


كلاهما تألف
العبد اللاضع لولاه، أفقر الباد وأحو جrم !لى الة


صاحب كاب الفتح الربانى وخادم السنة السنية
$3 \dot{\|} l$ l. 31
طبع بتصـريح من ورتةّة المؤلف
وحقوقتالتطبع حفوظة ولمر
البطبعة الثتا نية

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 12 .{ }^{*}
\end{aligned}
$$

(
حَدَابيَ التَبَت

مذاهب_اللعلا. 3 هكم المتيرة.



الني،








 كز











 الـردج اللى فزوم عرا كان أل عبدا نغيراكان أوغنيا بعاتلون من أنفسمر

أْهبر نا عبد العزيز بن محمد عن يمد بن عمرو عن أبى سلة بن عبـل الر حمن
 أقاتل الناس (") حتى يشولوا لا إله إل انه "" ، فاذا قالوها فغد عصسوا منى

وعن جيرانبم وهو ف حق من بعد عنهم من المسلمين فرض على الـكنابة فان م
 وقعت الـكناية بالنازلين يِنه قفل فرض على الا بعدين ، وبتعين المباد على من





 لابغرض عليه لقوله تعالى (لايسترى الغـاعدون من المومنين غير اللـالضرد


 عن البهاد المقاب لااللواب (الما أولو الضرد) بعى أصحاب الزمانة والمن





 6الراد بالناس المشركون من أل الككاب ومن أهل الأو ثان ، ونب عدمتكفم




كلامالعلما. فـ تال مشركى العرب وأمل الأُؤان وأمل الـكــاب









 رسول الله) (1) تال القاضى عياض انتعاص عمسة المال والنغس من قالم










 (o) (إى أى


 الانانلّدمن /ميلمها لا:ياتل











م)

 al

 , =







(

الرضخ للنـا. من الفنيمة وكلام العلا. فى مك التيم والـفيفي
المرضى ويحـذين (") من الغنيـة ، وأما الـهبم فل يضرب لمن بسهم : وأن




 نقول هو لنا فأبى ذلك عليـنا قومنا (o) فصبرناعليه












 وقال أو حنيفة اذا بلغ خمسأوعثرين سنة ذال عنه حمى المبيانومار رشيدا






ا استحباب المجرة لمن أمل من الـكفاد الم دبارالمالملمين
(إـبـ الدعوة إلى الاسلام قبل القتال ووصة الإمام لا'مير الجمي
 الثقة عنيمد بن أبان عن عالعَة بن مرثد (عن سـلمان بن بريدة) عن أيهـ أن





 فادعم إلى أن يعطوا الجزية (") فان فعلوا فاقبـل منم ودعهم : فان أو
الينا بل يصرفونه ف المصالح واراد بقر مه ولاة الأمر من بیى أمية وقد صرح
















الـكـف عن قتال هن عنده شُشانتر الاسلام
1 11 • فاستعن باله وقاتلمم ( الثمافىى ) أخبر نا سفيالن عن عبد الـلك بن نونل



 (ألم 3 IIfr











 \&









## 1 كلام العلاه فى استرقاق العرب وما با．فى وتمن خيبر

عبد الر هاب بن عبد البجيد الثقفى عن هميد الطويل（ عن أنس بن مالك ）







الل大ام على ذلك ：وفيه جواز استرهاق الهرب أيضا لان بـى اللصطلق عرب من
 ，ابو حنيفة والاوراءى，بr ， （1）（1）




 برفع الميس عطفا عل تر له كهد و بـمبا على أنه مغعول لمعه（\＆）فيهاستحباب
「「

 الكعفار واللام للمه أى ：ُُس صباحهم الزول عذاب الة هم بالتل والإغارة

-
 الكعفار و حصار م ورميهمبالمنجنيق والكف عن قصد النسا. والصبيان )








 1180



 موكولة الى اته c


 وكان من أثد اليهو الذاه لـ سول اله





كلام العلما. ند تل نسا. الكـفار وميانمر ن الـرب أبو جهفر (1) قال حدثنا كمد بن ميمون قال حدنأن الوليد يمن ابن مسلم قال

 يكي بن أنأنيسة عنالزهرى (عن عبداله بنكعب) بن ماللك عن أيسكعب





 أْ
 , الأوزاثي إل عدم جواز تلل النسا. والصيان مطلقا حتى لو تتزسا اللالحرب
 لم يز دمrمر ولا




 . الا


 الل المبركين الا بوطى. اللدبة فاذا أهيب, الاختلاطهم بم باز تكلم (0) زاد

أنس ( عن أنس بن مالك ) أن عر رضى اله عهه سأله إذا حاصر تم المدنـة

 يده مايسرنى أن تفتحو ا هدينة فيها أربعة آلاف معاتل بتضير رجل هسلم

أْو داود قال الزهرى ثم نَ





 \&9. を



 ويصنعون له شـــا من جلود يتو مل به إل غرضه فا فا أن بنجو وإما أن يقتـل







[^0]






 1101 110



! إناده خالد بن اللفزر (بكسر الفا وسكون الزاى) فيه معال
 (رقوله إلى أرض








 ويؤده كــب الني





كلام اللملا. فى مك الخخربب والتحر بق فى بلاد المدو
(1) رسول السّ صل اله علية وسلم حرق أموال بنى النصير فقال قألئل

 سمعت ابن شهاب يحـدث عن عروة ( ثن أسامة بن زيد ) قال أمر ألى















 "












 ?
















 )

تصة حاطب بن أبي بلمعة وإرساله كتابا المكيفار ثريش

 llov









 ويؤد ذلك قو ل هِ



 بينه و بين المدينة اثناعشُميلا (وتو لهظعينة) بالنصباسمإن الما ، والظمينة فالألا
 مافزتأمأقامت (r) أصلهتعادى بنا خيلناأى ( ) ( )


 "要


 واله ما فعلته شK ف دي دين ولا رضا بالـكفر بعـد الاسلام ، فقال عمر





 (r)


 الـي

 ذلك رو $ل$,

 هـث خوطب بالابان وهر أمر باطن ففي دلالة ملى أن كبا تر الدانوب لاتسلب


 لم بطلع علي أحد : ونب هتك أمتارالجواسيس وترا.ة كـبهـ ولو كانتامرأة ،




 (110^

















 إهدى وعشَين ليلة ولما اشتد عليه المعار تذف الله في تلوبهمالرعب وأبسو




 عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن ماللك بن أوس ( أن ع عر رضى النعءه )





 ابن بماس على ان يكـل









 والمساكين وابن المبيل : وأربعةأخماسه للمقاتلةو للمعالح، وذهب الا كثرون








 1171



 llar عروة عن يكي بن عباد بن عبد اسه بن الزير (أن الانير بن العوام ) كان

 (1178 الواسطيعن عبيد اسه بن عمر عن نافع ( عنابن عمر ) دضى اله sبها أن













 ان بَدة كتب الل ابن عباس هل كان رسول الته






 llv الا كوع ، el ابن الزبير بأَخذ سها له وسهين الفر سه ، أما السهم الرابع فو سمهذى القرى


 جه
 عندام








بأىشى، يستحت الثاتل بـلـبالتيل

 رالتقينا كانت للمسلمين جولة (1) قال فرأيت رجلا من المبر كين قد عـلا

 أدرك الموت ، فأرسلى فلحقت عءرَ بن الحطاب فقات ما بال الناس ، فقالـ




 ـا رسول الته وسلب ذالك التّيل عندى فأرضه م:ه ، هال أو بكر الصديق






 فلمفت عمر بن الحطاب الخ) فى السياق حذف بينت الرواية الاخر ى من حـي

 لا يمطى اللـلب الا بيثة ولو بشهادة رجل وأحد (7) قال الواتدى المه أسود








خ






 -
 (











 ابن علقمة ، قال بارزت رجلا يوم القادسية (1) فبلغ سلب اتني عثر ألفا










 صار فخالغنية : وعن يععوب (بعنىابا وسـف) انه قال إذا قال الامام من تمل








 ف الغرس لـس من سلبه ، وستّ عن الـيف نقال لا أردى ، وقيل للاوزاءى
 (1) و (




 بعيرا أُو أَحد عشر بعير| ، ثم نفلو| (i) بعير| بعير|
 , (有)






 | مُقِيلِّ











 ألى هريرة ) (1)
象




 يكي بن سعيد عن عحمد بن يكي بن حهان عن ابن أبى عمرة (عن زيد بن الني o..



 ! !




 o.
號

 فيـه خرزا من خرّرن بهي

据

















 ,







 ما هأنك


(1) بضم العين المهلة ونتح اللـاف ب大لاف عقيل الااتى طانهه بفتح الهين



 وسلم ( ع ) الحِو


 فزت بالاسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتام بالك ، وأما إذا أسلمت بعد







| اعفاء صيان الوهرى منلثتل وجر از المن والفداه للمكلين
الَ الم
 عن عبد الملك بن عمير قال ("مهت عطية القرظى (1) ) يقول عرضنا رسول









 صالة الفجر "لمقتلو م









 التغفل هن أصل الغنية وتد بيب عنـ الآغرون بأنه حسب قِيتــا ليموم







 (1) هـ هـ










 ( )
 منحصنالطاثق بكرة نكــني أبابكرة لذلك : أْر جذلك الطبراني بإسناد لابأس













 -.0 (



 بفتح أو له ونانيه المه عبد آت وكان مسلما مَ ارتد وقتل رجلا من الانصار














 من الحباة يككون أشد نشو كتهم ، فقالل عمر أستحيى (o) قاتل المباه بن هاللك
 تكم لابأس : فقال عمر دضى النه عنه ارتشيت وأصهت منه ؟ والنّ ما الرتشيت ولا أصبت منه : قال لتأتينى على ها شهـدت به بفيرلث أو لا لابدأنَّ بعقو بتك : قال غغرجت ففقيت الزبير بنالعو أم فثهد معى وأهسـك


















بحّم الـم بالأمان وصحه من الر جل والمراة







 111








 من المسلمين صار آمنا : وحكى انن المنذر الاجماع أهـا على المان المرأه ، وأما










 (
 Pr. ${ }^{(1)}$ (in

















 الهحريند ترية كانت ترب المدبية ينسب الإلا الفـلال وتنسب اللى هجر الهن

 عاصم قال ( قال فروة بن ون ونل ) الأشجهى على ماتؤ خذ الجزية من الموس




 "








(1)






 مشركى العرب إلا آلآلام أو الـيف ، وعن مالك تقــل من جمع الـكفار إلا من ادتد وبه مال الأوزائى وفتها الشهام ( ه ) استدل به القالثون بعدم تمبرل

مذاهب العلا. . فـ مفدار الجزية


 (أنبانا ماللك عن نافع عن عبدالة بن عر




 .
 فـ المهور غنه تقدر على الغنى والفقير جيعا أربعة دناتير أو أر بعون درما
 واس أعل (إلـ
 مصدر سم2







 بالـلـ : , أهاز .


 عبدالبيد الثقفى عن ممد اللطو يل ( عن أنس بن مالك ) رضىالنه عنه قال



















 الوداع عـة أميالْ أو بـمهـ

$$
\text { ( } 1 \text { - بدانع المن - ع ثاني ) }
$$


 انة (119.

 1191




























 أخبرنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج ( عن أْ هريرة ) رضى الته عنه أن رسول الن















1190 هذا معناها ( الشافتى ) أخبر الابن عيينة من أبراهم بن أبى خداش بن عتهة بن أبى لمب أنه ( سهع ابن عباس ) رضى الته عنهبا يقول ني المهلوك ا 1194






 011



























 أ






 عل عبد رسول اله





 ماللك عن نالع عن ابن عر رضى اله عنها أنز سول الهّ ملا النه عليه وسلم ثال من أعتق شرك لل(1) فى عبد نك

 إن عبدانه عن أيه رضى الهن كنه أن رسول انه
 اونحو ذلك : فذهبمالك والاوزاعى والليثالى عتق العبد بذلك ويكون ولاوْ


 ,






 (ر)





بينا انين فاعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسر ا فإنه يفوّم علِّه بأعلى القيمة

ا1199 (إ 1 )



؛



 هن الأجر العظم للمـتق والحرية العبد وانه ألم ( )







 فيه ملك كن غي منوع من بيهه ، واحتج من أجاز بعه بأنلا






التَغبب فُ معاونة الــكانب على أداه كيتابَه






 رواية أو ابن أجيبا ) وألةت الحجاب مـه وقالت عليك السلام، وذكرت



 (1)














 Ir.r ( $)$ (الشافیى $)$ ( ${ }^{(1)}$ ) أخبرنا يكي بن حسان عن اللئ و محاد بن سلمة عن البى الزبير (عن جابر رضى الشه عنه ) قال أعتق رجل (") هن بیى عذرة عبدا عن دبو ( ونى رواية

 2






 دجل قضى أنه أخوها ז وذال يشب أن يكون اللاحتاط والن الاحتجاب بـن










ك大م


















 دبن والس أعلم (1) هو نيم بن عبد النه العدوى المتقدم فى الرواية المــابفة







Ir.O










 (ا) (1) جمو الصحابة والتا بهين والالمه الاربهة فقالوا بعدم المواز حتجين بأحادبث











 مالك عن هثام بن عروة عن أبيه ( عن عاثتشة ) دضى الته عنها أنها قالت




 مُ


 (l) )




 ,


 وتد استشكل صـدور إذنه

 ق المعاصى جـدود وأدب ، كان من أدب العـاصين أن تمطل علهم شُروطهم


قام رسول الت بالل رجال(1" يشترطون شروطا ليست فـ كتاب انه ما كان من شرط ليس




 عن مباهد آن عليا رضى الته يــه قال الو لا. بنتلة الملف (0) أقره حيث












 ! ! !ل غير ماجعله الله، هذا ونى أحاديت الباب دلا على على أن الولا، لمن اعتق عبده


 والاله اعلم (ك
 (1).






 019





 وعن أمد روايتان ( قال الحلفظ ) و ونقل ابن المنذر وغير ع عن ابن عمر وابن



 لم يخنث إنلا لم يفعل الخلموف عليه : ولـكن بشرط أن يستثنى بلسانه نطقا دون
 .

