# "兴 <br> (ابن: 

بتخِّ<br>



#    


المد لهالواحد الهدل
(TME)
الأْنـُ :
ومن كلام د علبِ الـلام فى وصف بعغ :الخعف: ، وفر تغرم مث بأنفاظ كُنلن:





التداكّ : الازدهام الثديد ـ والإبل الميم : الِيطاش .
 وتحال نوها المليل : تـكْنَ المثى مل مشثة. .





فيبا ، وشُرِح شُرحا يستغنَ عن إعادته .
(1) الجزه الأول م .... .
(MTO)
الاْْْـُ :
ومن غُطبٌ د علبـ السلام :

















مَنْ بَكَهُمْ، وَلَا يُيْيُونَ مَكْ دَعَهُمْ .


بالشَتْرْ :





القيامة غير نافع
جوله عليـه السلام : (> والمال هادئة ه ، أى ساكنة ليس فيها مافى أحوال الموقف مر ت تلك الحركات النظيهة ، نوو نطابر الصحن ، ونطق الجوارح ، وعن السياق

إلى النار .


.لسقوط التكليف



والموت الخالس : المُتطِ . والطّيّات : جمع طِيّة بالـكسر ، وهى منزل السغر . والواتَ : القاتل ، والوْتُ ، بالـكسر : الذَّهِّل .
 وتـكنفتـكم غوائله : أحاطت بكم دواهيه ومصائبه . وأقصذتـكم : أهابتـك . والمعابل : نصال عِرَاض ، الواحدة مِعْبَة ، بالـكـر •

ويوشِك ، بالـسر : يقرب . وتَغْشاك : تحيط بك .

الاضطرام ـ والـنادس : الظلمات .
وإرهاته : مصدر أرهتته أى أُجلته ، ويروى : (> إزهاقه ه بالزاى .


فوق طبق .
وـروى (ا وجُشو بة مذاته ه، بالميم والباء ، ولى غلظ الطهام .

 وهذه الخطبة من محاسن خطبه عليهالسلام ، وفيها منصناعة البديع ماهو ظالها للمتأتّل .

الزأــن' :
منها فى صنز الزهار :




- لِمَتِ قُوْوبِ أَحْهَاكَهِمْ
***
: النْـَ

الآخر ة لو زوى ، والمعنى فى وسطهم •












تظيرّ لمن فمل به ذلك الثى، .
 لستبظاما لموت التاوب ، وقد تتدّم من كلامنا فـ صفات الزهاد والهارفين مافيه كناية .
(MM)

الأنهـُ :




الضَنْعُ :

ذر تار : الم موضع قر يب من البمرة ، وفيـه كانت وقْــة للمرب ع الفرس
ت:قل الإسلام .

ولمَ به : ج . . ورتق : خاط والمـ •

واليداوة الواغرة : ذات الؤرة ، و وكى شدة الحر".
والضنائن : الأحقاد .

(TRV)
الأْنـرُ
 أُ: فرم علبـ فَ فو فُ بطلب من مالر ، فال علب السلوم :




*     *         * 

$: 2031$







. Ayr : r الأيـات فـ ديوان الماسة ـ بشرح المرزوى (1)




 يبطالن الأمان الذى كتبه ليحى بن عبد الهُ بن الحسن بن الحسن بن على بن ألـى طالب عليه السلام، وأخذه بيده فزّ"ته . وقال أُميّة بن أى الصلت يرثى قتلى بدر ، ويذ كر زَمَّهة بن الأسود :
 نوفل بن خويلد من بنى أسد بن عبـد العرّى ، ويعرف بابن العدو"ية ، قتــله على
 ابن مسعود .
قوله عليه السلام : ( وجَلْبأسيافهم ه أى ماجلبته أُسيافهم وساقته إليهم ، والبلْبَ : المال الجلوب . وجَناة المُر ما يُكْتَ منه ه و وهذه استعارة فصيحة .



## (TYA)

الزمنل
ورن كلام دـ علب الدوم :

 َهَهَ لَتْتْ غُوْ





*     *         * 

> الْـْنِ


.





 مسلم الخراساني ، فُطبب بجا فى خطبة مشهورة من خطبه ،

واعلم أنّ هـذا الــكلام قاله أمير المؤمنين عله السلام فى واقة اقتضت أن يقوله



 كانا يعدان لمذا المقام مeالاً ، وأنم إلى إمام عادل أحوج منك إلى إمام خطيب ، وستأتيك
الخطبة على وجهله(1) ثم زّل .

قال أبو عٌثان : وروى أبوالدسن المدائنى ، قال : صعد ابن للدى" (Y) بن أرطاة المنْبر


-




عز" وجَلْ فَتْحَ قُقْلِ تِستر "(1) . ثم زَن .

وخطب مُصْعب بن حَيَان أخو مةـاتل بن حَيَان خطبـة نــَاح فِصر ، فقال :

 ولا نشرك بك ه ه .

ولتـا حَصِر عبد الهُ بن عامـنـ كَ يزَ على المْنبر بالبصرة - وكان خطيبا ـ شَتَ عليـه ذلك ، فقال له زياد بن أبيه ، وكان خليفته : أيها الأمير لا تجزْع فلو أقت على المنبر عامّة
 لالنـاس : إن الأمير اليوم موعوك ، فقيل لرجل من وجوه أمهاء القبائل: قم فاصعَد المنبر ، فلها صعد حَصمر ، فقال : المد لها الذى يرزت هؤلاء ، و بقىَ سا كتا ، هأَّزلوه ، وأصعدوا آخر من الوجوه ، فلمًا استوى قأما قابل بوجهه النّاس ، فوقـت عينه على صَلعـة رجل ، فقال: أيّها الناس ، إنّ هذا الأصلع قد منعنى الكهلام ، اللهم" فالْدن هـذهـ الصلعة .



(6) فاخطب التآن



وتال مهل بن مارون : دخل تطرب النحوى" على الخلوع (1) ، فتال ، : يأمـــرَ



أهابعَه ويرَشع جينه
ودخل معبد بن طو"ق العنبرى" على بعض الأمهاء ، فتكلم" وهو فَأم فأحسن ،



* ${ }^{2}$ \#



 وَجْه عرو ، فقال : يارسولَ الهُ ؛ رضيتُ فقلت أُحسن ماعلهتُ : وغضبتُ فقلت أَقبحَ ماعلت ، وماكذبت’ فى الأولى ، ولقد صدقت’ فى الأخرى . فقال عليه السلام : إنَ

من البيان لسحراً .
وقال غالد بن صَوْان : ما الإنسان لولا اللّسان إلاّ صورة مثّلةأو بهيمة مهـَة .













 خليفةً عليكّ . تال الشاءر :



وقال أحَيْحَ بن الُملاح :


(TYQ)
الأْنـلٌ :
ومن كلام د عابـ السلام :
 ثال : كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال وتد ذكر عنده اختلاف الناس الناس :













افتوقت لأْنّا تولّدت من أغذية مختلفت المنبت من العذو بة والملوحة ، وذلك لأنْ النطغة



 السبخيتة ، لا تنبت الأقوات أصلا . و إن أريد الثانى ، وهو أن يكون طين آدم عليـه
 وعرو العاقل يتولَد دن الجزء الهذبى بأوْلَ من الهكس ؟ وكيف يؤثرَ اختـلاف طين

آدم من ستة آلاف سنة فى آقوام يتوالدون الآن . والذى أراه أنْ لــكلامه مليـه الـلام تأو يلَا باطنا ، وهو أن ير يد به اختــانـان
 المامكة للبدن من الانحلال ، الماصمة له من تفرتّ العناصر ، صارت كالم المدأ وكالعــلة له من
 عند الموت افترقت العناصر ، وانحلت الأجزاه ، فرج جاء اللطيغ منها إلى المواء ، والـكثيف ، إلى الأرض . وقوله : (\$ كانوا فلتـة من سبـخ أرض وعذبها ، وحَزْن تر بَّ وسهلها ه تغسيره أنت
 ومنها اللفيفة ومنها الفاجرة، ومنها القويّة ومنها الضميفة ،ومنهـا البر يئة المــــدمة ، ومنها الفَشْةه الذليلة(1) ، إلى غير ذلك من أخلاق (r) النغوس المختلنة المتضادةة . ثم فتر عليـه السلام وعّلّل تساوى قوم فى الأخلاق وتغاوت آخر ين فيها ، فقال :

إن" نفس زيد قد تـكون مشابهةً أو قر يبة من المشابهة لنفس عرو ، فإذاها فى الأخلاق
 المخادّة ، فإذاهم في الأخلاق متباينتان أو و ر يبتان من المباينة . والقول باختلاف النفوس فى ماهيّاتها هو مذهب أفلاطون ، وقد اتّبَه عليه جماعة من

وأتّأ أرسطو وأتباءه ، فإنهّ لا يذهبون إلى اختـلاف النغوس فى ماهيّها ـ والقول
الأوّل عندى أُشل .
ثم بيّن عليه السلام اختلاف Tَحاد الناس ، نقال : منهم من هو تام الرّواء ، لـكنــه
 كالنخل وما يدر يك ما الدخل ه .
وقال الشاءر :

عقله عقســـــل طلمُر
وقال أبو الطيب :
 وقال الآخر :

فا كا كلْ مصقول الغِرَارِ ميمســــــانى فلا يغر رنْك المــــــــــــا رات رُواوٌه
(1) ديوانه r : • r

ومن شعر الماسة :

 وأكذب شى، .رقُجـا ورعودُها إذا لاقت الأعســدـداءَ لولا صدُودهُهَ ! وأنتَ سماع يُمِجب النـاس رِزُها تقطْ أطنــاب البيوت بحاصب فويل امتها خيــــــــــلا بهاء وشازة ومنه أيضا :



 بخلفين ، وذلك لأنه قد يكون الإنسان تامَ المقل ، إلّا أنَ همته تصيرة ، وقد رأينا كثيرا من النّاس كذلك ، فإذَنْ هذا قسم آخر من الاختلان غير الأوّل .
 فيـكون قد أوقع الحسَن بإزاء القبيح ، وهذا القسى موجود فاشِ بين الناس •
 ذلك داهية باقهة، والمراد بقربِ قعر هتقارب مابين طرفيّه ، فليست بطنهبمديدة ولا الامستطيلة،





وثى قره ، و إذا سبرته واختبرت ماعنـــده وجدتَ لبيبا فَطِنا ، لا يوتَتَ على أمراره ،
ولا يدرك باطنه ، ومن هذا المعنى تول الشاءر (1) :


وقيل لبعض الحـكاء : مابال التصارِ من الناس أدمى وأحذق ؟ فال : لقربّ قلو بهم
من أدمغته
ومن شـر الماسة :

إذا لم تَزِنْ حسنَ الُمسوم عتول'
(0) ولا خيرَ فَ حُنْنِ المِسوم وطولا

ومن شمر الماسة أيضا وهو تمام البيتين المقدّم ذكرهما :




قوهه عليه السلام : ( ومعروف الضريبة منـكر المليبة ه ، البليبة مى اللمُتُ الذَّى


$$
\begin{aligned}
& \text { (£) ديوان الماسة ب : ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • (r) الطرير : الثاب الناع } \\
& \text { ونبب المل بسن الفزارين - } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

(1) الثلات ، من الثلت ومر الملاك . والزور : القلية| الأولاد من التزر ، ومو الثليل .





متضادان للوصين قبلهما ، فالأولان ذمّه، والآخران ان مدح ،
(TH•)

ومن كلام لـ علبِ الـلام : فاد وهو باى غـل رسول الآ ملى الأ علب






وهو الخبر . وأخبار السطاء : الدِى .



المصيبة أبضا النّاس ، حتى استوى الملانق كُّهم فيها ، فهى مصيبة خامة بالنببة ه ورامتة بالنبة ．

类米害





وقال آخر ：
أنول للموتِ حين نازي





类米米

## وقال إسحاق بن خَخَف يرنى بتا له له





（r）الرجب ：القبر ، والثي ：الثىء اللتّ ．
(؛) أودنّ : مـكَت.

- r $^{\text {- }}$

لالموت عنــدى أيادِ لست أكفرُها أحياَ سروراً وبن مْما أَكَى أَمُ

وقال آخر :



وقال آخر :

:أجارىَ لو نسس فسـدت نسَ مَيِّتِ فديتُـــك مسرورا بنفِيى مالياً



وقال آخر :

فتَ كان مولاه يـــــلـ" بنجوةٍ

قوله عليـهـ السألم : ( ورلـكن الداء ماططلا ه ؛أى ماطلا بالبره ، أى لا بُيب
والم الإلقاع • : الإباقة .
[ ذك كر طرف من سيرة النى عليه السلام عند موتهـ]

 تا تارئه .
قال أبو جعفر : روى أبو مويهبة (1) مولَى رسول الها صلى الهُ عليه، وآله ، قال



 على ، فقال : ( يأأبا مُوَهبة إنى قد أُورِبت







 * ( ( . 1A... |v99: : ا



 ابن المباّس ورجل آخر ، تخطّ قدماه فنّ الأرض ، عاصبا رأسه حتى دخل بيته .





(\# حسبُبكم حسبكم" ") :
(3) قلت : الخخضب : الِّر
 وآله حين بدأ به حضُه ، فقال : اخرَج ، خزُ جت إليه، فوجـدته موعوكا" قد عُصِب








-ra -


 فقال : إنا لا نـكذّب قائلا ولا زستحلفـه على يكين ، فيم كانتْ لك عندى ؟ فال :

 يقلْ : فضُوح الدّنيا؛ فإن فضوح الدنيـا أهونُ من فضوُح الآخرة ه . . فقام رجل فقال :





 ونال النبى صلى الهُ عليه وآله : (1 يابن الـططّاب : فضُوحَ الدنيا أهون من فضوح اللآخرة ك اللهم ارزقه صدقا وإيانا وصيّر أمرَّه إلى خيره(م)
 جعنا فى بيت أمنا عائشة فنظر إلينا [وشددّ

.

 ( ) ( ) من تاريخ الطبرى .



 قال : (اقد دنا الفراق ، والمنقَبَ إلى الهُ وإلى سدرة المنهتى ، والرفيقِ الأعلى وجنّة المأوى الألا







 أشهدرُ أْنى قد سلّهت على من بايعنى على دينى من اليوم إلى يوم القيـامة ه . قلنا : فَّنْ

 ولاية الأمر أم" من السوُال عن الد"فن ، وعن كيفية الصلاة عليه ، وما أعلم ما أقول فى

هذا المقام ! قال أبو جعفر الطبرى": وَرَوى سِمِيد بن جُبير ، قال : كانِبنُعبّاس رحه الهيعول :

هومُ الخمس ومايومُ الميس ! ثم يبكى حتى تبل" دموءُه الحصْباء ، فقلنا له : وما يوه






وروى أبو جعفر 6 عن ابن مبّاس . قال : خرج على بن أبى طالب عليـه السلام

 ييده ، وقال : ألا تَرَى أنّك بعد ثلاث عبدُ العصا! إنَى لأعرِف الموت فى وجوه بنى



فلا بعطيناها الناس’ 'بدا





(r) تاريخ إلطبرى ا: :
(1) (1) مجر ، أى انتلغ كلا


 قال أبو جعفر : وقد وردت رواية أخرى عن عائشة ، قالت : لَدَدْنا رسولَ الهُ صلّى


لا يبقى أحد" إلا لُد غير العبّاس عهّ فإنه لم يشهدك . قال أبو جعفر : والذِى تولى" اللّدُود (1) بيده أسماء بنت 'عميس •

 إحداها أنْ العبّاس حضر لدّه عليه السلام، وفى هذه الرواية التَ تتضمّن حضور العبام فى




المسشة لـكذا !
وسألت النّقيب أبا جعفر يميى بن أبى زيد البصرىت عن حديث الثّدود ، فقلت :
 تخ كره وتنعاه عليه . قال : وقد كانتفاطهة حاضرةٌ في الدار، وابناها معها ، أفتراها

 وقالت : هـذا دواء جاءنا من أرض المبشة جاء به جعغر بن أبى طالب ، وكان بعلهـا ،
(1) الارود ، بالفتح من الأدوية : مايسقاه المريض ف أحد شق الفم .


وساعدهُاعلى تصويبذلك والإشارة به ميمونة بنتالمارث، فُلدّ رسولُ الشُصلى الشُ عليه
 أن تُدَّ الامرأتان لا غير ، فُدّتا ولم بيرِ غِير ذلك . والباطل لا يكاد يكنى على مستبصر • وروت عأُشة ، قالت : كثيراً ما كنت' أسمع رسول الها يقول : إن الها لم يقبض



من قبل (1)
وروى الأرقُ بن شُرَحبيل ، قال : سألتُ ابنَ عباس رهه الهُ : هل أوصَى رسول

 وقالت حفصة : لو بعثتَ إلى عر ! فاجتهموا عنده جـيعأ ـ هكذا لغظ الخبر على ما أورده الطبرى" في التار يخ ، ولم يقل : ( ( فبعث رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله إليهما ) ـ ـ قال ابن





 قلت : عندى فى هذه الواقعة كلام ، و يعتضنى فيها شـكوك واشتباه ؛ إذا كان قد














 فيه أن يقال : باأبا بكر صل بالنا بالناس -


 ول











 قال : نم ، فأخذته فُضفُته حتى ألنته ثم أعطيته إياه ، فاستن" به كاشدَ مارأيته يستن



-عليه وسلم قال الطّبرى : وقد وقع الاتثّاق طلى أنه كان يوم الاثنين من ثهر ريع الأول ؛



وقيل : إما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام ، اشثهن التوم عنه بأمر البيمة .

|A|t: : تاريخ الطبرى 1 (





















. IAIV : (1)

انتفان بطنه واخضرارها وينتظر بذللك حضورَ أبى بكر ليـكَشَتَ عن وجهه ؛ أنالا أصدّقذلك ، ولا يسكنُ قلبى إليه ـ والصحيح أنْ دخول أبى بكر إليهوكشفهعن وجهه ، وقوله ماقال ، إنـا كان بعـد الغراغ من البيمة ، وأْهم كانوا مشتغلين بها كا ذكر فى الرواية الأخرى . و بقى الإثيكال فى قعود ملى عليـه الـالام عن تجهزه . إذا كان أولئك مشتغليرi بالَبْيْعة ، فا الذى شغله هو فأْول : بنلبعلى
 فن جهازه أمسأ لئبت عند النام أنَ الدنيا شغغاتهم عن نبيهم ثلاثة أيام ، حتى آل أمره



.وصيّة منه إليه وسرْ كانا يعلمانه فى ذلك .
 الماجرين على كيفتّة غسله وتـكفينه ، ونحو ذلك من أموره ؟ قلت: لأنت الرواية الأولى تبطل هذا الاحتّال ، ومى قوله صلى الهُ عليه وآل لم قبل موته : (ا يغسلنى ألمى الأدنى منهم فالأدنى ، وأ كفْن فى ثيابى أو فى بياض مصر أو فى

ح حلّيمنية ه




عليـه وآله ، وحضر أوْس بن خولت أحد الخرزج ، فال لملىّ بن أبى طالب :أنشدك الش





إلى جانب (1) قال أُو جمفر : وروت عانشة أْهْم اختلفوا فَ غَسْله: هل يجر"د



عائشة تقول : لو استقبلت من أحمى ما استدبرتُ ماغسله إلا نساوّه (r)



 استطاعت أن تزاحه في الغسل ، هل تستطيع أن تزامهه فی غيره من خصائصه ! قال أبو جعقر الطبرى" : غُ كُفن عليـه الصلاة والسلام فى ثلاثة أثواب : ثو بين
 (v) فلما فرغوا منه وضعوه ملى مريوه

$$
\begin{aligned}
& \text { (o) هبرة بوزن عنبة ، أى يخطط ، ومو برد يان أيضا على الوصن أو الإلنانه . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أى الـ" فيه . }
\end{aligned}
$$



 تلت : كيغ اختلغوا فـ موضع دنهن ، وقد قال لم : מفضهعونى على سريرى فى بيتى




لأنّ المع بين هذين الخبرين لا يكنن .








- مَ دفن عليه السلام وَسَط التيل من لِيلة الأر بعاء قال أبو جعر : وقد روت عَرْة بنت عبد الرمن بن أسعد بن زُرُرارة ، عن عائشة


الليل ، ليلةً الأرباء (8)

$$
\text { (r) الطبرى : > ولم يُمْ الناس } x \text {. }
$$




قلت : وهـذا أيضا من المجائب ، لأنه إذا مات يوم الاثنين وقتَ ارتفاع الضُّحَى


فـ تلك الرواية .
وأيضا فن الـحَبَ كون عائشة، وهو فی بيْها لاتعلم بدفنه حتى سممتْ صوتَ المساحى،
 عندها نساءكا جرت عادة أهل الميّت ؛ وتـكون قد اعتّلت بيتَها وسكنت ذلك البيت ؛ لأنت بيتَّا مملوء بالرجال من أهل رسول الهُ صلى الشا عليه وآله وغرهِ من الصحابة ، وهذا

قريب ، ويكتمل أن يكون .
قال الطبرى" : ونزل فَى قبر رسول الشا صلى الهُ عليـه وآل على" بن أبى طالب عليه

 فتزل مع القوم ، وأخذ شُقران قطيفة كان رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله يلبسها ، فتذفــا
 قلت : مَنْ تأْتل هذه الأخبار ، علم أنْ عليا عليه السلام كان الأصلوالجلة والتفصيل


 الشر يفة عن أوس ؛ وهو رجل غريب من الأنصار ، فعرف له حقَّهُ وأطلبه (r) ؟! طابه !




ورجع خائبً !



(1) الناس به عهدا




 أجل ، عن ذا جئنـا نسألك! قال : كذب ! أحدثُ النّاس عهـداً برسول الشا صلى الشا




 المغيرةُ ورسول الشَ صلى الشُ عليه وآل ليد"ى القرب منه ، وأنة أحدث الناس عهدا به
.وقد علم الش تعالى والمسلمون أنّ ولا الــدَّثُ الذّى أحدث ، والقوم الآين طببم نتلهم

. ولا وطى حصا المدينة.

ابنَ ثلاث وستين سنة ، وقال قوم • ابن تخس وستين سنة ، وقال قوم : ابن ستين .
فهذا ما ذكره الطبرى فی تاريخن
وروى مَّد بن حبيب فى " أماليه "، فال : تولّى غسل النبي صلى الهّ عليه وآله
على عليه السلام والمباّس رضى الهُ عنـه .
وكان على" عليه السلام يعول بعد ذلك :ما شمدت أطيبَ من ريكه ، ولا رأيت أضوا ــن و جهة حينّذ ، ولم أره يعتاد ناهة ما يعتاد أفواه الموتى .

قال محمد بن حِبيب : نلمَّ كشف الإزار عن وجهه بعد غَسْله انحنى عليه فقّبَله مرارا ؛

 وعّمت حتى صارت المصيبة فيك سواء ! ولولا أنك أهست بالصـبر ، ونهيت غن الجزع

 رّبّك ، واجعلنا من باللك وهَكَك ! ثَ نظر إلى قَذَاة فى عينـه فلفظّا بلسانه ، ثم ردَالإزار على وجهه . . Iaro ، Vare: : تاربيخ الطبرى ()

وقد روى كثير من الناس ندبة ذاطهة عليها السلام أفها يومَ موته و بعد ذلك اليوم ؛
 مأواه $!$ يأبُّاه ! كان جبرائيل بغشاه ! بأبتاه لست بعد اليوم أراه ! ه. ومن النام من يذكر أنها كانت تشوب' هــذه الندبة بنوع من التظلّ والتآلّ لإمـ يِلبها . والذ أعلم بصحّة ذلك .
والشُّيعة تُوى أن قوما من الصحابة أنـكروا بكاءها الطويل، ونهوْها عنه ، وأمروها بالتنحى عن جماورة المسجلد إلى طرف من أطرف المدينة .
وأنا أستبعد ذلك ، والحديث يدخله الزيادة والنمصان ، ويتطرتّ إليه التحر يف
والافتعال ، ولا أقول أنا فی أعلام المباجرين إلا خيراً !
(TMI)
الأهنـُ :
ومن غطبّ: د علب الـلام :







 .
 .






الشواهد هامنا ، ير يد بها الحوام"، ومتّاها (اشواهده إما لحضورها ؛ ثهد فلان كذا أى احضره ، أو لأنها تشهد طلى ماتدركه وتبُته عهد المقل ، كما يشهد الشاهد بالثى وُويثبته

عند الحاك والمثـاهد ماهنـا : المجالس والنوادى ، يقال : حضرت مشهـد بنى فلان ، أى ناديهم وجتمعهم •
ثَ فتر اللفظة الأولى وأبان عن ماده بها بقوله : ه ولا تراه النواظر ه ،وفسّر اللفظة
الثانية وأبان عن مرادها ، فقال : (ا ولا تحجبه السواتر a ه ه




خَقّْه ملى وجوده !
ولجيب أن يكيب على طر يقة شيوخنا أصحاب أبى هاشم ، فيقول : لا يلزم من الاستدلال بحدوث الأجسام على أنه لا بد" من محدِث قديم كونهموجودا ؛ لأنٌ عندها أنت الذات المعدومة قد تتصن بصفات ذاتتّة ، ومى معدومة ، فلا بيزم من كون الا عندم عالمـآ قادرا حيًا أن يكون موجوداً ، بل لا بد" من دلالة زائدة ، على أنْ له صفــة الوجود ومى والدلالة التى يذكرونها ، من أنْ كونه قادرا اعالمـَا تقتضى تَلقّه بالمقدور




والثانى أنّ هذا الصانع له صغة ، لأجلها يصحّ على ذاته أن تـكون قادرة عالمة ، ومذا هو المعنى" بوجوده .
فإن قلت : أيعول أصحابٌ شيخڭ大 أبى هاشم إنّ الذات المعدومة الّتى لا أوّل لهـا
تسّى قدمهة ؟
قلت : لا ، والبحت فى هذا بحث في اللفظ لا فى المعنى .
والمراد بقوله عليه السام : D الدال" بحدوث الأشياء على قدمه ه ، أى على كونه ذاتِ
لم يجعلها جاعل ، وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم يزل ، بل بجرد الذاتيّة لم يزل . ثم يستدّل بعد ذلك بحدوث الأشياء على أن" له صفة أخرى لم تّل زائدة على برّد

الذاتيّة ، وتلك الصنة مى وجوده . فقد اتْضح المراد الآن .
فإن قلت : فهل لمذا الك大لام مساغٌ غلى مذهب البغداديين ؟ قلت : نم، إذا حمل على منهج التأويل بأن ير يد بقوله :(ا و بكدوث خخلقه على وجوده ه، أى على صحةّ
 صح" منه إبكاده ثانيا على وجه الإجادة ، لأن المـاهيّة قابلة للوجود والعدم ، والقادر قادرّ
 والمفنى هلى هـذا ظاهر لأانه تعالى دلت المـكلفين . بحدوث خلته على أنه جواد منم ؛
 قوله عليه السالم : (ا وباشتباههم على أن لا شبَج له ه مــذا دليل صحيح ، وذلك لأنه إذا ثبت أن جسمامَا محدَت ، ثبت أنْ سائر الأجسام مهدَثة ؛ لأن الأجسامتَاثلة ،ووكل ماصح على الثى" صح" طلى مثله ، وكذلك إذا ثبت أنْ سوادأ مَا أو بياضا مَا مجـدَّث ،








- ينعل التبيح

قوله عله السلام : ( وارتنع عن ظلم عباده ه ، هذا مو مذهبَ أصحابنــا المعْزلة هـ
 الأشعر.ية ، فإنهـا وإن كانت تْتنع عن إطلات القول بأنْ اله تهالى يظلم المبـاد.

 مايظيّقونه ، وذلك لأنت القدرة عندم مع العمل ، نالقاعد غير قَاذر على القيـام ، و إمـا

 سواء أطلقوا هذه اللمظة عليه أو لم يطلقوها .
 قدمه ، وكونهـا عاجزت عن كثير من الأْمال دليل على قلرته ، وكوزهـا ظانية دليل. على بعانه .



قلت : إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات فى كونه موجودا ، وافترقا فى أنّ أحدها لا يصح منه فعل المسح ، ولا الـكون ، ولا الحياة ،ولا الوجود المحدَث - و يصـح"
 وتعذّر ذلك على المدَّث ، وذلك الأمر هو الذى يسمَّى من كان عليه قادرا ، و ينبغى أن
 وأما الاستدلال النانى ، فينبنى أن يحمل الفناء هاهنا على المفهوم اللغنوى" ، وهو تغغير


 ثم قال : ( واحد لا بعدد ) لأنّ وحدته ذاتيّة ، وليست صفة زائدة عليه ، وهـذا من الأبحاث الدقيقة فى علم الـــكمة ، وليس هذا الـكتاب موضوعا لبسط القول فى أمثاله . ثم قال : ( دائم لا بأمده) ، لأنهتعالى ليس بزمانىت ولا داخل تحت الحركة والزمان ك وهـذا أيضاً من دقاثق العلم الإلمى" ، والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به ، ولـا هذا الرجل كان مكوحاً من الهُ تعالى بالفيْض المقدّس والألوار الر بانيتّة . ثم قال : (ا قأم لا بِعمد ) ، لأنّه لمـا كان فى الشاهد كلّ قائم فله عماد يعتمد عليـه ، أبان غليـه السالام تنزيَهه تعالي عن المـكان ها


المنتصب؟ بل ماتفههه من قولك : فلانقائم بتد بير البلد ، وقائم بالقسط .
 الجسم الجسَ مُشُـاعره وحواسته وجوارحه ، وذلك لأن تعقّل الأشياء وهو حصول صورها

تى العقل بريثة من المادة، والمراد بتلقّيه سبحانه هاهنا تلقّ صفاته ، لا تلّقَ ذآته تعالى، لأنت
خاته تعالى لا تتصو"رها المقول ، وسيآتى إيضاح أنت هذا مذهبه عليه السلام .


 الأبصار لحضورها فيها . وأما شهادتها بوجود البارى فليست" بهذه الطر يق، بل بكادكر زاه.
 عينى ، يعول : إنّ جنس الروّية يشهد بوجود البارى من غير محاضرة منه للحجواس .
 هذا الـكلام دقيق ولطيف ، والأوهام هاهنا هى العقول ، يقول : إنّ سبحانه لم تحط به






. أصحابنا ومن غيرم
ثَ قال : ( و بالمقول امتنع هن العقول ه ، أى و بالعقول و بالنظر؛ علهنا أنه تهالى ـعتنع أن تدركه المقول .
 ( $1 \boldsymbol{r}$ - eri- $)$

به وأدركته كالحم له سبحانه ، ثم ها كما إلى العقول السليمة الصحيحة النظر ، فـكـت
له سبحانه على العقول المدّعية لـــا ليست أهالًاله هـ .
واعلج أن" القول بالحيرة فى جلال ذات البارى والوّوف عند حدّ بحد عدود لا يتجاوزه العقل قولٌ مازال نضلاء الـةًاء تألمين به .
[ من أشمار الشارح فى المناجاة ]

سبحانه قولى :


 مر. كنْه ذاتك غـــير أَتـــــك واحدى" الذات سَرْمَدْ


 بَنْ أنت يارِنْطو و مَنْ أَنلاطُ قبلك يامبــــنَّهْ !




وما قلته أيضا فـ قصور المقل عن معرفته سبحانه وتعلى :
 أنت حـــيّرت ذوى النُب



ولى فـ هذا المعنى :




 \#\#\#

وقلت أيضا فى الممنى :



ولى أيضـ







والولَد وعلائق الدنيا :
يامـــده














\#\#\#
وما قلته فی المعنى :




أعجبنى هذا المعنى ، فنقلته إلى لفظ آخر فقلت :





ولى فى هذا المعنى أيضا :










 ولو أن إنسانا غدا ليس قصــده سوى الوضعواستخراجهعُدَّمضنحَKَ

ولى أِضاً فَ الردّ على مَنْ زع أنّ النبى صلى الهُ عليه وآله رأى اله سبحانه بالمين ،


نساء العرب:
 وهل تُدرِك الأبصارُ غــــيرَ مكيَّغ


 قاله أمير المؤمنين عليه السالم علىّ فـى هذا الباب . ***

 المجهور من قولم : هذا البسم أعظم وأ كبر مقداراً من هذا الجمس، بل المراد عِّمُ شأنه وجلالة سلطانه . والفَّج : النُصرة ، وأصه سكون العين ، وإنما حرّ كه ليوازن بين الألفاظ ، وذلك (1) الأعفك : النى لايُسن العـل .


 وصادعاً بها : مظراً بجاهداً ، وأصهل الشق . والأهماس : الِلمبال ، والواحد مَرَّس ؛ بنتح الميم والراه .


الأضهـُ :
منها فى من: عميب غلق أمناف من الجوبا :










 وَمْفِّا تَهَبَّ





إلَّا سَوَونا .





 جِنَيَةِ مِنْ غَرِهِ جَآن !
***
الكُّنْ

قوله عليه الـلام : ( وصّبّت على رزقها ه ، قيـل : هو هو على الـكس ، ، ألى وصب"

 والنون ، أى بكا بـا ـ وجُحْرها : بيتها .

 ملاقاة البرد .

مززوةة بوفتبا ه .

والمنّان ؛ من أُسطاء الهُ تعالى العائد إلى صفاته الفعليـة ، ألى هو كثير "لمنّ" والإنعام على عباده .

والحجَر الجلمس : الجامد . والشراسيف : أطراف الأضلاع المشرفة على البطن .
[فصل فى ذ كر أحو ال الذرّة وعحبائب الْملة ]
 الصفيرة جدًا من النّهل ـ كلامأ يصلح أن يكون كلام أُمير المؤمنين عليه السلام أصهل ؛ ورلـكن" أبا ءُمان قد فَرْع عليه .




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كذا فـ ا ، ب ؛ و وما ورد فـ أُمل الهع بوانق ما فـ الرواية التالية . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (o) من الحيوان }
\end{aligned}
$$


النَخَن والفساد .



 الحبوب، فنى منهذا الوجه مجاوزة لغطنة بجيع الحيوانات ، حتى ربّماكانت فى ذلك أحزم
 فرّعما أك كل الإنسان الجراد أو بعض مايشبه الجراد ، فيسقط من يده الواحدة أو صدر واحدة،ووليس بقر به ذَرَة ولا له عهد بالذر" فى ذلك المْزل ، فلا يلبث أن تِّبل ذَرَّة قاصدة
 عُذْرآ مضت إلى جُحُرها راجعة ، فلا يلبث ذلك الإنسان أن يجدها قد أقبلت وخلْفُها .

 وأ كثر منمائة مر"ة ، بل|أضعاف أضعاف المأة ، وليس شىء من الحيوان يكمل ما يـكون أضعاف وزنه ماراكثيرة غيرها .
 صواحباتها من الذرّ ، وأنها التَتى كانت على معدّمتهن ؟

(r) الميوان : > فإن قلت ،
(1) الحيوان : ه تـبـها ه .
(r) المطمير : شق النواة .

رأيناها راجعة إلا رأينا ممها مثل ذلك ، و إن كنتا لانغصل فى مأى الهين بينهـا و بين





 فإن قلت : فلعَلِا مكلفَة ، ومأمورة ومنيّة ، ومطيعة وعاصية ا


 .
. ${ }^{(r)}$.
 عن رجلمعر وفِ بصنعة الإسطر لابات


 البِّْ كار (8) من الدأرْة، وهذا من المحائب .










 سلّة الطعام على رأسها ، فغبرت أَياما أ كشف رأس السلَّة بعد ذلك ، وفيها ذرٌّ كثير ه ووجدت الماء فى الخددت على حاله ، فقلت : عسى أن يكون بعض الصبيان أزْها ، وأ كل




 نفسها فقلت فى نفسى : انظر كيف اهتدتْ إلى هذه الحيلة ولم تعلم أْها تبقى مصصورة !
 . ماتشتهى قال أبو عُمان : ومن أعاجيب الذّرّة أنهّا لا تعرض ُلجمَّ ولا لجر ادة ولا لُنْنساء ولا لبنت وَرْدان ، مالم يـكن بها حبل أو عقر أو قطع رجل أو يد ، فإن وجدت بها بها من


. بها أدنى عقر .
قال أبو عُمان: وقد عذّب الهُ بالذّرّ والنّنل أما وأمما ، وأخرج أهل قرَى من قراهم ،
وأهل دُروب من درو بهم •

وحدتثنى بعض' مَنْ أصدّق خبره ، قال : سألتُ رجلًا كان ينزل بيغداد فى بعض
 فسألهه عر ذلك ، فقال : وما تصنع بالحديث ! امضِ ممى إلى دارِى التى أخر جنى

هـهـا النّهل .
قال : فدخلتُها معـه فبـت غلامه، فاشترى رموسا من الرأَّين إيتذى بها ، فانتقلنا


 ماعليه فى جوف الطَّسْت ، فا بِثُنا مقدار ساعة من النهّار حتى فاضت الطست نكالًا ، فقال: كم تظن" أنى فعلت مثل هـــذا قبل الجـلاء. طهعا فى أن أقطع أصلها ! فلها رأيت عددها إبّا زائدا ، وإما ثابتً ، وجاءنا مالا يصِبر عليـهـ أحد ، ولا يمـكن معه مقام ، خرجت .
قال أبو عُمان : وعذْب عمرُ بن هُبيرة سعيدَ بن عرو اكحَرَيْىّ بِانواع العذاب ،


قال أبو عُمان : ومن الحيوان أجناسٌ يشبه الإنسان فى العثل والرويةّ والتّر فـ


 وذكر أنه تد جر"ب ذلك .
 وقت أجماع المْل على باب القرية ، فتلحس ذلك النّمل كنه بلبسانها، ،بشهوة شديدة

و إرادة قوية .





السلامة من النوعين جميعا .



النقصان في عددها ومضرتها على الأيام ${ }^{\text {(r) }}$

كالبقر والجواميس
قال : ومن أسباب هلاك المل نبات أجنحته ، وقال الثاعر :

( الميوان \& : rer rer
re: الحيوان \& (1)

وكان فی كتاب عبد الميد إلى أجىمسل: لو أراد اله بالثلزة صلاحك، لمأنبت لما جناطا ،
 وقال : أخاف إن قرأته أن ينخب قلى •

 فأما الحــياء ، فإنهم لا يُّبتون للنّمل شَراسيف ولا أضلاعًا ، ويجب إن صح

 ويجب إنْ صح" ذلك أن نحمـل كلام أمير المؤمنين عليـه السلام عَىَى قوّة الإحساس بالأصوات ، فإنه لا يمـكن الحــا

عليهن" هر.ن .
ويذكر الحـ大ا• من مجائب المنل أشياء ، منها أنّه لا جلد له ، وكذلك كل
الحيوان الخرّز .
ومنها أنه لا يوجد في صقلِّة نمل كبار أصلا .
ومنها أنْ المُل بعضه ماشي و بعضه طاُر .
ومنها أن حر اقة المّل إذا أضيف إليها مثى من قشور البيض وريش هدهد وعلتت مَلَ العضُد منعت من النوم •

قولعليهالسلام : D ولو ضربت فى مذامب فـكرك لتبلغغاياتهه ، أىىغايات فـكرك؛ وخبربت بمعنى سرت ، والمذاهب : الطرق . قال تعــالى : D وَإذَا ضَرَبْتُْْفِ
.أَنَّرْضِ "(1) وهذا الـكلام استعارة .
 لأن كل" شىء من الأشياء تفصيل جسمه وهيتنه تنصيل دقيق ، واختلاف تلأك الكا الأجسام
 بذلك الاختلاف وينعله ، على حسب ما يعله من المصلحة . ثم قال : وما البليل والدقيق فى خْلقه إلا سواء ! لأنه تعالى قادر لذاته ، ها لا يمجزه شیء من المككنات.
 الاستدلال بإمكان الأعىاض على ثبوت الصانع . والطرق إليه أر بعة : أحدها الاستدلال بحدوث الأجسام . والثانى الاستدلال بإمكن الأعاض والا والأجسام والثالث الاستدلال . بحدوث الأعاض . والرابع الاستدلال بإمكان الأعاض
وصورةالاستدلالهوأن" كلّ جسم يقبل- لالجسميّة المشتزكة بينه و بينسائر الأجسامـ







الشُس وضو.ها ومقدارها هاصاَّ لِمْْم القهر ، ويمكن أن يكون الّنبات الذّى لاساقَ له

 بل تـكون جبالا ، ويمكن ألا تـكون هذه اللجبال الـكيرة كبيرة" ، ويكن ألّا تكون هذه القلال طويلة ـ وكذلك القول فن اللغات واختلاضهـا ـ و إذا كان كل هذا مهـكنا ثاختصاص’ المسي الخموص بالصتات والأعراض والصوّر الخصوصة لا يككن أن يكون غلجرد الجسميّة لَّاثل الأجسام فيها ، فلابدّ هن أمر زائد ، وذلك الأمر الزائد هو المعـنىّ
بقولنا : صانع العالم .
 آى لم يرتّبوا العلوم الضرورِّة توتيباً صينحا يفضى بهم إلى النتيجة التّى مى حقّ . ثم أخذ فن الردّ عليهم من طريق أخرى ، ومى.دعرى الضَّرُورة، وقد اعتمد عليها

 الفمليّة لاخصوص الجناية ، أى مستحيل أن يكون الفعل هُ هن غير فاعل ، والذين ادَّعَوْا

 الضرورة ، و كلا الطريقين صحيح
 (1r-ar-•)







رَهْبَة" وَخَوْفَا !





الثَتْـرُحُ :


و ( بهما تَقْرِض " أى تَقَطَع ، والراء مكسورة .
والمنجلان : رجلاها ؛ شْثهجما بالمناجل لموجهما وخشونتها . ويَّهبها : يخافها • ونزواتها : وثبآها . والمدنب : الملم .
[ ذك غرائب الجرادة وما احتوتعليه نن صنوف الصنعة]
قال شيخنا أبو عُمان فك كتاب " الحيوان "، :من يجـانب البرادة المّامُها لبيضها الموضعَ الصلْ ، والصخور اللمس ، ثقةً منهـا أنهّا إذا ضرَبتْ بأذنابها فِها ، انفر جت لما ، ومعلوم أن" ذنبَ المرادةليس فى خلقة المنشار(!) ولا طرف ذنبه كحدَ السنان ،ولا
 فيها ، كيف ومى تتعدّى إلى ماهو أصلبُ من ذلك، وليس فى طَرفها كا برة المقرب .
 لها بطبع بجول هناك ، وكذاك انفراج الحثّخور لأذناب الجراد . واو أنَ عُقابًا أرادت أن تخرِق جلد الجاموس لمـا انخرق لما إلّا بالتـكَغ الشديد ،
 موضع الـكاهل (V) .
فإِذا غرّزت (A) الجر ادة ، وأْقت بيضَها ، وانضهتَتليها تلك الأخاديد التّى هى


(1 الـِّوان : > المسار " .
 حهارة كانّا المدر فِبها رناوة . . "


 (^) غرّزت الجرادة : أثبتت ذنبا ف الأرض لتبين .


البياض ، ثم يصفرّ وتتلون فيه خطوط إلى السواد ؛ ثم يصير فيه خطوط سود ّ و بيض ؛



فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى الخضرة ، وأن ذلك حيلة نهوا . وليس كم زعوا ، ولـكن الزحف الأوتل من الدّبا ير يد الُخضرة فلا يستطيعُطا إلّا بالعبور إليها ، فإذا صارت تلك القطهة فوق الماء طافية" صارت لعمرى أرضا للزحف الثانى الانى


 قال أبو عُمان : ولهاب الجراد مرّةٌ على الأشُجار لا يقع على شى "إلا أحر قه .
 أخذت منه اثنتا عشرة جرادة ونزعت رعوسها وأطر انها ، وجمل معلا قليل آس يابس، وشربت الاستستاء كا هى، نفهت نفعا بينّا؛ وأن التبخّر بالجراد ينفعمنعسر البول، وخاصّة فى النساه ، وأن أ كله ينفع من تقطيره ، وقد يبخَّر به للبواسير ، وينغ أ ألهِ من

لَّهْة العقرب ب
ويقال : إن الجراد الطوال إذا عُلِّق على مَنْ به حَحّى الرِّبْ نمهـ .
(r) الحيوان : > الدبا *


(TMT)
الأضـلُ :
ومع غطبْ د علبـ الـلام : فى التومبر ،ونجح هذه الخبّب مى أمول العلم مالانجمه, غطبّن غْرها :

 سِوَاهُ يَهُوْولٌ .


والابْتِدَاء أزَكَهُ .

النَّزُحُ
هذا النصل يشتمل على مباحثَ متعهدِّدة :







حقيقته تعالى ، والسَّحعة الأخرى نعطى هـذا المعنى أيضأ من غير زيادة عليه ، ومى قوله
 ولا تتوجّه عباداتهُ وصواته إلى النه تعالى ؛ لأنه يعبد شيبئّ يعتقده جسطا ، أُ يعتقده مشابها لبعض هذه الذوات المدَّثة ، والعبادتننصرف إلى المعبود بالقصد، فإذا قُصِد بها غيرِّانه تعالى


الأمه كا تخّيل وتوهم .

 التّصميد فى الاصطلاح العرفت عبارة عن التنز يه ، والذى قال عليه السـلام حتّ ، لأنت
 الجهات ، بلحكمعليه ؟ًا هو من خواص" الأجسام ، وكذلك مَنْ توهّه سبحانه ، ألى مَنْ
 ورابعها قوله : (پ كل" معروفبنفسه مصنوع ") هذا الـك大لام يجب أن يتأوّل، ويكمل ملى أنّ كلّ ممروف بالمشاهدة والــ" فهو مصنوع ، وذلك لأن" البارى سبحانه معروف
 فى الوجود منحيث هو وجود ، فعلوا أنّه لا بدّ من موجودِ واجبِ الوجود ، فلم يستدّو ا عليـه بأفعاله ، بل أخرج لم البحث فى الوجود أنه لابدَ من ذات يستحيل عدمهـا من ح حيث هى هى فإن قلت :كيف يحمل كلامُه على أنّ" كلّ معروف بالمشُاهدة والمس" فهو مصنوع وهذا يدخل فيه كثير من الأعراض كالألوان ؟ و إذا ذخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية،

- VI-

وهى قوله عليه السلام : (ا وكلّ قأم فِّا سواه معلول ه لأنها للاْعراض خاضّة ، فيدخل
أحد مدلول الفترتين فى الأخرى ، فيختلّ النظ !
قلت : يريد عليه السّام بالفقرة الأولى كلّ معروف بنفسه من طريق المثاهدةمستقلا بذاته، ، غير مغتقر فى تقوْمه المىغيرهفهو مصنوع ، وهذا يختصت بالأجسام خاصّة ، ولا يدخل الألوان وغيرها من الأعراض فيه ، لأتها متتوّمة بكحالها ، وخامسها قوله :(ل وكل" قاُم فى سواه معلول ه ، أَى وكل شی، يتقوّمبغيره فهومعلول،



فهو مككن ، وكلّ مكنن فلابذّ له من مؤثر •
وسادسها قوله : ( ناعل لاباضطراب آلة ه هذا البيان الفرق بينه و بيننا ، فإنتا نفعل
بالآلات وهو سبحانه قادر لذاته فاستغنى عن الآنة .
 قدّرنا أَجْنَـا أفــكارنا ، وترددّدت بنا الدواعى ، وهو سبحانه يقـدَر الأشياء على

خلاف ذلك .
وثامنها قوله : (پ غنى لاباستفادة ) ، هذا أيضأ للفرق بينا و بينـه ، لأن الغنىّ منّا ثَنْ يستفيد الفنى بسبب خارجى ، وهو سبحانه غنىّ بذاته من غير استفادة أم
 شى من الأشياء أصلا .

