## الشَّحّْ


:

## (



$$
4
$$






الحـنـوان : الاشـرح الثـريـد في بـردة النتبي الحبيـيـ تأليفـ : الشيـخ مسحمد عيلد عبـد اللـه يـيقوب الدحسيني عYY : علـد الصيفـحـات التقيانس:

## جميع الحقوو محفوظة



 الحقوق إلا بإذن خطي هن النـاشر



 www.daralfarabi.com


الوكيل المحتـتمـي في
الإمـارات اللعريسية المتتحـــوة
دار الـفارابي
اُششارقة - دوار الســاعة
.9V1-7-Yヶ
Dar Farab@emirates.net.ap


مقلدمـة الشـارح

الحمـد له الــدي شـرح بمــدح نبيـه تلــوب أوليائـهـ وأصفيائــهـ ، ووشَّحهم ببردة محاسنه وطيب ثنائه .
 مباته ، وكمّله بأكمل عناياته ه أما بعد ،
فيقول خادم الفقراء والدراويش محمد عيد يعقوب الحسيني :




 تعالى : :

 تقصير ، ولا يبلغ البليغ في مدحه إلا القليل من الكثير •

البريــة ورجوتُ به البُرء والشــفاء ، فأعـانتي ربـي ويســر علـيّ طلـبي . فلمّا ، الـــا

 وإنما سُميت بالبردة لأن الإمام البوصـيري رحمـه الله تعــالىى بعــد أن نظمـها كمـا ذكـر في تعـليقـه بقصـد الـــبُرء مــن داء الفــالج ، رأى' النبي
علىي ما مر آنفاً - فبرى لوقته .

وقد قال بعض العارفين : الأوْلى أن يُقــال لهـلـه القصيـدة الـبُرعة ؛ لأن الناظم بريث ببركتها من فالجه .

وإن الـــبردة الشــريفة هـــه كــانت مصوغـــــة صـــو غ اللهـــــبـ
الأحمر ، ومنظومة نظم اللر والجوهـر ـ قـــد غُزلــت مـن نـعـوت النـبـي
المصطفى
وهي من بحر البسيط ، وتد اشتملت علين ما يلي :

 ا- التلهف والأحزان ، والاعتراف بالغفلة والعصيان . Y- التمسك بالموعظة الحسنة ، والجدال بالبرهـان .

$$
\begin{aligned}
& \text { ثالثاً : علىى أسلوب آخر مشتمل على شيئين : } \\
& \text { 1- المدح والصفات . } \\
& \text { r- r- الآثار والمعجز وات . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { رابعاً : علىي أسلوب آخر مشتمل علىى شيئين : } \\
& \text { ا- تصحيح الاعتقاد ، وتحقيق وظاثف المبدأ والمَعاد . } \\
& \text { Y- اللدعاء والمناجاة بالابتهال ، وإظـهار الخـوف والرجـاء في } \\
& \text { العاقبة والمآل . } \\
& \text { وقد أردتُ من شـرح هذه الــبردة المتواضـع حـلَّ ألفاظـها ، وبيـان } \\
& \text { مرادهـا ، وفتح أقفالها ، وتوضيح مفادهـا . } \\
& \text { وقد آليتُ في ذلك أن أنهج كما يلي : } \\
& \text { 1- الإعراب الموجز" . } \\
& \text {. } \\
& \text { • } \\
& \text { والهُ أُسأل أن تكون شافية كافية ، وسبباً لنجاتي يوم الدين . }
\end{aligned}
$$

خادم العلم الشريف
مـحمد عيد يعقوب الحسيني
(1) الإعراب هو تغيير أواخخر الكِكِم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً .

## قصيـدة البـردة الشـريفـة




















مَحَضْتَنِي النُصْحَحَكِــنْ لَسْتُ أَسْمَعْهُ





وَلاَ أَعَـَنَتْ مِسْنَ الفِغْلِ الجَمِيـلِ قِـرَى


- Ir -












- $r$ -





أَمَرْتُكَ الَْيْرِ لَكِـْنْ مَا انتَمَرْتُتُبِـِ






$$
-1 \varepsilon-
$$

ـيْنِ وَالفَرِيقَنْ مِسنْ عُـرْبِ وَمِنْ عَجَمَ


هُـوَ الحَبِيـبُ الَـــِي تُرْجَـَى شَـَفَاعَتُهُ






- 10 -




























- IV -














عَلَيْهِ وَالنَّهُرُ سَـَامِي العَيْنِ مِمنْ سَـَمِم

وَسَــاءَ سَــاوَةَ أَنْ غَــــاضَتْ بُحَيْرَتُـهـا


حُزْنـأَوبِالمـاءِ مَا بِالنَّــارِ مِـنْ ضَــرَمِ







وَبَعْدَمَا عَايَّوْا فِي الأَفْقِ مِنْ شُُهُبِ

حَتَّيْ غَــَا عَـنْ طَرِيـقِ الوَحْتِ مُنْهَزْمُ



أَوْ عَسْكَرْ بِـالحَصَىَ مِـنْ رَاحَتَبْهِ رُمِي

- 19 -


## 










وَمَا حَوَكْ النَـارُ مِـنْ خَيْرِ وَمِـنْ كَرَمْ
وَكُلُ طَرْفـ مِـنَ الكُفْتَارِ عَنــُ عَمِـي





## 
















$$
-r r-
$$

## 
















-ri-

مَا حُورِبـَتْ تَطُط إِلأَ عَـادَ مِـنْ حَــرَبِ



لَهَا مَعَـانِ كَمَـوْجِ البَحْــر فِـي مَــَدِد











- Y -





























- YO-

وَدُوا الفِــرَارَرَفَكَــادُوا يَنْبِطُـــونَ بِــــِ


كَــَنَّمَا الدِّيـنُ ضَيْنِ حَــلُ سَــاحَتَهُمٌ










المُصْدِرِي الْبِضِ حُمْرَا بَعْذَ مَا وَرَدَتْ






فَتَسْبَبُ الزَّهُرْفِي الأَكْمَامِ كُلْ كَمِي
كَأَتُهُمْنِي ظُهُورِ النَيْلِ نَبْتُتُرُبـا

طَارَتْ تُلُوبُ الِعــَا مِـنْ بَأَسِهِمْ فَرَتَا

- YV -

وَكَنْ تَــرَكْ مِـنْ وَكِـيُ غَـَيْرِ مُنتَمِــرِ










أَطَعْتُ غَـَيُّ الصّبَا نِي الحَالَتَيْنِ وَمَا

- Y^ -
















- rq-


## 




وَكَنْ يَضِيـقَ رَسُــولَ الهِ جَــاهُكَ بِـي



يَـا نَفْسِ لاَ تَقْنِطِي مِـنْ زَلَّلِ عَظُمَـتْتِ



يَا رَبُ وَاجْعَلْ رَجَــانِي غَـْيَرْ مُنْعَـِسِ

لَدَـــكَ وَاجْتَلْ حِسَـَابِي غَـْيرَ مُنْخَرِمِ

-r. -


$$
\Leftrightarrow \circ \Leftrightarrow
$$

شـرح البـردة الشـريفـة

لقد جرت عادة الشـراء بأنهم يُجرُرّدون من أنفسهم شخصاً يحاورونــ دلالا وعتاباً ، وسؤالآ وجواباً .

بدمه ، فسآله عن علة ذلك فقال مخاطباً له :



إن من عادة كل مؤلف الا بتداء بالبســملة ، ثـم الحمدلـة ، نـم الصـلاة
على النبي

بالغرض كما ذكر ذلك الفقهاه والعلماء رضي الشاعنهم •

## 

## الإعراب الموجز


وجر متعلقة بـ (مَزَجْتَ) .
(تَدَكْرِ) : مجرور بـ (مِن) .
(جِيرَانٍ) : بكسر الجيم : مضاف إليه من إضافة المصدر الينى مفعوله بعـد
حذف فاعله .
(بِذِي) : الباء حرف جر ،و(ذِي) مجرور •
(سَلَمِ) بنتحتين : مضاف إليه ه (مَزَجْتَ) بفتح التاء : فعل وفاعل .
(دَمْعاً) : مفعول به .
 والجملة نعت له .
 الدمع لا يجري من غير مقلة .
(يِدَم) : جار ومجرور .

تفسير الكلمات


$$
\begin{aligned}
& \text { (جيرَانٍ) : جمـع جار . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بين مكة والمدينة قريب من قَديد }
\end{aligned}
$$

(دَمْاً) : الدمـع هو الماء المالح السـائل مـن اللعـين ، فـإن كــان مـن ــُـزن
فهو ساخن، وإن كان من فرح وسرور فهو بارد .

(مِنْ مُقْلِّ) : المُقِلة هي شحمة العين التي تجمع البياض والسـواد ، وفيـها
 فيـها النـاظر ، ومـن شــة صفائها كـانت العـين كــالمر آة ، إذا استقبلها شخص رأى صا حاحبُها صورتَه فيها .
 ونظانرها مفردة ويريدون بها المثنىى ، كما قال بعضهم :
بَكَتْ عيني وحَقَّ لها بكاهـــا وما يُغـنـي البكـاءُولا ولا العويـلُ
 ولقد كتّى الناظم بـزج الدمـع بالدم عن كثرة البكاء .

## المعنتى الككلي


الغرام ، وزاد شوته ونحيبه ، وكثُرُ وجده ولهيبه :

ما سبب اختلاط دمعِك الجـاري مـن مقلتـكَ بَالدم ؟؟ أهــو مـن تَدَكُـرِ جيرانك وأحبابك المقيمين بذي سَلَمِ ؟ فإن كان بسبب ذلك فلا تُلام علــئ



الإعرراب الموجز



(كَاظِمَةِ) : مضاف إليه .


بين الجار والمجرور، والتقدير : في الليلة الظلماء .
(مِنْ إِضَمَ) بكسر الهمزة : حال من (الظْلُمَاءِ) .
تفسير الكلمات
(هَّبتِ الرُّيحُ) : أي هاجت .

في وقت مخصوص


اجعلها رياحأ ولا تجعلها ريحاً)" (".
(1) : أخرجه الطبراني وأبو يعلن ، وذكره الشانعي في كتابه الأم.


 لارقه ؟ وصار كمن قال :



أنَ هده القصيدة في مدح النبي
الشريفة .

كما وإن هدا البيت هو أول القصيدة باتفاق ، وأمّا ما شـاع على ألسـنـة

$$
\begin{aligned}
& \text { الناس مِن قولهم : }
\end{aligned}
$$



ثم بعد ذلك حصل له حيرة كعادة المحبين ، وغلبة فكر دخل فيها في رِبِقَة المترددين ، فقال رحمه اله تعالىئ :



$$
\dagger \dagger \text { 中 }
$$




 مختلط بعذاب .

 (وَاوْمَضَ البَرْقُ) : أي لمـ خـفياً .


 تحدث أصوات الرعد .


(فِي الظُلْمَاهِ) : أي ني الليلة ذات الظلمة .

بالهواء ، وقيل : أمرّ عدمي .
 في الظلمة أَجلئ . (إضّمَ) : اسم لجبل ، وقيل : لواد بقرب المدينة المنورة .

## المعنى الكلي


 $-r v-$











 لتصوره مكان أحبته ، وتذكره صفات أمل أنسه وودادهم .


 كقوله تعالمى : :






$$
\begin{gathered}
\phi \\
-\mathrm{ra}
\end{gathered}
$$

## 

الإعراب الموجز
 للإفصاح في موضع رفع علئ الابتداء .



(انكُفَا) : بضم الفــاء الأولئ وفتـح الثانيـه : فـعـل أمـر وفـاعل ، والجملـة

$$
\begin{aligned}
& \text { في موضـ نصب بـ (تُنْتَ) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَمَا) : اسم استفها : مُمام في موضع رفع علئ الابتداء . } \\
& \text { (لِقَلْبَكَ) : خبر المبتدأ . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (استَتْتِ) : مَقُولُ (تُنتَ) . }
\end{aligned}
$$


 بالكسر عارض" لحرف الرُوي .

## تفسير الكلمـات


(اكْفُفَا) : بمعنـنئ احبسا وأمسكا دمعكما عن البكاء .

- ra -
(هَمَتًا): سالتا ، مأخوذّ من الهيمان وهو السيلان .

 الأعلئ ـ وهو سر لطيف به يحصل الإدراك ، ويُعُبَرُ به بهله الجارحة تقريباً للزذهان فقط . (استَقِقْ) : أفِقْ مما أنت فيه .

 في العشق ، أي لا يدري أين هو .


## المعنى الكلي

يقول الناظم :


 غاية الهيمان ؟ فكل من هذين الأمرين المذكورين من آثار الحب .

 لا تُخفىي ، ثم التفت الساثل من الخطاب إلن الغيبة فقال منكراً :


$$
\% \text { }
$$




الإعراب الموجز

مضارع حَسبَا المتعدي لاثنين .
(الصُبّ) : فاعله .

(الحُبُ) : اسم (آنَ) .

وأنّْ واسمها وخبرها في تأويل مصدرِ سَدَّ مَسَدْ مفعولي (بَخَسْبُ) . (مَا) : زائدة .



(وَمْضْطَرِم) : معطوف علئ (مُنسَجِمِ) •

## تفسير الكلمـات

(يَخْسَبْ) : يظن .


وقال بعضهم : مأخوذ من الصبابة ، وهي رقة العيش وحرارته .
(الُُبُ) : المحبة ، أو صفاء الحال بين المُحِب والمحبوب . (مُنكَتِّم) : مستتر : المن الناس ،

قولهم : انسجم الماء أي سال .

 اضطرمت النار ، أي اشتعلت.

## المعنى الكلكي

يقول الناظم :



 بعد ما ظهرت شواهد الآّثار .

 الدصنف الساثل :





الإعراب الموجز



(دَّعَاً) : مفعول به به .
(حَلَى طَلَل) : جار ومجرور متعلق بـ (تُرقّ) .

لأنها جواب شرط غير جازم م

معطوفة علمَ جواب (لَوْلَا) .
(لِّرِكرِ) : جار ومجرور متعلق بـ (آرِّتَّ) . (البَّانِ) : مضصاف إليه : مار وهر
(وَالعَلَم) : معطوف علئ (البَّانِ) .

## تفسير الكلمات

(الهوَيَ) : مصدر هِوِيَ إذا أحب ، نهو بمعنيا الحب .


(طَلَّل) : هو ما شَخَصَ ورارتفع من آثار الديار ، والجمع أططلال .
(اَرْفَتَّ) : سهرتَت .
(البَانِ) : شُجر طيب الريح يُتْخَلُ منه دمنّ يُعُرف بدهن البان .
 المعنى الكلي

يقول الناظم :

ذهب نومك للكر أشجار البوادي وجبال المنازل .
 وطول القامة .

 عنه الرطوبة وتذهب ، فحينئل لا ينام


حرارته ، لا سيما إذا ذَكَرَ ما عاهد عليه أحبابَه .
 كما أن المريض لا يتمنى إلا لقاء الطبيب.

 عليه بصورة الاستفهام :



-     * 


## 


الإعراب الموجز

والتقدير : إذا قامت عليك الأدلة فكيف تنكر ؟
و(كَّف) : حال مقدمة متضمنة معنني الاستفهام علئ وجه الإنكار .
(تُنكِرُ) : فعل مضارع ، وناعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت .
(حُبَّا") : مفعول به .
(بَعْنَ) : ظرف (تُنْكِرُ) منصوب .
(مَا) : موصول حرفي .



(الدّمع) : مضاف إليه .
(وَالنُقَم) : معطوف علئ (الدّمْعَ) ، والمعطوف علن المجرور مجرور .
 على (مَ) ، والتقدير : بعد اللي شهدت به عليك .

## تفسير الكلمـات

(نَكَفْفَ) : استفهامية علئ وجه الإنكار ، ومعناها هنا التعجب . (تُنكرُِ) : تجحد ، والجُحْدُ هو النفي بعد العِلْمِ بخلافه قبل العلم .

# (حُبّاً) : الحب ضد البغض . <br> (شَهِدَتْ) : أخبرتْ ودلّتْت 



$$
\begin{aligned}
& \text { بمعني الشهادة بجامع الوضوح ني كلُ ، } \\
& \text { (عُدُول) : جمـع عدل ، بمعنئي عادل . } \\
& \text { (الدّمْع) : الماء السائل من العين م } \\
& \text { (وَالسْقَمِّ) : إطالة المرض . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الكلي

يقول الناظم :




 مقام ينفع فيه الإنكار ، أو يتيستر فيه الاستتار ؟
ثم عطف عليه المصنف رحمه اللّ تعالىً بقوله :



$$
\nrightarrow \dot{0}
$$

## 

## الإعراب الموجز


على (شَهُدَتْ) في البيت الديَ قبله .


(عَبْرَة) : مضاف إليها .
(وَضَنَّنَ) : معطوف على (خَحَيْ)



(وَالعَتَمِ) بفتح العين والنون : معطرف علئ (البَهَارِ) .

## تفسير الكلمـات

(الوَجْدُ) : هو الحزن .



إقامتها كأنها عابر سبيل .
(ضنَنّ) : الضعف والهزال من المرض .
(البَهارِ) : ورد أصفر طيب الرائحة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (عَكَىْ خَدَّكَّ) : علئ وجنتيك . } \\
& \text { (العَنَم) : ورد أحمر : علمر }
\end{aligned}
$$

 بالدم ،وبتشبيه أثر الضنئ بالبهار في الصفرة . فكلامه فيه لفُّونشرٌ مشوش .

## المعنى الكلي

يقول الناظم :





وحمرة دمعك مثل العَتَم ، واصفرار لونك مثل مثل البهار ؟

العدول بعضُ أهل الأسرار فقال :




 كما أقرّ بلسان الحال ، فقال :



-     * 


## 



الإعراب الموجز
(مَنْ) بفتح الميم : اسم موصول في مي موضع جر بالإضافة .

وعائده محذوف أي أهواه .

علئ (طَّفُ) .
(وَالمُبُ) : مبتدأ .
(يَعتُرضُ) : فعلِ مضارع ، وفاعله مستتر فيه جوازآ يعود علئ (الـُبُ) .
(اللُّدَاتِ) : مفعول به .
(بِالألَمَ) : جار ومجرور متعلق بـ (يَعْتِرُِ) .

## تفسير الكلمـات

(نَعَمْ) : حرف تصديق .


(سَرَى) : أي سار إليُّ ليلاُ وأنا ناثم .

$$
\begin{aligned}
& \text { (نَعَم) : حرف جواب . }
\end{aligned}
$$

(طَّفُنُ) : هو الخيال ني النوم .


(الـُبُّ) : المحبة : نـهـة


(بِّالَالَم) : بالوجِع

 فيه إشارة الثئ شدة الألم ، وإلئ أنه لم تخلُ للدة منه .

## المعنى الكلي




 هل هو مِن طارق الخيال وطيف الحبيب؟ ؟ فقال :


 لهلا قال أحدهم :


واعلـم أيـها القـارى أن سـبب الطيـف : أنَّ النفـس إذا ولـعـت بشـــــئ

 ولا خياله .

وفي ذلك قال بعضهم :
وزارني طيفُ مَن أهوىئ علىي حــدرٍ مِنَ الوشاة وداعي الصبحِ قد هتفـا
فكدتُ أُوقِظُ مَـن حـولي بـه فرحــأ وكاد يهتك سترَ الحـب بـي شـغفا
تــم انتبــهـتُ وآمـــالي تُجَنِبـني نيلَ المننئ فاستحالتْ غِبطتي أسـفا

وبعــد هـــا الاعــتراف مــن المسـوّول ، استشــعر بلانُــم يلومـــه
في الحـب ، حيـث البيـت السـابق تضمـــن الإقـــرار بالمحبــة ، والغـــالب أنَّكَ مَن آقرَّ به يُلام ، فخاطب هدا اللائمَ بقوله :



$$
\dagger \text { 安 }
$$

## 

## 

الإعراب الموجز
(هَا) : حرف نداء .

(فِي الهُوَى) : جار ومجرور متعلق بـ بـ (لاَيْبِي) .
(المُدْرِيُّ) بالدال المعجمة : صفة (الهُوَكا) .



(أنصَفْتَ) : فعل الشرط
(لَمْتَكُم) : جواب الشرط .

## تفسير الكلمـات

(بَا لاَتِيم) : اللانم هو العاذل ، أي يا مَنْ يلومني ويَّعْلُكُني .





 (أنصَفَتَ) : عدلتَ.

> يقول مخاطباً اللانم :





 ما لا اختيار له فيه ،ولا يعلد لبيب علئلئ ما لا سبيل إليه
 يوسـباع
 تال ابن الفارض في هذا المجال :


لأهل المحبة والعشق الإلهي .

ثم أخلد المصنف رحمه اله تعالئ يستعطف العاذل لعلّه يَرِقُ له فيقبل
عدره ، فقال :

- or -


## 



الإعراب الموجز
(حَدَّتَ) : فعل ومفعول به مقدم .


(سِّريّ) : اسم (لاَّا مضاف لياء المتكلم .



(دَآثِي) : اسم (لاَّا ) .
(بِمْنَحَسِم) : جار ومجرور في موضع نصب خبر (لاَ) .

## تفسير الكلمـات


وقيل غير ذلك كما قال بعض الشُرّاح في هذه الكلمة .
(حَالِليَ) : أمري .

(بُرُّي) : السر هو الشيء المكتوم والخفي
(
(عَنِ الوُشَّةِ) : الوشاة جمع واشي وهو الكاذب النمام ، مأخوذ من الوشـي وهو الثقش والتزيين .

كلامه وينقشه لِيَرُجَ ويكون محبوباً لدئ السامع له . (دَاثِهي) : مرضي في الحب
(يمُنْحَسِم) : أي ليس بمنقطع حتى يُرجـئ زواله .

## المعنى الكلي



 فضلاً عن أن ير تضيها أحد لأحبابه وأصدقائه .



 لسان الملامة

وإنَّ أبنض شيء إلئ المحب العدلُ علئ أي حال كان ، قال له :



-     * 


## 

## 

## الإعراب الموجز

(آَحَضْتَنِي) : فعل وناعل ومفعول به أول .
(النُمْحَ) : مفعول به ثانِّ .
(لَكِنْ) : حرف ابتداء : واستدراك واك .
(لَّنْتُ) : ليس واسمها :
(أْمْعُهُ) : فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة في محل نصب خبر ليس . (إِنُ المُحِبْ) : إن واسمها .

عليه معمول المصدر في غير الظروف والمجرورات علئ الأصح
(نِّه صَمَّم) : جار ومجرور خبر (إِنَ) .

## تفسير الكلمـات

( مَحْفَتْتِي): مأخوذ من المحض وهو الخالص، أي أخلصتَ لي .
(النُصْحَ) : هو ضد الغش .


المحب المخلص في محبته :
 وهو اللانم في الحب .
(فِي صَمَم) : أي في صمَّم عن سماع كلامهم . قـــال رســول الهِ أي يُعميك عن رؤية عيوبه ، ويصمك عن سماعها . والصمم هـو ضعـف في قـوة الســــع . قـال أهــل اللغــة : يقـال
 طَرَشُ ، فإن زاد حتـى لا يَسمـع الرعدَ القوي فهو صَنَجْ ، وعبّر المصنف عن الصمم مبالغة في عدم القبول .

## المعنى الكعلي

> يقول في هـا البيت :

لقد أخلصتَ النصيحة ونزّهتها عن التهمة والريبة ، ولكني لم أسمعـها مـع علمي بكونها نصيحة خالصة ، وموعظة صالحــة ؛ لأنتي محـب وعـادة المحـب الصـادق العاشـق المتيـم أن لا يسـمـع نصـح النـاصحين ، ولا عــلا علا العـاذلين ، ولا لوم اللانمين ، بل هذا كله عنده كالعدم ؛ لأنه في هذه الحالة أعمئ وأصم . ولما اعترف له علىئ طريـق التسـليم الجـدلي بأنـه مَحْضُ النُصْـَحِ ولم يرجـع عن اللوم ، اتهمه في عذله فكأنه يسأله : كيف تتهمني في العلـل ؟ فأجابه المصنف :

والشَّيْبُ أَبْـَنُ فِي نُصنَحِعَــنِ التُـهُمَ - (

$$
\begin{aligned}
& \text { عن ابن أبي مريم . }
\end{aligned}
$$

الإعراب الموجز
(إلُّي) : إنَّ واسمها .
(أْهَتْتُ) : فعل وفاعل ، والجملة خبر (إنَّ) .
(تَصِحَ) : مفعول به لـ (اتْهَنْتُ) .
(الشُّبْب) : مضاف إليه .
(فِي عَكَّل) : اسم مصدر متعلق بـ (آتْمَتْتُ) . (وَالشَّهُّ) : مبتدأ .
(أَبْعُ) : خبر .


أبعد عن التهم في النصح ،

## تفسير الكلمات

(اتَّهَتُتُ): من التهمة ، وهي ظن ما فيه ريبة غير مطابقة للواقع
(نَصِّحَ) : بمعنـى ناصح •
(الثُّتْب) : هو بياض الشعر .
(فِي مَكَلِّ) : في ملامة .
(أَبْعَدُ) : أسم تَفضيل كأفعل .
(فِمِ نُمْحِ) : أي أبعَد النصحاء .
(عَنِ التُهَهِمِّ : جمـع تهمة ، أي عن مواتع التهم .

$$
-0 \wedge-
$$

## المحنى الككلي

يقول المسؤول :

أن الشيب أبعد النصحاء عن مواقع التهم •
ويصح أن نقول كدلك في المعنتى :
 النصيحــة ليـس ذلـك ببعيـد ، وليـس ذلـك بـأول نصيحــة خـــالفتيُ فيـها النـاصعَ الشـفوق ، ولا أول موعظـة أُصـررتُ فيـها علـئ مـــا أنــا عليـهـ . فـإني اتهمتُ نــاصح الشـيب الـــلـي ليـس في نصحــه شـــك ولا ريــب ، مــع أنَّ الشــيب النـــاصح ، والبيــاض النـــاضح ، أبعـــد في النصــــح عن التهمة من كل ناصح
 لم يأخل بقول ناصحه ، أخلد يُبتُنُ علة ما أجمله في ذلك فقال :



## 

الإعراب الموجز
(فَإن) : الفاء تعليليد ، و(إِن) حرف توكيد ونصب .
(أُمارَرَكِ) : اسمها .
(بِالسُوءِ) : جار ومجرور متعلق بـ (اُمَارَتِي) .
(مَا) : حرف نفي .
 وانجملة خبر (إنّ) .
(مِنْ جَهْلِهَا) : جار ومجرور متعلق بـ (انْعَظَتْت) علئ أنه علة له .

(الشَّبّب) : مضاف اليه .
(وَالهَرَمِ) : معطوف على (النُّهُب) .

## تفسير الكلمـات

> (اُقْارَتِي) : أي نفسي الأمّارة .






## المعنى الكلي


 عن العيب ، حيث الشيب ندير الموت ، والهرم دليل الفَوْت . وقريب من ذلك قول الشاعر :
 فقلتُ دعي عني الملامة ولوعـتـي تم تال المصنف رحمه اله تعالئ :



$$
\circ \circ
$$

عا- وَلَا أَحَّتْ مِنَ الفِعْلِ البَمِهِلِ تِرَى


## الإعراب الموجز


(مِنَ الفِعْلِ) : جار ومجرور متعلق بـ بـ (آمَدْت) .


علئى المفعولية بـ (آمَدّت) .
(ضَّفِ) : مجرور بإضافة (قَرَّن) إليه .



(مُحتَتِمِ) : مضاف إليه .

## تفسير الكلمـات

$$
\begin{aligned}
& \text { (تِرَّا) : مصدره قريتُ الضيف ، ، بمعنـئ أحسنتُ إليه } \\
& \text { (ضَّفَّ) : زائر كريم } \\
& \text { (أَّمَ) : حَلْ ونزل . } \\
& \text { (غَنَر مُسْتَتِمْ) : غير مُستْتِ }
\end{aligned}
$$

## المعنى الككلي

إنَّ النفـس الأمـارة مـا اتعظـت مـن جهلهـا ، ولا هيـأت مِــنَ الفعــل
 حيث من آداب الضيـف ألا يُكـثر الإقامـة عنــد مَـن اسـتضافه ، فـإن فعـل كان غير محتشـم •
ولمّا كــان اللثـيب نليــراً بانقضـاء العمـر ، صـار بلسـان حالـه طالبـاً



 الرحيل وضيق الوقت .
وإنّ سـبب تشـبيه الشـيب بـالضيف هــو أن الإنســان كــان قبـل نــزول
الضيف بشعر أسود ، فلما تبدّلت صفته كان كالضيف الأجنبي .
 عـن عــدم قبولـه بــالنفس الأمتـارة ، وبيــن أنــه كــان يرتقـب حلولــه ، فلمــا
 الأمارة ، ورأى' من سوء العتاب وتقبيح الحال من النــاس مـا لم يكـن رآه ، ولم يكن قبله ندم على أن لا يكون كتمه عند ظهوره وأخفاه ، قال :



- 安



## 

الإعراب الموجز
(لَوْ) : حرف شرط .
 (أَلْمُ) : خبرها :
(أني) بفتح الهمزة : حرف توكيد ونصب ، والياء اسمها .
(َا


(كتَنتُ) بضم التاء : فعل وفاعل جواب (لَّوْ) .
(سِرِّاً) : مفعول (كتَّنتُ) .


(مِنُْ) تعود علئ (سِرَاًا) .
(بِالكتَمِ) بفتح الكاف والتاء : متعلق بـ (كتُمْتُ) .

## تفسير الكلمات


 وأترك نعل القبيح استحياءٌ منه كما نويتُ تبل نتووله .
 سراً لانه تبل ظهمره يكرن نخياً .
(يَّكَا لِي) : ظهر لي
(ينِّهُ) : أي من الثيبـ

رؤسهن وأيديهن .

## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه اله تعالئ :

 الطعن ، ووفور العتاب

 والأسرار الربانية ، فقال :



$$
\dagger \quad \dagger
$$

الإعراب الموجز
(مَنْ) : اسم استفهام مبتدأ .
(لِّه) : خبره :
 (جِمَاحِ) : مضاف إليه .



(جِمَاحُ) : نائب فاعل ، وهي مضاف .
(الَّنْلِّ) : مضاف إليه .
(بِاللُجُمِّ) بضم اللام والجيم : متعلق بـ (يُرَدهُ) .
تفسير الكلمـات
(مَنْ لِي) : أي مَن يتكفّل لي .
 أي أرجعناه .





والجملة كناية عن القوة والعنف .
المعنى الكلبي
يقول المصنف رحمه الها تعالئ :







 فإنما يتبين لدينا بأنه عالم رباني يعرف النفوس وأمراضها ، وطرق علاجها .


 بمقولة العارف المربي :



-     * 

IV نَـلَا تَرُمْ بِلَمَعَاصِي كَنْـرَ شَـَهْوَتِهَا


الإعراب الموجز
(تَلَا) : حرف نهي .
(تُرُّ) بضم الراء : مجزوم


(شَهْرَتهَا) : مضاف إليه .
(إِنَّ الطَعَامَ) : إنَّ واسمها .


خبر (إنّ) .
(شَهْوَة) : مفعول به ه
(النُهم) بفتح النون وكسر الهاء : مضاف إليه .
الكلمـات

من المعاصي ، وهي جمع معصية التي هي ضد الطاعة .
(كَسْرَ) : بمعنـنيْ دَفْعَ

قَوِيَتْ شهوتها .


 بينها وبين المعاصي ، فإنها تيأس منها وتعود الثي الطاعة .

## المعنى الكلي

$$
\begin{aligned}
& \text { يقول المصنف : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تقوي شهوة النهم الحريص علئ الطعام ، ولو مُنِعَتْ من ذلك لامتنـع } \\
& \text { وقد مَثَلَ ذلك رحمه الها تعالئ بقوله : }
\end{aligned}
$$


-


الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَالْنُفْسُ) : مبتدأ . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (إِنْ تُهْهِّنُ) : شرط . } \\
& \text { (شَبَ) : جواب الشرط } \\
& \text { (عَلَيْ حُبْ) : جار ومجرور متعلق بـ (شَبَّ) . } \\
& \text { (الر"ضَّحِ) : مضاف إليه . }
\end{aligned}
$$

## تفسير الكلمـات

(النَّفُسُ) : هي الروح أو الجسد كله كما عبّر عن ذلك بعضهم .





 الكَ مُلْكِّر ، قال تعالئى :
 نفساً ، فالاختلاف بينهما اعتباري .

> (كَالطُّفلِ) : كالمولود ذكراً كان أم آنثيُ . (إِنْ تُهْمِلَّهُ) : إن تتركه .
(ثَبَبْ) : بمعنئ كَبرَ .





أو بلطف إلهي خفي .

## المعنى الكلي


بالطفل الصغير ، فلا ينبني إمماله بما يشتهيه كل الإممال .




 وصلـت بـالمرء إلئ مــا لا يُحمهـد عقبـاه ، ودامــت حســـر تها ، وكــانت
عاقبتها غير حسنة .



 عن النفس حتئ لا تجده فتتعلّق به ، نقال رحمه اله تعالئ :



## 

## 

## الإعراب الموجز

(نَاصرِنت) : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر •

(وَحَاذِرْ) : نعل أمر •
(أَنْ) بفتح الهمزة وسكون النون : حرف مصدري ونصب .


(الهَوَكا) : اسمها
(مَا) : اسمَ شـرط بمعنـنى إنْ .

(يُصْمِ أَّ يَصِمِ) : جوابِ الشرط .

## تفسيـر الكلـمـات


هي عليه من طلب اللّدات .

-


إلا بتوفيق من اله تعالىي .

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَحَكَدْز) : بمعني احـدر . }
\end{aligned}
$$

لانه جائر وظالم ، وهو إن تولّئ تـل أو عاب .

يقول المصنف :







-     * 




الإعراب الموجز
(وَرَاعِهَا) : فعـل أمـر وفــاعل ومفعــول بــه ، والجملـــة معطوفــة علـــئ
(نَاصْرِت)
(وَهيَ) : مبتدأ .