 أن والأوزاعى ذهبـا الى ان الاستئنا لا يغن عهه سيثّا : والمتق والطـلاذ
( ) IrIr




 عيية مرّن) جامع وعبد الملك سمعا أُ وائل خخبر ( عن عبداته بنهسهود ) U O Lr
















































 بانفأن العلما. ( من أو سط ها نطمهونأهليكم) أى أهده وأغلبه لاآعلاه ولا














 انه لابعب ( إ

 . .
(م - بدانع المنن - ع ثانى)

يعتكف فى الجاهلية : فسال اللمى (الشافعى ) (أخرنا سفيان وعبد الوماب عن أيوب عن أُي قلابة عن أبى











 وتد ذهب الى هدأ بعض الصحاب الثـانهى ، وعند الجمور لاينعفد اللذر من الالفر وحديث عمر هجة علمه (r) باء عنـد ان داود بلفظ (أغار المشركون







 ولـاكان المصام من الواع الطاعة امر النب صل الله علبـه وسم باتمامه وام أمهر بكفارة عا سبق واله بـهانب وتمالى أعلم










( ( ا ( ا ( (r)













(Tr\&











 (أخر or or













Irrr


 جاذلوها يعى أذابوها (

 *

 أو غير ذلك واختلف فِه فقيل هوماه الفحل وقيل أجرة الجاع : وبؤبد الأول

 وإجار ته حرام لا نه غير متقوم ولامعلوم ولا مقدود على تسليهه ، واليه ذهب



 (و قا

 الغالب وقد يدد من الوا راوى الهتن (ونى روايه) للبخـادى جملوها ثم باعرها (६) أى معـام ابراهم (0) أى لعنهرَ (


## مذامب الثلا. ف يحع النجس والتنجس -1








 الله اليور إن الله عز وجن


 .
 للموم



 عياضن عن مالك وكهير من الصحابة والثانئى والور رى وألى حنيفة وأسهابا







اللر رجـ من عل الشيبان لايكرز ثربا ولا يعها










 1 Irr

خاططه الني














سالم عن هوسى بن عبيدة عن سلملم بن يسار (عن ابن عباس ) رهى النّ عنهـا أنه كن يكره يع الصوت على ظهر النمت (") واللين في ضروع التم











 (r)








 تقرد فن الاصول وغلة النهى جهالة الاجل وهـذا البيع باطل باتفا


71 النّى "من يع الملامسة , المنابذة دتغسير ها






















 تتدم من عادة أو لك أن يتلقوا الر كـبان قبل أن يعدموا البلد و وبر انوا سـر






 ألى هريّة ) أن زسول اله صل الته عليه وسلم قال ولا يبع هاضر لباد (1)

للانع الحيار اذا قدم السبوق نو جد الأمر . غلافق ماقالوه ، وقد كرهالتلقى جماءن


 الحيار اذا قدم السوق ، وكان أبو سعيد الاصطخرى يقول أما يكون للبانع


 الل بلد ليبيعه بسعر يومهو وير بع فيتو كل البلدى عنه ليبيعه بالسمر الغالي على




 اللبادى صح اليـع مح التحريم هذا مذهبنا وبه تال جماءة من الـالكية وغيرم
 YOT


Ir الهى عن المش وعن يع الربل مل يع أيم













 من أمل المديث فساد ذلك البيع اذا وتع على ذلك ، وهو مول أمل الظامر

 عندم صحة البيع مع الانت ومو قول المنفية (r) زاد في رواية عـــد ألمد





 فيغول الآخر للانع أنا أشتربه مبك بأذبد عابيت به، ومذاحرام بعد اسـغراد

 (1) (1) ( I KV





 شا، النه من ذلك أنك تبيع الطعام ؟ قال حكيم بلى يا دسول النه ، فقال (170. عن هالك عن نافب عن عبد اله بن عمر : قال كنا نبتاع الطعام فى زمان




 (r) طعاما حى تشتريه وتستوفه ، وأصرح من هذا وذاك مارواه (حم:والأر بعا)

 النهى فن هذا المديث عن يُوع الأعيان التى لاملـكا ، أما بيع شى. موصوف
 الانسان ولا داخلا يحت معدرنه (£) تعدم اللكلام عليه فن الدى فبله

 بيى بن سعيد عن القاسم سمعت عبد الهّ بن عباس ورجل يسالْ عن رجل سلف ف سبلب (r) نأراد أن يبيعبا قبل أن يقبصه ، قال ابن عباس تلمك الورق بالودق وكره ذلك , ڤالل مالك ، وذلك فيا نُرى لأله أراد أنْيبيعا من صاحب| الذى الشتراها منه بأكثر من الثـن الذى ابتاعابه : ولو العها من
 الن عـيـهة عن عمرو بن دبنارعن طاوس ( عن ابن عباس ) رضى اتن عنهـا



 جز افا : واللز الفـما كان بهو لالقدر مكيلا كان أو موزونا : و بوبدذلك مارواه







 مسا جل رtاق مينه مانم أو مقانع (r) هذا تفسير مالك لـديث ابن عباس






النـى عن اللفش فیالبـع وكلام العلا. فــن باع نيبٌا قبل قبغه

$$
\begin{aligned}
& \text { (أبواب تحريم النش ف اليع وبُبوت خيار اليب كالتصرية) }
\end{aligned}
$$

(l) ( ) 1 ror


 1ro8
 ونى لفظ ( ولا التنم ) فن ابتاعهـا بعد ذلك فو . بخـير النظرين بعـد آن

 نقال الشانىى لايصح يح الميع قـل تبفن سوا. كان طعاما أوعقارا أو منتقولا لا




 الاسلام بل نفى خلقه عن اخلاق المسلمن ایى ليس على سنتا الما او طريقتنا في


 نبوت خيار الميب) (r) بضم الاه. ونتح الصاد و نصـب الا بل من التصرية ومى





يكلبا "(ا)





 لظاهر الحديث والاصح عندهم أنه على الفو و ويملون القيد بـلأة ألام 3



 من تَم سواه كان اللن تليلااو كـيرا ـواء كانت ناتة أو شاة أوبغرة (يمنىولا
 بوسف وأبو ثور ونتها. المحدئين وهو المحـح الموافن للـنـة ، وتال بعض أمحابنا برد مـاعا من توت البلد ولايختص بالتم ،وثال أبو رنيفة وطانغة من

 والارش هو قيمة مايجبر النفص الذى بالـلمة (r) السـراء بالسين المهلة مي



 المصون يجر نأحابث نى رأسه مامومة نغير با لسانه وعتل لـكّن لم .
 المهلة م الفا. ثم المين المهلة أى ضرب دالمأمو








IFOA












 خلك كان ماله البانح اللا أن يشترط لظاهر الحدبث ، وثال الثانمى ان كان
 بجز بيعهه بذهب أو حتظة ، وقال مالك رمها الله تعالى يجوز أن الشترطه


























(م ال - بدانع الـنغ - ع بانن)

وجبالبي، وإنتفرقا بعدأن تبايعا ولميترلكواحد منهمالالع نقد وجبالبيع



 (177.



 المتبايعان بالميار كل واحـد منها عل صاحبه ما مالم يتفرقا إلا بيـ الميار (11ヵ


 غيره نأرادا أن لا يقيـلـد









V) المَبار بهد الثيع - ,انتلاف الثبأيمين

سفيان عن ابن جريج وجا، فى المسند عن سفيان ابن جريج لأمـقاطا" وفيه قال افع : وكان ابن عمر إذا ابتاع البـع فأراد أن يوبـ الم اليع مشى





 ( ونى لفظ المتبايعان (8) ) فالقول ما فال الباتع : ,المبتاع (0) بالخيار )


 أطال عمرك أوأصلح طالك : زاد في رواية ابن ماجة لغظ (يعا) بفتح المو حدة













(ا)

















 بالمب وذهب أصحاب أبى حنيفة الم أن حدوث الوا الولد والئرة فى يد المشترى هنح دد الاهصـل بالعبب : بل برجع بالارش ، وقال مالك برد الولد مع


 هذا الباب والسالمونت اللصواب واليكماقالهالاهمام ه مزث



Vr .








 .





 .لك الششتىنتكرن الالمة أم ولد له عليبا الرق حتيوتوت ، والمكاتب عبدا إن











ماباه فُ يع الثارو بّل بدوه ملاها












 غاصب لم يعل غصبه أوله أن لاتغرج أم ولده من يـه ويمطاها بالثـن النى













V0 $\quad$ الثهى عن يِع الثار فبل الدوّ ملاحا















 اله 中躬





 حديث البـاب (0) أى مـأيك وكان لايوى يـه وبين غامهر ربا آى لان مال العبد مال سيمه واسَ أعلم (هذا) ونى أحادبث اللباب دلآلة على أنه لا يجوز

()
 الالطع صح بالآهاع : قال أصحابنا ولو شرط القطط م م لم يقطع فالبيع صحيح

























 والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع باثة فرق حنطة ، والمزابنة أن







 استكاه الارض بالـنطة، ونى حديث سعيد ن المسيب الآتى بعده أنـا اشترا.


 أو المزارعة بالث أو الربع أر أقل أو أكـئر أو اكتراه الارص بالـنطة اه







 كان مفطوغا جاز يعه مثئله مناليابس : وأبمعو ا إيضا على تحريم بيحالحنطة فى

ـا جاه ففالمر ابا و تفسير ها



 الخصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد ( عن أبى سعيد الخـمدرى ) أو الم

 ( YVv
 الزرع بالحـطة واستكراه الأرض بالحنطه ، قال ابن شهاب ، فسألت عن
 الرYYA
 (1) ${ }^{(1)}$ (1) (1)








 2ون خمسة أوست اه (r) فال فى الماية خرص المخلة والـكر مه ـخرهبا خرصا

V9 كلام اللماه نى يـع العرا
"

 أخهرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن اسماعيل الشيانى أو غيره ، كال بعت





 ;سول الن بح
 (من باب نهر) اذاحرز ماعليا هن الرطب تمراومن العنبز بيما فوو منالحرص الغن لان الـزر إثام ارضلك وظاعل ذلال الـارص (1) الأول بالثلثة ونا الميم والثالى بالثناةالفوقية

 الرطب(باثة وس) الى من التر والوسق بفتح الوار وبجوز كسرها على لغ





 ; ;
ما جا. ف بـع الـــين ووضع الجوانع
 أخبرنا سفيان بن عيينه عن حميل بن قيس عن سلمان بن عتيق (عن جابّ









الثم بالتر بل هبة : وصورتها عنده أن يعرى الرجل ثُر غخلة من غخـه ولا يسل






 أكـثر فيسمى بيع الماومة و بيع اللمنين وهو باطل بالأهماع ، نقل الالجماع فيه








## II <br> 

حتى تبين له النصان ، هسال رب الحائط أن يضع "، غلف أن لايفعل :











 or

































 وتد ذك ته منا عافنلة عل مافى الآصنّ واس أعلم



 .


 جهد مالك بن أبى عاهر (عن عثان ) رضى الت عنه قال : قال رسول الت

 مصدد فـ موضع المال أى الذهب يبـاع يالذهب موزو نا بكوزون ، أومعـر





 بدبنار كلامما فـ النمة ثم أخرج كل واحد الدبنار أوبعث من أحضر لـ دينارا





 ,



 فهاه عبد الهه بن عر عن ذلك ، جُعل الصائغ يردد عليـه المسألة وعبد الس

 - 2 ع |l الم lfar共

 ,




 فليصر فها ذذهب ، ومن كانت له طاجة بذهب فليصرفبا بالورق (1 هو هو وردان
 (r)






Ae دم الراكويان ما يُرى فهـ الر! من الاضـان
لأناكك


 عن أيوب عن مسلم بن يسار ورجل آخر ( عن عبادة بن الهمات ) لـا رضى






 .

 or قال لمن دسول انَ orr





 الـ اد بين لم يذك فى رواية التر أو الملح بشك فى ذلك (६) الظاهر واس أعلم

(
( قلت ) جاه نى اللـن بعد توله ( ونتص أحـدما التر أو الللح ) وزاد
 عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان ( عن عمر بن الـطاب ) رضى اله عنه أن رسول اله بالبر ربا إلاماه وهاه : والمّر بالمّر ربا إلا ها. وهاه : والشعير بالشعير ربآ إلا







 ازداد الى طلب الزبادة ( نقد أرى ) أى فعل الر با الحرم واشترك في المه الآخذ
 المذ كورة فـ المديث بعغا بمعض متغاضلا آو مؤهلا : وهو مذمب المور
 فيا التفافل كـصاع حنطة بصاعى شـهعير إذا كان بدايـد وذلك باتفاق العلا.












 ها، وهاه ، والتهر بالتهر ربا اللا هاه وهاه ، والشعير بالشعير ربا إلاهاء وها ها


 قال فسارع الناس فيها : فقام عبادة بن الصامت فنهام فردوها ، ثأقى الرجل













 والظامر أنا يعى درام أكـر من وذنها ولذك أنكره عبادة واله أعملم



رمهاوية فثـكى إليـه ، فقام معاوية خطيبا، فقال ما بال رجال يكدثون عن

 لاتبيعو اللذهب بالذهب ولااللفضة بالفض: ولا لالبر بالبى ولا الشعير بالشهير
 بها ( لـا












 )



 رني ابت

















 أبو سعيد المر أحق أن يكون فيه الربا المالفضة (س)








سفيان بن عـينة أنه سمع عبيدالهة بن ألى يزيد يعول سمعت ابن عباس يعول
 (Tr-q أن زيدا أبا عياش أخـبره أنه سأل ( سعد بن أبى وتاص ) عن البيضا.