وتاسعها قوه : (ا لا تصحبه الأوقات ) ، هذا يحث شر يف جداً، وذلك لأنه سبحانه ليس بزمان ولا قابل للحركة ، فذاته فوق الزمان و'لدهر ؛ أمتا المتـكلهون فإههم يعولون:





المتـكة
وعاثرها قوه : ه ولا تُرْفِدُم الأدوات ه ه، رفذت فلانا إذا أعنَّه ؛ والمراد الفرق

.
وهادى عشرها قوه : ( سبق الأوقات كونه ... ه هإلى آخر النصل ، هذا تصريع
. بكدوث العالم .
فإن قلت : مامعنى قوله: ( و والعدم وجوده ه ، ، وهل يسبق وجوده العدمع كــن عدم العالم ف الأزَل لا أولَ قلت : ليس بينى بالعدم هاهنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحانه، أى غلب وجود ذاته الها
 فان" عَدمها سابق بالذات على وجودها ، وهذا دقيق !

الأضهُ :




. بَيْنَ مُتَدَانِيَاتهِاَ

. إلىَ نَظَّكِرِ
** *

الهُنَعُ :
المشاع الحواست ، قال بَعْعاه بن قيس :


 ثم تال : (ا و مضادته بين الأمور عفف أن لا ضدّ له ه ، وذلك لأنه تعالى لمـا دلّنا


-المتضادات بِوضوعاتها ثم قال : (ا و بمقارنته بين الأشياء عُرِف أن لا قَين له ه ، وذللكَ لأنه تعالى قَرن





عن الآخر ، علمنا أنّه لا قرينّ له سبحانه ، لأنه لو قارن شيينا على حسب هــذه المقار زة
 فواجب الوجود نمكن ! هذا محال .

ثم شرع فى تفصيل المتضادّات ، فقال : (ا ضاد النور بالظُّلُة ) ، وها عَرَضان عنـد كثير من النّاس ، وفيهم مَنْ يُبعل الظلمة عدميّة .

قال : ( ( والوضوح بالبُهْة ) هِينى البياض والنواد .
قال : ( ا والمجود بالجَلَ ه ، يعنى اليبوسة والبطو بة .



وهى بالليل كالسَّموم بالههار ، والصَّرْد : البرْد .

ثَ قال : و إنه تَالى مؤلِّت بين هذه المثباعدات ، النْهاديات المتباينات ، وايس المراد

 الحارّ والبارد والرطب واليابس ، فززجه مَزْجًا غضصوصا حتى انتّغع منته طبيهة مفردة ، ليست هارّة مطلقة ، ولا باردة مطلقة ، ولا رطبة مطلقة ، ولا يابسة مطلقة ، وهى المِزاج ،
 عليه السلام بعينه .
 ما يناسبُا و يليق بها ، وأعطى المتباعدات لفظة (پ مقر"ب ) ؛ لأنت البهد بإِاء القرب ،

وأعطى المتباينات لفظة (ا مقارن ه ، لأن" البينونة بإزاه المقارنة ، وأعطى المتعاذيات لفظة (ا مؤلّ ه لأن" الا'تقلاف بإزاه التعادى .

ثَ عاد عليه السلام فعـكس المفنى ، فقال : (1 مغرق بين متدانياتها ه ، هِمل الفساد بإزاء الـكونْ ، وهذا من دقيق حكمت عليه السالم ، وذلك لأن" كلز كائن فاسد ، فلما أوضح ما أوضح فى الـَكْنْ والتركيب والإيجاد ، أعقبه بذكر الفساد والعدم ، فقال : (ا مغرتق بين متدانياتها ه ، وذلك لأنت كل جسم مركّب من العناصر الختّلة الـكيفيًات المتغاذة الطبائع ، فإنه سيؤول إلى الانحلال والتفرتق .
 ونصل ، والبارى تعالى منزه عن ذلك ، لأنه لو ثِمله الحد على هذا الوجه يــكون مركَّبَّا ،
 فتحويه الأفطار وتحذّه .
 منذ وُجد كذا وكذا ، كما يقال للأشياء المتقار بة الههد ، ويكتمل أن يريد به أنّهّ ليّس
 ثمقال : (او إّما تحد" الأدوات أنفسها، وتشير الَالات إلى نظأرها ه، ، هذا يؤ كّد
 ذوات المقادر ، وكذلك إنما تشير الآلات وهى الحواسّ إلى ماكا كان نظيرا لها في المسمية ولوازمها ، والبارى تعالى ليس بذى مقدار ولا جسم ، ولا حالّ فى جسم ، فاستحال أن تحدْ الأدوات ، وتشير إليه الآلات .

الأضنـر :









قد اختلف الرواة فـ هذا الموض من وجهين :





 الـال ، تقول : قد قام زيد ، فقد دلّ على أن قياهه قريب من الهال التى أخبرت يهِيا

بعيامه ، والأزلىّ لا يصح" ذلك فيه، وكذلك إطلاق لظظة ه و ولا ه ملى الأدوات والَالات


 المقصد والمنحَى بهذا الــكلام على هذه الرواية بيان أنت الأدوات والآلات عددَّثة اتاتصة ،
واللماد بالآلات والأدوات أر بابُها .






 أن يطلق عليه أنانظ تدل" على المدوث والنمصص . توله عليـه السلام :


 الدلالة على أنه لا تصحّ رؤيته ، فإذن بخلته الآلات والأدوات لنا ثر فناه عقلا ، و بذلك

أَيضا عرفنا أنه يستحيل أن بِرَف بغير العقل ، وأنَّ قول مر. قال : إنا بسنعرفه روّيةَ
ومشافهة بالحالسة باطل .
 عنه عليـه السلام فنظهوه فی كتهم وقرروه ، وهو أنّ الحركة والسكون معانِ مدَّثة ،
 فإن قلت : إنه عليه السالم لم يخرج كامه هــذا الخرّ ج ، و إنما قال كيف يبرى عليه
 قلت : بل هو هو بيينه ، لأنه إذا بُت أنّه هو الذّى أجر كى الحركة والسكون ، أى

 باطل بما يبطل به حوادث لا أوّل لما، والثانى باطل بكهامه عليـه السلام ، وذلك لأنه

 لا يزول بالحمدَث .
 معناه «، ، هـذا تأ كيد لبيان استحالة جَرَيان الحركة والـتـَكون عليـه ، تقول: لو صح


 نق الجوْهر الغرد .



 غير الآخر ، فلا يلزم أن يكون له وراء وأمام .

ثم ثال عليه السلام : (ا ولا المّس المّام إذ لزمه النتصان) ، هـذا إثـارة إلى مايقوله الـعאاه ، من• أ, • الـكوْن عـدم ونقص ، والحركة وجود وكال ، فلو كان سبحانه
 بالحر- كة الطارنة على الستَّكون ، وواجب الو جود ، يستحيل أن يكون له هالة نتصان ، وأن يكون له حالة بالقوّة وأخرى بالعهل .

قوله عليهالـالم : ( إذا القامت آية المصنوعفيه ه"، وذلك لأن" آبة المصنوع كونه متغيراً منتقال من حال إلى حال ، لأنا بذلك استدللنا على حدوث الأجسام ، فلو كان تعالى متفيراً
 أنَ الصانع المطلق سبحانه . قوله عليه السلام : 》 ولتحوّل دايلا بعد أن كان مدولاً عليه ه ، يقول : إنا وجدنا.
 لـكان دليلا على غيره ، وكان فوقه صانع آخر صنعه وأحدثه ، لـكنه سبحانه لا صانعَهـه الا ولا ذات فوق ذاته ، فهو المدلول عليه والمنتهــ



 لزم هذه الكالات كلّها .
 الأمور الصادةة عليه ، فإذا فسد أن يكون مبطرنا الا



 ***

الأهــلِ






فيـكون (ا مولودا ه ،لأن" لقائل أن يقول :كيف يلزم من فرض كونه والدا أن يكون

 صحّة كونه مولودا ، والتالى مال ، والمدّم مكال ، وإما قلنا : إنه يلزم من فرض صحّة


 آخر من نوع الأول لصح" عليـه أن يكون هو مولودا من والد آخر قبله ، وذلك لأن

 يصحّ كونه مولودا .

 وأن" المدوث عليه عال ، ناستحال أن يكون مولودا ،وتَّ الدليل .

الأضنـل :


 (ir-crir)



كَنَهُ : كُْ فَيَكَونُ



في هذا النصل مباحث :


 بثىء من الأجزاه. .





 ورابعها : أنه لا يوصف بالغيرِية والأبعاض ، ألى ليسن له بَعْض ، ولا هو ذو أقـــام بعضها غيراً للبمض الآخر ، وهذا يرجع إلى البحث الأوتل . وخامسها: انّ لاحدّ له ولا نهاية ، أى ليس ذا مقدار ، ولذلكالمقدار طرَفَ ونهاية ،

ليس بـــم •

وسادمها : أنه لا انتطاعلوجوده ، ولا غاية، لأنه لوجاز عليه العدم فن المستقبَل لــكان وجوده الآن متوقَفا على عدم سبب عدمه ، وكل- متوقف على الغير فهو ممكن فى ذاته ، والبارى تقالى واجب الوجوب، فاستحال عليه العدَم ؛ وأن يكون لوجوده ان انتطاع أو يتههى الى غاية يعدم عندها .
 تحت ، لأنه ول كان كذلك لــكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشى, الحاوى له ، لـكنن
 وثامنها : أنّ ليس يكمله شى
 وتاسعها : أنه ليسفىالأشياء بوالم ، أى داخل. ولا عنها بخارج،هذا مذهبـالموحَدِن ؛
 انَه لا ير يد سلبَ الؤُج ، فيكون قد خلا من النّقيضين ، لأنْ ذلك مال ، بل الما ادبكونه


هليه ؛ ولـكنَّه ذاتٌ موجودة متهيّة بنفسها ، قامُمة بذاهها ، خارجة عن الفَلَك فى المهـة العليـا ، بيها و بينالفلكبعد، إمَا غير متناه - على مايمكى عن ابن الميصم -أو متناه طلى مايذهب إليه أصحابه ؛ وذلك أنّ هذه القضيّة ، وهى قولنا : البـارى غارج عن الموجودات




 'فى المسجد ، فإنْ هاتين ولو تناقضتا لاستحال الخروج عن النقيضين ، لـكن المتناقض : "(ازيد فیالدار ، زيد ليس فى الدار ه ، والذى يستُنعه الموامَّ من قولنا :(االبارى لا داخل


 ولا خارج العالم، وقد ثبت كونُه غير متحيّز ولا حال" فى المتحيّز ، من حيث كان واجب

الوجود ، فإذن القولُ بأنّه ليس فى الأشياء بوالج ولا عنها بخارج صواب وحقَ . وعاشرها : أنه تعالى يخبر بلا لسان ولهوَات ؛ وذلك لأنْ كونه تهالى مخبراً هوكونه


يخبر بها .





- الأدوات والجوارح




ذا جارحة ، فوجب الآتصار على ما ورد ، وتر كك مالم يرِد .






مشفق على نفسه خونا أن تبدر إليه بادرة من غيره .





(r)

وخامس عشرها : أنه يحب" ويرضى من غير رةّة ، و يِيغض و يغضبَ من غير مشقَة ،
 على البارى ، لا کاططلاقه علينا، لأنْ هذه الأوصاف يتتضى إطالاقها علينا رِةَّة القلب ،
 المعاب به ، وفى الأغلب إنما يطلَّق ذلك علينا ويصح" منامع مشقَة تنالنا من إزعاج القلب

وغَلَيان دمه ، والبارى لِيس بـسمى • وسادس عشرها : أنه يقول لما أرادكونه: كن؛ فيكون منغير صوتيقرع ، ولا نداء يسمع ، هـذا مذهب شيخنا أبى ا'كمذيل ، و إليه يذهب الـكرّامية وأتباعها من الحنابلة




 وذلك لأنّ القِدَم عنده أخصّ صفات البارى تهالى ، أو موجب عن الأخص" ، فلو أنت



وغيرها ، فـكان إلهُ ثانياً .

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام (\$ ومثّه ) ج" ? قلت : يقال: مثّت له كذا تمثيلا ، إذا صوّرت له مثاله بالـكتابة أو بغيرها ، فالبارى





الأضنل :



الُمْتَعَعُ وَآلْبَبِيع'

 تَوَا









قال : لو كان مددَثا لمرت عليه صغات الأجسام المدَّثة ، فلم يكن. بينه و بين الأجنـام
المدَثة فزْق ، فــان يستوى الصانع والمصنوع ، ومذا حال .

 والصّانع وغيرها .

لا يُعْجِرْ شی، .
 ذلك من أفناله وخلوقاته ؛ ليِس كاواحد منًا يِسك الثقيل فيشتغل بيإساكه عن كثير

من أموره .


 أو لأتها طالبة للمركز فوقفتْ الانـا
والأوَد : الاعرجاج ، وكرّر لاختلاف اللفظ .

واستفاض عيونها ، كمنى أفاض ، أى جلا جلها فأضة .


الاضنـُ :






لَهُ فَيُسْاكِيَهُ







***
الْنَهُ
الظاهر : النالب القاهر ، والباطن : الصالم الخير .
 وليس المُراح ضدّ السأُم علمايظنه بمضهم ، ويتول: إنَ عطن أحدما على الآخر عطن

على الختلف والمتضاد ، بل أحدها هو الآخر وضدها الملمونة ، وإنمـا عطن أحدها على


وأسناخها : جمع سنخ بالـكسر ، وهو الأصل .
وقوله : (ا لو اجتمع جهيع الحيوان على إحداث بعوضة ه ه ، هو معنى قوله سبحانه :

- (r) (r)

فإن قلت : مامهنى قوله : (ا لا تستطبع المربَ من سُنُطانه إلى غيره فتمتن مِنْ نَهِه
 قلت : هذا مَا يقول المتتصم بمعِل حصين عن غيره: مايقدر اليوم فلان لى على نغع

 السلام يقول : إنه ليس شىء من الأشياء يستطيع أن .يخرج إذا أُجرم من سلطان النّ تعالى

إلى غيره فيمتن من بأس الشا تعالى ، و يستغنى عن أن يعغو عنه لعدم اقتداره عليه .

الاضصـل :



(1) سوزة ناطر هr


.









 خُلْ وَضَعَّ؛ إلَى عِزْ وَمْدُرَةِ
***
النَّنَحُ :
شُرع أوَلَا فى ذكر إعدام الهُ سبحانه البواهر وما يتبها ويقوم بها من الأعهاض




الأشياه بموجود ، فوجب أن يـكون آخرا كذلك ، هـذا هو مذهب جهور أصابنـا
وجهور المسلمين .







الزمان هو معدار حركة الفلك ، فإذا قدّرنا عدم الفلك فلا حرَّكَ ولا ولا زمان .


 أوقات غصوصة.





وأرادت البقام لبقيت .
 والممزة ، وأصله من المقبة الـكـئود ، ومى الشّاتة .

قال : D و ولم يؤده ه آى لم يثقّه .




أَن بستأنس بَنْ" خلَّق .
 جفى إعدامها ، ولا لثقل شى منها عليه حال وجودها ، ولا لملل أصابه فبعث على إعدامها . ثَ عاد عليه السلام ، فقال : إنت سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعـد الفناء ، لا لماجة إليها ولا ليستهين بيعضها على بعض ، ولا لأنّ استوحش حال عدمها فأحبَأن يستأنس


. ألعز "إعادتها
فإن قلت : إذا كان يفنيها لا لـكذا ولا لـكذا ، وكان من قْبَل 'أوجدها لا لـكذا


 قلت : إنمـا أوجدها أولا للإحسان إلى البشر ليعرفوه ، فإِنَ لو لم يوجـده لبتى
 بالتـكليف ومى ألثواب ، ثم يفنيهم لأنه لابدّ هن انتطاع التـكليف ليخلص الثواب من مشاقت التكَاليف ؛ و وإذا كان لابد من انتطاعه فلا فرقَ بين انتطاعه بالمـدم المطلق ؛

أو بتفريق الأجزاه، وانتطاعه بالهـدم المطلق قد ورد به الشرع ، وفيـه لطف زائد
 غ غير معدومة

ثم إنه سبحانه يبعغهم ويعيدُم ليوصّل إلى كلّ إنسان مايستحقّه من ثواب أوعقاب؛ ولا يمكن إٕصال هذا المستحقّ إلا بالإعادة ، و إتّام لم يذكر أمير المؤمنين عليه السامهمذه التعليالات ، لأنة قد أُشار إلبها فيا تقدمَ من كلامه ، وهى موجودة فى فرش خُطُبه ، ولأنت مقام الموعظة غير مقام التعليل ، وأمير المؤمنين عليه السلام فى هذه الخططة يسلك مسالك الم

( $M$ (
"



وَآْتِنْالِ صِينارِكُ .





وَأَبّْهَ هَذَا الرَّهاءً !







الإمامية تقول : هذه العد"ة هم الأُمَةالأحد عشرهنولده عليه السلام . وغيرم يعول :


وأوضحنا ذللك إيضاحا جليكا .
قوله عليه السلام : ( أنسماوّم فیالسماء معروفة ه، ، أى تعرفها الملائــكة المعصومون ،

- أع

ونى الأرض مجولة ، أىعند الأُ كثر ين لاستيلاء الضلال على أ كثر البشَر . ثح خرج إلى مخاطبة أصحابه على عادته فى ذك, الملاحم والفتن الـكاثّنة فى آخر زمان
 واستمال صغارك ، أى يتقدم الصغار على الـكبار ، وهو من علامات الـاعة . قال : ذاك حيث يكون احّال ضر بة السين على المؤمن أقل مشقة من احّال المشتة

الحرام والحلال فيها •


 ولا الواجبلوجوبه، فتـكون اليدُ السْفلى خيراً مناليد العليا ، عكس ماورد فـ الأثر ، وأثتا الميمَى فإنه يكون فقيرا ذا عيال ، لا يلزمه أن يبحث عن المالم المال أحرام هو أم حلا أَخذه ليسد" به خّلته ، ويصرفه فى قوت عياله ، كان أعظم أجراً من أُ أعطاه .




 .

 -


 بالواو أى من غير أن فُوجـج إلية أحد ألا

 وقد ذكر نا هذه الخطبة أو أ كتُرها فِّا تقدّم من الأجِزاء الأُول ، وقبل هذا الكّلام
 قوله مليه السلام : D مأطول هذا العناء ، وأبعد هذا الرجاء ! ه هذا مـا مكاية كلام شيعته وأصابه .
$-91-$
ثم قال خخاطبا أصحـابه الموجودين حوه : أبها الناس ، ألقُوا هذه الأزمتة التى تَحمل ظهورُها الأثقَآل عن أيديك، هذه كناية عن النَّهن عن ارتكاب القبيح وما يوجبالإلم






 أى دعوها تسالك طر يقها ولا تقفوا لها فيه فتـكونوا حطبً لنارها .
 والـكافر موشَّى .
 وآذانُ قلوبك ؛ كمّة مستـعارة ، جعل القلب آذانا كما جمل الشـاعر للقلوب أبصارا ، فقال :

(rus)
الأْمْـُ :
وم غطبْ د علبـ السلام :













 وَأَمْرَعَ الَّلِّنِينَ فِ أَلُمْرِ

أعورتم ، أى انـكشفت و بدتْ عوراتــع، وهى المَقاتل ، تقول : :أُعور الفارس إذا

قوله عليـه السلام : (ا أوْحَشُوا ما كانوا يوطنوبُ ، ، وأوطنوا قبورهم التى
كنوا يوحشونهاه .

قوله عليه السلام : (ا واشتغلوا بما فارقوا ه ، أى اشتغلفا وثم فى القبور بما فارقوه من

 بما فارقوه ، وأضاءوا من أهح آخر تهم ما انتقلوا إليه . ثَ ذَر أْهْم لا يستطيعون فعل حسنة، ولا توبةً من قبيح ، لأنتّ التكليف سقط ، والمنازل التى أمهوا بعارتها ، المقابر ، وءارتها الأعمال الصالمة .


 وقولهليهالبلام : (1 ما أسرع الساعاتفى اليوم ... " إلى آخر الفصل ، كلامشرين وَجِز يالز فمعناه ، والفصل كالة نادر لا بظظير هـ .
(TMO)
الأضنـُ :
ومن غطبّد علد السلام :









 ***

هذا الفصل يُكَلِ على عدّة مباحث :
 ثلاثة أقـام :

أحدها : الإِمان الحميقى" ، وهو الثابت المستقرّ فى القوب بالبرهان اليقينى" .
 العلوم العقلية ، ويمتقد ما يمتقده عن أقيِنَة جدلِّة لا تبلغ إلى درجة البرهان ، وقد سمىّ عليه السلام هذا القسم باسم مفرد ، فقال : إنه عوارى فی القلوب ، والموارىت : جمع غاريةّ أى هو وإن كان فى القلب ونى محل الإمان الحقيقت إلا أن حكمه حكم العار يةّ فى البيت ، فإنّا بعرضة الثروج منه ، لأنها ليست أصلية كائنة في بيت صاحبها . والثالث: ماليسمستندا إلى برهان ولا إلى قياس جدلى" ، بل على سبيل التقليد وحسن الظن بالأسلاف، وعن .يحسن ظنّ الإنسان فيه دن عابد أو زاهد أو ذى وَرَع ، وقد جعهل عليه السلام عوارىَ بين القوب والصدور لأنه دون التـانى ، فلم بكعله حالًّا فى القلب ، وجعله مع كونه عاريةَ حالًّا بين القلب والصدر . فيـكون أضعنَ ما قبه .

فإِن قلت : فا معنى قوه : (ا إلى أجل معلوم هِ ؟ قلت : إنه يرجع إلى القسمين الأخيرين ؛ لأن" من لا يـكون إيمانُه ثابتا بالبرهان القطهى" قد ينتقل إيمانها إلى أن يصير قطعيا ، بأن ينع النظر ويرتّب البرهان "ترتيبا خغصوصا، فينتج له النتيجة اليدينيّة ، وقد يصير إيمان المقلَ إيمانًا جدليًّا فيرتقى إلى مافوقه مهتبـة ، وقد يصير إيمان الجدلى" إيمانا تقليديا بأن يضهن فی نظاره ذلك القياس الجدلى" ، ولا يكون عالما بالبرهان ، فيؤول حال’ إمانه إلى أن يصير تقليديًّا ، فهذا هو فأُدة قوله : (ا إلى أجل معلوم " فى هذين القنسمين . فأما صاحب القس الأوّل فلا يككن أن يكون إيمانه إلى أجل معلوم ، لأنّ مَنْ ظفر بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده ، لا صاعدا ولا هابطا ؛ أمّا لا صاعدا ، فلانّنهّ ليس

$-1 \cdot \mu-$

والمقدّمات البديهّة يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير إيانه جدليًّا أو تقايديا .

وثا ينهاقوله عليهالسلام: ( فإذا كانت لـكم .راءة) ، فتعول: إنه عليه ألسلام نهى عن


 لم يبق له بعد الموت حالة تُنْظَرَ ؛ وينبىى أن تحهل هذه البراءة التى أثنار إليها عليه السلام

 مامات عليه فإِنا بنرأ منه براهة مطلقَة غير مشروطة .

وثالها قوه : ( والمجرة قاكُمة على حدّها الأوتل ه، ف:عول : هـذا كلام يختص" به

 أن يستثنيه، ناستثناه ، وهذه الهجزة التى يشير' إليها أمير المؤمنين عليه السالم اليست اليّ تلك


 بصحيح ، لأنه إدذال كلام م:قطع بين كلامين متّصتل أحدها بالآخر .

 فهو مهاجر" .
وال : ولا يبَوز أن إسمّى مَنْ عهف الإمام مستضعفا ، يككن أن يشير به إلى آيتين
فى القرَن :
إحداها قولهَهالى : : إِ





 الذين استثناه الله تعالى من الظالمين ، لأنّ أولكك كانت المّا

 الاستضمهاف عليهم .
فإن قلت : فا مهنى قوله : (امنمستسرّ الأمّة ومعلنها ه ، و بماذا يتعلّق حرفالجر ؟ قلت : معناه ، مادام لهُ فى أهل الأرض المستسرت منهم باعتقاده والمعلن حاجة ، فـن على هـذا زائدة ، فلو حذفت كلِ المستسرّ بدلا من أهل الأرض ، ومن إذا كانت زائدة لا تاتهِّق ، نَو قولك ماجطانى من أحد .

ورابها : قوله عليه السلام : 》 إن أمرَّا هـــذا صعب مستصعبب " ويووى :

 وهو من قولك : امتحِن فلان لأمر كذا وجُرّب ودُرِّب للنهوض بهَ ، فهو مضطلع به غير




اللام التى فى قولك : أنت لمذا الأمر ، أى مختصشّ به كقوله :
*
وتـكون مع معمولا منصو بة على المال ، ويڭوز أن يكون المعنى : ضرب اللّ قلوبَهم بأنواع المن والت.كاليف الصمبة ، لأجل التقوى ، أى لتثبت فيظهر تقواها ، ويعل أْهم متّقون ، لأن حقيقة التّوى لا تمل إلآلا عند الحِن والشُدائد والاصطبار عليها . ويكوز أن بـكون المنى أنه أخلصَ قلو بهم للتقوى ، من قولم : امتحن الذّهب، ، إذا أذابه غُّصّ إبريزه من خَبَثه ونَقّاه .
وهذه الـكلمة قد قالها عليه الـلام مراراً ، ووقفت فى بیض الــكتب على خُطبة من





(r)
(1) سوزة المجرات

وقبْل خلق الطِّينة التى كان منها البشر ، أشباحَ عالية، لا أجساما نامية ـ إنْ أمر ناصعب مستصعَب ، لا يمر ف كنهه إلا ثالاثة : ملك مقرّب ، أو نبيّمرسَل ، أو أو عبد امتحن الله


***
 أحد من الصحابة ، ولا أحد من العلماء : „( سلونى ) غير على بن أن أى طالب عليه السلام ، خذر ذلك ابن عبد البر الحمدّث فى كتاب " الاستيهاب "، . والمراد بقوله : (\$ فلأُا أعلم بطرُق النّماء منّى بطرق الأرض") ، ماختص" به من العم

 ثن علم ، وأنه ليس على طريق الاتفاق ، وقد ذكرنا كثِيرا مرع ذلك فِّا تقدّم من

هــذا الـكتاب .
وقد تأوله قوم على وجه آخر قالوا : أراد أنا بالأحكام الشُرعيّة والقتاوى الفتهية
 هذه بطرق الأرض لأنها من الأمور الأرضيّة . والأوّل أظهر ، لأنَ خَّوى الــكام وأوّله
يدل" على أنه المراد .
[ قصة وتعت لأحد الوعّاظ بيغداد ]



أيضا أدبا .


 وأهل النظر ، على تاعدة الحشوِيةّ ، ومبغضى أرباب الهـلام الهقلية ، وكن أيضا منحرفا




 وقد رأيت أْا هذا الشَّخْص فى آخر عره ، وهو يومئذ شيخ ، والنّاسُ يُتلفون إليه في تهبير
 جرت عادته بالجلوس فيه ، واجتمع الناس عنده على طبقاتهم ، حتر امتلأت الد الدنيا بهم ؛ وتـلمَّ على عادته فأطال ، فلمـا مرّ فى ذكر صفات البارى سبحانه فى أثناء الوعظ ، قام
 للواعظ عهها جواب نظرى ، و إنمـا دفعه بالخطابة والمدل ، وسجع الألفاظ ؛ وتزدّد








بعدِى إلّا مدّع ه .
فقال الواعظ وهو فی نشوة طربه ، وأرادإظهاز فضضله ومعرفته برجال المديث والرواة : مَنْعلى" بن أبى الب ؟أهو على بنأبى طالب بن المبارك النيسابورى" ؟ أم على" بن ألبى طالب




و بذلوا أنفهسم للحميّة ووطَنوها قَى القتل .



 أو نبت خت خِّبِّك من هذا شیء ؟ فأراد الواعظ أن يكلّه ، فصاح عليه القأُم من البانب الأيمن ، وقال : ياسيدى


- (1) وكذلك على بن أبى طالب كثير فى الأنماء ، ولـكن ليس فيهم من قال له صاحب

 فالتفت إليه الواعظ ليك大هه ، فصاح عليه القأُم من الجانب الأيبمر ، وقال : ياسيّدى فلان الدن ، حقّك تجهله ، أنت معذور فی كونك لاتر فه :
 فاضطرب الجلمس وماج كما يوج البحر ، وانتّن الناس ، وتواثبت العــامّة بعضها إلى بعض ، وتـكشفت الرّوس ، ومنّت الثياب ، وتزل الواءظ ، واحتُمل حتى أدخل دارارا



(TMq)
الاضْـُ :
ومن غطبّ: دعبـ الـلام :







 وَرَّمْ ألصَّفِيحِ.












وَكْيَمِ تَأَمر:










وظأنت حقوته : الواجبات المؤتتة ، كالصاوات المُم وصوم شهر رمضان ، والوظيفة


- Ir -

 لا توجب تعر يغه لمّنع من كونه هالا الا .


والمعقل : نايعتصَم به . وِذروته : أعلاه .
وأمهدوا له : اتخذوا مهاداً ، وهو الفراش ، وهذه استهار ،



والإبالم أيضا : الانـكسار والحزْن
-واستكاك الأسماع : صمدها

والسَّنَن : الطر يت . والقرَن : المبل' .
وأشراط الساءة : علاماتها. وأزفت : قربت : وأفراطبا : مجع فَرطـ ، وهم المتقدْمون




ذلك إلى اللفظة الأولى ، وهى أشراطه ، و إنما يُتلف اللفظ ،


بكK


والحِّن ، بكسر الـلها : مادون الإبط إلى الــَشْح
 ومقام ضنُك ، ألى ضيّن ،
وشديد كَّها ، أىشرَها وأذاها ـ واللجَبَ:الصوت ـ ـ ووُقودها هاهنا، بضما الواو ؛ وهو
الحدَث ، ولا يُوز الفتج لأنه مايوقد به كالمطب ونحوه ، وذالك لا يوصف بآنه ذاك .
 ويروى : (ا وكز" ليلهم هار ه وكذلك أختها على التشبيه . والمـآب : المرجع ، ومدينون : مجز يون .
 فلانا مالا ، أى منحته . وقد روى : ( تَتَأون " بفتح التاه .


 قوما من خاصته كانوا يطلّمون على ماعند قوم من أهل الــكوفة ، ويعرفون نفـاقه


حَبْل عسكره ، فأْصث بلزوم الأرض ، والصبر على البلاه .

 ألستتك، فذف المعمول .
والإصلات بالسيف : مصدر أصلت ، أى سل" .

واعل أنْ هذه الخطبة من أعيـان خُطبَه عليه السلام ، ومن ناصع كلامه ونادره ه وفيها من صناعة البديع الرائقة المستحسنة البريية من التـغغَ مالا يخنى ، وةد أخذابنُ 'نباتة الخطيب كَثيرا من أْفاظها فأودعها خطبه ، مثل قوله : D شديد كَلَّهُا ، عال لمبها ، ساطع لبهــا ، متغيّظ زفيرها ، متأجّج سعـيرها ، بعيد تخودها ، ذالكُ وقودها ، خخوف ،
 كلّا اختطفَبا، وأغار عليها واغتصبها ، وسمَّطَ بها خطبه ، وشذرّ بها كها كلامه . ومثل قوه : D هول المّطلم ، وزوعات الغزع ، واختلاف الأضلاع ، واستكاك الأسماع،
 تمضى فى أثناء خطبه ، وفى غضون مواءظه .
(THV)
الأْنـل :
ومى غطبْ د علب السلام :





























وَرَاجِعَعَ عَنْ عَزْمه






 التى لايقدر قدرها ، خذف المضاف .

(1) الْفَالَبؤن

فى هذا الموضع وفى الآية : العظهة .





 من أولاد الضأن ورُخال ، وفرير لولد البقرة الوحشية، وفُرار (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { والآلاء : النّم . } \\
& \text { (r) سورة الجن } \\
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$


 أى خرج متسلِّحأم ، فوضع المار والمُرور على هذا نصب بالحالِّة ، وكذلك القول فى :


 قوله : ( ولا إصابة خطاً ) تحته ممنى لطيف ، وذلك لأنْ المتــخلمين يوردون على أنفسهم سؤالًا فی باب كونه عالما بكل معـلـوم إذا استدلَّوا على ذلك ، فإنه عل بعض الأشياء لا من طر يق أصلا ، لامن إحساس ولا من نظر واستدلال ، فوجب أن يعـلم

 واضطرابها ! وأجابوا عن ذلك بأنه لا بدّ أن يكون قبل أن فلملا عالماً مفرداتها من غــر إحسام ، ويـكنى ذلك فى كونه عالماً بمـالم يتطرتق إليه ، ثم يمود الاستدلال
المذكور أوّلا .

قوله عليـه السلام : ( ولا حَخْره مَالا ") الملا" : الملماعة من النّاس وفيه معنى قوله
. (1) ${ }^{(1)}$ ( قوله : ( يضربون فَ غَرْة ه ، أى يسيرون

السير السر يع
واحلْيْن : الملاك . والرَّين : الذنب عَلَى الذنب حتى يسودّ القلب ، وقيل : الرَّيْن :
(1) سرزرة الـكبـ 1





وأنْ من الأشياء مابِب عَلَى الها تعالى من باب الــكـة .

 ويقوِّى دواعيَعَ إلى القيام بها ، وأوصيكم أن تستمينوا بالتُقوى مَلَى لقاه الشا ومحا كمته



. الزاد التقوى ) .
وا'لُلتّة : ما يستر به .
قوله : (ومستودَعها حافظه) ، يعنىالشّ سبحانه ، لأنه مستودع الأعمال ، ويدل" عليه


أنه أراد بالمـتودَع قلب الإنسان بشىء .
 نفسها عَلَى مَنْ سلف من القرون ، فقِبلها القليل منهم ، شبهجها بالمرأة العارضة نفسها


مى العارضة نفسَها ، وبـكنّ المـكَفين مــكَّنون من فـلما ومرغَّبون فيهـا ، فصارت
كالعارضة .
والغابر هاهنا . الباقى ، وهو من الأضداد يستعمل .كمنى الباقى ، وبمعنى الماضى .



 إلى جهز فيجعله مكاوىَ بلمباه المجرمين .
 وفم أنفتوها ؟ قال عليه السلام : ( فا أقلّ مَنْ قبلها ! ، ، يعنى ما أقل مَنْ قِبِل التقوى العارضة نفسها على الناس .


 فيا قبلها .



(1) سورة غافر 17

- iri-

ابن مسمود : ألظظّوا فى الدعاء بياذا الملال والإِكرام ، ومنه الملاظّة في الحرب ، و يقــال : رجل مِلَظُ وهِلْظاظ ، أى ملحاح ، وألظَّا المطر ، أَى دام .


 قوله : 0 الد"ثار وألصق بالجسد منه ، ويكوز أن ير يد : اجعلوها علامة" يعرف بها با القلب التقّ" من. التلب المذنب كالشعـار فى الحرب يعر ف به توم من قوم ، ويجوز أن يريد أخرِ جوا

 زيداً بكذا ، أى عرّنته إياه ؛ أى اجعلوها عالمة بكلالة موقعها وشرف عكلها . قوله : (ا وارحَضُوا بها ه أى اغسلوا ، ونوب رَحِيض ومرَّحوض ، أى مغسول . قال : ( ( وداووا بها الأسقام " ، يعنى أسقام الذذّوب .
و بادروا بها الحهمام : عجّاوا واسبقوا الموت أن يدركـكا مك وأنت غير متّقين . واعتَبر وا بمنأضاع التقوى فهلك شقيًّا ، ولايعتبرن" بكم أهل التقوى ، أى لاتـكونوان أنتح لم معتبرا بشقاوتـكم وسعادتهم •
 وما يناني العدالة .
 ذو الوجْد حّى يِّاد يذهب ععله .
 انتظاراً للمطر .

ولا تسمعوا ناطقوا : لا تصغوا إليها سامعين ، ولا تجيبوا مناديَها .

وأموالما محرو بة ، أى مسلوبة .

كللرجال تُريد النجور • وتتصدّى لم : تتعرض . والعَنُون : المتعرضّة أيضا ، عنت لى كذا
أى عـرض



 تّحد الصنيعة ولا تعترف بها وتـكفر النعهة . ويبوز أن يكون الكَحُود من قولك : رجل جَحِد وجَحْد ، أى قليل الخير، وعام جَحْدَ ، أى قليل المطر ، وقد جحد النَّبْت ،
إذا مَمَطُلُ .

قال : والَعْود : الصَّدُود ، الََنُود : الناقة تُعل عن مرعى الإبل وتُعى ناحيـة ،
 قال : واتحيُود المَيود ؛ هادت الناقة عن كذا تَحِيد فهى حَيود ، إذا مالت عنه .
 فيكّ هال .
 أن يريد به معنى أدق وهو أنْ الزمان على ثلاثة أقسام : ماض ، وهاضر ، ومستقبل ، ظالماضى والمستقبل لا وجود لما الآن ، وإنْبـا الموجود أبدا هو الحاضر ؛ فلما أراد المبالغة




 وقال الراوندى فی شرحه : يريدأنْ سكونها حَرَّكَ ، من قولك : وَطُوً الشى، ، أى ، أى ،
 وطاءة بالمد ، وهاهنا وطأة ساكن الطاه ، فأين أحدها من الَآخر !
قال : ( (ا وعُمّها سُفْل ه ، يبوز ضمّ أوّلما وكسره .

قال : ( دار حَرْب ") الأحسن فى صناءة البدبع أن تـكون الرَاه هاهنا ساكنة
 قال : (ا أهلها على سات وسياق: ه يقال : قامت الحرب على ساق ، أى على شد"ّ
 فلانا يسوت ، أى ينزع عنـد الموت ، أو يكون مصدر ساق الماشيـــة سوقا وسيــاقا . وقال الراوندى فى شرحـه : يبريد أنّ بعض أهلهـا فى أثر بعض كقولم : ولَدت فلانة

أنى ، ولا يقال ذلك فـ مطلق التَّابع: أين كان .

(ا الدّنيا مولود يولَد ، ومتقود ينقَد ه ه .

هاهنا الإعتادات ، بل المـالك .
وأئزت مهار بها : أى أعجزتهم جلتهم كاجزين ، نذف المفعول .


وأيتهم الحماول ، أى المطالب .

. كيُاشة نفسه ، وقد جرح بدنه .
ولم جزور ، أى قتيل قد صار جَزَرَراْ للسباع ع


ودم مسفوح ، أى مسفوكُ . وعاضّ
وصافقِ بكفَّيّه ، ألى تسسفا أو ت تمجبا .




فإن قلت : فهل يمكن أن يفرق بينهما ، اليـكون الــكلام أ كثر فائدة ؟





فى الاعتقادات .
ثَ قال علميهالسلام : ( وقد أدبرت الحيلة ه: ولّت ، وأقبلت الِِيلة ، ألى الثر" ، ومنه
 إلى مكان وِهه أنه لـاجة ثم يقتَله . قال عليه الهالام : (ا ولاتَ حين مناص ") ، هذه من ألفاظ الـكتاب المزيز" (1)، قال

 أى ولات حين حنتّ، والهـا, بدل من الحاء ، خذف اللين وهو ير يده . قال : وقرأ ألا








ويكون المناص أيضا بمعنى الملجأ والمفزع : أى ليس هذا حين تجد مغزعا ومعقلا تمتصم به .

 حال بمزلة نور التّنية ، وقال الراجز :
 وقد تبدل الهاء هززة ، فيقال ( أبهات ) هثل هر ات مأ وأرات ، قال : * ${ }^{(r)}$ (أيهات منك الحياة أ
 إن شاء بالتاء وإن شاء بالماء .

ومعناها مغى .عا فيه إن كانخيرا ، و إن كان ششرّا .
 الساء وثم الملانــكة وأهل الأرض وه البشر، والمعنى أْتهم لايستحقون أن يتأستغ عليهم ،


السطاء ، وبكته النجوم ، قال الشامر :
 فني غنهمذلك ، وقال : ليسوا من يقال فيهمثل هذا القول ، وتأوتلا ابن عبّاس رضى
 ومصهد عمله فى السطاء؛ فيكون نقى البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن هم فـ الأرض مل صالِ يرفع مهها إلى السطاء .
(TMA)
الأضــل :
ومس غطبْ د علب السـلـم :
 استـكباره وترك السجود لآدم عليه السلام وأنه أول من أظر المصبية وتبع المية ـ وتحذيرَ

الناس من ساوك طريقته ):




 كُرُْمُمْ أَمْمَمْونَ




vz - v سورة ص (1)


 لأنها كالقاتلة لإبليس وأتباءه من أهل العصبيّـة ، من قولم: قَصَعت القملة ، إذا هشثهَهـا
 من قولم : قصع المـاء عطشه ، أى أذهبه وسكنه ، قال ذو الرُّمّة بيتا فى هذا المعنى :
 الصّرائر : بمع صَرِيرة ، وهى العطش ؛ ويجوز أن تستَّى القاصعة ، لأتهـا تتضهّن
 مقصوع ، أى قىى لا يشَبْ ولا زِداد . والعصبيّة على قسهين : عصبيّة فىالهُ وهى يمودة ، وعصبيّة فى الباطل وهى مذمومة ؛
 الهُ تورث المنة ، والهصبية فى الشيطان تورث النار ه ؛ وجاء فى اللمبر : ( العظهة إزارى ،

 قال عليه السلام : (ا ثم اختبر بذلك ملائكـته المقرّ بين مع عله بضمرآهه ")؛ وذلك لأن" اختباره سبحانه ليس ليعلم بل ليمل غغيرهمن خلقه طاعة مَن "طيّ وعصيان من يعصى،
 (1) ديوانه ه^Aه . انصاعت : ذهبت هاربة . والمقب : المز الوحشية . وروابته : ( وقد نشعن ،

 مشاركين لى فى العم بذلك .

فإن قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعلهم به ؟ قلت : ليس بممتنع أن يكون ظهورُ حال الهـاصى والمطيع وعلم المكلَّفَّن أو أ كـرُرم أو بعضمم به يتضمّن لُطْفافى التـكليغ !

 قلت : قد كان قال لم : إلى خالق جسماً من صفته كيت وكيت ، فلما حكاه اقتصر



فقعواله ساجدبن : أمهم بالسجود له ـ رقد اختلف فى ذلك فقال قوم :كان قبلة، كا
 ومحنة ، والسجود لغير الها غير قبيح فى العقل إذا الم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة .
 إليه فى عهوقه ، وأضاف الروح إليه تبجيلا لها ، وسمى ذلك نغْغا بلى وجه الاستهارة ،
 (ا النفخ " توسُّها .
(1)

وظالت الحــ大اء : هذا عبارة عن النّفس الناطقة . فإن قلت : هل كان إبليس من الملائـكَ أم لا ؟

قلت : قد اختُلت فى ذلك ، فن جعله منهم احتجّ بالاستثناه ، ومَنْ جعله من غيرهم

 لم ولا ذرية ، وبأنت أصلَّ نار والملانـكة أصلها نور ، وقد مت لنا كلام فى هــذا فى أول الـكتاب .
 آدم عليه السلام ، وكان أصلُه من نار وأصل آدم عليه السلام من طين . فإن قلت :كيف حك على إبليس بالـكفر ، ولم يكن منه إلا بخالفة الأمر ، ومعلوم أنّ تارك الأمر فاست لا كافر !

قلت : إنّه اعتقد أنّ الشأ أمره بالقبيح ولم ير أْمْه باللنجود لآدم عليه السلام حكة ، وامتتع من السجود تـعبُّا، وردَّ على الهُ أمره 6 واستخفت بمن أوجب الهُ إجلاله ، وظهر

أنّ هذه الخالفة عن فساد عقيدة ، فــكان كافرا؟ .
فإن قلت : هل كان كفرا فن الأصل أم كان مؤمنا ثَّ كفر ؟
قلت : أمّا المرجئة فأ كثرّ يقول : كان فى الأصل كافرا ، لأن" المُومن عندم لا بيوز
 وجوتزوا كلا الأمرين .
(1) سورة الـكهن . ه .


 وجهل مدحورا ، أى مطرودا مبعداً ، دحر ها الش دُحورا ، أى أتصاه وطرده. .


الانـنـ"












والرُّواء ، بالممزة والمد : المنظر الحسن . والعَرْف : الريح الطيبة .
والُملاء ، بضم الخاء وكسرها : الـكَبْ، وكذللك الخالُ والخِيلة ، تقول : اختـال
الرجل وخال أيضا ، ألى تسكّبر .
وأحَبِط ءله : أبطل ثوابه ، وقد حبط العهل حَبْطا بالتسكين وحُبوطا و والمتـكَمّون
يسمؤن إبطال الواب إحباطا و إبطال المقاب تبكفيراً :
 قولم : مهعى جَهِيد ، أى لَ جَهده المال الراعى واستقصى رَغْيه . وكلامه عليه السلام يدلّ على أنه كان يذهب إلى أنّ !بليس من الملانُـكة لقول :

والموادة : الموادعة والمصالحة ، يقول : إن الهّ تعالى خلق آدم من طين ، ولو شاء أن
 أمرُه وخضعواله ، فصار الابتلاء والامتحان والتـكليف بالتّجود له خفيفا عليهم، لعظمته

 فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام : ( "ثميرِا بالاغتبار لمم ) .
 عليهم بالتّكليف والاُمتحان .
r- سورة البقرة (1)

قال : (ا ونفيا للاستكبار عنهم ه ؛ لأن العبادات خضوع وخشُوع وذلةّ ، فنيها نتى




المؤمنين علمه السلام للناس لما يعله في كتّانه عنهم من المصلحة .
فإن قلت : قوه : (الا يُدْرَى (ا على مالم يسمّ ناعله يِتضى أنه هو لا يدرِى .
قلت : إنه لا يقتضى ذلك ، ويكنى فى صدق الخبر إذا ورد بهـذه الصيغة ألـ
.