(وإِنْ) : حرف شرط :
(هِمَ) : فـاعل لفعـل محــوف تُفســره (اسْــتَحْلَتِ) ، وقــال الكوفيــون
.

(نَلا) : حرف نهي

للقافية ، ومفعوله محذوف .
والجملة جواب الشرط ،وقُرِنَت بالفاء لأنها طلبية .
تفسير الككلمـات
(وَرَامِهَا) : بمعنـئ لاحظها .
(وَهيَ فِي الأَغْمَالِ) : أي في الأعمال الصالحه الحة كالعبادات .
(سَآِمَةُ) : راعية


بالعكوف عليه ، والمرعىل مو الكلا .
ولمـا كـان للنفـس حـظ بأفعـال بعـض العبـادات ، كـــان مــن المحتمل أن يلحقها الرياء حين يُمدح الإنسان من أجل فعلــلـها ، ويهواهـا من أجل ذلك ـ وإنَّ هذا القصد قد يخفلى علئ صاحبها وعلىى بعض الناس ، فنبّه المصنف علىي ذلك بقوله : (وإِنْ هِيَ استَتحْلَتِ المَرْعَى) .

 فإذا استحلتها ومالت إليها احتُمِلَ أن يكــون ذلـك بغــرض لهـا في ذلـك ، فيعـود هواهـا كـالمكروه والمـأمور بصرفــه عنـهـا ، عند ذلك تنقلب الطاعة إلن معصية .

## المعنى الكلبي

> يقول المصنف رحمه اله تعالى!:

راع النفس في إشغالها بالأعمـال عمـا هـو مفســد ومنتقـص للكـمـال الـال

 عليها ؛ لأن اعتبار العبادة إنما هو بامتيازها عن العادة .

ثم استشهد المصنف علئ هدا المعنتى بقوله :





الإعراب الموجز


علئ النفس



(مِنْ حَّهَّ) : جار ومجرور متعلتَ بـ (تاتِلَّة) .
(لَمْ هَدْرِ) : جازم ومجزوم .
(أنّ) بفتح الهمزة وتشديد النون : حرف توكيد ونصب. (الـّة) : اسمها .
(نِّ الدُسَمَ) : جار ومجرور خبر (انّانّ) .
و(أْنَ) واسمها وخبرما مفعول (يَّذرِ) .
و(يَذرِر) ومعموله في موضع خفضِ بإضافة (حَّثُثُ) اليه .
تفسير الكلمـات




-vv-
(لَمْ يَدْرِ) : لم يعلم .

 مما دُسَّ فيه .
وخصّ المصنف الدســم لأنـه يعلـو الأثـياء فيسـتر مـا تحتـه ، ومثله العبادة التي تستر ما بطن من النية الخبيئه .
ولها تفسير آخر وهو أن الدسم لسهولة امتزاج السم به يخفـين علىي الكثير إلا علئ المتفقد اللبيب ، ومثله خفاء النيات في العبادات .

## المعنى الكلي



 عن الطاعة . فيقول المصنف هنا :


 فإنه يقتله أو يعيبه .

ثم قال المصنف الناظم رحمه اله تعالئ :

 - *

- VA -


## 



الإعرراب الموجز
(وَانخشَ الدّسَأِسِ) : فعل وفاعل ومفعول بهـ ه . (مِنْ بجوع) : جار ومجرور
 (تُرُب") : حرف ج جر :
 (شَرَّا ) : خبر المبتدأ .
(مِنَ التُخَمَ) : جار ومجرور متعلق بـ (شَرُّ) .

## تفسير الكلمـات



 منها : سوء الخلـــق ، والحـدة ، والنحـول ، والذـــول ، و وحـدوث

الملل والكلل ، وثوران الخيالات الفاسدة ، ... وأشياء كثيرة .

والخفلة ، والكسل عن العبادة ، والخمــول في الجسـم ، وغلبـة
الشهوة ، وإظلام القلب ، وإطفاء نور اليقين ، ... وأمور أنخرى' .
(فَرُبُ مَخْمَصِحِ) : فرُبُ مجاعة .


وإنما كانت المخفصة شرأ من التخم ؛ لأن أذيّة الشبع غايتها التقـاعد والتكاسل عن الطاعات ،وهدا نوع من العصيــان ـ وأذيـة الجـوع قـد




## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه الهه تعالىً :


 الأمرين جيداً ، وليكن طبيب نفسه .



ولما أمر المصنـف بتخليـي الأعمـال مـن المفاسـد ، أمـر بالتوبـة والنـدم
والبكاء على ما عساه أن يقع فاسداً ، وعلئ ما صدر من المعاصي ، فقال :



$$
\text { + } \dagger
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وابن عدي في الككامل ، وابن السكن ني مصنفه . } \\
& \text { - 人• - }
\end{aligned}
$$

الإعراب الموجز
(وَاستَّفِغِ): فعل أمر ، وناعله ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت.
(الدتّع) : مفعول به ه
(مِنْ عَّنِّ ) : جار ومجرور في موضع الحال من (الدّمتع) .


هي يعود علن (مَّنْن) .


وهو معطوف علئ (استَتْرِغِ) .
(حِّمَهَ) : مفعول به ، وهي مضاف .
(الُّدَمَ) : مضافِ إليه .
تفسير الكلمات
(استْتْفِغِ) : أي أفرغ .

ولم يقل : أفرغ غ لإفادة أن ذلك لا يكون إلا بـالطلب ، ومعلوم

(الدّمعَ) : البكاه .

عَن كثرة النظر بها بما لا يجوز شرعاً .

$$
-11-
$$

وعند السادة الصوفيــة أهـلـ الحـب : رؤيـة الأغيـار بـها ؛ ولـــا
 الجمـاله ، حـيـث الدمعـة الصادقـة تغســل الذنـوبـ والآثــام مـع النية الصالحة .
وقد قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم :


 [الرحمـن: •0 ]: أن الجنتـين في الآخــرة لمــن كــان لـه في الدنيـا عينان تجريان من خشية اله تعالى . (مِنْ المَحارِم) : جمع محرم ، وهو الحرام .
 ويحتمل أن تكون بمعنىي: والزم الندم الحامي لك عن المحارم. والمراد مــن النـدم هنــا التوبــة المسـتكملة للشــروط الشــرعية
التي هي :

1- الإقلاع عن المعصية .
r-
بـ- نية أن لا يعود إليها في المستقبل .


(1) : أخر جهـ أحمد بن وكيـع عن سفيان ، ورواه الهنـاد بن الــري الكو في في كتابه الزهـد .

أو للتوبة ، ولذا فقد ورد : (الندم توبة)"1) .

## المعنى الكعلي

يقول المصنف رحمه الله تعالىي :
اطلـب إراقــة الدمـع بالبكـاء مِــن عـــين قـــد امتــلات مــن المـآثم ؛
بسـبب النظـر اللى المحــارم الـتي حـرّم الهه تعـــالـي النظـر إليـها ، والــزم - حمية الندم

وشُـبهت هــده العبـارة بحميـة المريـض مــن الطعـــام عنــد الحاجـــة
للكلك ، فكأن المصنف قال :


 ينظر يعقبه الاستحسان فيها لا يحل ، فيقـع في الخطايا . لذا قال بعضهم : كل الحوادث مبداهـــ مـن النظـر ومعظم النار من مستصغر الشــر

 وحاصل كلام الدصنف رحمه الله تعالىى:

$$
\begin{aligned}
& \text { كمن لا ذنب له) وسنده ضيعيف . }
\end{aligned}
$$

أكـثر البكـاء علمئ خطينتـك ، وأفـرغ الدمــع مـن عــين تـد امتــلات

 ويجعل البكاء كفارة للذنب . ثم قال رحمه اله تعالئى :



な あ

## 

## الإعراب الموجز




 صرّح به أبو حيان في الارتشاف . (وَّإن) : حرف شرط جازم .
 وإن محضضاك هما .
وأجاز الكوفيون والأخفش أن يكون مبتدأ .
 (النُصْحَ) : مفعول ثان .
والجملة علئ التفسـير الأول لا محـل لهـا مـن الإعـراب لأنها
مفسُرة ، وعلئ التفسير الثــني في محـل الرفـع ، وتكــون خـبر
المبتدأ .

الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت .

## تفسير الكلهمات


التمادي علئ الغير أو غير ذلك .
وإن مخالفــة النفـس رأس العبــــادة ،وأول مراتــب الســـعادة .

 الأمارة بالسوء . كما وإن عداوة الشيطان لازمة حيث هو عدو لنا ، وكيف يـأمن العاقل نصيحة إبليس وخديعته وهو يعلم ما فعل مـع أبينـا آدم وقد أقسم له أنه لمن الناصحين ؟ وكيف بك أيها القارى اللكريم وقد أَقسم لَيغْوِيَّك ؟ أَعاذني اله وإياك من الغواية وطاعة الشيطان .
ورد عن الحسن بن صالح أنه قال : » إن الشـيطان لَيفتـح للعبـد
تسعة وتسعين باباً من الخــير ، يريــد بـه بابـأ مـن اللــوء")|"، ، فلا بد من الحلر منه .
(وَاعْصِهـَا) : وخالفهـا

(النُصنح) : أي فيما أبديا لك .


- كأن تقــول لـك النفـس : متعـني بـهله الشـهـوة لأمتلـى منـها

$$
\begin{gathered}
\text { - (1) ورواه أبو نعيم ني الحلية ، والذعبي بلفظ : (يريد به باباً من الشر) . } \\
\text { - }
\end{gathered}
$$

نكـص علـئ عقبيـه وأدبـر هـاربـاً ، أمـا النفس فمههـا اســتعاذ الإنســـان
منها فإنها ملازمة بين جنبيه
 الرياضات ، ويقمعها بضروب من المجاهدات ، فإنه لا يأمن مكرها.

فنرجع ونقول : أعدئ أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبيه .








الحنيف حتئ وصلت إلئ أن رضي اله تبارك وتعالئ عنها .

. ينتصر علئ النفس والشيطان بمعونته

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم قال رحمه الشا تعالئ : }
\end{aligned}
$$



> 劵

ثم أتوجه اللى الله معك بالطاعة فارغة من هذه الشهوة .
 عبادتك ، فحافظ على أصل الإيمان ويكفيك . - أو تقول كدلك للمنـهـمك في العصيـان : إنـك قــد اجـترحـتِ أمورأ كثيرة عظاماً ، وإن الهُ تعالنى لا يقبل لك معـهـا توبـة ،
ففكر بدنياك ولا تهتم بالآخرة .

ولقد أتى بهما لأنهما أمر مشكوكُ فيه ، بل لا يُفــرض إلا كمـا تُفرض الأشياء المحالة ، حيث النصح لا يُتصـوّرْ أن يـأتي مـن الـا

جهة إبليس والنفس ، كما ذكر ذلك العلامة القسطلاني •

## المعنى الكلي

يقول المصنف :
أيـها المحـب ، خــالف النفـس والهـوكل لأن النفــس أمـــارة بالسـوء
والفحشـاء ، وخـالف الشـيطان الـلـي هــــو أعــدلى الأعــداء ، ولا تركــن

 والشر منجبلان .
ولـو قـال قـــائل : أيـهـما أشــد عــداوة علينــا وأعظــم كيــداً لنـا ، أهو الشيطان أم الثفس ؟
فــالجواب أن النفـس أعــدى أغــداء الإنســـان ، فعــداوة الشـــيطان وكيـله ومكــره وغــدرهعــن طريـق المتابعـــة ،وكيــد النفــس لقضــاء
 ومـن المعلـوم لـك أيـها القـاري أن الشــيطان إذا السـتعلت بـــاله منــهـ

$$
-\wedge V-
$$

## 

## 

الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَلَاَ) : حرف نهي } \\
& \text { (تُطْ) : مجزوم بـ (لَاَ) النامية . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { العاطف لإفادة التوكيد في النفي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (رالحَّمْم) : مضاف إليه . } \\
& \text { (وَآلَكَمَ) : معطوف علئ (الَحَمْمَ) مجرور . }
\end{aligned}
$$

## تفسير الكلمات

$$
\begin{aligned}
& \text { والحكم من الناس ، وكيد النفس والشيطان أثد . } \\
& \text { - } 19 \text { - }
\end{aligned}
$$

## المعنى الڭكلي

يقول المصنف رحمه الله تعالىى :

فـإنك قـد عرفـتَ مكــر النفـس وكيـد الشـيطان ، ولا يخفــي عليـك حــال



فكـأن المصنــف أراد أن يقــول للســامـع بأنـــه إذا تخــاصم العقــل
 وجعلا النفس حـكماً ، فـلا تطـع واحـداً منـهـما ، لا الخصــم ولا الحكـــم ؛

 العقل ؛ لأنه مِن ناحيته فلا يحكم إلا بما هو علئ مراده .
 أحدهمـا خصمـأ والآخـر حكمـاً : أن أحدهمـا يُزِيِّن لـك الإقـدام علــــي المعصية وأنت تمتــع من ذلـك لِمـا تعـرف مـن سـوء العاقبـة ، فقــد صــار
 عليـها وأنـت تريـد الخـروج منـها ، فيضـربـ بـك أجــلاً بعـد أجـل كمـــا يفعل الحكام ، فقد صار حكماً في ذلك . وبعــد هــذا الشــرح البسـيط عرفنـا أن الخصــم قـــد يكــــون الثنــــس ، والحكم الشيطان ، وبالعكس والله تبارك وتعالىي يعيننا عليهما . ولا يخفى بأن هدا البيت تأكيد للبيت الذي قبله .

ولما حلّر المصنف مِن غوائل الْنفس ووسـاوس الثــيطان خــاف علـئ نفسه من الرياه ، فأخل يطلب مغفرة اله تعالثي للدلك ، فقال :


$$
\circ \circ \circ
$$

## 

## 

الإعراب الموجز
(أُتْغفْرُ اللَّ) : نعل وفاعل ومفعول به .

(بِّلَا عَمَّلْ ) : نعت (تَوْلِّ) .
 والتقدير : والش لقد نسبت . (تَسْبْتُ) : فعل وناعل :

(تَسْلاَ) : مفعول (تَسَبْتُ) .

(عُقُم) : بضمتين : : مضاف إليه .

المضموم أوله .

## تفسير الكلمـات

 الله وتغطيته .

(نَسْلارلِّي عُقُم) : أي أْضفت ولداً لمن لا يلد ولا يقبل الولد .

## المعنى الكلي

لما رأىئ المصنف نفسه في حالة وعظه للغير غير متعظ ، وأنه قد دخل
 تَعْعَكُونَ الاستغفار ، واستمسك بالنجاة في مزالقه بالاعتر|ف والتقصير ، فقال :
 فـواله لقـد نسـبت بلـلـك إلى نفسـي الأمــر الجسـيم كـمـــن نســب ولـــداً اللئ العقيم ، وهـلا افتراء عظيم وبتعبير آخر يقول المصنف :
 عن العمل ، كمثل اللي ينسب النسل اللدي هو الولد للعقيم • وكللك مـا نسـبـته



 المصنف : (لَقَدْ تَسَبْتُ ُِبِ نَسْنَالِلِّبي عُقُم) .
ولما كان ما مثّل به غير ظاهر لكل إنسان ، فسّره بقوله :


-

## 

## الإعراب الموجز


(لَكِن) : حرف ابتداء واستدراك .
(مَا) : نافية

 (وَّما) : نافية .
(استَتَمْتُ) : فعل و وفاعل .
(تَمَا) : اسم استفهام مبتدأ ا .
(تَوْلِي) : خبره :


تفسير الكلمات

$$
\begin{aligned}
& \text { (اَمَرْتُكَ) : أي طلبتُ منك . }
\end{aligned}
$$

أو للتعجب . أي فما الفائدة من قولي لك: استقم؟

## المعنى الكلمي

يقول المصنف رحمه الله تعالىى :

وما اعتدلتُ في إقامة نفسي على الاستقامة ـ فمـا الفـائدة في قـولي لـك
 تَقْولُوبَ
 وهنـا لا بـد لنـا أن نعــرفـ جيــداً مِـن أنَّالآمــر إذا أراد أن يكــون
 وإلا كــان كــالهواء يمــر كلامــه مــرور اللــــرام دون أن يدخــلــلـ في الأذن - الداخلية من السامـ

لذا قال أحدهـم :




 وقال آخر :
اعمل بما تعلمه واشطب علىي جيـم الجــلـ
ساداتنا قــالوا لنـا نتيجــة العلـم العمـل
وقال اله تعالى مخاطباً نبيه
$-\left[M Y: D_{0}^{3}\right.$

## لهلا كان النبي

 فـلا بـد للإنسـان المسـلم أن يكــون مسـتقيمأ قبــل أن يــأمر غــيره بالاستقامة ، واله الموفق للصواب .ثم قال المصنف رحمه اله تعالىي :


\%


 كورت) ، وصحّحه الحاكم، ، وقال الترملي : حسسن غريب ،

الإعراب الموجز
(وَلَا : ه حرف نفي .


(المُوْت) : مضاف إليه .

(وَكَّم) : حرف نـني

(سِوَّ) : مفعول (أَمَلّ) ، وهي ليست بظرف .
(رَّرْ) : مضاف إليه .



لدلالة الأول عليه.

## تفسير الكلمـات

(وَلَا تَزَوْتُ) : التزود أخلد الزاد وإعداده للسفر .
 في سفري الطويل .
 الدي يُفَوِّتُ الطاعات .
(تَافِلَّ) : أي مـن الأعمــال الصالحــة الــتي هـــي التطوعــات بعــد أداء
 قد لا يكفي ؛ لاحتمـال آن بكـون في الفرائض نقـص فيُكَمْــلَ بالنوافل .

 هده الوقفة


 مـن دار الدنيــا إلئ دار الآخــرة بالســـر ،وذكـــر مــا هـــو مــن مــلازم الُُشُبَه به وهو التزود .

## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه اله تعالى :



 ولم أَصم إلا ما وجب .


هي زاد المتزود لسفر الآخرة .

## ثم شرع الناظم في مدح سيدنا محمد



$$
\phi \quad \phi
$$

## 

## 

الإعراب الموجز
(ظَلَمْتُ) : فعل وفاعل . (سُّة) : مفعول به


وعائدها فاعل (أَحّْا) المستتر فيه .
(إِلَّ) : حرف جر .
موصول حرفي .
 (الضُر") بضم الضاد وتشديدها : مفعول به به .
 أو متعلق بـ (اثنتَكَتْ) علئ أَنّْ (مِن) هنا للتعليل .

## تفسير الكلمات

(ظَلَمْتُ) : بمعنـئ تركتُ. .

$$
\begin{aligned}
& \text { عن النبي }
\end{aligned}
$$





(الفّر") : الألم والهزال .
(مِنْورَم) : الورم هو انتفاخ العضو ، والمقصود هنا زيادة اللحم في الجسم علـئ
غ غير اقتضاء طبيعي


## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه الشه تعاللى:


 ذكرنا من شدة القيام والناس نيام .
 أن اله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

(ا كـان رسـول الشا


فمِن باب أؤلئ أن يكون المسلم هدا حاله. .


$$
\begin{aligned}
& \text { بالصعيام ، فقال : }
\end{aligned}
$$



白 $\%$
$-1 . r^{-}$



## الإعراب الموجز

(وَشَدَ) : فعل ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو . (مِن) : حرف جر اللتعليل .
(سَغَب) بفتح السين والغين : مجرور بـ (مِنْ) متعلق بـ (شَكّ) . (اَحْشَاَّاءَ) : مفعول به به .


(الـِجَارَة) : مضاف إليها .
(كَنْحاً) بفتح الكاف وسكون الشين : مفعول به لـ (طَوَىا) .
(مُتْتَتَ) : نعت (كَشْهاً) .
(الآَمَ) : مضاف إليه من إضانة اسم المفعول إلىن نائب الفاعل .
تفسير الكلمـات
(وَتَتَ) : بمعنئ عصب وربط
(مِنْ سَغَب) : أي من جو ع


(كَشْحاً) : هو ما بين الخاصرة إلئى الجلد .

(الأَدَم) : الجلد :

## المعنى الكلبي

يقول: إنه
 الجوع يحصل من شدة تحرارة المعدة الغريزية . فهي إذا امتلأت بالطعـام ،
 طلبـت رطوبـات الجسـم وجواهــره فتعلقـت بـها ، فيتـألم الإنســان بتـلـك
 بعض الخمود ، فقلّ الألم . وفائدة شد الحجر أمران :



 يا رسول اله : قال : إنكم لستم في ذلك مثلي ، إنـي أَبِيـتُ فُيُطعمـني ربـي

فمن كان هدا حاله فكيف يتألم بالجوع ليحتاج المُ عَصْبَ البطن ؟

 سبب في حصول الأجر ، وأفضل العبادات أكثرها أجراً .

$$
\begin{aligned}
& \text { في الحلية عن أنس بن مالك . }
\end{aligned}
$$





 الشريف قد يظهر عليه أثر الجوع ع كمـا أثــار المصنـف في هــلا البيـت إلى الحديــث الـــني روي عــن

 فقال رسـول الشَ المعول أو المسحاة ثم قال : بسم اله ، فضرب ثلاثأ فصــارت كثيبـأ يـهال .
 حجراً) فبيّن أْن النبي كشحاً ؛ ليسكن بعض ألم الجوع اللي اعتراه آنداك .

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: }
\end{aligned}
$$



$$
\% \text { 安 }
$$

## 

الإعراب الموجز
(ورَّاوَدَنُهُ (الجِبَلُ) : فعل وفاعل ومفعول به .
(الشُّمُ) : نعت (المِبَالُ) .
(مِنْ ذَهَب) : جار ومجرور ني موضم الحال .

أن تكون من ذهب .

وأُعربت خبراً لأنها لم تكن مـن ذهـب حـين المـراودة ، وإنمـا طلبت منه أن تكون كدلك ـ ألك





## تفسير الكلمـات





 بإذن اله تعالئ .
(عَن كَفْسِ) : أي بشرط أن تطاوعه نفسه علئ ذلك .
 أو مجازاً بأنْ جعلها تبصر منه شمماً أَيما شمـم
 وتعالىى خير وأبقىن .

## المعنى الككلي

لقـد بيّن المصنـف رحمـه اله تعـالىن أن النـبي
 جبال مكة ذهباً وفضة فرفضها طلباً للآخرة ، وإعراضاً عن الدنيا .

 الإعراض عنها ، وعدم الالتفات الليها .





 (اعَـرَضَعلـيَّريـي ليجعـل لي بطحـاء مكــة ذهباً فقلــت : لا يــا ربـ ،

 إليك وذكرتك ، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك)"" .

 علـني ذلـك . فأظهر لهـا

$$
\begin{aligned}
& \text { خير وأبقئ . } \\
& \text { ثم قال المصنف : } \\
& \text { 4 * * }
\end{aligned}
$$



-     * 

(1) : رواه التُرملي وقال : حـديث حسن. .
$-1 \cdot 1-$

## 

## الإعراب الموجز

(وَآكَدتَ) : فعل ماض ، والتاء تاء التأنيث .



(إِنْ الضُرُورَةَ) : إنَّ واسمها .
(لاً) : نافية

والجملة خبر (إِنّ) .
(عَلَى العِصَمَم) بكسـر العـين وفتـــح الصــاد : جــار ومجـرور متعلــق
بـ (تَفْنُو) .

## تفسير الكلمـات

(أَكْدَت) : التأكيد هو التقوية ، أي قَوَتْت .


(ضَرُورتُُُ) : الضرورة الحاجة ، والمراد بها هنا اشتداد الفقر والفاقة .

-1.9-

فكأنه سئل : كيف تؤكد ضرورتُـه زهــدَه فيهها مــع آن الضــرورة
 فقال : (إِنَّ الضهُرورَةَ لا تَعْنُو ...) .
(لاَتَعْنُو) : لا تتعدى' .

يجعلـها في عبـده تمنعـهـ مـن ارتكــاب شـــيء مــن المعــاصي
والمكروهات .

والمــراد بــوي العصـمم الأنبيـاء صلـوات الله وســـلامه عليـهم أجمعين
 وضــرورة غــيره ممـن لم يعصــم الله ، أن ضـــرورة مَــن عصمــهـ
 ضـرورة غـير المعصـوم فتدعـوه اللى أخـس الأشــياء ، حتـى إنــها تبيح له تناول ما لا ينبغي تناوله ولو كان مُحرَّرَّ الأصل كالميتة .

## المعنى الككي


 مـا يضطـر إليـه البشـر ، لا يلتفـت اللئ الجبـال الثـــــم مـن اللههــب ـ وكــان ذلك مؤكداً لزهده عليه الصلاة والسلام ، فإن الإعراض عــن الشـيء هـــ شــدة
الاحتياج إليه دليل واضتح وبرهان تطعي ساطع علئ الزهد في ذلك الشيه .
 ومـع أن الضــرورات تـد تبيـح المحظـورات ؛ لكــون الضــرورة والاحتيـاج

# لا يغلبان علــئ العصمـة ، ولا يسـتوليان عليـها لاستـيلاء العصمــة علـئ      <br> ثم تدلئ المصنف علئ الحكم اللي نفاه بقوله :   



## 


الإعراب الموجز
(وكَّفَ) : استفهام استنكاري متعلق بـ(تَذْغُو) .


(ضَرْوُرَةُ) : ناعل (تَدْعُو) .
(مَن) : اسم موصول مضاف إليه .


(الدُنتَا) : نائب فاعل
(مِنَ المَدَمَ) : جار ومجرور متعلق بـ (تُخْرَجِ) .

(مَن) ، وعاندها الهاء من (لَوْلاهُ) .

## تفسير الكلمـات

(وكَّفَ) : استفهام استنكاري بمعنئ النفي ، أي لا تدعو . (تَدْوُ) : الدعاء هو الطلب والميل .

 توصف الأسماء .

وقيل : إنها مشتقة من الدناءة ؛ لدناءتها وخستها .
وقيل : الدنيــا كـل مـا يقطـع علــئ العبـد طريـق الوصـول اللى
رب العالمين
(ضَرُورَةُ) : بمعنىي حاجة ، أي كيف تدعو إلئ الدنيا ضرورة نبي أو رسول .
(لَوْلاهُ) : أي لو لا وجوده .
 والمقصـود : لـو لا وجـوده
 تدعو اللي الدنيا لكان وجو وه معلو لأل لوجودهـا .
 قال : قال رسول الش أسألك بحق محمد لما غفــرت لي . فقـال اله : يـا آدم ، وكيـف عرفتَ محمدأ ولم أخلقـه ؟ ڤــال : يـا رب ، لأنـك لمـا خحلقتـني
 العـرش مكتوباً : (لا إلـ إلا الله محمـد رسـول الل) ، فعلمــتُ أنك لم تضف اللى اسمك إلا أحــب الخـلـق إليـك ـ فقـال الله : صدقتَ يا آدم إنه لأحب الخلق الثي ، ادعني بحقــه فقــد غفـرت لك ، ولو لا محمد ما خلقتك) " (" وقد بيّن الحديث أن وجود سيدنا آدم كــان متو وفـاً علــئ وجـود سيدنا محمد

$$
\begin{gathered}
\text { (1) حديث صحيح الإسناد رواه الحاكم في المستدرك ، والطبراني في الأوسط والصغير • - } 1 \mid
\end{gathered}
$$

وللدريته ما في الأرض جميعـاً ، وسـخّر لهـم الثــمس والقمـر ،

 ألكَّمَسَ وأن أبا البشر إنما خُكـق لأجـل نبينـا محمـد معنا أن الدنيا خحلقت لأجله عليـه الصـلاة والســلام ، فيكـون نبينـا محمد

## المعنى الككلي

يقول المصنف رحمه الله تعالىي :

 اللئ الوجـود بمـا فيـها مـن الأراخـين والسـماوات ، والعـرش والكـرسـي ، والقلـم واللــوح ، والأفــلاك والأمــلاك ، والعقــول والنفـوس والأرواح ، والحيـوان والنبـات ، والمعـادن ، والجــن والإنــس . فإنمــا هــو متطفــل
 ولا سـيما إن كــان ذلــك الأمــل منجبــلا علــئ الاسـتغنتاء ، منطبعـأ على الرفعة والاستعلاء .

وفي الحقيقـة كـل مـا ذكرنــــاه مــن كائنـات حقــير قليــل بالنســبـة
إلى علو همته




وموسئ نجياً ، واتخلني حبيباً ، ثم قال : وعز تي وجــلالي لأوتـرن حبيـبي علئ خليلي ونجيي")" .



ثم قال المصنف رحمه اله تعالئ :
هدا اللي لو لاه لم تُخرج الدنيا من العدم هو :

ــْنِ وَالفَرِيقَيْنِ مِـنْ عُرْبِ وَمِنْ عَجَـم
(1) : أنرجه البيهةي في الشعبب.


الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (مُحَثّة") : يجوز في إعرابه أوجه : } \\
& \text { الأول : على قراءته بالرفـع هو خبر مبتدأ محذوف . }
\end{aligned}
$$

الثــني : يصـح فيـه النصــب علـــي أنــه مفعــول لفعـــل محــلوف ،
أي : أمدح محمداً .
الثالث : يجوز فيه الجر علىي أنه بدل للموصول في البيت الذي قبله .
(سَّهُ) : نعته أو خبره .





## تفسير الكلمـات

(مُحَمُّثٌ) : أي الممدوح هو محمد ،وهو علم للحضرة الالهِية والليادة النبوية .

اللدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام

لإثقالهما الأرض ، أو لأن الذنوب أثقلتهما .
والعطف هنا من عطف الخاص علئ العام ، وكذلك العطف في
قوله (وَالفَرِيقَّنِن) .
(مِنْ عُربِ ومِنْ عَجَمِ) : بيان لــ (الفَرِيَقَنِّ) .
والعُرُب بضم العـين وسـكون الــراء لغــة هــم سـكان الباديـة ، والعجم هـم جميع غير العرب .

تنبيـه : في الشـطرة الثانيـة مـن البيـت ، فزيـادة بعـض النــاس لفظــة (خَهِّرُ) قبـل


## المعنى الككلي

يقول المصنف هنا بأن النبي وجن ، وسيد العرب والعجم •

 وقوله
 شرح هذا الموضوع كثيراً وأحسن في ذلك . ثم قال الناظم رحمه اله تعالى! :



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) روواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ولا نخر ) ، وروئ البيهتي : (أنا سيد العالمين) . }
\end{aligned}
$$




الإعمراب الموجز

والإضافة في (تَبِّنا) لتشريف المضـاف إليه .
(فَلها) : حرف نفي عامل يعمل عمل ليس .

(آبَرَ) : بالنصب خبرهـا :
ويجوز رفعهما إذا أهملنا عمل (لاَ) ، ورفـع مـا بعدهمـا علـئ
الابتداء والخبر •

وعلى كلا الوجهين فإنه لا يُنُوَن لأنه غير منصرف ؛ لأنه جمــع
الوصف والوزن حيث هو اسم تفضيل .

(لاَ) : مضاف إليه من إضافــة المصـدر إلى المفعـول بعـد حـلـف فاعلـه .
وهنا يثبت المصنف بأن الإضافـة إلئ لفظـها ، حيـث الحـروف
لا يضاف إليها .

(وَلاَ) : حرف نفي
 ولا بقول نعم .

## تفسير الڭكلـمـات


(الآمِرُ) : أي بالمعروف . وهو اسم فاعل من الأمر ، وهو طلب الفعل .

وهنا يجب أن يعـرف القــارى أن الآمـر والنـاهي الحقيقـي هـو
الشّ
 (فَلَا أَحَثّ) : أي من البرية .
(أبرُ) : بمـعنـن أُصدق ، وهو اسم تفضيل كما ذكرنا .
 في الأمر والنـهـي ، وقـد عـبَر عـن النـهي بقولـه : (لاَ) ، وعـن الأمر بقوله : (تَعَمَ) .
 الخبر المثبت ، إما مطلقاً ، أو عن الثواب والعقاب .


لا ، ولا في قوله : نـعم •

## المعنى الكلبي

يقول المصنف رحمه الله تعالىى :
إن قــول المصنــف : (الآمِـــرُ) أي بــــالمعروف ، (الكــــامِي) ألي عـن المنكــر ، بإرسـال اله

عـبّر بـالآمر النـامي لأنـهما ملزومـان بالرسـالة ، وكلمـا وجــــد الملــزوم
 في قول لا منه ولا نعـم ، بل هو أبر . ويحتمل أن يكون معناه :
 بـالإطلاق ، أو باعتبـــار الخـــبر عـــن الثــــواب والعقـــاب ونفيــهـها .
 معنا ، وللكك يبادر إلي الفعل أو الترك . وأما ما ذكر بعضهم بقوله :

فهو محمول علىى أنه لم يقل : لا في شيء سئل عنه من حوائج الدنيا ،
 شيء سكت أو وعده .
 (أتيت النبي
 ذود غر الـلـرى' ، فلمـا انطلقنـا قلنـا أو قــل بعضنـا لبعـض : لا يبـارك اله لنـا ،



(1) : رواه البخاري ومـــلم واللفظ له . ورواه أحمد ، والنسائي ، وابن ماجــة ، وأبـو داود ، وابــن حبان ، والبيهتي ، وأبو يعلئ، ، والبزار .

# وبعد أن أثبث الدصنف رحمه الهل تعـاللى أنـهـهـ وقيلا ، قال : <br>   

$$
\phi \phi
$$

## هr- مُوَ المَبِبَبُ النَدِي تُرْجَيْ شَـَفَاعَيُُ

## 

الإعراب الموجز
 البيتين السابقين (الَحْبِبُ) : خبر .

(تُّجَمَ) : فعل مضارع مبني للمجهول .
(شَفَاعتُُُ) : نائب الفاعل وهو مضاف ، والهاء مضاف إليه .


$$
\begin{aligned}
& \text { (لِكُلُ) : جار ومجرور متعلتق بـ (تُرْجَى) . } \\
& \text { (هُوّل) : مضاف إليه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (مُقْتَحَمَ) : نعت (هَوْلِ) كدلك . }
\end{aligned}
$$

## تفسير الكلمـات


وأفضل محبوب له .
 أن يكون النبي


أحـب إلي" مـن كـــل شــيء الا مــن نفسـي ، فقــال لــه النـبـي لا والـدي نفســي بيــده حتــئ أكــون أحـــب إليــك مــن نفســك ، الا
 النبي
 كامناً في نفسه ولكنـه لم ينتبـه إليـه إلا بعــد أن نبّهـه
 (الُّدِي تُرجَىَ) : أي تُؤمَّل .