 الر بو يات بالتأخيد فن غير تقابض هو الر با وان كان بغير زبادة : وهذا مذه با



 هديث صحيح رواه البخارى وغيره ، وقال|الحانظ اتفق العلما على عية حديث
 اتحدت الاجنـاس وهو يعارِض أهاديث البـاب مع الْآماع على العـل بـا

 فيواعم منها مطلقا فيخصص هذا المثور م منطوتها اه (قلت ) وهذا جواب

 القاموس(والملت) بضم السين المهلة وسكون اللام نو ع من الشعير لا قشثر لـ وبكون فا اللود والخجاز تاله الجوهرى ، وفسر بعضنم البيضاه بالبر ولكـنا عندالعربالثمير :والسمراه عندم البر قالهأوعمر ، وهذا التفسي اللنى اخترته

## 41 <br> 









 الرطب منهـاجنسا واللابسجنسا آخر لم يصح التشيي والتس أعل (1) ثال الحطالى






 الصاد الهبلة وسكون الموحدة قال ن القاموس مابع من الطعام بلاكيل ولا




 ,


ما جا. فـ يع اللهم بالميوان والبعير بععيرين


























or هذاهب العلا. نـ حكالـغاضل ور

 اللفقة عن الليث عن ألبى الربي (عن جابر ) رضى الهه عه : قال جا. عبد


!
 ,




 البي



 (احداها ) أن ما سوى المكيل والموزون من الـميوان والنبات وعوه
 فه الر با بحال ، ومذا مذهبالشافنى وأمدنى إحدى رواياته (والووايهالثانية) عن أمد انه يكوز التفامل فيه يدا بيد لا يكوز نسيثة : وهو مذهب أنى حنية




( )


 أسلف فليسلف(") في هيكل معلوم ووزن معلوم والى اجل معلوم"



















 ويستفاد منه أن الآهال البهوهة كالحصاد وإلى المطاه واللى تدوم اللجاب تبطل
$10 \quad$ الدالِ على مشروعب اللـلم وانه بابت بكتاب اللـ مز دجل






 الورق

 كان في حجرى ، كنا نيع من الرج



 روى هذا الجديت عن سـفيان مرادا

 اليضا البغرى في تنسيره عن ابن نباس بلمظ ( قال ابن عباس) رضي الته عنها


 الذهي (₹) الى حالا همجلا ومذا الأثر وما بعده يؤيدانماذهب اليه الشـانمية




保



尾








 دباس وهو موس سنابل الحب ودقــا لاغخراج الحب من السنبـل والمعي أنه


 الراه وتخغيف المو حدة وهو الذى استكمل ست سـين ودخل فـ الـيا بعة ، وفي وعواز مامو أفهـل من الثل المقترض اذا لم تقع شرطية ذلك وبه قال البمور ،



(الج


 فديك عن البألّق ذئب عنابن شهاب عن (سعيد بنالمسِيب) أن رسوالابه

)




 0々. $\quad$.

 والظاهرية إلى أنه لايشرع الا فى السفر tناهر الآية وهى قوله مز وجل ( وان



 بالاتفاق، وجواز الثشراه بالثـن المؤجل وقد تقدم الك大ام علىذلك ، قلالعلما.
 الجو ار أو

 ظاذا فك الراهن الرمن فتد أطلقه من وثاته عيد مرتْه (وروى عبد الرزاق )

كلام العلا ه أحكم مالرهن والـورالة
, (الشانىى ) أخـبرنا الثقة عن يكي بن ألى أنيسة عن ابن شهاب عن ابن


 أت











 اللبث وأبو ثور والاوزاعى إنه يتين ملـ حديث آلى هريرة على ما اذا امتنع




 حرام ملموم المدبث ولانه مسذود حَى بوول عذره (छ) بـنم المهزة وسكون الثا. النوتة عل البنا. للمبول عل ميه. أى غنى (نلتبع) بنتح البيا.

19 أحكا الثليس , ال-
 يمي بن سعيد عن ألى بكر بن كمد بن عمرو بن حزم غن عمر بن عد المزيز عن أنى بكى بن عبدال حمن بنالمارث بنهشام (عنأقهريرة) رضى الته عنه أن رسول
 أن عمرو بن دانع (عنابن خلدة الزدقى) وكان قاضى المدينة انه قالجتينا أبا

 ( ) من أهل المدق فیالمديث أومما معا عن يعقوب بن ابراميم (عن مشام بن










 ثـ صورة الانلاس ويصنارب فى الموت وان أعلم ( )






















 رسولاته































( م با - بدانع المنغ - ع نانف )

العطن عل الجلار والتماون هعه على|لمّيد
(1)






 .



















 .
 فاسلفـكماه (1) فتّتاكان به متاعا من متاع العر اق تم تبيعانه بالمدينة فتّوَ ديان



















 (r)

ما جاه ن، الثركة وعدم الميانة



































 وتواه النووى فی الووضة، وهر مروى عن جمـاءة من السلف منهر ملي وابن








 ,








 من عدله رضى اله عنه: وهو نظير وضح الحثبة فـ جدار الجار و تقدم الــلام













 بكوزوا اللساقاة على جوازها كا اتفق المتعأقدان عليه من قليل أو كـئير ، وجا.






كا. الأرمن ونغسير النابرة



























$1 \cdot A$

 . ا



















 ©ol

























 ثال ئن الكلب خبيث وهـواللغي خيث وكـب المهام خبيث (م مبدمذ) ومو
( كماب العارية والوديعة)

 سفيان نفسه عن عمرو بن دينار ( عن عبد الر شن بن السائبة ) أن رجلا





 ( نم







 أهم أرقفوا الـ جل بين جماعة من الناس (r) !إنا أفى خذال أو مريرة الها رد

 ( 0 (

























- $\operatorname{\text {ص}}$

orr





كلامالعلبا، فُممنى|احيا. ألورات وسكمد
(1世程








 لا يقبل إلا بيينه وانه أعلم (الما


 أحاديث اللاب وبه قال ابلجrو : وظاهر الاهطنايث المذكورة أنه بكوز الإحيا.




 لاستخراج معدن وكوه فی أرض الغير بغـيه حق ولا شبه (r) بكسر الدال






Mr
 أو حهرا أو يماط بالجـدران وهو مثل ابطاله التحجيي يعى ما يعمبر به مثل























(







































 الـبل والمرافق للارض الها سمة الواسمة الوجودة بالتطر الصحى و بمطونها












$$
\text { كنالم الصلu, } 119
$$





 الـ

























 (


 ( (


 ( )
 |









(18 - بدانع المن - ع ثانى)




 حاil



 .
































 وبفال بالصاد بدل السين، وءوز نتح القاف واس الكانها وهر القرب والبهاورة،




 , وأن لانز ت بين الميوان والــاد والمنقول وغيه : د به ظال أو حنيفة ومالك



ابن شهاب عن سعيـ بن المسيب وألى سلمة بن عـــد الرحمن أن دسول الن (r7s


با جاوز 1r 0



لا بالجو ار : وحكى مـا التول عن على وعر وعنّان وسعيل بن المسيب وعمنبن













 اللام واللقاف (1) اللفض بكسر اللين وبالفا، والعاد المهلة ، وهو الوعاه التى


|F| ما جاه ف الللفطة وتمريغموا ومذامب العلا. فـ دلك











 صاسب فلا ثى. علي بل هوكسب من أ كـابه لا مطالبة علي به فالآآرة، وان











 عرف وجو.با بدلبل آر (£) معناه آتركا لانها توى علورود اللا: وتشرب

Ir


 Irqy







 (فأدة) قالنالازهرى وغير






 أكا يعرف من اللتطة ما كان نوق الدينار واستدل ( بحديت على دضى الهع عنه) or.







 (اللا
 ك IFV.

 ,

 (ع)


 ,

ovl لال الـ







التسوبدٌ بين الاؤلاد فى العطة والنهى عن الر جرع فو المبة


 IrvI
 (1rvF أخبر نا مالك عن ربيعه بن أنى عبدالر حهن عن العالم بن محم (عن عاثشة)


والذى بعده دلالة على وجوب التسوه بين الأو لاد وان التفنيل باطل و وهور بيبب على فاعله استر جاءه، ، وبه قال طاوس والثورى وأمـد وا وانسحاق و وبعض


 لا




تحريم الاجوع فى المبة جهور اللملا. الا هبة الوالد لو لده ثاله المافظ







TYO كلام العلاه ن المدبة وتبور لا والجازاز عليr|
 ابن شهاب عن ألى سلمة بن عبد الرحهن ( عن جابر بن عبد إله) رضى اله









 ومهمىيثيب عليها أى يعطى المدى بدلًا : والمرآد الثوابابلجازاة و أقله مايساوى





 ! !


 S ملا (r)

 (





 cinall ol olias, (


 "ود و و هvA








 ,


IFV! ()






 ,















 .
 ال
























|r9 تملل الوتن وما جاء ف الوصبة وحكبا









 نسمذ) وحستن وروامالبخـارى تعليقا : ونالبابغير ذلك كنير لانطيل بذكا








 منهم عطا. والزمرىو وذهب الثمور اله أنها مندوبة (6ال أبو نور) وجوب الوصية فـ الآبة والمديث




 ماللك بن أنس عنأبن شهاب عنعالمربن سعدبن أبى وةاص (عن أيه سعد)




























 ,



迬




 g










و وعيد من اوصى با كذ من الثلث وعدم تنفيد وصبي
纸


























( ) ( )








 الوت ( قال المالمط ) استقر الأجماع على هنح الو مية بأزي من الثلـث ، لـكن
















 1r^9林 دينا, (



 ذك الو صية التزتيب : تال الهغ
 د , (r)











## 170

1>لاف الدني ينع الير|ث وكام العلا. فـ ذلك




(1)

 وسعيد بن المسيب وهسروت وغئم ، ودوى أيها عن أق الدرداه والشهـى

 :لمديث الصحمح الصربح ( يعن حديث الباب) ولا حها

















## 





 ال1












 OAY
 OA^ on




ITV مذاهب الهلا، ن أن الهالـ لا لا ث - دبيراث المرأم من دبة ردهيا
1rar



 .


























 1:90 1 لا يو رُون) (

 سفيان عن عرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثانمال


















 فr صدهةقالوا انم
 ي

事
 وله أجر ، قال وِيد بن الهاد وهدنت هذا الحديث أبا بكر بن عهد بن عهرو (1) (1 (



 رم , رقَ


 ج



-

 (1) ,



 91


 بالغنب 5لا







 ,










 أخبرنا مسلم بن خالد عن أن جريجع عن ابن ألى مليكة (عن ابن عبـاس)

























 (12.r


戗








 , وجهرو









IIT

 ابن أنى عبد اللر حمن عن سميد بن عمرو بن شر حبيل بن سَيد بن ( سمد






 ريعة وهو عندى ثُشة أَى حدتته إياه ولاأحفظه : تال عبــد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسي بعض حديثه : وكان سهيل بعد











 عهد بن على بن المسبن بن على هن أي طالب رضى الهعنهوومذا الحدبثرسل

































,










 ولا خلاف بين أمل المعروة في صيه ، قال وحدبث أن هر برة وجابر وغيرهما -








 على ال
 عك










 الحلـ







 (








.











 المسيب وكان سغيان لا يشاك في أه سميد بنالمسيب : قال الشافنى:غيرهيروي




كلام العلما). ف، عهادة القاذف والنسا. والصبيان








 كن ;ز خون من الشهدا، "؛




 .








 الثانمي لاثقبل الا ثـهادة أربع نسو: (\&) رقلت ) اختلف الــلف نـ شهادة

 انن أنيس عن عبد اله بن ألى أكى بن عمد بن عمرو بن حزم عن أيه عن


 أو يغبر بشهبادته قبل أن يسأُها


 ( ومن أهازها ) على وضى الش عهه ود بيعة و بريح وعروة بن الزبير وابن أبي






 .






(

و ( )


 (") (") (1srr ( ) )
相 اب لم لم
















ic $\quad$ وعيد من قتل نفسه وكلام الملاه في ذلك




V.


 جا:إة الانسان ( © ) (
ها










 , من الشل




و و
 (15ro




 (吅)

(1) (1)
















Is ry (

 عهر رضى اله عه





 الا




 با با (r)
 (ر)




位

 قالوا


























## 

(أبواب القصاص) (!)




 g
 ولا يتح =




 (






 أو ونيفة الى أن الدر بةل





 ( 18 F 1

 في قوله تابرك و تعالى (









 ج•^ 4.9










 (")


细


 ع















 ( 1:ry













 (1)













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







 ( الا
















 مزعوك .







 الن











秋 ，جل （a）${ }^{\text {a }}$


隹
居 د］و













1\&!





 به



















* اهد الـ

أن ابن أقي ملـكه أخبره أن أباه أخبره أن إنسانا جاه الى أبى بكر الصديت رضى النه عیه و=


 عينه ما كان عليك ج جا ( )
 (1) أَ

 الأصل : وكلما رو (1)





 ف



 (وأماقو هك )

 لوتزع بصره عل امرأة اجنية . ونى هذا المديث بواز دمى عين المطلعبنهر

 (أك




 ,
 الllay

 (




 الذى و. ومثلد نالوزن اخو
 (V)



الأنسامة و تصة قتل عبد انتّ بن مسل
رلمِيِّصة كبر كـ
 الـ











 وامكا يكون اليمين للوارث خاحة والوارث عبد الر حـن خاصة وهو أخو اللتـلـ









(
































 , لان من روى الابثداه بالمدعين معه زيادة ورواياتاتا صها


 ,







 ونحو ذلك من أنواع اللوث ، فيهدأ بيهن المدعى ينحلف نمسـن يمينا ويستهق





 ران كان الدعوى في الاطمران سوراء كن اللوث أو ملم يكن فالةرل تول المدعى

مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سليلِان بن يسار أنَ رجلا من بُنى سعد بن


 180.
 الذي




 ( )左 !

 ا 1IP



 (العقول بهع عةل بفتح المهلة وسكون القاف وهو الدية : وتعدم سبب




يان أزواع التتل والدية
=


 او حمر صغير ضربة او ضر بتين نات فلا تصاص فيه : بل بـب فـ فـ دية هنلظة







 قاصد اللمتول ونحوه أو القتل كالايقتلفالعادة ، والمهد ماعداه ، والأرللاقود











 جذعة ، وهو تول سلمان بن يسار والزهرى ورييعة بن أن عبد الرحنوقد روى






























 Ifor ادر 1 الثـا عن عمرو بن شعبب أن عمر بن الدطاب رضى الهَ عه قال الدية على أهل











 العلا. فـ صسة كـاب الن
 (r)





ما بنعل يُمن تتل فن معتُكُ توم ولم يعل قاتله


 رعية)
 1809











 الى حالل الطاءة (ولاعدل) أى هداه مأخرذ من التهادل وهو التساوى لألانهدا.