آيات غختلفات :

(1) (1)



وأولَى ماقيل فيها أنّ المراد بالآية الأولى مدّة عمر الدنيا ، وسمّى ذلك يوما ، وقال :


 - سورة السجدة

فإن قلت : فلى مذا ك تـكون مذة عبادة إبليس إذا كانت ستة آلاف سنة مر. سنى الآخرة ؟
قلت : يكون مايرتفع من ضرب أحد المضرو بين فى الآخر ، وهو ألفَا ألن ألف ،
 أيضا من سِنى الدنيا ـ ولمـا رأى أميرالمؤمنين عليه السلام هــذا المبلغ عظِّا جدا عِل أنْ


 فـَيكون عمرُها إن كان الهُ تعالى أراد خَسين ألف سنة من سنى الآخرة ؟ علأنهَ لا يؤمَن أن يكونَ أراد ذلك إذا كانت السّنة عنده عبارة عن مدةَ غير هذه المدة التى قد اصططلح عليها الناس ؟
قات : يكون ماير تفع من ضرب خَسين ألفا فَ ثُمْاثة وستين ألن سنة من سِنى الدنيا ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألن ألن ألن سنة من سنى الدنيا ثلاث لفظات ، وهذا القول قر يب من القول الحــكى عن المند . وروى أبو جعفر محمد بن جر ير الطبىى فى تار يخه روايات كثيرة بأسانيد أوردها عن جاعة من الصحابة أن" إبليس كن إليه ملك الساء وملك الأرض ، وكان من قيبلة من
 ريُيسهم ومقدَّمهم • وكان أصلَّخَفْهم هن نار السَّوم ، وكِّن الممه الحارث ، قال :
 جند من الملائـكة فقتلهم وطردم إلى جزائر البحار ، ثم تـكّبر فی نغسه ، ورأى أنه قد صنع شينا عظيا لم يصنعه غيره . فال : وكان شديد الاجتهاد فى الهبادة .




 !لى قوله، وكل" ماعدا ذلك نالـكذب فيهـ أ كثز من الصدق ، والباب متوتوح ، فليقل




 معصية وتد حكم لهبالِّنتّ؟ ؟
قلت: إنالتوبة أحبطت مسصيته فصار كانه لم مصص

 معصية إبليس الميكن من أهل الجنتة .


 فإن قلت : هذا مناقض لما قدّمت فَ شرح النصل الأول .
(1) سرور الأران : •r

 خروجه من الجْتة بنغس المعصية ، فلا تاقض .




 أحد البّنة بالمصية لأن" الباء للمبية ؟





الأضـلُ :



























 فإن قلت : فإذا كان النّبي صلى الهُ عليه وآل قد أبطل أمه العَدْوَى ، فـكيف قال

 فى الإبل وغيرها ، وأميرُ المؤمنين عليـه السلام حذّر المـكفةين من أن يتعلّوا من إبليس
 الشَّخْصين إلى الآخر .







ومعنـاه ، وقد تفمَ المِم أيضـا ، فيـكون مثـــل قولك رجل حَدِث وحَدُث ونَدِس ونَدُس .

فإن قات : فل لإبليس خيل تركبها جنده ؟

 وقيل: بصوتك، أى بدعا"كُ إلى القبيح • وخيله ورجله: كلّ ماث وراكب من من أهل الفساد

من بنى آدم .
قوه : ( ا وفوتقت السهم ه جعلت له فُؤَّا ، وهو موضع الوَتر ، وهــذا كناية عن



ولا يقال : أفوتهه ، وهو من النوادر .
وقوله : (ا وأغرق إليـعُمْ بالتَّزْع ه ، أى استوفى مد القوس و بالغ فى نَزْعَها ليـكون
مهماه أبعدَ ، ووقعُ سهامه أشددَ . قوله : ( ورماكم من مكان قريب ") ، لأهن كا جاء فى المديث : (ا يجرى من ابن آدم بجرى الدم ، ويخالط التلب ه ، ولا شیء أَوب من ذلك .


 فإن قلت : وأى معنى فى أن يقس بإغوائه ؟ وهل هذا ما يقسم به ؟


إيّاه السّجّود الذى وقع النى" عنده من الشيطان ،لا من الهّ ، فصار حيث وقع عنده ، كانه




 سبب هالا كهم •
فإن قلت : ليس هذا نحو مافعله البارى به ، لأنّ البارى أمره بالحسن فأباه ، وعَدَل
 يكون ذلك نحو واقته مع البارى ! قات : المشابهة بين الواقعتين فى أنّ كلّ واحدة منهها تقع عندها المعصية ، لا على
 عند الأمر بالسجود اختياراً منه لا فعلا من البارى ، ومعصيتنا نحن عند الآّز يين والوسوسة

 فإن قلت : مامعنى قوله :( فى الأرض "؟؟ ومن أين كان يعل إبليس أنّ آدم سيصير له ذرّية فى الأرض ؟


 الملاذّ وهوى الأنفس .

قوله عليـه السلام : ( قَذْفَ بغْْبِ بعيد ه ، أَى قال إبليس هذا القول قَذْفَا بغيب


 سحر : أو هذا من تعلم أهل الـكتاب، أو هذه.كهانة ، وغير ذلك مّا كانوا يُمُونه عليه

 عـذراً وعلّة لوقوع الفعل ، وإبليس ماقال ذلك الـهكلام لأجل القَذْف والرَّجْمْ ، فلا يـكون مغعولا له .
 مصيب " ، وقد صحّ ماتوهْه وأصاب فى ظنه ، فإن إغواءه وتزي إلا على الخلصين قلت : أمنا أُولا فقد رُوى : ( ورجما بظنٍ مصيب") يكذف (ا غير ) ه ، ويؤ كد



 (r) سورة سبأ به 1v7 (1)


 إلا المعصومين العصمة المطلقة ، بل أغوى بعفهم كذلك ، و بعضهم بأنْ زيَّنَ له الفست دون الـكفر ، فيـكون ظنّه أنه قادر على إغواء البشر كانةّ بمعنى الضَّلال بالـكَفر ظنًا

غير مصيب



 قوله (ا فنَجهت فيه الحال ه ها أى ظهرت ، وقد روى : (ا فنحمت الحـال من السرّ

 واستفحل سلطانه : قوىَ واشتد" وصار نَحْلاً ، واستفحل جواب قوله : (ا حتى إذاه).
 والولَجات : جمع ولَحَةَ بالتحريك ، وهى موضع ، أو كهن يستِّر فيــه المارّة من . مطر أو غيره.
وأقحموא : أدخخلوك . والوزطة : المَلَـكة . قوله : ( وأوطأوك إخخان الجراحه ه ، ، أى جعلوك واطيّين لذلك ، والإيخان : مصدر أَخْن فى القتل ، أى أ كثرُ منه وبالغ حتى كثف شأنه ، وصار كالشى، الثَّخِين ، وممنى Ar،Ar:(1)

إيطاه الشيطان بينى آدم ذلك إلقاوْ إيّام فيه ، وتور بطهم وحمله لم عليه. فالإثخان على هذا منصوب لأنه مغمول ثانِ ؛لا كا زع الراوندى أنه انتصب بحذف حِرف المفض .






 الحلاق ، ولما ذكر الدتّت ، وهو الصدم الشديد أخافه إلى المناخر ، وهذا من صناعة الخطابه

التى علْه الها هيّاها بالا تعلم ، وتعلهّها الناس كلّهم بعده منه .

الزمام



الذّين أصبحتم مناصبين لم ، أى معادين ، وعلهم متألبين، أى مجتمعين .


 أغرى السارق بالـرقةأفسدَّهال السارق من جهةالدّين وهال المـروق منهمن جهة الدّنيا،

وكذلكالقول فيالغضب والقَتْل ومايحدث منمضارٌ الشرورالدنيويّة مناختلاط الأنساب


بيده ، وقذفا بلنسانه، ، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهيا .



.السجود له، وقال : ( أنا خير منه هِ هـ .

.ودفع فی نسبك مثله .


 واي־نده إلا الماء فإنه يذ كِّر ويوحّد .

أى يقتنصونــع ف حومة ذل .
واكِولة : الموضع الّّى تجول فيه .

ونزغات الشيطان : وساوسه التّ يفسد بها ـ و ونثاتهاته مثله .




- $180-$












 سنّة خير كان له أجرها وأجر من عمل بها اللى يوم القيامة .
 اواقة ، فروى توم أنْ الرتجلين كانا من بنى إسرائيل وليسا من ولد آدم لصُلبه ، والأ كثرون خالفوا فـ ذك .





الـكتاب العزيز .
 ملى ابن آدم عليـه الـلام الأول كِفْل منها ، وذلكَ بأنه أول من سنَّ القتل ه ه ، ومذا يشّيّدول أمير المومنين مله السلام .
: الأزنل|






ألهُّدُورُ بِ بِ













***


الى .
والناصبة : الماداة .



 ويجوز فتح النون من الششآن وتسكينها ؛ وهو البغض .


واحد ، وهو وسوسته وتسو يله ، ويقال المتطاول إلى ماليس له : قد نغخ الشيطان فى أنغه.

 قوله : وأعنتوا : أسرعوا ، وفر سِعْاق ، والسَّيْر العَنَّ ، قال الراجز :


والمنادس : الظلَّ. والمهاوى : جُع مَهواة بالفتح ؛ وهى الثوُوَّة يَّردّى الصيد فيها ، وقدتهاوَى الصَّيّد فى المواة ، إذا سعط بعضه في أثر بعض . قوله عليهالسلام : (ا ذللا عن سياقه ه، انتصب على الحال ، جمع ذَلُول ، وهو الههل

 و (( قيـاده «) لأنْ المستعهل فی كلامهم : قدتُ الفرس فوجدته سِلِسًا أو صعبا ؛ ولا يستحسنون: سقته فوجدتسلسا أو صعبا ، وإنَا المستحسَن عندم: سقته فوجدته ذَلُولا أو شثُوسا .

ثوله عليه السلام : (\$ أمحاً ه) منصوب بتقدير فعل ، أى اعتدووا أمراً ، (ا وكبرا ) ، معطوف عليه ، أو ينصب D كبرا ه على المصدر بأن يكون اسطا واقعا موقهه ، كالaطاء. موضع الإعطاء . وقال الراو ندى : (أُمراه) منصوبهاهنا لأنهمفعول به . وناصبه المصدر الذى هو سياقه وقياده ، تقول: سعطت سياقا وقدت قيادا ، وهذا غير صحيح لأنّ منعول هذين المصدر ين


أحد هذين المصدر ين (ا أمرا ) لغسد معنىالـك大لام. وقالالراوندى أيضا : ويجوز أن يكون


و (أمرا ه ) ليس كذلك .
قوله عليه السلام : (پ تشابهت القلوب فيه «، ، أى أنْ المية والفخر والـكبر والعصبيّة
ما زالت القلوب متشابهة متاثلة فيها .
وتتابهت القُرْ ون عليه : جمع قَرْن بالفَتْح ؛ ومى الأمتة من الناس .



وقد كان أمرَّفى الفصل الأوتل بالتقواضع شٌ : ونهى ماهنا عن التواضع للرؤساء ، وقد جاء فى الخبرالمرفوع : ه مأَحسن تواضع الأغنياء للفقر اء ! وأخسنُ م منه تـكّبر الفتراء

على الأغنيا. ه .

المستقذَرة من الطين المنتن ، قال الشاعر :
مابال من أوتل نُطْفَســــــة
يصبح لا يملك تقـديمَ ما مرجُو ولا تأخير مايحـذرَ

 من قولك : هو يهجّن كذا أى يقّتحه ، ويستهجنه أى يستقبحه . أى نسبوا مافى الأنساب

من القبح .زعهم اللى ربّهم ، مثل أن يقولوا للرجل : أنت عجمى" وڭن عرب ، فإنْ هذا ليس إلى الإنسان ، بل هو إلى الهُ تعالى ، فأى ذن ذنب له فيه ! قوله : ( وجاحدوا الهُ ) ، أى كابوره وأنـكروا صنعَه إليهم • وآساس بالمد : بمع أساس .
واعْزاءالجاهلية : قولم : يالَّلان ! وسمع أبيّ بن كعب رجالً يقول : يالفلان ! فقال: عَضْضْتَ بهنِ أبيك ! فقيل له : يأبا المنذر ماكنت فَحَاشا ، قال : ممعت رسول الهُ



وتبدّلما بالنقهة .
قوله : (( ولا تطيموا الأدعياء ) ، مراده هاهنا بالأدعيـاء ، الذين ينتحلون الإسلام
ويبطنون النفاق .

 -بعت واستبدلت
والأحلاس : جمع حِلْ ، وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له ، فيّل لــل ملازم| أمر : هو حِنس ذلك الأمر .



الاضصـل :








 وعغرّ وجَهَ : ألصقه بالمغَرَ .
وخَغَضُوا أجنحَهم : ألانُوا جانَجَم •

والخمّصَة : الجوع . والمجهة : المشَةً ، وأمير المؤمنين عليه السلام كثير الاستهمال لمفعل ومَمْعَة بمعنى المصدر ، إذا انصفَحت كلامه عرفت ذلك .


ثَ تهى أن يعتبر رضا الهُ وستخط بما نراه من إعطائه الإنسان مالا وولدا ؛ فإن ذلك جهل .بواقع الeتنة والاختبار .

وقوله تعالى : ( أيحسبون ... ) ، الآية دليل على ماقاله عليه السلام ، والأدلة العقلية أيضا دلت على أنّ كثيرا من الآلام والغموم والبلوى إنــا يفعله الشا تعالى ، للألطاف والمصالح ـ وما الموصولة في الآية يعود إليها محذوف ومعدّر لا بد" منه ؛ و إلّا كان الكاملام غير منتط ، ولا غير متبط بعضه بيعض ، وتقدرْه : نسارع لم به فی الليرات .

الأضـنُ :














النُّنحُ :
مدارع الصوف : جحع مِدْرَعة ،بكسـر المَم، وهىكالـكساء ، وتدرّع الرجل وتمدْرع
إذا لبسها . والعڤصى : جمع عصا .



وهو الـِّوار .

الذهب أيضا .

وهو اللمبر ، أى لسقط الوعد والوعيد و بطالا .



مالجاً إلى الإمان بما يشاهده من الآيات العظيمة

(1) (1) سورة الحج r (1)

وهـذا الككلام هو مايقوله أصحابنا بعينه فق تعليل أفعال البارى سبحانه بالــكة والمصاحة ، وأنْ الغرض بالتـكليف هو التعر يض الثواب ، وأنه يبج أن يكون غالصـ من الإلماء، ومِنْ أن يفعل الواجب بوجه غير وحه وجوبه ، يرتدع عن القبيح لوجه غير وجه قبحه .

وروى أْو جعفر محمد بن جرير الطبى فى إلتاريخ ؛ أنْ موسى قدم هو وأخوه هارون مصر على فرْعون ، لـا بعْهما اله تعالى إليه حتى وقَفَا على بابه يلتمسان الإذْن عليه ،
 بشأهها - وقد كانا قالا لمن بالباب : إنَا رسولَا رب" العالمين إلى فرعون - حتى دلا دلا

 و ييده عصاه ، ومعـه هارون أخوه ، فقال : أنا زسول رب العـا المالمن إليك ... وذ كر "مام الخبر .
فإن قلت : أى خاصيّة فى الصوف ولُّسه ؟ ولم اختاره الصالحون على غيره ؟ قلت : ورد في الخبر أنْ أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صوف كبش قيّه
 وغزلت حواء صوفَه ، فلس آدم منه ثوبَّ ، وألبس حواء ثوبا آخر ، فلذلك صار شعار

الأولياء وانتسبت إليه الصوفيّة .

الأضـل :







الشَّنرحُ :






 حينذذ مشتركة ، أى يكون المكغتِ قد فعل الإميان لكَلا الأمرين .وكذلك تفسير قوله : ه والمسنات مقتسة ه : قال : ولا بيوز أن تـكون طاءة النُتهالى تمل إلَا لـكونهاطاءة له لاغير ، ولا يبوز أن يشو بها ويالطالطا من غيرما شائبة .

من الاستكبار ه ؟





الأضهـلُ









 وَشَوَهُوا












الثْتَنُحُ :
كانت المثو بة ، أى الثواب .
وأجزل : أكثر ، والمجزيل : العـمَ، وعطاء جَزْل وجَزِيل والمِع جزال ، وقد

أجزلت له من العطاه ، أى أ أكرّت .
وجهل الناس قياما ، أى عمادا ، وفلان قيام أهله، أى يقيم شئونهم ، ومنه قوه تعالى :

 المسلك أو المقام .

وأقلُ نتائق الدُّنيا مدَراً؛ أصل هذه اللفظة من قولم : (ه امرأة منتاقه، أى كثيرة اكلمب والوِلادة ، ويقال : ضيعة مِنْتاق أى كثيرة الرتع ، فِّل عليه السلام الضّيّاع ذوات
 أرضها حجرية .

أن ينبت .
وعيون وشِلة ، أى قليلة الماء ، والوَشَل ، بفتح الشين : الماء القليل ، ويعال : وشَل
. الماه وَشَّانَا ، أى قطر



الغنم فتسَّن •



الـكتاب العزيز (1)



 إلى الغاية المقصودة .
(1) وهو تول تهالى نى سورة البَرة :
$-109-$
قوله : (ا تَهْوِ إليه ُمار الأْندلدة ه ، ثمرة الفُؤاد : هو سويداء التْلْبَ، ومنه قولمَ




(1 قفار ه صفة .
والسحيقة : البعيدة .
والمهاوِى : المساتط.
والِّجاج : بمع فَجّ، ومو الطريق بين الَمْبَين .
 يسافروا إليه ، فكَنى عن السَّفَر بهز" المناكب .
 وهو بمُ عظم العَضُد والــتغ .
 أصواتهم بالتلبية وتوها .
ويرمُلون ، الرَّمَل : السى فوقَ المشى قليلا . شُمْنا غُبْراً ؛ لا يتعهدون شمورمُ ولا ثيابهم ولا أبدانهم ، قد نبذوا السرابيل ،ورموا ثيابهم وقصانهم الخيطة .

 بإِالتهاعنها .
 أَيضا : الامتحان والاختبار . والمشاعر : معالم النُّكُك .

وجمّ الأشُجار : كثيرها ـ ودانى الثمار : قر يبها .
وملتْت البِّى : مشتْبك العارة .
والرُّةَة : الواحدة.من البُرَ ، وهو الحنطة .

ومحدقة : محيطة . ومغدِة : غز يرة ، والغَدَق : المـاء الــكثير .
وناضرة : ذات نضارة وَروْنق وحُنْ •
قوله : ( ولو كانت الإساس(1) ") ، يقول: لو .كانت إسماس البيت التى حمل البيت عليها



 الفاءل ، فيكون موضعه رفعا .
 وأصله من مضـارعة القِذر إذا هان إدراكا كا ومن مضارعة الشمس إذادنت للمغيب. وقال الراوندى فی تفسير هذه الـكلمة : من مضارعة الشك ، أى م ماثلته ومشابهته ،




والْْحَحَهد : جهع بَهْة ، ومى المشقَّة . وأبوابا فُتُحا ، أى منتوحة. وأسبابا ذُلا ، أى سهلة .

، واعل أنْ محصول هذا الفصل أنه كلما كانت العبادة أشتق كان الثواب عليها أعظم


يسيرا ، يُسب ما يـكون فِيها من المثقةة اليسيرة .
فإن قلت : فهل كان البيت الحرام هوجوداً أيام آدم عليه السلام ، غَ أمِر آدم وولده
أن يَنْوا أعطافهم نحوه
قلت : نم هكذا روى أر باب السِّرَّة وأمحاب التواريخ ؛ روى أبو جعفر محــد بن







 مكة وطاف بالبيت أسبوعا ، غَ رجم إلى أرض المند فات .


وقد روى أنْ الـكعبة أْزّت من الساء وهى يا قوتة أولوّلؤة ؛ على اختلافالروايات، وأنها بقيَتْت على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمعاصى أيّام نوح ، وجاء الطوفان

فرفع البيت ، و بنى إبراهـم هذه البنيّة على قواعده القديمة . وروى أبو جعفر ، من وهب بنمنبّه أنّ آدم دَعَا ربَّ فقال : يارب" أما لأرضكهذه


 وعليه وضعت جلالتى وخصصتُه بعظمتى ، وأنامع ذلك فى كلّ شى ، ، أجمل ذلك البيت


 ويمجّون بالتـكبير كيجبا ، من اعتمده لا يريد غيره ووفد إلى وزارنى واستضاف بى ،


ثم تعمره الأم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة ، وقر نا بعد قر ن . قال : غع أمر آدم أن يأتى إلى البيت الحرام الذى أهبط له إلى الأرض فيطوف به كا كان يرى الملائكة تطوف حول العرش ، وكان البيت حينّذ من دُرَّةٍ أومن ياقوتة ،


الأضنـل :




فـ طِمْرِه







النَـْرُحُ :

بلدة ونهة ووخيهة : بِينة الوخامة ، أى و بيئة .
مصْيَةَ إبليس ، بسكون الصاد وفتح الياء : آلته التى يصطاد بها •



وسَوْرة الثراب : وثو به فى الرأس ، وكذلك مساورة السهوم التى ذكرها أمير المؤمنين
عليه السلام
وماتـكدِى : ماتردّ عنتأْ ثيرها، منقولك : أ كدى حافر الفرس، إذا بلغ الــكّدِية،
وهى الأرض الصُّلبة ، فلا يمكنه أنْ يكفر .
ولا تُشُوِى أحدا : لا تَططى المَتَـْل وتصيب غيره ؛ وهو الشَّوَى ، والشوى :
الأطراف ، كاليد والرجل .
قال : لا ترد مكيدته عن أحد لاعن عالم لأجل علهه ، ولا عـن فقير لطْره ،
والطَّمر : الثوب الملَّقَ
و (هما) فى قوله : (( وعن ذلك ماحرسالهّ) زائدة مؤكدة ، أى وعنهذهالمـكايد التى
 أن تـكون مصدر ية ، فيكون موضعها رفعاً بالابتداء ، وخبر المبتدأ قوله : ( ( لما فى ذلك ) ه. وقالأ يضا : يجوز أن تـكون نافية، أى لم يكرس الهَ عباده عن ذلك إلجاء وقَهْرْ ، بل فعلوه اختياراً من أنفسهم ، والوجه الأول باطل ، لأن (ا عن " على هذا التقدير تـكون


 تعسّغه ، والوجه الثانى باطل ، لأنّ سيـاةة الــكام تدل على فسـاده ، ألا ترى قوله :


المنوّ المعدوم
ثم بيّن مليه السلام الــكة فى العبادات ، نقال : إنه تعالى حَرَس عباده بالصوات
 أبصارهم ، فجحل التسكين والتخشيع عذراً وعلة للحراسة ، ونصب اللفظات على أنهّا

مفعول له .
ثم علل السگُون والخشوع الذى هو علة الخراسة للا فى الصلاة من تصفير الوجه على التراب، فصار ذلك علّة العـلة . قال : وذلك لأك • تعفير عتـاق الوجوه بالتراب

تواضعا يوجب هَضْ النفس وكسرها وتذليلها .
وعتاق الوجوه :كرائما .
وإلصاق كراُم الجوارح بالأرض كاليدين والسـاقين تصاغراً يوجب الخـوع والاستسلام ، والجوع فى الصوم الذى بلحق البطن فى المتن يقتضى زوال الأَّثر والبطرَ ،
 المكاسب اللى أمل الفقر والمسكنة يوجب’ تطهيرَ النّنوس والأموال ومواساة أربابالحاجات الـات


كهَ دنر مكايد الشيطان .
وتخقيض التلوب :حطلا عن الاعتلاء والتيّه .

والنواجم : مجع ناجمه ، وهى مإظهر و يطلع من الــكبر وغيره .
والقَدْع، بالدال المهلة : الـكتْ ، قدعت الفر ، ، وكبحته باللجام ، أى كفنته .
والطوالع ، كالنواج •





重







## ***

> اليُّنُحُ :

قد روى : (> تحتمل ) بالتاء ، وروى (\# تحمل ) ، والمنى واحد . والتُويه: التلبيس من مَوَّهت النّحَاس ، إذا طليتَه بالذهب ليَخفى .

ولاط الثى "بقلبى يلوط ويليط ، أى النصق .
والمترَف : الذى أُطته النعهة .

وتناضلت فِها ، أى تزايدت . والدُجداء : جمع ماجد، والمُدْ الشرف فـى الآباء ، والمسب والـكرم يكونان فى

 يتعـالى عن الآباء ، وقد جاء فى وصن القرآن الجيد ، قال سبحانه : جا بَلْ هُوَ

 أنجاد ، مثل يَقِظ وأيقاظ . و بيوتات العرب : قبائلها • ويعاسيب القبائل : رؤساؤها ، واليَعسوب فى الأصل : خڭر النحل وأميرها .
والرغيبة : الَكصْلة يِرْغَب فيها .
والأحالم : المتول . والأخطار : الأقدار .
ثم أمره بأن يتصصبّوا لـلال المحد وعددها، وينبنى أن يكمل قوله عليه السازم :
 فكيف يكمن أن يتّعصبّوا لفير سبب أصلا ! وقيل : إنْ أصل هذه العصبية ، وهذه الخطبة ؛ أنَ أهلَ الـكوفة كانوا قد فسدوُوا فى آخر خلافة أمير المؤمنين ، وكانوا قبائلَ فى الــكوفة ، فكان الرَّجل يخرَجمن منازل قبيلته


 الـيوف وتثؤر الفِّنَ، ولا يكون لما أصل في الحمِيقة إلّا تعرُّض الفِتْيان بعضهم بيعض .
:








المُثلات : العُقوبات.
وذيم الأفهال : مايذمّ مهـا

 بعضهم بهضا . والِقْرَة: واحدة نِقَرَ الظّهر، ويقال لمن قد أصابته مصيبة شديدة : قد كِسِرت فِرتَ ته .

والُنَّة : التوّة.
وتضاغُن القارب وتثاتها واحد . وتخاذل الأيدى : ألآينمُر النّاس بفضهم بضضا .


الأْنـلُ :










النْـْعُ :
تدبَّوا ، أى آتّالما ـ والتَّديص : التطير والتصفية.
والأعباء : الأنقال ، واحدها عِبْه.
وأجهد الهباد : أتبهبم


 (1) (1)


شديد المثةة .
ورأى الها منهم جدّ الصبر ، أى أثدّهّه .
 \#\# *

الأْهـن '









الأمار : الجماعات، الواحد ملَّمُ .

$$
\text { (1) سورة البقرة } 9 \text { ع }
$$

ومترادةة : متماونة . البصائر نافذة ، يقال: نفذتبصيرتى فهـذا الكمبر ، أى اجتمع هیى
 وأقطار الأرَضين : نواحيها ، وتَشْتَت. تغرَّتَ وتشُعبوا : صاروا شُعو با وقبائل مختلفين .
 وغضارة النّعمة : الطيِّب اللِّن منها .

والقَصَصُ : الحديث .
 كانت كrتهُم واحدة ، و إلى ماذا آتْ هالم حين اختلفت كَمْهُم ! فاحذروا أن تـكهونوا مثَكهم ، وأن يكلت بك إن اختلفتم مثل ماحل بهم •
:










لقائل أن يقول : مانعر فأحداً من بنى إسحاق و بنى إسرائيل احتازتهْ الأُ كاسرة



 وآطام . والحاصل أنْ الذين احتازتهم الأ كامبرة والقياصرة من الرَيف إلى البادية ،

وصاروا أهل وَبَر ولدُ إبماعيل؛ لا بنو إسحاق و وبنو إسرائيل ! والجواب أنه عليه السالم ذڭر فى هـذه الـلكات ، وهى قوله : (٪ فاعتبروا بیـال ولد إسماعيل وبنى إسحاق و بنى إمرائيـل المقهور ين والقاههين جميعاً «ه ؛ أما المقهورون فبنو إبماعيل، وأما القاهرون فبنو إسحاتِ و بنو إسرائيل، لأن الأأكا وبرةمن بنى إسحاق ؛ ذكر كثير من أهل العل أنّ فارس من ولد إسحاق ، والقياصمرة من ولد إسحـاق أيضاً ه
 و (ا تغر قهم "هرجع إلى بنى إبماعيل خاصة .
فإن قلت : فبنو إِمرائيل ، أى مدْخلٍ هم هاهنا ؟ قلت : لأن" بنى إسرائيل لمّا كانوا ملوكا" بالشّام فى أيام أجاب الملك وغيره ، هار بوا العرب من بنى إبماعيل غير مّهّة ، وطردو هو عن الشام ، وألجئوه على المقام بيادية الحجاز .




ولد يعقوب ، فيذكر لم أُمطاءم فیاُلُطبْة، يخلاف ولد إسحاق فإهم كانوا يعرفون ملوكهم من بنى ساسان ومن بنى الأصفر .

قولهعليه السلام (\$ فا أشدّ اعتدال الأحوال ! « ، أى مأشبه الأشياء بعضها بيعض ! و إن" حالـع لشبيهة بحال أولئك فاعتبروا بهم .
قوه : ( ـ يكتازونهم عن الريف ) يبعدونهم عنه ، والر يف : الأرض ذات الخِصْب والز"رع ، والمُع أرياف ؛ ورافت الماثية أى رعت الريّف ، وقد أرفنـا أىْ صرنا إلى الر يف ، وأرافت الأرض أى أخصبت ، وهى أرض ريّفة ، بتشديد الياه . وبحر العِر اق : دجـلة والفر ات ، أهتا الأأكاسرة فطردُوهمعن . حَرْ العر اق ، وأما

القياصرة فطر دُوهم عن ريف الآفاق ، أى عن الشام وما فيـه من المرعَى والمنتجَع ع


ومنابت الشِّيحِ : أرض العرب ، والشِيِّحُ : نَبْت معروف .
ومهَا فِي الريح : المواضع التى تهو فيها ، أى تهبت وهى الفيافى والصحارى . ونـَكَد المعاث : ضيقه وقلته .

وتركوهم عالَّه ، أى فقر اه ، بحع عائل ، والهائل ذو العَيْلة ، والمَيْلة: النقر ، قال تعالى :
产


نظيره قائد وقادة ، وسائس وساسة .
وقوله : ( إخْوانَ دَبَر ووَبَر ه الدّبَّ مصدر دَبِر البعيرُ ، أَى عقر ه القَتَب . والوبَّ اللبعير بمزلة الصوف للضأن والشُمر للمعز .
قوله : (ا أذلت الأم دارا ه ؛ لعدَم المعاقل والحصون المنيعة فيها .

ولا يأوون : لا يلتحتُون ولا ينضمّون .

وغارات مشنونة : متفرّقة ، وهى أصعب الغارات .
[ فصل فى ذكر الأسباب التى دعت المرب إلى وأد البنات
وِنْ بناتموعودة ؛ كان قوم"من العرب ييُدْون البنات ، قيل : إنهم بنو تمم خاصّة ، وإنه استفاض هنهم فی جيرانهم • وقيل : بل كان ذلك فی بنى تيم ، وقيس ، وأسد ، وهُذَيل ، و بكر بن وائل ، قالوا : وذلك أنّ رسولَ الهّ صلّى الشّ عليه وآله دعا عليهم ،
 سبع سنيت حتى أكلوا الوَبَر بالدم ، وكانوا يسمؤنه العِلْزَ ، فوأدوا البناتِ إلماقلاقهم
 . (r) ${ }^{(r)}$ وقال قوم : بل وأدوا البنات أَنَفَّ ، وزعموا أنَّ تمِّاْ منعت النعان الإتاوة سنة من

وسَتَ الذرارِیْ ، ونى ذلك يقول بعض بنى يِشْـَرُ :



 فوفدت بنو تيم إلى النمان ، واستمطفوه ، فرقت عليهم ، وأعاد عليهم السَّثى ، وقال :






 ومن جيّد شعر الفرزدق قوله فى هجاء جرير :
(r) أَلَمْ تَرَ أَنَّا بَنِّ



117 ( 17 ( 1 (
( ) (
a ، 1 ( 1 ( r-r،r.r.r ( r (




 (r)

 ومجــــــــد بنى دارم فوقَيُ وفى الحديث : أنْ صَصصعة بن ناجية بن عِقال لمَا وفد على رسول الهُ صلى الهُ عليه واT له ، قال : يارسولَ اله ، إلّى كنتُ اًأملُ فى الجاهليّة عملا صالحا ، فهل ينفعنى ذلَك








 ( ( $($ الأسعد :



 ( ( ) السقب : ولد الناقة ساعة يولد ؛ وهر غام (1) (الحائل : الأنى من ولد الناقة ساءة تولد ؛ ولا بقال : \# سقبة ه .

- in -

منه بالمل والناقين ، وآمنت بك يارسول الها ، وقد حارتْ له سنّة فى العرب أن


(1) إسلامك علاً صالحا تُب عليه (1)

ماحلك على أن وأدت ؟ قال : مخافة أن يخلف عليهن مثلك .
: الإصــد






 قَنَاةٌ ، وَلَا تُقْرُعُ لَهُمْ صَفَاَةٌ

 (1) انظر النائق ب : (Ir-ar-ir)

به حالم ، حين بعث إليمهم محمدا صلى الهُ عليه وTاله ، فعقد عليه طاءتهم كالشى " المنتشر الحملول ، فعقدها مكّة مُمد صلى الهُ عليه وآله .
والجداول :الأهرُ .

والتفّت الملة بهم ، أى كا نوا متفر"قِن فالتفت ملّة محّد بهم ، أى جمعّهم ، و يقال : التغ" الحبل بالمطَب ، أى بمعه ، والتغت الـطب بالمبل ، أى اجتمع به .


 من اللقاه . والرواية الأولى أصحّ .

وأصبحوا فى نعدتها غرِقين ، مبالغة فى وصف ماه فيه من النعمة .


 فقيل : تندمون ، وقيل : تُعجبون .

و (اعن) فققوله : (( وعنخضرةعيشها) ،متعلقَة محَذوف ، تقديره : فأصبَحوا فاكهين فـكاهة صادرة عن خضرة عيشها، أى خضرة عيش النعمة سبب لصدور الفــكامة والُمزاحنهـ .

وتر بَتالأمور بهم ، أى أقامت، من قولك : رَبَع بالمـكان ، أى أقام به .





 عن الحم والـَكَتْ .


الأْنـر :
 عَلَيْعُ



ك كَلِّ خَرْرَ










\#\#
الثَّتْرح :

 لا ينفضها بل يقتصر على تخليتـه نقط ، لأن نفضهـا إشعار وإيذارن بشـدّة

الأَراح والإعاض

الجاملية التى حكمَ بها في ملةَّة الإسالم .




وروى : (ا تتقّبون فی ظللا ه .
ra سروة Tال عران (r)
(1) سور: الأنفال ז7

- ini-










وأندد الحجاج على منبر الـكونة :



* ${ }^{(1)}$ (1) ماجر ليس بأعرابر

وال عثمان لألبى ذر : أخشّى أن تصير بعد المجرة أُعرابيًّا .
وروى : ه ولا يِعلون من الإيمان ه ه .


 وأ كفأت الإناه وكفأثه : لغتان ، أى كبتُ ه .

$$
\begin{equation*}
\text { (r) سورة التوبة ا } 1 \text { (r } \tag{r}
\end{equation*}
$$

- 





قوله : ( ثم لا جِرائيلَولا ميكائيلَولامهاجرين ") ، الرواية المشهورة هكذا بالنصب، وهو جانزّ على التشبيه بالنّكرة ، كقولم : معضلة ولا أبا حسن لها ـ ا قال الراجز : * لا هيمر الاليـلة للمطى" *

وقد روى بالرفع فى الميع •
والمقارعة منصو بة على المصدر . وقال الراوندى : هى استثنـاء منقطع ، والصواب


إلا المقارعة .
والأمثــال التى أشّار إليها أمير المؤمنين عليـه السالام هى ما تضمّنه القر آن من أيام




: الزانـل







分 8

النَّ
قد ثبت عن النبيّ صلَى الهُ عليه وآل أنه قال هل عايه السلام : (ا ستقاتل’ بعـدى





 الفرث والدم ه . وهـذا الخبر من أعلام نبوّته صلى اللهُ ع'يهـه وآله ومن أخباره المفصطلة
. بالغيوب
 خبراعر النبّ صلّى الله عليـه وآله ، وعّن ذكر ذلك واختاره الجوْهرى صاحب


(r) سورة البن

 أنه ملى الة علب وسلم ذج المتول بالتهروان ، نقال : > شبطان الردهة ، .

قلبه ه ، وقال قوم : شيطان الرَّدْهة أحد الأبالسة المرَدَة من أعوان عدوٌ الشا إبليس * وروَوْا فى ذلك خبرا عن النبي صلى الش عليه وآله ، وآنّه كان يتعو"ذ منه . والرَّذهة : شبه





والماطة شجرة غخصوصة ، ويقال : إنهاكثيرة الحيّات . قوله : (ا ويتشذّر فى أطراف الأرض ه ، يتمزّق ويتبدد ، ومنه قولم : ذهبوُا

شَذَرَ مَذَر .
والبقّية التى بقيَتْ من أهل البغى : مُماوية وأصحابه ، لأنه عليه السلام لم يكن أتى


 وصرت ذَا دولةٍ عليه .
[ استدلال تاضى القضاة على إمامة أبى بكى وردّ المرتضى عليه]
واعلم أن أْصابنا قد استدلوا على مهة إمامة أبى بكر بقوله تعالى :






على صواب .
واعرض المرتضى رهه الش على هذا الاحتحاج ف " " الشافن "، فقال : من أينَ قلت :


 علـيب وآله وهؤلاء عندنا متّدون عن الدين ؟ و بشهد بصحةّ التأو يل زائدا على احثالٍ القول هل ، مارُوى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله يوم البصرة : والشّ ماتوتل أهل

الآية حت اليوم ، وتلاها ، وتد رُوى عن كَمَار وحْذيغنة وغيرطا مثل ذلك .




 ثَ يقال له : قدْ وجدْنا الهُ تالى قد نت المذكورين فى الآية بنوت يبب أن
 فِ خَّبِر حينَ فرّ مَنْ فرّ من القوم عن العدوّ صاحب هذه الأوصاف ، فتال : لأعطيَنْ الراية غداً رجالً يُبَ الله ورسولَّه ، ويحبّه الهُ ورسولُّ ، كرّارا غير فرّار ؛ فدفعها إلى أمير

المؤمنين عليه الـلام
 لأنه من المهلوم بلا خلاقِ هالُ 'أمير المؤمنين عليـه السلام فى التّخاشع والتواضع ، وذمّ



 المؤمنين عليه السلام إليها سابق ، ولا لِقه فيها لاخق .
 وصف" أمير المؤمنين المستحق" له بالإجاع ، وهو منتف عن أبى بكر وصاحبه إجاعا ، لأنه
 الأيصصاف المراعاة فى الآية حاصلة لأمير المؤمنين عليهالسلام ، وغير حاصلة لمن ادّيّيم ، لأاّها فيهم على ضر بْين : ضرب معلوم انتفاوْه كلجهاد ، وضَرْب مختَفَ فيه كالأوصاف التى مى


ظاهر الآية ،لم يبق فى يده من الآية دليل















النبو"ة ، وارتد" بطر يتهما كثير" من المرب ، لا على قتال مانِينى الزَكاة !






فيقتلون ه ، ، وإنّاذكر الجهاد فقط، وقد كان الجهاد من أولثك النغر هاصال وإن لم يبلغوا الغرض كrا كان المهاد جاصلا عند حصار الطائن وإنْ لم يبلغ فيه الغرض . وقد كان له أيضا أن يمُول : سياقُ الآية لا يدل" على ماظنه المستدلِّ بها ؛ من أنه






جاهدوا !ين يديه !
وأما قول المرتَّى رحه اله : إنَها أَزْلَتِفى النَّ كثين والقاسطين والمـارقين الذين




 وقوله : ( إنْ الصفات غير متحقّةغ في صاحبك " ، فَلعمرى إنّ حظ أمير المؤمنين علمه

 الصفات ، لم لا يبوز أن يكون مدهـ لمن جاهدبين أيديهما من المسلمين ، و باشر الحربك وم شجهـــان الملاجرير• والأنصـار الذّدِن فتحُوا النتوح ، ونشروا الدتعوة ه وملـكوا الأقاليم

وقد استدل" تاضى التضاة أبضا على صتة إمامة أبىبكر ؛ _ـوأسند هذا الاستدلال إلى





















 كانوا باقين فـا أيام أبى بكر .



















ماذ كرناه من الحروب التى كانت بعد خيبر !




فـكين يكون قبلا!
وليس يبب أن يقال فى القرآن بالإرادة ، وبمـا يتحل من الوجوه في كلت موض



 والوعيدَ قَلَى مايفعلونه من طاعة أو معصية ، وحك المذ كور ين فى آية سورة التو بة بـالاف




. A• - ^r (r) : سورة الوبة)
(1) 17 : 1 (1)
.على اختلافهم ، وأرن • المذكورين فى آية سورة الفتح غـيرُ المذكورين فى آية سورة التو بة .

وأما قول : لأنَّأهلَ التأويل لم يقولوا فى هذه الآية غير وجهين من التأو يلفذكرها


 .
وروى الواقدى" ، عن معمر 6 عن قتادة، قال : هم هوازن وثَقَيف ، فـكيف ذ كر من أقوالالمفسرينماووافقه مع اختلاف الرواية عنهم ! على أنّا لا نرجع فی كلز مايكتمهل تأويل
 جاءة" من أهلِ العـدل فى متَشـابه القرآن مر من الوجوه الصحيحة التي ظاهر
 تفسيرث وتأو يلهم •
والوجه الثانى سلّل فيه أن" الداعى هؤلاء الغُلفين غير النبي" صلى الهُ عليه وآله ، وقال:
 والقاسطين والمارقين . و بشّره النبى صلى الهّ عليه وآله بآنّه يقاتلهم ، وقد كانوا أولى بأس
شديد بلا شبهة .
 أمير المؤمنين عايه الهلام كانوا مسلمين ، فأول ما فيه أْهم غير مسلمين عنده وععد أُمابه؛


على مذهبهم • "ثم إن" مذهبنا فى ععار بي أُمير المؤمنين عليه السلام معروف"، لأنهم عندنا كانوا كفارا بمحار بته لوجوه :

 اللؤمنين فضالا عن أناضلهم وأ كارم أعظم من شرب الثمر واستحلاله ، فيجب أن يكونوا

من هذا الوجه كفَّارا . الثانى : أنَ عليه السلام تال له بلا خلاف بين أهل النمل : (1 حَرْبك ياعلى حَرْبَى ،
 النبى صلى الهُ عليه وآله الـكفر بلا خلاف . ألثالث :أنت النبي" صلى الهُ عليه وآله قاله بلا خلاف أَيضاً : (ا اللهمَ والِمَنْ وَالَاه ، وعادِ مَنْ عاداه ، وانصر هَنْ نصره ، واخــذل منن خذله ه ، ، وقد ثبت عـدن الْ أنْ العداوة
 الرابع : قوله : إنّا لا نعلُ بيقاء هؤلاء الملّلّين إلى أيّام أمير المؤمنين عليـه السلام فليس بشى ، لأنه إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه ، فوو يجوزّ وغير معلوم خلافه ،

والجواز كاف لنا فى هذا الموضع .

 مدعوين إلى قتال أولى البأسالشديد طلى وجه يلزمهم فيه الطاعة هوهذا بعينه يكىن أنيقال

 (irer-ir)

فيهم بسيرة الـكفّار ، لأنه ماسباهم ، ولا غَم أموالم ، ولا تبـع مولِّهم !



 أحكام الـكفًار ، ويَجَع فى أنْ حكهم مخـالف لأحكام الـكفار إلى فعله عليه السلام
 ولا يُهز على جريكه، إلى غير ذلك من الأحكام التى سيّرها فى أهل البَصْرة وصِفِين . فإذا قيل فى جواب ذلك : أحكامُ الفست مختلفة ، وفعل’ 'أمير المؤمنين هو الحجّة في أنْ حم أهل البصرة وصڤّين مافعله




 حق" وصواب ! وليس فی كونِ مادعا إليه طاعةٌ مايدل" ملى ذلك .


 وهذ أيضا تحتهله الآية .

 الآية ما يدل" طلى أنْ النبى صلى الهُ عليه وآلى لا يكون هو الداعى هلم إلى التوم أولِي
 العدو" معه ، وليس فهمذا مايننى كونه داعيا لم ، كما آنه عليهالسلامقال : (أبو لمبلايؤمن

بى " ، لم يكن هذا القول نافيا لــكونه يدعوه إلى الإسلام .

 صيغة (> افعل ه على هذا الحمل ، لأنه ليس لأحدها بمسوغ أن يمحل الأهم على حقيقته ،

لأن الثارع لا يأم بالقعود. وترك الجهاد مع العدرة عليه ، وكونه قد تَيّن وجوبه .



 لا أخرجكم مىى ولا أثهدك حر ألم العدوّ ، هل كان يتم الاستدلال ؟ قلت : لا ؛ لأن" للإماميّة أن تقولَ : يُوز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أولِى البأس الشديد مع تسلمم هذه المقدّمات كلها هو رسول الهُ صلى الهُ عليـه وآله ، لأنه دَعاَم إلى حرب الرّوم فن سَرِيَة أسامة بن زيد فى صفر من سنة إحدى عشرة ، لَّا


(1) سورة الثورى : • \&
$-197-$

ولا هار بوا معه عدوِّا .




 فإن اعتذرت بأنّه وإن شابه الخروج معه والحرب معه إلآلنّعلى الحمقيةَ ليس معه ، ، و إنماهو مع امرىء من قبل خلفائئه .



 وآله ، ومنع الز كاة لا يخرج به الإنسان عن الإسلام عند المرجئة ، والإماميّة مرجئة ؛





 و وبطلالاستدلال بالآية .

الزنـل :




كَذْبْةَ فِف قَوْلٍ ، وَلَا خَطْلْةَ فِفَ فِعْلٍ .









***
الثَخْرحُ :


> والمعنى أْىّ أذللتهم وصرعتهم إلى الأرض .

ونواجم قَرون ربيعة ومضر : مَنْ نُمْ منهم وظهر، ومالا قدرُه ، وطار صيتة .



قبل ، وهذه الخطبة خطب بها بعد انقضاه أم النروان و
 والخطْلة فى الفعل : الخطاً فيـه : وإيقاعه على غـير وجهه . وحراء : الم جبل
. بكّة معروف .
وارّنةّ : الصوت .
[ ذكر ما كان من صلة عليّ برسول الله فى صغره ]
والقرابة القريبة بينه و بين رسول الله صلّى الله عليه وآله دون غـيره من الأهمام ؛


 روىالطبرىّقى تارينه ، قال : حدّثنا ابنُحميد ، قال :حدَّثنا سلَّة ، قال : حدَثنى يمد

 شديدة ، وكانأو طالب ذا عيالٍ كثير ، فقالرسول' الهُ صلى الشعليه وآل للعبّاس - وكان








عند العباّس حتى أسلم واستغنى عنه (1) قال الطبى" : وحدثّثا ابن" حميد ، قال :حدّثنا سَلمة ، قال : حدَثنا محد بن إسحاق،
 وخرج معه على" بن أبى طالب عليه السلام مستخغيً من همه أبى طالب ، ومن جميع أعمامه
 أن يمـكُنا .

ثَ إنّ أبا طالب عثر عليهما وهُما بصلّيان ، فقال لرسول الها ضلى الهُ عليه وآله : يابنَ
 ودين أبينا إباهيم - أو كَا قال - بعثنى الهُ به رسولًا إلى العباد ، وأنت ياعمّ أحقت مَنْ

 عليه ، ولكن والهُ لا بخُلص إليك شىء تـكـر هُه مابقيتُ . قال الطبى : وقد روى هؤلاء المذكورون أنَ أبا طالب قال لملى عليـه السلام :


فالزمنه







ولا رآه أهأل للمقايسة بينه و بينه ؛ وذلك لأنْ إسام عر كان متأخراً .