 بنفسك فيه ـ والاقتحام هـو الوقـوع ع في الشـيه كُرهـــــا ، يقــال : اقتحم زيد الأمر إذا وقـع فيه كُرهاً .

## المعنـى الككلي

يقول المصنف رحمه الله تعالىي :
هــو الحبيـب الـلـي تؤمـن شــفاعته يـوم القيامـة لكــل خـــوفـوفـوفـز ع
يرمي الإنسان نفسه فيه من شدة الدهشة .
 إشـارة اللئ أنـه لا ينبغـي للإنسـان أن ينـهمك في المعـاصي ويتّكـل علـىي . شفاعته

$$
\begin{gathered}
\text { (1) : رواه البخاري ، وأحمد في مسنده ، والبزار ، والطبراني في الأوسط . } \\
\text { - } \\
\text { - }
\end{gathered}
$$

 1- شفاعته في فصل القضاء ، حيث يتمنني الناس الانصـر اف مـن المـحشـر ولو الّئ النار من شدة الهول .

 وحديـث الثــفاعة هــنه رواه البخـاري ومسـلم واللفـظ للبخـاري عــن

 ثم قال : أنا سيد الناس يـوم القيامـة ، وهــل تــدرون مِـمَّ ذلـك الناس الأولين والآخرين في صعيـد واحـد ، يسـمعهم الداعـي ، وينفلهـــم البصر ، وتدنو الشمس ، فيبلــغ النــاس مـن الغــم والكـرب مــا لا يطيقـون


 ونفــخ فيـك مـن روحـه ، وأمـر الملانكـــه فسـجلوا لـك ، اشثــفـع لنــا اللي



 إنك أنت أول الرسل اللي أهل الأرض ، وقد سمّاك اله عبداً شـكوراً ، اشفـع



لي دعوة دعوتُها على قومي ، نفسـي نفسـي نفسـي ، اذهبـوا اللى غــيري ، اذهبوا المئ إبراهيم . فيأتون إبراهـيم فيقولون : يا إبراهيــم ، أنـت نـبي الشي
 فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبأ لم يغضب قبله مثله ولن يغضـب
 في الحديـــث - ، نفســــي نفســــي نفســــي ، اذهبـــــوا اللى غــــــيري ،
 فضّلك اله برسالاته وبكلامه علئ الناس ، اشــــع لنـا اللى ربــك ، ألا تـرئ
 ولن يغضب بعده مثله ، وإني قد قتلت نفسأ لم أُومر بقتلها ، نفسي نفسـي نفسي ، اذهبوا اللى غيري ، اذهبوا اللـ عيسئ . فيــأتون عيسـئ فيقولـون :




 أنـت رسـول اله وخــاتم الأنبيـاء ، وقـد غفــر اله لــك مـا تقـدم مـن ذنبــك
 تحت العرش فأقع ساجداً لربي
 رأسك ، سل تعطه ، واشفـع تشفـع • فــأرفـع رأسـي فـأقول : أمـتي يــا رب ،


مِن الباب الأيمن من أبواب الجنة ، وهـم شــركاء النــاس فيمـا سـوى ذلـك
 من مصاريـ الجنــة كمـا بـين مكــة وحمـير - وفي روايـة مسـلم هـجـر - ، أو كما بين مكة وبُصرينا"، .
Y- ب- شــفاعته يقومون من قبورهـم اللى قصورهـم • وهذه مختصـة به
ب- شفاعته هو يدخلون الجنة .
وهي كذلك مختصة به
ع- شفاعتهُ

0- شفاعته
وهـله لم يثبت اختصصاصها به عليه الصلاة والسلام م
وقـد ذكـر الإمـام البـاجوري شـفاعـة سادســـة لــهـ
في تخفيـف العـذاب عـن بعـض اللــافرين في النـار ، كعمـه أبـي طـــالب على القول بأن الله لم يحيه فآمن بـ بـ ويقـول الإمـام البــانجوري : وكــل مــن يحــب أهـــل البيــت يقــولـول ، 燃

ثـم تـال : ولا ينـافي شـفاعته رِّ الكــافرين قولـه تعـالى : إنما هو تخفيف عذاب الكفر ، وشفاعتهر

$$
\begin{aligned}
& \text { الكفر علئ أحد الأجوبة علئ ذلك . } \\
& \text { ثم قال المصنف رحمه اله تعالئ : }
\end{aligned}
$$



$$
\Leftrightarrow \phi
$$




الإعراب الموجز

 (فَالُستَتْسِكُونَ) : مبتدأ .

 وتنكيراً ، ومتعلقاً .
(بِحَبْلِ) بفتـــح الحــاء وسـكون البـاء : جــار ومجـرور متعلـــق بـ (مُستَتْسِكُون) .

(مُنْصِمِمِ) : مضاف إليه .

## تفسير الكلمـات





$$
\begin{aligned}
& \text { تكليفاً ، وللملانكة تشريفاً . } \\
& \text { (فَالُستْتُسِكُونَ) : فالمعتصمون ، } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

# (مُستْتْبُوُنَ بِحَّلِّ) : أي معتصمون بعهد الهه ، والمراد من الحبل هنا السبب .   . 

## المعنى الكلمي






 نسأل اله تعاللى أن يهلدينا سبيل الرشاد . تم قال المصنف رحمه الله تعاللى وأرضاه عنا :



## الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (فَاقَ) : فعل وفاعل . }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { (ولَمْم) : حرف جز جزم . }
\end{aligned}
$$

(فِي مِلْم) بكسر العين : جار ومجرور متعلق بـ (يُدَأُوهُ) .
(وَلاَ كَرَمِ) : معطوف علئِ (مِلْم) ، وإعادة (لاَ) كانت لتأكيد النفي .

## تفسير الكلمات

 والسلام في الخِلْقَة والسجية .







وخص" هنا المصنف العلم والكرم وقد دخلا في الخُلُق ؛ لأنهما
 فني غيرمما من باب أولئن .


يقاربه غيره مما أُعطي منه .

يقول وهب بن منبه : (أجد في سبعين كتاباً أن جميع ما أعطي



## المعنى الكلي

يقول المصنـف أنـهـ
 ولنما اقتصر المصنف عليهما لأن العلم رأس الفضاثل ، ،والكرمر رأس الفواضل .
 كقولــ
 من النبيين ؛ لأنتا نُعتّقد باتصاف النبيين بالكمال ، والنبي

. [ Yor :

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) : روراه الترملي ني كتابه نوادر الأصول في أحاديث الرسول . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في مسنده ، والنسائي في التفسير ، والبيهي في شي شعبه عن أبي مريرة . }
\end{aligned}
$$


ثم قال المصنف رحمه الش تعالئى :




## 

الإعراب الموجز
(وكُلْهُم) : مبتدأ .


. محمد
(مُلتُسِس") : خبر المبتدأ ، وأفرده هنا مراعاة للفظ (كُلّ) .





## تفسير الكلمـات

(وكُلْمُ) : جميعهم





(مِنَ اللتُمِّ) : جمع ديمة ، وهي المطر الدائم يوماً وليلة من غير رعد ولا برق .

- Irr
 استعارة تصريحية ، وكل من الغرف والرشف ترشيح
 الديم بالرشف ؛ لأن الغرف مناسب للبحـر لـكـي التي تجري على وجه الأرض ، فلا يجتمـع منها ماء غالباً حتــى يُغترف منها .


## المعنـى الككي

يقول المصنف رحمه الله تعالثى :
 أو مَصنّه من المطر الغزير
وفي كلامـه هنــا إثـــارة اللى اختــلاف أحــوال الملتمســين ، حـــال
 وأولوا العزم من الأنبياء أكثرهـم التماسأ من غيرهـم . ثم قال :


多

## 

الإعرراب الموجز


والإفراد في الأول نظـراً إلئ اللفـظ ، والجمـع في الثـاني نظـراً إلئ المعنئ

محلوف ، والجملة حال من الضمير من (مُنتَسِس) .

. 聕良


(العِلِم) : مضاف إليه .
(أون) : حُرف عطف وتقسيم بمعنئ الواو .
(مِنْ شَكْلْةِ) بفتـح الشــين المعجمـة وسـكون الكــاف : جــار ومجـرور
معطوف علىن (مِن ُُقُطَهِ)
(الـِكِمِ) بكسر الحاء وفتح الكاف : مضاف إليه .

## تفسير الكلمات


ويقابله المشي والاضطجاع

- 180 -

المعني هنا

إذا وضعتُ النقط على الحروف .
وقـد تطلـق كذلــك علــئ مـا يـتركب منــه الخـط ،وهـو جوهــر
لا يقبل القسمة لا طو لاً ، ولا عرضاً ، ولا عمقاً.

والجملة صفة كاشفة لـ (حَكُمِم) ، أي حدهـم الكــأئن مـن نقطـة
العلم . أو حال ، أي ثابتاً من نقطة العلم .
 إذا قيّضته بالإعراب .
 استكمال النفس الإنسانية بقوتي العلم والعمل .



 لا يتناهـى ، ويالشكلة ما من" الهل به عليهم بغامض حكمتــه ـ والتعبـير عن هذين المقدارين ني النقطة والشكلة إنما هو تقريبي لا تحقيقي .

من نقطة علمه وشكلة حـكمه ، والضمير عائد المن النبي

ويراد بالنقطة والشكلة العبارة التي يعبر بهاعن حقيقة علمه وحكمته لا إلى حقيقتهما ، فإن حقيقتهما ليس لأحد نسبة اليهما أصلا" . قال العلامة أبو السعود رحمه الله تعاللي:
 والإغماض في الحكمة أكثر من العلـم ، والكشــف والإعـراب في الشكلة أكثر من النقطة ، إذ النقطة إنما ترفع الإبهام عن المعــني المتعلقة بالكلم .

## المعنى النكلي

يقول المصنف رحمه الهه تعالثى :
إن كل النبيين ملتمسون من رسـول الهـ

 واحدة . وهو مقام تكل عنه أُجنحة الطائرين ، وتقف دونه أقدام الساثلين . ولينظـر القـــارى إلى حســن المعنــــي حيــث كــانت الــواو للحــال
 إلا مثل هدا المعنـئ ؟
ورإن حُملت الواو علئ العطف كان المعنىي أْ جميعهم ملتمس وواقف .
ثم قال المصنف:


-

الإعراب الموجز

تفسير الكلمات
(مَعْتَّهُ) : أي كمالاته الباطْ
(وَصُورَتُّ) : أي صياتي صفاته الظاهرية .
(النُسْمَ) : جمـع نَسَمَة ، والمقصود منها الإنسان .

$$
-18 \wedge-
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (اصْطَفَاهُ) : الختاره : أي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (نَهوَ) : مبتدأ . } \\
& \text { (الْدِي) : خبره ، وسوّغ ذلك صلته . } \\
& \text { (تَمَّ) بفتح التاء : فعل ماض م }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والجملة صلة (الْذِي) . } \\
& \text { (وَصُورتُثُ) : معطوف علىن لفظة (مَعْنَاهُ) ، والمعطوف علئ المرفوع مرفوع . } \\
& \text { (تُمّ) : حرف عطف . } \\
& \text { (اصُطَفَهُهُ) : معطوف على (تَمْ مَمْنَاهُ) . } \\
& \text { (حَبِباً) : حال من الهاء . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (النُسَمَ) بفتحتين : مضاف إليه . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه الله تعالىى :




 كما آن الجوهر الفرد الــدي يُتوَهـَّم في الجســم لا يقبـل القسـمة كذلـك ،
 من الوجوه لا بالفرض ولا بالوهـم . لذا قال صاحب التصنيف :



あ 雷

## 

## 

الإعراب الموجز

(عَنْ شَرَيك) : جار ومجرور متعلق بــي (مُنزّة) .


(الحُسْنِ) : مضاف إليه .


(مُنقَسِمِ) : مضاف إليه .

## تفسير الكلمـات


 اللمميمة والسمات القبيحة المضادة لصفات الكمال .


$$
\begin{aligned}
& \text { أي الاجتماع لاستحقاقين فصاعداً ني شيء واحد . }
\end{aligned}
$$

 أصلاً لا طولًا ، ولا عرضاً ، ولا عمقاً كما ذكرنا آنفااً .
 المُرَكّب ، تروق في المنظر ، وتميل اليها الطباع السليمن المين .

 الحُسن فهو أعم .
 (غَنْرُ مُنقَسِم): الانقسام هو التجزؤ إما عقلاَ ، أو حساً ، أُو وهماً. فحسنهُ غير غير قابل للكلك .

## المعنى الكلي

 في صورته
 فجوهر حسنه في شيء من الأنام . وكيـف لا وهــو
 في برج الجمال إلا شمس طلعته . قال الشاعر :



ثم قال المصنف رحمه الش تعالىن :



$$
\circ \quad \circ
$$

## الإعراب الموجز

(دَّ) : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت .
 (ادْمَتُ) : فعل ومفعول . (النصَارَّ) : فاعل .
والجملة صلة (مَا) ، والعائد ضمير المفعول .
(فِي نَبْهُهِم) : جار ومجرور متعلق بـ (ادْعَتْ) .
(وَاحْكُم) : نعل أمر وفاعل


تقديره شئته .
(مَّحاً) : منصوب بنزع الخافض ، أي مِنْ مَدْحِ

(وَاحتَكِمِ) : فعل وناعل ، وهو معطوف علئ (دَّ) .

## تفسير الكلمات





قيل بأنها قريته .
(فِي تَبِّهُمِّ : أي اقض في نبيهم •
وفائدة الإضافة في قول المصنف (تَبِّهِمِ) الـــرد عليـهم ، فإنـهـم يُسَلُمون بأنه نبيهم ثم ينسبون له الألوهية ، والمعهود من النبي أنه من البشر
وليست الإضافة هنا للاختصاص ، فإن ذلك يوهم نفي أنه ليس
بنبي لنا أيضاً وهذا غير صحيح ، فهو نبي لنا وإنا نؤمن بنبوتـه لا أنه صاحب شريعتنا ، وهو سيبعث فينا إماماً . ويوهـم أيضـا

أن محمدأَ

(بِمَا شِتْتَ) : بصحة ما شتت مما سمعت ، والمشيئة هنا الإرادة .

أو غيره .
 كأنه قال : إن سمعتتَ مدحــأ بـأي شـيء كــان مـا عـــدا مـا ذُكــر فاقض بصحته ولا تُكَّبٍ قاثله .

يرضيى بتحكيمك في ذلك ، فيجعل حيازة الحكـم لك .



فيه

## المعنـى الڭكلي

إن المصنـف هنـا يخـاطب كـل مـن قصـد مــلح النـبـي له بسـلوك أي أسـلوب أراده مـن أسـاليب المـــع بَيْـَدَ مـا ادّعتـه النصـارى'

 ونعـوت الجمـال فـإنك ذو رخصــة فيـه ، ومـا عليـك فيـه مـن حــرج ، بـل إنك لو بلدتَ في ذلك كل طاقتك وجهدك ، وَجُــنتْ في تحصيلـك عليـه ،

 مرتبة قد خضعت لها جباه القياصرة .
 قــاصر بحقــه عليــه الصــلاة والســلام ، ويسـتـطيع الإنســــان المســــلم أن يمدحه
 (لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ بن مريم ، فإنما أنا عبد فقو الـــــا : عبد الله ورسوله)" وإن المصنـف هنــا دفـع وهـم مـا يوشـك أن يخطـر ببـال بعـض مـن

. أن هذا القول إفراط في مدحه


$$
\begin{aligned}
& \text { ثم تمّم الدصنف مدحه }
\end{aligned}
$$



$$
\circ \circ \circ
$$



## 

الإعراب الموجز


(مَا) : اسمّ موصول في موضع نصب علئ المفعولية بـ (انسُب) .

والعائد هنا محلوف تقدير هـير شئته .
(مِنْ شَرَت) : جار ومجرور بيان لـ (مَا متعلق بـ (انْسُب) . (وَآنسُب) : فعل أمر وفاعلِ



(مِنُ عِظَم) : جار ومجرور -

## تفسير الكلمات

(وَانسُبن) : النسبة هي العلاقة بين الشيينين .
 ذلك الشيء شيياً .
(مَا شِيُتَ) : أي ما شئته .
(مِنْ شَرَّف) : الشرف هو المجد ، والمراد به النباهة وعلو الشأن .
قال الشاعر :
شرفي وفخري في الوجود وعزتـي

أنــي بــتُرْب نـعــــلكمـ أتمسَــــك

- IEV-
（إلِّى تَتْرِه）：القدر بمعنئ المقدار ، وقد غُلب استعماله في المقدار من الشُرف ．

 وقال الشاعر ： كــن قـدري مـا رأيـــتُ لديكــمُ


## فلـــد أضعــتُ بحبكـمـم أوقــتـتي


الوصف الجميل

## المعنى الكلي








 وهدا البيت مو تغصيل لُّما أَجمله الناظم ني قوله：（وَاخكُمُ بِمَا شِئتَ


$$
\begin{aligned}
& \text { ثم تال رحمه الشا تعالئ : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \% } \\
& \text { - 1ミへ- }
\end{aligned}
$$



الإعراب الموجز
(فَإِّ) : حرف توكيد ونصب ، والفاء تعليلية ،

(رَسُولِ) : مضاف : إليه ، وهي مضاف .

(لَّهُسَ) : فعل ماض ناقص م


والجملة الفعلية خبر (إِنَّ) .
(نَعُعربِ) : الفـاء سـبية ، و (يُعْرِبَ) : منصـوب بـــانْ مضمـرة وجوبـاً

- بعد فاء السببية لجواب النفير النير
(حَنُ) : جار ومجرور متعلق بـ(يُعُعربَ)
(تَاطِّ") : ناعل (يُعْرِبَ) .

أي بلسان فم ناطق .
تفسير الكلمات

> (نَإِنَ) : أي لأن .
> (نَخْلَ) : بمعنـنَ الزيادة .
 الصفة الجميلة الزائدة علئ ما يجب من المحامد الـد

- 129-
(رَسُولِ الهُ) : أي المبعوث من قِبَلِ الشَ
 في الكمال كل لحظة .
(نَْْعُرِبَ) : فُّفُفْصِحَ ويْبِيْنَ .

(*اطِقْ) : متكلم .

مجاز مرسل من باب إطلاق اسم الدحل علئ الحالٌ فيه .
المعنى الكلي


من الشرف الباذخ ، والِعِّمَ الراسخ .



ولا حدٌ يحصيه ضبطُ ولا عدٌ .
 -
 يديه أعظم ؛ لهذا قال المصنف :


*     * 
- $10 \cdot$ -



$$
\begin{aligned}
& \text { الإعرراب الموجز } \\
& \text { (لَّو) : حرف شرط لامتناع الثاني لامتناع الأول . } \\
& \text { (تَاسبَتْ) : فعل ماض ، وتاؤه للتأنيث . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (آلَاتُُ) : فاعل مؤخر }
\end{aligned}
$$


علئ نزع الخافض .
(اُحْهَ) : فعل ماض ، وهو جواب (لَوْ) . (اسنُّ) : فاعل (أحَّا) :
(حِحِن) : ظرف زمان منصوب بـ بـ (اُحّْا) .

مستتر فيه عائد على (اسنشُ) .

 دارسَ الرمم حين يُدعئ به .

الكلمـات
(لَوْ ََاسَبَت) : لو ماثلت .
(تَكْرَهُ) : مبلغه من الرفعهـة .




 للموصوف ، أي الرمم المدروسة ،
 زيد في بلانها .

## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه الله تعالئ :


 أحياه الله تعالئ بسبب بركة ذكر ذلك الاسم الشريف .


 الميت ، فيحييز بابذن اله .

 في تعداد التعظيم ، بل قدره أكثر من آياته .

الشريف مراعاة لعقولنا ، حيث إنها لــو أتـت علــئ مناسـبـة قـــره لأعيانـا فهم ذلك ؛ لقصور قدرنا وعقولنا عن قدره عليه الصلاة والسلام .

لهذا أثار المصنف بعد ذلك بقوله :



-     *         * 
- lor-


## 

## 

الإعراب الموجز
(لَّم) : حرف نفي وجزم .



(الْمُّولُ) : ناعل (تَّمَا) .


$$
\begin{aligned}
& \text { وعائدما الهاء التي جُرْت بالباء. } \\
& \text { (حِرْاًا) : مفعول لأجله. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (تَتُتَّب) : مجزوم بـر (لَمْ) . }
\end{aligned}
$$


, (تَهِمَ) : مجزوم .

والجملة معطوفة علئ ما قبلها ، والأهل نرتابـ بـالألنف ونهـيم بالياء ، وحلفت الالنـ والياء لالتقاء الساكين ، وكُسـر حـرف الروي للقافية .

## تفسير الكلمـات

$$
\begin{aligned}
& \text { (لَمْ هَتْتَحِنْا) : لم يختبرنا في التكليف . }
\end{aligned}
$$

(العُقُول) : جمـع عقل ، ، وهو قوة يُمَيَّزُ بها بين المصالح والمفاسد .
(حِّهِ : أي بسبيه .

الشيء شدة الرغبة فيه .
(نَّمْ تَتُتَب) : لم نشك بما يُلقمَ إلينا .


 , الضهلال

## المعنى الكلي





 وهذا هو المعنئ الظاهر من البيت .


 وتحــيّرت الأفـهام في معانيـه ، وريمـــا آدى ذلــك إلئ الغلــو والوقــوع ع في الضلال كما فعلت النصارئ في التغليس بسبب عيسئِئِئَّمٌ وأمه .

 في الشك والريبة ، وحرصاً علينا في سلك طريق الصبواب .


تم قال المصنف رحمه الله تعاللى :



$$
\dagger \quad \dagger
$$

- 107 -



الإعراب الموجز
(آَمَّ) : فعل ماض .
(الورَّى) : مفعول به :
(نَهْمُ) : فاعل (أَمَّا) ، وهي مضاف .
(مَمْنَّهُ) : مضاف : إليه .
(نَكَّسَ) : فعل ماض ناقص ، ، واسمه ضمير الشأن مستتر فيه .




والضمير المتصل رابِع لــَنَهْمُ مُعْنَاهُ) .
(غَّرُ) : نائب فاعل (بُرُّغ) .
(مُنفَحِمِ) : مضاف إليَه .
تفنسير الكلمـات
(أَهْا) : بمعنـي أعجز
(الوَرَكَ) : الخَلْتُ .

وهنا إسناد الإعياء إلى الفهم من المجـاز العقلي ، أي أعيـامـم الله تعالئ عن إدراكه .

$$
\begin{aligned}
& \text { (نَلَّهَ يَرُّى) : أي يُبْصَر . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (فِهِه) : بمعنـنى عنه . }
\end{aligned}
$$

(غَّرُ مُنفَحِمَ) : مأخوذة من انفحم الرجل إذا سكت عن المجادلة ولم يجب .

## المعنـى الككلي

أي أعجـز الخلــت معنــى النـبي
ولا يبصره أحد في حالتي القرب والبعد إلا انفحم ، وبالعجز اتّسم •

 ويحتمل كذلك أن المراد القــرب والبعـد بحسـب الزمــان ، أي فليـس يرئ في الزمان القريب والبعيد منه ويحتمــل أيضــأ أن المــراد القــرب والبعــد في المعنـــــــ ، فـــاهـل
 مـع قربهم منه ؛ لقوة إشراقه عليه الصلاة والسلام ـ وأهل الظاهر النــاظرون له لـ لبعدهـم منه ثم قال المصنف رحمه الله تعالئ :

 - 多



الإعراب الموجز

فاعل (أَهْا) .

أو خبر لمبتدأ محلوف ، أي هو كالشمس . أي
(تَظْهُرُ) : فعل وناعل .



$$
\begin{aligned}
& \text { مستتر فيه جوازاً ت تقديره هي يعود علئ (الشُّتُسِ) . } \\
& \text { (الطّرْت) : مفعول به . }
\end{aligned}
$$

## تفسير الكلمات

(كَالشُّنسِ) : أي هو كالشمس .

الهيئة فإن محلها في الفلــك الرابـع ، وذكـروا قديمـاً أن قدرهـا
كالأرض بماثة وستين مرة .

- 109-
 الــتُرْس أو المـرآة المــدورة ، وإن كــانت في نفـس الأمـر أعظـم
من الأرض بكثير .
(وَتُكِلُ) : بمعنىى تتعب وتضعف وتع وتعيىى ؛ لقوة شعاعها ونورها . (الطُّنَ) : البصر
(مِنْ آمَمَ) : أي من قرب .


## المعنـى الكلي

يقول المصنف في هدا البيت :

إنـه
 لأنـها كبــيرة جـــداً ، ولكبرهــــا تكـــاد تخطـــف البصــر وتعميــهـه ، فلا تُدْرَك لكمالها وإن شوهدت من بُعُد . وكدلــك النـبي الصلاة والسلام .

ثم قال رحمه الله تعاللى: :



$$
\$ \quad \$
$$




الإعراب الموجز
(وكَّفَ) : للاستفهام الإنكاري ، ومي متعلقة بـ (يُدْرِكُ)





(تَسَلْوا) بفتح التاء والسين والللام المشددة : فعل ماض

(بِالُُكُمِ) بضم الحاه واللام : جار ومجرور متعلق بـ (تَسَلّْوْا) .
تفسير الڭكلمـات
(وكَّفَ) : استفهامية إنكارية بمعنني النفي هنا ، أي لا يدرك . (يُذرِكُ) : الإدراك هو هو حصول صورة الشيء في الـئ العقل .

(حَحِّبتَتُهُ) : قدره ومنزلته .


وهـا وصف لازم لا مخصـص ، لثقولـه عليـه الصـلاة والسـلام :

> (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا")"1" .
(1) : ذكره عبدالرؤوف المناوي ني كتابه فيض القدير ج0 ص070 .
(تَسَلْوْا) : مأخوذ من السلو ،وهو طلب التخلص من أثر وثاق المحبة . وقد يطلق على تطييب الخاطر والتعويض عما يحب .
(حَنْهُ) : الضمير يعود للنبي
(بِالُُلُمِ) : أي النوم ، ويُجمـع علىي أحلام .

المعنـى الككلي
يقول المصنف رحمه الش تعالىى :
 حجـاب بينـه وبـين الآخــرة كمـا يحجـب النـوم النـانم عـن إدراك أحــوال اليقظة . وكــدا أحــوال جميـع الـورى' ، لا يشـاهدون حــال تفضيـل سـيدنا محمـد

 الدرجة التي لا ينالها عبد من عبيد الش سواها ثم قال المصنف:



-     * 



الإعراب الموجز
(نَبَبْتَغُ) : مبتدأ ، وهو مضاف .
(العِلمّ) : مضاف إليه .


(بَتَرْر) : خبره .

و(أنّا ومعمولاها في تأويل مصدر المبتدأ .

(حَّلْق) : مضاف إليه ، ومضاف أيضاً .
(كُلْهِمِ) : : توكيد يفيد الإحـاطة والشمول .

## تفسير الكلمـات

$$
\begin{aligned}
& \text { (تَمَبَتَعُ) : أي فمنتهـن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { إلى خلقه ، وجعل رسالته عامة وشاملة . } \\
& \text { (وَأَهُ خَهْرُ خَلْت اللِ) : أي خير مخلوقات الله . } \\
& \text { (كُلُهِم) : المقصود بهم الإنس والجن والملانكـة . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الكالي

 أنـه بشــر ، وأنـه خــير خلـت اله تعـالى ومخلوقاتـه أجمـعـين مــن إنــس ،

$$
\begin{aligned}
& \text { وجن ، وملانكـة ، ... وغيرهم • } \\
& \text { ثم قال رحمه اله تعاللي : }
\end{aligned}
$$



-     * 

الإعراب الموجز

> (وكُلْ) : مبتدأ .
> (آي) : مضاف إليه .
> (آَّىً) : فعل ماض
(الرُّنلُ) بسكون السين ، ويقال في غير النظم بضهها : فاعل .

> (اللكِرَامُ) : صفة (الرُّنلُ) .



(مِن نُورِهِ) ، (بِهِم) : جار ومجرور متعلقان بـ بـ (اتُصَكَتْن) .

## تفسير الكلمـات

$$
\begin{aligned}
& \text { (آي) : جمع آية ، ومي العلامة . } \\
& \text { (الرُّنُر) : جمـع رسول . } \\
& \text { (الكِرَامُ) : جمع كريم : جـريم } \\
& \text { (إِها) : راجع لـ (آي ) . } \\
& \text { (نَإِنَّا) : للحصر : }
\end{aligned}
$$

(مِن نُورِهِ بِهِم) : الباء في (بِّهِم) صلة للاتصال .

- 170 -


## المعنى الكلي



 إلى أن تحمل الأمهات فينتقل إليهن .


 ولم ينتقص منه شيء .

لأمههم من نـورهو




-     * 


## 

## الإعراب الموجز


(نَفْتْ) : مضاف إليه .
(هُمْ كِّاكِبُها) : مبتدأ وخبر ، والضمير المضاف إليه عائد لـ (شَمَسُسُ) .


ضمير (كَوَاكِبُ) .



## تفسير الكلمـات

(牦)








الشمس فيها للناس من غير أن ينقص من نور الشمس شيه .

فنوره


## المعنـى الكلبي

 الصـلاة وأزكــي السـلام كواكبـها ، يُظـهرون أنـوار تلـك الثـــمس للنــاس في حاللة غلبة عمىز الجهل وظلمة الكفر . وإن قيـل : إلـهـ عليه ، فكيف تكون أنوارهـم من نوره ؟ : أْنَّ نورهو وكمـا أن الشـمس إذا بـدت لم يبـق أثـــر للكواكــب ، وإنمـــا يظـهـر
 ظهـرت نسـخت غيرهــا مـن سـانر الشـــراثـع ، كمــا يشـــير لذلــك قولــهـ رحمه الله في بعض النسـخ :


وظاهر هذا البيـت الـلـي أظهر ناه هـــا أنــهـ
لكن بواسطة الرسل ، فهم نواب عنه






وجه حسن •

# ثم قال المصنف رحمه الش تعالىي : <br>  <br>  

あ *


## الإلعراب الموجـز

(أَكرَّ) بكسر الراء : فعل تعجب لفظه الأمر ومعناه الخبر


وإنما دخلت عليه لتحسين اللفظ ، و(شَّلنى) : فاعل . (تَبِيُ) : مضاف إليه .





(مُتّهمَ) بضم الميم : نـعت ثالث لـ (تَبِيُ) .

## تفسير الكلـمـات

(أَكْرَم) : صيغة أمر معناه التعجب .

 عَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (بِالحُسْن) : بالبهاء . } \\
& \text { (مُشتْتِلِ : أي مُرْتُدِ ، من الأرتداء . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الككلي

$$
\begin{aligned}
& \text { يقول المصنف في مدا البيت : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بالبِشر وطلاقة الوجه } \\
& \text { ثم قال رحمه الله تعاللي : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (بِّالِّشُرْ ) : بطلاقة الوجه وبشـاشته . } \\
& \text { (متّ }
\end{aligned}
$$



الإعرراب الموجز

في البيت الدي قبله .



كلها معطوفات بالجر علئ ما قبلها .

## تفسير الكلمـات

(كَالزهُر) : هو نَوْرُ الشجر .


الشمس في طلوعها .

علئ سايثر الخلق .

(وَالبَحْرِ فِيْ كَرَمْ) : أي في جي جود .
(وَالدّهرْ) : أي الزَّمان .
(فِي هِمَّمَ) : جمـع همة علئ وزن نِعْلة ، ومي العزم علئن الشيء والإرادة له .

علئ طلب معالي الأمور ، وتحجزه عـــن الميـل الـلى سِفْسـانها ، مع عدم المبالاة في ارتكاب المشاق .

## المعنتى الككلي

 كـــالزهر في تنعـــم ، ونضــــارة جســــم ، وطيــب رائحــــة . وكـــالبلدر
 الالئ الصورة ، والخلق المشتمل علئ الحسن وخلقه

 فما بالك بكرم من البحر هو نقطة من جو دهـ

 فـأمر لـه بغنــم - ذكـر كثرتـها - ، فـأتيا الأعرابـي قومـه وقـال : يـا تـــوم أُسلموا ، فإن محمداً يعطي عطاء مَن لا يخاف الفقر "'. ووجـه التشـبيه بـالدهر أن الحادثــات الدقيقــــة والجليـــة إنمــا تقــــع



 الصوم اللئ النهار ، والقيام اللنى الليل مجازاً لوقوعهما فيهما •
(1) : : رواه ابن حبان في صحيحه، .

$$
\begin{aligned}
& \text { يرون عن حسان بن ثابت أنه قال ني مدح النبير : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ومدا أبلغ في ملحهـ } \\
& \text { تم تال الدصنف رحمه الشا تعالئ : }
\end{aligned}
$$

-     * 

الإعراب الموجز


المفعول في (تَلْقَاهُ) .

تعليل للتشبيه المستفاد من (كَأنَ) .
(نِي حَسْكَر) : جار ومجرور خبر (كَأَنْ) .


 وتقدير البيت : كأنه حين تلقاه وهــو فــرد دي عســيكر وفي حشــم مـن أجل جلالته .

## تفسير الكلمات

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَموَ ذَرْد") : أي وهو وحده }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (حِينَ تَلْقَاهُمُ) : حين تير تراه . } \\
& \text { (وَفِي حَشَمَ) : الحشَم هو الخدم . } \\
& \text { - IVo- }
\end{aligned}
$$




بينهما في قافية التصريع
المعنـى الكللي
إن المصنـف بعـد أن بيّن جمـال حـورة النــبـي








وهو يزف النبي
ثم قال المصنف رحمه اله تعالىى :




الإعراب الموجز
(كَّآّمَا) : حرف تشبيه و (مَا) زائدة .
(اللُّؤلُؤ) : مبتدأ .