 بعينه أرطاثغة بينا والا فال عقل ولاتود ، و الال أو حنيغة هوعلى عاتلالثلبية



 ابن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطا. قالوا : أدركنا الناس (")


 أهل القرى خمسائة حينار أوستة آلاف در





























 مالك والثـانمى فى القدم وأمد فى إحدى روابيّه تساويه فى الجر اح فيا فيا دون













حسانحدنُنا الليك بنسعد عن ابن شهاب عنابن المسيب (عنألى هريرة)


I! • (




 بـع سـين لأن من لم يبلفبا لا يستقل غالب بنفسه فيحاج الم التعهد بالتر بية فلا











 كغارة عله : وهو هذهب مالك وأى حنيفةرضى الهَ عنها والشأعلم (1) هذا

 توفيت الخ) تد يوم خلاف مراده فالهو اب ان المرأة التى ماتت هى المجنى علي!






 الـ





 الا









 اللفة بيال طل دبد بضم الطا. وأطلل أى أمدر وأطله الماكمر طلهأهدره وجور




 قالو!ايار., التّ !

بي



 , أَاموا بين أْطْ م











 نحذف احدى التابن تخفيا (و هذا المديث) رواه البيتو في سـنه وهو مر مرسل


معهر عن الزهرى عن عزوة قال كا أبو حذيعة بن اليمانشيخا كبير الفرنغ





710 71

 ( )






 بالدية أووتع منه الدفع للا من بيتالمال ، وليس فيه أن حـذيفة قبها وصيرها









|va ماجاه في دبة الأصابع والموضxة
()
 أبيه أن فى الكتاب الذى كتبه دسول النه صلى اته عليه وسلم لعدرو بن


 وعبد الوهاب الثعفى عن يمي بن سعيد شن سعيد بن المـيب ( أن عير بن









 النَ
 أن الـنة جاهت بالتسوبة لـكن القيـاس أن يفـاوت بين دياتا كَا فمل عمر بن الـماب رضى الس عنه مبل أن يبلغه المديث ، فان سعيد بن المسيب روى عنـه أنه كان يجل فـ الاوبام خمس عشرة ونى اللـبابة عشرا ، ونى الوسطى عشرا




أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عـر وعثان رضى الت 1879 عن ابن جر جِ عن الثورى عنماللك عن يإيد بنعبداتَّه بن قسيط عن ابن


 1ःv.

 الن آخر• (1) الللطاة بكسر المي وسكون اللام القتشرة الرقْقة بينعظم الر أس ,














|A| ماجأ نى دبة الـن والترقوة والهنلع والمانمة والمنقلة













 IIV (


 IIA . .





( ب - بدانع المنن - ع نانى )






هذا آثار (0)







 الخم

 الرباعيات (r) يعى فالمقياس ( الابنا





 المنخربن الم منتهى الثددين فى عرضن الؤهه ولا نفل ولا عند أب منيفـة والشانى والناصر والمادو با : وذهب ذيد بن تابت الى أن دبة

## int <br> مأ جا. فد دبة أَّل الذمة


ونيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب أن عمر بن







 حسبن عن الزهرى (عن سيعد بن المسيب) قالل دية كلمعامد فى عهدهألفـ


 دبة ولِس ظاهر إف أن لـك








 Tr) ( ) ( )








 , Irr























 ,




















( كأب الحدو2) ( إِ







 العلم علي حسب ماغيّر به العالم أصحابه : ويكتمل أن يريد تقريب الالملميم عليهم


 رضو السّعنم هيث (r)












ابن شهاب عن صفوان بن تبد اسأن صفوان بن أمية قيل له من مل باجر هللك : فتدم صفوان المديتة فنام في المسجد متو سدا رداهْ فجاه سارقفاتخ


 ابن عيينه عن الزهرى عن أبن ادر يس عن عباءة بن الهـامت رهي الته عنه




 يارسول التّ وكف يسرتا قال لايتم دكوعا ولاس اسجودها ولا خشو علا وروى

 المديث بذل على أنه لاتقبل الشفاعة فيـن وجب عليه الحد بعد ر رفهع المألامام




 اليهناعة قبل الرنح لا بعد. اه (r) باه عند البخارى (بعدقرلهُشْيا)و لاتسرقوا





IAA


花 العلم من يعرف هذا المديت ويعول يتجاف للرجل ذى المينة عن عثرته

 (I\&AF


















|A
تلل المرثد ر تمريغ اللنديت ، و هدم الثهر.يق بالنار
ابن أبى تمية عن عكرمة ثال لا بلغ إن عباس أن عليا حرَّق المرتدن أو

















 عل ما أنا ؟ فالوالi







 فعلم به ؟ قال ثدمناهفضريناعنقه : فقال عمر فهالاحبستهوه بالاثا وأطعمتموه


?






 الظاهر و نتله ابن المنذر عن معاذ وعبيد بنتميرة (قالالطح'وى ) ذهب هؤ لا
 قبل أن يدعى . قالوا وانما تشرع الاستابة لمن خرع عن الالملام لا عن بـيرة



 وعن النخیى يستاب أ أبدا و ومعناه يبقى حبو سا أبدا متى يـوب والله أعل (أبو اب حد اللانا (



 الوسوسة بالزا فيقعانفيه وسبهالمللوة . ولذلك حرمبا الشابع + واذا كان اللظر

(الهانتى) أخبرنا ماللك عن ابن مهاب عن عيد الش بن عبد الته عن ابن



 !





 و 1 ب






 تكون غريبة طارثة وتدعى انه من زوج او سـد . وتال الثانمنى وابو حنينة






## 







































 مانِّ








 ف بمض الا احاديث وذلك لايسلام المدم ، وتد اختلف من أثبت التغريب مل مل



خلاف الملا. فالئع بين الملد وألز جم
1:91




 سمبيلا( البكر بالبكرجلد ماثة وتغزيب عاموالثيب بالثيب جلدماثة والوجم




 فـ اليهو ت







 ودارد وأهل الظلامر وبعغن الهماب الشانمى وتال جمالمير العلما. الواجب


 ,

## 140

حليث ماعز والفامديه ونمسة رمهـها
(!








 الرابعهقال ه د سول







 وبكك ارجقى
 كا

 (ذاد نى رواية) عند مسلم ثم مل عليبا : نقال له عمر تصل عليا يانبي است وتد
 وهل وجدت تو با الْفل من أن بادت بنغسا لته تمالي ؟





(1) هو الوليد بن عقبة ثبت علِ شرب الثر :





















مداهب العلا. فـ جلد المعيف الذى وجب علي المد
الآخر بائكول النخل (الشافقى) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 1890

 لم تفقه " فلم























(
 وصادف عليا وعُّان وعبد الر حن بن عوف فقال اشيروا على ، قال وكان






 يقول رجم النى وِ 1Eav
 وأمرأة زنا، نقال لم دسول الت هِ الج




 , النامدية ، وبذأثتأن ن بَ







مذاهب العلا. ق رجم الزاني من أمل الكـتاب 199



 رسول التّ علي|"، يعيها المجازة




 بـكب وبمل عليها لبيبا الخجارة (r) اجنا



 Tr








( 1!99




















 رباس (ناذا أحعن ثان أتمن بفاحشة فمليهن نصف ما على المحعنات منالعذاب)



نقال







 وقول اله عز وجـل ( والدين يرمين الكحهـات ثم لم يأنوا باربعة شبدا.

























 سَعط المد عن اللاذف ، لان الهد النى وجب علي






 عيغة




 تمالي والتّ سبعانه و ونعالى مو المرفّ

بيان تمهة ما تقطع أيه بد السارق


 ( ) البجن بكسر المي وفتح الميم وتشديد

 (





Ar. ${ }_{3}$ 3







 أو غيرها : ودوى ذالك عن عمر وعمان وعلى وعانشة رضى الش عنهم : وبهالى







 أوفروة وخاط عليه، فلـا قدمت المو لاتان المدينة دفهتا ذلك الى أهله : فلما





























 )









 ماحب المت عن حته لايعبل بعد رنهع اللى الامام باتفاق العلا. ، أما قبل أن



 اللـلمان فلعن اله اللـانع والمثفع ( بكسرالفال مشددة) أى فابل شغاءت ومو











 ادكاه من كو نه مظالوما للا رآه من صلاته (












 دسول الله ,

Y•V لاتطلع ن الرقي إذا سرق من سبده
()





 .

فاتطعو ه \& ماجـبر







 (ا) الى علوك (r) بو زن منتاح والبع مرا.



 IEQ




$\dot{r} \cdot \lambda$






"




















ذ 1010
 عرة عن عائشه زضى الته عنا قالت : لعن دسول الش صلى الهَ علـه وسلم



我 2ـ





 من التبر ما يـكرن فيـ اللطع ، و به ثال أبو يوسـ ، وروى ذللك عن عمس . بن








 اللواك الز طبة واللهوم والمهوان والالبان والاشربة ومارُ ماكان في معناطا
 النب ( 1814
























HII تعريف المر بان0 Kم أسكر يو جب المد
الحم، فـهجن العبد : وأراد مروان قطع يده فانطلق سـيد العبد الى رانع





 (أواب حـد شارب ال $)$
 تمد عن أبه أن على بن أبى طالب رضى اسه عنه الى : لا أوتى بأهد شرب
 الزهرى عن عد الر حن بن أزهر قال : رأمت اللـي ملى اته عليه وسلم عام


إذ ذالك أميرا اعلى المدبنة من جهة معاوبة (1) يستفاد من هذا الحديث أن لنط






 من كل مــك (والبيذ) ثال النووى مو ماسرى عصير المنب منالانبذة المسكرة










 loor

 أنه جرح (1) قال النووى أبع العلا. على حـــول حد الثر بالبلد بالمـريد















PIr مذاهب العلا. فـ حد شاربالنيذ
lorr "1"م (!






 عمر وثبت بُادة الشهو أنه هرب أنام عله المد (روى عبد الرازق) عنابن















(م م - بدانع المن - ع انى )

(إلم (الهافنى) أنهبرنا ماللك عن ابن شهاب عن السائب بن وِّيد أنه أخهره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إنى وجدت من فاللان ريح شراب فز عم






 - 10

 الظاهر الى أنه يقتل ونصر• ابن حزم ، وذهب المُور الم أْنه لايقتل الثـارب

 يرد الاهر بالوعيد ولايرادبه الفعل ، وإنا يتصدبه الردع والتحذِر : وقدئكون


 أربع مرات اللهديت : وهو عند الال大ة منسوخ اله الا





FIB هل يحد من وجد منه سكر أو وبح ثر ولم يعترو ؟





 عن ميدالطوريل (عنأنس بن مالك) رضىاله ع:هأنالسامن عر ينة (2) تدمورا


وسكر أحدم فانه يجب عليهم المد جميعا (1) يعنى كقول عمر فالحديث المتَدم








 أبو تيفة والثمانمى وأحمد لايهد ، وقال مالك يكد والن أعلم (ا)






مأ جا. نى الغار بين وتطاع الطريق وقصة الْفر نُينُ
رسول الت هِ lor9

 (lor.




 مالا تُفوا من الأرض (7)







 اللنم









(!






















مذاهب اللملا ن ن سد اللـاحر


 lors








 لا بقتل فلا تصاص وتجـب اللية والالكفارة ، وتـكون الدية فن ماله لاعلى عاقلته





 الة بَ






K19
نقالالذى عند رجلى للذى عند رأسى مابال الر جل ؟ طالمعطوب" (") كالدومن








 (ومشاطة) بالهاه بدل القاف ومى الشعر الذى يستط من الرأس أواللالحية عند

 اذا حغرت تـكون ناتثة هناك فاذا أرادوا تنقية البتُ جلس المنتى عليها : وتيل




 منظرما الر الحيات إذا العرب تسمى بعض الحيات شـيطانا وهو ثمبان قبي الو به (1) النعاعة بضم النو ن اللاه الذيى ينعع فيه الحناه والحناه مدود والمراد



 أن الاستخراج المنق في ورابة لبى أنـامة غير الأستخراج المثبتفىووابة سـفيان



ان أنصم رجل من بنى زريق حليف ليهو (1)






 ال الماد الخرج





 ro1 ابن المك لا رجع دسول الله









$$
\text { ( } \tau^{K}
$$

 المعدة وأن يخطب عل خطبهأخيه) ( الثشافى ) أخر نا سفيان عن عرو















 هذا الحدبث مبينة أن السحر إما تسلط علج








 كنا نغو م دسول الته عن ذلك رسول الن بَ
 ( 1,0













 lov





Iory (الثانیى) أخهر نا مالك عن عبد الر حن بن التاسم عن أيه أنه كان يعول (ولا


 أخبر نا مالك عن عبد النه بن يزيد مولى الڭاهوود بن سفيان عن ألى سلمة بن
 فآذين ()












 نغيها خـلاف مذكور في كتب الفروع واتة أعلم (r) كانت حـت ألى عمرو بن






أساهة بن زيد فنكحته فجعل اله فيه خيرا واغتبطت (1) به (ون رواية ) أن

 فج lor9
 10؟
 1061















 روايان كالنمبين والله سبطان، وتعالى أعلم













 (1) الى رشيد حسن التصرف والمراد
 للدى المهام ولا لذوى الار حام ولابة ، وهـا مذا مذهب الجمور : وروى عن


 (r)

 فيكون اللسلطان والبا . والا فلا ولاية للسلطان مع وجودالوالي (0) أى لا لا



مذاهب العلا. ف مسحi النك


 l 1089



 ولو كنت تقدمت "() فيه لرجه












 (r) مذا الاثر والنى قِله بلان على عدم جواز مباثرة المرأة المثّذ لنغسّا



( ) (l








 وعلى وابن عباس والشعبى والاوزاعى : وذهب الشانىى وأمد الـى أن النـكاح







 يهى الزوج ( والمنـكح ) يتى اللنى زوج المرأة وهداجاجلد تهزيّ وتآنيب (ورد


 بعمرومثلا: فهى زوجة للأول أى اللسابق ف المقد منها بينة أو تمادق ممتر ، ثان وتما معا أو جهل اللسابق بطلا معا ، ومثل ذلك الشربكان أو الو الوكلان إلذا


100 ( الهانعى) أخحب

 (الشسانى) أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أيس (عن عائشة) رضى الته عنبا قالت تزو جنى رسولا تسع (1) وكنت ألعب بالبنـات (") وكن جوارى يأتيننى فاذا رأين وسول (




 كا كا
 أه




 البنا. با بالتزو.ج وكان لتسع فالرو ابتان حق (r) أى مع البنات بعد دخول


 عل دأس المرة . أى يدخلن في مكا تدخل الـهرة في قمعا (\&) أى يسر بضم

PY4 الأب أن يزوج بنتة المغيرة بغي الستذان
أخبرنا مالك عنعبداهن بن الفعنل عن انع بنجير (عنعبدانة بنعباس)










 بيوز للأب تزوجي ابنه المفيرة ولو كانت لا يوطأ مثلها ( تلت ) يريد بذلك





 الحتبة مكسورة مى الاصل التى لا زوع علا بكراكانت أو ثيبا مطلقة كانت الـ





( (


 عن عده عن شخلسا. بنت خذام أن أباها زوجها وهى ئيب نـكرهـ ذلك























## PrI <br> 

 الته
 عن أى المرأقت"() وأكفيك العمل : نقال له عبد الرحمن باركا اله لك فن


 الططيل عن أنس بن ماللك رضنى الهَ عنه أن عبد الا حهن بن عوف با.