 وروى الحمسين بن زيد بن على بن الحسين عليه السلام ، قال : سمعت' ز يداً أبى عليه

 ولقد كان يأخذ الشىء من الورك وهو شديد الحرارة ، فيبرّده في المواء ، أو ينفخ عليه حتى
 إماماك بالوصية كا يزع هؤلاه ، لــكان أبى أفضى بذلك إلىَّ وَوَقانى من حرّ جهم (r) تاريخ الطبرى r : • (1) تاريخ الطبرى r : \&

وروى جير بن مُطْمَ ب، قال : قال أبى مُطُم بن عدى لنا ونحن صبيان بمكة: ألآترون


ابنى بفتيان بنى نوفل جميعا !
وروى سَعِيد بن جُبير ، قال : سألت أنسَ بن مالك ، فقلت : أرأيتَ قولَ عمر عن
 من أصحابه ؟ فال : بلَى ، مات رسولُ الشّ صلى الهُ عليـه وآله وهو راضٍ عن كثير من


 منذ أتى اله بالإسلام أمحا أ أسخطا فيه رسول الها صلى الها اله عليه وآله .
***


 أعظملك منملائكتهه ه ، وأن نذكر حديث مُجاورته عليهالسلام .براه ،ووكون علىت عليه

 نذكر ما ورد فى كونه عليه السلام وزيراً للصططى صلوات الشّ عليه . أمتا المقام الأول فروى محّد بن إسحاق بن يسار فی كتــاب " السيرة النبوية ،"، ،









 فلما اجتمعنا للانطـلات وقلت الصاحبى : والها إلى لأكره أن أرجعَ من بين صواحبى لم آخذ رضيعً ؛ واله لأذهبن" إلى ذلك اليتم فلآخذنهّ ، قال: لا عليك أن تفعلى ! وعسى الها أن يجعل لنا فيه بركة ، فذهبت إليه فأخذته ؛ وما يحهلى على أخذه إلا ألى لم
 با شاء من لبن فرضع حتى رَوِىَ وشرب معه أخوه حتى روِيَ : وما كـنا
 غلب منها ماشرب وشربت حتى انتهينا ريًا وشبَعا ؛ فبتنا بخير ليلة، قالت : يقول
(1) ابن مثام : > تلتس الرضعاه ، ،

 ( ) ( ) الشارف : الناتة المنـة


 - (9) هانل : أى عتلثة الضرع


صاحبى حين أصبحْنا : أْعلميز (1) والهُ يا حليمة لقد أخذت نَمَةَ مبارَّة ، فقلت : والشَ




لهن : بلَى والهُ ، إنها لمى ، فيقلن : والهُ إن لها لشأنا .
قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد ـ وما أعل أرضا من أرض العرب أجدب
 ونشّرب؛ وما يكلب إنسان قطرة لبن ، ولا يَجدها فى ضَرْع ، حتى إنْ الحاضر من قومنا




 حتى يفلظ ! فإنا نخشى عليه
 خلْ بيوتنا ؛ إذ أتانا أخوه يشتدّ ، فقال له ولا باييه : هاهو ذالك أخى القرشىّ ؛ قدجاءه

(1) ابن هشام : > تعلى "



. الوباء ، مهوز ومتصور : كثزة الأمران والموت (v)


رجالان عليهما ثياب بياض ، نأضتحعاه وشقًا بطنه ، فهها يَسُوطانه (1) . قالت : غزر جت أنا وأبوْ نشتدت نحوه ، فوجدناه قامُما
 شيئا لا أدرى ماهو !

الغالم قد أصيب ، فأُلميه بأهله .
قالت : فاحتملته حتى قدمت' به على أْهَ ، فقالت : ما أقدمك به ياظكُر وقد كنت
 وتخوّفت عليه الأحداث ، وأدّيتهإليك كا تحبّين . قالت : أتخوّفتِ عليه الشيطان ؟ قلت :


 ثُ وقع جيت ولدته وإنه واضغّ يديه بالأرض ، ورافع رأسه اللى الـماء ، دعيه عنـك

وانطلقى زاشدة (\&)
قالل : وروَى الطّبرى فى "’ تار يخــه ،" عن شدّاد بن أوْن ، قال : سمعتُ رسول









أهلى فى بطن واد مع أترابي لى من الصبيان ،، نتقاذف بالجلّة؛ !ذ أتالىى رهط ثلاثة ؛ مههم


 قتله ، وماذا تصيبون من ذلك ! ولـكن إن كنتم لابدّ قاتليـه ، فاختاروا منّا أينّا شِئْحَ

فاقتلوه مكانه ، ودَعُوا هذا الغلام ، فإنه يتي
فلمّا رأى الصّبيان أنْ القوم لا يُحـيـيون لم جوابا ، انطلقوا هُرّابا مسرعين إلى الحىّ





















 فيقول بعض القوم : إنْ هذا الغلام قد أحابهَ لَمَ ، أو طائف من المنْ ، فانطلقوا به إلى

 صيحًا ! إنى لأرجو ألاّلا يكونَ على ابنى بأس . فاتفق القوم غلى أن يذهَبُو إلى الــكاهن بى ،فاحتمالونى حتى ذهبوابى إليه ، فقصوا


 قطّ ، فانتّعتنى ظئرى من حجره،وقالت : لو علدت أنّ هذا يكون من قولك مأَتيتُك به،



كانه الشّر اك







بعد ، فيظنت أنْ ذلك من الحجر والأرض ، فيتأمّل فلا يرى شيبّا .


 بسوه حتى أكرمنى اللّ برسالته ، قلت ليلةٌ لغلام من قريش كان يرعى ممى بأَعلى مكة :






( (1) الحبر بتْميل أوف فى الطبرى :
(r) الطبرى : ج! بالدفوت ، . (r) (r) سورة البن

أذنى ، فـا أَيقظى إلا مسُ الشُس ، فر جعت إلى صاسبى ، فأَخبرته المبر ، ثم ماممتُ

وروى مrمد بن حبيب فى＂＂＇ماليه＂، قال ：قال رسول＇الشا صلّى اله عليـه وآله ：






وأما حديثُ يجاورته مليه الصلاة والسلام ．يكِراء فُشهور ، وقد ورد فـ الـغُتب





 أَنه الموت، ،عَأرسلنى فقال ：




. كتاب ، وذكز تمام المديث.
وأماحديثأن" الإسلام لميجتمعليه بيت واخلد يومئذ إلا النبوهو ـعلِيها السلاهــ


 الهُ مأعلم على الأرض كلثّا أحداً على هذا الدّبن غير هؤلاء الثلاثة .





أأمرِى بِى الليلة إلى المظاه ، فأبس من أن يُعْبَ فى هذه الأرض . وقد رُوِي عن النبى صلى اله عليه وآله مايشابه هذا ، لّما بإيعه الأنصار السْبْون لانيلة


 إليه ، فقال (r) : استمع ياعدوَّ الهُ ، أما واله لأفرغنْ لك .
(1) سورة اقرأ : ه



( 1 - نهع البلاغة -


 وصى" نبى" ووارثه ، بل أنت سيّد الأوصياء و إمام الأتقياء هـ ه . وأما خبر الوزارة ، فقد ذكره الطبرى فى تاريخه ، عن عبد اللّ بن عباس عن على
 مَلى رسول اله صلّى الهُ عليه وآله دعانى ، فقال : ياعلى ، إنَ النها أمنَى أن أنذر عشيرَّك








 *َ اله إنْ كان الرجل منهم لَيْشُرب مثله ، فلّا أراد رسولٌ الهُ صلّى الهُ عليـه وآله أن



إلى ماسمعت من القول ، نتفرتق الموم قبل أن أ كَّمّه ، فعدلنا االيوم اللى مثل مامنعت ،










لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع (8) ويدلت على أنه وزيرُ رسول الها صلّى الهُعليـه وآله من نصَ الـكتاب والسنة قول





 - تم (r)
 با بتصيل أون .

-rir-

وروى أُو جمفر الطبرىأيضا فى " التار يخ "، ؛ أنّ رجلا قاللملى عليه السلام : يأميرَ



 فشر بوا ورَووا؛ وبقى الشراب كانه لم يشرب ، ثم قال : يابنى عبد المطّلب ، إلّى بعثت إليك ،





الأضنل’




















 كَ






 والقَصْن والقصيف : الصوت . وسيامٌ : علامتهم ، ومثله (ا سيمياء ه .
 ملتذّة بعر فة الهُ تعالى وأجسادهم نصبة بالمبادة . وأمّا أمرُ الشُجرة التى دعاها رسول الها صلى الهُ عليه وآله ؛ فالمديث الوارد فيها كثيرّ

 ومنهم من .بوى ذلك مختصرأَنْه دعا شجرة فأقبلت تخدُّه إليه الأرض خَدَّا .
 إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة والمغازى على وجْه آخر ، قال محمد بن إسحا







(1) كذا ضبطه ماحب الاشثقات va ، ، بضم الراء .
(r) ب (

قال : ماهو ؟ قال : أدعو لك هـذه الشجرة التى تراها ، فتأتى ، قال : فادْعُها ؛ فدعاها ،




صنع

وينبى أن نذكر فى هذا الموضع ملخْص ماذكره الشيخخ أبو عمّان الباحظ فى كتابه المعر وف بكتاب " المُمانيّة "، فى تضضيل إسلام أبى بكر على إسلام على عليـه السلام ، لأنّ هذا الموضع يقتضيه ، لقولهعليه السامرحكاية عن قريش لما صدق رسول الها صلى الها
 رسول الله صلّى الهُ عليه، وآله حيث لم يصدّةه ذ، دئواه إلا غلام صغير السنت ، وشُبهة
 خالاصتها أن أبا بكر أسلم وهو ابن أربعين سنة ، وعليّ أسلم وم يبلغ الُملم ، فـكان إسلام أبى بكر أفضل . ت نذ كر ما ا=ترض به شيخنــا أو جهفر, الإسـانت على الجاحظ فى كتابه المعر وف
 البحث فى أفضليّة الرَّجُلين وخصائصهها ؛ فإن" ذلك لا يخلو عن فائدة جليلة ، ونـَكتة


لطيغة ، لا يليت أن يخلو كتابُنا هذا هنها ؛ ولأنْ كلامهها بالرسائل وايلطــابة أشبنه ، ونى الـكتابة أقصد وأدخل ، وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله .

 فى أول النّاس إسلاما، ، فقال قوم : أبو بكر ، وقال قوم : زيد بن هارثة ، وقال قوم :

خبّاب بن الأرتّ .

 وهو بذاك أثهر ، واللفظ فيه أظر ، مع الأشعار الصحيحة ، والأخبار المستفيضة فى حياة رسول الله صلّى الله عليه وآله و بعد وفاته ، وليس بين الأشعار والأخبار فرْن إذا المتنع فـ،



 الميع ، ورضا الخالف؛ أن بجعل إسلامهم كان معا ، إذ الأخبار متكانثة ،والآثار متساوية


.
قالوا : فُمَاروِيَ من تقذّم إسالامه ماحد"ث به أبو داود وابن مهدى" عنشمبة ، وابن



روى عباد بن صُهيَب ، عن يكيى بن عمر ، عن عمد بن المنكدِ ، أنْ رسول الش
 كذبت ، وقال أبو بكر صدقت «ه . وروى يِلَى بُ عُبيد ، قال : جاء رجل إلى إِن عَبَّس ، فِسآله: مَنْ كان أوّل النَاس

إسلاما : فقال : أما سمعت قول حسان بن ثابت !


وقال أُو حْجْنَ
 وقال كعب بن مالك :
 وروى ابنُ أْى شَيْبَة ، عن عبد الهُ بن إدر يس ووكيع ، عن شمبة ، عن عمرو بن مّة ، قال :"قال النّخىى : أبو بكر أوت

 رأيتنى يومئذ وأنا رابعُ 'الإسلام .
( ( ) ديوانه





قال بعض’ "أصحاب الحديث : يعى بالحرّ أبا بكر و بالمبد بالا . وروى الليث بنسعد ، عن معاوية بنصالخ ،عنسلم بن عامه، عن أبى أمامة ، قال :


تَبِعك ؟ قال : تِبمنى حرٌّوعبد : أُو بكر و بلال .



 ابن عبّاس ، قال : إذا لقيت الهاثميّين قالوا : على بن أبى طالب أوّل مَنْ ْأسلَّ ؛ و إذا القيت الذّين يعلون ، قالوا : أبو بكر أوّل مَنْ أسلم .
 أبى طالب فى هذه الطبَّةَ ، وقد تُعلمون كثرة مقدِّمِيه والرواية فيه ؟






 سنة أر بعين .

قال شيخنا أو جعفر الإسكفى"(1) : لولا ماغلبَ علىالناس منالجهل وحب" التقليد ،
 مقالهم ، وعرف كل "أحد علو" أتدار شيوخهم وعلانهم وأمر ائهم ، وظهور كمتهم ، وقر
 أبى بكر ، وما كان من تأ كيد بنى أمية لذلك ، وما وّلده المدّثون من الأحاديث طلبا






 رجلّ من قر يش ، وفعل رجل مر• قر يش ، ولا يذكر عليـا عليـه السـلام ، ولا يتفوهه باسمه .




،
 أربين ومائثين ه .

وعرف الشبّه ومواضع الطّعن وضروب التأويل ، قد المّس اِلحيلَ فَى إبطال مناقبه وتأوتل
 منتضض ، ولا يزداد مع ذلك إلّا قوّة ورفعة ، ووضوها واستنارة ؛ وقد علمت أنْ معاوية.




 بلعْن رجلٍ من أهل الجنّة ! روى سُلمِن بن داود، عنشهبة ، عن الحرّ بن الصبّاح ، قال : سمعتُ عبد الرحمن بن

 عن رياح بن الحارث، قال : بيّا المغيرة بن شمبة بالمسجد الأك كبر ، وعنده ناس إذ جاءه رجل" يقال له: قيس بن علقمة ، فاستقبل المغيرة ، فسب" عليا عليه السلام . روى بمد بن سهيد الأصغهانى" ، عن شريك ، عن مُمد بن إسحاق ، عن عر وبن على



لا يستقم لنا الأمر إلآبذلك . روى مالك بن إسماعيل أُوغـّان النّهدى ، عن ابن أبى سيف ، فال : خطبمرَوْوان
 أهذا النى تشَّ شرّ الناس ! قال : لا ، ولـكنة خيرُ الناس .

وروى أبوغَتان أيضا ، قالٌ : قال عرُ بن عبـد العزيز : كان أبى يخطُب فلا يزال



أبوك ماتِبعنا هنهم رجل .
وروى أبو عثّان ، قال : حدّثنا أبو اليقظـان ، قال : قام رجلّ من ولد ثمثان إلى


أبى تراب .
وروىعرو بنالقَتَاد ، عنمَد بنفُضَيل، عن أشعث بن سَوّار ، قَال : سبت عدى بن أرطاة عليًّا عليه السالم على المنبر ، فبكى الحسن البصرىت وقال: لقد سب" هذا اليوم رجلّ إنه لأخو رسولِ الها صلّى الها عليه وآله فى الدّنيا والآخرة .




على ؛ ـُدثّثن فإنا لسنا فى جمعة ، ألا تسمع ما يقول هذا ا وروى عبد الهُ بن عثان الثُقفت ، قال : حد"ثنا ابنُ أبى سيف، قال : قال ابن لهام

 فهدمته ، وإن الدّين لم يْبِنِ شينًا قطْ وهَدَمه . وروى عُمان بن سعيد ، قال : حدَثنا مطلَب بن زياد ، عن أبى بكر بن عبـد اله الأصبهانى" ، قال :كان ديى" لبنى أمية يقال له خالد بن غبد الهُ ؛ لا يزال يشُّ عليا عليـه

السلام ، فلمّا كا يوم جهمة ، وهو يخطب الناس ، قال : والهُ إن كان رسول النّ ليستعمله وإنه لَيعلم ما هو ! وبـكنه كان ختَنه ، وقد نعس سميد بن المسيتب فتتح عينيه ، غم قال : ويحى ! ماقال هذا الخبيث رأيت القبر انصدَع ورسول الشَ صلى الهُ عليـه وآله يقول : كذبت ياءدوٌ الها !

وروى القناد ، قال : حد"ثنا أسباط بن نصر المهدانىت ، عن السّـدى" ، قال : بينا
 فنّ بهَ الناس ينظرُون إليه ، فبينا هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبى وقّاص ، فتــال :
 فا;دقَت عنهه . وروى عمُان بن أبى شيبـة ، عن عبـد الش بن موسى ، عن فطر بن خليفة ، عن

 عليه السالم ومْنْ يُبّه !
 قال : قال ابنُ عبّاس لمعاو ية : ألا تـكفتّ عن شتح هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لأففـل
 فتال الناس : ترك السْنَة .

قالل : وقد روى عن أن مستود إمّا موقوفا عليه أو هموعا؛ كيف أنز إذا شملتـك
 ثنها شى قيل: غيّرت السنّة !

قال أبو جعفر : وقد تعلمونأنْ بعض الموك ر"ّا أحدثوا قولَا ،أَو ديناً لمو"ى فيحملون




 عبد الشو وألى" ما عر فوها ، ولظّنّوا بتأليفها الاستـكر اه والاستهجان ، لإلف الهـادة وطول

 وتنفص من ضهائره، وتنفض من مرائره ، حتى تصير البدْعة التى أحدثوها غامرة اللسنّة

 وشيعته ، وإسقاط أقدارم ، أحرص مَنهم على إسقاط قراءة عبـد الهُ وأَّكَ ؛ لأنَّ تلك
 فضل على عليه الـلاموولده و إظهار محاسنهم بوارُم ، وتسليط حك عالـكتابالمنبوذ علهمّم ؛ خرصوا واجتهدوا فى إخفاء فضائله ، وحملوا النّاس على كتَاْها وسترها ؛ وأبى الهُ أن يز يد


 وبهم من الشيرِّتحوّل خيرا ، فانهیى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ومناياه وسوابثه

 حرف واحد ؛ إذ كان الأمر كا وصفناه .

قال : فأتا ما احتجّ به الجـاحظ بإمامة أبى بكر ، بكوْنه أوّل النّاس إسلاما ، امناو كان هذا احتحاجً مصيحا ، لاحتجّ بها أبو بكر يوم السقيفة ، وما رأيناه صنَع ذلك لأنه أْخذ بيد عر ويد أبى عبيـدة بن المراح، وقال للنـان : قذ رضيتُ لــَ أحد هذين
 أأبى بكر فلتة وفى اله شرها ، ولو كان احتحاجا صيحَّ لا دّعى واحدٌ من النّاس لأبى بكر الإمامة فى عضره أو بعد عصره ، بكونه سبق إلى الإسلام ؛ وما عرفنا أحداً اذّعىله ذلك،

 "السلمى" ، وخالد بن سعيـد بن العاص ، وخباب بن الأرت" ؛ و إذا تأملنـــا الروايات
 -مَنْ أُلم وأمّا الرواية عن ابن عباس أنْ أبا بكر أوُلهم إسلاما فقد روى عنابن عَبّاس خلاف
 ابن عيسى ، عن أبى داود الطيالسى" ، عن عرو بن ميمون ، عن ابن عبّاس ؛ أنه قال : اُولُ مَنْ صلّى من الرّجال علىّ عليه السلام • وروى الحسن البصرى ، قال : حد"ثنــا عيسى بن راشد ، عن أبى بصــر ، عن عـعْرمة ، بن ابن عبّاس ، قال : فرض اله تعالى الاستغنار لملِّ عليه السلام فى القرآن

- rro -





على" بن أبى طالب إلى محمد عليه وعليم السْام م
فهذا قول ابن عبّاس فى سبْق علىت عليه السلام إلى الإسلام ، وهو أثبت مِنْ حديث
 وداود بن أبى هند عن الشعبى ، قال : قال رسول الهُ صلى النّ عليه وآله لعلى عليه السلام :
"( هذا أُّل مَنْ آمن بى وصدقّقى وصلّى معى") .





 أنصاف أذنيه ؛ جَعدة ، أشمَ أَفنى ، أدعَجُ العينن ، كتَ اللحية ، برّاق الثنايا ، أيض

 استلمته المرأة ، غ طاف بالبيت سبعا ، والغلام والمرأة يطونان معه ، ثم استقبل الِمجرّ ،

"• (1) .






 يَدِين بهذا الدين؛ إلا هؤلاء الثلاثة .
 وقد رواه عن عُفَيف أيضا، مالك بن إسماعيل الهدىت والحسن بن عَنْبسة الورَاتو إبراميم

 فتزلت على العباسن بن عبد المطلب ، فبينا أنا جالس عنده ، أنظر إلى الـِكمبة، وقد تحلْتِت











 وروى عُبيد الهَ بن موسى ، والفضل بن دُكَين ، والمسن بن عَطَية ، قالوا : حدثّنا






 يارسول اله .

وقد روى هذا اللمبر بيى بن عبد الميد، وعبد التّلام بن صالُ، عن قيس بنأر بيع ، عن أبى أيوب الأنصارى ، بألفاظه أو نكوها .




 إلا بأمر : من السطه ؛ أما علـت أنه أخى فى الدنيا والآخرة: !

وروى عُمان بن سعيد عن الـحَعَ بن ظُّهِر ، عن السدى ؛ ؛ أنْ أبا بكر وعر خطبا




قال : وقد روى عُمد بن عبد الهُ بن أبىرافع ، عن أبيه ،عن جـدِّه أبى رافع ،قال :

 صلَّ اله عليه وآله يقول له : (ا أنت أُوّل مَنْ آمن بى، وأول مَنْ يصاڭنى يوم القيامة ، وأنت الصدّيت الأ كنبر ، وأنت الفاروق الذى يفرِ قبين الحقّ والباطل ، وأنت يعسوب
 تقضى دَيْنى وتنجِز موعدى ه . . قال : وقد روى ابن أبى شِببة ، عن عبد الهُ بن ثُمَـِّر ، عن العَــلاء بن صالم ، عن
 أنا عبد الهُ وأخو رسوله ، وأنا الصدّيق الأُ كبر ، لا يقولما غيرى إلآلا كذّاب ، ولتـد صلّيت قبل النّاس سبع سنين . وروت معاذة بنت عبد الهُ العدَوّية، ، قالت : سمعتُ عليا عليه السلام ، يخطب على مِنْبر البصرة ، ويقول : أْا الصديق الأ كبر ، آمنت قبل أن يؤمن أبو بـكر ، وأسلمت قبل أن يسلم

-rra --

مع رسول اله صلى الهُ عليـه وآله . رواه أبو داود الطيالسي" ، عن شعبة ، عن تسفيـان الثّورى" ، عن سلمة بن كَّيل، عن حبّة بن جُوـين .
 أبى الحجّاف ، عن حكيم مولى زاذان ، قال : سمعت عليا عليه السلام ، يقول : صليّيُ
 فقلت : يارسول- الهُ ، ماهذا ؟ قال : أْمِرت بهـ وروى إبماءيل بن عمرو ، عن قيس بن الر بيع ، عن عبد النه بن محمد بن عَمِيل ، عن

 يوم الاثثين ، وأسلَّعلى يوم الثلاثاء بعده . وروى أبو رافع أن رسول اله صلَ الهُ علية وآله صلّى أوتل صلاة صلّاما غداة الاثنين ، وصلّت خديبة آخر نهار يومها ذلك ، وصلّل على عليه السلام يوم الثلاثاء غدا

ذلك اليوم .
قال :وقد رُوِى بروايات مختلفة كثيرة متعددة، عن زيد بن أرمَ ؛ وسلمان الغارمى"،
 -الروايات والرجال بأَمطائهـ

 وروى ياسين بن محمد بن أيمن ، عن أبى حازم ؛ مولى ابن عباس عن ابن عباس ؛

 كان أحب" لى مّا طلعت عليه الشمس ؛ كنت ذات يوم وأبو بكر وعظان وعبد الرحن ابن عوف وأبو عبيدة مع نفرِ من أصحاب رسول الها صلى الهُ عليه وآل نطلبه ، فاتهينا إلى
 الهُ عليه وآله ؛ فقال ؛ هو فى البيت ، رويدك !



أنت أولُ النّاس إسلامكا ، وأعلهم بأيام الها .. «ه وذكر المديث . قال : وقد روى أبو سميـد اُنلدرى" ، عن النبى صلى الهُ عليه وآله مثـل

هذا المديث .
قال : روى أبو أيوب الأنصارى" ، عن رسول الها صلّى الها عليـه وآل أنه قال :
 متى رجل فيها غيره .

قال أبو جعفر : فأما ما رواه الماحظ من قوله صلى الهُ عليه وآله : ه إْمَــا تِبهى

 ذلك حال إخفاه رسول الهُ صلى الهُ عليه وآل الدّعوة ، ولا فى ابتـداء أه الإسلام ؛


 وذكر على بن ألبى طالب : ما تقول أنت يا حسن ؟ فقال : ما أوول ! هو أوتل مَنْ صلى

 وقام عن سر يوه ، فدخل بعض البيوت وأمه بصرفنا . قال الشعبى" : وكنا جاعةً مامنتا إلّا مَنْ نال منْ على عليه السالم معار بةَّ للحجَّاج،

غير الحسن بن أبى الخسن رهه اله .
وروى محرز بن هشام ، عن إبراميم بن سلمة ، عن محمد بن عبيد الا ، قال : قال رجل


إنَ لأولّ مَنْ أسلم، وحسبُ بذلك !
قال : فهذه الأخبار .
وأما الأشعار المرويةّ فمر ونة كثيرة منتشبرة : فنها قول عبد الها بن أبى سفيان بن
الحارث بن عبد اللمطلب جيبا للوليد بن عقبة بن أبى مُعْيُط :

 وثال خزز يكة بن ثابت نى هنا :


-rri -
وقال أبو سفيان بن حرب بن أميَّه بن عبد شمس ، حين بويع أبو بكر :

 وقال أبو الأسود المؤَلِّي يهدَّ طلحَّة والز بير :



وقال سعيد بن قيس المْمدانى" يرتجز بصغين :
 * * هو الإمام لا يبالِي مَنْ غَوَى

وقال زور بن يزيد بن حذينة الأسدى" :


 ورودها حجة .

فأتما قولُ الباحظ ؛ فأوسط الأمور أن نجمل إسلامبها معا ، فتد أبطل بهذا مااحتجّبه لأمامة أبى بكر ، لأنه احتجّ بالـَّبْق ، وقد عدل الآن عنه .

 فإن قلت : ودعوتكم أنة أسلم وهو بالز دعوكى غير مقبولة إلا بحجّة !
 لأن" اسم الإمان والإسالام والـكفر والطاعة والمعصية إّنما يقع ملى البالغين دون الأطفـال والمجانين ؛ وإذا أطلقت وأطلقنا عليه اسم الإسلام ، فالأصل فى الإطلاق الحميقـة ، كيف



اله عليه وآل إلى الإسلام على جهة العرَّض لاالتـكليف .
 ذلك كان على وجه العرض ، وليس لـكَ أن تقبوا معنى الدّعاء [عنوجهه (1) [إلَا لـجة .
 قَلنا : إن" ذلك إْما يكون إذا تمـكَن الإسلام بأهله ، أُو عند النشوء عليه والولادة فيه ، فأمّا فى دار الشِّرْك فلا يقع مثل ذلك ؛ لاسِما إذا كان الإسلام غير معر وف ولامعتاد
 والتغريق بينهم و بين آباهُم ، قبل أن يبلغوا الحلم .


!إلها إلّا مَنْبت الإسلامعنده بحجّة، ودخل اليقين قلبه بمل ومعرفة . فإن قالوا : إنْ عليًا عليه السلام كان يألنُ النبي" صلى الهُ عليه وآله ، فوافقَ على

طريق المساعدة له .
قلنا : إنه وإن كان يرألفه أُ كثرَ من أُويهُ وإخوته وعومته وأهل بيته ، ولم يكن


| اعتقاد طفل .




عن غير معرةت ولا علم عما فيه !

 على خـسة أقـام زِعلناه في قسهين : القس الأوّل : الذّين قالوا : أسلم وهو ابن خـ



 مَنْ أسلم على بِن أبى طالب ، وهو ابن خمس عشرة سنة . القس الثانى : الذّين قالوا إنه أسلم وهو ابن أربعَ عثرة سنة ، رواه أبو قتــادة

 لميلا ونهارا، وقر يش يومئذ تـسافِه رنولَ الهُ صلى الها عليه وآله ، مايذُبْ عنه إلا على
 أ بع قشرة سنة .
القسم الثالث : الذذين قالوا : أسلم وهو ابن إحدى عشرة بينة . رواه إبماعيل بن عبد الله الرَّقِّق ، عن محمد بن عر ، عن عبد الهُ بن سمعان ، عن جعفر بن مُمْ عليه السلام،

 ابن أبى الب؛،وهو ابنإحدىعشرةسنة، وهاجر إلىالمدينة وهو ابن أر بعة وعشرينسنة .


 ستٍ وثلاثين سنة فِما بلغنا .
القس الخامس : الٓذين قالوا إنة أسلمَ وهو ابن تسع سنين ، رواه الحَسْن بن عِنْبسة
 ابن أبى طالب وهو ابن تسع سنين ، وكان هل يوم قبض رسول اله صلى الهُ عليه وآلى اله تسع" وعشرون سنة .

قال شيخناأبو جعفر : فهذه الأخبار אًا تراها ، فإما أن يكونَ الجلاحظ جهلا أو
.
فأمّا قوله : (افالقياس’ أنْأخذ بأوسط الأمر ينمن الزّوايتينه ، فنعول : إنه أسلم وهو ابن سبع.سنين . فإِن" هـذا تحــعْ منه ، ويلزمه مثله نى رجلٍ اذتى قِبَل رجل صشرة

درام ، فأنـكر ذلاك وقال : إنما يستحق" رقبلى أر بعة درام ، فينبنى أن نآخذ الأمر المتوسط ويلزمه سبعة درام ، ويلزمه فى أبى بكر حيث قال قوم :كان كا كفرا، وقال قوم : كا إماما عادلا أنْ نُول : أعدل" الأقاو يل أوسطُّا وهو منزلة(1) بين المنزلتين ، فنتول : كان
 فأما قولُه : و إنَّـا يُعرف حقّ ذلك من باطله ، بأن نحصىَ سِنى ولاية عكان وعمر

 الناس قد اختلفوا فى ذلك ، فقيل : إنت رسولَّالهُ صلى الهُ عليه وآله أقام بكةَ بعد الرّسالة خمس عشرة سنة، رواه ابن' عباس ، وقيل ثالاث عشرة سنة ؛ وروى عن ابن' عبّاس أيضا ، وا كثر الناس يروونه . وقيل عشرة سنين ، رواه عُرْوة بن الز بير ، وهو
 وآله ، فقال قوم : كان ابنَ خمس وستين ، وقيل كان ابنَ ثلاث وستين ، وقيل : كان ابن ستّين . واختلفوا فى سن" "لى عليه السلام ، فقيل : كان ابن سبع وستين ، وقيل : كن ابن خحس وستين . وقيل ابن ثالاث وستين وقيل : ابن ستين ، وقيل ابن تسع و ون فككيف يمكنُ مع هذه الاختلافات تحقيق" هذه الحال ! وإنّما الواجب’ أن يرجع. إلى إطاق قولم :أسلم على" ، فإن هذا الاسم لا يكون مطلفا إلا" على البالغ ، كَا لا يطلَّت



إلآلابنتى عشرة ســة ، وهـذا يوجب أنه احتَلم وبَلْ فى أقلَ من إحـدى
عشرة سنة .





رسول الشا صلى الهُ عليه وآله وأنا ابن عثر سنين .

قال الباحظ : فإن قاوا : فالمله وهو ابن سبع سنين (" أو ثمانى سنين' ، ، قد بلغ من



معرفتُ والإقرار به ا
قيل وجدنا









$$
\overline{1}
$$

(r) الثانية : > قيل ه .

- YMA -




 من الموى والاحتراس من الِّدأع ؛ لـكان كَونهُ على هــذه المال وهذه مع فرط الصِّبَ












عندنا فى أمهه إلآ مثلمأعندنا فيه

أَجاب شيخُنا أبو جعغر رحه الهُ ، فقال : هذا كالَّه مبنىّ على أنه أسلم وهو ابن سبع أوثمان، وخن قد بيّنا أنه أسلم بالغا ابن خمس عشرة سنَّأو أو ابن أربع عشرة سنة ؛ على (r)
 (r) (r) من الهثانمة













 عغده، لــكا مكلنًا بالمقليات!











 ولولا أنه كذلك لمـا مدحه رسول الشّ صلى الهُ عليه وآله بذلك ، ولا أرضى ابنته فاطهة




 عدوّ ومعارب ، وخاذل منافق ، فقــال : أنا عبد الها وأخو رسوله وأنا الصديق الألا كبر والفاروق الأعظم ؛ صلّيتّ قبلَ النّاس سبع سنين ، وأسلمت قبل إسام أبى بكر ،


 تعلم ذلك ، وخصوصأ فی عصر قد حارب فيه آهلَ البصرة والشام والنّهروان ، وقد اعتورته الأعداء وهَجَتْه الشعراء ، فقال فيه النّهمان بن بشير :

وسارعَ فى الخَّآلالِ لُبو تُرَابِ




وقال فيه أيضا بعض الخوارج :



وقال عِمران بن حِطّان يعدح قاتله :


 بذلك ، وتركوا مالا معنى له .

وقد اوردنا ما مدحه الشُر اله به بِنْ سبعه إلى الإسلام ، فـكيف لم يَرِّ طلى هؤلا.

 فيهعندم ، وعاوه بقولهفىأمهات الأولاد .



ويفصل بين السِّحر والمعجزة ، إلى غــيره ما عدّدت وفصّلت ! فإن قال : نم وتجاسر على ذلك ، قيل له : فعلى" عليه السلام بذلك أونلى من ابن عمر ، لأنّ أْذْ كَى وأنطن بلا خلان بين المعلاه ، وأنى يُشُك" فى ذلك ، وقد رويتم أنه

لم يميّز بين الميزان والمُود بعد طُول السن" ، وكثرة التجارب ، ولم يميز أيضا بين إمامالرّشد
 لعبد الملك ؛كيلا يبيت تلك الليلة بلا إمام ، زعم . لأنه روى عن النب صلى اللّعليه وآل أنه قال : (\$ من مات ولاإمام له مات ميتةّجاهلية )، وحتى بالغ مناحتقار الحجّاجله واسترذاله هاله ، أن أخرج رجله من الفراش ، فقال : أصفق بيدك عليها ، فذلك تميزه بين الميزان
 وصدڤ حدْسه ، معلومة مشهورة، فإذا جاز أن يصح" إسلام ابن عر ، و يقال عنـه إنه
 ذلك أحقّ ، و بصحة إسلاهم أوْلَ .

وإن قال : لم يكن ابن عمر يعلمُ ويعرف ذللك ، فقد أبطل إسلامه، وططن فى رسول الشاصلى الفه عليه وآله حيثحك بصحة إسلامه وأجازه يوم الخندق ؛ لأهن عليه السالم كان قال : لا أجيز إلّا البالن العاقل ، ولذلك لم يكِّه يوم أَحُد . ث
 ذلك أهلُ العلم ، واستنبطوه من الـكتاب ، وإن كان خارجًا من التعارف والتجارب والعادة . وكذلك بجى، اولد لسنتين خارج أيضاء, • التعارف والعادة ، وقد مصحه الفقواء والناس

ويرْوَى أنْ معاذاً لَّا ههى عمر عن رَجْ الحمل تُ كها حتى ولدتْ غلاما قد نبت ثنيتاه ، فقال أبوه : ابنى وربت الـكهبة ! ثنبت ذلك سنّة يعمل بها الققباء ، وقد وجدنا العادة تقضى بأنّ المار ية تحيض لاثنتْ عشرة سنة ، وأَنه أقلت سنت تحيض فيه المرأة ، وقد
 اللّعان : لو جاءت المرأة يكّل وزوجها صبىّ له دون عشر سنين لم يكن ولدا له ، لأنّ من


وكان بينهها لِّان إذا لم يقر" به .
وقال الفقهاء أيضا : إن نساء تهامة يحضْنَ لتسع سنين ؛ لشُّة الحرّ بيلادهنْ .

قال الباحظ : ولو لم يعرف باطل هذه الدّعوى مَنْ آثر التقوى ، وتَفّظ من الموى،

 السلام هـذه الدعوى فى أيّامه ، ولم يذكرْها أهل’ عصره ، فهى عن ولده أكعز ، ومنهم أضعف !


 لم يدّعه لنفسه ؛ حتى يقول إنسان واحد : الدليل مَلَّى إمامته أنْ النبى صلى الهُ عليه وآله دعاه إلى الإســام أو كلفه التصديق قبل بلوغه ، ليـكون ذلك آيةً للنّاس فى عصره ، وحجّة له وولده من بعده ؛ فجذا كان أشدّ على طلحة والز بير وعأشة من كزت مالدّاه من

فضائله وسوابثه وذكر قرابته (1)

قال شيخنا أبو جعفر رحم النه : إنّ مثل ا الباحظ مع فضله وعله؛ لا يخنى عليه كذب


هذه الدّعوى وفسادها ، ولـكنّه يقول مايقوله تعصبًّ وعنادا ، وقد روىالناس كانةّ، انتغارَ
 وأسلم علىّ يٌومَ الثلالثاء ، وأنه كان يقول : صلَيت قبل الناس سبعسنين ، وأنه مازال يقول: أنا أوّلُ مَنْ أسلمَ ؛ و يفتخر بذلك، ويفتّخر له به أولياوْه ومادحوه وشيعته في ععره و بعد
 الناس فِا خلا استختْتَبإسالام على" عليه السلام ، ولا تهاوَن به ، ولا زع ألا أنه أسلم إسلام حَدَثِ غَرير ، وطفل صغير . ومن الَّجَبَ أن يكون مثل العبّام وحزة ينتظران أبا طالب
 والذّل" على العز"ة من غير علم ولا معر فة بالهاقبة .


وكفثة التّصديق !
وقدروى فیالخبرالصّحيحأنه كلنهن مبدأ الدعوة قبل أن يصنَع له طعاما ، وأن يدعوَ له بنى عبد المظلّب ، فصنع له الطمام ، ودعام له ، فخرجوا
 أن يصنَ مثل ذلك الطعام ، وأنْ يدعوَم ثانية ، فصنعه، ، ودعام فأكلوا ، ثم كَلمّهم صلى ،


 فقال لمز لـا رأى منهم المِذْلان ، ومنه النصر ، وشاهد منهم المعصية ومنه الطاعة ، وعاين


 سنين أو ابن سبع ! وهل يُدْمى فى بجلة الشيوخ والـكهول إلّا عاقل لبيب ! وهل وهل يضع


 إسلامه ، وهو كاحدم فى طبقته ، كبعضهم فى معر فته !

وكيف لم ينَّ ع إليهم فى ساعة من ساعاته ، فيقــال : دعاه داعى الصِّباً وخاطر من


 وآخرته ؛ وقد قهر شهوته ، وجاذبخواطره، صابراً على ذلك نفسَ؛ لمايرجو من فوز العاقبة


 بك ، آمنت بالشُ ورسوله وصد"تتك فِا جيت بَ به ، وأنا أشهد أنْ الشُجرة فعلت ما فعلت

 الجاحظ وانحرانه مّا لا حيلة فيه . ثم لينظر المنصف وليدَع الموتى جانبا ، ليعل نعمة الشعلى










 والأنس واللملوة ！وقد كن كلّ ذلك حاصلًا لموّلاء أو لـكثير منهم ، ولم يهتد أحد


وسبقى بالإسلام وجاء سُـعَيْتا وهل يدلت تأمل حال على＂عليه السلام مع الإنصاف إلّا على أنَّ أسلم ، لأنه شاهد الأعــلام ؛ ورأى المعجزات ، وشم＂ريع النبوة ، ورأى نور الرسالة ، وثبت اليقيـن

بأمور الآخرة .

鿊
قال الجاحظ ：فلو أنْ عليا عليه السلام كان بالفا حيث أسلم ؛ لــكا إسلام أبى بكر وزيد بن هارثة وخبّاب بن الأرت＂أفضل من إسلاهس ، لأن إسلام المتتضب（8）الذّى المى

（ ）（ ）المتضب ：غبر المتمد للمىى ．



إليه وذلك لأنْ صاحب التر بية يبلُن حيث يبلغ وتد أسقط إلفه غنه مؤنة الزوّوية والثاطر ، وكفاه علاج العلب واضطراب النفس ، وزيد وخبّاب وأبو بكر بعانون مرن





 مشفة الخواطر ، وعلىّعليـه السلام كان بحضّرة الرّسول صلى الها عليه واTله ، يشاهــد الأعلام فى كلت وقت ، ويحضر منزل الوحى ، فالبراهين له أشدُّ انـششافا ، والخواطر
 قال أبو جمغر رمه اله: ينبغى أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصّل ، و يقفوا على قول




 إضداءة الشمس ! وأين قول الجاحظ ، من دلائل الـماء ، وبراهيت الأنبياء ، وقد عل
( $)$




 وعمْه يومئذ ثمانى سنين ، فـكث معه سبع سنين حتى أتاه جبرائيل بالرسالة ، فدطاه وهو

 الثمان والمُس عشرة ، ولم يكن حينئذ دعوة ولا رسالة ، ولا اد"عاء نبوّة؛ و إنما كان رسولالهُ
 ويطلب اللمْوة ، و ينقطع فى جبل حراه ، وكان علىّ عليه السلام معه كالتّابع والتلميذ ، فلةًا

 و إن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى الفضيلة لِمَا كان يُرتن عليه من التعبّد مع
 من طاعة رسول اله صلى الله عليه وآله وأمثاله من المعصومين ، لأنّ.الهصمة عند أهلِ





 وغانى نوازعَ طبعه ، ولم يؤخر ذلك بعد سماهه .

وقد غر الباحظ فـ كتابه هـذا أن أبا بكر. كان قبل إسلامه مذكورا ، ورئيبــا


















 الأنبياء سالـك، ، ولهاجهم متّبا ، وكانت هاله كخال إراهيم عليه السالم ؛ فإنٍ

 إلى أن طلع من شقَ السَّرَب ، فرأى كوكبا، فقال : هذا ر بّى، فلها أَفل قال : لا أحبّ







 كبنى هاشم ، فإنه يوجب عليه أنْ تكون وِّنة أبى بكر و بلال وثوابهها وفضل إسالمهما أعظم مَّالرسول الهُ صلى الشه عليه وTآل ، لأنت أبا طالب ظهره ، و بنىهاشم ردْوٌّه؛ وحسبك
 عليه وT اله ! ولم يكن أحدٌ أشدّ على رسول صلى الهُ عليه وآله من قر اباته ، الأدْنى منهم

 وهو منبنىعبد الداز بن قُصَت، وهوابن عهة أيضاً ، وغير هؤلا امكّن يطول تعداده ، وكلَّهم كان يطرح' الأذى فى طر يقن ، ويْنقل أخباره ، ويرميه بالمجارة ، ويرىى الـَكِرش
(r) سورة Tال عران ג
(1) (1) سورة الأنعام
 وما كان لأبى بكر قرابة تؤذيه كقر ابة على ، ولما كان بين على و بين الّّبيّ صلى الشّ عليه وآل من الاتْحاد والإلن والاتفاق ، أحجم المنافقون بالمدينة عن أَذَى رسول الشّ صلى الهُ عليه وTاله خوفكا من سيفـه ، ولأنت صاحب الدار والميش ، وأمحْه مطــاع ، وقوله نافذ ،

 الصّحاح : (الا يكُّك إلا مؤمن ، ولا يُيْضضك إلا منافقى) . وقال كثير من أعلام الصحابة-
 ابن أبى طالب" ـ وأين كان ظهر أبى طالب عن جعفر ؛ وقد أزعجه الأذى عن وطنه ؛ ؛ حتى
 وخذل جعفرا !

قال الجاحظ: ولأبى بكر وضيلة فى إسلامهآنهّ كان قبلإسامهس كثير الصّديق ، عريضَ

 متبوع ، لأنّ مِنْ أشدّ مايبتلَ الـكريم به ، السبّ بعد التحيّة ، والضَّرب بعـد المد الميبة ،



-وتول ذ كره (1)


قال شيخنا أبو جعفر رحه الله : أَّا ماذُكر من كثرة الملال والصديت، واستغاضة
 العرب وأخلاقها حفظَ الصديق والوفاء بالذّمام والتهيّب لذى الرَّوَّ واحتَام العالية ، وفى كلت هذا ظَهَرْ شديد ، وسنَد وثّة يعتمد عليها عنـد المُن ، ولذلك كان المر



 ذللك يِلُو ذكر الفتى على ذى السن" ويبعد صيت الحدَث على الشيخ ، ومعلومّ أيضا







 جليلة ؛ إذ كان شُريَّه فى المجرة ، وأنيسَه فى الوَحشة ، فأين هذه من صُحْحْة علىّ عليه



 قال الباحظ : وكان أبو بكر من المفتونين المعذّبين بكّة قبل المجرة ، فضر به نوفل ابن خويلد المعروف بابن الَدَوِيةّ متين، حتى أدماه وشدّه مع طلمحة بن عبيداله فَ قَرَنَ،


 وليس أنه لم يـكن فى طبعه الثَّهامة والنَّجْدة ، وفى غريزته اليَسْالة فى الشَّحاعة ، لـكنه ملم يـكن قد تمت أواته ، ولا استـكلت آلته ، ورجال الطلب وأمحاب الثأر يُغدصون


طَبْع الأطفال (1)

قال شيخنا أبو جعفر رحهالله : أمتا القول’ فمكنوالدعوىسهلة؛ سيكّا علىمثل الباحظ ، فإنَ ليس على لسانه من دينه وعَقْه رقيب ؛ وهو من دَعْوَى الباطل غير بعيد ، فُعناه تزر ؛ وقول لغو ، ومطلبـه سجع ؛ وكلامه لعب" ولو ؛ يقول الشىء وخلافه ، ويَحِسنُ القول
 بأن" عليا حينّذ لم يكن مططو بآ ولا طالبا ؛ وقد بينّا بالأخبار الصحيحة ، والحديث المرفوع








 مشهورة : نتعاقدوا ألّا يعالماونا ولا يُنا كحونا ، وأوقدت الحرب علينا نيرانَانَا ، واضطرونا




 وفضيلة الصابر عندها ! ودامت هذه المنة عليهم ثالاتَسنين ، حتى انفر جت عنهم بقصّة

الصحينة، والتصة مشهورة .


 الواصف و إن أطنب ، والمادح وإن أسهب، ، المى الإبانة عن معدار هذهالفضيلة، والإيضاح بزّ"ة هذه الخصيصة !










 كان لملى عليه السلامعنده يد غر"اه ، إن صحّ ما رويتموه في تعذيبه ، لأنه قتل نوفلَ بن




 بفعله دونه .