(مِّْ مَعْدَيْن) بكسر الدال وفتح النون : خبر المبتدأ .
(مَنْطِّ) : مضاف إليه .


تفسير الكلمات
(اللُّؤُؤُ) : الدر المُسْمَّنَ بالجوهر .





المعنى الكلي

$$
\begin{aligned}
& \text { يقول المصنف رحمه اله تعالئ : }
\end{aligned}
$$

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

من معادنه


 كما كان
 حديث أم معبد رضي اله عنها ، فقـد وصفتـه فقـالت : (ارأيـتُ رجــلأل حـلـو المنطق ، فضلاً لا نزراً ولا هدراً ، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن)" (") "


الصلاة والسلام : ( إذا تكلّم رُئي كالنور يخرج من بين ثناياه) (r) . وقــال آخـر : ((كــان إذا ضحــك افــتر عــن مثــل ســنا الـــبرق) ، يعني بذلك بياض ثغره وصفاه لونه ، وهذا كله من صفات اللؤلؤ . وكان ضحكه تم قال صاحب التصنيف :

 - (
(1) ذكره صاحب البيان والتعريف في بيان سـبب الحديـ: (إئـا أــرل القرآن بلسـان عربيـ
مبين) عا صهMr.
(Y) أخرجه الطبراني بإسناد صصيحع عن العرب الأعاربه ، والحاكم ني المسـتدرك ، والحـافظ

أبو القاسم في الأربعين الطورال .
(r) أخرجه الترمذي في الشمائل عن الدارمي .

- IVA -


## 



## الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (لَا ) : نافية مبنية علئ الفتح } \\
& \text { (طِبِّ) بكسر الطاء : اسم (لاَّ) مبني علئ الفتح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والجملة خبر (لا } \\
& \text { (ُرُباَ) بضم التاء وسكون الراء : مفعول (يَعْدِلُ) . } \\
& \text { (ضَّمَ) : فعل وفاعل ، والجملة الة نعت (تُرْباً) . } \\
& \text { (اَقْظُمُ) : مفعول به لـ (ضَمَّ) . } \\
& \text { (طُوبَّ) : مبتدأ ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (مِنُّ) : جار ومجرور متعلق بـ (مُنتتُتِّ) ، والضمير لـ (تُرْبا) . } \\
& \text { (وَمُتْتِم) : معطوف علئ (مُتْتُقَ) . }
\end{aligned}
$$

تفسير الكلمـات
(لاَ طِببَ) : أي لا طيب في الوجود .

والطيب اسمٌ لما يُتُطيَبُ به من مسك ون وغيره .

$$
\begin{aligned}
& \text { (يَعْدِلُ) : يساوي } \\
& \text { (تُرباً) : أي التراب } \\
& \text { (ضَّمْ) : بمعنئ جمع وحورئ . }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { أن تأكل لحوم الأنبياء . } \\
& \text { (طُوبَن) : كلمة دعانية . }
\end{aligned}
$$

 الأسود أي تَبّه .

 بنـت سـيدنا رسـول الش
والسلام ، ولم تكتف بذلك بل قالت :



## المعنى الكلي


اللطيف في حال حياته ، قال رحمه اله تعالئ :



.

الكـرم والوفاه ، ومنبـع الشــجاعة والأخـلاق ، وذلـك إن استمسـك بعــروة

 هو أعلئ أنواع الطيب .



أحوال القبر من الأمور التي لا يدركها الا أهـل المعرفة .





 أو حفرة من حفر النار)" (").



> (1) رواه مسلم ، وأحمد ، وابن حبان .
(Y) رواه التر مذي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد ، ورواه الطبراني أيضاً عن أبي هـريـرة ،
وكلاممـا مرنوعاً بسـند ضعيف .

وأبو نعيم ، وأبو يعلنى . وقد جاء في بعض الروايات بيتي بدل قبري .

وكـل مـن القـبر والمنـبر داخــل في حكــــم هـــا بينـهـها ، أمّــا القـبر

السابق : (اومنبري على حوضي") .

وإذا تقـرّر كـون هـــدا المكــان مــن الجنـــة ، لم يبــت عنـــد العـــاقل المسلم المؤمن امْتِراء في أنَّ لا طيب يعدله ، فافهم وسلُم تسلم . ثم قال المصنف :



$$
6 \text { G }
$$

## 

## 

## الإعراب الموجز

(آَبَانَ مَوْلِدُّ) : فعل وفاعل .
(عَنْ طِهبِ) : جار ومجرور متعلق بـ (أَبَانَ) .
(عُنصُرْرِ) بضم العين والصاد : مضار واف إليه .


(مُتْتَاًّ) - وفي بعض النسخ (مُمْتَتَح) - : مضاف إليه .
(مِنُ) : جار ومجرورر نعت (مُبتَدَاً) .


## تفسير الكلمات


(عُنصُرِه) : وهو أصله ، أي آباؤه اللدين تناسل منهم .

إلا للعاقل أو الذي نُزُل منزلته ، والعــرب إذا استـعظمت شـيـناً
نادته علئ سبيل التعجب .



- Mr-

$$
\begin{aligned}
& \text { (أَّانَ) : أظظهر . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الككي

يقول المصنف رحمه اله تعالىى :
إن مـا ظـهر في زمـن ولادتـه رِّ مـن علامـات النبـوة ومعجـزات الرسـالل ، أظـهـر وكشــف عــن طيـب ذلــك العنصر النبوي الشريف ، وخلوص آبائهر كمـا دلـت تلـك الآيـات الواضحـات علــي أنــهـ العنصر الشريف والجسد المنيـف مـن الكمـالات النفسـانية والسـعادات الأزلية ما هو عجيب أن يتعجـب العقـلاء مـن كيفيتـه ، ويتفكــر الأذكيـاء مـن كميتـه ، حتـلا يعلمـوا أنـه سـيكون مـن هــدا المولـود مـــن الشــأن ، والحالات ، والفضاتل ، والكمالات ما لا يحصىئ .
 بخاتمته ، لهذا فقد قال الشاعر :

 الطلـق وإنـي لوحيـدة في المـنزل وعبدالمطلـب في طوافـه يـوم الإثنـــين ، فسـمعتتُوْجْبــه"" هــالتني ، ورأيــت كــأن جنــاح طــير أبيـض مســـع فؤادي ، فذهب رعبي وكل وجـع أجله ، وكنت عطشــه فــاذذا بشـربة بيضـاء فشربتها ، فأصابني نور عال ... اللي آخر الحديث)|"(1).
(1) : بمعتنئ سقطة .
(Y) : الحديث طويل قد ذكره الإمام القسطلاني بطوله .

- $\backslash \wedge \varepsilon-$



$$
\phi \quad \phi \quad \phi
$$

## 

## الإعرراب الموجز



(فِهِ) : جار ومجرور متعلق بـ (تَفَّسَسَ) .
(الفُرُسُ) : بضم الفاء وسكون الراء : فاعل (تَّرَسِّ) .
والجملة صفة (يَوْمٌ) .

(تَّه) : حرف تحقيق .
(أُلْدِرُوا) بضم الهمزة وكسر اللدال : فعــل مـاض ، والـواو نـائب الفـاعل ،
والجملة خبر (آنَّ) .

و(أنّ) ومعمو لاهـا في تـأويل مصـدر منصـوب علـلـى المفعـول
في (تَفَّسَ)
(بِحُلُول) : جار ومجرور متعلق بـ (أُدْلُرُوا) .
(البُؤسِ) بضم الباء وسكون الواو
(وَالنُقَمِّ) بكسر النون وفتح القاف : معطوف علىى (البُؤسِ) .

## تفسيـر الكلـمات

$$
\begin{aligned}
& \text { أو نهاراً ، قصيراً أو طويلا" . }
\end{aligned}
$$

أي زمان الو لادة فقط ، وإن كــان محتمـلاُ فيمـا تقـدم للحـدث ، وللزمان ، وللمكان .

شدة قوةٍ تُدرك بها الأمور الخفية بالقرائن .

(الفُرُسُ) : هـم أهــل مملكــه فـارس ، وكـــانوا مجوســأ يعبــدون النــار بعد آن رُفـع كتابهـم حين بدّلوه وغــيّروه ه وسُـُمّوا بـلــك لأنـهم كانوا لأبيهم بضعة عشر رجلاٌ كل منهم فارس وشجاع ، فسُمّوا
الفرس .
(أُّهُمُ تَد أُنذِرُوا) : أي أُعلموا ، والإنذار هو التحذير من وقوع البلاء .
(بِحُلُولِ) : بنزول .

(وَالنُقَمِمِ : جمع نقمة ، وهي ضد النعمة .

المعنـى الككلي
يقول المصنف هنا :
لقـد ظـهر للفـرس في زمـان ولادتـهـ بها علماؤهم قبـل ذلـك وكأنهـم في ظـهور أمـر رســول الهُ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) : رواه الترمدي ، وابن ججرير ، والطبراني بإسناد حسن . } \\
& \text { - INV - }
\end{aligned}
$$

 القاثمين بشريعته مو حالُّ بهـ وواتع لا محالة .

ثم تال رحمه اله تعالئى :



-     * 
- INA -


## 

الإعراب الموجز
(وَيَّتَ) : نعل ماض تام



 النعتية لمصـــر محـدوف ،والتقديـر : انصداعـأ مــل انصـداع

شملِ ، وهي مضاف .
(أَنحَاب) : مضاف إليه ، ومضاف أيضاً .

لبيان إمانة الاسم
(غَّرَ) : منصوب علئ الحال من (كَشَمْلِّ) .
(مُلتُمَم) بضم الميم وفتح التاء : مضاف إليه .

## تفسير الكلمـات

(وبَّتَ) : بمعنـي أمسىئ .

يُعِدُّه الملك لجلوسه فيه لتدبير أمور مملكته هـ






أنوشروان بن قَباد بن فيروز .
(مُنصَكَعِ) : منشت .

يقال : جمع الش شملك ، أي ضمه عن التفرق م
(غَرْ مُنْتَمِم) : غير مجتمع •

## المعنى الكلي

قال الدصنف رحمه الشا تعالى!:

 العدل والإحسان ، واضمحلالال أمر أهل الكفر والعصيان .


 للانهدام ، وتَقَدُم علامة يُتوقع منها وقوع ذلك الانـي الانفصام .

 علمأ منهم بأن هذا الحدث أمر عظيم الشأن دلّ علئ انتهاء ملكهم .

 . ما ذكره المصنف من الإرماصات المؤسسة لنبوته

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم قال رحمه اله تعالىى : }
\end{aligned}
$$

## - あ 6

## 

## 

الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَالنَّارُ خَامِدَةُ) : مبتدأ وخبر . } \\
& \text { (الاَّنقَاس) : مضاف إليه . }
\end{aligned}
$$

 علئ أنه علة له .
 أو الكفر الدال عليه المقام (وَالنَّهُر) بفتح النون وسكون الهاء : مبتداً . (سَامِي) : مضاف . (العَهْنِ) : مضافِ : مغا إليه .
(مِنْ سَكَم) : جار ومجرور متعلق بـ (سَامِي) على أنه علة له .

## تفسير الكلـمـات

(وَالكُــار) : أي نـــار الفــرس الــتي كـــانوا يعبدونـــها مـــن دون الله . وكان لها خدمة يوقلونها ، ولم تخمد قبل تلك الليلة بألف عـــام

- وفي رواية بألفي عام - . (خَامِدَةُ) : منطفئة اللهب مـع بقاء الجمر .
 آخر لترويح القلب وإخراج ما احترق من الداخل لحرارته .
وقـد جـرت عــادة الله تبـارك وتعـالى باسـتيفاء حـيـاة الحيــوان

> بدخول هدا النَفَس وخروجه .
(مِـنْ أَسَفَ) : أي مـن أجـل أُسـف ،والأسـف شــدة الحـــزن ، والتنويــن -فيه للتفخيم
(وَالنُهُرُ) : المقصـود بـه نـهر الفـرات الـــدي كــان بــه قُوامُـهـم ، وكــان

والعـراق .
(سَاهِي العَّنِّ) : ساكن عن الجريان .

وفي البيت استعارتان :

لوازم المشبَّه به وهي الأنفاس
 به أي العين

## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه الله تعالىى :
إن نــار مجــوس الفــرس ومـــاء نـهـرهم قـــد لحقـههما مــن الحـــيرة والدهشــة والاضطـراب مـا يلحـق ذوي العقـول عنــد الإحســــاس بحلــول الحوادث ، ونزول الككوارث .
فالنــار قــد خمـــد لهبـها وســكـن زفيرهـــا مــن شــــة مــــا لحقـــها من الأسف علىي زوال مُلك واقديها ، وحلول الثقمة على مُسَعَريها . ومـاء الفـرات قـد خـلّ السـبيل ولا يــهـتدي إلي مجــراه ، ولا يفقــه كيـف مسـراه ، علمـأ منـه بمـا سـيكون ممـا هـو جديـر بمـا تجـري عليـه

دموع العين ، وتسيل مكان الماء الدماء عن الجفون .
ثمتم قال المصنف :


-

- 192-


## الإعراب الموجز

(وَسَاء) : فعل ماض .
(سَاوةً) بفتح الواو: مفعول به علئ حذف مضاف ، أي أمل ساوة .


صلته لمصلر مرفوع علئ الفاعلية بـ (ساَّه) .
(غَاضَتْ) بالغين والضاد المعجمتين : فعل ماض وتا وتاؤه للتأنيث .


ضمير يعود لـ (سَاوّة) .
(ورَرُدّ) بضم الراء المهملة : فعل ماض مبني لِما لما لم يُسْمَّ فاعله .
(وَارِدُهَا) : نائب فاعل .

(حِين) : ظرف زمان منصوب بـ بـ (رُده) .
(ظَيِي) بفتح الظاء وكسر الميم وسكون اليــاء الـتـي أبدلــت مـن الهـمـزة : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه يعود إلئى (وَارِدُمَا) .

## تفسير الكلمـات


بلد تقع بين ممدان والري
(آْنْ فَاضَتْ بُحَهِرْتُها) : أي نقصت وجفـت بحيـت لم يبق فيـها شــيء ،


السفن في البلاد التي على ساح اليلها
وقال البكري: كان طولها عشر أميال ، وعرضها الما ستة أميال .


إليها يستسقي من مائها .
(بِالنَّظْ ) : أي من الغيظ المصاحب للغضب .
(حِينَ ظَمِي) : حين عطش .
المعنى الككلي
يقـول المصنــف : إن أهــل بحـيرة ســاوة قـــد سـيئت أحو الهــــم ،
وانقطعت حبالهم ، إذ غاض ماء بحير تهم التي كانوا يعيشون عليها .

تلاطـم أمـواج البحـر الزاخــر ، حيـث التقـت بــها أنـــواع مــن الأنـهار ، واحتفت بها أجناس من الأشـجار ، وأحــاط بـها مـن جميـع جوانـبـها بِيــع وكنائس كانت معابد ومجامع لأهل البغي والعناد ـ الـن
 ســيد الكائنـات سـيدنا محمـد البـلاد ، ويبسـت تلـك الأثـجار ـ وذلـك بمـا كســبت أيديـهـم ، ومـا الله يريد ظلماً للعباد .

ثم قال المصنف :

حُزْنــأ وَبِالمـاءِ مَــا بِالنَّـارِ مِـنْ ضَــرَمِ



## الإعراب الموجز






بحال محذوفة من عائد الصلة .
(حُزنا) بسكرن الزاي : مفعول لأجلهـ .
 .
(بِّنانِار) : جار ومجرور صلتها .

المعبوة وماء البحيرة :

والمفعول لأجله محلون لدلالة ما تبله عليه.

## تفسير الكلمـات

$$
\begin{aligned}
& \text { (كاَّن) : من أدوات التشبيه . } \\
& \text { (بالثّارِ) : أي ني نار فارس . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (بِالَّامِ) : أي ماء بحيرة ساوة . } \\
& \text { (مِّنَّكَّل) : من نداوة . } \\
& \text { (حُزْناً) : أي للحزن : وهن وهو ضد السرور . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الككلي

 فارس ليس بأمر عادي ، إنما كان هو من علامة مولدهـ

 بالنــار مـن الحـرارة قـد انتقـل وحصـل في المـاء وصـار لـه ، حتــلـ ذهــبـ طبعـه مـن الـبرودة والإرواء والجريـــان ، وانتقــل اللئ طبــع النــار حتــئ ذهب وجف واحترق .

ولا تسـتغترب أيـهـا القــارى الكريــم فإنـهـ قــد كـــر مثـــل هــــــا الاستعمال في لغة العرب ، حتى إنهم ليقولون : الحترق النيل أي ماء النيل وانتقص علئ خلاف العادة .

ثم قال الناظم رحمه اله :



> 母

$$
-191-
$$

## 

## 

## الإعراب الموجز

(وَالجِنْ تَهْتِنُ) : مبتدأ أولول وخبره .




## تفسير الكلمـات

(وَالِِنُ) : هم أولاد إيليس كما أن البشر أولاد آدم .

أبو الجن . والقول الأول أرجح وأقوئ .



والمقصود منها هنا الأنوار التي خرجت معهو

$$
\begin{aligned}
& \text { (سَاطِعَةٌ) : بمعنـين مرتفعة . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَمِنْ كَمِم) : كهتف الجن . }
\end{aligned}
$$

ولا يخفيّ ما في العبارة من لف ونشر مشوش .

## المعنى الڭكلي

 وأمـارات اسستيلاء دائـرة طريقـه المســتقيم ، وتباشـــير علــو شــأن هــــا النبي الكريم اللدي أُرسل رحمة للعالمين ، ومن مبشرات الرؤوف الرحيم : ارتفـــاع أصـــوات الجـــن في كـــل مكـــان في الإنبـــاء عـــن ظـــــهـور صـاحب النبـوة سـيدنا محمـد مــا ارتفــع مــن الثـــرك والطغيــان ، وســطو ع أنــوار الملـــة الغــــــاء ، وطلـوع كوكـب الســنة الشـهـباء ، وظـهور بــدر الحـق المبـين مـن مطـــــــلـع سور الكلم ، ومكامن أسرار معاني أمور الدين • حيـث كـانت الأنـوار عنـد و لادتــه

 جالس علئ الأرض بيده)" (". واللى ذلك يشير عمه العباس بقوله :
 فنحن في ذلـك الضيـاءٌ وفي النـو وبتعبير آخر يقول المصنف :

 فيما داهمههم من ذلك مـع ظهور أنواره هـ
(1) : رواه ابن سعد في طبقاته .

 فأجابه قاكلا" :


安

## 

## 

## الإعراب الموجز

(عَمُوا) بفتح العين : فعل ماض وفاعل ، والضمير يعود للفرس .

علئ ما قبلها .
(نَإِغلانَ) بكسر الهمزة : مبتدأ .


من المضاف إليه ـ والجملة خبر المبتدأ .
(وَيَارِقُةُ) : مبتدأ .



## تفسير الكلمـات


أن يكون بصيراً .

(نَإِفْلَنُ) : الإعلان هو الإظهار .

$$
\begin{aligned}
& \text { (لَمْتُمْتَع) : :لم تُسمع سماع قبول . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَّارِقَةُ) : ولامعة ، مأخوذة من بَرِقَ إذا لمع . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (لَمْتُمَمِ) : لمُتُظَرُ }
\end{aligned}
$$

## المعنى الكلي


 المائل عن الحق لا يدوم .




 لا تعمئ الأبصار ولكن تعمئ القلوب التي في الصدور . ثم تال رحمه الل تعالئ :


\&

V V- مِـنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الأَتْوَامَ كَامِنُهُمْ


الإعمراب الموجز


التنازع

(بَعْدِ) إليه .
(اَخْبَر) : فعل ماض .


(بِّانَّ) بفتح الهمزة : متعلق بـر (أخْبَرَ) .
( (1ِنَهُمُ) : اسم (آنَّ) .
(المُموَجْ) بضم إلميم وسكون (العم) : العين : نعت (دِينَهُمُ)

الكلمـات
تفسير

عما سمعوا منها من بعد ...

الصّم حقيقة الحال من كهانهم .
(كَامْنُهُم) : الكــاهـن هـــو الــني كــانوا يصدقونــه ويتبعونــه . وجمــع الكاهن كهان ، وهـم علماؤهـم اللذين كــانوا يخخبرونـهـم بـالغيب





## المعنى الككلي






 واللذهـاب ، وأن صاحب الشـريعة الشهباء والسنة الغــراء قـد سـطعت أنـوار تباشير طلانـع دولته ، وطلعت كواكب السعد من سماء ملته .

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم قال رحمه اله تعالىي : }
\end{aligned}
$$



- (


الإعراب الموجز

في البيـت السـابق ، ويجـوز فيـه الجـر بـالعطف علـئ لفظـهـه ،
والرواية وردت بالنصب دون الجر .
(مَا) : موصولة بمعنين اللـي .


(مِنْ شُهُب) بضم الشين والهاء : جار ومجرور بار بان ان لـ (مَا) .

 أي علي ونق (مَا) : موصول اسما

 أي من جنس الصنم الصادق بالكثير


## تفسير الكلمـات

(وَبَعْدَ مَا) : أي بعد اللدي .

 أطراف السماء .
(مِنْ شُهُب) : جمـع شهاب ، وهو شعلة من نار ساطعة .
 يسترقون السمـع ليلة ولادته ذلك ، وإن كان لهم عهد به في الجملة .
 لأن أصنام الدنيا أصبحت منكوسة التك الكا الليلة . (مِنْ صَنَم) : الصنم هو الوثن ما كان غير مصور . وقيل : الصنم ما كان من حجر ، والوثن ما كان من غيره كنحاس .

## المعنى الككلي

يقول المصنف رحمه الله تعالى: :
 بمـا ذكرنــا سـابقاً ، ومـن بعــد مـا عـاينوا في الأفـــق مــن الثـــهـبـ الـــتي
لم يشاهـدوها من قبل ذلك .

 .
وذلـك أن الشــياطين كـانوا قبـل مبعـث النـبي
 حُرست السماء بالشهب ، فعاينوا شيئاً لم يعاينوه من فَبل .
وقال بـــض العلمـاء : إن الرجـم كــان قبـل مبعـث النـبي
لم يكن كثيراً كما هو اليوم في شدة الحراسة .

واختلف العلماء : هل حدث رجم الشياطين بمولله عليه الصلاة واللسلام ؟

ولقد حكئ الزمخشري في تفسير سورة الجن عن ابن عباس رضي الل
تعاللي عنهما : أن الشياطين كانوا لا يحتجبون عن الســماوات ، فلمـا وُـــد
 من السماوات كلها ، فمنعوا من سائرهـا بســقوط الشـهـب عليـهـم بكــرة .
 يسمعون صريـن أقـلام الملانـكــة الـتـي تكتـب مـا يقـــع في العـالم ، فلمـا بعث . 9 : 9 , ثم قال صاحب التصنيف :



99- حَتُتْ غَدَا عَنْ طَرِيقِ الوَحْيِ مُتْهَزْمُ


الإعرراب الموجز
(حَتَّى) : حرف غاية للابتداء .
(غَدَا) : فعل ماض
(عَنْ طَرِيت) : جار ومجرور متعلق بـ بـ (غَدَا) .
(الوَخْي) : مضاف إليه .



والجملة نعت ثان له .
(إِثُرَ) بكسر الهمزة وسكون الثاء : متعلق بـ (يَقْفُو) ، وهي مضاف . (مُنْزَمِ) : مضاف إليه .

الكلمـات
(حَحّْى) : بمعنـن اللى .
(غَدَا) : صار ، ولنا آن نقول : الْنُوْوَة مقابل الرَّوْحة .
(عَنْ طَرِيقِ الوَحْحِ) : المقصود به السماء ، والوحي هو الكَلام الخفي . (مُنْهَزم) : هارب .



## المعنى الككي

يقول المصنف :
 السمع من قبل المولــد الشــريف ، حتــي مــار كـل مـن الشــــياطين منـهزماً تابعاً انهزامه إثر منهزم آخر من الشياطين
:



- ${ }^{\circ}$

كَ V.


الجاعراب الموجز

والضمير اسمها .

وذو الحال اسم (كَّنً) .
(أَّطالُ) : خبرهـا ، وهي مضاف .

للضروروة الشعرية .

(بِالَحَتَن) : جار ومجرور متعلق بـ (رُمِي) .

خبر (كَانَ) .
وتقدير البيت : كأن الشياطين في حـال كونهم هـاربين أبطــال أبرهــة ،
أو كأنهم عسكر رُمِيَ بالحصىي من راحتي النبي

تفسير الكلـهـات
(كَأَهُمُ) : أي الشياطين .
(هَرَباً) : في حال هـروبهم من الشهب .

هـمههم وشجاعتهـم عنـد ملاقاته .

والمراد بالأبطال هنا الأبطال الشجعان من فرسان أبرهة اللـين
جاءوا لهدم الكعبة .
(أَبْرَهَهِ) : هو صاحب الفيل ، ومعناه بلسان الحبشة الأبيض الوجه .
وذلك أن ملك اليمن بنئ فيها كنيسة ليصـرف إليـها الحجـا
فأحدث فيها رجل من بني كنانة ولطّنَ صدرهــا بـالعَلِّرة ، فلمـا


 كما أخبرنـا ربنـا تبـارك وتعـالى في القــر آن الكـريــم في سـورة الفيـل . فتفرقّتـت عليهـم وترادفـت فـلا تخطـئ واحــداً منــهم ، وصرخ القوم وصار بعضـهـم في بعـض يتســاقطون بكــل طريـق ويهلكون ـ وكان الحجر لا يصيب شـيـأًا إلا هشــمه ، ومـا وقـع عـع
 خـرج مـن دبـره . وقـال بعضـهم : كــــان إذا غــاص في دمــاغ


أمعاءه ، نعوذ بالله تعالثي من مقته وعدابه .
(اَّوْ عَّْكَرِّ) : العسكر هو الجيش العظيم .



فالرامي في الحقيقة هو الشّ تعالىن .

.

المعنى الككلي
يقول المصنف رحمه اله تعالئ :

في حال كونهم هـاربين هـرباً شديداً .
 رُمـية) اللىا مـا روي عـن محمسـد بـن قيـس ومحمـــد بــن كعـــب القرظــي
 قبضـة مـن تـراب ، فرمـى بـها في وجـوه القـوم وقــال : شــهــت الوجــــوه ،


ويأسرونهم ، وكانت هزيمتهم في دمية رسول الش هِ وفي رواية أخــرى' عـن ابـن عبـاس رضـي اللهعنـهما قــال : ارفــع رسـول الله أبداً . فقال له جبريل : خذل قبضة من التراب ، فأخلـ قبضة من التراب فرمىى بـهـا في وجوههم ، فما من المشركين أححد إلا أصاب عينيـهـ ومنخريـه وفمـه تـراب

وقـال قتـادة رحمــه الله : أخـــبر ابــن وهـــب ععـن ابــن زيـــد قــال :
 ميمنــة القــوم ، وحصــاة في ميســرة القــوم ، وحصـــاة بــين أظــهـرهـم ،


( (Y) ، (Y) ، (Y) : هلـه الروايات ذكرها الطبري في تفسيره•

من يدك يا محمد ، ولكن الهُ أوصله إليهم .

$$
\begin{aligned}
& \text { ثمت تال الصصنف : }
\end{aligned}
$$



- $\quad 6$
- Y\I -

الإعراب الموجز

حيث المعنئ هو النبد علئ حد وقعتُ جُجُساً .
(بِب) ، (بَعْدَ) : متعلقان بـ (رُمِي) .
(تَسْبــِح) : مضاف إليه .
(بِبَطْنِهِمَا) : نعـت (تَتْبَـِحِ) .
(َبَذَ) : مفعول مطلق .
(الُمبَّحِ) بضم الميم وكسر الباء المشددة : مضاف إليه .

(مُلْتَمِم) بضم الميم وسكون اللام وكسر القاف : مضاف إليه .

## تفسير الكلمات


والتسبيح هنا تنزيه اله تبارك وتعالئ عن النقائص .




> (َبَّذاً) : بمعنـن رمياً .
> (بِّ) : أي بالحصىئ ا
 حِيـ قـال اله تعـالى : :



 الحوت لصار له تبراً البلى يوم القيامة .
قال تعـالى1 :



 الليّ نشاطه ، وأرسله اله بذلك إلئ قومه .



 وحقيقة الاستتباع أن يضمن كلامٌ سيق لمعنيزّ معنئٍ آخر .


المعنى الكلي
يقول المصنف رحمه الها تعالىن هنا :


وحديـت تسـبيح الحصــئ في كفيـهـ
قـال : (ا تانـاول النـبي

 كما سبحن في يد عمر)" ".
 أن الحصئ اللاي رمــئ بــه النـبي قبل آن يرمي به .
 حصمئ الكفين أصاب الجمـ العظيم العـيم


. سبّح في كفه الشريفـة
ثم قال رحمه الشا :


(
(1) : رواه الطبراني في الأوسط ، وابن سعد بإسناد حسن . كما روي' البزلر نحوه عن أبي ذر .


الإلعراب الموجز
(جَاءتَت) : فعل ماض ، والتاء علامة التأنيث .


(سَاجِدَةُ) : حال من (الأَشْجَارُر) .



من الأحوال المتداخلة .
(إلْكَهِ) ، (عَلَىَ سَاقِ) : جار ومجرور متعلقان بـ (تَمْثِي) .

أَو متعلق بـ (تَمْشِي) .
تفسير الكلمـات
(جَاءَتْ) : أتت .

ولم يقل المصنف لدعائـه ؛ تنبيـهاً علـئ أنـها بــأول دعـوة واحــدة


واللام فيها للجنس ،
(سَاجِدَةً) : خاشعـة ، فالمراد بالسجود هنا معناه اللغوي وهو الخضوع .
(تَمْثِي لِالَهِه) : الضمير يعود للنبي (عَلَى سَاتِ) : الساق ما تحت الفروع من الشجرة .

علئ المشي .

## المعنى الكلبي

إن المصنـف أشـار بـهلا البيـت اللى الحديـث الـدي رُوي عــن جــابر

 رسـول الله فـانطلق رسـول الشا انقادي عليّيْ بـــإذن الله ، فانقـادت معـه كالبعـير المخشـوش الــــي يصـانـع



 فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتــة ، فــاذا أنـا برسـول الش وإذا الشـجر تان قـد افترقتـا ، فقـــامت كــل واحــدة منــهما علـــئ ســاق ، فرأيت رسول الشَ وشمالاً - (") "

$$
\begin{aligned}
& \text { عن ابن مسعود ، والبزار بنحوه ه كما أخرجه الدارمي وعبد بن حميد . }
\end{aligned}
$$

كمـا أشـار اللن الحديـــت الــلـي رواه بريــدة قــال : ا(جـــاء أععرابــي
 أزد به يقينـاً . قـال : مـا اللـلـي تريـده ؟ قــال : ادعُ تلـك الشــجرة فلتـأتك ، قال : اذهــبـ فادعـها ـ قــال : فأتاهـا الأعرابـي فقـال : أجيـبي رسـول الله ، فمالت عـلى جانب من جو انبها فقطّعت عـروتـها ، ثــم مـالت علـــي الجـانـب الآخر فقطعـت عـروقها ، ثم أقبلــت عــن عـروقـها وفروعـها مغــبرة فقـالت : عليك السلام يا رسول الله . قال : فقال الأعرابي : حسبي حسبي يـــــــ رسـول الله ، فقال لها : ارجعي ، فرجعتت فحامت علئ عروڤها وفروعـها كمـا كـانت ،




ولقد اتضـح للدينا كيف أتــت لدعوتـه الأشـجار حــال كونـها خـاضعــة
 تمشي علنى ساق بلا قدم . وإنما ذلك معجزة له تم أكد المصنف اعتدال مشيتها وسلو كها بقوله :


(1) : رواه أبو بكر المقري في تقبيل اليد جا صغ7 . وروئ نحوه البزار بسند آخر ، وأبو بكر



الإعراب الموجز
(كَأنّا) : :حرف تشبيه ههمل .



السابق
(سَظراً) : مفعول بهـ

(كتَّتْ) : نعل ماض ، ، والتاء للتأنيث
(ثُرُوْها) : فاعل لـ (كتَّتْ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { والجملة صلة (مَ) ، ، العائد محلون أي كتبته . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (الـُطْ) بفتح الخاء : مضاف إليه }
\end{aligned}
$$

## تفسير الكلمات


أو بسجودوها


لأنه خطط لا يُعهد مثله من مثلها ألها
(بِاللْقَّمَ ) : وهو وسط الطريق ، والباء هنا بمـعنىئ في . وني (اللْقَمِ) تتميم ، أي لم تنحرف عمـا كتمبته عن وسط الطريق .

## الـعنى الكلـي

منا شبّه المصنف فروع تلك الشجرة عند مشيها في الأرض بالأقلام، وشبّه أثر مشيها على الأرض بالحروف المكتوبــة ، وشُـبهت الأرض وهـي (اللّقَم) باللوح ، فقال :
كــان الأشـجار في مشـيها قـد سـطرت فروعـهـا سـطرا أعلـــئ الأرض ، وكتبت كتابة بديعة حسنة على اللُّقَمَ ثم قال رحمه الله تعالئى :



$$
\% \text { 中 }
$$




الإعراب الموجز
(مِشَل) : بالنصب علىي الحال من فاعل (تَثْشِب) .
وتعرب كذلك بالرفع (مِثّل) علىُ أنـها خـبر مبتـدأ محـلوف ،
أي هي مثل الغمامة .
(الغَمَمَمَح) : مضاف إليها .

(سَّرَ) : فعل ماض علئ أنه فعل الشرط .

من المضاف إليـه ؛ لأن المضـاف (مِـُلَ) بمعنــــ ممـاثل ، فهـو
عامل في الحال .
وجواب الشرط محلوف ، أي فهي سائرة معه .


والجملة إما صفة لـ(ساتِرَة) ، وإما حال من (الغَتَمَمِّ) .
(وَطِسِ) بفتح الواو وكسر الطاء : مضاف إليه .
(لِلْهَجِير) : جار ومجرور متعـلق بـ (حَمِي) .
(حَمِي) بفتح الحاء وكسر الميم وسكون الياء : فعل ماض ، وفاعله ضمير
(وَطِّسِ) المستتر فيه ، والجملة نعت (وَطِيس) .

