفنة الثانية ويجوز أن يكون
















يكرم أنبياءه وأولياهه بألطانغ (')





$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (r) مجمع اليان، ج } 9 \text { ص } 9 \text { (Vrv. }
\end{align*}
$$

آشخر للتأكيد، وتيل : معناه: عسير في نفسه غير عسير على المومنين لما يرون من حسن
العاتِبة)













 من الطرن الّذي يلي الأرض فلا يبقى في الأرض ذو الا


 لم يكتسب عليها اللندوب بارزة ليس عليها الْجبال





 وتام كما كان، ويعود حملة الُعرش، ويحضر الجنّة والنار، ويحشر الخلاني للـحساب؛؛
(Y) تفسير التمي، ج

(1) مجمع البيان، ج •1 1 (1)
( ( ) (

هال: : فرأيت عليت بن الحسين صلوات الله عليهما يبكي عند ذلك بكامأ شديداً(1)


 وكلام المعدوم سفه لا يقع من حكيم، وجوابه عن سواله لمعدوم أو تثريره إيّاه خلان الحكمة في المعقول؛ فأجاب المفيد
 التلاق مو يوم المحسر عند التقاء الأرواح والأجساد، وتلا تي الخلقو بالانجتماع في صسعيد






 سوراه انتهي.




 من المصالح للمكلّفين .
r - فس



 الأرض واههل السماء الدنيا والسسماه الثانية وأضعاف ذلك، تّمّ أمات آهل السماء الثالثة ثـمّ
تُفـير المّمي؛ ج Y ص YYT.

لبث مثل ما خلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأمل السـماء الدنيا والسـماء الثانية








نقلت: لا، ثال: : نكذلك هذ|(1)
ين





 خلق الخلق ومنل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الماء الدنيا والثانية والثالة والرابعة









 على انَّ موت الـل السموات بالنفة دنعة، ويمكن التونيق بينهما بتكلفَات بعيدة؛ نكيزّ هذا
(1) تنسير التعي، ج Y ص


الكخبر لجهالة النرسيي لا يصلع لمعارضة تلك الآيات والالاخبار .

- ه فس ها

تنتقّ الأرض بآهلها؛ والرادنة: الصيسة؛ والز جرة: المنفخة الثانية في الصور


حيث يسمعون الصيحة)



لأذيقنّك طعم المورت كها أذتت عبادي (r)
صحو عنه، عن آباث

وفيه : في علوّ مكاني (0)
( 1


صـع : عنه

بعيدة.




 المعلوم يوم ينفخ في الصور نفـخة واحدة فيموتت إبليس ما بين النفـنة الأولى والثـانية. الْ الهبر (1)
(1) تفسير الفمي، ج
. $0 \cdot{ }^{\circ}$ (r)
(8) (8) (1)
II التُرحيد، حص (V)
( 1 (

 الأمم، نمن مات نقد هلك (1)



بالتनل والموت وغيره(r)




 عبد اله عٌ
 يموت أهل الأرض حتّى لا يبقى أحد، ثمّ يموت أهل السماء حتّى لا يبقى آحد إلآ ملك
 الش الش








 ان قال : أيتلاشى الروح بعد خروجه عن تالبه أم مو باق؟ تال: بل مو باق إلى وتت ينغخ في


$$
\text { (0) الزهد، ص } 101 \text { باب } 17 \text { ع } 9 .
$$

الصور نعند ذلك تبطل الأثياء وتفنى، فلا حسّ ولا محسوس، ثمّ أُعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرها، وذلك أربعماثة سنة تسبت فيها الخلت وذلك بين النفغتين(1) .

 الأفلاكُ، أو ما سوى نلك واحد يتقلّر به الأزمان.


 على إحداث بعوضة ما تدرت على إحداثها ، ولا علا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها؟ ولتحجيرّت













بشيء بنها عليها
أقول؛ تد مرّت الخططبة بتمامها وشرحها في كتاب التوحيد.




 معدم أُ بحدوث ضدّ أو بانتفاء شرط، آمّا الأولّ نذهب القاضي وبعض المعتيلة إلى آنّ الش

تعالّى يعدم العالم بلا واسطة فيصير معدوماً كما أوجده كذلك نهار موجوداً، وذهب أبو













 موجودأ لا في محلّ، ولعلّ وجه البطلان غنيّ عن البيان . تّمّ القانلون بصشحّة الفناء وبحقيّة



 أن يعدم منها شيث ثّمّ يعاد؛ واله أْعلم .





التدقيقات.






بحسب الزمان للاتّفاق على أبديّة الجنّة ومن نيها






 لم يقصد به وجه اله تعالثى نهو مالكك أي غير مثاب علبه







 عن ماذة كما في خلقكم من تراب، أر بدونه كما في خلق الش العالم







 توتم صاحب التللخيص أته كالمضارع يشترك بين الحال والاستقبال، ناعترض بانْ حمله


على الاستقبال ليس تأويلاً وصرفاً عن الظامر .










 المستحقت
لا يقال : لعلّ اله بحفظ الروح والأجزاء الأصليّة عن الثفزّق والانححلال، بل الحكمية










 والبقاء، ثت الإعدام تحتيق لذلك وتصلياريق .


(1) سورة البقر;، الآية: •rج.





 والجواب أنّها لا تنفي الانعدام مإن لم تدلّ عليه، وإنتّا سيقت لكيفية الإلا




 الطوسيْ تُّ إبراميم




 الصور النـاخص الذذي يتتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبة بالنفغة صرعي رهائن التبور .