 غلافى ذلك : وصفية كلن عتقا صداقيا ، وأم حبيبة أمدقبا عنه النجاثى أر بعة








 وكا 51




ذهب" فقال (1) رسول الت
 اللساعدى أن المرأة أت النـ

 تقال ماعندى الا الزارى مذا : فقال الني











 نهكى حا-مب البحر عن عمر وإن عباس والمسـن المعرى وابنالمبيبوريعة والأوزاعى والورى وامهد وإضحاق والشانى أن أتله ما يصح منا أو أهرة
 وعن ماللك وأحد دوايتان ، وألقل العداق متدر عند أفي منينة ومالل巳 رمو





## Yrr

كلام الملا. د جواز الاستهار لتعلم الغرّآن وبطه مداتًا




 100A 100


 1009 زنعف مافر ضتم") ( (الثافتى ) أخبرنا عبد الوهاب عن أوب عن ابن
 واخظا






 ( ذا الآبة الملح()





 lot. ابن سالم عن ابن جريج عن ابن أبى مليكه عن سهيد بن جبير انه قال الذي
 ror


دضي الهّ عنه ، إذا أرخيت اللستور نتد وجب الصداق: وزاد أورحنيغة وعليا









 سا









Fro مذامب الثلما. فيمن مات زدجهاقبل الدخول با ذليسم طا مداتا
 loir ( (
 زيد بن الـطاباب()

 lors عيية عن عطال بن الــاثب عن عبدخير (عن على رضى الته عه4) في الرجل
 وعليا العدة ولا صداق لما(2)

 المداق لما : فأقر بها للتقرى اللذى يعفو (تلك) أراد جبير بن مطمبم أن يكون



 لاصداق لها ولا الميراث ، ومو مروى عن ابن عمر وعلى واين عباس واليه ذهب ماللك والأوزاءى والليت والثانمى ، وذهب ابن مسمود وابن سيرين وابن أى ليل وأبو -يعة وأصهابه وإسهات وأحمد الى أنا تستحت المداق



710 ابن سنان الأنحمى أن الني
 حزم لامغز فـ لهـة امناده ، (واباب الاولون ) بأن عدبث معڤل فـ
(أبواب موانع النـكح
() (الشافیى) أخبر ا أنس بن عياض عن هثام بن عروة عن أيهي عن
 لك




امططراب فرة يقال عنمعغل بنسنان، دمرة عن معتل بنيـيار:ومرفعن بمن




 ابو عبيد انة لو حضرت الثانفى لتمت على زموس الناس وقلتقد صح المديث








 الدنيوى والاخروى بك أخي عند مسلم ثأف أخبرت أنك تخطب درة بنت أب سلة نظري أه بنت أب سلة





 امسا درة بضم الدال المهلة وتشديد الرا. مغتوهة (وقرله بنت أم سلدة ) يعثى


 ركا


 بالبا. الموهدة قيلا مسزة منتوحة أى أرضعت أنا وأبوه ا أبو سلـة من تويبة


 ,أخواتكن اثارة إل أخت أم حبية وبنت أم بلة (ونى مذا المدبث) بَمريم










من السلم وته أختان وجب أن بغارق إمداماما
ابن عبد الته عن ألج وهب الجيشانى عن ألى خر الن (عنالديلى) أوعنابن


إمدامها وافارق الاخرى



 1079 جميعا (الشافىى) أخبرنا مسلم وعبد الجميد عن ابن جريج سمعت ابن ألبى












 فك (r)

 ذلك الى نَى عخم باتفاق العلنا. : دهذا الآتر دواهالثانمىمرة عنمالكعن ابن شهاب : ومرة عن سفيان عن ابن شهاب وزاد في دوابة سفيان ثال عيدالت

 أصبنها والنا قد بلغت هلا ابنة جارية ل أفأستسرابتها ؟ فقالـ لا : قال فإنى واسه لا أدعا إل أن تقولى حرمها اته، فقالت لا يفعله أحد من أهلى ولا
 ذويب : أن رجلا سال عثان بن عفـان عن الأْتِين من ملك الميني ، مل

路


 .

 ف المسأله نص صربح يغصوصا : بل مى مساله ابتهاد واجتهادما اتنعى المنع من ذللك وهو الهـــواب واله أعل (r) ثال ابن حبي بِيد قو له عز وبل











مذاهب العلما: فى الثع بين الالا"متين بلك اليمين
 ثال مالك ، وبلتى عن الزيير بن العوام مثل ذالك (1)
 lovi

















 اليا (r) الى مثل الدى




 عن سلِيلن بن يسار عن تروة بنالزيت (عنعانشة) رصىالته عنبا آنرسول
 سفيان عن يكيبن سعيد عنعرة (عنعاتشن) رضى الساعنباانها كات تعول
 lov؛ (


 love , رسولها § (1) ك
 وذوى أرحارهما عل المركـعبىى النسب: وذلك أنه إذا أرمعته صارمت أمتأله
 أنسابه غـير أو لاده وأولاد أولاده ، ثال الثوكانى والمحرمات من الرماع و الاع ســح : الا موالًا الاخت لأن مؤلا المدس يهر من من النسب، ومد ذهب الألعه الار بعة الى أنه





有 .

مذاهب الملا. نـالتدرالـذى يُبت بـ هُ الر مناع





 lovv
 البي






 لازواجهم






 (


FEF مذامباللملا ـ في هدة الرماعالخرّم
 الحجالج اظنه (عن أى هريرة) قال لايكرم منالر صناءة الامافقتالا" ()

اللرضعتان عطف تفسيد ، ويستفاد منه أن الرضعة الو|جدة والرضمتين لا يلبث



 . مذا حدبث حسن صحيح (وقوله الا مافقن الأمعا.) أى شق المعاه المـي ورقع








 سولان : واله ذهب سـفـان الثورى والأوزاعى والثــافىى وأهد وامسحاق وامتجوا بقو له نعالى (والوالدات برضعن أولادهن حولين كامالين ملمن أراد





مذامب العلا. فـ مك اللر مأع من قبل الرمكل





 - 101 عحرّم ماتحرم الولاءة (الشانىى) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن















 الرمني وأنواته , وتكون إخرة الر جل أعمامالر مـيع وأخواته عاته و تسكون



F!
 مالك عن ابن شهاب عن، عمرو بن الشريد (أن ابن عباس) ستل عن رجل



 فقالت زينب بنت ألى سلمة فـكا الز
 أخوتى: مُ إن عبدالهة بن الزبيرقل الحرة














 مهتو حه أى لما عندكُ من فهم أنها ابنة أخته ( تعول م) لى قِبل فلان حت أى عنده ( )

هذاهب الفاثلألين بعدم عحرم الرضاع من قِبِل الرجل
Y\&



 (OAT

 (إ 10^\& ابن شهاب أنه ستل




 وعبد الرزاق وابن المذر ، وروى أبنا هذا العول عن ابن سيرين وابن علية والفاهرية وابن بنت الثـانىى ،واحجوا البعو له تمالى ( وأمباتكم اللاتى


 اه , إتج بعهنم لذلك بأن اللن لا بنعصل عن الر جل وانا با بنعل عن المرأة


 تصريه بحَ


PEV ما با. فى رمأعا الكبير




 زدّ سهلة بنت سهـل وهى أمرأة ألى حذيفة وهى هن بی غامر بن لؤى الى



(1) الى اتخذه ابنا (؟) بمع أبم وهى من لازوج لما بكراكانت او ثبيا (زاد


 مهتها أوكانت فى ؤب واحد فهى فنلل بضم الفا. والضناد والر جل فضل



 تحرمى عليه وبذهب اللىى فى نفس إق حذيفة ، فرجهت نقالت إلى مد ارضعته






الرضاهة ، فأخـذت بذللك عائشة فيـن كامت تحب أن يدخل عليا من
 أن يدخل عليا هن الا جال (1) : وأبى سائر أزواج الني
 س
 فى رضاعة الـكبير







 عروة بن الز بير و عطاه بن ابِ دباح والليث بن سعد وابن علية وسكا النووى


 الس


 اله



PQ الـع يين أترال النالهن والمبتين لتحريم رضاح الكبير




 عل بن أبى طالب رضى الته عنمب ح ، وأخبرنا مالك عن ابن شباب عن

الان i.


, ولا رضاع !لا مافت الامعاه وكن قبل النطام ، ولارضاع الا الا أنشر المظم















 (اللهانىى) أخبر نا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بلت سكم



حديث واحد من كلام رسـور ل الت و







 وعزاه المنذرى لمسلم والنـانى وابن ماجه ، ولم اجلمه فن مسطم فى هذا الماب ولم يتعرض الثووى فى جمه لـذأ المدبث ولم يذكر ، ،ال القاضى عياض









 ليرتدع الناس وينزجروا عن سو، مذهبه وبيح تأويلاتم ( هذا وليس iبا




















 (1) المراد بالز





مذامب العلما. ن نـK الحرم وانـK FOP

 - 109 ( الثانقى ) أخـبرنا سعيد بن سلة عن اسماعلـل بن أمية عن سعيد بن




 ,





 تصد يعال أوهـت فن الكتاب أوالـكلام إذا أسقطت منه شيثا : هذا وقد تقدم








 والسحاق والـ عبيد ، وقال مالك يفسخ قبل الدخول و بعده ونى رواية عنه تِله

, الشغار أن يزوج الرجل ابنته") على أن يزو جه الآخر ابتهن وليس ينهـا



 وقول اله عز وجل ( الزالنى لاينكح إلا زانية أومشركة والزانية لاينكحجا

 والزهرى والليث وهو دواية عن أمد والسحاق ، وبه قال أبو نو ر وابنجرير

 ويهنع كل واحدة صداقا للاخرى ، فقعول قبلت والة أعلم(1) القاتل والشغار




 TV\& سفيان الوردى عن حبيب بن ألى عمرة عن سعيد بن جبير (عنابن عباس) رضى ألا
 الجاع لايز نى با الا ذان أو مشرك ، وهذا المناد صحيح عنه : وتد دوى عـه

 (وحرم ذلك على المزمنيه أى تعاطيه والتَّويج بالبغايا أو تزويج اللـفأف
 بالرجال الزناة ابن حزم والإمام أحد الا أن يتو با : و تو بة الر جل أن لا الوتعاما الزنا ، وتوبة المر أة أن تراوَد على الزنا نتتتح ولاتنــكع حت تقضى عدتا






 على منازلمن رايات (1)






 الباب وانتار منا قول سميد ابن المسيب ، وتالت المنية بو الواز العةد على



 ابن يـار ومكحول والزهرى وابن قسيط وتادادة وغيرم ، قال وقد بجا الباحه







P00 مذامب اللملا ننكـاح الممدة

شهاب عن ابن المسيب وسلِيان بن يسار أن طليحة "(1) كانت تحت رشيد

 فى عدتها فان كان زوجها النى تووجها لم يدخل با فرق ينهـا ثم اعتما

 * * ألى دباح وتادة والز




 ثال المطال وأما ترل (والزانية لاينكحبا إلا زان أومشرك وحرم ذلك على












نكاح اللريض وما جا، فبه
أنهبناي


 ابن جريج عن عمروبن دينار انه سع عكرهه بن خالد يقول أراد عبدالر من





 .

 أله دينار ، فاجاز ذلك عبد اللك بن مروان ، قال سعيد بن سالم ان كان كان






















 , ولاوصية وارث ، فيرد إلى التركا واسَ أعلم (1) فـ هذه الآنار دلالة على جوان

TVA

. ( )
 اليـ الن بَ (الشَ





 الشّ
















 وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب المسن وطاوس وعكرمة وتادة والمى ،


 وانماره ابن المندر والي بنع البخارى ـ وشرط أمل الـكوة و ومن وانفته أن

ابماعيل بن ابراهيم عن معهرعن الزهرى (عز سالمعن أيه) رضى التهعنهـا


 ابن -هيل بنعبدالر من بن عوف عنعوفبنالمارث (عننرفلبنمعاوبة)
 وأمسكك أربعا، فعمدت إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين سنة فقارقها")"

بعرض على زوجها الالسلام فى تأك المدة فيمتنع ان كانا معانف دار الاسلام ،وقد



 وألى بوسف ، وقال أبو العباس وأبو حنيغ ويمد بل طلاق حيث اسلمت وألى
















 تـكن تحيض فشهرين أو شهرأ ونصفا فال سفيان وكان 17.1





كان العقد وقع عليّن فى حالة واحدة فهو باطل وإن كان في عقود صح النكاح ح










 4 .