## تفسير الكلـمات


مثل آية النمامة في التسخير •


(حَرُوَطِهِي) : أي حر الشمس الشبيهة في الحرارة بالوطيس .
والوطيس هنا في كلام المصنف مسـتعار للشــمس علـئ طريـق
الاستعارة التصريحية ، وإن كان في الأصل هو التنور .



## المعنى الْكلي




الشريف من حر سموم الهجير ، والها تبارك وتعالئ علئ كل شيء قدير •



 الواجب الاتباع •



 في سفره •
 وهو عندها ، وأن أخحاه من الرضاع شاهد مثل ذلك .
 أنه لما خرج ج


 اله







 ولا يسجدان إلا لنبي ، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل غضروف كتفه مثـل
(1) : بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة مقصوراً ، واسمهبرجِجِس بكــر الجيمين .

التفاحة . ثم رجـع فصنـع لهم طعاماً ، فلما أتـاهـم بـه وكـان هــو في رعيـة الإبل قال : أرسلوا الِيه ، فـأقبل وعليـه غمامــة تظلـه . فلمـا دنــا مـن القـوم وجدهـم قد سبقوه اللئ فيء الشجرة ، فلما جلـس مـال فيء الشــجرة عليـه ، فقال : انظروا اللى1 فيء الشجرة مال عليه .... الكي آخر الحديث|"(1).


-






 في الخصائص الكبرئ أن للقصـة شوامد .

## 



الإعراب الموجز
(أَتْمَتْتُ) بضم التاء : فعل وفاعل .

بين الجار والمجرور ، أي برب القمر
(المُنْقَقُ) : نعت (القَمَرَر) .
(إِنَّ) : حرف توكيد ونصبر :




الإعراب
(مَبْرُورَّة) : نعت لمحلون .
(القَسَمَ) : مضاف إليه .

## تفسير الكلمـات

(أَنْتَنْتُ) : القسم هو اليمين •




- YYV -
("مَن حلف بغير اله فقد آشَرك")"
وأْما ربنا تبارك وتعاللى فله أن يقسـم بما شاء من مخلوقاته لأنها
من آثاره ، والثاهد في القر آن كثير •
وتل سُمي القمر قمرأَلبياضه ولاستنارته ، أَو لأنه يَغلب العيون
بنوره . حيث يسمى في الليالي البيض بذلك ، وهي ليلة الثالث
عشرة ، والر ابـع عشـرة ، والخامس عشرة .
(الُُنشَتُ") : آي اللذي انشت معجزَ

(مِنْ تَلْبِهِ) : أي قَلب النبي
(نِسْبَة) : أي شبهاً .

(مَبْرورُةَ القَسِّم) : مِن بَرَّ في يمينه ، أي أمضاها علىى الصدق .

المعنى الذلمي
يقول المصنف رحمه الهل تعاللى :
أقسمتُ برب القمــر يمينـأ مـبرورة أن للقمـر المنشــق شــبهاً لقلبـه
في انشـقاق كـل منـهما . ووجــه الشـــبه هنـــا بــين الانشــــاقين جـرْيُـهُما
علئ خلاف العادة في الانشقاق والالتنام من غير تأثير ولا إخلال . أما انشقاق القمر له


وابن حبان ، والبيهقي •
 وراء الجبل وفلقة دونه ، فقال لنا رسول اله وعنه كذلك قال : (ا انشق القمر على عهد رسول اله
 لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال : فجاء السفار فقالوا ذلك)|"( . وأما انشقاق صدره وقلبه الشــريف عليـه الصـلاة والسـلام ، فقـد وقـع أربـع مرات جمـعها بعضهم بقوله :

 وقيل بأن صدرهو ثم قال المصنف :



$$
\nless 0
$$

(1) : رواه مسلم وغيره بالفاظ أخري' .


## الإعمراب الموجز

(وَمًا) : موصول اسمي في موضـع رفـع خبر لمبتداً محذوف .
(حَوَىًا) : فعل ماض .
(الغَارُ) : فاعل :
والجملة صلة (مَا) ، والعائد هحلوف أي حواه .
 فيهما للبيان لـ(مَا) علىن تقدير مضــاف ، أي مِـن صــاحب خــير
ومِن صاحب كرم .
(وكُلُ طّرّب) بفتح الطاء وسكون الراء : مبتدأ ومضاف إليه .


(حَوَى1) الشامل له
(عَمي) : فعل ماض ، وفاعله مستتر فيه يعود علىي (كُلُ طَّنِ) ، والجملة
خبر المبتدأ .

## تفسير الكلـهـات

(وَوَا سَوَّىا) : أي وما جمـع •

وتكون (مَا) هنا واقعة على صفات مَن يعقل ، وهو أحد مواضعـها


وهو ثقب في جبل ثور في أسفل مكة .
(مِنْ خَّهِّ) : يُفَسرُ الخــير هـنـا بـالأخلاق الحميـدة الـتـي كـان يتصـف بـها
. النبي


- بكر
(وكُلٌ طُرْف) : الطرف هو البصر .

(عَمِي) : بمـعنئ لم يبصروا ما فيه مـع قربهم منه .

المعنـى الككي
يقول المصنف رحمه الله تعلالى :
ومن معجز اته

. النبي
قال اله


علنى أن يحفظ أحبابه ، وأن يـعمي عيون أعدائهم في وضتح النهار .

 قدميـه أبصرنـا تحـت قدميـه . فقـال : يـا أبـا بكـر ، مـا ظنــك بــــاثنين الله ثالثهما ! )"

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) : رواه مسلم ، والبخاري بسـد آخر ، والترملي ، و أحمد ، وابن حبـان ، والـبـزار ، وغيرهمم } \\
& \text { بإسناد حسن • }
\end{aligned}
$$


 من أيامه وليلة من لياليه ـ وأما الليلة فليلة سار مع رسول الهي فلما انتهيا إليه قال : واله لا تدخله حتـي آدخـل قبلك ، فــإن كــان فيـه شـيء أصابني دونك . فدخله فكسحه ووجد في جوانبه ثقباً ، فشق إزاره وسد بها
 ادخل . فدخل رسول الله
 على وجه رسول اللّ
 تم قال المصنف :



- (
(1) : خ خّرّجه النسائي ، ورواه الطبري في الرياض النضرة .


##  

## الإعراب الموجز






والجملة خبر المبتدأ وما عُطف عليه .
(وَمُمْ) : مبتدأ ، والضهير للكفار .
(يَتُولُونَن) : خبره .
(مَا) : حرن نفي .
(بالغَارِ) : :جرار ومجرور خبر لمبتدأ مؤخر .
( بِنْ) : حرن جر زائد .

والجملةُ مقول (تَّوُورن) .

## تفسير الكلمات

 الصادو
(نِي النَارِ) : هو الثقب في الجبل ، وقد تُدْم شرحه وذكره.
-rrr -



## المعنى الككلي

عنـن المصنف هنـا آن النبي والكفـار محدقون ببابه ، وذلــك نــزولأ عنـد القضـاء والقـدر . فعنــد ذلـك أعمـئ الله تبارك وتعالىن عنهما الأبصار مـــع كــرة الأنـوار ، فصـار الكفـار

 وقد أشار الناظم هنــا الثى الحديـث الـذي رواه مصعـب المكـي حيـث قال : (أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة ، فسـمعتهم يحدثون أن النبي فسترته ، وأمـر العنكبـوت فنسـجت في وجـه النـبي حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغـار ـ فـأقبل فتيـان قريـش مـن كـل بطـن بعصيهم وهـراويهم وسيوفهم ، حتـــي إذا كــانوا مـن النـبـي


بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحده)"".
( (1) : رواه البزار والطبراني في الكبير .

$$
\begin{aligned}
& \text { وهذا ها أشار إليه المصنف كللك في البيت اللذي بعله ، فقال : }
\end{aligned}
$$

$$
\circ \circ
$$

## 

## 

الإعرراب الموجز




 والفاعل ضمير مستتر يعود علئ (العَنْكَبُوتَ) .



والجملة في موضع المفعول الثاني لــ(ظُّوا) الأولىن .

## تفسير الكلمـات

(ظُّوا) : أي أن الكفار لما أعممئ الشا أبصارهم وبيصائرهم حسبوا .




(وَلَمْ تَحُمِ) : الحوم هو الطوراف هـ

وكما هو ظاهر ومشاهد فإن البديـع في البيــت هنـا في اللـف والنشـر

 العنكبوت لم تنسـج على خير البرية .
كما أن البديـع في التكرير في قوله (ظلّوا... وظلّنوا) .
وفيه كذلك رد العججز علىى الصدر في قوله (الـَمَامَم) و(تَحُمُم) .

## المعنى الككلي

قال المصنف رحمه الله تعالىن :
إن الككفرة لما رأوا الحمامة حامت حول الغــار ، والعنـكبـوت نســجت عليه في ساعة واحدة ، ظنوا أن خير البرية وصاحبه ليسا في الغـار ؛ لظنـهـم استبعاد حوم الحمام حول الغار ، واستبعاد نسـج العنـكبوت عليه في وقت لا يسـع ذلك ، ولأن هذين الحيوانين متوحشـان لا يألفـان معمـوراً ، فـإذا أحسّا بالإنسان فرّا منه كما هو معهود .

 إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمل ، فانصرفوا . وكذلك إلئ الحديث اللي مرّ معنا آنفاً في شرح البيت السابق .

ثم قال المصنف :



-     * 


## 



## الإعرراب الموجز

(وِقَايَةُ) بكسر الواو : مبتدأ .
(اللِّ) : مضاف إليه .






- (عَال)


## تفسير الكلمات

(وِقَايَةُ اللِّ) : أي حماية الهُ وصيانته .


والدروع مي التي تُنسِج حلقتين حلقتين مـن الحديـد ، وتُنْبَسُ
تحصيناً من العدو .
(وَعَنْ عَالِ) : أي وأغنت النبي

من العلو .

## المعنى الكلبي

عنى المصنف هنا أن الله
 ونسـج العنكبوت ـ ونصرهما من أعداد المشركين وأمدادهـم بهما ؛ ؛ حيـــ كان نسـج العنكبوت وبيض الحمام أقوىن من الحصون والقلاع التي يُتَحَفَّطُ بها من الأعداء .
 أحبابه بأمور قد لا تخطر علىي بالٍ.

ثم قال رحمه الله تعالىى: :

-

## 

## 

الإعراب الموجز
(مَا) : حرف نفي .
(سَامَنِ) : فعل ماض متعد لاثنين ، أولهما ياء المتكلم المتصلة به .
(الدّهُرُ) : فاعل (سَامَنْي) .

(وَاسْتَجَرْت) : فعل ون وناعل معطوف علئ (سَامَنِي) .
 (إِلاً) : حرف إيجاب .
(وَتِلتُ) بكسر النون وضم التاء : فعل وفاعل في موضـع الحال من ضمـير
المتكلم، ، وقد أجاز ذلك غير ابن مالك .
(جِوَاراً) بكسر الجيم أنصح من ضمها : مفعول (بِلْتُ) .


والجملة نعت (جِوَاراً) .

## تفسير الكلمـات


وقد جاء ني بعـض النــــخ (مَا ضَامَنِّني) بمعنــي : مـا ظلمـنـي
الدهر في يوم

- Y६. -

وعلن كلا الوجهين لا بد مـن تقديـر مضـاف أي أمـلـ الدهــر ،
 بِنَسْبِ الظلم إليه لوقوعه فيه . (الذُرُ) : أي الزمان ، والمراد به هنا أمله للسبب اللّي تقدم ذكره . (ضَهْها) : أي ظلماً أو ذلاً .
 - السين والتاء هنا للطلب (إِلاً وَبْلْتُ) : أي حَمَّنُتُ .

 المعنى الكلي

يقول المصنف هنا :
إنه ما نالني ضيم واستجرت بالنبي
و وتُضِيَت حاجتي ، وبلغتُ مقصدي ببركة جواره
نم تال :



> -

$$
-Y \Sigma)-
$$

## 

الإعراب الموجز
(وَلَاَ) : نافية .
(انْتَتَـنـتُ) بضم التاء : فعل وفاعل .
(غِنَى) بكسر الغين والقصر مع عدم التنوين : مفعول (الْتَتَتُتُ) ، وهــو مضاف .
(الدّآرَّنِ) : مضاف اليهـها .
 (إلأ) : حرف إيجاب

(الْنَدَ) بفتح النون والقصر : مفعول (استْتَمْتُ) .

(مُستَكَم) بفتح التاء واللام : مضاف إليه .

## تفسير الكلمـات

(وَلاَ التَمَتْتُ) : الالتماس هو الطلب بخضـوع وذلـــ ، أي ولا طلبـت مـن
. فضله
(غِنَّا) : أي سعادة .
(الدَارَّنِّنِ) : أي داري الدنيا واريا والآخرة .
(مِنْ يَدِهِ) : المراد باليد هنا النعمة ، و وقيل : اللدات الكريمة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (الْندَّان) : الجود والكرم }
\end{aligned}
$$

## المُنتى الكلبي

يقول المصنف رحمه الها تعالىئ :
ما وتعتُُ بمأزق ، ولا طلبتُ الغنـئ في الدنيــ والآخـرة - في الكفـايــ
 العطاء من خير مستلم منه ، أي حـاصل لي مطلـوب منـهـ ؛ لأنـهـ سائله وبيده خير الدنيا والآخرة ، والله المعطـي ، والنـبي هــو القاســم وهـو أبو القاسم .
فأما نيل غنتي الدنيا منه نيل غنى الآخرة منه وفي هدا البيت والذي قبله براعة الطلب .
والهَ نسآل ببركة مـيدنا محمـد وآخرتنا .

ثم قال الناظم رحمه اله :



$$
\%
$$

## 

الإعراب الموجز
(لاَ) : ناهية .

وفاعله مستتر وجوبأ تقديره أنت.
(الوَخْي) : مفعول به .


بالفعل ينمبِالاسم ويرنع الخبر .



 .

 غير جازم .

## تفسير الكلمـات

(لاَ تُنكِرِ) : أي لا تجحد .


وكان بدء وحيه عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة
فكانت كل رؤيا يرامـا

لا ينام ، لا كساثر القلوب التي تنام حين تنام أعينها .

الوحي يقظة ومناماً .

## المعنى الكلبي

إن المصنف هنــا يخـاطب المعــند وينـهاه عـن إنـــار وتـو ع الوحـي إليه لم ينم منه قلبه ؛ وذلك لأنه مهبط الوحي ويدل على ذلك ما ورد عن السيدة عانشة مرفوعأ عن النـبـي

 ذات اله سبحانه ، ومُلى ححمة وإيماناً ، فصارت اليقظة الدائمة من صفاته ، فحَسُنَ آن يخاطب ويتعلق به الوحي

ثم قال المصنف :



- 雷
 في الحلية ، ومالك في الموطأ، وكذا النسائي إلا أنه تالل : تنام بدل تنامان .


الإعمراب الموجز

والكاف حرف خطاب .
(حِينَ) : منصوب باستقرار محذوف خبر المبتدأ . (يُكوغ) : مضاف إليه .

(نَلَّسَ) : فعل ماض ناقص
(يُنكَرُرُ) : بالبناء للمجهول ، ونائب الفاعل مستتر فيه يعود الئى (حَالُ) .

والجملة خبر (لَّهسَ) مقدم علين اسمها .
(حَالُ) : اسم (لَّهُسَ) مؤخر .
(مُحتَلِّ) بكسر اللام : مضـاف إليه .
تفسير الكلمـات
(وَذَاكَ) : أي رؤياه للوحي في المنام .

ملاقاته بعد ذلك يقظة .
(حِّنَ بُلُؤِ) : حين وصول .
(مِن بُوُتِّهِ : أي إلين نبوته .
(نَلَّسَ) : تفريـع عليْ قوله : (وَذَاكَ ...) .

في النوم .

## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه الله تعالىي :
وذاك الوحي الثابت من رؤياهر

 النبوة ـ وأنه أقام ستة أشهر في ابتــداء النبـوة يـرئ الوحـي في المنــام فقـط
 دحية الكلبي
وإذا كان الأمر كذلك فلا يُنكرَ الوحي من رؤياهوَّ


النوم ؛ لأن الوحي في النوم أدنئ منه في اليقظة .
ثم قال المصنف :


*



الإعراب الموجز
(تَبَارَكَ) : فعل ماض .
(الهُ) : اسم الجلالة فاعله .
(مَا) : حرف نفي .
(وَحَّيّ) : اسم (مَا) .

(وَلاَ) : حرف نفي بمعنىي ليس .
(تَبِيُ) : اسمها :

$$
\begin{aligned}
& \text { (بِمتّهُمِ) بفتح التاء : خبرهـا وها ، والباء زائدة . }
\end{aligned}
$$

تفسير الكلمـات
(تَبَرَكَ اللُ) : أي تعاظم وتعالىن .

اله مَن يشاء مِن عباده .
(وَلاَ تَبِّيُ) : أي من الأنبياء عليهم الصـلاة والسلام .
(عَلَّلَ غَّب) : أي علئ الإخبار بأمر غاب .
والغيـب هـــو مـا لا يســتبد العقــــل بإدراكـــه ، ولا الحــس ،
ولا كلاهما .



## المعنـى الكلي

> يقول المصنف في هذا البيت :

ليس الوحي مكتسباً لنبي من الأنبياء ، فالنبوة لا تكون بالاكتسـاب ، إنما هي عطاء من الله لمن شاء من عباده .
لهذا قال صاحب الجوهرة :

حيث جميـ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومـون مـن الكـــبـ ، ومن جميـع المعاصي المعغائر والكباتر والرذائلـ ، تبـل النبـوة وبعـدهـا . وما وقت من بعضهم يوهـم خلاف ذلك فإنه مؤول ، والواجب عـر علينــ الأدب مع الأنبياء ، والتسليم بما جرئ به القضاه ، والله يختص برحمتّه من يشاء . ثم قال المصنف رحمه اله :





الإعراب الموجز
(كَم) : خبرية في موضع نصب على أنــها مفعـول فيـهـ أو هطلـق ، أي كـم وقتاً أو مرة .
(أبرَآَت) : فعل ماض ، والتاء للتأنيث .
(وَصِباً) : بكسر الصاد مفعول بــه ، وبفتحها علـئ تقديـر مضـاف ، أي ذا
وَصَبْ
(بِاللّمْسِ) : جار ومجرور متعلق بـ(أَبْاَّات) .

(وَأَلْتَتَت) : معطوف على (أَبرَأت) ، وفاعله ضمير مستتر فيـه يعـود إلى
(رَاحَتُهُ) .
(أَِّباً) : بفتح الهمزة وكسر الراء مفعـول (اُطلْقَتَت) ، ويفتـح الـراء علـئ
تقدير مضاف ، أي ذا أَرَبِ .
(مِنْ رِبْقَجِ) بكسر الراء وسكون الباء وفتح القـاف : جـار ومجـرور متعلق
بـ (أطلَقَتْ)
(النَّمِّ) بفتحتين : مضاف إليه .
تفسير الكلمـات
(كَمْ) : أي كثيراً من المرات . (أبرَآَت) : أي شفت .
(وَصِباً) : بكسر الصاد مريضاً ، وبفتحها المرض .




(مِنْ رِبِقَحِ) : الالربقة هي العقدة الحاجة . .

 اللى رسـول الهِ

 الأسود فشفي")

## المعنى الكلي

قال المصنف رحمه الله تعاللى:
 ,لا على مـن علـق بـه داء إلا خلّحـه الله تبـارك وتعـالئ منـه ، وذلــك مـن . . معجزات
نقد روي عن شـرحبيل الجعني تــال : (أتيـت رسـول الشَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) : أي قاء قيأة . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - Y01 - }
\end{aligned}
$$

سلعة فقلت : يا رسول الها ، هذه السلعة قد آذتني ، تحول بيني وبين قائمة
 فدنوت منه نقال : افتح يدك ، ففتحتها ثم قال : اقبضها ، فقبضتها . ثم قال : ادن مني ، فدنوت منه فقال : افتحها ، ففتحتها . فنفث في كفي ثم وضـع
 أثرهـا")"
وكذلك ما روي عن الهيثـم بــن عـدي عـن أبيـه قـال : (أصيبـت عـين قتادة بن النعمان يوم أُحد، فأتئ النبيَّ
 الجنة ، وإن شـتَ رددتُها ودعوتٌ الله لك فلم تفتقد منها شيئاً . فقــال : والله يا رسول الله إن الجنة لَّجزاء جزيل وعطاء جليل ، ولكني رجل مبل مبتلي بحب


 وكذلك ما روي عن محمد بن حاطب عن أمـه أم جـليـل بنـت المجلـل
 ليلة أو ليلتين طبختُ لك طبخة ، ففني الحطب فخرجــتُ أطلبـه ، فتنـاولتَ القدر فانكفأت على ذراعك ، فأتيتُ بك النـبي



واشف أنت الشافي ، لا شفاه إلا شفاؤك ، شـفاء لا يغـادر سـقماً . قــلت : . فما قمتُ بك من عنده إلا وقد برئت يدك"(1)



-     * 

(1) : أخر جه الحاكم ، وابـن حبـان ني صحيحه . ورواه أحمـد ، والطبراني ، والنسـائي بلفظ

آخر

## 

## 

الإلعراب الموجز
(وَآَهِتِ) : معطوف علىن (أْبْرَأت) في البيت اللذي قبله .

(الشُهبَّهَ) بفتح الشين والباء : نعت (السّنَة)

$$
\begin{aligned}
& \text { (دَوْتُ ) : فاعل (أحُتَتِ) . } \\
& \text { (حَتَّى) : حرف ابتداء . }
\end{aligned}
$$

(حَكَتْ) بفتح الحاء والكاف : فعل ماض ، وفاعله مسـتتر فيـه يعـود اللئ
(الستَّة)
(غُرَّ) بضم الغين وفتح الراء : مفعول (حَكَتْ) .
(فِي الأَصهرِ) بفتح الهمزة وسـكـون العـين وضـم الصـاد : جـار ومجـرور
متعلق بـ (حَكَت)
(الدُمُم) بضمتين : نعت (الأَمْهُرِ) .

## تفسير الكلـمـات

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَأَهِتِ) : بمعنـن أخصبت . } \\
& \text { ( السْنَة) : واحدة السنين }
\end{aligned}
$$


 لغلبة بياض الأرض فيها لعدم النبات علئ سوادها بالنبات .

- Yo乏 -
(دَعْتُهُ) : أي طلبه السقيا وتضرعه إلىن الله تعاللى في أن يُحيي تلك السـنـة بالمطر ، فاستجاب الله (حَتَّى حَكَتْ) : أي شابهت ،

الأرض ، وغرة الشيء خياره وأحسنـه . (فِي الأَعهُرِ) : جمـع عصر ، وهو الزمان . (الدُّمُم) : جمـع أدهـمَ ، وهو الأسود .
قال تعالى, :
لشدة الخضرة ؛ لأن الخضرة إذا اشتدت ضربت للسواد .


## المعنـى الكعلي

يقول المصنف رحمه الله تعالثى :
وكم مرة أحيت دعوتهو
 وهي السنون التي أحياهـا الله تعالئ بدعوة نبيه
 الحياة للنبات .

ولقـد أشــار المصنـف هنــا اللى الحديـث الصحيـــح الــــي روي عــن شريك بن عبداله بن أبي العز عن أنس جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله

 أغثنا ، اللهم أغثنا . قال أنس : ولا والله مـا نــرى في السـماء مـن سـحاب

ولا قَزْعَهَّ") ، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار . قال : فطلعت من ورائه
 ما رأينا الشمس ستاً . ثم دخل رجل من ذلــك البـاب في الجمعـة - يعـني

 رسول الهُ والظراب ، وبطون الأودية ، ومنابت الشجر . قال : فأقلعت وخرجنا نمشي

ما أدري")"
ثم قال المصنف :
بِعــارِضِ جَــادَ أَوْ خِلْــتُ البِطَـَحَ بِـهـا


$$
\nLeftarrow
$$

## 

## الإعراب الموجز




$$
\begin{aligned}
& \text { نع نعت (عَارِض) } \\
& \text { (آوْ) : حرف عطف وغاية . } \\
& \text { (خِلْتُ) بكسر الخاء : فعل وفاعل . } \\
& \text { (البطَاَحَ) : مفعول أولو . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (سَّبْبَ) : مبتدأ مؤخر ر م }
\end{aligned}
$$

والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب مفعول ثان لـ (خِّنتُ) . (مِنَ الَهَمَ) بفتح الياء وتشديد الميم : جار ومجرور نعت (سَّبْب) .

(مِنَ العَرْم) بفتح العين وكسر الــراء : جـار ومجـرور في موضـع النـــت
لـ(سَّنّ) .

## تفسير الكلمـات


. بسبب دعوة النبي
(جَدَ) : أي جاد هدا العارض بالمطر الكثير

- Yor -
(الِْطَّحَ) : جمـَ أبطَ ، وهو الوادي المتسع اللدي فيه دِقاق الحصئ .


(العَرْم) : الوادي :
وكمـا يلاحط القــارى فيإن في هــدا البيـت مـن المحسـنات البديعيـة الجناس الناقص في قوله : (سَّبّ) و(سَّلّه) .


## المعنى الكلي


دعوتـهـ العارض المي أن ظنتنتُ الوادي المتسع ماء جارياً من البحـر ، أو سـانلاً مـن الوادي
فالمصنف هنا يتشكك في الماء الككثير الكــانـن علمئ سطـح الأرض :



$$
\begin{aligned}
& \text { ثم قال رحمه الش : }
\end{aligned}
$$



-     * 
- YON -


## 

## 

الإعراب الموجز
(دَفْنِ) : فعل أمر وفاعل ومفعول بهـ .

. ياء المتكلم
(آلَات) بمد الههزة وكسر التاء : مفعول لـ (وَصْفِيَ) .
(لَّهُ) : جار ومجرور متعلق بنعت (آهَّب) .

(ظُهُور) : مفعول مطلق مبين اللنوع الئ

(القِرَّى) بكسر القافِ وفتح الراء : مضاف إليه . (لَّلْاَ) : مفعول فيه .
(حَلَىْ حَلَمِ) : جار ومجرور متعلق بـ (ظُهُورَ) .

## تفسير الكلمـات

(دَغْنِ) : أي اتركني .

الأوصاف في الككلام المخيّل الموزون .
(آئت) : المراد بها المعجزات الباهرة بالكلمات الظاهرة والآلايات القرآنية .
(ظَهَرَتْ) : تبيّنت .

$$
\begin{aligned}
& \text { (ظُهُورَ) : أي مثل ظهور . } \\
& \text { (نَارِ القِرَىَ) : أي الضيافة . } \\
& \text { ونــار القـرئ هــي الـتـي يوقدهـا العبيــد بــأمر مــن أســيادهـم } \\
& \text { من العرب اللدين اشـتهروا بـالكرم علــئ رؤوس الجبـال ليـلأِّ ؛ } \\
& \text { ليشاهدها الضيفان فيهتدوا بها اللي منازلهم } \\
& \text { (عَلَى عَلَمِ) : أي على جبل من الجبال المرتفعة التي يُهتدئى بها . } \\
& \text { يقول المصنف للمعاند العاذل : }
\end{aligned}
$$

> وظـهوراً ، متـل ظـهور نــار القــرئ الـتـي توقـد في ليـل مظلـم علــئ مكــــان مرتفع ليهتدي بها الغريب .


$$
\text { あ } \quad \phi \quad
$$




الإعرراب الموجز
(فَالدرّ) بضم الدال والراء : مبتدأ .

(حُسْناً) بضم الحاء : مفعول به لـ (يَّزَدَادُ) .


(وَكَهِّ) : فعل ماض ناقص ، واسمه مستتر فيه جوازاً أ .

(تَرْراً) : مفعول به :
والجملة في موضع نصب خبر (لَهسَ) .
(غَيْرَ) : حال من فاعل (يَنْقُصُ) .
(مُتْتِمِ) بضم الميم وكسر الظاء : مضاف إليه .
تفسير الكلمـات
(فَالدرّر) : اللنؤلو المعروف في لألاتْه .
(يَزَدَادُ حُسُناً) : يزد داد بهاء وجمالا
(وَهوَ) : أي والحال أنه .
(مُنتظَمْ) : أي مجتمع في سلك لترتيبه وتنزيله في منازله المتناسبة .

لأن حسنه ذاتي له فلا يفارقه .

- 17 -


## المعنى الكلبي

إن المصنف رحمه اله تعالي قال : إذا كــانت آياتـه على علم كما هو مبين في البيت السابق ، فما فائدة وصفك له بهـ بها النظم ؟ النـ


 لا يفارقها سـواء كـان نـــثراً أو نظمــا ، مـــع أن مــا يحصــل مـن زيــادة الالتــذاذ بسـماعها منظومــــة يَنقــص مـــع الإخبـــار بــها منــــــورة ؛

 وليس ينقص قلراً الحال كونه غـير منتظـم ؛ لأنـه في الأصـل حَسَـنـ للداتـه ، ولا يفارقه سواء كان منظوماً أو غير منظوم . وخلاصة المعنــي أن معجـزات النـبي
 فهو وإن كان في حالـــ كونــه منــور أ غـير بخـس ولا مـهين ، فـهو في حالــة
 في المنظر والعيان . ثم قال المصنف :





الإعراب الموجز
كنا في الثطر الأول من هدا البيت لالاة أوجه للإعراب :
:الأول :
.

(آكَّكِي) بمد الهمنزة : ناعلع .

 مني لعلمي باليأس علئ ذلك والعجز عما هنالك .

> الثائي :
(مَا : للاستفهام الإنكاري وهي مبتدأ .




(إلَّى مَا) : جار ومجرور متعلقَ بـ (تَطَاوُلُ) .


(الاَنْلاقِ) بفتح الهمزة : مضاف إليه .
(وَالشٌُمْمَ) بُكسر الشين وفتح الياء : معطوف علني (الأَخْلاَقِ) .

## تفسير الكلمـات


وفي الأصل مد العنق .
(آَّالِ) : جمع أْمل وهو الرجاء .
(اللَدِيح) : أي صاحب المديح ، والمديح هو الثناء الحسن • (إِلَّ) : أي إلئ استقصاء . ألمّا



(وَالشٌّمَ) : جمع شيمة ، وهي الغريزة والطـيم والطبيعة .

المعنى الكلي
يقول المصنف في مدا البيت :
إذا كانت صفاته الثى تمام ما فيه عليها ؟!

$$
\begin{aligned}
& \text { ثمتال : }
\end{aligned}
$$

$$
\% \text { \% }
$$

## 



الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (تَبِّهُ) : خبر ثالث . }
\end{aligned}
$$


(صِفةُ) : خبر رابع .

ومّن منع تعداد الخبر قتّر لكل خبر ماعدا الأول مبتدأ محلوناًا .
(الَّوَوُنِ) : مضاف إليه .
(بِالِّدَمَ) بكسر القافِ وفتح الدال : جار ومجرور متعلق بـ (المَوْصُنِ) .

## تفسير الكلمات

(آَّاتُ) : جمع آيَّ من القرآن .
 (بِّنَ الرُّحْنَّ) : أي من عند الر حمحن .

.


والآخر بلا نهاية .

## المعنى الكلي

يقول الناظم رحمه الله تعالىى :
 والحاصل أن الألفاظ التي نقرؤهـا من كتاب الله لها دلالتان :

ا- دلالـــة بــالوضع : وهـي الـــتي اعتبرهـــــا العلامـــة ابـــن قاســــم ،
 القديمة

Y- ودلالــــ بـالالتزام العـرفي لا العقلـي : وهــي الــتي اعتبرهــــا الإمـام
 الصفة القديمة . فكل من المَسْنَكَيْن صحيح كما في الحواشي الكبرئ . تم قال رحمه الله تعاللي :
 عَــنِ المَعَــادِ وَعَــنْ عَـــاد وَعَـــنْ الْرَمِ

## 

## 

## الإعراب الموجز

(لَمْ) : حرف جزم م



حال كونها قديمة بزمان


كلها جار ومجرور متعلقات بـ (تُخْبُرْتَا) .

## تفسير الكلمـات

(لَمْتَتْترِن) : أي مدلو لاتها ، والاتقتران هو المصاحبة .

والقديم لا يقترن بالحادث لأنه لو اقترن به به لكان ها حادثانَاً .
(وَهيَ تُتْبِرْتا) : أي الآيات ألفا

إلن الها تعالئ في الدار الآّخرة بعد موتنا والنتقالنا من دار الدنيا

إليها نبيه هوداً عليه وعلئ نبينا أفضل الصلاة والتسليم .

وسُميت بعاد نسبة لاسم أب لها ومو عاد بن عوس بن إلرم بــن سام بن نوح، وكان كافراً يعبد القمـر • يـروئ أنـه عــاش ألـف


من صلبه أربعة آلاف .



ثلاثماثـــة ســة ، وجعـل قصورهــا مــن اللذهــب والفضـــة ،
وأسـاطينها"() مـن الزمرجــد واليـاقوت ، وجعــــل فيـهـا أنــهاراً مطردة ، وأصنافاً من الشجر ، وبسط أرضـها بتربــة مـن المســك الخالص ، وجعل حصباءهــا مـن اللؤلـؤ ـ وعنـد كمالهـا رحــل
 بعث اله عليهم صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً .
وقـد أطنـب المؤرخـون كثـيرأ في شـرح الرم وشـــرح صفاتــها ، وهذا مختصر ذلك .



 آَلْفِكَ
$\qquad$
(1) : أي عمدانها .

 والثالث مكان ، والأوسط ذات . فتنبّه أيها القاري لدلك .

## المعنى الكلي



الأزمنة الغابرة والأعصر الماضية .




 والآخرة .



-     * 

-rve -

الإعراب الموجز
(دَامَت) : فعل ماض والتاء للتأنيث، وفاعله ضمير مستتر يعود علمئ (آلَاتُ) .
 (نَفَتَت) : معطوف علن (دَار (دَمَتْن) .