ثال الباحظ : ولأبى بكر مىاتبُ لا يشركه فِيا علىّ ولا غيره ، وذلك قبل المجرة
(r)


 وطِموا فن أن يسكون الحرب بينهم سِجالا ، وأعلمهم اله تهالى أنْ العاقَبَة للمتقين ، وأبو بكر كان قبل المجرة معذبّ ومطرودا مشرَّدا ، فى الزمان الذى ليّ بالْ بالإسلام وأهلهنهوض


فی ضeme




 الأهوال ، ويجوع ويظماً ، ويتوقّ القتل صباها ومساء ، لأنه كان هو المتوصّل المحتال فى ،





 مشقة ، ولا يعل بشى م من أخبارم وأحوالم ، ، إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل ؛ ثلاث





من المعنى ، ورجع علمه من الخطاًا !



 لا عليا ولا غيره ، وإن صحَ أنه كان أعلهه أنه لا يُقتل ، فلم يعلمـه أنهّ لا يقطع عضو من





 خالقول فى الموضعين متساوٍ ومتفق •

قال الباحظ : وإن" بين المحنة فى الدهر الذى صار فيه أصحاب النبى صلى النه عليـه وآله مقر"نين لأهـل مكة ومشركى قريش ، ومعهم أهل يُرِب أْحاب النخيـل والآطام

 ( $1 r$-er - $I V$ )



 ثم لم يكن ذلك يوما ولا يومين ولا شهر ا ولا ثهر.ن ، ولا عامك ولا عامين ، ولـكن السنين بعـد السنين . وكان أغلَظ القوم وأشدّهم محنة بعد رسول الها صلى الها عليـه والها واله أبو بكر ، لأنه أقام .عكة مأأقا رسول الهُ صلى الهُ عليهوآله ثلاث عشرة سنة ، وهوأوسط


قال شيخنا أبو جمعر رحه الهُ : ما نَرَى الْــاحظ احتج" الـكون أبى بكر أغلظهم

 وزيد وعبد الرحن و بلال وخَبَّب وغيرم ، وقد كان الواجب عليسه أن يخصن أبا بكر


عليه وآله ، فالاحتجاج فى نغسه فاسد .




 كثيرة، بيد كلز صاحب قبيلة هن قريش سيف منها، ليضيع دمُ بين الشعوبُ ، و يتفرت ،

 دعا أوثق النّاس عنده ، وأمثلهم فن نفسـه ، وأبذلم فن. ذات الإله لميحتـه ، وأسرعهم





 فوق بذل النغس درجة" يلتمسها صابر ، ولا يبلغا طالب ؛ (ٍ والمود بالنّغس أقصى غاية


 أحد من أهل الإسلام ، وكلّهم بيمون على أنْ الرسول صلى الهُ عليه وآله عمل الصواب ،
وأحسن فى الاختبار .

ثم فَ ذلك - إذا تأمهل المتأمّل - وجوهٌ من الفَتْل :
 فيفسد التدير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلتيه إلى الأعداه. .


رسولَ الشا صلى الهُ عليه وآله فيظفر به



 ولا يدانع























 （\％وأنا منــ大ا）ه．






والسِّرِ ، وهذا لا يوازن هذا ولا يكايله（1）．
（1）المال شيْنة $\ddagger$






 الآية :
 كان توزيَّ السيوف على بطون قريش ، ومكر’ ألهُ تهالى هو منامُ علىّ عليـه السلام على الفِراش ، فلا فرق بيـن الموضعين فى آْهَها مذكوران كِكنايةَ لا نصريكا . وقد روى

 .



r.
(
r•v (r)

قال لأبى بكر فی صُحبته إياه وكونه مهه فى الغار مثل ذلك ، ولا قال له : أَنِقْ وأعتِق ،
(1) ${ }^{(1)}$

قال شيخنا أبو جهفر رحه الها ، مذا هو الـكذِب الصُراح ، والتّحريت والإدخال


 ماذكره الجاحظ ، وإنما ولّده أبو بكر الأصم" ، وأخذه الجاحظ ، ولا أصلَه ، ،ولو كان


 كين يأمن من الذّرب والموان، ومنْ أن ينقطع بعض أعضانه ، و و بأن سلهت نفسه ؛

 وأدمِيت ساقه ، وذلك لأنها عصمة من التتل خاصّة ، وكذلك المـكروه الذى أومن علىّ

عليه السلام منه - إن كان صحّ ذلك فى الحديث - إنا مو مكروه القتل . ثم يعال له : وأبو بكر لا فضيلة هل أيضا في كونه فى الغار ، لأنْ النبى صلى النّ عليـه




وآله ، لأنّ الهُ تعالى وعده بظهور دينه ، وعاقة أمرِه ، فيجب على قولك ألّا يكونَ مثاب؟
 بالّسالامة والeتح فـى عِدَته .

قال الباحظ: : ومَنْ جحد كون أبى بكرٍ صاحبَ رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله فقد
 الفضيلة.لألى بكر، لأنه شُريك رسول الله صلى الله عليه وآله في كون الهُ تعالى معه و إنزال


 لأبى بكر .

قال شيخنا أبو جعفر رحـه الهُ : إن أبا عُمان يبرَّ عَلَ نفسه مالاطاقةَ له به من




 وما نضمره من اليقين أو الشُكّ ، كما يقول الرجل لصاحبه : لا تضمرنّ سووءأ ولا تنويَنّ


v سورة الجُدلة (r)
) (1)

فـكيف يقول : إنّها ليست" راجهةً إلى النّبيّ صلى الهُ عليه وآله و بعدها قوه : ( وَأَئَّهُ بِيُنوٌ عليـة واTله
وقوله : إنه مستغن فنها ، ليس بصحيـح ولا يستغنى أحد عن ألطاف الهُ وتوفيقـه



عليه واT
وأما الصّحبة فلا :دل" إلآ على المرافقـة والاصطحاب لا غير ، وقد يكون حيث

 أنّا لا نحتجّ له بمثل مااحتجّ به الباحظ من المجـج الواهية ، ولا نتعلّق بما يجرّ علينا

دواهى الذيّيمة ومطانها .
43
قال الباحظ : وإن كان المبيتُ على الفراش فضيلة ، فأين هى من فضائل أبى بكر

 الـلديم الـكبير الذى لا يرجع تسويدُ صاحبه إلى رهطه وعشيرته .

قال شيخنا أبو جعفر رحه اله : أمَا كثرة المستجيبين ، وا'فضل فيها راجع بلى الجميب

$$
\overline{\text { (1) سورة الوبة ro ، r } 7 \text { (1 }}
$$

لا إلى المُاب ، على أنّا قد علهنا أنْ من استحاب لموسى عليه السلام أ كثر مّن استحاب



 شعاره ، و فى ذللك قيل : الفةر شعار المؤمن . وقال الها تعالى لموسى : (ا يامُوسَى إذا رأيت





وأهلها : و إنما هو شعار أهل الآخرة .


 على رسول البه صلى الهُ عليه وآله كانتْ لأنّ فى دولته دولهَه ، ونى نصرته استجدادَ
 فـى الإسالم والنبوة :

قال الباحظ: وعلى أنّا لو نزلنا إلى ماير يدونه، جهلنا الفر اشكالغارِ ، وخلصت فضائلى أبى بكر فى غير ذلك عن معارض . قال شيخنا أو جععر رحه الها : قد بيّنا فضيلَة المبيت على الفراش على فضيلة الصُّحبة
 إن" فضيلة المبت على الفراش على الصُّحبة فى الغار لوجهين :

 أَو بكر ، فـكان ماكجده علىعليه السلام من الوَحشة وألم الفرةة موجبازَ يادة ثوابه ، لأنت

الثواب على قدر المثقةً .


 وعر"ض نفسه لوقع السيوف ، ورأسه لزضْ المجارة ، لأنَّهَ على قدر مهولة الهبادة يكون
. نتصان الثواب
 كن بَنى مسجدا يصلّى فيه ، و يدعو النّاس إلى الإسلام ، وكان له صوْتِ رقيقَ ، ووجه





وأجلبوا عليه ، فقال له : دع المسجد وادخل بيتَك ، واصنع فيه مابدا الك(r) ،
( (1) الـكنانى" ؛ هو مالك بن الدغنة ، أحد بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة .


قال شيخنا أو جعفر رحه الهُ : كيف كانت بنو جُحَ تؤذى عثمان بن مَظمون

 والذى تذ كرونه من بناء المدجد كانـ قبــل إسلام عمر ، فـكيف هــذا !


 على شى " من الجمالفى صفته ! قال الباحظ : وحيث رد" أو بكر جوارَ الـكنانى" ، وقال : لا أريد جاراً سوىالش ، لقَّ من الأذى والذلّ والاستخغاف والضّرْب مابلغـَ ، وهذا موجود فى بميع السِّير ، وكنآخر مالقىَ هو وأهله فىأمسالغار ، وقد طلبته قر يش وجعلت" فيه مائة بهير ، كاجعلت



قالشيخنا أبو جهفر رحَالهُ : هذا الك大لاموهُجْز السّـكـرانسواء، فى تقارب المخرَج ، واضطراب المعنى ، وذلك أنّ قر يشَا لم تقدِ على أذى النبيّ صلى الهُ عليه وآله، وأبوطالب


 بذات فى أبى بكر مائة بعير أخرى ، وقد كان ردّ الجوار ، و بقى بينهم فرْداً لا ناصر هله





قال الجاحظ : غَّ الذى كآن من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجِه ؛ حتى أسلم على


و إلى رسوله (1)
***
قال شيخنا أبو جعفر رهه الهُ : ما أججب هذا القول ؛ إذ تد"ّى المثانية لأبى بكر الرّفق فى الدّعاء وحسن الاحتجاج ، وقد أسلز ومهه في منزله ابنُ عبد الرحن ، فا قدر ألن


 قر يش أن يغتالُوه ، غُرج ومهه ابنه جمغر يطلبُان النبّ صلى الله عليه وآله ، فوجده
 قال لِعفر : تقدّم وصِلْ جناح ابن عْكَ ، فقام جمفر عن يسار محــد صلى اللهِ عليـه
 أو طالب ، وقال :


واله لا أخذل نبيَ وَلَا يخذله من بنى ذو حَسَبِ

- YV.

فتذكُ الرواة أنْ جعفراً أ سلم منذ ذلك اليوم؛ لأن أباها أمره بذلكوأطاعأمره؛ وأبو بكر لم يقدر على إدخال ابنه عبد الرحّن فى الإسلام حتى أقام بكّة على كفره ثلاث عشيرة سنة ،


 وحسن احتجاجه هبد أبيه أبى قُحافة وها فى دار واحدة ! هالْا رفَّ بهَ ودعاه إلى الإسلام







 وامرأته لا برفق واحتجاج ، ولا خوفا من قطع النفقة عنهم ، و إدخال المـكروه عليهم فغيرّر أقلُّ قبولا منه ، وأ كثر خلانا عليه !

قال الجاحظ: وقالت أنماi بنت أبى بكر : ماعرفتُ أبى إلآ" وهو يَدِّنبالدين ، ولقد
 ولنلك قاوا : مَنْ أُسل بدعاء أبى بكر أ كثرُ مّنَأسلم بالسيف ، ولم يذهبوا فى ذلك

(1) الثغام : كستحاب : ضرب من النبات أيض .

ا كثرُ من جميع الناس(1) :
4 4
قال شيخنا أبٌ جمفر رحه اله : أخبرونا مَنْ هذا الذّى أُسلم ذلك اليوم من أهل بيت
 لمَ تسلمَ ،وعانشة لم تكن قد ولدَتْ فى ذلك الوقت ، لأنها وُلِدت بعد مبعث النبيّ صلى الهُ
 وعشرين سنة ، لأنه ولد فى حَجّة الوداع ، وأسماء بنت أبى بكر التّى قد روَى الجاحظ







 وصفنا، ودعا من لم يكن بينه و بينه أُنس ولا معرفة ، إلا معرفة عيان ! وكيف لم الم يقبل منه





- rvr -

على ثِرْكَ أضهاف ماذ كرتوه لأبى بكر ، لأنـع رويتم أن أبا طالب قال لعلى عليـه









 بصلح أوتلا أمَ بيته وأهله ، ثُ يدعو الأقرب فالأقرب ، فإنّ رسول الهصلى الهُ عليه وآله






 وماصنع برُ يدة بن الحصيب بأسلم لماّ دعام ، قالوا : أسلم بدعائه ثمانون بيتّ من قومه ،

- prr -





 صلى الله عليه وآله ، روى ذلك الواقدى وابن إسحاق وغيرها ، وأمّا باقى مواليهم الأر بعة ،



وقال غيرُه : زْلت فى مُصْعَب بن عهير .

قال الجاحظ : وتد علمَ ماصنَع أُو بكر فى مالهِ ، وكان ماله أربعينألف درم ؛ فأنفته فى نوائبِ الإسلام وحقوقه ، ولم يكن خفيتَ الظَّهر ، قليل العيال والنَّنّل ، فيـكون فاقد جميع اليسار ين ، بل كان ذا بنين و بنات وزوجة وخدم وحشّع ، ويهول والديه وما ولدا ، ،



— rvz -

قال شيخنا أبو جعفر رمه الشا : أخبرِ ونا على أى نوائب الإسلام أنفق هـذا المال ؛

 فى ذلك العصر مأهة دره . وكيفَ يدّعى له الإنفاق الجايل ، وقد باع من رسول اللّ صلى






 صديقك فى الأرض ، فإنه سينفق عليك ماله ، حتى يخلّل عباءه فى عنفه ، وأنت أبضا

 ابن أبى طالب وحدَه ، مع إقرارمَ بفقره وقّة ذات يده ، وأبو بكر فى الحال التى ذكر الا

 يتوب عليهم منه، ،وهو إمساكهم عن تقدم الصّدة ،فـَكين سخَتْ نْسُهُ بِإنفاق أربهين ألفا ، وأمدك عن مُناجاة الرّسول ، و إنما كان يكتاج فيها إلى إخراج درهمين ! وأما ماذُ كر من كـثرة عياله ونقته عليهم ، فليس فى ذلك دليل على تفضيه ، لأنت
(r) سورة المجادلة r
(1)

نغتَه ملى عياله واجبة ، مع أن أر باب السِّيرة ذ كروا أنهَ لم يكن ينفِقيُ طلى أبيه شيبّا ، وأنة
كان أجيراً لابن جُدْعان على ماُندته يطرد عنها الذّبان .

قالل الجاحظ : وقد تعلون .l كان يلقى أصحاب النبى صلى النَ عليه وآلة بيطن مكثة


 وأن عمر بن الخطاب قال حين أسلم : لا يعَّد الهُ سرتّا بعد اليوم ، وأنَ سعدا ضرب بعض





. بعد المجرة

قال شيخنا أبو جعفر رحه الهُ : إنتا لا نــكِرُ فَضْلَ الصَّحابةَ وسوابقَهم، ولسنا




 مايقتضى كونَ على عليهالسام مفضولًا لمأو لغيرهم ، إلا قوله :(ا وركّت هذه الفضائل لم يكن
 وقد قدّمنا من آثار على عليه السلام قَبْل المجرة وماله إذ ذالك هن المناقب والخصائص ، ماهو أفضلُ وأعظم وأشرف من جميع ماذ كر لمؤلاء ، على أنّ أر باب السِّرة يقولون : إنَ




 فنها وقت لا يصلح فيه سلت السيف ، ومنهـا وقت يصلُح فيه ويجب ، فأما قوه تمالى :
 وأيضا فإنَ الهُ تعالى لم يذ كر إنفاق المال مفردا ، وإنّما قرن به القتال ، ولم يكن أبو بكر صاحب قتال وحَرْب ، فالا تشَهله الآية ، وكان على عليه السالم صاحبَ قتالا وإنفاق قبل
 أطم الطعام على حَبِّه مسكينا و يتما وأسيرا ، وأنزلت فيه وفى زوجته وابنيه سورة من القرآن ، وهو الّذى ملك أُر بعة درام فأخرج بنها دِرْهَأ سرَّا ودرها علانية ليلا ،






- رَاكِعُونَ

قال الباحظ : والحجّة العظىى للقَألين بتضضيلِ على عليه السلام قتلُه الأقوان ، وخوضهُ المربَ ، وليس له فى ذلك كبير فضيلة؛ لأنتْ كثرّة القتل والمشى بالسيف إلى




 العسكر مَنْ لا يقتل ولا يبارز ، وهو الرئيس أو ذو الرأى ، والمستشير فى الحرب ، لأنَ


 الدّبْة عليـه ولو ضتيَ القوم جميعا وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له ، ولفذا لا يضافُ
 جهاد علح" عليه السلام ذلك اليوم ، وقتله أبطال قر يش. قال شيخنا أبو جعفر رهه الهُ : لقد أُعِّى أبو عُمان مقولا ، وحرِم معقولا ، إن كان

يقول هذاعلى اعتقاد وجد" ، ولم يذهب به مذهباللَعب والهرز ، أو على طر يق التَّاصح

 الحرُوب : وثبت فى المواقن التى طاشتْ فيها الألباب ، و بلغت القِوب الحو الحناجر ؛ فنها














 101 ( 10 ( 1 ( 1 ( 1

البَطْاه ، وحَصبَ المشركين ، وقال : شاهت الوجوه ! والخبرالمثهور عن على" عليه السلام ،


 الحرب ! ثم أى مناسبة بين أبى بكى ورسول الله صلى الهُ عليه وآله ف، هذا المعنى إيقيسَه

 والعرب ، وورى أكبادم بالبرامة من آلتهم ، وعيب دينهم وتضليل أسلافهم ، ثم وتر مر
 و يهتّل ، لأنت ذلك شأن المـلماك والرؤساء ، إذا كان الجيش منوطاً بهم و بيقائهم ، فتى




 حك عبد الرحن بن عوق، وعْمان بن عفان ، وغـيرها ! بل كان عثان ' أ كثرُ منه






بالسِّر معرفة، و بالَآثار والأخبار مارسة، حال حر وب رسول الشا صلى الشُ عليـه وآله خيغ
 وجلوسه فى المريش يوم جَّس ، وإن" وقوفه صلى الهُ عليه وآله وقوف رياسة وتدير ،





 ووالى جماءتهم ؛ ألا تُوْن أنّ موقف صاحب الثّواء موقف شريفّ ، ، وأنّ صلاح الحرب



- الحرب ، ويعرف مواضع الخلمل

 الحالل من الوقوف حيث يستصلح ، أو من مبشرة اللرب بنفسه ؛ فإها آخر المنازل ؛ ؛



بين المْزلتين ، و يناسب بين الحالتَن ! وو كان أبو بك, شر يكا لرسول الله صلى الله عليه وآل فى الرسّالة ، ومموها من الذ



 دما ؛ وهو أحد الأتباع، غــر مشهور ولا ممروف، ولا طالب ولا مطلوب ؛ فـكيف

 مقدار أصبع ؛ يريد البرُوز إليه ، فقال له رسول الهِ صلى الهُ عليه وآله : (ايا أبا بكر ، شُشْ


للحرب وملاقاة الرجال ، وأنهّ و وبارز القُتل • وكيف يقول الجاحظ : لافضيلة لمباشر ة الحرب، ولقاء الأزُران، وقْتْل أبطال انشرك!






 وقوله : ا
( ( ) شُ سبفك ، أى أخمده ؛ومو من الأضداد .
(r) سورة النـاء 9 (r) (r) (r) سورة الصن \&












 على هذا القياس فضـل ’ أبى بكر فى الإنفاق ، لأنْ رسول الهُ صلى الهُ عايـه وآله كان أقَّهّم مالا !
وأنت إذا تأمّلْتَ أمرَ العرب وقر يش ، ونظرت السِّيَ ، وقرأت الأخبار ، عففت





والنّجــدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عُتْبة بن ر بيعة يوم . بدر ، وقد خرج هو وأخوه شَيْبة وابنه الوليد بن عتبة ، فأخرج إليه الرّسول’ "فراً من. الأنصار ، فاستنسبورم


 عتبة لم قتله يوم أحد ؛ لأه اشترك هو وحزة فى قتل أبيا يوم بدر ؛ ألم تسمع قولَ هنـد

ترثى أهلها :

 وذلك لأنه تتل أخاها الوليد بن عُتبة ، وشرك فـ قتل أبيها عُتْبة ، وأمتا عّهِا شيبة ، فإنّ مرزة تفرّد بقتله .

وقال جُبير بن مطِم لوحشىت مولاه يوم أَحُد : إن قتلْت محَّاً فأنت حرٌّ، و إن قتلت عليًّا فأنت حرّ ، وإن قتلت حزَة فأنت حر" ، فقال : أمّا مُمد فسيمنعه أصابهُ ،
 . بالحرْبة فقتله

ولما قلنا من مقار بة حال على عليه السالم فى هذا الباب لـالِ رسول الشهصلى اله عليهوTآل ومُناسبتها إيّاهما ماوجدناه فى السِّيرَ والأخبار ، من إشناق رسول الشا صلى الله عليه وآله وحذرِه عليـه ، ودعأه له بالخفظ والسلامة ، قال صلى الهُ عليه واTله يوم الخلندق ،













قال الباحظ : مَلَى أنْ مشى الشُّحاع بالسيغ إلى الأقران ، ليس على ماتوثهه منلا يعلم باطن الأمر ، لأنْ معه فى هال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرُها النَّاس ، وإنّا يقضون على ظاهر مايروْن من إقدامه وشجاءته ، فر .تَاكان سبب ذلك الموَج ،

 \# 4
(r) سورة الأخزاب هr .







 جا جاعة الملمين


 ("أوجَب طلحة "(1)

وقد علهنا ضرورة" من دين الرسول صلى الش عليه وآله تيظيهه للمل" عليـه الـلام





أَترى رسول اله صلى الهُ عليهواTله خِنَّعليه من أمر علىتٍ عليه السلام مالاح للجاحظ
والeُّانيّة ، فدحهه وهو غير مستحقّ اللمدح !

قال الماحظ : فصاحب" النفس المختارة المعتدلة يكون قتالُه طاعة، وفر اره معصيـة ،


طباغًا ، وفراره طباعا(1)
قال شيخنا أبو جمفر رمه الله : فيقال له : فلعل إنفاق أبى بكر على ما تزع أربعينَ ألف دره لانوابَله ، لأنْ نفَه رّمـا تـكون غـير معتدلة ، لأنه يـكون مطبوعا على الجود والسَّخاء ، ولملّ خروجه مع النى صلى الهُ عليـه وآله يوم المُجْرة إلى الغار




 بالطَّبْ ! حتى رأينا من قوله ما هو أبجب منه ، فزعم أنه ربما يكون جهادُ على عليه السلام
 وفى التولّد .


( ستقاتل بعدى النَّاكِثِين والقَسطين والمارقين ه ، فإذا كان قد وعذَه بالبقاء بعـده فقد



قال شيخنا أبو جعغ: رهه الهُ : هذا راجع على الباحظ فى النبي صلى الهُ عليه وآله 6

 أبى بـكر وعر " ، فوجب أن يبطل جهادها ، وقد قال للز بير : (ا ستقاتل عليًّا ، وأنت



 الناكثين " ، أنه قاله لـّا وضعت الحرب أوزارها ، ودخل التّاس فى دين الشا أفواجِا ؛ ووضعت المز ية ، ودانت العرب قاطبة .

قال الباحظ : ثم قصد النّاصرون لكلى ، والقا'ألون بتفضيه إلى الأقران الذّين قتلهم فأطروم وغلوٌا فيهم ، وليسوا هنالك ! فنهم عمرو بن عبد ود زَكتموه أشُحع من عامر ابن الطفيل وعتبة بن الحارث وبسطام بن قيس ، وقد سمعنا بأطاديث حُروب الفجار


فى ذلك (r)
(r) سورة اللائدة







المذاد (1) أى قطع الخندق .



يبغى القتـــــال له وليس بموّتَل (a)



(A)

 عمراً يوم الخندق ويبكيه :


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (0) تكنفالـكاة : أُططوا بوالتفوا حوله .وليس } \\
& \text { ( (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) الزمل : الضعيغ الجبان . }
\end{aligned}
$$












وقال هُبيرة بن أبى وهب أيضا ، يرثى عَمرا ويبكيه :
لقد علمت عُكْيا لؤى بن غالبر


( ( $)$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( الثنا : الذكر الطبب . والماجد : الثر ين . }
\end{aligned}
$$


زطر نابه ، وذلك زمان اكمال ورته .



(9) غام : جبن ورجه ميبة وخرا ـ


وقال حسان بن ثابت الأنصارى يذكر عمرا :


 أصبحت لا تُدْعَى ليوم عظيمــــة وقال حسان أيضا :





 فهذه الأشهار فيه بل بعض (0) ماقيل فيه . وأما الآثار والأخبار ، فوجودة فیكتب السّيرَ وأيام الفر سان ورقائهم ، وليس
(1) رواية البيت ز ابن هـبام :


 ( ( ) سبرة ابن مشام r : :

قال له حسان :

 بِكة ، وهو الذى كان قال وعاهدَ الش عنـد الـكعبة ألا يدعوَهُ أحدٌ إلى واحدة

 وَّبْ، وأهلَ بادية، وقر يش أهل مدينة وساكنو مَدَر وحجر ، لا ِيرون الغارات ،


فاذلك لم يشْهر المه كاثتهار هؤلا. .
 ستّة فرسان هو أحدُم ، فصار مع أصحاب النبى صلى الشُ عله وآل على أرْض واحدة ، وم ثلاثة Tلاف ، ودعاهم إلى البراز مراراً .لميندب أحد


 أن يكون هذا أشيحع النام كا قد قيل عنه ، أو يكون المسلون كلّهم أجبنَ العردبَ

 القوم ، فقال :



إن الشجاءة في الفَتَى والجودَمن خيرِالغرائزْ
فلها برز إليه علىّ أبجابه ، فقال له :
لا تعجلن" فتــــــن أتأ كَ كجيب صوتك غير عاجز"


إنى لأرجـــــــو أن أِ



"وآل : ( لا تقل ذلك يابن أخ ، أولئك الملا' " ه .

قال الجاجظ : وقد أ كثثوا في الوليد بن عُتْبة بن ر بيعة تقيه يوم بدر ، وما علمنـا



 حر با ، وقد رأى الناس آثاره فيها .

قال الجاحظ: وقد بثت أْو بكر مع النبى صلى الشاعليه وآله يوم أحُد ، كما ثبت على ،
فلا غزَ- لأحدها على صاحبه فى ذلك اليوم (1)
قال شيخنا أُو جعفر رحمه الها : أمّا ثباتُه يومَ أَحـد ، فأَ كثرُ المؤرتخين وأربابُ
 والز بير ، وأبو دُجَّنة ، وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ولم شخامّ



 على ، فلا فتخر لأحدِما على الآخر ، وهو يعلم آثار علىتعليـه السلام ذلك اليوم ، وآنة



 وما كان منه من الماماة عن رسول الها صلى الهُ عليه واTله ، وقد فرَّ الناسوأسلموه ،


هميدَها، حتى سمع المسلمون والمثركون صوتَ من قَبَل التَّمَاء • لا سَيْتَ إلا ذو الفقا رِ وِ ولا فتى إلا عِلى

وحتى قال النب صلى الهُ عليه وآله عن جبرائيل ماقال . أتـكون هذه Tثاره وأفغاله ، ثم يقول الباحظ : لا غز لأحدها على صاحبه ا
(1) الهُانة





ومتغنا بنفسك(r) ") .





. الغريب الأجنبي"

 ووشى إلى السين بالسيف ، فقتَلَ السادَة والقادَة والفُرسانووار-جّاةٍ 1
 بذل الجَهـد، وفهل مايستطيعنه وتبلغه قوتَه ، و إذا بذل الجهودَ فلا حـال أشرف

من
. ${ }^{\text {. }}$ (r)

(1) (1) سورة الأءران 19

- الها (r)

قال شيخنا أبو جعفر رهه، الهُ : أما قول إنه بذل الجهد، فقد صدف ، وألما قوله :

 الجهاد من حال المرأة ، وحال البالز الأيِّ أثرف من حال الصبي" الضصيف ! * 4


(1) اقتضت الحال ذكر


(rrq)
: الأْفـ
ومن كلام د عبـ الـلام :



من قبل .
فتال علج الـلام :



***
الْنَنُع :

عليه الـلام ، وينُّ الآن بالد صغير من أهال اللدينة .



ذاتصوت.


ثى رَهُط مر• الأنصار ـ : مافعلت نواضح؟! ! يهزأ به ، فقال : أنصبناها فى طلب أنيك
. يوم بدر
والغرْب : الدلو العظيمة . قوه : أقبلْ وأدبر ، أى يقول لى ذلك ، كما يتأل : اللناضح ، وقد صر"ح الهبآس بن

مِر"داس بهذه الألفاظ فال :



 ويحتمل أن ير يد : لقد دفعتُ عنهحتى كدت أن ألقِّ نفسى فى الملـكة ؛ وأنيقتلنى النّاس

 ثنهم من الضْرب بالسَّوْط، والدفع باليد ، والإعانة بالقول ؛ أى فعلت مر. اكثرّ ما يجب .
[ وصيّة المبام قبل مو ته لملى"]
قرأتُ فى كتأب صنّفه أو حَيّان التوحيدى فى تقر يظ الجاحظ ، قال : نقات من




والـكن" العِرْق نَبُوض (1) ، والرّح عَرُوض ، وإذا قضيتُ حقّ" المومة ، فلا أبالى بعدُ











 إلا عثارا ، واءرِفْ مَنْ هو بالشام له ، ومن هاهنا حوله من يطيع أمرَه ، ويمتثل قوله ك




(1) كذا ف ا 1 ، ونبوض:






 شينكَ ، ودِّعْنِ بَآياتِ من آخر سورة الـكهِ ، وقَ إذا بدا لك .
 وأمّا أنا فإنى استحسنه إنقصد به معنى، لالاأستحسنه إن قصد به ممنى آخر ، وذلك لأنه إن

 ذلك إلى أنّك إن تركت الدخول معهم ، وانغر دت بنغسلك فى دارك ، أو خر جت عن













 إذا كان الإسلام صيحاط، والعقيدة كعقّة، لا كا كالملام كثير من العرب ، فبعفهم تقليدا ،
 والانتصار ، أُو لعداوةَّوم آخرين من أضْداد الإنالام وأعدانه .
 وبسيف غيره ، فإن" العرب بعد وفاته عليـه السلام عصبت تلك الدماء بلى" بن أبى طالب





هرا عليهم (1)







 (r) أول ولد الرأة بقال له زكة ، والآخر بزة .

ولا هاضرا تَتْله .
ومَنْ نظر فى آيّم العرب ووقاتُعها ومَعاتلبا عرف ماذ كر ناه .

سألت النقيب- أبا جعفر يكيى بن أبى زيد رحه اله ، فقلت له : إتى لأُجبُ من على


وفُتك به فى جَوْن منزله ، مع تلظَى الأك كباد عليه !







آَّجَ بعل معغل حصين .
فتلت : أحق ما يقال فى حديث خالد ؟ فقال : إِن • قوما من العــوَيّة
يذ كرون ذلك .
ثم قال : وقد روى أنْ رجلَّ جاء إلى زور بن الهُذَيل ، صاحب أبى حنيفة ، فسآله
 الـكثير أو الحدَث ا

$$
\begin{array}{r}
\text { ( ( ( }) ~
\end{array}
$$

 أخر جوه ، قد كنت أحدّث أنّه من أصحاب أبى الخطاب .
قلت له : فا الذى تقوهل أنت ! قالَ : أْا اسـَبعدُ ذلك و إن روته الإمامتّة . ثَ قال : أمّا خالد" فلا استبعد منه الإقدام عليه بشُجاعته في نفِّه ، ولبغضه إيّاه ،



 فسألُه عمّا ترو ية الإمامية فى ذلك ، كيف ألفاظه ؟ فضحك وقال :





المغر بى ، وأوله :


 عتا كان اعترض الحديث فيه .
(Y\&•)
الأزنـُ :

التَ علب وآد مُ لحافِ بـ :


- انْتَهَتْتُ إلَ الْمَرْ

فى كلام طوريل




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

 ابن عثان بن عفان بن أبى العاص بن أميّة بن عبد شمس .















تتله تلك اليليز ؟














 أصبح وهو وقيذ (r) من رَمْي المجارة ، ولو لم يُرج رسولُ الهُ صلَّى الهُ عليـه وآله إلى

 البصيرة ، شديدَ المزْم على الولوغ فن دمه !






والقتل أغلَب وأما هالُ ‘على عليه السلام ، فلتًا أَّى الودانع ، خرج بعد ثلاث من هجرة النبى



 وابتنى المنجد .
(YEI)
الأْنـلُ :
ومن غطبّ لـ علبِ البلام :






النَّْنحُ :

في نَّس البتاه ، بفتح الناء، ، ألى في سته ، تقول : أنت فى نَّسِي من أمرل ، أى
فـ سَعَة .
والصحف منشورة، ألى وأنم بعد أحياء ؛ لانّة لا تطوى صيفة الإنسان إلآ إذا مات .
 الإنسان توبته إذا احتضر .
 أَقْبل على ماُيُصِحك !
-r.A-
والمىى يُرجَى ، أى ير جَى عوده وإقلاعه .

بالكـاء، ، من خمدت النار ، والأول أحسن ،
وينقطع الملز ، أى العمر الذى أمهلتم فيه .
وتصعد الملانُـك ، لا'نت الإنسان عندموته تصهد حَظْته إلى السطه، ، لا'نها لم يبق
لم شغل فی الأرض .

 لنفبه يوم القيامة ، وكذلك مَمن • يتصدّق ، فإنه يأخذ من ماله ، ومو جار برى

نفسه لنفسه .
وأخذ من حى" لميت، أى من حال المياة لمال الموت ، ولو قال : من ميت لحى"، ،

 وروى : (> أمسكها بلجامها ه بغير فاء. .
(YEY)
الأهنـر










 ***

جناة : هـــع جانـ، ، أى م أعاب أجْلاف ـ والطنّام : أوغاد الناس ، الواخـد
والبع فيه سواء . للْرار واللثام : هيد ، وإنن كاوا أحرازاً .
 فيه سواء ، لأنه فى ممنى المصدر قال الشاعر : راله
 ولـكنه عليـه الـــلام قال : (( أقزام ) ليوازن بها قوه : (٪ طغـام ه ) ، وقد روى : (》 قزَّام ") ، وهى رواية جيّدة ، وقد نطقت العرب بهذه اللفظة وقال الثاعر :
 و'جموا من كلّ أوب ، أى من كلم ناجية .

 أى يعلَّ الفته والأدب . ويدر"ب ، أى يعو"ذ اءمّاد الأفعال الحِسنة والأخلاِت الميلة .



وروى : (ا ويولَى غليه « بالتّخفين . و يؤخذ على يديه ، أى يمنع من التصرتف . قوله عليه السلام :(ولا الذين تبوعوا الدّاروالإيمان «، ظاهر اللفظ يشمر بأنْ الأقسام




والأيمان ف (1) الآية ؛ توم خهوصون منم ، وم أهل الإنلاص والإيمان التّام فصـار















وغْنَك وفساد رأيه ، و وبنضه عليا عليه السلام من قبل .



. سورة التحري \& . $V$ (r)




 الروايتين فى أمرِ أبى موسِى ، فإِنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب صِفِّن مع

 الصفّ ، ولم يكن منهم على مسافة، ولو كان على مسافة لمـا طلبوه ، ولـكان لم فيمن


وقال الأ كثُون، إنه كان معتزلا للحرب بعيدأ عن آهل العراق وأهل الشام . فإن قلت : فل لا يكمَّ" قوله عليه السلام : (ا فإِ كان مادقا فقد أخطاً بسيره غير مستـكرَه ه على مسيره إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل المراق حيث طلبوه ليفوّضو1

إليه أمرَ إلمـكومة ؟
قلت : لو ملْنَأَكامَه عليه الدلام على مذا لم يكن لازمَا لأبى مومى ، وكان الجواب عنه ميّنّا ، وذلك لأنْ أبأموسى يقول : إنما أنـكرت الحربَ وما مرت لأهارب
 نارُّ الفتنة ، فليس يناقضن ذلك مارويتُه عن الرسول من الا خلا


توله عليه السلام : (ا فادنعوا نى صدر عرو بن اللاص بعبد الهُ بن العباس ه ، يقال



قبل أن يضيق بع أو يفوت .
قوله عليه السلام : (ا وحوطوا تواصىَ الإسلامه: : مابَعُدمن الأطراف والنواحى .



أمرَه ، و بعث السترايا إلى أعمال أمير المؤمنين على عليه السلام
وتقول : قد رىى فلان صَّاَة فلان ، إذا دهاه بداهية قال الشاعر :

وأحل ذلك الصخخرة الملساء ، لا يؤثرْ فيها السهام ولا يِميها الرامى ، إلا بهد أن نَبَّلَ غيرها ، يقول : قد بلغتْ غاراتُّأهل الشام حدودَ الـكوفة التى ثى دار الملك ومبرير

[ فصلن فى نسب اُّى موسى والرأى فيه عند المّتزلة ]
ونن نذكر نسبأبى مومى وشينا من سيرته وهاله نثلا من كتاب" الاستيعاب "،



ابِنغذر بن وائل بن ناجية بن المُاهر بنالأشمر ، وهو َبْتَ بن أدد بن ز يد بن يشجُب بن
 أسلمت وماتت بالمدينة ، واختلت فى أنه هل هو من مباجِرة الحبشة أم لا و والصحيح أَنه
 الأشعريين على رسول الها صلى الله عليه وآله ، فوافق قدومهُم قدومَ أهل السفينتين جعفر


وقيل إنه لم يهاجر إلى الحبشة ، وإثّا أْقبل فى سفينة مع قوم من الأشعريّين ، فرمت الريح سفينَنهم إلى أرض المبشة ،وخرجوا منهـا مع جهعر وأصابه ، فــكان قدومهم

معأ ، فظن" قومٌ أنه كارض ارض من مهاجرة الخبشة . قال : وولّاه رسول’ اله صلى الله عليـه وآله من عَخاليف المِن زَبِيد ، وولاه عر

 الـكوفة سعيد بن العاص ودفعوه عنها ، ولَّأا أبا موسى ، وكتبوا إلى عثان يسألونه أن
 لذلك على علٍّ عليه السلام ، حتى جاء منه ماقال حذيعة فيه ، فقد روى حُذَيفة فيه كلاما
(1) كرهت ذكرَه واله يغفر له

قلت : الـكلخم الذى أشار إليه أبو عر بن عبد البّ ولم يذكره قوله فيه ، وقد



$$
\text { (1) الإستِاب • גr ، 701 ، ، } 709 \text {. }
$$

 وأعلهن أنماءم م

 بين ذلك الرهط .

وروى عن سويد بن عفلة : قال : كنت مع أبى موسى على شاطى الفراتفى خلانة



 كا أبرأ من قيصى هذا .

* ${ }^{4}$

فأما ماتعتقده المتزَلة فيه،فأنا أذكر ماقاله أبو حمد بن متويه فى كتاب" الـكفاية ،" قال رحه اله :

أما أبوْ موسى فإنه عظُ جُرْمه بـا فعله ، وأدّى ذلك إلى الضّر الذى ملم يخت حالُه ، وكان على"ّعليه السلام يقنت’ عليه وعلى غيره ، فيقول : اللهم" العنْ معاو ية أولا وعَمراً ثانيا، وأبا الأعور السُلمى ثالثا ، وأبا مومى الأثنعرىت رابها . روى عنه عليه السلام : آنه كار يقول فى أبى موسى : صبغ بالهـلم صبغا وسلخ منه سلغا . تال : وأبو مومى مو الذى روى عن النبي صلى الهُ عليـه وآله أنه قال : كان فى






فضل الميادة .
فال ابن متويه : وهذهأمارة ضعيغة فـ توبته .

وحكه حم أمثاله من واتع كيرة ومات عليها .




## （Y\＆r）

الأْنـهُ ：
ومن غطبْ لد علب السوم بذك فبها آل كُر ملى التَ علب وآل．：






授事事
النَّهُعُ




ويروى ：ه ويدلـَع متُتهم عـلـ منطتهم ه ؛ وليس فـ هـــه الرواية لنظة ه حك ه ．

 عنه ، ومنهم من يرى فا أوول الدين رأيا تم ينغيه ويترك．

- MIA-

$$
\begin{aligned}
& \text { ودأُع الإسلام : أركانه . }
\end{aligned}
$$

وعاد الحق إلى نصابه : رجح إلى مسترّه" وموضعه : وانزاح الباطل : زال . . وانتطع, لسانه : ا انتطت حجّته .
عقــلوا الدين عقـل رعاية ، أى عرفوا الدين وعلموه معرة مَـن وعى الشى
وفهه وأتقنه .


حظظ فهم و إْدرَاكِ ، أصالةَ لا تقليداً قليل .

م الجزء الثالث عشر من شرح نهج النبغْ لابن 'أبى الحرير ؛
وبلب الجزء الـبابع عثر

فهَرْرَلْمُوْوُوَعَات

صفغة


9 ج 9 －من خطبة له عليه السلام خطبها بذى قار وهو متوجه إلى البصرة
1．$\quad$ IY $\quad$－$\quad$－
Ir－YYA
iv－ir
ذذ كن من أرْج علهِم أو حصرو عند الـك املام

ET－rV $\quad$ Kr．
Er－rV ذڭ


0\＆－0．
Tr－ov
من أشعار الثارح فى المناجاة

リーラン
91－79
90
س

99
الموت ويحذرمالنفلة
1.1
$1 \cdot 9-1 \cdot v$
Oro－من كلإم له عليه السلام فـ الإيمـان قصة وقمت لأهد الوعاظ يغداد

صـ0
.

IIII.

117-110
والتزغيب فى الآخرة
. Y A. من خطبة لـ عليه السلام ؛ وهى التى تستى الخطبة القاصعة ؛

iW-ive
r.1-19A
rir-r.l
rao-rlo
raq-rav
r.r
$r \cdot v$
$r \cdot a$
miqump
miv

Yaฯ $\quad$ YMa
عْمان وهو محصور
فصل فى ذك الأسباب الى دعت العرب إلى وأد البنات

ذكر جالـ رسول الهِ عـيد نشوته
الحول فى إسلام أبى بكى وعلى وخصائص كل الـ منه

وصية المباس قبل موته لعلى


.
 فصل، فى نسب أبى موسى والرأى فيه عند العّزّلة

(إنّ

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

##   

الكتَبْبَوْازرْنابْ

萑
المحد لهّ الواحد الهدل

الأضنل :
باب الخنار من ك.

الثَـَ ْرُ :

لَّا فَرَغ من إِراد المختار من خطَب أمير المؤمنين عليه السلام وكلامه البلارى بَجْرَى الُخطب من المواعظ والزواجر ، شرع فى إيراد بابِ من غغتار كلاده عليه السلام ، وهو ما كان جار يَ عَرْىَ الرّسائل والـُُتب ، ويدخل فى ذلك العُجود والوصايا ـ وقد أورد

 وسمى ما يكتب للولاة عهدا اشتقاقا من قولم : عهدت إلى فلان ، أى أوصيته .
(1)

الاضنـل :








 إنْ شَاءَ أشَا
الثِّـَـْحُ :

قوله : ( ج جبه الأنصاره)؛ يككن أن يريدَ جهاعة الأنصار ، فإن" البِهة في الالغة البلماهة،
 يريد بالأنصار هاهنا بنى قَيْلة (") ، بل الأنصار هاهنا الألأعوان .


قوله عليه السلام : (ا وسَنام العرب «؛ أى أهل الرفعة والعلوت منهم ، لأنْ السنام أعلى
. أعضاء البعير
قوله عليه السلام : ( أ كثر استعتابه وأُقلُ عتابه ه ، الاستعتاب: طلب العُتْتَ، ومى
 نKانا شديدين عليه .
والوجيف : سير سمريع ، وهـذا هَثَّلٌ للمُمرين (1) فى الطعن عليه ، حتى إنَ الستير
السريع أبطأ ما يسيران فى أمهه ، والمِداء العنيف أرفق مايكرْضان به عليه .
ودار المجرة : المدينة .
وقوله : (اقد قلمتبأهلها وقلموا بها") ، الباء هاهنا زائدة فىأحدالموضعيز ، وهوالأول، و ومعنى (\$ من ") فى الثانى ، يقول : فارقت أهللا وفارقوها، ومنه قولم : (ههذا منزل قلعة)"

أى ليس .كستوطن •
وجاثت : اضطربت . والمِرْجل : القِذر .
ومن لطيفالـكلام قوله عليهالسلام : (افـكنت رجلا من الماجرين ) ،فإنَ فـ ذلك
 حيث كان هد جعل نفسه كواحـد من عرْض المهاجرين ، الذين بنفرٍ بسـر منهم انققدت خلانة أبى بكر ،وم أهل الحل" والمقد ، و إنما كان الإجماع حجّةً لدخولم فيه .
 قوماه ، ولا قال : (\$ أتاح لا الشيطان قوماً ه ، وجعل الأمر مبهـا .

 (1) (1)

وقال الراوندى" : المراد بدار المجرة هاهنا الـكوفة التى هاجر أمير المؤمنين عليه
 حين كتب هذا الـكتاب إلى أهل الـكوفة بعيداً عهم ، فـكيف يكتب إليهم . يخبرم عن أنفسهم •

*     *         * 


وروى حمّد بن إسحاق عن همه عبد الرحن .بن يسار القرشىّ ، قال : لمّا زّل علىّ
 وتحد بن أبى بكر الصديق، وكتب !إيهم هذا الـكتاب ، وزاد في آخره :



 الأشّرى ، وهو الأمير يومئذ على الـكوفة ، لينغِر !إيه النّاس ، وكتب إليه معه :












 السَّأبَ بن مالك الأشترى ، فاستشاره ، فقال : اتّب ما كتب به إيك . وأبى ذلك ،

وحبس الـكتاب ، و بعث إلى هاثم يتوعدهّه ويخوته ه الـا


عليه السلام :





 الشهعليه وآله ، ثم بارزوه وجاهدوه ، فرد الشّ عليهم كيدَّم فى نوروه ، وجهل دائرة السّوٌ
 وآله فى أهل بيته ، إذ صاروا أعداء لم بعده . (1) ا (1)

فرحّب به على" عليه السلام ، وقال له خيرا ،ثم أجلسه إلى جانبه ، وقر أ كتاسهاشم،




الــكوفة به راضون فأَقُرتُهُ .

وروى أبو مِنْفَ ، قالل : و بعث علىّ عليه التّالم من الرَّ بَذة بهد وصول الحِلم" بن


 ولا جمل لك فيه نصيبا ، سيهنعك من ردّ أمرى والانتزاء (r) على ، وقد بعثت إليك ابنَ


 . رجاء العاقبة .


 كناب إلى أهل الـكوفة . فأقباوا حتى كنوا بالقا الـكوفة قرّوا كتاب على" ، وهو :

(r) (1 - الانتراه : الوثوب .

أمّا بعدُ ؛ فإنى خر جت مخر جى هذا ؛إمّا ظالماهو إمّا مظلوما، و إما افيا ، ، و إلا مبغيًّ

. ظالما استعتبنى. والسالم
قال : أبو يخن : خـدّثنى موسىن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن أبيه ، قال : أقبلنا




- غ أحر قناه بالنار .