 ان شاه الهت تعالى والهة الموأنت (إِ





 IVIr



 وأنه يطل إذا مـكنت الزوج من نفسيا : والى ذلك ذهب أبو حتيغة وما للك









 رسولاته
 ص. . 12

(r ( ب ب بانع التن - ب ثاني )

عباس انه ذ كر عنده زوج بريرة فقال كان ذلك مغيت عبد بنى فالان" SIT عبد اسه بن عمر بن حفص عن عبد الته بن دينار ( عن عبد الهـ بن عهر )

أن زوج بـيرة كن عبـدا
 وأنت עا



 ودموعه تسيل على لـي ، نقال الـي













 ثول عأُشة ، وحدبث ابن عباس هذالم يسارضه ثى. وهو بغر أنه كان عبدا

## P7

( وإن كن صاتما) ثقـدم فـ باب التزويج على العليل والكمير صحيفة




 .


 فعلها فـدك القاضى أن الالصح عند مالك وغيره آنه يستحب فعللا بعد الدخول




 الول ليمة . لـكن يستحب أن تـكون على مدو حال الزوج ، قال القاضى واختلفـ
 أصحاب مالك للوميك كونا أسبوعا (آما الإجبابة اليب) نتد نتل العاضى عياض







## P78 P

يقول دكا أب عبد الهة بن عمر فأتاه ، بلّس ووض الطعام زد عبد اله
 1910 صانم" ( (الثانىى) أخبرنا عبد الوهاب الثقن عن أيوب عن محد بن








من خر أر لمو اونرش حرير أو صود هيوان غبر مغروشة أو آنية ذهب
















Mo التصباب اعلانالنكاح بالبنا. الماح وغوه وانكارمابنعه الناسالآن
 1714 ( ) ( حدثّى على بن حرب الموصلى قال حـدثنا زيد بن أبى الزرقا. قال حدثنا


 (竍。 و وسنده -سن (و تول



 لاغختص بالنــا. لكنه ضعيف : والأهاديث القوبة فيبا الاذن فى ذالك النسا.












 ©



 1711



 ح^ः
 .




 1 0



 قالمزء الاول (وقوله ماكتبناها إلا من الشثر بف) يريد ماجاه من الزوأند على
















 .










عى عمد بن على بن ثانع أخبرنى عبد النه بن على بن الساتب عن عمرو بن
 , رجلا سأل النى صلى الهّ شله وسلم عن إتيان النساه فی أدبارهن أر إ إيان








أحيحة بrملتين مصغرا ابن الجـلاح بضم الـلمي وتخفيف الالام الانصادى








































PV.






 (اMr

 - 19 . 191 nar

 19 1 حسنغ








































 (أبواب التسم بتن الزوجات)

أ أو ابها وأصلما أمر هما
(

 17rı


 عباس عكا من جنة عقيل ومعاوية من جهتا (1) أما قالذالك ابن عباس لانا

 بفنسهما فلا ماجة اللحكين والله سبحانه وتعال أعمز (! )



 والمدى ה البحر الل أنه لا يجب عليه ، واستدلوا بعوله تعالي ( ترجى من تشا.
 . 190














 مها الحدبث اختصاص القرعة عالة السفر وليس على عموه بل لتمين العرعة


 بين الشركا. وغير ذلك : والمشهور عن المنفية والمالكية عدم اعتبار القر عة ، 6ال العاضي عياض مو مشهود عن مالكو أمهابه لأنا من باب الحطر والتمها

 -
 الهلا. أنذلك سق للمرأ بسببالزطاف ، وسواء كان عنده زدبها أم لا : دـكى


## PVZ




 (الشافنى) (أخبرنا ( السـفـيان عن مشام عن أيه أن سودة وهبت يومبا












 v..







PVo جوأز تاذل الزوجة عن شی من حتبا للزوج




 آوبك إلي (") ولا تحلين أبدا ، فأنزل انه تعالى ( الطلاق مرتان)" فإمساك




 والنفةة وبكون كــنا أو يسر هـا باحسان (و الملح خير) يِنى من الفرة با بأن







 اللى



 اللتمذى والمرسل أصح (0) به الآر بمرابهة منطلثت فالميهندهر للر هوب






 ولم يرها شينا ) (1) فإذا طهـرت فليطلق أو ليّيك ، قالل ابن عر وقال الته




















FVV تقــم الطالاق الم سنى وبدثى - وهل يمـبـ ألطالاق نا الميض ؟


 عبدابته بن دينار (عن عبداته بن عمر) أنه كان يقر أ إذاطلاتح النسا. فطلقوهن


 طالاق البنة) ( الثمانعى ) أخبرنا سـفـيان عن مارون بن رثاب عن •عسا






 قرا.ة ابن عباس وابن عمر ومى شاذة لاتثبت قرآنا بالامحاع ولايسكون لا هـم









(م ع ب - بدانع اللن - ج ثانى)

TVA




 مُ


( )








 ابن عباس) وعند البغوى (عنجابر) وقد اختلف الناس فنه بين مضعفـو وهصح



 ح



مداهب العلا. فـ هكم طلاق البتة

 أخبر











 وقال في المتة إنا ثلاث : ودوى ذلك عن ابن تمر أيضا : وهوقولابن المسيب











*     * .
! )
























 ان مسنـه كان ن أول الامر اذا فال أنت طالن أنت طالق أنت طالت ولم يتو

PAI $\quad$.












 زيد والهادى والقاسم والنالمر والباقر وأمد بن عيسى وعبــ النـ بن موسى
 !


 والمطلت بلفظ الثلاث مطلت واجـدة لامطلق نالانًا : واحتجوا أَيطا با أخرجه الـخارى ومـلم عن ابن عباس هذ كـ حديث اللباب ، واحتجوا آيها مارواه ابن



 أصحا به طارس : وان جلة أصحاطه روواعنه الزومالكلاث ، منهم سعيد بنجبير وبجاهد وعطال وععروبن دينار و جاءة غيرهم : وأن حدبث إن السحاق وكم

تو جيه كلام العلا. ف"تعم طلاق الثلات بلثط واهد











 وانما روى الثقات أنه طلت ركانة زوجته الـتة لاثالاثا ، وسبب الملاق هل
 لـا





















 عنابن جريج عنليث بن أبي سلم عن طاوس (عنابن عباس) : ليس لـا لـا لـا


الآلية (1) السدل الشانتى دحـه الهَ باقرار ابن عباس وأبـى هريرة وعاثشة
 الثلات وأنه مباح ولايكون بدعة : ونى قوله ذلك الشارة اللي الرد غلى المنفية






 الثلاغ ، فان قال ذلك المدخول با وقال أردت افبالمبا بالـانية والــالثة ،





من قبـل أن تمسوهن وثد فرضتم لمن فريضهة ) وقول اله عز وجل (

 قال ، قالل رجل لابن عباس طلقت امر أتى مائة ، قال تأخـذ ثلا ثا وا وتدع




 رسول السه صلى اله علمه وسلم وثال ؛ تريدين أن ترجتى الم رفاءة ؟ لا ،

 1717
 (ع) V.r




 ,






المسور بن رناءة العرظى (عنالزير بنعبدالر حن) بن الزبيران رفاعةطلق




 .










 متل تول سعيد بن الميتب : وحكى ابن الجوزى عن داود أنه وافق فـ ذلك ،

 إن ثابث أن لابكون فـ ذلك كادهة من اللزوج الثاذه ، ولا إرادة تُلبلبا للاول





KAT هار جهة بن زيد أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن كابت ؛ فأتاه مكمد


 (17ヶ9
 (170.










 V•\&








PAV $\quad$ ماهب اللملا. نِا بِلــك العبد من عذد الطالقا

 يسأله عن ذالك، فذهب اليـه فلقيه عند الدرج




و, وره (









 وليّ وبرية وباثن وبتة وبتلة وحبلك على غاربك وانت حرة وأمرك يدك




 , واختارى رأمرك يدك وبـا



( 3 (19\% ابن جريج عن عطا, عن إبن عباس وابن الزبير أْهها قالا فى الختلعه يطلقوا
 ( 17 or



الـكس:ابات الظاهرة ) إذا نوى .







 ومر الطالاق : وأما الفظ المراح والفراق هلا بعح به طلاة عنده واتَ أعلم (











مل مل زواج المرأة بغير مطللتبا يلم طالاهه إذا رجهت الـه ؟
 هتو جها رجل غير مثم طلمو أومات عنها ، ثم تزوجها زوجها الأول ، قال




زواج المرأة الخ) (1) أى على ما بقى له من عدد الطلاق ، غان كا كن طلمهـا






















 سيد عن ععرة" ${ }^{(1)}$





 1809










 V. 7 هم










 على بن ألى طالب رضى الثه عنه قال إذا طالقالو جل امرأته فهو أحقبرجعنا
 (



 أو ثلانا وقع عليه ماسمى ويستغادمنه أنالملعطالاق ويويلمه ماجاء عندالبخادى أن الـي هِ
 وإلى هذا ذهب ابن عباس واحت










1079
 (197.

 أخبر نا سفيان عن الزهرى حدثى سلـيلِّ بن يسار عن زيد بن ثابت قال|ذا

 ابن ععر وعن عبد الكريم بن مالك الجزرى عن سعيد بن جبير (عن على

(1)















p4r $\quad$ 6teng
ولم تعلم بذلك ، قال هى أمرأة الأول ل(1) حخل .
尾






 بذأك وكات زو جته اه (


 ( )











أخبرنا سفيان بن عيية عن يهي بن سيد عن سلِيان بن يسار قال أدركت


















 هذا الباب (1) اللفع فن العدد بالكسر وفد بنتح مايين الثلاث إل التّع ؛ فاذا






مذامب الللا. فـ مدة الابلاه ـ ـوذك حديت الغنار
يوتف ،وتقول كين قال انه تعالى ( إمساك بمروف أوتسر يع ياحسان)
 (")


 (1) وا


 فصاعدا قالوا فالن حلف على انعص منا لم بـكن مولـا (واختلغوا) فبا اذا آلى
 كون موليا سواه ثصد الإضرار با او دفعه عنبا كالم منعة والمريضة الو عن



 (تنبيه)










و =

 الله共
 وسول نيك ونفصاحْ








 ح
 فلر أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كلن ظابارا اخلافقاليد ، وعند






隹
 )



 ك ا عام ذالك (ذكره

 .








 الاهـغتا. من المى









號 أم أْما Irv.





 (زوجة عو ير) رماما باين عمه (شريك بن سحمام) المر أة والزوج والـليل



 أمرن منعذاب الآخرة : قالت كلا والنى بعئك بالمقإلن لـكاذب : فدألر جل



 اله ان أمسكــبا فو كلام تام مستغل :













 (6)












 وككون المو حدة بعدها طا. مهملة هو المسترسلمن الثشرو تآم الخلقمن الرجال
. . .

(l)




 ا
 (I7ry
 - 17 ه


 (1)




 اللذف بغير لعان (o) في جواز لعان الحامل و أنه اذا لاعنبا و ونفى عنه نسب
 ( )


ITre (




 ©

 ITV7

تول



 بل لابد من ينة أو اعتراف (Y) مو أبو مسعيد المتبى بغتح الميم وسـكون










, بط الملاغنين وطلب التوبة منهـا
عن أيوب عن سعيد بن جبير ( قال سهعت ابن عمر ) يقرل فرّت دسـول

 فبل منكا اتبا 1 1 vv





















بيان صشة ذوب الـراة وصغة المتم



 .

 واللّى据
(1) ز




 .



















 فلاعنا: نفال دسول الن






 بثرل $ل$


 معا : وقال ابن الصباغ في لشامل تصة ملال بن أمية زلت فيها الآية ، وأما





(! وإبابب الحد بقذف الإوج إن لم أت بالثهباه كذلك وأن اللهان يسعطه)
 ألى طالب






















M. $\quad$ مايغعل بالر جل اذا و جد رجلا مع زو جته فتتله.






据 أورق


 بت

 بلَ بلز مه القصاص الا أن تَوم بذلك بينة أو يهترف به ور بَ القتيل ، والبينة








 و ;

فلعل هذا زعه عرق (




.












 أى لماحب أم الولد ومو زوجبا أز مولالا ه . ومعى المبر الـية أى لاثى.ل


 وهو لا يبت الايإمكن الوطـ قالنك ح الصحيع أو الفاسـ : ومدة إمكان الوط.




快



 متــارقاو (a) إل رسول اتي


















园 (v)


الولد لص.-مب الفراش وان كان يشبه غْيره




 (



 فقالت ولدت سبيعه(4) الاسلمية بعـد وفاة زوجها بنصف شهر غظطبها













 (

هدة الحمال المطلفة والمتونى عئها بوضع المل
 1919 ,


子

 1791
 حامل ؟ فقال ابن عمر إذا وضعت تملافقد حلت ، نأنخره رجلمنمالانصار ان عمر بن الخمطاب دضى الهع عهه هال لو ولدت وزوجه| على سريزه لم




 الها المهلة وتشدد الطاه الهملة مغتوحة أى مالت ونزلت بعلبها المى الشاب







MII اختلاف العلما. في عدة المامل المتوف عنبا





 الى عثّان : شفلوه اليـه، فذكر ه شأن امر أته و عنده على بن أبى طالب



 جاهير العلاه من السلف والخلف الى أن عدة المالمل المتوف عنها زو جها تنتهى
 وحلث للازْواج : مذا قول مالك والمانتى وألى حنيفة وأمد والعلماء كامة الا دوابة عن على وابن عباس و وهنون الـالكىأن عدتا بأقصى الاه بلين ، ومى أر بهة أنهر وعثر او وضع المل ، وههة المهو حديث سيعة المذور وهو


 عموم مآين الآليّن ، واذا تعارضن المعو مان وهب الـ جوع المر جع التخصيص




 ع ع م
| ألطلفة رجعيانتعد عدة وظاة اذا مات زوجها قبل| انتهنا. عدثه| FIF







 ابن ثابرت يسأله عن ذلك فككب الليه زيد الها إذا دخلم فـ الدم من (ا) 1928


 هو أنـار علـنا بهذا
, الموحدة الثعيلة الانصارى المدن اللقة الفقبه ( 1 ) بعى بالبا. الموحدة و وذا







 (1)


## 









 أخبرنا سفيان عن الزهرى حدتى سلمان بن يسار عن ذيد ين ثابت قال :
 مالك عن يكي بن س-ميد وئبد بن عبدالة بن فـيط عن ابن المسيب أنها

















 IV..