(مُمْجزَةٍ) : مضاف إليه .
(مِنَ النُبِّيُنَ) : جار ومجرور نعت (مُعْجِزة) .

أن تكون حرفاً آو ظرفاً .

(وَلَّ تَدُمْ) : جملة فعلية حال من فاعل (جَاَعَت) المستتر فيه .

## تفسير الكلمات

(دَامَت) : بقيت واستمرت .

(نَفَقَتْ) : غلبت : أِ

 عن أن يأتوا بمثلها ـ وهي أمر خـارق للعادة مقـرون بـالتحدي ،
وهو دعوة النبوة أو الرساللة .

$$
-r v i-
$$




بانقضاء أوقاتهم فلم يبق إلا خبرهـا .

## المعنى الككلي

قال المصنف رحمه الله تعاللى:

 وسلامه عليهم أجمعين قبل ذلك .

واحدة في مدة حياتهم ، وذلك حين وقوع التحدي بــها ثــم لم تعــد تظهـر • أما القر آن الكـريم صاحب الآيات الظاهـرة والباهرة ، فإنه معجزة متكـــر
 جعل اله تبارك وتعاللي معجزز ته مستمرة اللى يوم اللدين .

 . 9 : 9 :



-     - 




الإعراب الموجز
 (فَّا) : حرف نفي


$$
\begin{aligned}
& \text { (مِن) : زائدة لا تتعلق بشيء . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (لِدِي) بكسر اللام والدال : جار ومجرور متعلق بـ (شُبَّ) . } \\
& \text { (شُمَاقِ) : مضاف إليه . } \\
& \text { (وَمَا) : نافية }
\end{aligned}
$$

(تَبْغِينَ) بفتح التاء وسكون الباء (الباء وكسر الغين : معطوف علئ (تُبْقِنَن) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (مِن) : زائدة لا تتعلق بشيء . } \\
& \text { (حَكَم) بفتح الحاء والكاف : مفعول (تَبْغِنَ) . }
\end{aligned}
$$

تفسير الكلمـات
(مُحَكْتَات") : أي هـده الآيـات الملـكـورة محكمـات ألفاظـها ، متقنــات
 الإتيان بمثلها .
ويدل علئ ذلك توله تبارك وتعالى: : \&M:
(نَمَا تُبْقِينَ) : فما تتركن تلك الآيات المحكمات .

(لِدِي شِقَاقِ) : أي لصاحب خلاف .

والإسلام في شق آخر .
(وَمَا تَبْغِينَ) : أي ولا تطلبن .

المعنى الككلي
يقول المصنف رحمه الله تعالىي :
 لا يستطيع البشر آن يأتوا بمثلها ، وهدا دليل واخـح علئ أنها من عنـد اله


ومــع هــلا فإنـها محفوظــة مــن التحريــف والتبديــل والتغيــير ،
وستبقىى ناصرة لأهل الحق ، ومزيلة لشبه أهل الضـلال والزيــــــ والعنـاد ، فما تبقي بها شبهة لصاحب خلاف ، وما تطلب حاكماً يحكـم علــيـ خــلاف ما أتت به لظهور براهينها عليه .
قال تعالىَى :
ثم قال المصنف :



90- مَا حُورِيبَتْ تَطُ إِلاْ عَادَ مِنْ حَرَبِ


الإعراب الموجز
(حَّا) : نافية

ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى (آلَّات) .
(تَطُ) بفتـح القــاف وضـم الطـاء المشـددة : ظـرف زمــان مـــاض متعلــق
بـ (حُورِِبَت) .
(إِلا) : حرف إيجاد .
(عَادَ) : فعل ماض

و(مِن) تعليلية .
(اَغْدَى) بالقصر : فاعل (عَادَ) . (الأَاَدِي) : مضاف إليه .


(اللُّلَمِ) بفتح السين واللام : مضاف إليه .
الكلمات
 وحاربه النبيّ
(تَطُ) : ظرف بمعنـن الزمن الماضي .

حرباً أي سلبته ـ والمراد هنا الشدة .


-جمع الجمع
(إِلَّهَا) : أي إلئ الآيات .
(مُلْقِي) : اسم فاعل من الإلقاء ، ، والمقصود به الطرح
(السّكَم) : السلاح ، وهو كناية عن الصلح ،

## المعنى الكلي

قال المصنف رحمه اله تعالئ :
ما حارب أحدُ النبيُ
 وسـلتم للنـبي لشدة بلاغذ هده الآيات .



- YVI -

$$
\begin{aligned}
& \text { بها لا هي }
\end{aligned}
$$

الإعراب الموجز
(رَدْتْ بَلَاْتَهَها) : نعل وفاعل ، والتاء للتأنيث .

(مُعَارِضِهَا) : مضاف إليه
(رَدّ) : مفعول مطلق تشبيهي ، أي رداً هثل رد .

(يَدَ) : مفعول لــ (رَّة) .

(عَنِ الحُرَمَ) بضم الحاء وفتح الراء : جار ومجرور متعلق بـ (رَّة) .

## تفسير الكلمـات

(رَدْتْ) : بمعنـني صرفت .
(بَلَاغَتها) : أي بلاغة هده الآَيات .


(دَوْوَى مُمَارِضِهَا) : علىيَ أَن يأتي بمثلها .

 به مكروهاً .
(عَنِ الحُرمَ) : أي عن أهل وعرض الرجل .

## المعنى الڭكلي

لمـا كـانت آيـات القـرآن الكريــم في قمـة البلاغـة ، ووقـف الخلائــق
 وأبطلـت فصاحتـها مـع مطابقتـها لمقتضيـات الأحـوال دعـوى' معـارضــها

 تكــن مـن محارمـه ، بــل يــرد أيــدي الجنـــاة عنــهن بمقتضـــي طبعـهـ ،
نكيف بِرَدِّهِ يد الجاني عن حُرُمِه ؟

وهنــا أثـار المصنـف إلى مسـيلمة الكـــلاب حـــين عـــارض القــرآن
 ســورة النازعــــات : (والطاحنــات طهنـــا ، والعاجنــــات عجنـــأن ،
 ومات علئ طريقه .

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم قال الناظم رحمه اله تعالى1 : }
\end{aligned}
$$


qV- لَهَا مَعَـَنِ كَمَوْجِ البَحْرِ فِي مَــدَد

## 

الإعراب الموجز
(لَّها) : جار ومجرور متعلقَ بخبر مقدم، والضمير يعود لـ (آبَاتُ) .


(البَحْرِ) : مضاف إليه .
(فِّي مَدَدِ) بفتحتين : جار ومجرور متعلق بالكاف لِمَا فيه من معنىي التشبيه .

(جَوْهَرْهِ) : مضاف إليه ، والضمير يعود لــ (البَحْرِ) .

(وَالقِّهِم) بكسر القاف وفتح الياء : معطوف علىى (الحُسْنِ) .

## تفسير الكلـمـات

(لَهَا) : أي لهذه الآيات والمعجزات .



موجة . والمراد بالمدد هنا الزيادة .
(وَنَقْقَ) : معطوف على قوله (كَمَوْج) .


(وَالقِّمَمِ) : جمـع قيمة ، والمراد بها هنا القدر والشرف .
المعنى الككلي
أراد المصنـف هنـا أن يقـول للآخريـن بـأن هــه الآيــات المذكــورة
 كموج البحر في مــدد ، وفي حسـنها البديـع ومـا لهـا مـن القـــر والشـــرف الرفيع فائقة حُسن جوهر البحر
تـم بَيَّـنَ أن مــع كثر تـهـا فإنــها لا توصــف بالملالـــة ، وعجانبـهـا لا تعد ولا تحصى' ، فقال :



あ 雷



الإعراب الموجز
(تَمَا) : حرف نفي

ونـائب الفـاعل مسـتتر فيـه يعـود علــي المتـــــازع منــه وهــو
(عَجَاتِبُها) .

(صَجَاثِبُها) : نانبَ فاعل (تُحْصَّنَ) .

مستتر فيه يعود اللئ (آيَات) .
(عَلَى الإكْتَارِ) بكسر الهمزة : جار ومجرور .

بـ (يُسَّمُ) .

## تفسير الڭكلـمات

$$
\begin{aligned}
& \text { (نَمَا تُعَدُ) : أي من كثرتها . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (عَجَالِبُهَا) : أي معانيها العجيبة . }
\end{aligned}
$$

والعجائب جمع عجيبة ، وهي الشيء اللي لا نظير له .
(وَلاَ تُسَامُ) : أي لا توصف .



$$
-Y(1)-
$$

وهنا البيت مفرّع علئ البيت اللي قبله ، نالشطر الأول فيه مفرع علمى الشطر الأول ، والشطر الثاني علئ الشطر الثاني .

## المعنى الككلي

يقول المصنف رحمه اله تعالئ :


 ولا توصف بالملل مح الإكثار منها لحسنها .






 منه الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ...) "). ثم قال صاحب التصنيف :

 \% 家
(1) ذكره القاضي عياض في الشفاه .

## 

## 

## الإعراب الموجز

(تَّرت) بفتح القاف وتشديد الراء : فعل ماض والتاء للتأنيث .


(تَارِيها) : مضاف إليه .
(نَقُلُّ) بضم التاء : فعل وفاعل
(لَّهُ) : جار ومجرور متعلق بـ (تُنْتُ) ، والضمير يعوود لــ(تَارِهَا) .
(لَقَذ) : حرف تحقيق .

(بِحَّبِ) : جار ومجرور متعلق بـ (ظَفْرْتَ) :
(اللِّ) : اسم الجلالة مضاف إليه
(فَامتصمِمِ) : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر وجوباً تقدير انـت .

## تفسير الكلمـات

$$
\begin{aligned}
& \text { (تَّرتْ) : سكنت واطمأنت . }
\end{aligned}
$$



قلتُ له حينثذ ...

$$
\begin{aligned}
& \text { (لَقَدَ) : أي والشَ لقد . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (فَاعتَصمِم) : فاستمسك به . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الكلي

يقول المصنف في هذا البيت :




من الوقوع في المخالفة التي تؤدي إلئ عقاب الها ـ نسأل الها تعالئ النجاة من النار ومسبباتها .


© ©

## 

الإعراب الموجز
(إن) : حرف شرط جازم .


(مِنْ حَرُّ) : جار ومجرور متعلق بـ بـ (خِيهنَّ) .
(تَارِ) : مضاف إليها ومضانـا
(لَظَّى) : مضاف إليها .

(حَرَ) : مفعول (آَّفَأَت) .

 (الشُّبِم) بفتح الشين المشُدة وكسر الباء : صفة (ورْدِمَا) .

## تفسير الكلمات

(إِنْ تَتْلُهَا) : إن تقرأها .




(الشُّبِ) : العذبا البارد .

- Y^० -


## المعنى الككلي

# يقول المصنف رحمه اله : <br>  بقراءتك حر جهاتم من أجل وِردهــا البـارد ، إذ المـاء بــه حيـاة الأشـباح ، والآيات بها حياة الأرواح    منها ومن مقدماتها . <br>  <br>  

- $\quad$ 者



الإعمراب الموجز
(كَّلّها) : حرف تشبيه ، والهاء اسمها ومو يعود لـ (آيَاتُ) .
(الحَوْضُ) : خبرها (


(مِنَّ العُصَاةِ) : جار ومجرور حال من (الوُجُوهُ) .
(وَتَّ) : حرف تحقيق •
(جَاعُوهُ) : فعلِ وفاعل ومفعول به به .
والجملة حال من (العُمَّاةِ) ، والرابط الواو والهاء .

بموضـع الحال من (جَاعُوهُ) ، فالجملة حال متداخلة .

الكلمـات
(كَآلّهَا) : أي كأن الآيات الملكورة .
(الحَوْضُ) : أي الكوثر .
 .

. والمراد هنا اللذين يخرجون

فالواو هنا حالية ، والضمير الفـاعل راجـــع للعصـاة ، والضمـير
المفعول راجع للحوض .

المعنى الككلي
يقول المصنف رحمه الله تعالىى :
 في تبييض وجوه العصاة إذا جاعوه كالفحم الأسود .



 كالقراطيس نم يدخلون الجنة .



-     * 
- ヶ^А -


##  

الإعراب الموجز

أول البيت الراحد والتسعين .





## تفسير الكلمات

(وكَـالصهُرَاطِ) : أي وهــذه الآيـات كــالصراط في الا الــــتقامة ، وإنمــــا حذف ذلك لدلالة المعنئ عليها .

والمراد بالصراط الدين الحق اللدي لا اعوجاج فيه . أو الجسر الممدود علن ظهر جهنم الذي هو أدق من الشــعـرة ، يسير الناس عليه إلى الجنة على قدر أعمالهم فإنه خط مستقيم لا اعوجاج فيه ، وهـما متلازمان فإنه لا يسـير علىن متن جهنم سيراً مستقيماً من غــير ميـل إلا مـنَ كــان علــئ طريق الاستقامة في الدنيا .
 -يه أعمال المكلفين

 (مَعْدَلَةْ)


 (نَالقِشُطُ) : أي العدل .



 ومو باطل . (لَمْ يُمَمِّ) : الإقامة هنا الدوام م

المعنى الككلي
قال المصنف رحمه الشه تعالئ :
إن آيات القرآن العزيز هي آيـات حـق ، وهـي مستقيمة كـالصرالـا
 بل يزول وينقطع علئ مَرِّ الدهور . ثم تال :



-     *         * 


## 

## الإعراب الموجز

(لاَ) : حرف نفي .
(تَغْجَنْ) بسكورن النون الخفيفة : فعل مضارع ، وناعله مستتر فيه وجوبـاً تقديره أنت .
(لِحَسُودِ) بكسر اللام : بار ومجرور متعلق بـ (تَغْجَنَن) .
 (يُنكِرْمَا) : فعل مضارع ، والهاء مفعول به ، وفاعلـه ضمـير مسـتتر جـوازاز
تقديره هو •

والجملة حال من فاعل (رَّاحَ) المستتر فيه .
(تَجَامُلَا) : مفعول لأجله .
(وَهوَ) بسكون الهاء : مبتدأ .
(عَنْنُ) : خبرهـا .
(الـَاذِق) بكسر الدال : مضافـ إليه

وجملة المبتدأ والخبر حال من فاعل (يُنَكِرُ) المستتر فيه .

تفسير الكلمـات
(لاَ تَعْجَبَن) : الُُجْب انفعال النفس من أمر غريب .
(لِحَسُوِ) : مو اللدي يتمنمي زوال النعمة عن غيره سواء وصلت اليه أم لا .

$$
\begin{aligned}
& \text { (تَجَمُمُلً) : أي أظهر الجهر : أجهل من نفسه وتكَلْفه لا حقيقةً . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مأخوذ من الحَدَّة ، وهي كمال الدراية في الصناعة . } \\
& \text { (الفَّمِّ) : هو شدة الإدراك . } \\
& \text { قال المصنف : } \\
& \text { لا تعجـبن أيـها المؤمـن بـهـه الآيـات مـن حســــاد النـبي }
\end{aligned}
$$

عليه تمييز الحق من الباطل .
ثمتال : - *

ع - ا- تَذْ تُنكِرُ العَهْنُ ضَوْء الشُمْسِ مِنْ رَمَد


الإعراب الموجز


(الشُمسِسِ) : مضاف إليه .


(طَعْمَ) : مفعول به .

(مِنْ سَـَّمِ) بفتـح السـين والقـــاف : جــار ومجـرور متعلــق بـ (يُنْكـــرُ)
علئ أنه علة له .

## تفسير الكلـمـات

(تَدْ تُنكِرُ العَهْنُ) : أي العين الباصرة ، والمقصود بها هنا صاحبا




فهاتان الجملتان مسوقتان للتعليل ، وكلامه علئ حذف مضاف منهما ،


طعم الماء من سقم ؛ لأن المُنْكِر في الحقيقة صاحب كل منهما .

## المعنى الكلي

 أثبت ذلك بأمرين محسوسين : الأول : إنكار العين ضوء الشمس من أجل المرض القائم بها . والثاني : إنكار الفم طعم الماء من أُجل السقم القانم بـ به . وكذلك إنكار الآيات من أجل الحسد القائم بالمُنْكِر م فيقول رحمه اله تعالىي في معنني هذا البيت :



 المحسوس في نفس الأمر .





الإعرراب الموجز
(َّا) : حرف نداء .


(مَنْ) والرابط بينهما الهاء مِن (سَاحَتَّ) .
(سَعْهاً) : حال من (العَانُونَ) .

(مُتونِ) بضم الميم والتاء : مضاف إليه ، ومي مضاف أيضاً .
(الأَتُقُق) : مضان إليها .

الكلمات

(َيَّمَ) : تصد .
(العَانُونَ) : جمـع عاف ، ، وهو طالب المعروف .
(سَاحَتَهُ) : المراد بها هنا حريم الدار الواسع •



(الرُّسُم) : جمع رسوم ، وهي الناقة التي تؤثر في الأرض من شدة الوطء عليها . المعنـى الككلي
لما ملح المصنف النبي أقبل عليه بالخطاب فقال واصفاً النبي

 في المشـي اسـتعجالاً ، ومِـن أمـن الخيفــة حـــال كونـهـم راكبــين فــوق

 الكى مضاربهم في أقرب وقت ممكن . تم قال رحمه الش تعالىً :



-     * 

الإعراب الموجز
(وَمْن) بفتح الميم : اسمم موصول معطوف علئ (مَـنْ) المجـرورة بإضافـة
(خَّهرَ) إليها في البيت السابق
(هُوَ الآيَحَ) : مبتدأ وخبر صله (مَنَ) .
(الكُبْرَيُ) : نعت (الآيَّهُ) .


(هُوَ النُعْنَةُ) : مبتدأ و وخبر صلة (مَنْ) .
(الُُظْتَىَ) : نعت (النُعْمَةُ) .
(لِمُغْتَمِم) : جار ومجرور متعلق بـ بـ (النُعْمَةُ) .

## تفسير الكلمـات


 (الآَيَّ) : العلامة .


(وَمَنْ هُوْ) : أي ويا من هو هو كما أسِلفنا .

(العُظْتَن) : بمعنتي الكبرى ، وهمي تأنيث الأعظم .

- rav -
(لِمُغتْتم) : مأخوذ من الغنيمة ، أي أيا من اغتنمتَ الشيء وأخذته غنيمة .


## المعنى الككلي

يتابـع المصنف وصف النبي
 اله تعـالى يعلـم بـــأول نظــرة ينظرهــا أنــه تبـارك وتعـالئ بعثـه رحمــــة اللئ الخلانـــق . حيــث الأرض كــانت قبــل بعثتـه
 بتخصيص من الوهـاب .



 ثم قال رحمه اله :




## الإعراب الموجز

(سَرَّتْتَ) بفتح التاء : فعل وفاعل .





(مِنَ الظُلُم) بضم الظاء وفتح اللام : جار ومجرور متعلق بنعت (دَاجِ) .

## تفسير الكلمـات

(سَرَّتَ) : الخطاب لرسول الهِ

 لا يكون إلا بالليل .




داج أي مظلم .

## المعنى الكلي

يقول المصنف مناطباً النبي

 وقطعـت مسـافة عظيمـة في ليـل مظلــم كمـا سـرئ البــــر الكــــامل التــام النور في دالج من الظُلَمْ


 والقصة مشهورة ومعلومة من القــرآن الكـريــم والأحـاديث الشـريفة ،
 اللى المسـجد الأقصـيى لأمـور كثـيرة وفوانــد جمـة ، منـهـا الربـط المقـدس
 المسـجد الأقصـين كحرمـة المسـجد الحـرام ، حيـث هـو قبلـة المسـلمين الأولى ، وقبلة الأنبياء من قبل نبينا وإنما خُحـص" الإسـراء بـالليل دون النـهار ؛ لأنـه وقـت تفريــن البـال ، وقطـع العلائق .
وتيـل : لأن الهة تعــالين لمــا محـا آيــة الليــل وجعــل آيــة النـهـار
 وللـك قيـل : افتخـر النـهار علــل الليـل بالشـمس ، فقيـل : لا تفتخــــر ، ،
 -r.. -

في الليل اللن السماء .
وقيـل : لأنـه
إنما يُوقَدْ في الليل .

بتسعـة والهاء بخمسة ، وذلك أربعـة عشــر ، فكأنـه تعـاللى تـال : يـا بــر .

وله در القائل حيث قال :



ثم قال المصنف :



## 



## الإعراب الموجز


والتاء اسمها

(إلّْن) : حرن جر :


و(أن) وصلتها ني تأويل مصدر مجرور بـ (إلّكن) .






## تفسير الكلمـات

 بعد وصولك إلى المسجد الأتصئ . (تَرْتَى) : تصعد .
 تعرج عليه أرواح المؤمنين . فصعــد عليها إلئ سمــاء الدنيـا ،

فاستفتح جبريل الباب فقيل : مَن بالباب؟ قال : جبريل ، قيـل :






 تبارك وتعالئ منزه عن المكان المان .
 في القرب
(مِنْ تَابِ تَوْسَّنِّ) : هذه العبارة بيان للمنزلة ، أي مقدار قاب قوسين .

المراد به منا المعنوي لا الحسي



## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه اله تعالئ :





الملانكـــة المقربــين ومنــهم الـــروح الأمــين • وصــرت مـن القــرب في


 مَلَك مقرب ، ولا نبي مرسل .
 سائر الأنبياء .



- $\quad$
$-\mu \cdot \varepsilon-$

الإعراب الموجز


(الآنْبَّهَ) : مضاف إليها .
(بِهَا) : جار ومجرور متعلتَ بـ (تَدُمتَكَ) ، والباء للظرفية ، والهاء للمنزلة .

والمعطوف علئ المجرور مجرور
ويجوز آن نقول : (وَالرُّسُلُ عطف علئ (جَمِيمع) .

(تَفْدِمَ) : مفعول مطلق
(مَخْنُوم) : مضاف إليه .
(عَلَىْ خْدَمَ) : جار ومجرور متعلق بـ (تَفْدِمَمَ) .

## تفسير الكلمـات


. أن يكون في الحس
(جَبِيعُ الأَنِبَاءِ) : أي جماعن ه .

(وَالرُّنْلِ) : أي وجميع الرسل .
(تَفْدِبَ) : مصدر مشبه به ، أي تقديماً مثل تقديم .
(رَتْنُوُرِ) : مو الرئيس .


## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه الش تعالئ:

أو مقدماً في الرتبة والمكانة مثل تقديم مخلدوم علئ خدم .

والمتأخر في مرتبة الخادم .
ثم تال المصنف:


-
.11- وَآَنَتَ تَختَرِقُ الستبَعَ الطُّبَاقَ بِهِمْ


## الإعراب الموجز

( (وَأْنَتَ) : مبتّدأُ .


تعلق به المجرور قبله .
(كُنت) بفتح التاء : فعل ماض ناقص ، والتاء اسمه .
(فِهِه): جار ومجرور متعلق بكان ، والضمير يرجـع لـ (مَوْكِب) .
(صَاحِبَ) : خبر كان .
(العَلَمِ) بفتحتين : : مضاف إليه .

## تفسير الككلمـات

(وَأْتَتَ تَنْتَرِقُ) : أي وقدّمتـك جميـع الأنبيـاء والرســل والحــال أنــك
تخترق ، بمعنـنى تقطع السماوات .


(بِهِم) : أي حال كونك ماراً باللذي لَقِيَك منهم •
 في السماء الدنيا بآدم ، وفي الثانية بعيسئ ويحيىً ، وفي الثالثة

$$
-r \cdot v-
$$

بيوســف ، وفي الرابـعــه بـــإدريس ، وفي الخامســـة بــهارون ، ، وفي السادسـة بموسـئ ، وفي الســبعـة بــــإبراهـيم صلـــوات الشا
تبارك وتعالىي وسلامه عليهم أجمعين •
ومَن أراد نص الحديث كاملا فليرجـع إليه .
 . يا رسول اله (كُنتَ فهب) : أي في ذلك الموكب .
 والعَكَم رمح في رأسه راية يحمله دائماً قائد الجيش .

## المعنى الكلي

> يقول المصنف :

وقّ"متـك جميـع الأنبيـاء والرسـل ، والحـال أنـك تقطـع الســماوات السبـع الطبــاق الـتي بعضـها فـوق بعـض طبقـة بعــد أخــرى حــال كونـك ماراً بالأنبياء الذين قدّموك . والحـال أيضـأ أنــك في موكـب مـن الملانكــــ كنــت فيـه مقـــّم القـوم وكبيرهـم ، وكيـف لا وكـان جـبريل في مقدمـة الموكـب يسـتفتح لرسـول اله

ثم قال :



-     * 

$$
-r \cdot \wedge-
$$




الإعراب الموجز
(حَتُّى) : حرف غاية .

 ( (شَّأُاًَ) بفتح الشين وسكون الهمزة : مفعول (تَدَغ) .

جار ومجرور متعلقان بـ (تَّعَ) .


متعلق بـ (تَدَغْ) .

## تفسير الكلمات

$$
\begin{aligned}
& \text { (حَتَّى) : غاية لقوله (وَآنتَ تَخْتَرِّثُ) . } \\
& \text { (لَمْ تَدَّغ) : : مـ تتركُ . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (لِمُستْتِقْ) : لطالبِ سَبْقَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (لِمُتْتَمِم) : المستنم طالب الرفعة ، وهو الساعي ليرتفع ع } \\
& \text {-r.9- }
\end{aligned}
$$

المعنى الككلي
يقول المصنف في هذا البيت :

من القرب لطالب السبق ، ولم يترك درجة لطالب رفعـة ـ

تقدم بـ (تَابِ تَوْمَّنِ) .
ثم قال رحمه اله :



- ا1


الإعراب الموجز
(َخَفَتْتَ) بفتح التاء : فعل وناعل .
(كُلّ) : مفعول به .
(مَقَّم) بفتح الميم : مضاف إليه .


(نُوِيتَ) بضم النون وكسر الدال وفتح التاء : فعل ماض مبني للمفعـول ، ونائب الفاعل تاء المخاطب .
(بِالَّنْع) : جار ومجرور متعلق بـ (نُوِيتَت) .

(الُمُرَدِد) : مضاف إليه .
(العَلَمِ) بفتحتين : صفة (المُفْرَدِ) .
الكلمـات
(خَفَضْتَ) : الخفض هو ضد الرفع ، والمراد هنا انحطاط الرتبة.
(كُلْ مَقَّم) : كل رتبة ومنزلة لغيرك .



(مِنَلَ المُفْرَد العَلَمِّ) : العَلَمْ هو المشهور العالِي القدر .
 بكونه نودي نداء مصحوباً برفـع لفظه .


 مخفوض المقام بالنسبة لمقامه عليه الصلاة والسلام .

## المعنى الككي

قال المصنف رحمه اله تعالىي :
 نوديت بالارتفاع نداء مثل نداء المفرد العلم .



- あ

$$
\begin{aligned}
& \text { الإعراب الموجز }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (مُتْتِّر) : مضاف إليه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (أيّ) : نعت لـ (مِرْر) . } \\
& \text { (مُكتَتَم) بضم الميم وفتح التاءين : مضان إليه. }
\end{aligned}
$$

## تفسير الكلمات




(عَنِ المُّوُوْنِ) : جمع عين .

في الاكتتام عن الخلت .

## المعنى الكلي

قال المصنف رحمه الله تعاللى :
خفضـتَ يـا رسـول الله كــل مقــام إذ نوديــت بـــالرفـع كيمــا تفــوز وتظفر بوصل من الله تبارك وتعـالى ، وهــو المقـام الــلـي رفعــك اله إليـه ، والمنزلة التي أَحَلَّك فيها وناداكُ إلى الصعود إليها ، وذلك الوصـل مسـتتر
 إلهك العظيم الذي أوحى الليك في ذلك المقام
أمـا اسـتتار ذلـك الوصـل عـن أعـين مَـن عــــاصرهُ أُسري به عـن أعـين سـائر الأنبيـاء والمرسـلين والملانكــــــا المقربـين ؛ فلأنـه مقــام لا ينبغي لغيره هِ

وهو الوحيد الذي وصل إليه
ولمـا كـانت هــده الرتبـة العظيمـة لـهـ
 مخاطباً له


最


## 

الإعراب الموجز
(نَحُزْتَ) بضم الحاء وسكون الزاي وفتح التاء : فعل وناعل (كُلْ) : مفعول به .
(نَخَارِر) بفتح الفاء والخاء : مضاف إليه .
(غَرْرَ) : نعت (كُّلْ) .
(مُشترَكرَ) بضم الميم وسكون ن الشين وفتح الراء : مضصاف إليه . (وَجْزُتَت) بضم الجيم وسكون الز الي اي : فعل وفاعل .
(كُلْ) : مفعول به .
(مَقَّم) بفتح الميم : مضاف إليه .
(غَرْر) : صفة (كُّرْ )
(مُزْدَحَمَ) بضم الميمَ وسكون الز اي وفتح الدال : مضاف إليه .

## تفسير الكلمـات


الر تبه أنك جمعتَّ كل فنار ...
(كُلْ نَخَارِ) : أي كل ما يُ يُتخر به من الفضاثل .

(وَجُزْتَ) : عَبَرت .


- Y 10 -
(غَّر مُزْدَحَم) : بمفر دك ، أي لم يشاركُ أحد بدلك ولم يزاحمك . المعنى الكلي

يقول المصنف مخاطباً النبي
فحزتَ بسبب مــا نـلـت مـن تلـك المراتـب كـل فنخـار وتعظيـم يليـق

 إلى المقام الذي وصلتَ إليه غيرك .



110- وَجَلْ مِقدارُ مَا وُلْــَتَ مِنْ رُتـبِبِ


## الإعراب الموجز

(وَجَلْ) بفتح الجيم : فعل ماض .
(مِقْدَارُ) : ناعل .


فعل ماض مبني للمفعول ، والتاء نائب الفاعل .
والجملة صلة (مَا) ، والعائد محلوف أي ولُّيتَه .

متعلق بـ (ولُّيت)
(وَمَز") بنتح العين والز اي المشددة : فعل ماض معطوف علئ (جَلّ) .
(إِرَّكُ) بكسر الهمزة : فاعل (عَزَّ) .
(مَا) : اسم موصول في محل جر جر بالإضافة .

 أي أُولِيتَه .

متعلق بـ (أولِلِت) .

## تفسير الكلمـات

(وَجَل) : أي عظم ذلك فلا يحاط به .
وكمـا يلاحـط في البيـت فـــإن الجنــاس واضـــح في قولـه (وُلُـــتَ)

## المعنى الكلي

يقول المصنف :




 وعنئ المصنف بدلك بأنهو 热 اليتيمة العصماء . .
ولما مدح المصنف النبي ذكر كدلك بأن أمته مفضلة علئ ساثير الأمم ، فقال :



-     * 
- M1A-

$$
\begin{aligned}
& \text { (مِّدارُ) : أي قدر . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (مَا أولِّت) : ما أولاك الها اله . }
\end{aligned}
$$

## 

## 

الإعراب الموجز
(بُشْرَىا) : مبتدأ . وصفتها محلوفة ، أي بشرى' عظيمة .
(لنَا) : خبره :
(مَعْثَرَ) : منصوب علئ الاختصصاص لفعل محلوف تقديره أخصُ .
(الإسْالَامَ) : مضاف إليه .



(رُكنّا) : اسم (إِنَّ) مؤخر .
(غَهرَ) : نعت (رُكنَان) :
(مُتْهَمَم) : مضاف إليه

وإنْ فتحنا الهمزة (أنّ) فعلئ تقدير لام الصلة .

## تفسير الكلمات

(بُشْرَّ) : مأخوذة من البشارة ، وهي الخبر السار .

(الإسنامَم) : أي اللدين اعتقدوا عقيدة الإسلام م
(إنْ لنَا) : جميع المسلمين : الدين

$$
\begin{aligned}
& \text { (رُّناًا) : شريعة ، وركن الشيء ما يُعتملد عـليه . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الككلي


بالبشرك' علىي وجه يتضمن دخوله بهلدا الوصف :
بشرى لنا معشر الإســلام باتبـاع النـبي
المسلمين من العناية في أن جـعلنا سـبـحانه مـن أمـة هــدا النـبي الكـريـمّ ،
ركنــأ قـوي الأســاس والبنيــان غــير منـهـدم ، لا يُــهان مَــن لاذ بــــه ، ولا يُضام من اعتصم به ، حيث الإسلام حصن حصين ، وعز مكين • أحـيانا الله علــين دينـه ، وأماتنـا متمسـكين بمـا جـاء بـهـ مـن القـر آلن ،
والسنـة ، والشـراتـع •

ثم قال رحمه اله تعاللى :



- あ

IIV


الإعرراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (لَّما) بفتح اللام وتشديد الميم : حرف وجود لوجود . } \\
& \text { وتعرب كدلك بأنها ظرف بمعننا حين - } \\
& \text { (دَّا ال山ّ) : فعل وناعل . }
\end{aligned}
$$





(الرُّنُلِ) بسكون السين : مضاف إليه .
(كُّا) : كان واسمها .

(الأُمَّمَ) : مضاف إليها .
والجملة جواب (لَّا) .

## تفسير الكلمـات

(لَمَا دَمَا الهُ) : أي لما سْمَن الشُ .

(لِطاعَتِهِ) : أي لطاعته تباركُ وتعالئن ، والطاعة ضد المعصية .
(بِّكرَمَ الرُّنُلِ) : بأفضل الرسل .
(كُنّا) : معشر الأمة الإسلامية .

أي كنا أكرم الأمم السالفة قبل مجيء الإســلام ، والدليـل علـئ

أي آنتم خير أمة .

وإنما كانت أمته أهئ خير الأمم ؛ لأنه هو خير الرسل .

## المعنى الككلي

يقول المصنف رحمه الش تعالىى :


عنده تبارك وتعـالىى ؛ لأن إكرام الرسل لا يَبعـثُ الاّلا اللى إكرام الأمم .