 قال أو مخنغ : حدثنى جابر بن يز يد ، قالحدثنى تمعبنحذيمالناجى"، المال :قدمعلينا
. . . * (1)

الحمن' بن على عليه السام وعمّار بن ياسر ، يستنغر ان النّاس إلى على" عليهالسلام ، ومعهها

 يده على عود يتساند إليه ، وكان عليلامنشكَوى هِ ، فقال: المحدُ لهُ المز يز المبّار ، الواحد



 وأرسله إلى الإنس والمِن" ، حين عُبِدت الأونان وأطيع الشيطان ، وجُحِد الرُحن ، فصلَّلى






 حتى غمّه بيده وغسله وحده ، والملانــكة أعوانه ، والفضل ابن عهّ ينقل إليه المـاه ،


 له و بغياً عليـه . فعليـع عباد الها بتقوى الله وطاعته ، والجدّ والصبر والاستعانة بالشا ،

والخفوف إلى مادعاكَ إليه أهـير المؤمنين . عَصهـنا الله وإياَ كَ ما عصم به أولياءه وأهل
 غَ مضىالىالرُحبـة فهيَّاً مزنلا لأبيمأميرالمؤمنين . قالجهابر : نقلتِّتم : كيف أطاق هذا الغلام ماقد قصصتَه من كلامه ؟ فقال : وَلمَا




 كالفرس الأششقر ، إن تقدم عَعِرِ ، و إن تأَخْر نُحِر .
 فبلغ أمَّ كُلوم بنت على" عليه الساخم ، فلبست جالبيبها ، ودَخلت عليهن" فى نسوة

 فيكا مأْزل !
فقالت حَضصة : كفى رمك الها ، وأمرَتْ بالـكتاب فزّق ، وامتغفرت الهّ . قال أبو مخنف : روى هذا جرير بن يزيد ، عن الــهم ، ورواه الحسن بن دينار ، عن الحسن البصرى .
وذكر الواقدى" هثل ذلك ، وذكر ، المدائنت أيضا مثله ، قال : فقال دهلِ بن خُنَيف فى ذلك هذه الأشهار :

عَذَرْنَا الرِّجاَل بكرْبِ الرتجالِ أَاَ حسبنـــا ما أتِينـــــــا به ؟


 عسكره ، صعد الزّ"ير مِنْبر البصرة ، فقال : ألا ألف فارس أسير بهم إلى على ، فأبيته


 اللّيل فارًّا إلى علىت عليه السالم ، فأخبره فال : اللهمّ عليك به !

قال أبورِخْف : ولّا فرغ الحسن بن على عليه السلام من خُطبته ، قام بعده همار ،


 وذى سابقة فى الإسلام ليست لأحد ، وإنّــكم لو قد حضرتووه بيّن لـكم أمرَم م

إن شاء الها .
قال : فلمّا سمع أبو موسى خطبة الحسَن وعتار ، قام فصِمد المنبر ، وتال : المدُّ لِّ



عباد الهه ، وضموا أسلحتَك ، وكفُوٌا عن قتال إخوانــع .

 لِهـاد أمــكم عائشة وطلحة والزُّير حوارى" رسول الهُ ومَنْ معهم من المبلمين ، وأْأَأعلم








 مَنْ جناها . فقام إليه عّار بن ياسر ، فقال : أنت سمعتَ رسول الهُ صلى الهُ عليـه وآله يقول





$$
\text { (1) سورة النساء } 1 \text { (r) الرجرجة : البقية ، وأصله ف الاء . }
$$



إنْهـا نهاك وحدكَ ، وحذْرك من الدخول فى التنــة . ثم قال له : أُعطنى يدكَ على

. عن المنبر

وروى مُمد بن جرير الطبى فى " التاريخ "، قال : لما أتى عليًّا عليه بُسلام اللبر’


 حُبَّا ، وفيهم رؤساء العرب وأعلامهم . فـكتب إليهم : إنىى قد اخترتـع ملى الأمصار ك

وإنى بالأثر (r)
\# 4 出
قال أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الها : كتب عليٌ عليه السلام من الرَّبذة إلى أهل.



الذى عليه

 فى الخروج إلى على بن أُبى طالب عليه السلام ، فقال لم : أْتَا سبيلُ الآخرة فأنْ تتعدُورا وأتَا سبيلُ الدنيا فأن تخرَجُوا.




ابن عديّ من شيعة طلى عليه السلام ، وفى جملة عسكره :


* (1) ألَا على بن عدى لِّ

قال أو جعفر : ثم أُمع طلىّعليه السلام على المسير من الرَذة إلى البصرة ، فقام إليه رناعة بن رافع، فقال : ياأميرَ المؤمنين ؛ أى شى شَ تريد ؟ وأين تذهب بنـا ؟ قال :



 كما أرضيتَن منذ اليوم بالقول . ثم قال :
دَرَا ـكا دَرَا كها قَبْلَ الفَوْتْ وانِّ

* ${ }^{\circ}$ * لا وآتْ نفسى إن خفت

والش لنتصرن الهُ عز" وجل كا مّمّا أن أنصارا . قال أبو جعفر رحه الهُ : وسار على" عليه السلام تحو البَّمْرة، ورايتُهُ مع ابنه محمد


( ( ) تاريخ الطبرى I :

( $1 \varepsilon-\tau \dot{r}-r)$

بنى سعل بن ثقلبة ، يدعى مُر"ة ، فقال : مَنْ" هؤلاء ؟ قيل : هــذا أمير المومْنين ، فقال :






 قال أبو جعفر : وقدم عليه عُمَان بن حْنَيف ، وقد نتف طلحـة والز بير شعر ت رأسه ولهيتَه وهاجبيْه ، فقال : يأمبرَ المؤمنين ، بعثتَى ذا لحية ، وجئتك أمر ، ، فقال : أصبت




فها قد عهال
قال أبو جعفر : وعاد محمد بن أبى بكر ومحد بن جعفر إلى عليت عليه السالام ، فلقياًه وقد انهى !الى ذى قارٍ ، فأخبراه الخمبر ، فال على" عليه السام لعبد الهُ بن المبان : اذهب أنت إلى الـكوفة ، فادعُ أبا موسى إلى الطاعة ، وحَذِّره من العصيان والثلاف ه



. ه( ( - rıE ، ،




 وتنعلِيَ هذه الفتنة .

 مسروق بن الأجدَع ، فسلَ عليهما ، وأقبل على همار ، فقال : يا أبا اليقظان ، علامَ قتلحم












 والتأُ خير من الالثى والمانى خير من الراكب ، .
-r•-





 يقَوْوُآَمنَّا ... وانفِرُوا إليه أَجعين . وقام الحسن بن على عليه السلام ، فقال :أيُّها الناس ، أُجيبوا دعوةَ
 أولُو النّى أمثلُ فى العاجلة ، وخيرّ فى العاقبة ، فأجيبوا دعوتَنا ، وأعينونَا على أْمر نا ؛

أصلحكم الهّ !
وقام عبد خير فقال : يأأبا موسى ، أخْبِّنى عن هذين الرجلْن ، ألم يبايها عليا ! قال :
 ولا أتيت ! إذاكنت لا تدرى فنحن تاركوك حتى تدرى . أخبرنى : هل تعلم أحداُخارجا
 رابعة بالجحاز قُود لا يُبى بهم فَّه ، ولا يقاتَلَ بهم عدو ! فقال أبو موسى : أولئك خيرُ الناس ، قال عبد خير : اسكت يأأبا موسى ، فقد غلب عليك غشُّك الا

قال أبو جعفر : وأتت الأخبار عليّا عليه السلام باختلاف الناس بالـكوفة ، فقال



فقام الأثتر ، فشخص نحو الـكوفة ، فأقبل حتى دخلَّلا والناس فى المسجد الأعظم ، ذفّل

 اعتّزل عملَنا وتنحَّ عن منبر نا ، لا أَّ لك ؛





 . فت فت الناس حينئذ عنه

قال أبو جعفر : فروى الشعبيّ ، عن أبى الطُّفيل ، قال : قال على عليـهـ السلام :


***
[ فصل فى نسب عائشةوأخنارها]
وينبی أن نذكر فى هذا الموض طرنا من نَسب عائشة وأخبارها ، ومايقوله أصحابنا





أَتا نسبُّا ، فانها ابنةُ 'أبى بكر ، وقد ذكرنا نسبه فِا تفدم ، وأمُهُ أَم رُومان ابنة

 بثلاث - وثى بنت ست سنين - وقيل بنت سبع سنين - و بنى عليها بالمدينة وهى بنت تس ، لم يختلةوا فى ذلك . وكانت تذكر لِبيربن, مطمَ ، وتسمىَّ له ، وورد فى الأخبار الصَّحيحة أن رسولـ




إلى المدينة)
وقال ابن عبد البرّ في كتاب " الاستيعاب ،، : كانت عائشَة تحبَ أن تدخُل النَّهأ


وقد ;ـكَحَنى و بنى على فى شوال (1) !
قلت : قرىئ هذا الكکلم على بعض الناس ، فقال :كيف رأت الحا'ن بينها و بين
أمائهِ وأهل بيت زوجها 1
وروى أبو عر بن عبدالبرّ ، فى الــكتاب المذكور : أنَّ رسولَ الهُ صلى الشَلميه وآله
 غيرها ، واستأذنتْ رسول اله صلى الشُ عليه وآله فى الـكُنية ، فقال لها : اكتَتِي بابنك

. والشّعر والطبت)




 القرآن ببراءها .







 النسا. كثير ه) .






من قال : كان النـاس يصّوّن بصلاة أبى بكر ، وأبو بكر يصلَّبصلاة رسول شله اصلى
ع عليه وآله

تلا ذلك يوم البمل .

واختلف المتـكمبون في حالما وحال مَنْ حضر واقعة الجمل ، فقالت الإماميّة : كَفَر
 عليهم ، ولا خحــع بخطّهم ولاخطأ على" عليه السلام وأصحابه .

 أ كثر الأشعر يّة .


 تقول : ليتَه كان لى من رسول الها صلى الهُ عليه وآله بنون عشرة ، كلَّهم مثل عبد الرحن
 قبل يوم الملم ، وأنها كانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبكى حتى تبل خمارها ـ وأتا الز بير
 به - وهو صريع - فارم، فقال له : قف ، فوقف ، قال : من أى" الفر يقين أنت ؟ قال :
 المؤمنين ، فبايعه .

وقال شيوخنا : ليس لقائل أن يقولَ : مايِوى من أخبار الآهاد بتو بتهم لايعارض.
 المواضع ،لاعلى التطع ، ألا ترى أنا نجوزّ أن يكون من أظهر التوبة منافقا وكاذبا ، فبان
 معصيتهم بما بظن" من تو بتهم •
(r)

الأضنـلُ :
ومن كـنابلـ علب السلام إلهه بعر فُح البعرة :


الثنَ
موضع قوله : ( من أهل مصر ) نصب على التميز ، ويبوز أن يكون حالا .
 والتميز لا يكون إلا جامداً ، وهذا مشتق" 1
 (》 ياسيّيداً ماأنت من سيّد هـ هـ .
وما ، يبوز أن تكون مصدر ية ، أى أحسن جزاء العاملين ،ويبوز أن تـكون بـمنى النى ، ويكون قد حذف العائد إلى الموصول ، وتقديره أحسن الذى يجرّى بهَ العاملين .
(r)
; الأنـل
ومه كناب دل علب السلام ثشر.ع به الكارث فامْ: :




بُعَّ تالَ لَهُ :














 - الثَّوَابِ وَالْعِقابِ وَموْضِ



هو شُرَيُ بن الحارث بن المنتحع بن مهاو ية بن جَهْم بن ثَوْر بن عُفِير (1) بن عدى ابن الحارث بن مُرّة بن أدد الـكندىّ ؛ وقيـل إنه حليف لـكِنْدة من بنى الرائش . وقال ابن' الـكلبيّ : ليس امر أَيـه الحارث ، وإّما هو شريع برت معاوية

وقال قوم : هو شريع .بن هانىئ •



(1) ب : ( عقر ، ، والصواب ما أثبته من الاستيماب .

العمل وأعفاه ، فلزم منزله إلى أن مات ، وُعمرَ عراً طو يلا ، قيل : إنه عاث مائة سنــة وثمانيا وستين ، وقيل مائة سنة ، وتوفِّى سنة سبع وثمانين ،

 وقيل : إنه جاءته امرأته تبـىى وتتظلَ على خَصْها ، فا رقت لها حتى قالِ له إنسان


عشاء يبكون

مذ كورة في كتب الفقهاء .
واستأذنه شُرَيُ وغيره من قُضــاة عمُان فى الفضاء أوتل ماوقهت الفُرْة ، فقـال :

 وأْره بالمقام بانقْيا ـ وكانت قرية قريبة من الـكوفة أ كثر سا كنها اليهود ـ فأقام بهجا

مدّة ، حتى رضى عنه وأعاده إلى الـكونة . وقال أبو عر بن عبد البر" في كتاب "’ الاسـيهعاب "، : أدرك شُريع الباهليّة ،

(1) فـ وجه

348

 سنة من زمن عمر اللم زمن عبد الملك بن مروان ـ
 وذخرف البناء ، أى ذهب جدرانه بالز"خرف ، وهو الن.هب . وتّدّ : فرشالمْزلبالوسائد ، والنّجْاد: الذىيعالج الفرشوالوسائدو يخيطهما، والتنجيد :


من الأرض .
واعتقد : جعل لنفسه عُقدة كالضّيْعة أو الذّخيرة من المال الصاهت .
 مبلبل أجسام الملوك ه، وموضع الاستحسان من هذا الفصل - و إن كان كا حسنآ_أمران : أحدُها :آنه عليهالسلام نظر إليه نظر مغضَب؛ ؛ إنـكارالابتياعه داراً بُمانين دينارا ه وهذا يدل"علىزهد شديد فِإلدنياواستـكثار للقليلمنها ،ونسبه هذا المشترى إلى الأسمرافء

وخوف من أن يكون ابتاعوا بال حرام .


 ينتهى إلى ملك فلان ، وحد آخر ينتهى إلى ما كان يعرف بفلان ، وهو الآن معروف

 أودرها ؛ فــا أدرك المشترى المذ كور من دركُ فُر جوع به على من يوُ جب الشُرع الرجوع به عليه ه . ت تـكتب الشهود فن آخر الــكتاب ـ شهد فلان ابن فلان بذلك ه


فززن الصحابة تـكتبمثلوا أو نورما ؛ إلاأنًا ماسمعنا عن أحد مهم أنه نتل صيغة الشرط
 العجائب والغرائب 1
فإِن قلت : لم جعل الشيطان المغوى فى الحدّ الرابع ؟

قلت : ليقول : وفيه يشرع باب هذه الدار ، لأنه إذا كان المدّ إليه ينتهى كان أُمهل لدخوله إليا ودخول أتباءه وأوليانٌ من أهل الشُيطنة والضلال .

## ومن كــاب لـ علبِ الـلام إلى بعنَ اُمراء مبيش ：



 مِنْ نُوْوِهِ

米 类 米

> الثَْغَعُ :

انهد ：أى انهض ．وتقاع ، أىَ أبطأ وتأخر ．



(0)

الأضـنـُ
ومن كابِ لـ علـِ الــلام إلى الأشعث بن فبس ، وهو عامل آذربجام :


 وُلَاتَكَ لَكَ . وَألَّلَكَمُ

الْتْتْ







 ( $1 \varepsilon-\underset{\sim}{r}-r$ )
$-r \varepsilon-$
ولا جعله لك أ كلا "ولـكنه أمانةف يدكُ وعنعك للمسلمين ، وفوقك سلطان أنتَّله رعيّة





 ثاستدرك ذلك بالـكلمة الأخيرة ، أى رّْما تحهد خلانتى وولايتى كليك ، وتصادف منى


وهذا من باب وعدك الخلى ، وتسمّيه العرب الملث .
: وأول هــذا الــتاب :
(ا من عبـد اله على أمبرِ المؤمنين إلى الأشهث بن قيس . أْمَا بعدُ، فلولا هُنات
 بهضا إن اتقيت الهُ عز" وجل"، وقد كان من بيعة النّاس إيّاى ماقدعلمت ، ووكان من أمر طلحة والز بير ماقد بلغكَ ، غزرجت إليهما ، فأبلغت فى الدُّاء 6 وأحسنت فـى البقتيّة ه وإن عملك ليس الك بطعمة ... ه ، إلى آخر الــكلام ه وهذا الــكتاب كتبه إلى الأشعث ابن قيس ، بعد انفضاء البلمل .
(7)

الأْنـُ
ومن كناب دل علب السلا م الم ماو.ب: :






 مَابَدَا لَكَّا وَالَّلَّاُمُ


النَّنُع
قد تدّم ذكر' هذا الـكلام فـ أثناء اقتصاص مراسلة أمبر اللؤمنين عليه السلام

 وأول الـكتاب :
 إلى آخر النصل .

والمشهور المروى" : ( فإن خرج من أمرم خارجّ بطنن أو رغبة ه ، أى رغبة عن
ذلت الإمام الذى وقع الاختيار له .

 جاء الحتً وظهر أمر الشّ وم كارهون . فادخل فيا دخلَ فيه المسلمون ، فإنَ أحبّ الأمور




يامعاو ية إن نظرت بِقلك . . . « إلب آخر الــكا


ولا قوة إلا بالهُ ه.

واعلج أنّ هذا الفصلَ دالّ بصر يكه على كون الاختيار طريقا إلى الإمامة ما يذ كره
 فى ذلك إمجاعَ المسلمين كلهم ، وقياسه على بيعة أهـل الحلّ والعفــد لأثبى بـكر ،
 من أهــل بيته وولده ، ولأنْ عليًّا و بنى هاشم ومّنِ انضوَى إليهم لم يبـايعوا
 أحكامه على بيعهم ، وهـذا دليـل على محة الاختيار وكونه طر يقا إلى الإمامة وأنه لا يعـدح فى إمامته عليـه السام امتنــاعُ معاوية من البيهة وأهــل الشام ؛ فأما


أن يصر"ح لـماوية في مكتو به باطن المـال ، ويقول له : أنا منصوص على من رسول





على التّية .



المتـKKمون فى هذه الواقعة .



 ولا أطاع ؛ فطابتهم له بأن يقتص" لم من قاتلى عْمان قبل بيعتهم إياه وطاءتهم له ظـلم - هُ

فإن قتت : هب أن" القصاص من قتلة عمّان موقوف״ على ما ذكره عايـه السلام ؛ أما كان يجبُ عليـه لامن طريق القصاص أن ينهى عن المنـكر ! وأنت تذهبون إلى أنت


 مصر وغيرَم عن قتلِ ثُمان قبل قتـاهِ مارا ، ونابذه بيده ولسانه و بأولاده فلم يغن

- r^ー
 الدم من طاءة الإمام لم يجبْ عليسه أن يقتصَّ من القاتلين ، لأن" التصاص حقّهم ، وقد سقط بيغههم على الإمام وخروجهم عن طاعته . وقد قلنا ثحن فِّا تقدّم : إنٍ القصاص
 والذين كان معاوية يطالبُهم بدم عثّان لم يباشروا القتل ، وإِّما كثّروا السّواد وحَمَروا عثّان فى اللنار ، وأجلبوا عليـه وشتموه وتوعّدوه ، ومنهم بَنْ تسوّر عليـه داره ولم ينزل

-القصاص فى الشّرع
[ جريد بن عبد الله البـجلى عند مهاو يةه ]
وقد ذكرنا فِا تقدّمشَرحَ حال جرير بن عبد الهله البَجَلى فى إرسال علىت عليه السلام

 معـاوية فوجدته يخطب الناس وهم حوله يبكون حول قيص عثان وهو معلّق على رُمح نغضوب بالدّم ؛ وعليه أصابع زوجته نائلة بنت الغَرافصة مقطوعة ، فدفعت إليه كتاب
 يـيه فـى تلك الحـال وأنشده :

*     * وأنت أوْلى النّاس بالوَثْب فِبْ

وقد ذكر نا تمامَ هذه الأبيات فِمِ تقدم

- ra -
 كتبه مع هذا الرجل من الـكونة سرا أوله :

الأبيات التى ذكر نا فِما تقدم .
 فأقت أربعة أَشهر ، ثمَ جاءه كتاب آخر من الوليد بن عُقْبة ، أورّل :

(r)

كدَابغــة وقد حَكِ الأديم (r)


وكتب عنوانها
(1) الاليم : من وت منه ها يلام عليه .







(0) الطومار : الصتيفة.
( ه من مهاو ية بن أبى سفيان إلى على" بن أبى طالب " .






 بعــد بـا فيها من الفُحول . غَ دفع إلى على عليه السالم كـتابا من معـاو ية ففتحه فوجد فيه :
 مصابُ أمير المؤمنين وَهـــدّة" وقد ذكر نا هذا الشعر فيا تقدّم .
(V)
: الزصنـ'
ومن كناب م: علبـ السلام !إبـ اُبغـا :



***


 وهو فی الحاليْن كلاما يُيفِق من كِيسه ، ولا يستهير كالامَ غيره.

أثر الت_كغت والتصنّع .

والتنميق : التز يين أيضاً .


واللّاغط : ذو اللنط ، وهو الصوت والجلبة.
( ) ( )

لا يتوقّى شيبًا ．
枵法
وهذا الـكتاب كتبه علىّ عليه الـلام جوابآ عن كتاب كتبه هعاويةُ إليـه فى أثناء
 （1 من عبد الله معاو ية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب عليه السلام ، أما بعد ، فإِن

 تحبط عهلك وسابقتتك بشقّ عصا هذه الأمتة وتفر يق جماعتها ، فاتق الهّ واذ كر موقف الeيامة ، وأقلع عمّا أسرفتَ فيه من الخوْض فی دماء المسلمين ، وإنّى سمعت’ رسول الهّ







 والشّ المستعان＂）． فـكتب علىّ عليه السالم إليه جوابا عن كتابه ：

$$
\text { (1) سورة الزمص : } 70
$$

من عبد الهُ على" أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان : (ا أمّا بعد فقد أتْتْثِمنك






 بالمدينة لزمتْك وأنت بالشام ، كما لزمتك بيعة عُمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام ،



 وأما قولك: إن بيعتى لم نصح" لأن أهل الشام لم يدخلوا فيهـا ! كيف وإنما هى بيمة واحدة ، تلزم الحاضر والغائب ، لا يُثَنَّى فيها النظر ، ولا يستأنف فِيها الخيـار ، آلخارج

 فى البَيهة راءاما . والسلام " .

الأضهـُ :
ورنهزا السكناب :
,






"هن الرويةّ ، والمدهن : المنافق .
( 1 )
الأنملِ




***














 المعاقبة ها .
(9)

الأضـلُ :
ومن كـناب دـ علبِ الـلام إلى ماوبة: :



نَارَ آَكْرْبِ














-وَالسَّاَمُ لِّأَّهِّهِ
***
الثَـْرحُ :
قوله عليه السلام : ( فأراد قومنا ) ، يعنى قريشا .
والاجتياح : الاستئصال ، ومنـه المانئحة وهى السَّنَّة ، أو الفتنة التى تجتاح المـال
أو الأنفس .
قوله : ( ومنعونا الهذب "ه ، ألى اليش العذب . لا أَهّم منعوه الماء الحَذْب ، على
 وسنذكر ذلك .
قوله : ( وأحلسونا الخوف " ، أى ألزموناه . والِنْس : كساء رقيق يـكون تحت
. رزذعة البعير .
وأحلاس البيوت : مايُيسِط تحت حُرِّ الثياب ، ونىالحديث: (ا كن حِلْس بيتك ه ، أى لاتخالط النّاس واعتّزلْ غنهم ، فلا كان الِلْس ملازمآظهرَ البعير ، وأحالاس البيوت

ملازمة لها ، قال : (ا وأحلسونا الخوف ه ه أى جهاوه لنا كِلْنس الملازم .

وشَظَن منزلم ، ألى كانت هالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَعْر ، ويجوز أن يكون حقيقة لا مثلا ، لأن الشٌّمب الذى حصروهم فيه مَضِيت بين جبلين .
 والحورْة : الناحية ، وحوزة الملك : بَبْضته ه

وحومة الماء والرمل : معظهه .


(》 نبنيا ") ، و يروى (٪ والرّمياً ه .




 معروفة مشهورة ببـن النـاس لتـكرّر عزم المشركين في أوقات كثيرة مختلفـة

على الإيقاع
وقوله : (ا وفعلوا بنا الأفاعيل ه ، يعال لمن أثروا آثارا منـكرة : فعلوا بنا الأفاعيل ،




قوله : (ا خِلْو مان نحن فيه ) ، أى خال .والِحْن : المهد . واحرّ البأس ، كهة مستمارة ، أى اشتدّت الحرب حتى احمرت الأرض من الدم ،
 (1 $\varepsilon$ - $\underset{\sim}{r}-\varepsilon)$

قوله : (\$ وأحجحالناس)، أى كَفُّا عن الحرب وجَبنوا عن الإقدام ، يقال : حجمت
 (( كبته فأكب" ).
ويوم مؤتة بالممز ، ومؤتة : أرض معروفة .


 فأطلق القول إطلاقا طنًّا مستغرقا لـــلـّ الناس أُمعين .
 ادّى خلاف ماذكرته فهو كاذب ، لأه لو كان صادقا لـطان على عليه السلام يعرفه

. فـيناه أنها باطلة


 سلْب اللم بل المل بالسلب ، كذلك ليس مراده عليه السلام سَلْبَ الظَّنَ الذى هو .معنى الملج ، بل ظنّ السلب ، أى علم السلب، أى واعل أن الهُ سبحانه يعرف انتفاءه ، وكل




واله يهلم كلَّ شیء قبل وجوده ، و إنــا معناه : حتّى نعلم جهادم موجودا ، وليست
 من غير أن يميّز مايقول .
وتْقول : أُلَى فلان .كِجّته ، أى احتجّ بها ، وفلان مُدْلٍ برَّهَه ، أى مَتَّ بها .



(1) "إلك مستشَعهين (1)



الرّأى الفلانى" .
ونزع فلان عن كذا ، أى فارقه وتركه ، ينزِ ع بالـكسر ، والنى" : الجهل والضالال .
والشّقّق : اللان .
والوجْدان : مصدر وجدت كذا ، أى أُصبته . والزّوْر : الزا'ر .
والقُقيان : مصدر لقيت ، تقول : لقيته لقاء ولقيانا .
ثم قال : ( والسلام لأهله) لم يستجز فى الدين أن يقول له : (ا والسلام عليك ) لأنه عنده فاسق لا يجوز ! كرامه ،فقال : (ا والسلام لأهله ) ه، أى على أهله .

وـجب أن نتكلَّ فى هذا الفصل فى مواضع :
 وحَصْره فی الشُعب (1) الفائق

ومنها ：الك火火م فى المؤمنين والــكافر ين من بنى هاشم الذّين كانوا فى الشِّبٌ －محصور ين معه صلى الله عليه وآله مَنْ هـ

ومنها ：شرح غزاة اُحُد ．
ومنها ：شرح غزاهة مُؤتة ．

فأما الك大لام فى الفصل الأول فنذ كر منه ماذكره محد بن إسحاق بن يَسار فـ كتاب


الناس كلهم．
قال محمد بن إسحاق رحه الها ：م مـيبق عليا عليه السام إلى الإيمان بالهّ ورسالة عمد












يدعوك - أو لن يدعوكّ إلَّا إلى خير ، فالزمه .

أوتل مَنْ أُسلَ ، وصلّى مهه بعد على بن أْى طالب عليه السلام . ثم أُسل أبو بكر بن أبى قُحانة ، فـكان ثالثا لمما ، ثم أسلم عمان بن عفان ، وطلحة ،



 وشأنه إلى أن أمر بإظهار الدين ثالاث سنين فِيا بَلفنى (r)
 ذكر آكهَم وعانها ، فأعظهوا ذللك وأنسكروه ، وأبمموا على عداوته وخلافه، وحدب عليه
 رأتْ وَر يش مامآَّ آْبى طالب عنه وقيامَه دونه ، وامتناعَه من أن يسلمه، مشى إليه رجالّ من أشراف قر يش ؛ منهم عٌتبـة بن ر بیهـة ، وشيبة أخوه ، وأبو سفيان بن حرَّب ، وأبو البختى" بنهشام ، والأسود بن المطَّب ، والوليد بن المُغيرة ، وأبو جهل عمرو بنهشام ،
(1) لا يكا ! إلك بشى ؛ ؛ أى لا يوصل إليك ؛ يقال : خلمت إله ، أى وصلت إله .


والعاص بن واثٔل ، ونبيه ومنبّه ابنا الححاج؛؛وأمثالم من رؤساء قر يش. فقالوا: يأبا طالب،




 فُشوْا إلى أبى طالب مرةٌ ثانية ، فقالوا : يأبّ طالب ، إنّ لك سنًّا وشَرَفا ومنزلة فينا ، وإنا





 وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه ، فقال : ياعّ" ، والهّ لو وضموا الثَّسِ فى يمينى



 البرق ، يقال : شرى البرق : اذا كثر الما لمانه . (r) نازله وإياك : أى نياربكا. (r) التضاغن : المعاداة .


قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب يذ كر ماُّجهت عليه قر يش من جَرْبه لَّاًّام بنصر محمد صلى الها عليه وآله :

 ودعوتَتى وزهت أنكَ ناصیى ولقد صدقت وكنت قبل أمينـا وعضت دينـأقد علهت بأنه
 قال محمد بن إسحاق : غم إنّ قر يشا حبن عرفت أنّ أنّ أبا طالب قد أبى خِذلان






 قد جهدوافى التخلص ممّا تـكره وأراك لا تُنصفهم ! فقال أبو طالب : والله هاأنصفونى
 مابدا لك (7) !
(r) ابن هثام : ه أنهد فت \& أى أشده وأقواه .

$$
\overline{\text { ivv، Iva } 3 \text { (1) }}
$$





قال : فیندذلك تنابذَ القوم وصارت الأحقاد ، ونادى بعضهمبعناً ، وتذامروابينهملى

 فى بنى هاشم و بنى عبد المطلب حين رأى قر يشاً تصنع ما تصنع ، فدعاهم إلى ماهو عليه من مَنْ رسول الهُ صلى الله عليه وآله ، والقيام دونه ، فاجتمبما إليه ، وقاموا معه ،
 أبى لهب، فإنه لم .يجتمع معهم على ذلك ، فـكان أبو طالب يوسل إليه الأشهار ، و وياثده

النصر ، منها الeطهة التى أولا :
حــديث" عن أبى لَبَبْ أَتانا وكا نَهـهُ على ذَاگْ رجالُ
ونها الeقهة التى أولها :

ومهها القطهة التى أولا :
 قال محمد بن إسحاق : فلِ يؤَرَ عن أبى لمب خـير قط إلا ما يروى أنْ أَبا سلمة بن
 فاستجاز بآبى طالب ، وأمَ أبى طالب مخز وميّة ، وهى أمّ عبد الهُ والد رسول الهّ صلّى الهُ

 و إن أنالمأمنع ابنَ أختى لمأمنع ابن أخى ؛ فارتفهت أصواتهم وأصواته ، فقام أبو لمب

 معه فِا قام فيه حتى يبلغ ما أراد . فقالوا : بل نصرف عما تـكره ه يا أبا عُتْبة : فقاموا ثانعرفوا، وكان وليَّ لم ومعينا على رسول الهُ صلى الهّ عليـه وآله وأبى طالب ، فاتقوه

 (1) (1)



 وحارب" فإنْ الحرْب نصن وان تَرى أخا الحر ب إِعطى الخست حتى يُسآلما
 وقال يخاطب أبا لهب أيضاً :


 فالخ تركبنت الدهر منه ذِمامـــــة





- 0^ -




 قال محمد بن إسحاق : فلمّا طال البلا, على المسلمين والثتنة والعذاب، وارتدّ كثير عن الدين باللسان لا بالقلب ، كانوا إذا عذّ بوم يقولون : نشهد أنّ هذا النه ، وأن اللّات








على قوهه .
قال محمد بن إسحاق : فضاق الأهـ ببنى هاشم وعدموا الاقوت، إلَا ما كان يكهـل



بيته بكة . قال عچد بن إسحاق : فُقاموا على ذلك سنتين أو ثلاناً حتى جهـدوا الّا يصل !إيهم




 إلى بنى هاثم ، فقال أو البخترى" : يا هذا ، إنّطهاما كان لعمته عندهبعثت إليهفيه ؛ أفتمنعه أن يأتيَها بطهامبا ! خلت سبيل الرّجل ، فأبى أبو جهل حتى نال كلٌّ منهما مِنْ صاحبه،


 عمرو بن الحـارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حـْـْـل بن عاهـ بن لؤى" فى ذلك






هثل ذلك .





إيه هنهم ما أجابك أبداً . قال : ويكَّ يا هشام ! فا ذا أصنع ! إثّما أنا رجل" واحد ، والثه و كان دمى رجل آخر لقهت" فى نقض هـذه الصحيفة القاطهـة ـ قال : قد وجدت



 قدرجدتُُثانيا ، قال: مَن" هو ؟قال : أنا قال : ابغنى نالثا ، قال : قدوجدت، قال :مَنْهو؟







 حتى تشقّ هذه الصحيفة القاطهة الظالمة ! وكان أبو جهل فى ناحية المسجد ، فقالل :كذبت اله










 المطم بن عدى" ؛ ثم كان من أمره مع الخزرج ما كان ليلة العقبة .
 وقيامه دونه :








 ومن ذلك قوله :


و إن كان أَ-حســـدُ قد جاءمُ
 ظُباَةَ الرِّمَاَح وحَـــدَ الْقُضبُ دَ أَو تصطلُوا $\qquad$ تنالون أحـ صُــدورَ الموالِي وخَيْلَ شُزبُ تـترفوا بين أبياتـِعُ $\qquad$



وروى عبد الهُ بن مسعود ، قال : لهّا فُغ زسولُ الهُ صلى الهّ علية وآله من وَتْلى



 ومن شهر أبى طالب قوه :






 irv (r) ll (1)






قات : كن عديقنا على بن يخي البطريق رحه الهُ ، يقول : لولا خاصّة النبوَّة



 ومثل قوله :

 فإن هـذا الأسلوب من الشُر لا يمدح به التابع والذُّأَكى من الناس ، وإما هو من









 ليلة : يأبت ، إنّى متتول ، فقال له :




 فأجاب على عليه السلام ، فقال له :



[ القول فـ المؤمنينو الـكافرين من بنى هاثم ]




 عليه السلام وحزة بن عبد المطلب مسلمين .




 ولا إنالم . وكان الهبّاس رجه الهَ فى حِصَار الشِّعب معهم إلّا أنَّهَ كان على دين قومه ، وكذلك
 ابن الحارث بن عبد المطلب، وابنه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبـد المطلب ـ الما

 فى الْْهب وريُيسهم وشُيْهم أبو طالب بن عبد المطّلب ، وهو الــكافل والحماىى .
[اختالا الرأى فى إِيان إبى طالب ]
واختلف الناس فى إِمان أبى طالب (1) ، فقالت الإمامية وأ كثر الزّيّدية : ما مات

$$
(1:-e \dot{r}-0)
$$

وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك ، منهم الشيخ أبو التــاسم البلخى وأبو جعفر
الإسك大نى وغيرها .
وقال أ كثر الناس من أهل المديث والعامةّ من شيوخنا البصريين وغيرم : مات على دين قومه ، ويرو'ون فى ذلك جديثا متشهورا ، أنْ رسول الشا صلى الشا عليه وآله قال له
 إن" أبا طالب جَزِّ ع عند الموت لأقر رت بهاعينكَ .
-ورى أنه قال : أنا على دين الأشياخ
وقيل إنّه قال : أنا على دين عبد المطلب . وقيل غير ذلك .




 ورووْا أنْ عليا عليه السالم جاء إلىرسول الها صلى اله عليه وآلهبعد موت ألبى البك فقال هل : إن" همك الضالت قد قَضَى ، فا الذّى تأمشنى فيه ؟
 وأن" عليا وجهعر الم يأخذا من تركته شينًا ، ورووا عن النب" صلّى الهُ عليه وآل أنه قال :




فأما الذّين زعوا أنه كان مسلمكفقد روَوْا خلاف ذلك، وأسندوا خبراً إلى أميرالمؤمنين

 كَفَلك؛ أبى طالب، و بيت, آواك؛ عبد المطلب ، وأخ كان لكفىالباهلية ـ قيل : يارسول


حليهة بنت أبى ذوّيب .
قلت : سألت"النقّيبأبا جعفر يميى بن أبى زيد عن هذا المبر ، وقد قرأته عليه :


 الأصلاب الطاهرة إلى الأرهام الز كيَة . فوجب بهذا أن يسكون آباؤه كلْهم منزَّهين عن

قالوا : وأمتا ماذكر فى القرآن من إبراهيم وأبيـه آزر ، وكونه كان ضالًّا مشركا ، آلا
 المَّ أبا ، كا قال :
 ولـكنة هن .

قَت : وهذا الاحتحَّج عندى ضعيف ، لأن المراد من قوه : (ا نْلْنِا دن الأصلاب


سياقة الــكازم ، لأنت المرب كان يميب" بعضها بعضا باختلاط الميــاه واشتجباه الأنساب
ونــكاح السبهة .

ووولم : لو كاوا عَبـدة أصنام لمـا كانوا طاهر ين ؛ يقال لم : لم قاتم : إنهم لو كانوا





اقترحوه فى تأو يلهم ، لم يكن لم حُحْة من هذا الد جه على إسلام أبى طالب .
واحتجُوُا فن إسلام الآباء بما روى عن جمعر بن مُمد عليه السلام أنه قال : يبّث
اله عبدَ المطلّب يوم القِيامة وعليه سِمِ الأنبياء و بهاء الملوك . وروى أنْ العبّاس بنعبد المطلب قال لرسول الهُ صلى اللّ عليه وآله بالمدينة : يارسولَ

الهّ ، مآرجو لأبى طالب؟ فقال : أرجو له كلّ خير من اللّه عز" وجلّ •

㞔 ،


 الـكفة الأخرى لرجح إيانه . ثخ قال : ألم تلموا أنت أمير المؤهنين عليا عليه السالام كان يأمر أن يكَّ عن عبد الله وأبيه وروى أنْ أبا بكر جاء بِأبى قُحافة إلى النبيّ صلَّ الهُ عليه وآله عامَ الفتح يقوده ،
(1) سورة النساء:

وهو شيخ كبير أعى ، فقال رسول الها : ألا تركت الشُيْخ حتى زأتيَهَ ! فقال : أردتُ
 منّ بإِّهلام أبى ، ألْمَ بذلك قُرهَ عينك ، فقال : صدقت . وروىَ أنَّ على" بن المسين عليه السلام سِئل عن هذا ، فقال : واعِبا ! إِن الهُ تهالى
 الإسلام ، وما تزل تحت أبى طالب
 رافع مولى رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله ، قال : سمعت’ أبا طالب يقول بكَة : حـدثّثنى
 الصادت الأمين .
 إنا عنى .ه أباطالب .

وقالت الإماميّة : إنْ مايرو يه العامة من أنّ علياعليه السالم وجهعرالم يأخذا من تَّكة أبى طالب شيئًا حديث موضوع ، ومذهب أهلِ البيت بخــالاف ذلك ، فإن المسلم

$\qquad$



 مَنْ حَاْ أَهْ وَرَسُوَهَ . . . قالوا : وقد اشتهر واستغاض الحديثوهو قوله صلى الهُ عليه وآل لِّقِيل : (ا أنا أحبّك
 قالوا : وخطبة النــــا




 وخطب جليل ه .


هذا غير سانٔ فى العقول !
قالوا : وقد روى عن أبى عبدالهُ جعر بن محمد عليهالسلام أنْ رسول الهُ صلى الشعليه
 مرتين، و إنْ أبا طالب أُسرّ الإِمان ، وأظهر الشرك ، فآتاه الشأ أجره مرتين .
 منها فقد مات نامرّك .
 وهو المغيرة بن شعبة ، و بغضه لبنى هاشم وعلى الخصوص لملى" عليه السلام مشهور معلوم ؛ $\frac{\text { وقصته وفسفه غير خاف }}{\text { و ( })}$

وقالا: وقدرُورىَ بأسانيد كيرة بِضا عن المباس بن عبد المطلب، و و إمضا عن أبه




يبلكك صوته .
وروى عن على عليـه الـلام أنه كال : مامات أبو طالب حتّى أعطى رسول الش
صلى الشالعليه وآلـ من نفسه الرّضاً .
\#\#\#











طوَانى وأخرى النجم لَّا تنخم

米 米 类















$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الديوان : " ولا خِر كمن خصه الة ه } \\
& \text { Y\& _ r • ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( } \\
& \text { (0) قصد القنا : قطع الرماع المتـكسرة . } \\
& \text { (7) الـعب والنكبة : المصيبة . }
\end{aligned}
$$

 ومن ذلك قوله :






 يرَّى الناس’ برهانا عليه وهيبة"

 ونالت منه :






: (1)

. 1 Vr (r)
 قالوا : وقد جاء في الخـبر أنَ أبا جهل بن هشام جاء مرتة إلى رسولِ الشا صلّى اله
 مآراد ، فال أو طالب فـ ذلك من جملة أيمات :
(أفيقوا بنى عَتْا



و ونهـا



قالوا : وقد اشتهر عن عبد الها المأمون رهه الها أنهّ كان يقول : أسلم أبو طالب والشِ بقوله :
نصرت الرَّسولَ رسولَ المليكِ بيضضٍ تالالا كَّع البروقن (8)




(r) بمده ن الـِوران :

تـكونُ لغيرِيُ عـبرة: وربِّ المَغَرِبِ والمثنرِقِ

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الالنيق : النهل المكرم على أمهل. }
\end{aligned}
$$






ولن أنثنى عن بَنِ هاثم




 وأععابه والإعىاض هما يقول عمرو فيه وفيهم ، من جملته :

 فـ أبيات كثيرة .

قالوا : وروى عن على عليهالسلام أنه قال : قال لى أبى : يابنى الزم ابنَ هك ، فإنك
تسلم به من كلز بأس عاجل وآجل ، ثم قال لى :

(1) سورة:الكوثر.

ومن شغره المناسب لمذا المعنى قوله :
عند ملمَ الزَّمانِ والنُوْبَبِ إن عليســــــا وجمفرا انتى



قالوا : وقد جاءت الرّواية أنْ أبا طالب لهّا مات جاء علىّ عليه السلام إلى رسول اله







 المنائز شُرعت بعد ، ولا صلى رسول الهّ صلى الهُ عليـه وآله على خديكة ، و وإنـا كان تشييع"ورقة" ودعاء .
قالوا : ومن شعر أبى طالب يخاطب أخاه حززة ، وكان يكنى أبا يملى :




جهاراً وقل ما كان أحــد ساحرا $\qquad$ وبادِ قريشاٌ بالَّذى قد أتيتـ قالوا : ومن شعره المثهور :

لمســو"دين أكارمر . طابوا وطـــاب المولدُ
نم الأرومة أصلها


 والمأزمِان وماحوتْ عرَناتهـا والمسجـدُ


 ولتـد عهدتك صادقاً ما زالت تنطق بالصوا ب بأنت طِفْل أُمدُ
قالوا : ومن شعره المثهور أيضاً قوله يخاطب يُــدا ، ويسكن" جأشـه ، ويأْمه
بإظهار الدعوة :

vr-v• ديوانهـ (1)


(1) الر بـد نـ الأصل : المية ؛ وهو كناية عن الثجاعة

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

فإنٍ كفّك كنى إن بليت بهم ومن ذلك توله ، ويقال إنها لطالب بن أبى طالب :



ركان النّائم والنَّــــــــــــرْ رسول الإلد على فــــــــــته:

لقد حل" جـــــد بنى هاثمر.


ومن ذلك قوله :


وقوله أيضا ، وقد ـِوى الملى عليه الـلامب :



 متواتر كا أنت كلز واحدة من قتلات على عليه السلام الفرسان منقولة آحادا ، وبجوعها

























 (
 .

وورد فی السيرة والفــازى أنّ عتبة بن ر بيهة أو شيبة لمّا قطم رجّل عبيدة بن الحارث بن المطلب يوم بذر أشبل(1) عليه على وحززة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهما حتى قتلاه ، واحتمال صاحبهما من المعركة إلى العر يش ، فألقياه بين يدى رسون رسول الهّ صلى


لعلم إنه قد صدق فى قوله :

وننصرُه حتى نصرّع حوله ونذهل عن أبنـائنا والحـــــالانل فقالوا : إن رسول الها صلى اللّ عليه وآل استغفر له ولأبى طالب يومئذ ، وبلغ عبيدة

قالوا : وقد روى أنَّ أعرابيًّا جاء إلى رسولى الله صلى الهُ عليه وآله فى عام جَـدْبَ ،

 وألقى بكفَّيَ الفتى لاستـكـة ولا شى وليس لناَ إلا إليــــك فرارُنا

 در"ا تحيى به الأرض ، وتنبت به الزرع ، وتدرّ به الضّرع ، واجهله سقيا نافها عاجلاً غير ،


فانجاب السَّحَاب عن المدينة حتى استدارَ حولها كالإِ كايل ．



قال ：أجل ، فأنشدد أبياتً من هذه القصيدة ، ورسول الهُ يستغفر لأبى طالب على المنبر ؛ ثم قام رجل من كنانة فأنشده ：



 فـكان وَا به يَسَر الهَ صوْبَ الغهام
 فقال رسول الهُ ：إن يكن شاعر أحسن فقد أحسنت ．

 أبى بكر وعبد الرحن ．ن عوف ، وغيرها مّنّأسلم ، ولم يتمكنَ هن نُصْرَه والقيام دونه بالطر ：قد حلت عزاليها ، وأرسلتعزاليها ．والبعات ：المطر النى ينبق بالاءاء ． （1と－だーワ）

حينّذ، وإْما تمـكَنْ أبو طالب من المحامة عنه بالثبات فى الظاهر على دين قر يش و إن







من الدفاع أحيانا عنهم كا كا أولا .