## فهرس الجزء الـخاهس

## الصـفـتة

الموضوع

0 أبواب المدل 1-باب نفي الظلمم والججور عنه تعالى، وابطال الجبر والتفويض واثبات الالمر بين الأمرين، وأثبات الاختيار والاستطاعة

O\& r - باب آخر ومو من الباب الاول

77 r - باب القضاه والقلدر والمشيية والارادة وسانتر أسباب الفعل 1.1 ع - بابب الآجال 1•V .................................................. IIr .................. 1 - باب السعادة والشقاوة والخير والشترّ وخالقهها ومعدرهما $|Y|$ V بابب الهداية والاضلال والتونين والخذلان 10V ......................... بابب التصحيص والاستدراج والابتلاء والاغتبار 170 9- 9 -باب أن المعرنة منه تعالى
 Y 11 - بأب من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤران في الحلّل YI. ... باب - باب علة عذاب الاستئصال، وسال رلد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق Yio با 1乏- بابب من رنع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صسة التكليف وما يعذر ryr نيه الجاهل رأنه يلزم على الله التعريف
10 - باب علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من 'أجلها جعل الله في الدنيا اللذذات Yr. والآلام والمحن

## Yiv

 1^ - باب الوعد والوعيد والحبط والتكفير
## فهرس الجّزء السـادس

Yoo YTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 - باب عغو الل تعالمى وغفو انه وسعة رحمتّه ونعمه على الُعباد باب نفي العبث وما يوجب النعص من الاستهزاء والـسخرية والمككر والخديعة عنه
YA9 تعالى وتأويل الآيات نيها

Yar Y47 M19 rYq rro YY - YY W - باب علل الثّرائع والأحكام الفصمل الثاني - ما ورد سن ذلك برواية ابن سنان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل الثالث - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 Y - باب علامات الكبر وأن مـا بين الـستين إلى الـسبعين معتركا المنايا وتفسير أرذل ruv أبواب المبوت وما يلتحقه البى وتت البعـث والننشور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rrA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$\psi \& 1$  Yol . 0 7 Y - بابي سيكرات الموت وشدائده وما يلحق المؤمن والكانر عنده . . . . . . . . . . . .

 ryy الدفن، وعرض الأعمال عليهم ملوات الله عليهم
 ه آنحر - بابب ني جنة اللدنيا ونارها ومو من البابب اللول ミฟ ع - بأبه حبب لقاء الله وذم الفرار من الـبوت - ا - باب؟ ما يلحت الرجل بعد موته من الأجر
§7Y أبواب المعاد وما يتبع ويتعلق بـ§ - بابب أشراط الساعة، وتصة يأجوج ومأجوج\&VVY - باب نفخ الصور وفناء الدنيا وأن كلّ نغس تذوت الموت
\& $4 \%$ ..... الفهرس

## رموز الكتتاب

لي : لأمالي الصدون.
:لغنير الإمام المسكري (c) ما : الاناني الطوسي.

محص : لتنهيص.
.للعمدة
مص : لمصباح النّريعن.
مصبا : للمصباحين.
مع : لماني الأنبار.
مكا : لدكارم الأنحلان.
مل : لكامل الزيارة.
منها : للدنهاج.
مهج : لمهج الدعوات. ن : لميون أخبار الرضا (ع) نبه : لتتيه الخاطر . نجم : لكتاب النجوم. نص : للكفاية.
نهـ : لنهج البلاغة.
: لغيبة النعماني :
هد : للهداية.
يب : للتهنيب.
يج : اللـرانج
يد : للتوحيد.
ير : لـبصانتر الدرجات.
يف : اللطرائغ.
يل : اللفضائل. ين : لكتايب التحسنـن بن سعيد

او لكتابه والنوادر . يـ : لمن لا يحضره النتيه
: لعلز الشّرائ
عا : لدعانم الاهسلام.
عد : عد اللعقائد.
عدة : لعدة الداعي.
: لاعلام الروى.
عين : علميون والمهاسن.
غر : للغر والثدرد

غو : لغوالي اللثكأي.
هـ : التحف المتول.
لهتح : لفنح الأبواب. فر : التنسير فرات الكورني لضس : لتُفسير علي بن ابراميبر.

لضض : لكتاب الروضة. ق : لنكتاب العتيت الغروي .


قكس : لتقس المصباح.

كل : لإلقال الإعمال .
كية : للدروع الواتبة.
كـ : لإكمال الندين.
كا :للكافي.
كث : لرجال الكشيا
كشف : لكثشف الغية.
كف : لمصبأح الكنعمي. كنز : لكتز جامع النوائد وتأيل


ل : للفهصال.
لد : للبلد الا'مين.

ب : لترببالاسناد.
بشا : كبُّارة المصـطنى.
تر : لفلاح السائل.
ثو : كثوأبالاعمبال.
ع : كا : لاحتجاج.
جا : لـجالس المفيد.
جش : لنهرست النجاشي
جع : لجامع الانجار.
جم : لجمال الاسبوع.
جنة : للجنة الواتية.
حة : لغرحة الغري.
ختص : لكتاب الإختصماصي
خص : لمتتخب البصاثر .
د : للعدد التوية.
سر : للسرائر •
سن : للمحاسن.
شـ : للارشاد.
شف : لكشف اليقين.
شي : لتفـير العياني
ص : : لتصص الانيباء.
صا : للاجستبمار.
صبا : لصباح الزالوان
صح : لمصينة الرضا (ع)
ضا : النتة الرضا (ع)
ضوء : لضور الشهابب.
ضه : لروضة الواصظمبن.
ط : للصوراط المستنبم.
طا : لامان الأنسار.
طب : لطب الأنمة.


[^0]:    (1) سورة مسمد، الآبة: الت

    سورة العنكبوت، اللآبة: Y.
    (V) (V)
    
    
    

[^1]:    （1）سورة الحج، الآية：（1）
    （ التوحيل، ص

[^2]:    بهائر اللدرجات، ج 1 باب