 . $1 \cdot v: V$ :
 والعذاب الشديد مما حلّ بالأمم السابقة . ثم قال المصنف :



- 者
- MY -



## 

## الإعراب الموجز

(رَاعَتْ) بفتح الراء والعين : فعل ماض ، والتاء تاء التأنيث

(العِدا) بكسر العين وضهها : مضاف إليه

(بِعْتِّهِ) بكسر الباء وفتح الثاء : مضاف إليه .

موضع الحال من (أْنَّاءُ) .

والجملة صفتها ا
(ضُفلا) بضم الغين وسكون الفاء : مفعول به هـ (أبْفَكَتَ) .
(مِنَ الغَنَّم) : جار ومجرور نعت (غُفْلا) ، و (مِنَ) هنا للبيان .

## تفسير الكلمـات

(رَاعَتْ) : خافت وأفزعت .
(تُلُوب) : أي أصحاب قلوب ألوب علئ تقدير مضاف .





$$
\begin{aligned}
& \text { (كَنّْإة) : أي مثل نبأة ، والمقصود بها هنا صرخة الأسد . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (غُفلا) : جمع غافل ، وهو البليد اللدي لا يحس بالأمارات الواضحة . } \\
& \text { (مِنَ الْغَنَم) : اسم جنس }
\end{aligned}
$$

المعنى الكلي
يقول المصنف :



 عن دين الإسلام ؛ لكون دعوته
 فأجفلها ذلك الصوت وفرّتها .



$$
\% \text { © }
$$

## 

## الإعراب الموجز

(مَا) : حرف نني .



للأعداء من الكفار .
(فِي كُلُ) : جار ومجرور متعلق بـ (يَلْقَمَمُم) .

(حَتُّى) : حرف ابتداء .
(حَكَوْا) بفتح الحاء والكَاف : فعل ماض وناء وناعل ، والضمير للأعداء .

(لَّحماً) بفتح اللام وسكون الحاء : مفعول به به لـ (حَكَوْا) .
(عَلَىْ وَضَمَ) بفتح الواو والضاد : جار ومجرور نـعت (لَحْماً) .

## تفسير الكلمات



 والمعترك محل الاعتراك ، أي الازدحام في الحرب .

$$
\begin{aligned}
& \text { (حَّتْن حَكَوْا) : حتى شابهوا . }
\end{aligned}
$$

والمراد أي بطعن القنا ، نهو علئ تقدير مضاف .
 أو نحوها ليقيه الأرض .
 مُمَدُدن لأكل السباع والطيور .

## المعنى الكلي

> يقول المصنف رحمه اله تعالئ :

 طعناً ، وبالسيوف ضرباً ، وبالنبل رمياً ، لحماً مطروحاً علئن وضم . ثم تال :


-

## 

## 

## الإعراب الموجز

 يعود لاكعداء .
(الفِرَآَ) بكسر الفاء : مفعول (وَّورا) .











## تفسير الكلمـات

(وَوْوا) : تمنوا .

$$
\begin{aligned}
& \text { (يَنْبِطُونَبِبه) : أي يغبطون ذلك الفرار . }
\end{aligned}
$$




اللحم
( بَالَّت) : ارتفعت في الجو .



الطيران والارتفاع .

## المعنى الكلي

قال المصنف رحمه الهُ تعالئ :


 قد رفعها جارحة الطير فار تفعت بها من معارك القتار اليال .


 العقبان والرخم ، فنارتفعت معها إلما منازلها ـ الـا

 فحالتهم كحالة تلك الأعضاء لا حركة لها إلا آن يحملها غيرها .

والحـاصل أنـهم انختـروا تلـك الحالـة علـئ الحـال الـتي هــم فيــها ،
 اشتد به كثير البلاه .

ثم ثال المصنف :



- ${ }^{\circ}$ あ


## 

الإعراب الموجز
(تَمْضِي اللنَّلِي) : فعل وفاعل ، والمعطوف محلوف أي والأيام .
(وَلَاَ) : حرف نـني .






> (الأَنْهُرِ) : مضاف إليها .
(الحُرُمِ) بضم الحاء والراء : صفة (الأَنْهُرِ) .

## تفسير الكلمات

$$
\begin{aligned}
& \text { (تَمْضِي) : تمر عليهـم }
\end{aligned}
$$

> وإنما خصّ المصنف الليالي باللدكر ؛ لأن مقاسـاة الهموم فيـها تكون أشد . (وَلَا يَذرُونَ) : ولا يعلمون .
> (عِدتَهَا) : عددها .

# (مَا لَمْ تَكُنْ) : أَي تلك الليالي <br>  رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم • 

## المعنى الكلبي

قال المصنف رحمه اله تعالىي :
إن الكفــار مـن شـــدة مــا دخــل في قلوبـهـم مــن الفــزع ، وخـــامر




 مضئ من الليالي ويدرون عدتها . وهــلـا كــان قبـل إباحــة القتـال في الأثـهر الحـرم عنــد رأي مَــن رأى




ثم قال المصنف :




الإلعراب الموجز
(كَآَيَّمَ) : حرف تشبيه .

(ضَّفْ) : خبره .




(إِلَنُّ لَحْمَ) : جار ومجرور متعلق بـ (تَرِم) في آخر البيت .
(العِدَا) بكسر العين : مضاف إليهم م
(قَرِم) بفتح القاف وكسر الراء : صفة (قَرْم) المتقدم م
الكلمـات

(ضَيْفَ حَلَّ) : أي نزل .





والغرض من ذلك الإخبار بكثرة القتل في الكفار .

يقول المصنف :
كأنما دين الإسلام ضيف حل في ساحـة أهـل الإســلام الملـتزمين بـه ،
 للإسلام شديد الشهوة .

ولو ببلل مهجهم ، فكأنهم مـن شـدة مـا حـلِّ بـهم مـن القتـل البـلْ نُحـرت
وتُطُعَت قطعاً ؛ لتطبـِ للضيفان اللين اشتهوا لحماً .
وهـا الضيف الـلـي وقـع التشـبـيه بـهـ ســيد مـن الســادات ؛ ولـــا نــزل علي سادة أمثاله .



- $\quad$ -


## 



## الإعراب الموجز

 (ضَّفْ) في البيت السابق •
(بَحْرَ) بسكون الحاء : مفعول به .
(خَمِّس) بفتح الخاء : مضاف إليه .







## تفسير الكلمـات

(يَجَرُر) : أي يستتبع هذا الشجاع .

فقـد شـبّه الاستتباع بـالجر ، واســتعار اســم المشــبه بــه للمشــبه
نم اششُقُّ منه .
(بَحْر) : كـناية عن الكثرة .


في القاموس المحيط .

$$
\begin{aligned}
& \text { (فَوْقَ) : أي كاتن فوق خيل . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من السباحة ، وهو العوم في الماء . } \\
& \text { والمراد هنا أي مسرعة في طلب الكفار كالسابح في البحر . } \\
& \text { (يَرْمُمي) : أي ذلك البحر ر ه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الحرب للقتال ، من طعن وقتل وغير ذلك . }
\end{aligned}
$$

> يقول المصنف رحمه اله تعالىى :
> مِـنْ شـأن مَــن هــو متــل هـــلا الســيد أنـهـه يجـــر بحــر خميـس ،
> أي يستتبع جيشـأ كثـيراً كــالبحر في كثر تـه وتموجـه ، و إهلاكــه اللكفـار .
ملتطم بعضه ببعض لهيجانه .
ثم قال :


## 

## 

الإعراب الموجز

بإعادة (مِن) .
(مُنتَبِ) بضم الميم وسكون النون وفتح التاء : مضاف إليه .
(لِّ) : جار ومجرور متعلق بـ(مُنتدبِ) .
(مُخْتَسبب) بضم الميم وسكون الحاء وكسر السين : نـعت (مُتْتِب) .


وفاعله مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلئ (مُنتدِب) .
 جَار ومجرور متعلق بـ(يَسْظُو) علن تقدير مضــاف بـين الجـار والمجرور ، أي بسيف مستأصل .


(مُشطَلِم) بضم الميم الأولى وسكون الصاد : صفة (مُتْتِب) .

## تفسير الكلمـات


أي دعاه فأجابه .


(يَّطُوُ) : أي يصول ذلك المنتدب .
(بِمُستأْمِلِ لِلْكُفْر) : بسيف قاطِع قالـع لأصل الكفر .
(مُصنَّلِم) : مهلك لأهل الكفر .
المعـنى الككلي
يقول المصنف رحمه الله تعالىى :

 وتوكل في أمره علئ الله رب العالمين ، يسطو علئ الأعداء بسطوة الأسـود



*



الإعراب الموجز
(حَتَّى) : حرف ابتداه .
(غَدَتْ) : فعل ماض ناقصى .
(مِلّْهُ) : اسمها
(الإسنالَم) : مضاف إليه .

في البيت الثالث والعشرين بعد المائة .

(مِنْ بَعْدِ) : جار ومجرور متعلق بـ (غَدَتْ) .

(مَوْصُولَحَ) : خبر (غَدَتْ) منصوب .
(الرُحِمِ) : مضاف إليها .
تفسير الكلمـات
(حَّتّ غَدَت) : حتى صارت .





## المعنى الككلي

يقول المصنف في هذا البيت :
مـا زال مـلا المنتـدب يسـطو بمسـتأصل لأهـل الكفـر حتــي صـارت
 الرحم لكثرة من ينتمي الليها ، ويدخحل فيها ، ويقوم بشأنها .
 عـن النـبي فطوبين للغرباه|)|". أي جاء وظهر بين قوم لا يدينون به ، فــهو منقطـــع ومقطـوع ع الرحــم ،
 ونصروه فنصرهم الله تعاللى .


$$
\$ \text { }
$$

الإعراب الموجز
( (َكْفُولَة) : خبر نان لـ (غَدَت) من البيت السابت .
(أَبداً) : ظرف زمان منصوب بـ بـ (مكْفُولَةَ) .


بعد المائة .
(أب) : مضاف إليه .




على ما قبله .

## تفسير الكلمـات

(مَكْفُولَة) : بمعنـنٍ محفوظة ، والمكفول هو الذي يُقام بحقه .
(أَدَاً) : داثمأ .
(مِنهُم) : أي من الكفـار .

 من البعل علىي أزواجه .

- re:-



وجود الأبوة ، ونفي التأيم مع وجود البعولة يوجب ذلك .


## المعنى الكلي

أراد صاحب التصنيف أن يقول هنا :

 وبصدرها صحابته الكرام الأبرار والأخياريكّ ؟
 . والهار



- 者


## 

## 

الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (مُمُ البِبَالُ) : مبتدأ وخبر م }
\end{aligned}
$$


مفعول به ، والضمير يعود لـ (الأَطْاَلِ) المتقدمة .




(مِنهُمُ) ، (فِي كُلٌ) : جار ومجرور متعلقان بـ(رَّآلى) .
 مضاف إليه

## تفسير الكلمـات


بالصبر في الحرب والصلابة .


مؤرخ أخبار ...
 . بمعنني التقيا بأجسادهما :
(مَاذَا رَآّا) : أي الذي شاهده .
(مِنهُمُ) : أي من الشدة التي لا توصف لعظمها .

والمصطدم موضع الاصطدام ، وهو اصطكالك الصفين .

## المعنى الڭكلي

قال المصنف رحمه الله تعالىى :
إن الصصحابـة

 في شـك مـن هــنا أيـها السـامـع فسـل عــهـم مـن صادمـهم مـن أعدانـهـم ؛
 من مواضع الاصطدام ، والمعركة والجَلَّ .


-     * 




الإعراب الموجز
(وَسَلْ حُنَّنَانَ) : نعل وفاعل ومفعول به .


والجمل الثــلاث معطوفـة علـلـي (سَـَلْ في البيـت السـابق مـن عطف الخاص علئ العام .
(نُصُولُ) بضم الفاء والصاد : خبر مبتدأ محلوف ، أي هي نصول .
ويجوز نصبها علىي البدلية من الأمكتة الثلاث ؛ لأن المراد بــها
زمن القتال فيها .
(حَتْف) بفتح الحاء وسكون التاء : مضاف إليه .

$$
\begin{aligned}
& \text { (لَهُم) : جار ومجرور متعلق بـ بـ (حَتْف) . }
\end{aligned}
$$



## تفسير الكلمـات


قرابة ستين كيلومترأ أعلي التقريب لا علين التحديد .

علئ التقريب لا علئ التحديد .
(وَسَّل أُحُداً) : أُحُد هو جبل يقع شمال المدينة الشريفة .

أنواع الهلاك .
(حَتْف) : الحتف هو الهلاك .
(أَهْىَ) : مأخوذة : من الداهية ، وهـو اسم تفضيل على وز وزن أفعل .


## المعنى آلكلي

$$
\begin{aligned}
& \text { قال المصنف رحمه الهّ تعالئ : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لتخبرك هذه المواقع أنها كانت علئ المشركين فصولَ وباء وهـلاك . } \\
& \text { ومَن أراد شروحها كاملة فعليه أن يرجـع إلى أماكنها . } \\
& \text { ثم قال المصنف : } \\
& \text { المُصْدِرِي البِيـضِ عُمْـراً بَعْــدَ مَـا وَرَدَتْ }
\end{aligned}
$$

## 



الإعراب الموجز
 (الأبَّطالِ المتقدمة ، وحذفت النون للإِافة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (الِبِضِي) : مضاف إليها • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (مَ) : مصدرية ) : } \\
& \text { (وَرَدَتْ) : صلتها . }
\end{aligned}
$$


(كُلْ") : مفعول (ورَّدَتْ) .

(مِنَ اللُّمَمَ) بكسر اللام وفتح الميم الأولىن : جار ومجرور نعت (مُسْودُ) .

## تفسير الكلمـات


(البِيضِ) : جمع أبيض ، والمراد به السيوف المصقولة .
(حُّراًَ) : جمع أحمر : أحضر
وقد عني المصنف بأن السيوف تد تغيّرت مــن مخالطـة الدمـاء
وكثرة القتلئ للون الأحمر .

المنكبين فهو جُمّة .

ويقال كذلك على ما دون الفاحشة من صغار الذنوب ، فمنـه قولـه تعالى :

## المعنى الكلي

قال المصنف رحمه الله تعالمي :
إن الصحابـة الكــرامٍ
بعد ما وردت تلك الصفائح من دماء أعضاء العِدا كلز مسود من اللـمـم •
 ثم صدرت وقد عادت بعد بياضها حمر اً مِن تلبسها بذلك الماء اللّي ورَدَّتُهُ .

فإنهم لا يرضون إلا بقتل سود اللمم ، وأصحاب الكفر والشرك .



$$
\% \text { \% }
$$

## 

## 

الإعراب الموجز
(وَالكَآتِينَ) : ممطوف علئ (الُمصندِرِي) في البيت السابت .

(الـُطُّ) : مضاف إليه .
(مَا) : نافية .
(تَرَكَتْ أَقَلَمُهُم) : فعل وفاعل .
(حَرْفَ) بفتح الحاء وسكون الراء : مفعول به .
(جِسْم) بكسر الجيم : مضاف إليه .
(غَّرَ) : نعـت (حَرْفَ) .
(مُنعَجِمِ) بضم الميم وسكون النون ونـو وكسر الجيم : مضاف اليه .

## تفسير الككلـمات

(وَالكَاتِبِينَ) : أي الطاعنين .

تُتْخَلُ منه تلك الرماح •

والمراد الرماح الخطية التي تتخلذ من شجر الخط .

(حَرْفَ) : طرف
(جَسْم) : أي من أجسام الكفار .
(غَهِر مُنعَجِم) : أي غير مزال عجمته ، بـلـ أزالـت عجمتـه - أي خفـاءه -


كما يتميز الحرف المعجم بنقطه والمهمل بخلوه عن النقط

## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه الشا هنا :




وفي هلا البيت لطائف منها :



. يستحق

 والمؤمن بسلامته .

ثم تال المصنف :



-     * 
- r६q-


## 



## الإعراب الموجز


 لا تفيد التعريف .
والأصل : شاكين ، وحذفت النون للإضافة .
(السَّلَحَ) : مضاف إليه .
(لَهُم): جار ومجرور خبر مقدم ، والضمير يعود لــ (الأَبْطَلِ) .


(وَالوَرْدُ) بفتح الواو : مبتداً .
(يَتْتَزُ) : فعل وفاعل خبر (الوَرْدُ) .
(بِالسِيـَا) ، (عَنِ السُّلَمِ) : جار ومجرور متعلقان بـ (يَمْتَازُ) .

## تفسير الكلـمات

(شَاكِي) : مـن الشـوكة وهــي الحــدة والشـــدة ، يقــال : رجــل شــاكي

$$
\begin{aligned}
& \text { أي شديد } \\
& \text { (السَّاَحَ) : آلة الحربَ ، و(شَاكِي السَّلاَحِ) أي حادُه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (سِيهًا) : علامة وصفة ، وهي الصمت الصمت الحسن والخشوع • } \\
& \text { وقيل : سيماهـم صفرة الوجوه من السهر • } \\
& \text { - Mo. - }
\end{aligned}
$$

وقيل : أثر التراب علئ وجوههم ، حيث كــنوا يسـجلون عليـه لا علئ الأثواب .


 (تُمَيْزُمُم) : تفرقهم عن غيرهـم
 (يَتْتَاز) : يتميزّ :
(بِالسُهـَا) : بالعلامة والصفة :
(عَنِ السَّلَ): عن شجر له شوك يشبه شجر الورد ، وهو العلاّق .
ويمتـاز الـورد عنـه بحسـن الخلقـة ، وبـهاء المنظـــر ، وطيـبـ
الرائحة . كما يمتاز كدلــك في النَـوْرِ ، فــإن شــجر الـورد نَـوْرْه أَحمر غالباً ، والسَّلَم نَورْ أصفر .

## المعنى الككلي

قال المصنف رحمه اله تعالىً :



$$
\begin{aligned}
& \text { ثم قال : } \\
& \text { تُهْدِي إِلَيْكَ رِيَــاحُ النَّهــرِ نَشْْــرَهُمُ }
\end{aligned}
$$

فَتَحْسَبُ الزَهْــرَ فِي الأَكْمَامِ كُلُّ كَمـي

*     * 


نَتَخِسـبُ الزْهُرَنِي الأَكْـَمِ كُلْ كَمِي

الإعراب الموجز


$$
\begin{aligned}
& \text { (إِلَّكَ) : جار ومجرور متعلقَ بـ (تُهْدِي) . } \\
& \text { (رِيَاحُ) : ناعل (تُهْدي) : } \\
& \text { (النُّهر) : مضاف إليه . }
\end{aligned}
$$



(الزّهرَ) : مفعول أول .

وتعرب كدلك نعتاً له ؛ لأنه معرف بالألف واللام الجنسية .
(كُلّ) : مفعول ثان لـ (تَحْسَبُ) .
(كَمِي) بفتح الكاف وكسر الميم : مضـاف إليه .
الكلمـات
(تُهْدي إِلَّكَ) : بمعنـنَ ترسل .

(النُصْرِ) : التأيـيد وتهر الأعداء .


(نَشْرُمُمُ) : أي الخبر السار مجازاً عن الرائحة الطيبة .
 وهو الغلاف الذي يكون علئ الزهر

(كُلُ كَمِي) : الكمي هو الرجل الشجاع اللذي يستر جسده بالسلاح ع فشبّه المصنف أنجسام الصحابــة الطـاهـرة الطيبـة حالــة كونـهم

متقنعين بالسلاح بالأزهـار في أكمامها قبل أن تنفتق عنها .
وكـان مـن حـق المصنـف أن يقــول : (نتحسـب كــلُ كـــي الزهــرَ


قول القائل :

المعنى الذكلي

> يقول المصنف رحمه اله تعالىى :
 فتظـن أنـت كـلَ كمـي منـهـم لاسـتـتاره بسـلاحه كأنـه الزهــر في اســـتـتاره

بكمامه ، فهو في كمامه أحسن منظرا آوأطيب رائحة منه خارج كمامه .
تم قال :



- (
- ror -


الإعراب الموجز
(كَّأَهُم) : كأن واسمها .
(نِّ ظُهُورِ) : حال من اسم (كَانّنَّ) .
(الـَّنِلِ) بفتح الخاء : مضاف إليه .

(رُبا) بضم الراء وفتح الباء : مضاف إليه .

من مننئ التشبيه .
(الـَزْم) بفتح الحاء وسكون الزاي : مضاف إليه .

(الـُزُمُ) بضم الحاء والزاي : مضاف إليها .


## تفسير الكلمات

$$
\begin{aligned}
& \text { ( كَآّهُمْ) : أي كأن الصحابة ( }
\end{aligned}
$$

 حال كونهم علئ ظهور الخيل ... (تَبْتُرُباً) : أي في بهاء المنظر وطيب الرائحة .

يكون أحسن النبات ؛ لأنه يأخل حظه من الماء ثم يسيل عنـهـ ،

ويأخلد حظه كدلك من الشمس والرياح والهــواء علــى اختـلاف أنواعها ، فتجده أَخضرَ يانعاً يعجب حسنه الناظرين .
وأما نبت المنخفض من الأرض ، فــإن التـلال الـتي أحـاطت بــه
تمنعـه الشــمس والريـاح ، وقـــد يســقر فيــه المــاء فيقتلــهـ، ، أو يضعفه فيصفر لونه .

(لاَ مِنْ) : أي لا من أجل .


وغيره علىن ظهر الدابة .

## المعنى الكلي

لقـد شــبّه المصنـف الصحابـة الكــرام في ثباتهم علـى ظـهور الخيـل بثبات نبت الربـا ، حيــث نبتـها يكـون أثبـت في الأرض مـن نبـت غيرهــا


 - بحر كة الرياح

 مما يُشد به علىي ظهر الدابة ، ولا مِن أجل شدهـم لأنفسهم عليها . وهنا إشارة إلئ قوتهم وثباتهم في المعارك مـع أعدائهم .
,
左
ط
م

- $\quad$ -
- roy -


## 

الإعراب الموجز
(طَارَتْ تُوبُ) : فعل وفاعل ، وهي جملة مستأنفة .
(العِدَا) بكسر العين والألف المملوودة : مضاف إليه .
 (فَرَتاً) بفتح الفاء والراء : مفعول لأجله .

(تُفَقْقُ) بضـم التــاء وفتـع الفـاء وكسـر الــراء المشـددة : فعـل مضـارع ،
وفاعله مستتر فيه يعود الِي (تُلُوبُ العِدًا) .
(بَّنَ) : ظرف مكان منصوب بـ (تُفَرَّقُ) .
(البَهْم) بفتح الباء وسكون الهاء : مضاف إليه .
(وَالبُهِمَ) بضم الباء وفتح الهاء : معطوفة علىي (البَهْمِ) .

## تفسير الكلمـات

$$
\begin{aligned}
& \text { (طَارَتْ تُلُوبُ العِدَا) : أي اضطربت . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (فَرَتاً) : خَوفأ وفزعاًا . } \\
& \text { (نَمَا تُفَرِّقُ) : أي لا تميز }
\end{aligned}
$$


 في الحرب ؛ لشدة بأسه وقوته .

## المعنى الكلي

قال المصنف رحمه اله تعالئ :
لقــد اضطربــت قلـوب الأعــادي مــن ثبــات الصـحابــة الأبطــــال
 من دهشتها بين سخال الغنم وشجعان الفرسان .

ثم أشار المصنف اللئ أن ما حصل للعدا من الفزع الشـــديد مـن بــأس الصحابة

 - *



الإعراب الموجز
(وَمَن) بفتح الميم : اسم شرط جازم مبتدأ .

-
(بِرْسُولِ اللِّ) : جار ومجرور خبر (تَكُنْ) مقدم علئ اسمها .
(نُصرْتَهُ) : اسم (تَكُنُ) مؤخر .

وإن قرى (يَكُنْ) بالياء ، فاسمـهـا مستـتر فيـه يعـود إلئ (مَنْن)

والجملة خبر (يَكُن) .
.

(مَنْ) الشرطية .

(فِي آجَامِهَا) بمد الهمزة : جار ومجرور حال من (الأُسْدُ) :

و (إِنَ) وجوابها جواب (مَنْ) .

الكلمات

نصرته كالصحابة ومن حذا حذوهم ...
(الأُنــدُ) : جمـــع أســد ، وهــو الحيــوان المفــترس الــــي يُعـــرف
بملك الغابة .

تَستتر فيها الأسود كالأشجار الملتفة .

لخوف أو هيبة أو غيرهما .

المعنى الكعلي
يقول المصنف رحمه الله تعالئ :
ومن تكن نصرته وتأييده بإعانـة رسول اللهُ
ولو لقيته السباع في غاباتها التي هي أشد فيها بالوثوب من غيرهـا سـكنت
وخضعت له ؛ وذلك لأن المُؤيَّد بالسماء لا يُغلب .



الإعرراب الموجز
(وَلَنْ) : حرف نفي .

ضمير المخاطب .
(مِنْ وكِيُ) : مفعول (تَرَّل) ، و (مِنْ) زائدة في المفعول به .
(غَرْرِ) : نعت (وكِّيُ) علئ لفظه .

(تَرَّ) بصرية ، وإن كانت علمية فهي المفعول الثان الثاني
(مُنتصرِر) بكسر الصاد : مضاف إليه .
 (وَلَا) : حرف ن نفي .

(غَغْرِ) : نعـت (عَكُوٌ) ، وفيها ما تقدم م
(مُنقَصِمِّ) بضم الميم ونتح القاف وكسر الصاد : مضاف إليه .
تفسير الكلمـات
(وَلَنْ تَرَّى) : ولن تبصر .



- HII - $^{-}$



وفي بعـض النسـَخ رُوِيَـت بالفــاء (مُنْفَصِــم) ، والأول أَوْلْى ؛
لأن الفصم بالفاء هو القطع من غير إبانة .

المعنى الكعلي
قال المصنف رحمه الله تعالىي :
ولـن تبصـر وليـاً مـن أوليـاء النـبي إلا وهـو منتصـر بــه علــئ عــدوه ، ولا تبصـر عــدواً كــافراً ومعاديـاً إلا وهو به



$$
\square \quad \square
$$



الإعراب الموجز

. النى النبي
(أْتَّهُ) : مفعول (أَحَل) .

(مِلْتِهِ) : مضاف إليها .

الدستتر فيه ،

والجملة حال من (اللنّبِ) .


(نِي آجَمَ) : جار ومجرور في موضع الحال من (الأَنّْالِ) .
تفسير الكلمـات







الإعمراب الموجز
(كَمْ) : خبرية موضعها نصب على المصلرية أو الظرفية .
(جَدْلَّن) بفتح الجيم والدال المشددة : فعل ماض ، والتاء للتأنيث .


(مِنْ جَدِل) بفتح الجيم وكسر الدال : مفعول (جَكَلَّت) ، و (مِن) زائدة .

(وكَمْ) : خبرية معطوفةً على (كَمْ) المتقدمة .
وتمييز (كَمْ) في الموضعين محلوف .
(خَصَّمَ) بفتح الخاء والصاد المخفقة : فعل ماض

(مِنْ خَصِمِ) بفتح الخاء وكسر الصاد : مفعول (خَصَمّ) ، و(مِنْ) زائدة .
تفسير الكلمـات
(كَمْ) : بمعنتى كثيراً ، أي كثيراً ما جَذّلت ...

وهي بمعنـي غلبت وقطعت ، وأزالت جدل المجادل المعاند .
(كَلِمَاتُ اللِّ) : المراد بها القرآن الكـريم زاده الله عزة ومنعة .
(مِنْ جَدِل) : كثير الجدل .
(وكَمْ) : أَي وكثيراً .

# (خَصَمَمَ) : غلب في الخصام <br> (البُرهَانُ) : الحق بأدلته القاطعة وبراهينه الساطعة . <br> (مِنْ خَصِمِم) : شديد الخصومة فيه . <br> <br> المعنى الككلي 

 <br> <br> المعنى الككلي}

يقول المصنف رحمه الله تعالىى :



المعاندين الساثلين له
 أجاب عن الكل فليس بنبي ،و وإنْ أجاب عن البعض وسـكـت عـن البعـض فهو نـبي . فـنزل القـرآن بحكايـة أصحــاب الكـهـف وقصـة ذي القرنــين ،
 فأحال علم الروح اللى الشَّ
 على رسالته ، كانشقاق القمر وغير ذلك . ولا يخفــئ أن عطـــف الثـــاني علــــي الأول مـــن عطــــن العــــام ع على الخاص ثم قال المصنف :



-     * 
- M7T



الإعراب الموجز
(كَفَاكَ) : فعل ماض ومفعول .


(مُعْجِزَة) : تمييز :

(وَالتَأِبِب) : معطوف علنِ لفظ (العِلْمِ) .


من (التَآثِبب) .
تفسير الكلمـات


من معلم ـ نسبه للام ، أي كأنه علئ الهيئة التي وُلد عليها ملا من ألما أمه .
وهدا الوصف مدح بالنسبة للنبي
من عند اله سبحانه ، وأما بالنسبة لغيره فهو ذم
(مُعْجِزة) : أي داللٌ على صدقه فيما جاء به .



 لا يقـرأ ولا يكتـب ، أو يكـون بمالاقـاة العلمـاء وهــــو مُنتـــــِ

 وما يحصل من العلوم المكتسبة .


 في الأغلب أن لا يكون فيه من الأدب مـا لأــا يكـون في ذي الأب ،


باكتساب الصفات الحميدة ، وغير الأب لا يكون منه ذلك .

## المعنى الكلبي

يقول المصنف رحمه اله تعاللى:
كفـالك أيـها المخخـاطَب بــالعلم الــلي جــاء بــه النـبـي
 اللدين لا علم عندهـم ليكتسبه منهم ! وكفاكُ أيها المحــاطَب بالتـأديب الحـاصل منــه


 الكتي جاء بها من عند الله تبارك وتعاللى •

$$
-r q u-
$$

هلا ومن المعلوم أن المراد بالمعجزة هنا مطلق الأمـــر الخـارق للعـادة ،
 فـاندفـع هنـا مـا يقـال: إن كونـه
 في حال يتمه لم يُتحد ؛ لأن التحدي لا يكون إلا بعد الأربعين ويعد النبوة . رزثني الله وإياك الفهم الثاقب . ثم قال المصنف :



## 

## 

الإعراب الموجز

(بِمَدِيحِ) : جار ومجرور متعلت بـ (خَدَمْتُهُ) .

ضمير المتكلم مستتر فيه وجوباً .

(ذُُوب) بضم الذال : مفعول به لـ (أُنتُقِّلُ) .
(مُمْر) بضم العين وسكون الميم : مضاف إليه .


 بـ (مَشْمَ) .
(وَالِدِدَم) بكسر الخاء وفتح الدال : معطوف علئ (الشُعْرِ) .

## تفسير الكلمـات

(خَحَمْتُهُ) : أي مدحته ، والمدح هو ذكر وعَدُ الفضائل وبيانها .


كما جاء في الدعاء : (اللهم أقل عثرتي) .
-rv.-

$$
\begin{aligned}
& \text { • (بِهِ : الضمير يرجـع للمديح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (قُمْر) : عمر الإنسان مدة : بيا مياته ه } \\
& \text { (مَضْتَ) : بمـعنـي ذهب ذلك العمر وانقضىي . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والمراد هنا أي مدحاً لأبناء الدنيا . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يُتَقَبَبُ به إلى اللغير . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الككلي

يقول المصنف مخاطباً اله تعالى :
يـا رب ، خدمـتُ رســولك بمديــح حـــال كونــي أســتقيل وأطلـــبـ منـك أن تقيلـني بـه مـن أوزار عمــر انقضــئ غالبـه في نظــم الثـعـر مدحــا
 في طاعتك . وهــنا وإن كـان مباحـاً إلا أنـه قــد يجـر الـي الحـرام ، وهــو مـا أشــار إليه المصنف في البيت اللي بعده فقال :

 -

## 位



## الإعراب الموجز


ويجوز أن يكون تعليلا لـ (خَحَمْتُهُ) .

 وَالِدِدَم) في البيت السابق
(مَا) : نكرة موصوفة في موضع المفعول الثاني ، أي أمرأ ألما
(تُخشَيَ) بضم التاء وسكون الخاء وفتح الشين : فعل مضارع مبني للمفعول . (عَوَآِبُّهُ) : نائب الفاعل .




(مِنَ النُّعَم) بفتح النون والعين : جار ومجرور نـعت (هَذي") .

## تفسير الكلمـات






يقول المصنف في هدا البيت :








$$
\begin{aligned}
& \text { وقد عُرف حالي هذا . }
\end{aligned}
$$

 - *


الإعراب الموجز
(أَطَتُُ) بضم التاء : فعل وفاعل .
(غَيُ) بفتح الغين : مفعول به . (الصبّا) : مضاف إليه .
 (وَمَا) : حرف نفي
 (إلأَ) : حرف إيجاب :

(وَالْنَّمَ) بفتح النون والدال : معطوف علىئ (الآكَام) .
تفسير الكلمـات
(اَطَعْتُ) : بمعنـئ امتثلت .
(غَيّْ) : الغي ضد الهدئ ، ، وهو الضلال .



أي الدنوب التي صدرت مني • الاني
(وَالنُّدَ) : أي وعلى الحسرة عليَ تلك الآّثام .

## المعنى الكلي

قال المصنف رحمـه الله تعاللي : أطعـتُ غــي زمـن الصبـــا - وهــو زمــان الجــهل والبطالـــة الداعــي اللى اللهلاك - في الحالتين : حاللة ملحي لنغير النـبي ،وحالـة خدمستي لـه . وعـا حصّلــت مــن هـــاتين الحــالتين الا عـلـــى الآثــام والنـــــدم عـلــــي

 يعطيهِ





الإعراب الموجز
(نَّا) : حرف نداء .



(الدُّين) بكسر الدال : مفعول (تَتْتُرَ) .

(وَكَّمَتَمُم) : معطوف عليُ (لَمْ تَشْتَرِ) .

## تفسير الكلمـات




بل عدلت عن العظيم الباقي المي الخسيس الفاني

. الدين بدل الدنيا
المعنى الكلي
يقول المصنف هنا :
فمـا أخسـر نفسـي في تجارتـها وفي عملـهـا الســابق ، إذ لم تـأخد

الديـن الـدي هــو الجوهــر والحقيقـة والخلـــود ، ولم تتعــرض لأخــــه ، ،
 في عرصات يوم القيامة .