(1)




قو يب من عهد النّب"ّ صلى الهّ عليه وTآله، لم يطل الزمان فيكون الخبر مفتهال . وجلة الأمهأنه قد رُوِى فى إسلاهم أخبار كثيرة ، وروى فى موته على دينقوهمأخبار

 (1) وضع الثيخ الميد زسالة ف إيان أبى طالب ، طبعت ف بيوعة نفائس الغططرطات ، المدد الثالث



 ( مباتل الطالبين ( )


 !إيه ، فالترجيح عند أمحا بأصولِ الفته لجانب المرح ، لأن الجارح قد اطَّلع على زيادة ملم

يطلَع غليها المعدِّل .
ولخصومهم أن يكيبوا عن هذا فنقول : إنْ هذا إنــا يقال ويذكر فـ أصول الفته في





 وعثّل هـذا يجاب مَنْ يقول من الشيهة : روايتنا فى إسلامه أرجحع ، لأنا نروِى حك إيكابيا ونشهد على إثبات ، وخصومنا يشهدون على النّى ، ولا شهادة على الننى ،

 وسألنىأن أ كتب عليه(1) بخطى نظما أو نثرا أثهد فيهبصحّة ذلك ، و و بوثاقة الأدلة عليه ، فتحر"جت أن أحك بذلك حكاً قاطهاً ، للا عندى من التوقَت فيه ، وما أستجز أنْ أَعدَ








 فوفيته حقَّ من التعظم والإجلال ، ولم أُجزم بأْمر عندى فيه وقفة .
[ تصة غزوة بدر ]
النصل الثالث :فى شرح القصّة فغزاة بدر ، وغكز نذ كرذلك من كتاب " المغازى "،









يتجستسان خبر العير ، حتى نزلا على كشد (1) الجهنى" بالموض المُر وف بالنخبار (r) ، وهو






 بين مَاَلر



قالوا : وندب زسول اله صلى الهّ عليه وآل المـلمين ، وقال : هـذه عِير قريش ، فيها




 وكان ف ذلك كا





ابن حُضَير ، فلما قدم رسول الهُ صلى الهُ عليـه وآله ، قال أَّيَيْد : المَد شَّ الذّى سروك



عليه وآله : صدقت .
قال : وخرجَ رسولُ الشصلى الهُ عليـه وآله ، حتى اتهى إلى المـكان المعروف بالبُقْع (1) وثى بيوت السُّقيا (Y) ، وهى متصلة بيبوت المدينة ، فضرب عسكره هنالك ، وعرض المفاتلة ، فعرض عبد الله بن عمر ، وأسامة بن زيد ، ورافع بن خديج ، واللَّرَاء بن
 قال الواقدى" : غذ.ثثى أبو بكر بن إبماعيل، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ،






أبن ست" عشرةَ سنة.
 عليه السلام منها ، كان أوّل مَنْ شُرِب وصلّى عندها ، ودع يرِمئذ لأهل المدينة ، فقال :
 (r) فَ يا (

 ( ) ب : > يستـقواه ، وأثبت ما ف ا و والوافدى . .
 أدعوك لأهلِ المدينة ، أن تبارك لم فى صاعِهم ومُدّم وثماره ، اللهم" حَبِّب إلينا المدينة ،


خلينك مكة .
قال الواقدى : وخم" على ميلين من ا'لمجفة .


 حِّتَكة ما كان . قال الواقدى: : مى حُسَيَكة (i) الذّباب ، والذبّاب (r) : جبل بناحية المدينة ، وكان
 قال عبد الهُ بن عرو بن حزام : فعرضنا يارسول الهُ هاهنا أمحابنا ، فأجزنا مَنْ كا





 تَغنموا وأن تظفرُوا بمشركى قريش ، إن هـذا منزلنا يوم سرنا إلى حُسَيكة . قال : فإنْ (r)

 اشتَّيها ، حتى اشتُراها سعدُ بن أبى وقّاص بَبَكْرينْ ، و يقال بسبع أواق ، فذ كِك اللنبى

صلى الشَ عليه وآل أنّ سعدا اشثتراها ، فقال : ر.ي البيع ! وال الوامدى" : فراح زسولَ الس صلى الشّعليه وآله من بيوت السِّقَيا ، لاثنتيعشرة ليلة (1) ${ }^{\text {(1) }}$ وأجوره ، فيانت الإبل سبعينبِيراً ، وكانوا يتعاقبون الإبل: الاثينين ، والثلاثة ، ،والأر بهة ، ،


 المارث والطفيل والحصين ابناالحارث ، ومسطحبنا ابتاعه من أبى داود المازنى"، وكان يُهاذ وعوف ومعوّذ بنو عفر اء ومولاه أبو الحراء على
 ابن الصِّةَ وقُطْبة بن عامر بن خديدة وعبد اله بن عهرو بن حزام على بِير ، وكان عُتْبة





 أنس على جمل لسْـد بن مُعاذ ناضح, يعال له الذيآل ، وكان سعيد بن ز يد ، وسلمة بن (r) الناضح : البير يستّى عليه الماه .

سلامة بن وقش ، وعباد بن بشر ، ورافع بن ـزيد على ناضح, لسميد بن زيد ، ماتّوّدُوا !

فال الواقدى" : فروى هُهاذ بن رفاءةّ ، عن أبيه ، قال : خرجت مع النبّ صلى الله







 فنحرَه أخى ، فقتَّ لمهَ وتصدّق به ه

 صلى الشا عليه وآل ومعنا اسبعون بعيرا فـكانوا يتعاقبون الثــلاثة والأر بعة والآثنان على

 قال الواقدى" : وقال رسول اللّ صـلى الهُ عايـه وآله حين فصل من بيوت السقيا :

 (1) الرجةية بالضم : القرة على المثى

مَنْ كارْ عاريً ، وأصابوا طعاما من أزوادم ، وأصابوا فداء الأبمى (1) ، فأغنى به
كز- عائل .

قال : واستعمل رسول' الها صلى الهُ عليه وآله على المشاة قيس .ن أبى صهصهمة - واسم



 إلى حجارة هناك ، فبنى منها مسمجدا ، فصلّى فيه رسول’ الله صلى الله عليه وآله ، ، وأصبح
 قال الواقدى" : فــKن سهد بن أبى وقاص ، يقول : لما كنًا بُزْبان ، قال لى رسول



 بين أصحابه .

قال الوإقدى : وكان معهم فَرَبان : فرس لمرثَدَبن أبى مرثَدَالغنوى"، وفرس المقداد ابن عمرو البهرانى" ، حليف بنى زُهرة ، ويقــال فرس للز بير ؛ وا يـيكن إلّا فَرَسان


 ( X ( S )




 وإن كان ليقال : إنْ أكثر ما فيها من المال لآل سعيد بن الهاص لأبى أحَيْحة إمَا مال لم



ألفاَ مثقال .
قال الواقدى" : وحد"ثنى هُّام بن عارةبن أبى اُلحويرث ، قال: كان لبنى عبدمناف






فَصَنْا من الشام
قال الواقدى : وكان عرو بن العاص مع العير ، وكان يمـدتث بعـد ذللك يقول :




 فبعثو| مْضم بن عر و، وكان في الغير ، وقد كانت قريش مرّت به وهو بالساحل ، معه








 إليه ، ثم دخل المسجد ، والناس يتبهونه إذ مثـلـل به بعيرُه على ظهر الـكمبة ، فصرخ
 أبى قبيس فأرسلهـا ، فأقبلت تهوِى ، حتى إذا كانـا

قال الواقدىّ : وكان عهر و بن العاص يكد"ث بعد ذلك فيقول : لــد رأيت' كلا


 مكةّ عِيانا ، فيخرِ جِ ذلك خرُ ج الاستهزاه باطنا على وَجْه النفاق واستخْفانه بعقول المسلمين،
 (r) الفلزة : الabغة من المجارة

زعَ حتَ يضيف إلى ذلك القول بالذبر الصُّراح فيقول : إن" الهُ تعالى لم يكن أراد منـــ الإسلام يومئذ .
قالالواقدى" : قالوا : ولم يدخلدارا ولا بيتا من ذُور بنى هاشَ ولا بنى زُهرة من تلك


 فقال أبو جهل : ما رأت عاتـكه هذه ؟ فقلت : وما ذالك ؟ فقـال : يابنى عبـد المطّلب ،




 تحجبون البيت ، نم قلح : فينا الذّدوة ، قلنا : لانبـالى يـكون الطـا






 رهان ، وازدهت الرّ كب؛ ولم يقـل شيبًّ ولا عدّ مآثره ، ولعــلـت أبا جهل قدْ قال مالم ينتل .

قال الواقذى : قال المبّاس : فوالنه ما كان منى غير أنى جحدت ذلك ، وأنـَكرت أن تـكون عاتكة رأت شيئًا ، فلما أمسيتُ لم تبق امر أة أصابتها ولادة عبد المطلب إلا جاءت ، فقلن لى :أرضيَم بهذا الفاسق الخبيث يق فى رجالـكم ، ثم قد تناول نساءم !
 لأعرِضن" له غدا ، فإن عاد كفيتُغْنَ إياه . فلما أصبحوا من ذلك اليوم الذّى رأت فيه عاتكة مارأتْ ، قال أبو جهل : هذه ثلاثة أيام مابقى . قال العباس: وغدوتُنفّ اليوم الثالث ،وأنا حديد مغضَب، أرى أن قدظاتنى منهأمر أحبتأن أدركه، وأذ كر مأحمظنىبه

 من أن أشاتْه ! فإذا هو قد سمع صوت ضَّضم بن عمرو وهو يقول : يا معشُر قريش ؛
 أن تدركوها ، وضمَم ينادى بذلك فى بطن الوادى ، وقد جَدَع أَذنى بهيره وشقّ قَيصه





 هو إلا شيطان ، قيل :كيف يأُبا خالد ؟ قال : إنى لأيجب منه ، ماملـكنا من أمر نا شيئً : قال الواقدى" : فجهز النّاس وشُغل بعفهم عن بعض ، وكان النّاس بين رجلين : إمّا خارج و إما باعث مكانَه رجلا ، وأثفقت قر بش لروّيا عاتـكة ، وسر" بنو هاثم "

وقال قألهم : كلا" ، زعتم أنَا كذبنا وكذبتْ عاتهة ! فأقامت قر يش ثلاثا تتجهز -


 قو"ه . وقام زمعـة بن الأسود ، فقال : إنَ واللّات والعزّى مانزل بكم أمر أعظم من أن





 حنظلة بن أبى سفيان وعرو بن أبى سفيان فضتا النـاس على الخروج ، ولم يدعَوا إلى قوه ولا حُمْلان ؛ فقيل كما : ألا تدعُوان إلى مادعا إليه قومكا من المُلان ؟ قالا : والش مالنـا




أو ثلُّاثة ، ثم قوى بَا بها فَ السلاح والظهر .








عليك لك ، خِّج عنه .
***
وقال محمد بن إسحاق فى المَازى : كان ذَيْن أبى هب على العاص بن مشام أربعة








 شوال من سنة عشر من النبوة ، فأقام بالطائف عشرة أيام ، وقيل شهرا ، لايدع أحداً


 .



 أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الشأجهـدا أرسله غيرك ! وقال الثالث : والشّ لا أككّك

 وآله من هندم ، وقد يُّس من خَيْ ثقيف ، واجتمع عليه صِبيانهم وسفهاوُم ، وصاحوا به وسبُو ه وطردوه ، حتى اجتمع عليـه الناس يعجَبون منه ، وألجؤوه باللحجارة والطّرد والشَّت إلى حانط (r) لُتْبة بن ربيعة وشيبة بن ر بيمة ، وها يومئذ فى الحائط ، فلهًا دخل الحائط


ويرَيان مالقَى من سفواء ثقيف . قال الطبرى" : فلمّا اطمأن به قال ـ فِما ذُ كِر لى : اللهم" إليك أشتكو ضعتَ قوتى





لك العتب حتى ترضى ،لا حول ولا قوة إلا بك !


 ( $1:$ - セr -V )
 الرجل ، وقل له فليأ كل منه ، فغسل وأقبل به حتى وضعه بين يديه ، فوضع يده فيه ،
 فقال له رسول الهل صلى الهُ عليه وآله:مِنْ أَى البلاد أنت ؟ وما دِيُنك ؟ قال : أنا نصرانى من أهل نينَوى ، قال : أْمِنْ قرية الرجل الصالم يونس بن مَتّ ؟ قال : وما يدرِيك مَّنْ

 قالا : ويالك ياعدّاس ! مالك تقبّل رأسَ هــذا الرجل ويديْه وقدميه ! قال : ياسيّّدى ه

مافى الأرض خير من هذا ، فقد أخبرنى بأمى لا يعله إلاّ نبى (r) قال الواقدى : واستقسهت قريش بالأزلام عنـد هُبَل للخروج ، واستقس أميتة بن


أْو جهل ، فقال : مااستقسهتُ ولا نتخلّف عن عِير نا . قال الواقدىّ : لما توجّه زمْعة بن الأسود خارجا ، فـــا





الحديث




قال الواقدى" : وحدَّثنى مومى بن ضمرة بن سعيد ، عن أبيه ، قال: قال أبو سفيانبن
حرب لضمضم : إذا قدمت على قريش فقل لها :لا تستقس بالأزلام م

 مسيرى إلى بدر ولا بان لى فى وجه قطّ مابان لى قبل أن أخر ج ، ثم قال : قدم ضمضم فصاح


 الخنظليّة وشؤمه ؛ فيردتى حتى هضيت لوجهى . وكان حكيم يُول : لقد رأينا حين بلغنا الثنّة البيضاء ـ وتى الثنية التى تهبطاك على فَخْ وأنت مقبل من المدينة - إذا عدّاسجالس

 مصارعكا ! و إن عينيه لتسيل دمعا على خديّه ، فأردت أن أرجع أيضا ، غمَضيت، ومرّبه




 عدّاس ولم يشهد بدرا ، ويقال : شهد بدرا وقتل • قال الواقدى" : والقول الأوّل أثبت عندنا .
(1)


قال الواقدى" : وخرج سعد بن مُماذ معترا قَبْل بدر ، فتزل على أُميّة بن خلف ،

 فإنه سيد أهل الوادى . قال سعد بن مهاذ : وأنت تقول ذلك ياأميّيَ ؟ أما والنّ لَسِعت




 قُشير ، فغِنهـ المسلون يوم بَّر ، فصار فنى سهم حُبَبِ (1) بن يساف . قال الواقدى : وقالوا ما كان أحد كّن خرج إلى المِير أ كرَه اللخروج من المـارث




 أنه لا يرجع إلى مكة، وجاءه ضمر بن عرو ، وكا ونت اللحارث عنده أياد ، فقال : أباعامر ،

 وجهى هذا، قال : يقول ضضم : والش إنّى لأرى لك أن تجلس ، فقال الحارث : لو سمهت

$$
\begin{aligned}
& \text {. ساتطة من الواقدى (r) } \\
& \text { (r) طرت ، أى توة }
\end{aligned}
$$






 الخروج، وقالوا : هذا فعل النساه . فأجموا المَير ، وقالت قر بش :لا تا تدَّعُرَا أحدا من




 قال الواقدى" : فلمّا اجتمت قر يش الِى الخروج والمسير ، ذكروا الذى بينهم و بين





(1) الأهول : > تأجّه ، ، وأثبت م ف ف الواندى .

فـا تُريد؟ هـذا سيّد كنانة ، هولنا جارٌ مَلَى (1) من نخلَّ ، فقال عتبة : لا شیى
أنا خارج
قال الواقدى" : وكان الّذى بين بنى كنانة وقر يش أنَ ابنَا لـفص بن الأحنفأحد بنى مُعيط بن عانر بن لؤى ، خرج يبِّى ضالةَ ، وهو غالام فى رأسه ذوّابة ، وعليه حُلَّ،

 بكر ، ألـَكفى قر يش دم ؟ قالوا : نم قال : ماكان رجل يقتل هــذا بر جله إلاّ استوفى ،








 فـكانت معدّة لقتل رجلين من قريشسيّدين أو ثلاثة من ساداتها ، هُاء النفّير وهم على
 . بلسان إبليس شُجْعُع القوم


قال الواقدى" : وخرجت قريش ِمراعا ، وخرجوا بالقيان والدّفوف ؛ سارة مولات عمرو بن ماشم بن عبد المطلب وعز"ة مولاة أسود بن المطلب ، وفلانة مولاة أميتة بن


 سيعل أكنع (r) قلت: سرّية نخلة سريّية قبل بَدْر ، وكان أميرها عبدَ الهُ بن جَحْش قتل فيها عرو ابن الحضرىى" َ حليف بنى عَبذ شمس ، قتله واقد بن عبداله الميمى" ؛ رماه بسهم فقتله ، وأسر الحـع بن كُيْسان وءمُان بن عبد اللا بن المغيرة ، واستاق المسلمون المِير ؛ وكانت
 وه مائتا رجل ، فأصاب كل رجل رجل بهيران . قال الواقدى" : وكانت الخيل لأهل القو"ة مههم ، وكان فی بنى غخزوم منها ثالخون
 الرّجالة دروع سوى ذلڭ (r)

قال الواقدى : وأقبل أبو سفيان بالعير ، وخاف هو وأصعابه خوفاً شديداً حين دنوْا
 جعلت العير تقبِلُ بوجوهها إلى ماء بدر ؛ وكانوا باتوا من وراء بدر آخرَ ليلتهم ، وه على
 ألنَّاسِ . . . (r) الواقدى rer ، rer (r) الواقدى : > أمنغ " .

أن يُصبححوا بدرا ؛ إن لم يعترض لم ؛ فا أَرَتهم العـير حتى ضر بوها بالمُقُل (1) على أن



قالل الواقدى" : وكان بسبس بن عرو وعدى" بن أبى الزّغباء وَرَدَا على مجديّ بدراً





راجعين اللى النب صلى الهّ عليه وآله حتى أتياه بعرْت الظبية ، فأخبراه الخبر قال الواقدى" : وحدثّثى كثير بن عبد اله بن عمرو بن عوف المُزَّىت ، عن أبيـه ،



قال الواقدىّ : وهى من الرّوْحاء على ميليـ مكّا يلى المدينـة ؛ إذا خرجت
على يسارلك .
قال الواقدى" : وأصبح أْبر سفيان يدذر ، قد تقدم الِِـير وهو خائن من الرَّصَ



 (1) ثال الواتدى : " والنت : نصن أوتية ، وزن عشرين درما ه . .

فصاعدا ـ والنش نصف أوقية وزن عشر ين درها ـ إلَا وتد بعث به معنا ! ولنّ كتمتَنا شأن عدوّنا لا يصالحك رجل"من قريش مابل" بخرصونة(1) . فقال بجدى" : والشّ ما رأيت










 إنّ لمأرهاماَ وقرابة قر يبة . غم قال أحدها لصاحبه : هل لك أن تُ تجع ؟ قال أبو جهل :


 هلـكت وأهلـعت قومك . ثم قال عتبة لأخيه شيبة : إن هذا رجل مسُوم- يعنى أبا جهل - و إنه لا يسـهّ منقر ابة

محمد ما مسّنّا ؛ مع أن" محما مهه الولد فارجع بنا ودع قوله (٪)


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

قلت : مر اده بقوله ( مع أن عمـداً معه الولد ه ، أبو حذيغة بن عُبة بن ر بيعة ، كان أسلم وشهد بدرا مع رسول الها صلى الهُ عليه وTاله . قال الواقدى" : فقال شـيبة : والشّ تـكون علينا سِبّة يأبأبا الوليـد أن نرجع الآن بعد



 شَّاثم من أشراف قريش ؛ وأسر سهيل بن عمرو ، وفرَ الحارث بنهشام عن أخيه ، قال :
 كَبّة بعيره فأرسله فى العسكر ، فقال أبو جهل : وهذا بنىّ آخر من بنى عبد مناف ! ستمعلم




 أهل الهسكر؟ فجاء أبو جهل وها على ذلك فقال : ماتر يدان ؟ قالا : الرجوع ؛ ألا ترى إلى رؤ يا عاتــكة ؛ وإلى رؤيا جُهيم بن الصات مع قول عدّاس لنا ! فقال : تَخْذُلان والش اله قومكا وتقطهان بهم . قالا : هلـكت والهُ وأهلـكت قومَك ! فضضيا على ذلك . قال الواقدى" : فلما أفلت أُو سفيان بالهير ، ورأى أنْ قد أحرزها وأمِن عليها ، أرسل




 - ${ }^{\text {( }}$

قلت : لا أعلم مراد أبى سفيان بردّ القيان ، وهو الذى أخر جهنّ مع الجيش يوم أحُد

 لأنْ الذى خالطها من التخاذُل والتّواكَل وَرَاهيَة الحرب وحبّ الرجوع وخوف اللقاء



 مُمد بن عبد الها ، رسول الله ، الداعى إلى الحت والعدل والتوحيد ، المؤ يَّ بالقوّة الإلميّة ،
 قال الواقدى" : ولِق الرسول أبا سفيان بالَّدّة ـ والَدَّة على سبعة أميال من عُعَبة عُسفان ، على تسعة وثلاثين ميلا من مكخة ـ فأخبره بعضى قر يش ، فقال : واقوماه ! هــذا

 قال الواقدىّ : وقال أبو جهل : والله لا نزجع حتى نَرَدَ بدرا ـ وكانت بدر موسما
( ( ) بدهما ف الواقدى : > فإن المرب إذا أ كلت انكت ه . (

من مواسم العرب فى الجاهليَّة ، متمتمون بهـا وفيها سوت ـ تسمع بنا العرب وبمسيرنا ه


تزال العرب تهابنا أبدا .
قال اواقدى" : وكان الفرات بن حَيَّن الِّجلى أرسلته قريش حين فَصَكت من مكة إلى ألبى سفيـان بن خرب يخبره بمسيرها وفصولهـا ، وماقد حشــدت ، غخالن
 فوافَى المثركين بالُلْحْفة ، فسمع كلام أبى جهل ، وهو يعول : لانرجع ، فقال : مابأنْنسهم


 قال الواقدى" : وقال الأخنس بن شريق (r) - واسمه أبى" ، وكان حليفًا لبنى زهرة :

 أسعد به ، وإن يك كاذبا يلى قتله غـير كم خير من أن تَلُوا قتل ابن أختـك ، ، فارجعوا

 فيهم مُطاعا ، وكانوا يتيمّنون به ، فقالوا : فـكيف نصنع بالرجوع حتى نرجع ؟ فقال
 فإذا أصبحوا فقالوا : سيروا ، فقولوا : لا نفارق حاحبَنا ، حتى نمل أحى" هو أم ميت ،






:الركاب عليه ، جفعل عدى يقول :

 قال الواقدي": وذكر أبو بكر بن عر بن عبد الرحن بن عبداله بن عمر بن الخطاب،

 ولا فى الهير ولا فى النفير ! قالوا : أنت أرسلت إلى تر بش أن ترجع، ، فرجع مَنْ رجع ومضى من مضى ، فلم يشهدها أحد من بنىعدى" . و يعال : إنه لاقام برم" الظَّهُران ، فقال

تلاك المقالة لم

 صلى الهُ عليه وآله : هلا علك علم بأبى سفيان بن حرب ؟ قال : مالى بأبى سفيان عـلم ، قالوا : تعال ، فسلم على رسول الهُ صلى الله عليـه وآله ، قال : أَوْفيـع رسول اله ؟ فالوا : نم ؛



(• ( الواقدى : > ومضى رسول اهن ملى الَّ عليه وسلم ه .

بطن ناقت هذه إن كنت صادقً ؟ فقال سلمة بن سلامة بن وقش : نـكحتها وهى حُبْلى ه:اك ! فـكَره رسول الله صتلى الشُ عليه وآله مقالته وأعرض عنه . قال الواقدى" : وسار رسولُ الشَ صلى الشَ عايه وآله حتى آتى الرَّوْهاء ليلةَ الأر بعاء 6 اللنصi من شهر رمضان ؛ فقال لأصـابه : هــذا سباسج ـ يـنى وادى الروحاء ـ هذا

أفضل أودية العرب(1)
قال الواقدى" : وصلّى رسول الشَ صلى الهُ عليـه وآله بالرَّوحاء ، فلمّا رفع رأسه من الركعة الأخخيرة من وتْرْ لعنَ الـكفَرة ، ودعا عليهم ، فقال : اللهمَ لا تفلتنت أبا جهـل
 أَبى زَمْهة ! اللهم" أعم بهر أبى دبيلة لقوم من قر يش ، فقال : اللهم أج سلمة بن هشام وعياش بن أبى ر بيعـة والمستضعفين من المؤمنين ؛ ولم يدع للوليد بزه المغيرة يومئذ ؛ وأسر بيدر ، ولـكنه لمــا رجع إلى مكنة بعد بدر أسلم وأراد أن يخرج إلى المدينـة خنس ، فدعاله النبى صلى الش عليـه والـ

بعد ذلك .
قال الواقدى : وكان خُبيب بن يساف رجلا شُحاعا، وكان يأبَى الإسلام ، فلماخرج النب" صلى الهُ عليه وآله إلى بد"ر خرج هو وقيس بن محرّث ـ و ويال ابن الحارث ـ ـ وها



$-111-$

بِبطان (1) ناقةرسولاله صلىالهُعليه وآله ، فقال له ولقيس بنُمرّث : ماأخر جَـكا ؟ قال : كنتَابنَ اختنا وجارنا، وخر جنا مع قومنا للعنيمة ، فقال صلى الهُ عليه وTاله : لا يخر جن

 لا ولـكن أسَمْ عُ قاتل ؛ فلماّ كان بالروهاء جاء فقال : يارسولَ الهُ ، أسلمت لربتالعالمين،
 غير بدر . وأمّا قيس بن الـارث فأنى أن يُسلم ، فر جع إلى المدينة ، فلها قدم النبّ صلى الهِ

عليه وآله من بَذر أسلم وثهد أححُدا فتتل . قال الواقدى : ولا خرج رسولُ الهَ صلى الله عليه وآله صامَ يوما أو يومين ، غ نادى


أفطروا فل يمعلوا
قلت : هـذا هو سر" النبو"ة وخاصيّها ؛ إذا تأمّل المتأملون ذلك، وهو أن يبلغ بهم
 شديد وحرص غظم على الطـاءة ، حتى إنه لينسخـه عنهم ويسقط وجو بَه علمهم ؛
 المعجزات الخـارقة للعادات ، بل هـذا بعينه معجزة خارقة للعادة أقوى وا كـ كد من شتّ

البحر وقلب الهصا حيّة !
قال الواقدى : ومضى رسول' اله صلى الله عليه وآله حتى إذا كان ْمُوَيْن بدر ؛ أتاه اللمبر بمسير قر يش ، فأخبر دسول الها صلى اللّ عليه وآله بسيره ، واستشار النّاس

- IIr -
 وعز"ها واله ماذلّت منذ عزّت ، ولا آمنت منذ كفرت ، والشّ لا تسلم عزّها أبدا ،




والذى بعثك بالحق" لو يسرتَ بنا إلى بِك الغِماد لسرنا .

وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن .
فقال له رسولُ النه صلى الشُ عليه وآله خيرا ، ودعا لـ بخير ، ثم قال صلَّ الهُ عليـه وآله : أشيروا على" أيها الناس - و إنما ير يد الأنصار ، وكان يظنّ أنْ الأنصار لا تنصره إلآ في الدار ، وذلك أههم شرطوا أن يمنعوه مَا يمنعون منه أنفسهم وأولادم ، فقال رسول ألا
 كا; أوحِىَ إليك ، و إنّا قد آمنا بك وصـدّ قناك وشهدنا أنْ ماجئت به حقّ ، ، وأعطيناك مواثيقَنا وعهودنا على السهع والطاعة، فامض يانبى" الهُ لما أردت ، فوالذّى بعثكَ بالحتَ





به عينك (1)
(1) الواقدى \& \& وفيه : > ما تقربه عينك ه .

قال الواقدى" : وحدّثنى محمد بن صالُ عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عُود بن لبيد






عليه وآل خيرا ، ثم قال : أو يقضى الها خيرا ياسعد (1) !



مصارع القوم
قال الواقدى" : وقاوا : لقد أرانا رسول الهَ صلى الهّ عليه وآله هصارعَهم .ومئذ ، هذا

 قال الواقدى : فن يومئذ عَعَد رسول الله صلى الشا عليه وآله الألو يةَ ، وكانت ثلاثة ،
 ومع رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله قتادة بن النّعان ومهاذ بن جبل ، فقال رسول الشّ صلى النّ



 ( $1:-\pi \dot{r}-\wedge$ )

 الهُ صلى الهُ عليه وآله إلى أْمابِه .


- من رمل (r)





 فأدفعوا تلقاءه ، فوجدوا على تلك القليب رَوايا قَريش فيهـا سُقَّوُمْ ، فأسروهم ، وأفلت
 عليه وآله وأصابه ، فنادى : يِآل غالب ! هـــذا ابنُ أبى كبْشَ وأصابه ، وقد أخذوا
سُقّاءك ، فاج الهسكر وكرِهُوا ماجاء به (9 " .


* . . . .
.
 . المرض
 (1) كذا كا فـا الواقدى



$-110-$

قال الواقدى" : فــكان حكم بن حزام يحدّث ، قال : كنتّا يومئذ في خِباء لنــا على
 زلقينى غُتْبَ بن ر بيعة ، فقال : يأأبا هالد ، ما أعلم أُحداً بسير أُجبَ من مسيرنا ، إنّ عيرنا


 وتُون رأيك . قال عتبة : هذا الرأى ، قال : فتحارسْنَا حتى أصبحنا ، فقال أبو جهل : هذا عن أمرِ



عليه ، قال : يقول عتبة : إنّ هذا لهو النَّكَدَ (1)

















 عنه ، أم هو الرّأى والحرْب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرّأى' والحرْب والمـكيدة ، قال :
 عرفت عذو بة مايُها، وماوُها كثير لا ينزح ؛ نبنى عليهاحَوْضًا ، ونغذف فيها بالآنية فنشرب ،

قال الواقدى" : فــكان ابن عباس يقول : نزل جبر يل عَلَى النبى صلى الهّعليه وآله فقال :
 قال الواقدى" : وبعث الله السطام، وكان الوادى دهساً ، أى كثير الرمل ، فأصاب ، الماب المسلمين مالبد الأرض وم يكنهم هن المسير، وأصاب قر يشاً مالم يقدروا مهه أن يرتحلوا منه ، ،

و إنما بين الطانُتين قَوْز من رمل .
قال الواقدى : وأصاب المسلمين تلك الليلة النُّاس أُلقَ عليهم ، فناموا ولم يصبهم من
(r) يقال : عر"ر البيُ ؛ إذاكبسها بالتزاب.

$$
\begin{aligned}
& \text { اللمر مايؤذهrه } \\
& \text { المطر مايؤذهrم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (الو) الواقىى ؛ }
\end{aligned}
$$

قال الزُّير بن العوام : لقد سأَّط الهُ علهم النّعاس تلك الليلة ، حتى إنىّ كنت



وقال رناعهة بن رافع بن مالك : لِــد غَلبنى النّوم، فاحتلهت حتى اغتسلت
آخر الليل
قال الواقدى" : فلمّا تحوّل رسول الشا صلى الهُ عايه وآل إلى المّزل بعد أن أُخذا السّقاء ه أرسل عمار بن ياسر وعبد الهّ بن مستود ، فأطافا بالقوم ، ثم رجما إليه فقالا له : يارسول
 تَسْح" علهِمه قال الواقدى" : فلّا أصبحوا قال هنبّه بن الدجاج ـ وكا رجا
 ثم قال :



( ( الوا اقدى 9 ؛ ، . .



 أسعر : هذا ابن سمية وابن مسبرد، وأسهه يقول :


بأهل يرّب ، فإنا إن نوجع بهم إلى مـكة ييصروا من ضلالتهم مافارقوا من دين
(1) آبأهم

قال الواقدى" : ولمـا زّلَ رسول الهُ صلى الهُ عليه وآلهعلى القَلِبب بُنى له عـيش من جَرِيد ، فقام سعد بن معاذ على باب العر يش متوشّحّا سيفَه ، فدخلَ النبيّ صلى الله عليه

وTاله وأبو بكر (1)

 سَف النخل يجرى مجرى الّملاح كارصن يسيرا جدا ! قيـل إنه كان بأيدى سبعة منهم
 والصحيـح أنه ماخلا أححد" منهم عن سلاح ، اللهم"ّإلا أنْ يكونَ معهم سَعَفات يسيرة ، وظلل عليها بثوب أو رِتْر ، وإلّا فلا أرى لبناه عر يش من جر يد النخل هناك وجها ! قال الو|قدى" : وصفت رسبول الله صلى الله عايه وآله أصابه قبل أن تْنل قر يش ،


 ينظر إلى الصفوف ، فاستقبل المغرب ، وجعل الشمس خلَّه ، وأقبل المشركون ، فاستقبلوا



أرىأن تعلوا الوادى ؛ فإنى أرى ريحً قد هاجت من أعلاها، وأراها بِثت بنصرك . فقال


قال الواقدى" : وروى عروة بن الز بير ، قال : عَدّل رسول الشّ صلى الهُ عليـه واله اله





عهدى بك ، وأن أعتنغك



 فـKنت الأولى جبر يل فى ألف مع دسول الهُ صلى الله عليه وآله ، والثانية ميكائيل فن












عليَّا عليه السالم على بعض الخيل المأخوذة منمهم •
قال الواقدى" : قالوا : كان على ميمنة رسول الشا صلى الهُ عليه وTا له أبو بكر ، وكان




هبيرة على الميمنة ، بل كان عليها المارث بن عامر بن نوفل (1)
قال الواقدى" : وحـدثّثى محمد بن صالُ عن يزيد بن رُومان وابن أبى حَبيبة ، قالا :


ميمنة المشركين وميسرَّم مايمعنا فيها بأحد (1)
قال الواقدىّ : وهـذا هو الثّبت عندنا قال : وكان واه رسول الهُ صلى الهُ عليه واTل يومئذ الأعظم لواء المهاجر ين مع هُصعب بن عهي، ولواء الخزرج ع الُمباب بن المنذر ولواء الأوس مع سمد بن معاذ ، وكان مع قر يش ثالاثة ألو ية ، لواء مع أبى عز بزة ، ولواء

مع المنذر بن الحارث ، ولواء مع طلحة بن أبى طلحةه(1)

 فإن" الهع عظم "شأنه، ، يأمربالحق" ، ويحبّ الصدق ، ويعطىعلى الخير أهله على منازلم عنده








 قال الواقدى" : ولّا رأى رسولّ الهُ صلى الله عليه وآله قوريشاً تصوّب من الوادى ،





 بي يُوه يرشُدوا .
قال الواقدى : وكان إيماء بن رَحْضَةَ قد بهث إلى قريش ابناً له بعشر جزائر حين



باله طاقن
قال الواقدى : فروى خفاف بن إيماء بن رحْضة ، قال : كان أبى ليس شى أحب" إليه من إصلاح بين النـاس ، موكّألا بذلك؛ فلمتا مر"ت به قريش أرسلنى يجزائر عشر هدية لما ، قأقبلتُ أسوقها ، وتبمنى أبى ، فدفتها إلى قريش فقبلوها ووزَّعوها فى القبائل ، فرّ أبى على عُتْبة بن ر بيعة ، وهو سيّد الناس يومئذ ، فقال : يا أبا الوليد ، ما هذا الميرير ؟





مال إلا عتبة بن ر بيعة)
قال الواقدىّ : وروى محمد بن جير بن مطعمّ ، قال : لمانَّلْ القومُ أرسلى رسول اله





قال الواقدى" : وأقبل نفر من قريش حتى وردوا الحوضَ ، هنهم حكيم بن حزام ،
(o) عنه ، فقال النبّ صلى الهُ عليه وآله : دعوه ؛ فوردُورا المـاء ،


 لألأراد الها تهالى به من الخير ه خرج رسول الها صلى اله عليه وآله على نفر من المشركين
 إلا تتل، ماعدا حكيم بنحرزام•وورد الحوض يوم بدر مع مَنْ ورده من المثركين ، فـا ورده
إلا من قتل إلا حكم بن حزام .

قال الواقدى" : ولمتا اطهأن" القوم بعثوا عُمـير بن وهب الجمتحى" ، كان صاحب
 الوادى وصعّد ، يقول : عسى أن يسكون لم مدد أوكين ! ثم رجع فقــال : لا مدد
 يا معشرَ قريش ، البلايا تحهل المنايا ، نواضح ينزب تحهـلـ الموت الناقع ؛ قوم ليس لم


العيش بعد ذلك ! فروْا رأيـب (r) .

قال الواقدى" : وحد"ثنى يونس بن محمد الظَّفرى" ، عن أيهه ، أنه قال : لمـا قال هم


 أُمليهم ! رأيت قوما مستميتين ، ليست معهم مَنَعة ولا ملحاً إلا سيوفهم ، زُرْق العيون ،


- ( ) الملقة هـا : الـلا

0
(r) الواقدى 9 (r)







 من قريش يقول : ياقوم أطيهونى ، ولا تقاتلوا هذا الرجل وأعابه ، واعصبوا هذا الأمر











- A ، ov (
- 1ro-

لأن" تُمدا ابن همه ،وهو يكره أن يقتلا ابنه وابن عهه ، امتلاُوالهُ سَحْرُك ياعتبة وجَبْنت

 وستَعلم رَيشَّنِ المبان المُسد لقومه ! وأنشد :


 ثأرك بِينك ، وتخذل بين النآس ! قد تهل دم أخيـك ، وزع أنَك قابل الآدية ، ألا
 الحضرىی" فاكتسف " (r) ، ثم حثا على استـه التراب ، وصرخ : واءمراه ! يخزّى بذلك عتبة ؛ لأنه حليفه من بين قريش ، فأفسد على النّاس الرأىَ الذى دعام إليه عُتْبة ، وحلف
 الناس ، غنل عمـير فناوش المسلمين ، لأن ينغض" الصفت ، فثبت المسلمون على صغّهم ؛





ابن سراقة ، قتله حيان بن العرِ قة ${ }^{\text {(0) }}$
قال الواقدى" : وقال عر .ن الخطاب فى جلس ولايته : يا عمــيرَ بن وهب ، أنت



-177-




الشِّرْدُ أعظم من ذلك ، قال عرر : صدقت (1) قال الواقدى" : وكان عتبة بن ر بيعة كَلم حكيم .بن حزام ، وقال : ليس عنـد أحد خلاف إلا عند ابن الحنظليّة ، فاذهب إليه ، فقل له : إن" عتبة يحمل دم حليفه ، و وضهن العير . قال حكيم : فدخلت على أبى جهل ، وهو يتخّلت . بخَوق طِيب ، ودرعه موضوعة





 جئت إلى منّبه بن الحجاج فقلت له مثل ما قلت لألى جهل ، فوجدته خيراً من أبى جهل ؛ قال : نعمّا مشُيتَ فيه ، ومادعا إليه عتبة ! فرجمت إلى عتبة فوجدته قد غضب من من كام






وقال : انزل ، فإنَّ هـذا اليوم ليس بيوم ركوب ؛ ليس كلّ قومك راككبـا، فتزل
 مارأيت



 ففزع رسولى اللّصلى الشّعليه وآله وهو رافعيديه يناثُد ربة ماوعدهمنالنّصر، و يقول: (االلهم"




 (أوّه

قال الواقدى":قال خفاف بن إياء : فرأيت أصحابَ النبّ صلى الشَ عليه وآله يوم بذر ، وقد تصافتّالنّاس وتزاحفوا ، ومه لا يسلّون السيوف ، ولـكنهم قد انتضوا الِّسِّى" ، وقد تتّس بعضهمعن بعض بصفوف متقاربة ، لأفر ت بينها؛ والآخرون قد سلُّوا السيوف حين ،

 قال الواقدى" : فلمـا "زاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد الخزوتى حين دنا من
(1) منازى الوافدى • ج، 17

الحوض : أعاهد الهالأشر بنّ من حوضهم أو لأمدمنّه أو لأموتنّ دونه. فشدّ حتى دنا من



فضر به فی الموض فقتله ، والمشثركون ينظرون ذلك على صفوفهم (r)



 قتال الِقَ المسلمون فيه المشركين فى الأنصار ، وأحبَ أن تـكـون الشوْ كهة لبنى عهّ وقومه ،
 إلينا الأ كفاء من قومنا ، فقال لم رسول اله صلى الهُ عليـه وآله : يابنى هاثم ، قوموا
 عبد المطّلب وعلى" بن أبى طالب وعُبيدة بن الحارث بن المطّلب بن عبد مناف ، فشوْا

(أكفاءنا قاتلناك

وروى مُمد بن إسحاق فى كتاب " المفازى "، خالف هذه الرواية ، قال : إن بنى عَفراء وعبد اله بن رَوَاحهَ برزوا إلى عُتبة وشيبة والوايـد ، فقالوا لم : مَنْ أنت ؟ فالوا :


 (r) (

(1) ${ }^{\text {T }}$

قلت : وهـذه الرواية أشهر من رواية الواقدى ، وفى رواية الواقدىت مائوْ كديتـة


 .رضَ مشركوم أن يقتلوا مؤمْنَ قومك .



ابن المارث بن المطلب ، فقال : كفآن كريمان (T)


 هأنا أسد الأحلاف هـ .





(1) (Y) مغازی الواقدى ז $(1 \varepsilon-\underset{\sim}{-}-9)$

حِفْ الفُضول ، وكان بعد حلف المطيّبين بزمان ، وشهد حلْغ الفُضول رسول الشُ صلىالش

 فاجتمع بنو هاشم و بنو أسد بن عبد العُزْى و بنو زهرة ، و بنو تميم ، فى دار ابن جُدْعان،






أصح وأثبت .
قالْ الواقدى" : ثم قال عتبة لابنه : قم ياوليد ، فقام الوليد وقام إإيه على" ، وكانا أصغرَ

 أسن" أصحاب رسول الشصلى الهُ عليـه وآله فضرب شَيْبْتَرِجْل عبيدة بذُباب السيف ، فأصاب عضـلة ساقه ، فقطهبا وكر" حزّة وعلى على شيبة فتلاه ، واحتملا عبيدة فجازاه إلى الصفت ، ومخّ ساقهإسيل ، فقالعبيدة : يارسولاسلش، ألست’ شهيداً ؟ قال : بلى ، قال:





$$
\text { (1) سورة المج } 19 \text { والجبر ف الواتدى ז7 ، و \&7 }
$$

وروى محمد بن إسحاق أن عتبة بارزَ عُبيدة بن الحـارث ، وأن" بِببة بارز حمزة بن



قلت : وهذه الرواية توافق مايذ كره أمير المؤمنين عليه السلام فى كلامه ، إذ يقول




الوليد ، وشركّفى قتل شيبة(؛)
وهـذا هو المناسب لأحوالمم من طر يق السن" ، لأن شيبة أسن" الثلاثة ، فجُمل بإِاء


 عليا عليه السلام لم يكن قد اشتهر أمه جدا ، وإنما أثتهر الشُّهرة التامتة بعد بدر • ولمن
 ترثى أباها :



(r) ابن هشام : \# ذنفا عليه ه .
rar : أنساب الأشران (r)

، 1 ( 1 (
(1) أثبته : جرحه
r70:
 والواقدى : * غدوة ،

- Irr-

فإِاذاكت قد قالت إن عتبة أباما أذاته بنو هاثم و بنو المطلب حر" أسيافهم ، فتـد ثبثت أن المبارز لمتبة إنمـا هو عُبيدة لأنه من بنى المطلب جرح عتبة ، فأثبته ثم ذفّت (1)
 اشترالك على وحزة إما هو فى دم شيبة بعد أن جر حه عبيدة بن المارث ، هكذا ذ كر بحمد ابن النعان فى كتاب " الإرشاد "، وهو خالاف ماتنطق به كتب أمير المؤمنين عليهالسلام
. اللى معاوية ، والأمه عندى مشتبه فى هذا الموض





قال الواقدى" : وقد روىَ أنَ عُتبة بن ر بيهة حين دطا إلى البراز ، قام إليه ابنـه أبو خُذَيْة بن عتبة يبارزه ، فقال له النبى صلى الهُ عليه وآله : اجلس ، ولَّاَّا قام إليه

النَّفر أعان أبو حذيفة على أبيه عُتْبة بضر بة)
قالالواقدى" : وأخبرنى ابنأبى الز" ناد، عنأبيه، قال : شُبْبَ أ كبر منعتبةبثلاثسنين،


عليه وTا له بثلاث سنين (8)
قال الواقدى" : واستفتح أْو جهليوم بدر ، فقال : اللهمَ أقطُعُنا للرّحموآتانا با لا يعلم،

(r) الردع : > الزعغران ، .
 (1) T( $r$ ( F )

 المهاجر ين يوم بدر : يابنى عبد الرحمن ، وشعار الخزرج : يابنى عبد الشّ ، وشعار الأوس :

يابنى عبيد اله .
قال وَروَى زيد بن على بن الحسين عليه السام ، أنْ شعارَ رسول الهُ صلى الهُ عليه
وآله كان يوم بدر يامنصور اُمِتِّ
قال الواقدىّ : ونهى رسولُ الهُ صلى الشُ عليه وآله عن قتل أبى البختىى ، وكان





 أبو داود بسهم، وقال : اللهم" سههك؛وأبو البخترى" عبدك ، فضعه فى معتله : وأبو البخترى ،

دارع ، فتتق التّهم الدرع فتتله .
قال الواقدى" : و يقال إن" المجذّر بن ذياد قتل أبا البختىىت ولا يعرفه ، وقال الملذر فى



 وكان فيهن قام فى نتض الصحيفة التى كتبتها قر يش على بنى هاشم ، فلقيه المجذرّ بن ذيا

 وزميلى ! قال المذّر : واله مانحن بتاركى زميلك ، مانهانا رسول الله صلى الها عليه وآله


 مَ اقتتلا ، فقتله الجلذّر ، وجاء إلى رسولصلى الهُ عليه وآله ،فأخبره ، وقال : والذى


قال الواقذى" : ونهى النبّ صلى الهُ عليه وآله عن قتل الخارث بن عامر بن نوفل ، وقال : ائسروه ولا تقتلوه ، وكان كارها للخروج إلى بدر ، فلقيه خبيب بن يساف فتّله ولا يعرفه ، فبلغ النبّ صلى الله عليه وآله ذلك ، فقال : لو وجدته قبل أن يقتَل لتركته
 قال الواقدى : وارتجز عدى بن أبى الزّغباء يوم بدر ، فقال :

يعنى درعه . فقال النبيّ صلى الشْعليـه وآله : مَنْ عدى ؟ ؟ فقال رجل من القوم : أْا يارسولالهُ ، قال : وماذا ؟ [قال: ابن فلان ، قال : لستأنت عديًّا ، فقال عدى بن أبى
$\qquad$





 عليه وآله إلى المدينة :


 به فرسُه يوم بدر ، بعد أن ولّى الناس ، فآخذه عبد الله بن سلَّهة المجلانىت أسيراً ، وأمى


 جاء الإسلام تسمّيت عبدَ الرحن ، فـكان يلقانى بكة فيقول : ياعبد عرو ، فلا أجيبه ،



 أمامى ، وقد رأى أميّة أنه قد أُمن بعضَ الأمن ، فقال لى أميتّة : رأيت رجالاَ فيـكم اليوم



 وهو يعجن عِينا له ، فترك المجين ، وجمل-يفتِلُ يديه منه فتلاً ذر يعا،وهو ينادى : يامعشر الأنصار ، أميّة بن خلَف رأس الــكفر ! لا بُوتُ إن نبوتَ ـ قال : لأنه كان يعذّبه


 قول حسان :

*     * أو عَنْ ذلك الأنف جادع

قال : ويقبل إليه خُبَيب بن يَساف ، فضر به حتى قتله ، وقد كان أميّة ضرب خْبِب ابن يسافحتى قطع يده من المنـكِب،فأَادها النبَ صلى الشَ عليه وآله فالتحمت واستوت، فتزوتج خُبَبب بن يساف بعـد ذلك ابنة أْميّة بن خلف ، فرأت تلك الضر بة ، فقالت :

 الدّرع ، وأنا أقول : خذها وأنا ابن يساف ا وأخذت سلاحه وقه ودرعه ، وأقبل على بن أمية





. va ، vr مغازی الوافـى (Y)

رناعة، عن أييه ، قال : لـّا كان يوم بذر وأحدقنا بأميّة بن خلف، وكان له فيهم شأنه


(1) وخرج السيف عليه الوَدك

ثال الواقدى" : وقد سمعنا وجها آخر : حدثنى يمد بن قُدامة بن موسى ، عن إبيه ،

 ماعتذرت من قتل مشرك . قال صفوان : فن ياقدام المشلي . به يوم بدر ؟ قال : رأيت فتيةٍ

 له ، فدخل على أمّ صفوان ، فقال : ما يدَعُنا صفوان من الأذى فى الجامليّة والإسلام !