(1)


























 ,





 عليا سنة بينا







 وثاله إن عهر وعروة واللامر والشعي والزهرى والته أعلم (£) معناه الا إذا



















 ,


 ورلميعل خره (1) ذهب المذلك ماللك فن روايتكه (وقداختلفـاللملما.) فيا لوتدم




FIV مل تمد المثن ن عنا ف سكن زوجها أو ن سكن أعلا؟
































 (V•Q






 ( (










عن ألى الزبير (عن جاب) رضى اله عنه أنه فال ليس للمتوف عنها زوجها نفقة حسبها الميرات"(1) (إ



 (v)



 عباس ) فى قول نعالى (والالدن يتوفون منك ويذرونأزواجآ وصية لازواجهم


 تول عل وجابر وانن عبـاس وابن مسعود وألى هريرة وشريح وابن ألى ليلى



 ر(المديثالاول) ثال ثالت زينب دخلت على أم حيبية الخ: وأم حبيبة المبا





 عبد اله مدعت بطيب فــت منه ثم قالت مالى بالطيب من حاجه غير الني
 الآخر أن تحد على ثيت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا
 الته ع

 بالبعرة على رأس الحور ، قال حميد" (" فقلت لزينب وما ترمى بالمعرة على











 أر بعة بالرفع على الاصل والمراد نعليل المدة وتّوون الصّر ما ما منعت منه وهو
 بغتح الموحـدة و الهين وتسكن واحـدة المعر والهع أبمـار : دجيع ذى الـن ,



## 


 والقبص أن تأخذ من الدابة مو ضعا بأطراف أحابعبا والقَض (") الأخذ



















 مالل ومى الاوابة الاخرى عن أمد ، والـكبية والمغيرة سواه نى الإحداه


( (




 الُّسود بن سفيان عن أْبسالمه بن عبد الر من ( عن فاطهة بنت قيس) أن

الا كتحال لمعددة الوناة سوا. احتـاجت إلى ذلك أم لا : لـكن باه في حديث

 اه وأجاب بعض العلا. عن قصة المرأة المذكورة فـ حديث البـاب باحتال أهن


 فيا زاد عليا : وكان هذا القدر آيح لأجل سط اللفس وغلبة الطباع البثرية








 ?

FYT تصة فاطهة بنتر"ميس فيننغة المبتوتة وسكنبا
أ! عمرو بن حفص طلة, اللتَ وهو غانب بالثام ، فذكر المديث وقال فيه


















 خيرة نساء الصحابة فنالا وعلا ومنالماجراتالاو ليات ، ولمذاارتمنامارسول

 اللاس بانكارذلك علميا رسول لانة



هدامب’إلعلما. فنفنة المبتوتة وسكـناما






 لا عليك أن لا تذ كرشأن فاطهة


 مطلةاوالجبة بسكنالالكاح









 وهو مذمب ماحبة التصه فاطلة بنت تيّس وكانث تاظظرعلي (و الثان)وبروتى




ابن عمر



 IVF.
 .

 في كـابه زا2
 ا ! )




据






( (jli e-

ابن عمر أنه طالت امرأته وهى فن هسكن حفصهة" ولا وكانت طريقه إلى المسجد








 (r)
 دينار آخر، قال تصدق ه على زوجاك ، قال عندى دينارآخر : قال تصدق بـعلى
 IT9





 هابر المشار اله ، وهكذا قال الحاهظ ق التلخيص ( ونى حدبث جابر ) المذكور








 أو المتى، ية.
 مسـلم بن خالل عن عيدالنَ بن عر عننافع (عنابن عر) أن عربن الخطاب

Irv ( C ( C )

















 ( )




 .












 والزهرى والثورى والقاسمية وأبـ حنينة وأحابه وأحد ورلالشالمانىى ، وذمب




 مروى ین أمد الل أه يثبت الأنخ لابجل ذلك ، والظاهر الاول لمدم الدليل






 بالـرردن)
(1) مى بنت دتية بن ر يعية ، والرواية بالصرف، ووتع فن دواية للبخارى بالمع











 (دتال أحمد) لاتستط نفـة الولد عن أيه وان بلغاذا الم يكنلهمال ولا كـبـ :








(1)













 .





 ! ال:

## PrI <br> ثراز أكل لمدم الجل



 )



 Iva 1




 (1)

 ,










 !




 d T :
 (lvrr















( IVr!
 ميتـان ودمان : الميتان الحوت(ه) والمراد، والدمان قال أحسبه نال
 (






 ها زالت حياته بغير ذكاة شرعية ( ددمان ) تثنية دم بتخفيف ميمه وشدها أى

 ,

 ماتت بنغسـا أر مانت بالامطياد : وعن المنغية انه لايكل الا ما مات بسبب






 Ivm
 ( lvov















 هrr هr





rro
 (45 (\$
 سفيان عنأيوباللستجيالى عنابن سيرين (عنأنس بن مالك) رضى التعنه



和
 أنس عن ابن شهاب عن عبد اله والحسن ابنى عمد بن على (عن أبيها) عن
 V\&. الحر الاهلية (0)

كرها الطان منالـسـك ، واليه ذهب جابر بن زيدو طاوس ، وبه تال ابو حنينة





 Ir: bا نا
 تَ -


مدامب العنا. ف أكل لحوم الـر الע"هـلية


 lVE
 كام خير فنحر ناما، نادى هـادي النـي
 Var







 الْ







 بنريعا : ولم بسع من النبى (


 IVAE





药
 رو
 (1)









 بكر ولا كَم : والال أصحابنا : المراد بذى الناب ما ما يتوى به و بصططاد :


(和) (V6o

 1 ب



 IVV




 3


















 **







 صضيرة وقد تك كون كيرة . والسقاه لا يكون اللا صغيرا (r) با. في روابية من











 (V\&a













 الـاز









PE1 يمان أضل التوة وكل شراب أمكى نو حرام

 (الا IV.. حرا'

 ) .
 (1) بعنى الخر لان الصلها من عهير العنبونهمعبادة انطبخه يصيّر همرا فـكون
竍



 .



生



$$
\left(J H_{c} \text { c-ill eill -YA }\right)
$$













IVal


雖




 اليه بسبب الخلط قبل ان يتغير طعه، فيظن الثارب أنه ليس مسكا ويتكون








الجويريةالمرمى"() يقول انى⿰لأول العرب سأل ابن عباس وهومسـد ظهر• الى الـكمبة فسألثه عنالباذت (") نقال سبق محد الباذق : وما أسكر فو حرام







 حب) و وقال الز مهىى حسن غريب وصهحه ابن حبان : وتد روى هد| الحديث من روايه على بن ألى طالب وسهد بن ألى وقاص وعبد
 الت عنها 6الت هـ







 ,



( $)$ (Vav

 IVOA ( 1 ro4

 (Va. (ل|r|














 جرة وبدخل فه هيع أنواع الجراد من المتح وغيه ، وروى أبو دارد (عن A!



 |VKY (H)

 أها
 من
 كا .



 ( منسو
 .






























 اليوم نُأوان الحـر وجيع ظردهه سواه الفخار والزجاع والنحاس والمديد








,









 (الد<


 ذابح شفر نه بغتح الشين المججأ وسكون الفـاه وهى الـكين وشفرتا حدها




r\&A
 الهة ولا ( أخبرنا بــفيان بن عيينة عن البن سعيد بن مسروت عن أبيا عن عبا باية بن





 (












 ,



 ,





 أعهابارو













 (! (!








 (0) كا Kا (1)
 ملى ذابثحم وترابينهر و
 ,













## pol

جواز الثداوى بالمهامة ونو اندها
(.)





 ! إمrو







 .










( ) () IVVT
 و.


















 70:


 ا أه







 عن مقاصدهم ،
 كز





















.







 وهوده المكنه يمدقون ويكذ بون ، والنهى عن تصديقهم والسـاع مrer عام














 عن شٌ عبد الرحمن بن عوف
 ث













 19.



 إ



 , الة أَّل ومن أرى عينيه فى المنام مالم تريا"
،









 ج (i)
 (أى (r)


 ف الؤويا يدعى أن الشأراه مالم مره وأعطاه هز .آ من النبوة لم يعفه ، والكاذب



roy بيان أنواح الحـري الى يعبم لنبها على الرجانل






















 , الاسبرق والديباج واللقسى وهو نوع من المرير فـكـله حرام على الر جال


مـذه RoA










 17A

 ( .








 سهواه وكان دبلا يغشى الملوكُ ويميب مبنم . فـال مهر يادسول لاس الف رأيت

فقال يارسول الهة لواشتر يت هذه هليسها يوم الجهة للوفو داذاقدهوا عليك ؟

 كسوتيها وثد قلت فی حاله عطارد







 بعثت با اليك لـصيب با ( و فى لفظ ) تبيعبا و تصيب













- 7 .
(VVK
















 ا



 الـكلام على صبام ووم عانوراه وحكه lur
( كتاب نضانل القرآن وأسباب النزول والقرامات وتنسير بيغن اليانه






 وكان د, سول الW

















$=$


























=
















 فاتقوا النار التى وتودها الناس والمجارة أعدت اللـكانرين ) ولــذا قال ثأرجو أن أكون أكثرم تابماً: رتب هذا الـكلام علم مهجزة الغركان لانه باستهرارما






الآرآن من عل ب أِبـر - ومن سم بـ عدل
=














 مسسرد عن الني ملى الله عليه وسلم اه









( $ا$ ) ( $)$ (


 عن ابراهم بن سعد بن ابراهم عن ابنشهاب عن ابن مرجانة قال ذكر الو ابلا






















 ( IVAr







 vyr






 TVA




 ज м.


PYV
أكانـع) قال سـاياكان لهن أزواج قبل أن يسبين فاهحالن ( ترله عزوجل )







 سفيان بن عيية عن عررو بن ذيار عن سعيد بن جبير قالقلت لابنعباس
 فقال ابن عباس كذب عدو الهّ(1) أخبرنى ألى بن كب قال خطبنارسول





 (v)






(1) الن التَ الحسر ( ومن سورة النور) (قوله عز وجل ) الزالنى لاينكح إلا زانية

 دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يزُخذ بذنب غيره (") حتى جله

الزجر والتحذر لاالعدح فنوف (1) ليـذكر فـ المسند الاهذا القدر اليسير وهذ| المديث رواه (محموغير ها) مطر لا ورواه البخاري مطر لابسندهدريث الاباب

 \{al



















Fq9 تفسير ثوله تعالى (وإبراهي الذى ونى ) الآية
إبر اهي

 IVA























PV.
( أخر نا
 IVAA





 -

 لحمـ


 -


 وتد انصرف الر جل بلبن لقحته نالا يطعبه ، ولتعو من اللباعة وهويلبط حرضه

 , دسول الله بُقِّ


TVI المر ذتين من اللر آن تطما وكلام ابن مسـمرد فن ذلل






عهد مز من يدعر الله فيّا بخير إلا اسـتجاب الله له ، ولايستميذه من شى إلا




 (r) لم (

TAV








19.



نول ( Ival
 (Var



 , كب مُ







 بع



 191
 797 نيه عبد الله بن المماعيل الحوداف قال إبو عاتم الين وبثية رجال البزار ثقـات 1r فقال أبإيك على المهرة والمهاد ابتنى الأهر مين الله تعلى ؟ قالفنل منوالدبت

PVr ما جا. ف بو الوالدين والــب فى اللهعز وجل






 W6. . الا



 الا
 نالانتلاف والاغتالف للقلوب البشربة التى مى النفدس النـاطفة يمبولة على ضرانـ هتلفة وشوا كل مباينة فـكل ما تشاكل منها في عالم الاروال تعارف







 ثبل ) ثال سمعت دسرل
(

تاكر هـا



 بك

 197

 (r)





 يشكرك علي من م متص



 919




## ryo



 $\operatorname{IVav}($ و ( $)$


(lllll





据


 بصدق وبتحرى الصدق حتى يـكتب عند الله صديقا ، والاك و والـكنب . فان الـكذب بدى إلى الفجور ـ وان الفجور بلى الم النار ، وما بازال العهد بكذب








 الة







 (n-1
 ندلت ؛ بغعلت تقدم يدا وؤخر أخرى ( كال الريع ) أظنه قال عمر رضى

据
 r r.r






 عليه مذموم V•8

FVV جا جاه نـد الدنيا والزهد نيا
 IA•r (

 تمف يةرال : ينبنى للاس أن يتعلموا هذه الأبيات :
 ح
据




 و وتقدم شر حه هنالك ( إِ



 ذسعد ) قال قال دس, ل لنَ






PVA






 (T)
 الن هَ







 .


 وهو على الصفا وعر ـن الحطاب أسفل منه وهوميايع النسّاه بالمر رسـول





## rVq <br> 

فور كفارته ؛ وهن أخرت عقوبته فأمره إلى الشَ عز وجل إن شاه عذبه





 قال ، با إما رس,
 (a)

 V•A .













( ) (1A•^

 عن هشام بن عروة عن أيه عن عانثة رضى النه عنها قالت سابفت رسول
 |A1.













 .