 -

## 

## 

الإعراب الموجز
(وَوَّن) بفتح الميم : اسم شرط مبتدأ .
( (تِّغ) : خبر ها








تفسير الكلمـات

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَمَنْ بَبَن) : أي يعطي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في الآخرة المحققة الباقية . } \\
& \text { (مِنهُ) : الضممير عائد لـ(مَنْ يَبَغ) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اللدي يأخذه من الدنيا الفانية . } \\
& \text { - rva - }
\end{aligned}
$$

(يَبَنْ لَّهُ : بمعنـني يظهر •
(الغَبْنُ) : النقص والخداع

من البيع •
أي ولا شــك أنَّ مَن يبـع آجــلا" منـه بـعاجلـه يظـهر لـه النقـص
في بيعه العاجل ، وفي سَلَمه وهـو بيعه الآجلِ .

المعنى الككلي
يقول المصنف في هدأ البيت :
ومـا مثـل نفسـي في الخســـارة إلا كمثــل مَــن بـــاع عينـاً حـــاضرة
 وسوء وقـع العقد بلفظ البيـح أْ بلفـظ السـلم . فكـيـف مـن بــاع مـا ينفعـه آجلأ - وهــو نعيـم الآخــرة البـاقي أبـداً والـنـي لا يفنـئ طـوال الآامـاد بما يضره عاجلاً - وهو متاع الدنيا الفاني - ؟ فإنه أشد غبناً .


## 



الإعراب الموجز
(إنْ) بكسر الهمزة وسكون النون : حرف شرط جازم .

وعلامة جزمه حذف الياء ، وناعله مستر فيه وجور وبآ تقديره أنا .
(َّنباً) بفتح الدال وسكون النون : مفعول (آتِ) .
(تَّمَا) : حرف نفي .



(وَلَاَ) : حرف ن نـي .
(حَبْلِي) بفتح الحاء وسكون الباء الهِ : اسمها .





 سواء أتئ ذنباً أم لا .

## تفسير الكلمـات

(آت) : أصله أأت بهمزتين ، قلبت الثانية ألفأ فصارت آت بالمد . (ذَنباً) : مخالفة صغيرة أو كبيرة دون الكفر .
(نَّا عَهْدِي) : فما ميثاقي

(وَلاَ حَبْلِي) : المقصود بالحبل هنا الوصل ، أي ولا وصلي .
(بِمُنصَرَمَ) : بمنقط من النبي

## المعنى الذكلي

يقول المصنف رحمه الله تعاللى :
 بأن عدتُ إليهما ، فإني أرجو غفرانه . فإن نقضي التوبـة بارتكــاب اللنــب
 الـدي جـاء بـه عليـه الصـلاة والسـلام ـ فـإن اللنـبـ لا ينقــف الإيمــان ، وولا يقطع سبب الو صلة به بـرّ وبدينه . وفي هذا البيت تأنيس للنفس وترويح لها في دخولها في رحمة الله تعاللى .


( )



الإعراب الموجز
(فَاٍِنَ) بكسر الهمزة وتشديد النون : حرف توكيد ونصب .

(ذِمْةُ) بكسر الذال : اسمها مؤخر م



مفعوله الأول وهو ياء المتكلم .
(مُحَّدَاً) : المفعول الثاني

(الحَلْتِ) : مضاف إليه .

تفسير الكلمـات
(فَاِنَّ لِي ذِمُّة مِنهُ) : اللذمة هي الأمان .

(مُحَمّداً) : أي كاسمه عليه الصصلاة والسلام
(وَهوَ) : الضمير يعود للنبي
 (بِاللُّمَمَّ) : جمـع ذمة .

## المعنى الككلي

هذا البيت هو تعليل لللي قبله ، فيقول المصنف :




 اللةُ وإن الشـفاعة الـتي أُذن لـه هِ أن يشـفـع بـهـا في محبيـه المؤمنــين هـــي مخبأة لذلك اليوم .
وفي كـلام المصنـف ترغيـبـ في التسـمية بمحمــد ، وقــد جــــاء في ذلـك جملـة مـن الأحـاديث الصحيحـة والصريحــة ، نذكـر بعضـــا منـهـا علئ وجه التبرك لا على وجه الإحصاء والاستقصاء :

 منـك الجنــة ولم نعمـل عمـــلاً يجازينـا الجنـــة - وفي روايـــة : تجازينـا

 وروئ الحـافظ بـن طـاهر السـلفي مـن حليــث حميـد الطويــلـ عـــن

(1) : رواه الديلمبي في الفردوس .

ادخـلا الجنـة ، فـإني آليـت علــئ نفسـي أن لا يدخــل النــار مــن اسمــه محمد ولا أحمد")"

نـادئ منـاد : „ألا لِيَقُـم مَـن اسمـه محمــد فليدخــل الجنــة ، تكرمـة لنبيـه

وعـن أبـي أمامـة مرفوعـاً : (ا مَــن وُـِــد لـــه مولــود فســمّاه محمــداً تبركأ به كان هو ومولوده في الجنة) (r)
وعـن علـي بـن أبـي طـالب كــرم الله وجهـه قـــال : (امـــا مِـن مـاندة

كل يوم مرتين)|(4).

الشريف ، وإن ارتكاب اللنــبـ لا يقطــع التسـمية ، فإنـه وفاء بالعهد .

ثم قال رحمه الله تعالىى :


-
(1) : : رواه ابن سعد في طبقاته عن عثمان العمري مرسلّا .

.
(£) ( ) : رواه الديلمي صاحبا الفردوس .



الإعراب الموجز

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. مستتر فيها يعود إلئ حضرة النبي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { متعلق بـ (يكُنْ) . }
\end{aligned}
$$

(آخِداً) بهمزة ممدودة ويخاء وذال : خبر (بَكُن) .
(بِيَّدي) : جار ومجرور متعلق بـ (آَحِذاً) .



والجملة مقرونة بواو الاعتراض بين الشرط الأول وجوابه .
(نَقُل) : جواب الشرط الأول .
(َّا) : حرف نداه .

(القَدَمَ) بفتح الدال : مضاف إليه .
تفسير الكلمـات
(إِنْ لَمْ يُكُن) : أي النبي

$$
\begin{aligned}
& \text { (فِيْ مَعَادِي): أي في عودي المئ الشَ تبارك وتعالئ اللئ دار الجزاء . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لأن الأخد باليد يعني الخلاص من الشدة . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. فإن الفضل والمنة }
\end{aligned}
$$

أي يا زلة القدم تعالَيْ ههدا أوانكِ .
يقول المصنف رحمه الله تعالى :
. الأبدية بعد يوم الدين

$$
\pm \quad \pm
$$




الإعراب الموجز
(حَاشَاهُ) : مصـدر منصـوب بفعــل محــلوف ، والهـاء مضــاف إليـها .
والتقدير : أححاشيه حاشا أي محاشاة ، أي أنزهـه تنزيهاً .
(أَن) بفتح الهمزة وسكون النون : حرف نصب .

. مأخوذ من أحرم ، وفاعله مستتر فيه يعود للنبي
(الرُّاجِي) بسكون الياء علئ لغة : مفعوله الأول .
(مَكَارِمَهُ) : مفعوله الثاني

(البَارُرُ : فاعل (يَرْجـعَ) .


$$
\begin{aligned}
& \text { (ضَهِرَ) : حال من (الجَارُر) . } \\
& \text { (مُحتَرَمَ) بفتح التاء والراء : مضاف إليه . }
\end{aligned}
$$

الكلمـات
(حَاشَاهُ) : أي أنزه النبي
(أَنْ بُخْرِم) : أن يمنع •
(الُّابحِي) : الرجاء هو الطمح في أمر يمكن الحصول عليه .


(غَهِرَ مُحتَترَمَ) : غير موقر م

## المعنـى الككلي

يقول المصنف رحمه الله تعالىى :

 الشفاعة العظمئ يوم القيامة ؟
وحـاصل ذلـك أن قـدر النـبي
 وجنابه الرفيـع محروماً من نواله الوسيـع الـيع
فكيـف يُـهان مـن تـأمل شــناعة النـــبي

والسلام ؟

وهـا البيت زيــادة في تسـكين النفـس مـن خوفـها ، وتقويـة تطمينها من قلقها .
نســال الله تعــالىن العلــي القديــر أن يجعلنــا مــن أهــل شـــفاعته
وتحت لوائه ، إنه سميع كريـم •

ثم قال النـاظم :



> 䡬

## 

## 

الإعراب الموجز
 نصب بـ (وَجَدْتُ) . (أَزْمَتُ) بضم التاء : فعل وفاعل





(مُلْتَزِمِ) بكسر الزاي : مضاف إليه .
تفسير الكلمات

نفسي الأمر ، أي جعلتها لازمة له .

أمر من الأمور .
(مَكَآِحَهُ) : جمـع مديح ، وهو الثناء الحسن .
(وَجَذْتُ) : أي وجدت النبي

(لِحَلاَحِي) : أي من كل مكروه .




التزم بخلاص من التجا إليه ولاذ في الشدائد به .

## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه اله تعالئ :

 رفعه إلا اله تعــالئ بر كتـهـ من جميع هذه الشدائد التي تصيبني خير ملتزم .


 فمسح بيده الشريفة عليه ، فعوني من ساعته .
 التي مدحتَ بها النبي
 الدقيق علن الشجرة .

ثم قال المصنف رحمه اله :

 - *

## 


الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَلَنْ) : حرف نصب . } \\
& \text { (يَفُوتَ) : منصوب بـبَ (لَنْ) . }
\end{aligned}
$$



(يَدَاً) بفتح الياء : مفعول (يَنُوتَ) .



ـينصب الاسم ويرفع الخبر النـر الير
(الـهَا) بفتح الحاء والياء والقصر : اسم (إِّن) .

وفاعله مستتر فيه جوازاً يعود إلثل (الحكّا) .

(فِي الأُكُم) : جار ومجرور متعلق بـ (يُنْتِتُ) .

## تفسير الكلمـات

(وَلَّنْ يَوُوتَ ...) : هذه جملة مستأنفة .
(الْنِنَّ) : الاستغناء بالشفاعة عن الأعمال .
(
(يَدَاً) : اليد هي الجارحة ، وقد يُرئراد بها النفس .



$$
-(4 q)-
$$

افتقـاراً حســاً أو معنويـاً لاقـتراف المعــاصي ، فـهو يشــــع ع للمذنب ، ويَدْخُلُ المشفوع ع له الجنة بذلك .




$$
\begin{aligned}
& \text { (الحَّا) : الغيثـ . }
\end{aligned}
$$

(فِي الأُكُم) : جمـع أكمة وهي الربوة ، أُي المححل المرتفع من الأرض :

 كالأكم ؛ لعدم استقرار المـاء عليـها لـعلوهـ
 الغنتى مَن يظن أن لا يستغني لشدة فقره وفاقته . وهـدا التشبيه إنما هو على سـلي سـبيل التقريـب للأفـهام ، وإلا فـهو


## المعنـى الكلبي

يقول المصنف رحمه الله تعالىى :
إن عطايــا النــبي
 والأزهار علئ رؤوس المنازل وأطراف الروابي

 - *

- rar -

101- وَكَمْ أُرِذ زَهْرَةَ الدُنتَا الْتِي اتْتَطَفَت


الإعراب الموجز
(وَكَم) : حرف جزم .

وجوبأ تقديره أنا .
(زَهْزَةَ) : مفعول به .
(الدّنّا) : مضاف إليه .



ويجوز أن يكون مفرداً مقصوراً على لغة آنـ من قال :
يـا رب سـاريات مـا توسـدا الا لا ذراع العيس أو كف اليــدا
(زُمْترِ) بضم الزاي وفتح الهاه : مضاف إليه .

بـ ا الْتَطَفَتْ) .
(أَنْتَ) بفتح الهـمزة وسكون الثاء وفتح النون : فعل ماض ، وفاعله مستتر

(عَلَّ هِرَم) بفتح الهاء وكسر الراء : جار ومجرور متعلق بـ (أُلْتَن) .

## تفسير الكلمـات

(وَلَمْ أرِذذَزَرَة) : أي لم أرد الحياة .
 والجاه وغيرهما .
وإنما عبّر بالزهرة تشبيهاً للدنيا بالزهر اللي لا يــلوم التمتـع به بل يتغير سريعاً . (الْتِت اتْتَطَتَتْ) : التي جنت .

ابـن أبـي سُـلمىي صـاحب قصيـدة (بـانت سـعاد) المشــهـهورة .
كــان مـن الشــعراء المتقدمـين علـلى سـانر شـعـراء الجاهـليــة :
 ولـه أخــت تسـمـى الخنســاء ، كـانت كذلــك شـاعرة مشـهورة ، نالشعر كان فيهم وراثة .


وهــو أحــد أنجـود ملــوك العــرب ، كـــان مــن ســـيرته أنـــه
يصل الشعراء ومن يمدحه ، وقل وصل زهيراً بالصالات الكثـيرة
الخارجـة عــن العـادة ، ومـن جملـة مـا اتفـق معـه أنـه حـلـــف



غير هـرِمِ •

## المعنى الكلي

يقول المصنف رحمه الله تعالئ :




 ولا بنون إلا من أتى الها بقلب سليم .

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم قال : }
\end{aligned}
$$



# الإعراب الموجز 

(َاَ) : حرف نداء. .
(أكرَّر) : منادئ منصوب .
(الَّلَّت) : مضاف إليه .
(َ)
(ك)

 وجوباً تقديره أنا .

وعائدما الهاء من (بِّ) .
 أو ظرف مكان أي مكانك .


(الهَآدِثِ) : مضان إليه اليهر
(العَمِمَ) بفتح العين وكسر الميمين : نعت (الهَادِثِ) .

## تفسير الكلمات



بالشفاعة العظممى يوم القيامة ، وهي شفاعته في فصل القضاء .

(سِوَاكَ) : غيرك .
(عِنْدَ حُلُولِ) : عند نزول ـ
 لجميع الخلق

## المعنى الككلي

إن المصنـف لمـا مـدح النـبي أقبل بالخطاب عليه قاثلا" :

 كلهم متطاولون إلى جاهك الرفيع ، وجنابك المنيع عند الشّهُ

ثم قال :



$$
\not \square
$$




الإعراب الموجز

$$
\begin{aligned}
& \text { (وَلَنْ) : حرف نصب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (رَسُولَ) : منصوب بالنداء . }
\end{aligned}
$$

(الِّ) : اسم الجلالة مضاف إليه اليه .
(جَاهُكَ) بفتح الجيم وضم الهاء : ناعل (يَّهِيقَّ) .





وناعله مستتر فيه يعود إلئن (الكِرِمرُم) .


$$
\begin{aligned}
& \text { (مُتنتِمِم) بكسر القاف : مضاف إليه . }
\end{aligned}
$$

## تفسير الكلمـات



يقال : رجل وجيه أي معروف مشهور بحسن اللدكر وجودة الرأي .

والمعنئ هنا : بل جاهك رحب واسع يسعني ويسع كل عاص مثلي .
(

(تَحَلْى) : اتصف .
والمراد أوقع الانتقام ؛ لأن التحلية تحدد الصفة ، وهي في حق
اله تعاللي محال .

تبارك وتعالئ ممن عصاه .

المعنى الكلبي
في هــنا البيــت يطلــب المصنـف مــن النــبـي
بالشفاعة لينقله مما استحقه من العقاب ، فيقول :

بالتوسل بك لاستنقاذي مما أستحقه من العقاب ، وذلــك إذا اشـتد الأمــر


فكلٌ حينثذ يقول : نفسي نفسي ، وأنت يا رسول الله صلى اله وسلم عليك

ولقـد ذكــر بعـض الشـراح كلامـأ كثـيراً هنــا أغفلـت الكــلام عنـــه ، ،
حيث هذه العُجالة لا تسعه .
ثم قال المصنف :



## 

الإعراب الموجز
(فَإنْ) : حرف توكيد ونصب .

(الدنّنَا) : اسم إِنَّ مؤخر .



عطف الاسم علئ الاسم والخبر علئ الخبر ـ

في المجرور قبله ، والجمملة مستأنفة .
ومن تمعّن ني العبارتين وجد الأول أَوْلىن ؛ِلِما فيها من التـأكيد
بـ (إنَّ) .
(اللّٔوِّ) : مضاف إليه .
(وَالقَلَمِّ) بفتح القاف واللام : معطوف علئ (اللُّوح) .

## تفسير الكلمـات






فلا تكاد تجتمعان على أمر واحد . كما أن الدنيا والآخرة ضرتـان ؛ لأنهما لا تجتمعان لطالب واحد لما بينهما من التنافي . (وَرْنَ) : أي ومن بعض .

 عليها ، وهي علوم الأولين والآخرين
 (أتانتي الليلة ربي تبارك وتعاللئ في أحسن صورة - قال : أحسبه في






 خطيئته كيوم ولدته أمه ـ وقال : يا محمــد ، إذا صليـتَ فقـل : اللـهم إني أسألك فعل الخيرات ، وتــرك المنكــرات ، وحـب المسـاكين ،
 إفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام)"(1)" .

 الحديث رجلاً، وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللمجاج عن ابن عباس .

وهلا الحديث رؤيا منامية ، ورؤيا الأنبياء وحي .


وتبارك أن يشبه شيياً آو أن يشبهه شيء .


 (ايا بني ، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمــان حتـئ تعلـم آنّ مـا مـا



 مَن مات علئ غير هذا فليس مني)" (1" ، .




 ولا جنـــة ،ولا نــار ،ولا مَتَـــك ، ولا سمـــاء ، ولا آرض ،

(1) : روراه أبو داود واليبهي في سنّنه .

أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء ، نـخلـق مـن الجـز




 أربعة أجزاء ، فتخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ، ومن الثــنـي

 ويجمع بينه وبين الحديث الأول ؛ بأن أولية القلــم بالنسـبة إلـا

 من الأنوار نور نبينا محمد

كذا ورد في كتاب كشف الخفاء ، وفيه بحث طيب راجعه إن شتّ.
(1) : نقل من كتاب كشف الخفاء جا ص11 .

والحديث كلدا في الموامبب ، وقال فيها : واختلف هــل القلـم أول المـخلوقـات بهـد الئـور


 أن التقرير وقع بعـد نحلق العـرش .

## المعنى الكلي

هــلا البيـت تعليـل للبيـت الـدي قبلـه ، فكـــأن المصنــف رحمـــه الله

> تعالى يقول :

وإنما كــان جـاهك يــ ارسـول اله لا يضيـق بـي ، بـل يسـعني ويسـع

 الحقيق بذلك والمُعَوَل في الشفاعة عليك ، ولا أقطع رجائي منك .
 علومه


 استأثر بعلمها ، فلا يتم التبعيض الملكور ، الما
وأجيب بعدم تسليم أن هده الأمور الخمسة مما كتب القلم في اللوح ، المّ

وعلى تسليمهم أنها مما كتب القلم في اللوح
والمـراد أن بعـض علومـه

من الدنيا إلا بعد أن أعلمه اله تبارك وتعالئ بهلده الأمور -

فما البعض الآخر ؟


مـن أحـوال الآخــرة ؛ لأن القلــم إنمـا كتــب في اللــوح مـا هــو كـــاتن اللئ يوم القيامة فقط كما مر آنفاً في الحديث الشريف .

 ويؤنسها بعظم فضل الله تبارك وتعاللى ، فقال :
 إِنَّ الكَبَــانِرَ فِــي الغُغْـــرَانِ كَــــاللَّمَمَ

## 

## 

الإعراب الموجز
(هَا) : حرف نداء .
 المضاف إليه واكتفي بالكسرة .
 مقصودة
(لاَ) : حرف نهي .


(عَظُمَتْ) بضم الظاء : صفة (زَلّْهِ) .
(إِنْ الكَبَّثِرَ) : إِنَّ واسمها .

 يتعلق بالاستقرار .

## تفسير الكلمـات




$$
\begin{aligned}
& \text { - §.7- }
\end{aligned}
$$





## المعنى الكلي

يقول المصنف مخاطباً نفسه :




 . وكرمه ، وشفاعة نبيه
 [117/\&A: :



 والعقاب منه عدل ، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون .

 الزاعمـين بـأن الكبـاثر ليسـت كالصغــاثر ، وأن الكبـائر لا يغفر هـــــا اله
 بل هو في منزلة بين المنزلتين ، ويعذب بعداب أخف من من عداب الكابافر .


 لعظمها وكثرتها .
فأجابها المصنف قائلا" :



- あ
- \&*



الإعراب الموجز
(لَعَلْ) : حرف ترِّهِ
(رَحْمَحَ) : اسمها
(رَبُي) : مضاف إليه : م
(حِينَ) : ظرف ز مان مان منصوب بـ (تَأَتِي) .

بإضافة (حِين) إليها
(ََأْتِي) : خبر (لَعَلْ) .
(حَلَى حَسَب) بفتح الحاه والسين : جار ومجرور متعلقَ بـ (تَأَتِي) .
(العِصّْانِ) بكسر العين وسكون الصاد : مضاف إليه .
(فِي القِسَمَ) بكسر القاف وفتح اللسين : جار ومجرور متعلق بـ (حَسَبِ) .
تفسير الكلمـات
(لَعَلْ رَحْمَة) : أي أرجو أن تكون رحمة ربي




(نِي القِسَمِ) : جمـع قسمة ، وهو ما يقسمه الله تعالئ لخلقه .

## المعنـى الككلي

يقول المصنف رحمه الله تعالثى :




 الرحمة التي هي ستر المعاصي يوم القيامة عن الخلق الكثير من المغفرة .

 وإن شـفاعة النـبي
("شفاعتي لاْهل الكبائر من أمتي")".

ومن الملاحظ في هذه القصيدة أنها قد اشتملت عللي عدة أنواع منـها :

 والإقرار بالذنب ، ... وغير ذلك . وقــد ختمـها رحمـه الله تعـالىـ باللدعـاء، ، ثم بالصالة على النبي








## 

الإعراب الموجز
(يَا) : حرف نداء. .

 تعالى :
ويجوز فيه الرفع علئ أنه منادئ مفرد علم (با رَبُ) .


(غَّرْ) : مفعول نان لـ (اجْعَل) .
(مُنعَكِسِ) : مضاف إليه .
 (وَاجْعَل) : نعل وناعل .
(حِسَابِي) : مفعوله الأول .
(غَهِر) : مفعوله الثاني
(مُنخرَمِم) بِتح الخاء وكسر الراء : مضاف إليه .
تفسير الكلمات
(رَجَكَمِ) : الرجاء هو الأْمل .

(وَاجْعَلْ حِسَابِي) : المقصود بالحساب هنا الاعتقاد ، أي واجعل اعتقادي . (غَرْرَ مُنتخرَمِم) : غير منقطع لديك .

## المعنى الكلي


لدلالة الأول عليه ، فيقول رحمه الهل تعالىّ :

 بالإجابـة بقولـك :




 ذلك الظن ، وغير ناقص لديك بل أجنده حسبما قَدَّرْتَه .

$$
\begin{aligned}
& \text { ثم تال : }
\end{aligned}
$$



## 10＾－وَآلُُفت بِعْبَدِكَ فِفِ الدَارَّنِ إِنَ تَهُ



الإعراب الموجز
（وَالْطُف）بضم الطاء ：معطوف علئ（الجْعَلْ）في البيت السابت


（صَّبراً）بفتح الصاد وسكون انِّن الباه ：اسمها ．
（متَّى）：ظرف زمان متضمن معنـئ الشــرط يجـــزم فعلـين ، وهـو منصـوب
بـ（تَدْمُهُ）．
（تَدْعُ）：مجزوم بـ（مَتَّى）وعلامة جزمه حلف الواو ．
（الاَّهَوَالُ）：فاعل（تَدعُعُ）．
 علئ الميم من أجل الروي والقافية ．

## تفسير الكلمـات

 ضد الكثافة ．

لِما فيها من غاية اللدل والخضوع ـ وذلك مناسب لمقام الدعاء ،
حيث مذا البيت من تمام الدعاء ．
（نِي الدّارَّنِ）：أي داري الدنيا والآخرة ．

$$
\begin{aligned}
& \text { (إِنَّهُ لَّ) : أي إن لعبدك ... وعنئ نفسه كما أسلفنا . } \\
& \text { (صَبراً) : أي صبراً أضعيفاً لا يقيم علي مقاساة الأهوال . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مالني هذا الأمر بمعنئ راعني وأخافني }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وبلطفك يا الش يندفع الهالكا . }
\end{aligned}
$$

## المعنى الكلي








ثم ختم دعاءه بالصلاة علئ النبي


## 

الإعراب الموجز
(وَآندَّن) بسكون الهمزة وفتح الدال : فعل وفاعل .

بـ (انيُذن) ، واللام للتعدية .




 علئ تقديـر موصـوف بـين الجـار والمجـرور أي بمطـر منـهل ، والباء للمصاحبة .
 معطوف علئ (مُنْهَل") .

## تفسير الكلمات

(وَابْذَنْ) : فعل دعاء ، والإذن في حقه تعالى بمعنئ الإباحة .
(لِسُحْبِ) : جمع سحاب وهو الغيم .




- $810-$

يقال : انـهلت السـماء أي صبـت ، واسـتهلت أي ارتفـع صـوت وقعها ، وانهلت العين أي جرى' دمعها . (وَمْتسَجِمِ) : أي ومطر منسجم ، أي سائل لعدم شدته أي

من الله علئ النبي رحمة ، والمطر رحمـة .


## المعنـى الكلبي




 موتـوف حتـئ يتشـفـع الداعـي بــالصلاة علـئ النــبـي للا نرى المصنف قد ختم دعاءه وقصيدته بالصلاة عليه أسـألك يـا خـالق الخلـق ، وباسـط الأراخــين ، ورافــــع الســماوات ،
 وأن تســل أنــابيب النــور والمعرفـــة والعرفــان علـــئ القلـــب الأنــور ، والقالب الأزهـر ، والجسد المطهر ، صلمي الله عليه وعلىي آله وصحبه وسـلم تسليماً كثيراً . ثم قال : مَـا رَنَّحَــتْ عَدَبــاتِ البــانِ رِيـــُحُبَبـأ وَأَطْرَبَ العِيسِ حـَادِي العِيسِ بِــالنَّغَمِ
©

## الإعراب الموجز

(مَا) : مصدرية ظرفية .
 (عَدَبَاتِ) بفتح العين والدال والباء وكسر التاء : مفعول به لـ (رَنَّحَتْ) .
(البَانِ) بفتح الباء : مضاف إليه .


(وَآطْبَ) بفتح الهمزة وسكون الطاء وفتح الراء : معطون علئ (رَّنَّتَت) .

(حَادِي) بفتح الحاء وكسر الدال : فاعل (اُطَبَب) .
(العِهِسِ) : مضاف إليه .
وقد ورد في بعض النستخ (الرُكبِ) بدل (العِّسِ) .

بـ (أُطْبَبَ) ، وباؤه للاستعانة .

## تفسير الكلمـات





وإنما سميت بذلك لأنها تصبو إليها بمعنيل تميل .
 أربعة :
الأولئ : الصبا ، وهمي الريح الشرقية .
 المغرب ، وسُمٌيَت بللك لأنه من اســتقبل المشـرق
استدبرهـا .
 بها في البحر على كل حــال ، وإنمـا سُمُمتِ بدلــك
لأنها عند شمال مَن استقبل المشرق .

الرابعة : الجَنُوب بفتح الجيم ، وهي الريـح القبلية .
وكل ريح جاءت بين مهب ريحين يقال لها : النكبــاء ، وسميـت
بدلك لأنها نكبت عن مهب تلك الرياح الأربعة ، أي عدلت .

المقتضية للحركة والهزة والنشاط .
(العِهـسَ) : هـي إبـل بيـض يخالطـها شــــرة أو حمــرة شـــديدة ، وهـــي من كرام الإبل ومن أجود أموال العرب ـ يقال لللكـــر أعيـس ،
وللاننتئ عيساء .
(حَـادِي العِهسِ) : سـائقها ، والحــو ســوْقِ الإبـل بـالحُداء بـــالمد مــع
ضم الحاء وكسرها ، وهو الغناء لها .
وكلما كان الصوت أحسن كان طرب العيس أكـثر ، حتــي إنـها
لتقطـع المسافة الكثيرة في الزمن القليل بسـبب مـا يحصـل لهـا من النشاط عند سماع الصوت الحسن .
 بـها الإطـراب ، وهـي الصـوت الحسـن • يقـال : فــلان حســـن النغم ، أي حسن الصوت .

ولنما خصر" المصنف البان والعيس ؛ لأنهما من مألوفات الأحبة وهم العرب .


ويحتمل أن المصنف أراد بذلك التأبيد ، فكأنه قال : داثماً وأبداً . ورأُيــت بعـض شــراح الــبردة قــد قــــال بــــأن المصنــــن أشـــــار



 وأشار بـ (النُّغَمِ) المئ المديـ

## المعنـى الككلي

يقول المصنف رحمه اللّ تعالىى :

الصبـا غصـون البــان ، وأطــرب حـــادي الركــانب بحُــداء الركبـــــان . ومـا حركــت المحبــة الإلهيـة والإرادة الربانيــة أفئـــة عشـــاق النــور ،
 وخطيب نادي الفتوة جِمال ركب السائرين إلئ الله تبارك وتعـالى ، وعيـسَ . سفر السالكين في معرفة اللّكُ

## هنا وبالله التوفيق

ولقد وُجد في بعض نسـخ الــبردة الشــريفة أبيـات لم يتعـرض شــراح

$$
\begin{aligned}
& \text { البردة لشرحها ولكن لا بأس بها ، وهي كما يلي : }
\end{aligned}
$$




يَـا رَبِ بِـــالمصْطَفَى بَلِّـــنْ مَقَاصِدَنَـا


يَتُلُوهُ فِي المسْجِدِ الأْقْصَىَ وَفِي الحَرَمِ






$$
\circ \quad \circ
$$

## الـخاتْهـة


 ونفعنا به والمسلمين آمين أميا
واعلم أيها الأخ القارى الكـريـم بــأني اسـتعنت في شـرح هـــه الـبردة
الشريفة بعدة شراح لها ، منهم :

- شرح العلامة القسطلاني -
- شرح العلامة أبي السعود ـ العيني
- حـاشية الشيخ إيراهيم الباجوري .
- شرح الشيخ خالد الأزهري .


 كما آمل أن يكون كافياً لمن اقتصر عليه ، وخالياً من التعقيد والحشو

في المساثل .


 والفضاثل ، الغواصين ني بحار المعرفة والطر ائف .


وإن لم يجد لها سانغاً أصلحها بالتي هي أحسن .
 القرب من النبي
 عن أي التفاتة إلئ الغير ، إنه جـواد كريـم ، وهــو حسـبي فنـغــم الوكيـل ، نِنْمَ المولمُ وَنِعْمَ النصير .

 للعالمين ، وأصحابه وأزواجه وأمل بيته ومحبيه الئى يوم الدين .

ولقد انتهيت من شرح هذه البردة المباركة في الثــامن مـن ربيـع الأول

 الألفين
وصلئ الشا وسلم علىي سيد كل سيد كان ويكون إلئ يوم الدين . وآنخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ـلما

خادم العلم الشريف
محمد مهد بعقوب الحسني


## فهرس الكتاب


01.
 الفصل الثاني ：ــ2 التحنير من هوى النفس

7

Tr．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
IE．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10



 vo．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． VV．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
 A1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
 19．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Ar．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．


9V ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．


الفصل الثالث : هٌِ مدح النبي صلى الله عليه وسلم


|  |  |
| :---: | :---: |
| $10 \%$ | - V |
| 10V. |  |
| 109. |  |
| 171. |  |
| וr. |  |
| 170 |  |
| ITV |  |
| IV. |  |
| IVr |  |
| IVo. |  |
| IVV |  |
| 1 V |  |
| الصلاة والسلام | الفصل الرابِ : |
| Nr |  |
| 1^1.............................. |  |
| 119 |  |
| $19 \%$. |  |
| 190............................. |  |
|  | - โ\% - |



## النصل الخامس : يٌ معجزاته صلى الله عليه وسلم

$$
\begin{aligned}
& \text { Yו^................................... } \\
& \text { MI ................................ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YYV.................................... } \\
& \text { Yr. ................................... } \\
& \text { YYr.................................. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YM........................................ }
\end{aligned}
$$

|  |  |
| :---: | :---: |
| Y̌7. |  |
| YEA. |  |
| Yo. |  |
| Yos. |  |
| YoV. | AV بِعَــارِض جَـادَ أَوْ خِلْــتُ البِطَـاحَ بِـــــا |
| لقرآن وهـحهـ | الفصل السادس : |
| YO9. |  |
| Y7)............................... | ^ه |
| rrmer |  |
| Y77. |  |
| YTA |  |
| YVI. |  |
| YVr |  |
| YVo. |  |
| YVV. |  |
| rva |  |
| Y(1).. |  |
| rer |  |


| Y凧 | －1． |
| :---: | :---: |
| rav |  |
| r19 |  |
| P91． |  |
| rar |  | الفصل السابع ：يو إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم

$\qquad$

rav
 Ү १৭．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． －1＊V


 Y•q．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
$\qquad$五
rir
 Mo．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
 MIV．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 110

Ma $\qquad$
 YY


الفصل الثثامن : ـي2 جهاد النتبي صلى الله عليه وسلم
rYY $\qquad$

ryo $\qquad$

riv $\qquad$

rr. $\qquad$
rry $\qquad$


rre $\qquad$

ryt $\qquad$位
rr^ $\qquad$


Ys. $\qquad$ "

YEr $\qquad$


Y\&s $\qquad$ - ITA

Y87 $\qquad$

ren $\qquad$ -سا

Yo. $\qquad$
ror $\qquad$

$\qquad$
 rov $\qquad$
 YOq $\qquad$


rqu $\qquad$


$\qquad$

$\qquad$
 ا-10V
gir $\qquad$

$\{10$ $\qquad$


EIV $\qquad$

\&Y) $\qquad$ الخاتمة \{rY $\qquad$ نهرس الكتاب

وأحمد للّهبالعالمين