TAI
لُهُ تلـل كمب بنالاُثرف اليوونى

اللـرور عايبا باللمو المباح بينالر جل وزو جه، ومثل هذا لاينافي الوقار والثـرف ,

















 أبو نانئة وهو أخو كعب من الرضاعة وأبو عبس بن جبر والـار بارث بن أوس




















 (r)

















 قالت فقدت فوضعت نغانُ (1) وأخرجت حبات من شعير كانت فـ جر أْأخرجت شح













 (



ز'هد اللني ملى الله عليه وسل فـ الدنيا والرما منها بالكغاف
( )
 سلامة الطحاوى قالل حدنا بكار بن قتيبة قال حدئنا صفوان بن بن عيسى قال حدثنا ابن مجلان عن القعقاع بن حكيم عن القاسم بن محمد ( عن عائشة ) رضىالشّهنا قالت إنكان ليم بنا الشهرونصف الشهر لاتو تد فبيت رسول (1).(1) ولم الته









 V1r







 كون النى

|A1T

 وأنه ــاق فى عمرنه مانة بد نة فنحرها وأطعمبا المساكين ـ وأنه أمر لاعرابـى
 وءر وعثّان وطلحة وغيرم مع بذلم أنغسهم وأموالهم بين يديه وتد أمر
 فجّنز
 و
 VI\&






 وما بعدها ردوا علهم مناءْهم



 VI9 الثوسع والتسط فى الدنيا لـ



 ؛











 مومنا الV بالنطق .

 راله



 علي المنابر ، ولو أن عبدا عبد الله وصدة فيكل شى ولم بشهد أن مهدا دسول

## PAY تو أضه ملى الله عليه وسلمومشاورة أصجابه



 (1)

 وف هذا الحديث نواند كـيرة جدا ( منا ) جواز تـكنية من لم يولد له وتكنية




 المدبث صراحة ولا كـناية أنه من حرم المبينة وقد سبقت الآحاديث الصحيحة



 لو استمرضت بنا عرض البحر لeطهناه معالع ولو سرت بنا إلى برك الزاد لسرنا









PAA
,






 / IIV













 هديث على ) أَ


( أهدثمإ '



 ش
 ال大ز• الاول حلبا هنا ـ و!
 عن أفىهر ريرة
 ق
 قوه

 Vr!



 ,


( )

و منمی>>ز

 |A1A


 (亩


 من












 رسول الله هئِئِّ



P4) $\quad$ قـ
كنوزهما فَ سيل بآثار ج فتأخذ هن قه فه فَج

 فح )



















F4P
1A14 سميد يقول


 (1) YYA


 بی vr.




 الـ إبى بكى ألم يتدم وأرخى انى الله يعنى



 دسول



涂。 أْو بك，
 （1）
 ب
据 قه



竍


 و و
 ．
 ，


(
 (Mr.









 آدمى قبلك ولايستأذن على آدمى بعدك: فقال رس, ال لا اله صلى الته عليهوسلم



 ونal الن النَ وسولالنَ




 (



象














 VM1 (وعبا
 Yrv يهد رسـول الله الله

















 ,

 , سو لـان



 ,





 أيو بك وهو نو أسبقية في المللين فبـايمو• نبايهو• (خ-م) ونى ووابة

 !




 مو ما من


 V! نساوْ ( لغسل دنوله



 اللهيْ الهـاس والفضل وفميمقلبونه مع على بن ألى طالب رضى الله عـه : و كان أمامة
家





和

 Yミ0

 عاج Vix






 （دعن ابن ج－يج）V\＆A
和 فزاشه（م）وفيه انفطاع لان والد ابن جريج لميدرك أبا بكر ：لكَن رواه أو
 ط طo． （ اللل


 ．



F19












 الى كل واحد منكا نصفا (0) أتَيدان منى قضاما غير ما تضيت به بينكا أونز




 صحينة

 (ال الم



据 فان هجز
《化 ）（l）Mrr


4 أ









 بال




 ，







 (T)

IAPr ( |لُاصهباني الما




 ( )








 .



## 






 ما أراك الا قَ خرجت













 -







 رسول الته
 آخيون هذ| تُوز اه ( قلت ) فهنذالمديث منقبة للحسن رضى الته عنـه (وقد












VOT

 رسول

 فادنى عليا وفاطدة نأجلسهها بينديه . وأجلسحسنا وحسيا كا كل واحد منها







 ألى آها الil يفرى ف,















 الـ موت الن مَ


(1)


 صأفِ اذ, أى دجلا يسرق بكرين وعلى الأزص مهل الفراش هن الـر



 ما أخرجك هذه الهاعه ؟ فقال بكر ان من إبل الصدوهة فأردت أن ألمفهما



vos




vol
 ابن مسرو د ي خليال , واك (




 (

عدالى ظلك و.



 مذا







 (







 (رع VT\&



inY (1)






號 فـ حة:ا، ققلت له يا ابا المصل ألسنا أحق من أجاب أمير الموممين ودفع





 ذلك (r) الى لأنه




 حت ،



田 1


















 من أبلغ العل بين الز عية دضى الله عنه (r) الدواوبن جع دووان بكــر المهلة



 و تعظايمه لرسول الله










 أْنع سـين يشك الراوى (1) الظاهر أن هذه المرأة باءث مع قيس بنمرير



























 v11





 نقال وسول الله




路


ما جاه ذي منـافب بلى بن ألى طالب زصى اله عنده



 ه ر د





 يلمسا ف، جاملية ولا امالام وقال انى رأبت دسون الله ملى الله عليه وسلم فـ










 أخلا اله وثوة دينه وكا








 vis








 الله








## Z If







(1) (1)









 من هذا الجز (


 ( ) أى جاءة المـلمين: وامامهم وان كانظاسقا مادام يصلى ، والغرض من ذلك
 والمقاب (o) هو الفرد والمراد المستـد بر أيه دون دأى الباعة (1) أى أَبنية

(1) (1) (Arv
 فالإسـلا وم






號 ,


 ". (











أفائل الانعار نصرصا وابناهم وأنا. أبائمي










 و


 (r)







 .


$21\}$



.






ومن بعد ماكا لـلى وأهلا








 يوق يُح نفسه فأو لك , va.






 1) (1)







 الر جل نفيس ماعنده يعنىأنه موضع سره وأمانته : وثال ابندر يدمذا من كلامس




 (r) بنتح المتّاة مفاعلة من العلم أى لا تغـالبوها بالعلم ولاتفاخروها





 بالمدى اخخذوه بعد الجامدة الشدهدة والمعالجة على نثلهم عن عادتهم الجـاملمية


811




和 （1،
 المديث مرسل لأن ابن شهاب دواه بلا
 اله

竍 （ VAr有


 ر VA\＆

 （ ） ， （o）







 عنه الناس وامصهحوا يجردين كا بَرد الجريدة من ورقها وحينـذ بطمع فبهم






 ( والمواثر ) مع عاثر : تال قى النابة وهى جبالة الماند أوبع عائرة : ومى








(


 1A\&






















## (T) <br> 

sse. 0 -






 VA؛ Q竍
 *


据






 ;

















 .









أخبار تتعلق بالمدئة المبورة
,











 النَ أن د6ا دسول اله لa










.
STE









 (تمةick var صميد|



 3
栓右, ( ) ( $)$



 yat






 جاه هم هم ة هيل طبت

 V 1 ィ




 وا
 (


 A•r ب


 A.r .

 (








 الإذخر باد سول اسَ فانه للقّبود ( أى لتسد به فرج اللالحد المتخللة بين اللبنات ) ( A.o الله


 (قلث) (


 A.9
 ( 1 . ( 11 ( NIr



 عن المى

在











A1A $\quad$, ان ط












 ( 19

 ابن أنس ،






 ك







 ا

## 8T4 <br> بثُو منانُب سلبان بن عيدئ
















 اليل اللى وصية أن ولا أعدل عنا (وتوبانا عن المسن بن عمر) كال ان سفيان











مـ.
س:هأربعومأُّين فآخريوم هنرجب ، وسُلعن سشه ، فقالنيف وتمسون
. .


مايلى قالد دحـهـ انه






 هذ Arr

 ويالـ أى كانث أزدبة ، هال التزهنى وروى بوتونا عن أنس وهو عندنأصح Arr







 ح على حبية وذان عنة

## (T)






 ,




 سنة ، ،















ITP


,






 ,


















 ع



 أذك الف لـد





 ,

 عالمه من الملالة ول من ما 10
 هذ






! ! \& ع




























بقية مناةب الاملم البويطى و بعهن مـافب أبى المباس الأهم
أهي


اللربيع قرا.ة عليهd















 ؛.

 بمسقلان ودمشق: ودخل حهص والجز يرة والموصل : ورحل من الموصل الماللم الدكو


4
( !

 (1)


 وجا و Ary شارجأ إلى سغر كـي

 ,

 Atv -



 d
 , لوا



ZYV تومة ف بعض ما ورد من اللدعوات والأذكر المأؤورة







API




Apr





Arr قا ربنا آتا قالدنا - رسنة وق الآخرة حسنة و وتا عذاب النار (ق حم وغيرهم )

Arg



 الها من وول أو عمل . وأهوذ بك من النار وماقرّب الهـا من تول أر عمل . ,


( با بانـ
\& \& \&
(


 .


 (ق قممهذ ج4) (1) ( 1 (








 مسـند الثافمى (قلت والسننأيهنا أز لعله وبد بالمسندالسانن والة أعلم) قال وتمع





 (
zrq مطاءات المشاعن للمنت وتواريخا
(


 الجزه الثالث والر البع عمد بن يوسف الدمياطى وولدا المـــع فى عدة بجالس





















بقية الـلـاعات وكلام نفيس لمؤ (لف القرل الــسن






 الحْ






 الك





 رجهود الورق وارتنح سعره جدا ، أم امتن وجو ده بالكلية ـ ناضطردت الـلـ







 أفاضل كثيرن ذكرواثا الـ.
























 - بمبا فى نقلص دين الهَ هن بين عباءه : وسبياً في انخطاط المسلمين وتعلب


 والنه نسأل أن يونقعلماهنا وولاة أهو ونا الىمافيه الخير لالاسالاموالمسلمين:










 قولىبا لصلاة والتسلم على خاتمالنيين وشفيع المذنين . سيدناءثد ,


## نْنَن



1ه باب نفاليمن الغهوس والملانـ
 كه . or
or or ه or
(كتابالبيوعوالكسب) ه ه ه خا
 خل - 1 • النهى عن بيح الملامـة الخ ri • النهى عن النجش وان بيع الرجل عل بيع أنيه
 (أواب تحرم الغش الخ)
 - ـ ـ ـ ـ بـوت خيار الميب خ خ خ . $Y$, خيار المجلم ( Y ا Y ا Y
 -
 خ الرخصة ف ال VA - • النهى • - -- باب من باع غخلا مز!با
( -- V V Y ا -

 . النهـيعنهوالاة الكفنار الخ . IY
 Y . VY ج -

- . rr . (
rA


行
 ( 9 ( 9 ) ع -


#   


 -
新
r قبل الوصة والتشدد فـي

ع

- موانعالإرث

وry ـ ـ ميراث المرأة مندية زوجها
 ArA ( . آداب القهناه والقاضى . (أبوابالدعاوى والبينات) 1 ( 1

- ـ ـ ـ ـ البينة على المدعى الح

 ولم يكن لما بيتة الح
 ع ع 1
 ( 10 .
 (إبواب القصاص) 100

 -

10
 ( نصل فنيع الهُهبرة الخ r (كـاب اللـ

 .- . . ه 1 . 1 . 19 - -

(
 ه ه • 1 • المساقاة والمزارعة - • كا A 1 1 1 • ماباء نى الإجارة


 ( ( كتاب الشفعة و و (لمالمطة ) 119 . .
（أوبابَ
 ك O \＃ta
 － 0 Cl
 （أبراب العداق）

 Z Yrr ．
 （ ）
 （ rrA （أبرابتريمال： －行


 خ ror • Yor

｜تالج ． 1 o Y
 109

 （أبراب الدـات（أد ．
11 11任 • I
 －P Y
 （ 1 （ 17
 （أبواب 1 （ 1 （ 1
 （ 18 － 10 الaعيف وحـك
在 1 14 ．．

（ أبوِ ابب القطع فـ السرقة ．

，لا


## I!V

 ( - - -- .
 o 1
 (
 (N) - -
 ع ا
 $\sim_{C}^{l l}$ ج (ت) rry

 ه Y Y Y ه - Y • Y و !
(r) ( -
 ج • rot
 $خ^{\prime \prime}$ تمّع r


 (إ • Y 7 • 1


 تا
(ق) rro

 -

 ra7. 「الطلاق بيد الزوج وماجها. . . r Ar
 --
属
 (
r r r r r r ه جr بابالثغسير مر تباعلى السود لا




 ماجماء فَ ذم الحنيا

- . . . ---- فـ قتل كمب بن الیشرف

فr r r r خ和 3 خ ال - r r 10 riY 3
 3 (كـاب المناقب)
(

 A仿 ( -- - . النَى عنالاْ كلو الشُرب فن .

 ( التليظ في الخروتحريمشربا ( - -
 ما النر الدم الاالسن واللظغر
 (كـاب الطبوالطيرة واتيان -

-     - 




( $)$ ror . -
 ( ) rit -- -
 － ابن سلمان ومـاقب الريع




－－－
－－－－
－
（ جاءت في الدعوات
 －المشايخ ف آخر المسند والمنن
 －－－ترجمة الالمام المنى
行
－－
－
－ （ \＆） －－ تم الغر ب والمد ش

俍 － ع ع ع باب ما با مشرترك في مناقب －

 ． 4 ه ع ع ع $ع$ ع 1

ع $خ^{\|}{ }^{\|}$ （ \＆$Y$ ． －


 －




居
（ تنبيه ）على ل م من و（


## (بيان ماططع من هؤلغات الموزلف)

بـ r r r

 بجلدن أفز كبين جنيه وعشرة قروس مهـرية : وهذا لـلـمن خلاف أجرة البيد








جميمها خلاف أجرة الريد .

## $\left(\operatorname{lin} \operatorname{col}_{1} f l_{0}\right)$

 ( م Y Y الحمود: على منحة المعبود، كلامما للاو الف
\& \& $\quad$ \& مدإية|لمتغى، r r r r




[^0]:    ६ея