خر ت من هاهنا ، فقتل على غير ذلك (8) ،
(r) الملى : الغرض .


- IrA -

فأتما محم بن إسحاق ، فإنه قال : قال عبد الرحن بن عوف : أخذت بيدِ أميّة بن








 وقلت : انجُ بنفسك ولا نجاء به ! فواله مأُغِي عنك شيئا ، قالل : فهبروها () بأسيافهم حتى فرغوا منهما . قال : فـطن عبد الرحن بن عوف ، يقول : رحم الشّ باللا ! أذهب أدرعِى ، وجْنى بأسيرى

قال الواقدى" : وكان الز بير بن العوام يحدّث فيقول : لـّا كان يومئذ لقيتُ عبيدة ابن سعيد بنالعاص علفوس ، عليه لأمة كاملة لا يُرى منه إلا عيناه ، وهو يقولـ وكا وكا له صبيّة صغيرة ، يحملها وكان لما بُطين وكانت مقسّمة: أنا أبو ذات الـكا
(1) الرمضاء : الرمل الثديد الحرارة من الثهس .
(r) اللسك: : السوار .
 .



الـكرش . قال : ونى يدى عَّزَة (1) فأطّن بها فى عينه ووقع ، وأطوْه برجلى مَلَى خَدّه ،



وعثان ${ }^{\text {(r) }}$
قال الواقدى : وأقبل عاص بن أبى عوف بن صُبيرة السَّهِهى" ، لـا جال النــاس




يُبهض (r) العدوَ ، وأنا أثهد لك به (8)
قال الواقدى" : و يقبل ممبد بن وهب ، أحد بنى عاه بن لؤىّ ، فضرب أبا دُجانة



ذـبَّا ، وأخذ سلبه (0)



 وهو يراه أبا جهل ، ومضى عنه وهو يقول : أنا ابن عبد المطلب ا أح ألبسوها أبا قيس بن
(1) الهزة : شبيه العكزة ، أطورل من الـصا وأتصر من الرمح ، لماز زع من أسفلها .
(r) أ والواقدى :
A. مار ( ( $)$

A) م) ( ) ( )


الفاكه بن المغيرة ، فصمكد له جزة وهو يراه أبا جهل ، فضر به فتتـله وهو يتول : خذها
 أزادوا أُن يلبسوها خالد بن الأعلم ، فأبى أن يلبسها ، قال معاذ بن عمرو بن الموح :
 فعرفت أنه هو ، فقلت : والله لأموتنّ دونه اليوم أو لأخلصنْ إليـه ، فصمدت هله ، ، حتى

 من العاتق ، إلا أنه بقيت جلدة ، فذهبت أسحبِيدى بتلك الجِلدة خلفِى ، فلما آذتنى




 رسول اله صلى الن عليه وآله سيغَه إلى معاذ بن عرو ، لأن عكرمة بن ألبى جهل قطع يده
(r) يوم بدر (r) قال الواقدى" : وما كان بِنو المغيرة يشـَوْون أن سيف أبى الــلم صار إلى معاذ بن

عهرو بن الجموح ، وأنه قاتله يوم بدر قال الواقدى" : وقد سمعت فى قتله وأخذ سلبه غير هذا ؛ حد"ثنى عبد الميد بن جعفره


 قال : قلت : وما تصنع به يا بن أخى ؟ قال : بلغنى أنه يسب" رسولَ الها صلى الشا عليسه



 قال : لما كان يومئذ ، قال عبد الرمن ، ونظر إليهما عن يمينه وعن شماله : ليته كان إلى
 أو جهل ؟ فقلت : ذالكُ حيث ترى ، فُوج يعدو إليه كانه سَبَع ، ولمَه أخوه ، فأنا أنظر


وها إلى جانب ألى جهل (r)
قال الواقدى" : وحدثّنى محمد بن رفاعهة بن ثعابة ، قال : سمعت’ أبى ينـكر ما يقول








لابنة قاتل سيده ! نقلت : لا، والكن ابنة قاتل عبده ، فقالت : واله لأبيعك شيئا أبداه


ع عطر ا قطّ كان أطيبَ منه ، ولـكنِّى يابنى غضبت قال الواقدى" : فلما وضعت الحرب أوزارَها ، أُمر رسول الله صلى الله عليـه وآل أن يلتمس أُو جهل ، قال ابن مسعود : فوجدته فى آخر رَمَق ، فوضعت رجلى على عنیه ،
 يارويتى الغـْ مرتقى صصها ! لمن الدَّبَر ة ؟ قلت : له ولرسوله ، قال ابن مسعود : فأقلى




 من حُمر النّم ! أؤكا قال . ثم قال : إنه أصابه جَحَش

جُدْعان ، فجحشت ركبتُه فالتّسوه ؟ فوجدوا ذلك الأثر (r) قال الواقدىّ" : وروى أنْ أبا سلمة بن عبد الأسد الخزّومى" كان عنـد النبى صلى الهُ عليه وآله تلك السّاعة ، فوجَد فى نفسه ، وأقبل على ابن مسعود ، وقال : أنت قتلته ؟ قال:
 فقال ابن مسعود : فقد والهُ قتلتُ وجر"دتهُ ؛ فقال أُو سلمة : فا علامته ؟ قال : شامتسوداء
 (r) الجحش : المدث ، أو فوته دون المرح


ابن مسمود : إنه والهُ لم يكن فى قريش ولا فَ حُلفاُهُ أحد "أعدَى شَ ولا لرسوهه منـه ؛
وها أعتذر من شیء صنعته به . فأمسك أبو سلمة (1)
قال الواقدى : وُسمع أبو سلة بهد ذلك يستغفر اله من كلامه فى أبى جهل ، وقال :

 قال الواقدى" : اجتمع قول’ 'أصابنا أنْ معاذ بن عرو وابنى ْهفراء أثبثوه ، وضرب

قال الواقدى" : وقد زوى أن رسول الله صـلى الهُ عليـه وآله وقف على مصرع



قال الواقدى" : وحدئنى معمر ، عن الزهرى" ، قال : قال رسول الها صلى الهّ عليهوآله




 جَبَار بن صَخْر ، فهو يسوقه أُمامه ، فِعل نوفل يقول لِّبار ، ورأى عليا عليه السلام مقبلا


جبار : هـذا على بن أبى طالب ، قال نوفل : تالهُ ما رأيتُ كاليوم رجلا أسرعف قومه!
 فيضرب به ساقيه، ودِرْعه مشتمرة ، فيقطهوا ، ثمَ أجهز عليه فتله ، فقال رسول الها صـلى

 قال الواقدى" : وأقبل العاص بن سميد بن العاص يبحث للقتال ، فالتقى هو وعلى عليه السلام، وتتله على" ، فـكانعمر بنالخطابيقول لابنه سعيد بن العاص بنسعيدبن العاص:
 على الحق"، قال : فقال عر : إن" قريشَ أعظم الناس أحلاما ، وأ كئرها أمانة ، ،لا يبغيهم أحد ّالغوائلَ إلا كبَه الهُ لفيه

قال الواقدىت : وروى أنْ عمر قال لسعيد بن العاص : مالى أراك معرضا كانى قتلت أبالك يوم بدر ؛ و إن كنت لاأعتذر من قتل مشرك ، لقد قتلت خالى بيدى العاص بن هاثم بن المغيرة .
** *
ونقلت من غير كتاب الواقدى أنْ عْان بن عفان وسعيد بن العاص حضرا عنـد




$$
\text { AV ، A } 1 \text { مغازى الواقدى (r) }
$$


من ليس من بنى عبد مناف .




 إلىت مقبلا ، وك:ت رجلا قصيراً ، فانحططت راجعا لــى ينزل إلى" ، كرهت أن يهالونى ،


 من ورانى ، فطأطأت رأسى ، ويقع السيغ ، فأُطنَّ قِحْن رأَسه بالبيضة ، وهو يقول :

(\%)

قلت : فى رواية محـد بن إسحاق بن يسار أنْ طُعَيمة بن عدى" قتـله على بن
أبى طالب عليه السلام، ثم قال : وقيل : قتله هزة٪ (0)



 rov: r (o) سيرة ابن هـام (

$$
(1:-c \dot{r}-1 \cdot)
$$

وروى محمد بن إسحاق قال ، وخرج النبى صلى الهُ عليه وآلّمن العريش إلى الناس ينظر القتال ، غُرّض المسلمين وقال : كلّ امرىئ بما أصاب ، وقال : والذِى نغس عمـــد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فُ جملة ، فيقتَل صابراً عتسبا مقبلًا غير مدبر ، إلّا أدخله الشا



القوم حتى قُقل (! الم الم
تال بمد بن إسحاق : وحذثّنى عاصم بن عمرو بن قتادة أنّ عوف بن الحارث ـ وهو
 من عبده ؟ قال : غمْه يده فی العدو" حاسرا . فتزع عوف درعاكانت عليـه وقذفها ه - ثم أخذ سيفه نهَاتل القوم حتى قتل قال الواقدى" وابن إسحاق : وأخذ رسول الش صلى الهُ عليه وآله كفًّا من البَطحاء ه

 قال الواقدى" : وكان هبيرة بن أبى وهب الخزووىّ لمـا رأى الهز يمـة انخزل ظهره فعُقر ، فلم يستط أن يقوم ، فآتاه أبوأسامة الجشمى حليفُف ، ففتق درعه واحتهله - ويقال : ضر به أبو داود المازنى بالستف فقطع درعه ، ووقع لوجهه ، وأخلد إلى الأرض ، وجاوه ، واوزه



عليه وآله : حاه كلباه الحليفان
r7A: re (r)
r 7 ( 1 (

 سينى يوم بدْ ، فأعطانى رسول الشا صلى اللّ عليـه وآله عوداً ، فإذا هو سين أبيض


حتى هلك .
قال : وقد روى رجالٌ من بنى عبد الأشهل عدّة ، قالوا : انـكسر سيف سَكَــة بن
 قضيبآ كان في يده من عراجين ابن طاب (r) ، فقال : اضرببه ، فإذا هو سيف جيّد ، فلم
.
 من المشركين فوقع فى نحره ، خات ، فلقد شرب التوم آخرَ النهار من دمه ؛ و بلغ أمه




 بكيته فأعولته ! نفال النبىلى الهُ عليه وآله : (لهُبْتِ : أجنّة واحدة ! إنها جنان كثيرة، والذى نفسى بيده إنه لفى الفردوس الأعلى "ه ، قالت : فلا أبكى عليه أبدا .


(1) ب : ، أشهل ه ، وصوابه نن ا والوافدى وابن هـام (



ثم أُمرها فنضَحَّا في جُيو بها ، ثم رجعتا من عند النى صلى الهّ عايه وآله ، وما بالمدينة
.امرأتان أقرّ عينا منهما ولا أسرَر(1) :
قال الواقدى" : وكان حكيم بن حزام يقول : اهنرزمنا يوم بدر ، جُملت أسمى وأفول:
 وما ذاك بى إلا حبًّا أن يأتى الليلُ فيقصتر عنا طلب القوم ، فيدرك حكيم عبيـد اله






 قال الواقدى" : فُدثّنى غبد الرحن .بن الحارث عن مخلد بن خفاف ، عن أبيـه ، 6 قال : كانت الدّروع فى قريش كثيرة يومئذ ؛ فلمّا اهنزموا جعلوا يلقُونها ، وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا ، ولقد رأيتنى يومئذ التقطت ثلاث أدرع جئت بها أهلى ،


هذه دِرْع الحارث بن هشام
 أخبرنى من انـششف من قريش يومثذ مهزمما ، وإنه ليقول فى نغسه : ما رأيتُ مثل

هذا فرّ منه إلّا النساء



قال اواقدى : كان قَباث بن أْشْمَ الـكنانه" يُول : شهـدت مع المشركين بدراً ،







 لقيت الطريق بالُجحفـة، ، ُم مضيت حتى دخلت مكة ؛ وإنى لأنظر إلى اكليُسُمان بن

 الُُزاعى" ، ويقولون : ما جاءنا بخـــير ! فـكثت بككة ، فلما كان بعد الخندق ، قلت: و و قدمت المدينة ، فنظرت ما يمول محمد ! وقد وقع فى قلى الإسلام ، فقدمت المدينة ،
 أمعابه ، فأتيته وأنا لا أعرفه من بينهم ، فسلّت فقال : ياقَبَاث بن أشيم ، أنت القائل يوم
 الأمر ماخرج منى اللى أحد قطّ ولاماترمرمت
.
(r) ب (


(r)

قال الواقدى : وقد روى أنه لما توجّه المشثركون إلى بدر كان فتيان مّز. تخلف عهم

 صوته يتغنى :

أزاد المنيفيُّســون بدراً مصيبــــة سِينقضن منها ركنُ كِسْرى وقَيْمَرَا







 عتبُة وشَيْبة ابنار بيعة، وقِِل ابنـا المحاجِ وأبو البِختى " ، وزمْــة بن الأسود ـ قال :

 مقتولْن ، ورأيت بُهيل بن عمرو والنّضر بن الحـارث أســيرين ، رأيتها مقرونين
(0) فى الحبال







ازداد بها تواضعا (!)
قال الواقدى: فلّا رجعت قر يش إلى مكّة ، قام وبهم أُبر سفيان بن حرّب ، فقال : يامعشرَ قو يش ، لا تبكوا على قتلا
 [
 قر يش شهرالا يبكيهم. شاعر ، ولا تنوح عليهم ناءية . قال الواقدى : وكان الأسود بن المطلب قد ذهب بصره ، وقد كِدِ على مَنْ قتل من

 ولده المقتول بيدر - فيأتى به غــلامه على الطر يق عند ذلك الفجّ فيجلس ، فيسقيه الثمر








على قتلاهما (1)
قال الواقدى : حدثنى مصعب بن ثابت عن عيسى بن معمر ، عن عباد بن عبد اله


عن البكا. .

قال : وكان الأسود بن المطلب أصيب له ثالاثة من ولده : زمْعة وعيل والمارث بن


 امرأة تبكى على بعيرها قد أضلته . فقال الأسود :









 (0) لا نسّى ، أى لا تـأى . . المدود ه
 قال الواقدى" : ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة ، فقلن : ألا تبـكِين قَلَى
 فيشمتوا بنا ونساء بنى الخزرج ، لا والشا حتى أثار محما وأصابه ، والدّهن على حرام إن
 لا يذهبه إلا أن أرى ثأرى بعينى من قتلة الأحبّة ، فـعثت عَلى حالما لا تقرب الدّهن

ولا قربت فر اش أبى سفيان من يوم حلفتْ حتى كانت وقعة أحد الا


 يذهب غيظكع عن عداوة محد وأصابه ، فلا ينبنى أن يذهب الفيظ عنـع ، إلآل أن تدركوا ثأَّكمن عدوتَ . فسفع أبو سفيان بنحرب كلامه ، فقال : يأُبا معاوية ،غُلبت،



هذا الوادى ؛ أصبح هذا الوادى مقشعرًا لeقدم
قال الواقدى" : وحدثثنى معاذ بن محد الأنصارى" ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قال :



بعلد قتلَ بدر ! قال عمر بن وهب : أجل والهّ ، مافى الميش بعدم خير" ، ولولا دينّعلى







 صفوان ، وِدم عُمير ، فتزل على بِاب المسجد ، وعَعَلَ راحلته ، وأخذ السيف فتقلَّده ، ثم


 وحزرنا القوم؛ وصعّد فيناوصو"ب ؛ يخبر قريشا أنه لا عدد لنا ولا كين. فقاموأ إليففأخذوه،
 قد دخل المسجد ومعه الستاح ، وهو الغادر الخبيث الذى لا يؤمْن على شى، ، فقال النبَ
 بيده الأخرى قايُم السيف ، ثم أدخله عَلَّ رسول الشَ صلى الشّ عليه وآله ، فلمّا رآه ، قال :
 النبي صلى الله عليه وآله : قد أكرمنا الله عن تحيّتك ، وجعل تحيتّنا السْلام ، وهى تحّيّة
 (1) الواددى : > ننظر عمر بن الخطاب رضى اسَ عنه ، وهر ف نغر من أهابه يتحدثون ،
 العشيرة والأصل ! قال البنى" صلى الله عليه وآله : فا بالُ السيف ! قال عمير : قبحَها الهُ من



 واله حائل بينك و بين ذلك ! قال عمير. :أشهد أَنْكَرسول الهُ وأنك صادق ، وأشهد أن

 بكتهه(')ليلى ، فأطلعك اله عليه ، زآمنت بالشا ورسوله ، وشهدت أَنْ ماجئت به حقَ .





 يقول : هل حدَث بالمدينة من حدث ؟ و ويقول لقريش: أبشروا بوقهة تنسيكم وَقْعَة بدر فقدم رجل من المدينة،فسآله صفوان عن عير ، فقال : أسلَ ، فلعنه صفوان ولعنه المشركون



 فأعرض صفوانعهه ، فقال عير : أنت سيّد من ساداتنا ، أرأيت الذّى كنتّا عليه من عبادة


صَفْوان بكلة ، وأُلم مع هير بشر كثير
 خز جوا مع أهلهووقومهم إلى بدر ، وم على الشكت والارتياب ، لم يخلصوا إسلامههم ؛ وثم : قيس بن الوليد بن المغيرة ، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ، والحارث بن زَمْهة بن الأسود ،












iv ( )

Irr_ITV مغازی الواقدى (I)
(r) ( (


فردُوهم وسجنوه ، فافتتن منهم ناس ، وكان الذين افتتنوا إتّما افتتنوا حين أصابَهم الباه



 الجبال ، حتى قِموا المدينة ، واشتدّ البلاء على مَنْ ردُّوا من المسلمين ، فضر بوهِ وآذورم



- ${ }^{\text {(浣 }}$

اختلف المسلمون فى ذلك ، فقال البمرر دنهم : زبّت الملائـكهة حقيقة ، كما ينزل اللحيوان والحجر من الموضع العالى إلى الموضع السافل . وقال قوم مـ • أصاب المعانى غــــر ذلك . واختلف أر باب القولالأوتل ، فقال الأ كثرون : زْلت وحار بت ،وقال قوم مههم:
نزات ولم تحارب ، وروَى كَّ قومر فى نُصْرة قولم روايات .


- (1) سورة العنـكبوت


 فى ميمنة الناس ، وميكائيل فى جنـد آخر فى ميسرة النــاس ، وإسرافيل فى جند آخر فى ألف ، وكن إبليس قد تصور للمشُركين فى صورة سُراقة بن جعشم المدلمى ،



 يا ربّ موعدك الْذى وعدتَى ! وأقبل أبو جهل على أُصابه يحضّهم بلى القتال وقال : لا يغر"نـع خذلان سراقة بن جعشح إيآك ك، فإنما كان على ميعاد من محمد وأصابه ،


 دينـك ورغبتهم عمأ كان يعبد آباوّهم قال الواقدى" : وحدثثنى عُتبة بن يميى ، عن معاذ بن رناءة بن رافع ، عن أبيه ، قال : إن كـنا لنسمع لإبليس يومئـذ خُواراً ودعاء بالثُبور والويل ، وتصوتُ فـى صورة سمراقة
 ولقد كانت قريش بعد ذلك تهيّر سراقة بمـا صنع يومئذ ، فيقول : والش ماصنعت شيئا 1 قال الواقدى : فُدثنى أبو إسحاق الأسلى" ، عن الحسر ع بن عبيد الها ، مولى





(1) يوم بدر

قال الواقدى": قالوا : كانت سياء الملانُـكت عماعُ قد أرخوْها بين أ كتافهم ،خضراء
وصفر اء وحمراء من نور ، والصوف فى نواصى خيلهم •

 بالصّوف فى مغافِر مُ وقلانسهم



 صفر فــكانت على صورة الز بير •
قال الواقدىت : فروى عن مُهِيل بن عرو ، قال : لقد رأيت يوم بدر رجالا يضغا على خيل بلتى بين الساء والأرضمعلِمين يِتلون ويأسرون

قالو الواقدى": وكان أبو أسدالساعدى" يحدّثبعد أن ذهب بصرُه ، ويقول : لوكنت معك الآن ببدر ومس بصرىلأريتكالشُعبالنى خرجتْ منه المالانـكّة، لا أشكّ فيه

 من تـكون الدبرة فنتهب مع من ينهب إذ رأينت سحابة دنت منتا، فسمعتمهـا
 v• (1) مغازى الواقدى (1) - يقال ـ رجل مبلم بكسر اللام ؛ إذا علم مكانه في المرب بعلامة أعلما (r)

همهمة الخيل ، وقمعهة الحديد ، وسمعت قا'ثلا يقول : أقدم حيزوم ! فأما ابن' عمّى ،

 ما كا

قال الواقدى" : وحد"ثنى خارجة بن إبراهي بن مُمد بن ثابت بن قيس بن شماس ،

 قال الواقدى" : وحدئنى عبد الرحن بن الخارث ، عن أبيه ، عن جده ، عبيدة بن


 ربع قريش، فبينا نحن تمشى فیالميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا، فرفعنا أبصارنا لها ، فسمعنا

 أخرى مثل تلك فـكانت مع النى صلى الشعليه وآله ، فنظر نا إلى أصاب محمد وإذام

. عليه وآله بذلك ، وأسلمت
قال الواقدى : وقد روى عن رسول الهَ صلى الهُ عليه وآله أنه قال (> مارُّىَ الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أْدحر ولا أغضب رمّ منه فى يوم عرفة ، وما ذالك إلا لما رأى


يا رسول الهُ يوم بدر ؟ قال : أما إنه رأى جبرائيل يوز"ع الملائـكة . قال : وقد روى عن رسول الهُ صلى الهُ عليه وآل أَه قال يومئذ : ( هذا جبرائيل يسوق بريع ، كأنه دِحْيـة

قال الواقدى : وكان عبد الرحن بن عوف يقول' : رأيت’ يوم بَذْر رجلين ؛ أحدها

 قال : وقد روى سهد بن أبى وقاص مثل ذلك ، قال :رأيت رجليّن يوم بدر، رقاتلان


قال الواقدى" : وحدّثنى إسحاق بن يميى ، عن حمزة بن صُهيَب، عن أبيـه ، قال :



 فقال رسول الهُ صلى الهُ عليه وسلم : (اذالك فلان من الملائـكة. قال الواقدى" : وكان ابر • ُ عباس رحـه اله ، يقول : لم تقاتل الملائكَة إلّا يوم بدر (V)

Yr ( )


$$
(1 ؛-セ \dot{r}-い)
$$

قال : وحدثّثى ابنأبى حبيبة عن داود بن الُمصين ، عن عكرمة ، عن ابن عبـام <




قال الواقدى" : وحدثّثى موسى بن حُده عن أبيه ، قال :كان السائب بن أبى حُبَشَ

 طويل ، على فرس أبلى بين الساء والأرض ، فأوثقـنى رباطا ، وجاء عبـد الرحمن بت



 بأسيركه ، فذهب بى عبدُ الرحن . قالالسائب : وما زالت تلكُالـكلمة أحظظها ، وتأخرَ
(!) إسلامى حتى كان من إسلامى ما كان
قال الواقدى" : وكان حكيم بن حزام ، يقول : لقد رأيتنا يوم بدر ، وقد وقع بوادى



الهز يمة ، وهى الملانسـكة
Y ، ، Y r مغازى الواتدى (r)
 Vo ، VE ( V ( T ( Y\& ( ) ( )

قال الواقدى : وقد قالوا : إنه لمّا التح القتال ، ورسول الشَ صلى الشُ عليه وآله رافع

 فأنز ل اله تعـالى ألفَ من الملائسكة مردفين عند أكـتاف العـدو ! فتالل رسول اله



النقع ، يمول : أتالك النَّصر من الهُ إذ دعوته(ا

 جفعل الشيخن يكره ذلك ، حتى ألحّ عليه ، فال حكمى : التقينا فاقتتلنا ، فسهمت صوتا وقع
 فرى . بها فاهزمنما
قال اواقدىت : وقد روى چبد الها بن ثعلبة بن صغير ، قال : سمعتُ نوفل بن معاوية
 خإبنا ، فــكان ذلك أشدّ الرّعب علينا .

فأما الذين قالوا : نزات الملائـكة ولم تقاتن ، فذ كر الزيخشرى فى كتابه فى تفســير القرآن المعروف " بالعشاف "، أن قوما أنـكروا قتال الملائـكة يوم بَّرْ ؛ وقالوا :



حتى بلغ بها إلى الهطاء ، مُ قلبها جُّل عاليَها سافلها ، فــا عسى أن يبلغ قوّة ألف رجل من قريش ليحتاج فى مقاوتها وحربهـا إلى ألف ملك من ملائـكَة السطاء مضافين اللى


ألْأَعْاَق ...



 تزلت وتصوترت بصُوَر البشر الّذين يمر فهم المسلمون ، وقالوا لم ما ما جرت العـادة أن
 عنده ، لا قلوب لم ، لوحملت عليهم لهزمتموم . . . وأمثال ذلك .



ألفين وأ كثر من غير حاجة إلى إنزال الملائكة .
فإن" قلت : لعل" فى إنزالم لطفا للـ_كفّين .
 على ظاهره ، ولم فى تأو يله قول ليس هذا موضع ذ كره .
(r) سورة الأنفال \& ؛
(1) سورة الأنفال

القول فِما جرى فى الغنيمة
والأسارى لعد هزيءة قريش ورجوعها إلى مكن

قال الواقدى" : للا تصافت المشركون والمسلمون ، قال النب صلى الهُ عليه وآله : (پ مَنْ





 عند خيمتك وجوهُ الناس من المهاجرين والأنصار ، والناس كثــير ، ومتى تَعْطِ هؤلا لا يبقى لأصحابكشى ، والقتلىوالأسرى كثير ، والغنيمة قليلة، فاختلفوا فأزّزل الهُ عزوجل:重
 وَرِلرّسُولِ . ..

قال الواقدى" : وقد روى عبادة بن الوليد بن عبادة عنجدّه عبادة بنالصامت ، قال :



الُمس فيا كان من أول غنيبة بعد بدر . قال الواقدى" : وقد روى عن أَي أُسيد الساءدى" مثله .




 وهل تُنْمرون إلآ بضهفائـع! ! ه .


 .
قال اواقدى : وحدّثنى عبد الميد بن جهعر ، قال : سألتُ موسى بن سمد بن زي



 . أعطاه ابنَ مسـودو



- I7V-

قال الواقدى" : فـكانت القسمة على ثامُأُة وسبعة عشر شهما ، لأنْ الرجال كانت




 *م : أُو لُبابة بن عبد المنذر ، خْالفغ على المدينة ، وعاصم بن عدى" ، خلّفه على قُباء وأهل العالية ، والحارث بن حاطب أمره بأمرٍ فى بنى عَمْو بن عَوْف ، وخوّات بن جُبير كِسِر




من الخروج
وروى أنه ضرب لسمد بن مالك الساعدىت بسههه وأجره ، زكان بَّهّز إلى بدر ، خرض بالمدينة ، فات خلاف رسول الله صلى الهُ عليه وآله ، وأوصى إليه عليه السلام . وروى أنه ذرب لرجلين آخرين من الأنصار ولم يستهها ، الواقدى وقال : هؤلاء

الأر بعة غـهِ بُع عليهم كإباعهم على المُّانية .
قال : وقداختلف: هل ضرب بسهمفىالغنيمة لقتلى بدر ؟ فقال الأ كثّرون : لم يضرب لم ،
 رسولَ اله صلى الهُ عليه وآل ضرب الشهداء بدر أر بعة عشر رجلا . قالل : وقد قال عبدالش


قَّح الغناُم، وحماله إلينا عُوَكر .ن ساعدة . قال : وقد روى السّائب بن أبى كُبابة ، أنَ رسول الهُ صلى الهُ عليـه وآل أْمْهَم ملمشّر بن عبد المنذر ، قال : وقد قدم بسهمه علينا هَعْن بن عدى .
قال الواقدى" : وكاتت الإبل التَ أصابوا يومئذ مائة وخهين بعيراً ، وكان معه أدَمَ





 من أبى حرّ .
قال الواقدى" : وأصاب المسلمون من خيولم عشرة أفْرَاس ، وكان جمل أبى جهل
 ساقه في هذى الحديبية ، فسآله يومئذ المشركون المحل بائة بعير ، فقال، : ولا أنّا سمّيناه

قال الواقدى" : وكان لرسول اله صلى الهُ عليه وTاله صَفِت (r) من الغيهة قبل القسمةه
 قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له الَّضْب .


الهُ صلى الهُ عليه وآله يوم بَدْر ، وما معه سيف ، وكان أوّل سين قَلّهه سيف منبّه بن
. الحجاج غنهـ يوم بدر
وقال البالذُرِى :كان ذُو المقار للعاص بن منبة بن الحِّاجّج ، و يقال : لمنبة ، و يقال

قال الواقدى" : وكان أُو أسيد الساعدى إذا ذُ كِر الأرقَ بن أبى الأرقَ ، يقـول : ما يوى منه براحد ، فيقال : ما هــذا هو ؟ فيقول : أمر رسول الشا صلى الشا عليه وآله



 أسيد : وكانت الفِيِلان فى ذلك الزمان ؟ فقال : نم ، ولـكنها قد هلـكت ، فلتى بنى


 فتهذر إلى أنه أفلت هنى ، فلم أقدِ عليه حتى الــاعة .
قال : وروى عاه بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه سـأل رسول اللّ صلى الهّ عليه.


(1) غلام ينع ويفعة ، إذا كان متر عرعاً . . بش إله : خن إله (r)

عوف ، وغلام لـمد بن معاذ ، واستعهل صلى الهُ عليه وآل شُقُران غلامه على الأنرىى ،





 . فا يقتله .

قال اواقدى" : وأهـاب أبْ بردة بن نِيَار أهيراً مـ مـ المشركين ، يقال له مبد



 فضرب عنقة - ويفال : إن أبا بُرْدة تتله .

 فأيديـعه .










 أبدا وأنا حى . قال مصعب : والش إنى لأراك صادةا ، ولـكن لست مثالك قطع الإلسام المهود .
قال الواقدى : وعرضت الأهرى على رسول الها صلى الهُ عليه وآله ، فرأى النَّفْر ابن الحارث ، فتال : اضربو عنته ، فقال المداد : أسيرى يارسولا
 بالأثثل ، فنالت أخته(1) :

 $\qquad$







 قال الواقدى : وروىأن النبىلى الهُ عليه وآل لما وصل إليه شِحْرْها رقت له ، وقال : (ا ولوكت سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته) :


 عرو بمـكة حين جاءه وظاة النب صلى الش عليه واTله يغطبة أبى بكر بالمدينة ، كأنه كان


عليه وTاله : ((لعله يقوم مقاما لا تـكرهـهـه) .
قال الواقدى" : وكان على عليه السلام يحدّث ، فيقول : أتى جبر يل النب" صلى الشّ



ال_كرم .

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

منــع قابلا عدتَهم . قالوا : بل ناخخذ الفِدْيَ ونستعين بها، و يستشهد منا مَنْ يدخن اُلمنة ، ثقبل منهم الفداء وتتل من المسلمن قابالا غدّهتم بآحُد .
 6 (1)



- عليمّم ، ويقول إنه قبيح

قال الواقدى" : 11 حِبِس الأسرى وجمل علِهم شُقُران مولَى رسولِ الهُ صلى الشُ عليه
 إلى أبى بكر ، فأتام فقالوا : يأبا بكر ، إنَ فينا الآباء والأبناء والإخوان ، ، والعُمومة و بنى
 لا آلو

 عليه وآله ، فوجَد أُبا بـكر عنده ، والنّا حس حوله ، وأبو بكر يُمَيِّنه و يفشاه ، ويقول : يارسولَ الهُ ، بألىى أنت وأْتى ! بقومُك فيهم الآباء والأبناء والأُمومة والإخوان و بنو المّ ،




 أَبو بكر إلى مَقْعد الأول ، فقال : بأبى أْت وأمَى ! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة








 يقولون : التولُ ماقال عر . فلهًا خر ج قال للناس : ماتقولون فی صاحبيْـع مذين ؟ دعوها





 (1)




 مراجرة الحبشة، وشهد بدراً ، وإنمـا هو أخ له . ويعال له سهيل . قال : قال عبد الها بن








ولا تأخذ الفداء . وكان سعد بن معاذ يقول : اقتل ولا تأخذ الفداه . قلت : عندى فى هذا كام ، أما فى أصل المديث فلان" فيـه أن رسول الشّ صلى الش

 ولم ينزل بعدها إلَا سورة براءة ، و بدر كانت فى السنة الثانية من المُجرة ، فـَيف هذا



ونلما بمع يمّان القرآن ضّها إلى سورة المائدة ، فلعلّه قد كان ذلك فينبى أن ننظر فى هذا ،
فهو مشک !


 عند ماقال ابن دسعود ذلك القول ، نزل عليه فى تلك السكتة الوتى وقيل له : إلا مهيل لابن بيضاه ، فقال حينّذ : ( إلّا سهيل .بن بيضاه ه ، ، كا أوحى إليه .



 أن يقال : إنه كان شديد التأليب والتحر يض عليهم ، وكثـيرَ الإلحاح على رسول الهُ صلى الش عليـه وآله فى أمره ، فنسب ذلك الـه الرأى إليه لاشتهـاره به ، وإن شركه فيه غيره


 حين رجع من الطائن .



قال الواقدى" : وحدثنى يُمد بن عبد الهُ ، عن الزهرى ، عن سعيد ن المسيتب ، قالل :










 بمحهد متین ") ") . فقتله . قال : وروَى سميد بن المسيْبَ أنّ رسول الها صلى الهُ عليه وآله قال يومئذ : (ا إنْ
 عاصم فضرب عنعه .

 أرادوا أن يلمقوه تزايلَ لمه ، فقال النبى صلى الله عليه وآله : اتركوه (!)
. (r)


(1) (1) المسن : السمبن خلة .
(1:-E゙ーIr)

وقال ابن إسحاق : انتْح أميّة بن خلف فى دِرْعه حتى ملاُها ؛ فلها ذهبوا يحر كونه



 وا_كنى رأيتُ لأبى عقال وشرفا ؛ك كن أرجو أن يهدَيه ذلك إلى الإسلام ، فلما أخطأه
 غيرد ، واقد كان كارهاً لْجهه ، ولـكن الـيْن ومصارع السوء . فقال رسول الشا صلى اللّ
 القليب وقد كان رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله يطوف عليهم وهم معرَّعون، جمل أبو بكر



 كاذبتهونى وصدّقنى الناس ، وأخر جتمونى وآوانى الناس ، وقاتلتهونى ونصَرَّى الناس ؛
 وقال ابناسعاقف كتاب " المغازى ،"، : إن عائشة كانت تروى هذا الخبر ، وتقول :



 ( ) سيرة ابن هشام r : • •

قال محمد بن إسحات : وحدثنى حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : لمـا نادام


 موتَىَ فإن قالت : ما أخبرت أن يهلَوا وه موتى ، ولـكن تَعود الأرواح إلى أبدانهم ،


 ويككن أن يُنتهر لقول عائشهة على وجه حكىى" ، وهو أنْ الأنفس بعـد المفارقة تعلم ولا تسمع؛ لأنْ الإحساس إنما يِكون بوامطة انَّلة ، و بعد الموت تفسد الآلة ؛ فأمّا العلم فانه لا يحتاج إلى الآلة ؛ لأنّ النفس تَلم بجوهر ها فقط . قال الواقدى : وكان انهزام قريشّ وتولّـيها حين زالت الشهس ، فأقام رسول الهّ صلى الله كليه وآله بيدر ، وأمر عبد اللّ بن كمب بقبض الغنا





 وأين صاحباك ؟ قال : يا رسول الله أنا الذى كنت أجيبك الليلة ، فقال رسول الها صلى

(1) الليل فارتحل

 إلى"، وقال : إنى كنت فى طلب القوم ، وأتانى جبر يل ملى فرس أنثى ممقود الناصية ،

 قال الواقدى" : وأقبل رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله بالأسرى ، حتى إذا كان بعر مْ











وأسلمت أم الفضل زوجته ، وكان الهباّس يهاب قومه ، ويكره خلافهم ، فـكان يكَ




وأخزاه ووجدنا فى أنقسنا قوة وعزًا .


 إلى ظهر ، ، فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سغيان بن الحارث بن عبد المطلب قد
 قال : جُلس إليـه والناس قيانم حوله ، فقال : يابن أخى ، أخِبِّنى كيف كان أْ أم الناس ؟






(r) هُ الب المجرة : طرفها .

سيّده ، فقام موليًا ذليال ، فوالهُ ماعاش إلآل سبعَ ليال ، حتى رماه الهُ بالعدَسةة (1)
فتتلته





فألقوْه بأُعلى مكة إلى كنان هنالك ، وقذفوا عليه بالخجارْ حتى واروْه .

 وبات رسول الله صلى الله عليـه وآله تلك الليلة ساهرا ، فقال له أصابه : مالك لا تنامُ


صلى اله
قال : وروى ابنُ عباس زجمه اللّه ، قال : كان أبو اليسر رجالً جُوعا ، وكان الهبّاس



 أحد من بنىهاشم، قال : حدّثى بذلكالزُهُ


 (r) تاريخ الطبرى r :

قال : وقال النبّ صلى الهُ عليـه وآله لأصابه : إنَى قد عنفت أنَ رجالَا من بنى هاثِم









(r) يوم المِلمة شُبيدا



 قال : فـكره رسول الها صلى الهُ عليه وآله ذلك ولم يـجّبه . قال محمد بن إسحاق : فلمّا قدم بالأمرى إلىالمدينة قال رسول الهّ صلى الهُ عليهوآله: (1) . (r) تاريخ الطبرى r : • o \& طبعة المارف ، وسيرة ابن هثام

افْد نفسَكَ ياعبّاس وابنى أخو يك عَقِيل بن أبى طالب ونوفل بنَ الحارث بن عبد المطنُب


 كن رسول الشا صلى الها عليه وآله أخذ منه عشرين أوقيّة من ذهب أصابها معه حين أَسِر ، فقال المباس : يارسولَ الهُ ، احِبها لى من فدا'ُى ، فقال صلى الشَ عليه وآله : ذاك






قال الواقدى : قدّم رسول الهّ صلى الهُ عليه وآله من الأثثيَل زيد بن حارثة وعبد الهُ ابن رواحة يبشرّان النّاس بالمدينة جفاه يوم الأحـد فى الضّحى ، وفارق عبد الها زيدا


 فقدت إليـه فنحوته ، فقلت : أحقًا ماتقول يابن رواحة
 دارأ داراً ، والصبْيان يشتدُون معه ، ويقولون : قُتِل أبو جهل الفاسق ، حتى انتهوْا إلى

دُور بنى أميتة بن زيد ، وتدم زيد بن حارثة على ناقة النبى صلى الهُ عليه وآله القَصْوَاء ،



 على رقية بنت رسول الها صلى اللّ عليـه وآله التّراب بالبِقيع ، فقال رجل من المنافقين









قال الواقـدى : فقدم بالأسرى وعليهم شُقُر ان ومٍ تسعـة وأربعون رجاخ الذين



 ولو رأيت فعالك مع فعالم لاحتقرّها ! و بئس القوم كانوا على ذلك لنبيهم ! فقال سلمة :


فى بدأتنا، فقال صلى الله عليـه وآله : أمّا ما قلت للأُرابِى : وقعتَ على ناقتـكـ فهى حبلى منـك ، ففحشت وقلت مالا علم لك به ، وأما مَا قلت فى القوم ؛ فإنَّك كمَّت

. عِلْة أُعابه







 ؤ'تبلت إليك ، فقال : آجر كا الها .

قال الواقدى" : وكان مههِل بن عرو لـا كان بت:وكة بين الـقيا وملل ، كان مع مالك







 قال الواقدى" : خذدثّنى إسـحاق بن حازم بن عبد الهُ بن مقسم ، عن جابر بن عبدالش


 يطم الذهز بكهة .

深 数
وتال البالذرى" : قال أسامة - وهو يومئذ غالم ـ يارسول اله ، هذا الذى كن يطم
الناس بكة الــريد - يهنى الثر يد
قلت : هذه لثغة مقلو بة، لأنْ الألثغ يبدل السين ثاه ، وهـذا أبدل، الثاء سينا ،



 . فأمكن الهنه هـ .

قال : وفيه يقول أميّة بن أبى الصّلت الثقفى :

(1) أنساب الأشراف 1 : : r •r (
r)

قال : وفيه يقولم مالك بن الدخشم (1) ، وهو الأى أسره يوم بدر :


ضر بتبذىالشَر حتى انثنى وأ كرهت نفسىعلىى العلمْ أى على ذى العلْ بسكون الالام ، ولـكنه حر"كه للضرورة .


قال الواقدى" : ولمّا قدم بالأسرى كانت سوّدة بنت زمعهة زوْج النب صلى الله عليه وآله عند آل عَفْراء فی مناحتهم على عوف ومموتذ ، وذلا قبـل أن يفرب الحمجاب ،
 صلى الله عليه وآله فيه ، و إذا أو يز يد بُوعة يداه إلى عنعه فی ناحية البيت ، فوالله ماملـكت نفسى حين رأيته بجهوعة" يداه إلى عنقه أن قلت : أبا يزيد ، أعطيم بأيديك! ألا متح كراما ، فوالش ماراعنى إلا قول رسول الله صلى الهُعليه وآله من البيت :(ا ياسودة ،
 رأيت أبا يزيد ججهوعة يداه إلى عنهه أنْ قلت ماقلت .

قال الواقدى" : وحدثنى خالد بنالياس ، قال : حدثّثى أبو بكر بنعبدالشّن ألى جهم ،

 (1) الـلاذرى : \# مالك بن الدخثم بن مالك بن الدخثم بن هرضغة بن غن - وهو توقل - بنعرف ابن الخزرج

رجعت ، فتِجِد رسولَ الهُ صلى الشَعليه وآل فى بيت عائشة ، فقالت : يارسول الشه ، إن بنى عنى طلبوا أن يدخل بهم على فأضيفهم ، وأدهن رموسهم وألمّ من شمثهم ، ولم أحب" أن أفعل شيئً من ذلك حتى استأمرَك ، فقال صلى اله عليه وآله : لا لست أ كره
 عنالزهرى" ، قال: قالأبو العاص بن الر بيع :كنت مستأِسراً مع رَهْط من الأنصار جزامه
 والتر زادهم ، حتى إن" الرجُلَ لتق فى يدهالــكسرة فيدفعها إلى" ، وكان الوليد بن الوليدبن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد. قال : وكانوا يكهلوننا ويمشون . وقال حمد بن إسحاقفىكتابه : كانأبوالماصبنالر بيع بنعبد العُزْى بن عبدشمس خَتَتَ رسولالشصلى الشعليهوآل زوْجابنته زينب ، وكان أبوالعاصمن رجال مكةّ المعدودين مالاً


 قبل أن ينزل عليه الوخْى ، فزوّجه إيتاها ، فــكا أبو العاص من خديجة بمزّلة ولدها ،
 حق" ، ودِنَ بدينه ، وثبَتَ أبو الهاص على رِّركَ ، وكان رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله قد





امهأة شئت من قر يش ، فقال : لاما الهِّ ! إِذن لا أفارق صاحبتى ، وما أحب" أنَّ لى


 ابن العاص،أو ابنةَ سعيد بن العاص فارقتَها، فزوّ جوه ابنة سهيد بن العاص ، ففارقها ولم







 خديكة أْهها أدخلمها بها على أبى العاص ليلة زفافها عليه ، فلما رآها رسول الها صلى الله



مابعثتبه ، وأطلقوا لها أبا العاص بغير هداء

قلت: قرأت على النقيب ألبى جعفر .يحى .ن ألبى زيد البصرى العلوىّ رهمه الله هذا
 . rar ، ră : r (1)

أن يطّيّب قلب فاطهة بغدَكُ ، ويستوهب لما من المسلمين ، أثقعر هنزالتُها عند رسولالشا صلى الهُ عليه وآله عن منزلة زينب أختها وهى سيّدة نساه العالمين ! هذا إِذا ملم يثبُت لما






 أفتطيبون ءها نفـا ، أ كانوا منيوها ذلك ! فقـل له : قد قال قاضى القضاة أبو الحسن
 ماأتياه حسَعَاً فى الدّ بن .

قال حمد بن إسحات : وكان رسوله الهُ صلى الهّ عليه وآل الّا أطلق سبيل أبى العاص أخذ عليه فيا نرى أو شُرط عليه فى إطلاقه ؛ أو أنْ أبا العاص وعد رسول الهِ صـلى الله








 ـفقلت : ما أردت ذلك ، فقالت أى بنت عم لا تعملى إن كانت لك الك حاجة فنى متاع أو فِيا
 فإنه لا يدخل بين النّساء ما يدخل بين الرجال ، قالت : وايمُ اله ، إنى لأظنها حينئذ




 أدركوها بذى طوى ؛ فــكا أوّل مَنْ سبقى إليها هبّار بن إلأسود بن عبـد المطلب بن

 دماً ومى فى الهودج ، فلذلك أباح رسول الله صلى الهُ عليه وآله يوم فتح مكة دمَ هبّار

ابن الأسود
(1) ( ) من سيرة ابت هـيام . وشيعه أى قريب منه .

: تضط (r)
 ra9 ، ran : r ( ) سريرة ابن هشام ( )

قَت : ومذا اللمبر أيضا قرأته على النّةيـ أبى جعغر رحه الهّ، فقال : إذا كانرسول





 فيه سهما ، فتـكر-(r) الناس عنه . قال : وجاءأبو سغيان بن حرب فى جلّةٍ من قُريش ، فقال : أيّها الرّجل ،ا كنُنت
 لمَتحن ولم تُصِبْ، خرجتَ بالمرأة على رووس النابى علانية جهارا ، وقد عرفت دصيبتنا





(8) وصاحبه ، فتدما بها على رسول الذ صلى الشا عليه واله قال محد بن إسحاقِ : فروى سليان بن يسار ، عن أبى إسحاق الدّوْسى ، عن أبى

$$
(1:-c \dot{C}-i r)
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) تلّ كنانته : أخرج ها فيها . } \\
& \text {." } 1(1)
\end{aligned}
$$

هريرة ، قال : بعث رسول اله صلى الهُ عليه وآل سِرِّة أْا فيها إلى عبرِّقريش ، فيها متاع لم وناس منهم ، فقال : إن ظفرتم بهبّار بن الأسود ونافع بن عبد قيس ، خرّقوها بالناره حتى إذا كار الغدُ بِث فقال لنـا : (ا إنى كنت قد أمر تـَع بتحريق الرتجلين إن


 وأهل العدل لا بجيزون ذلك ! وهذا السؤال مشــكِل ، ولا جوابَ عنه إلّا بدفع الخبر إمّا بتضميف أحد من رواته ، أو إبطال الاحتحاج به لـكونه خهر واحد ، أو بوجه آخر ؛ وهو أن بجيز للنبى الاجتهاد فى الأحكام الشرعية كما يذهب إليه كثير من شيوخنا ، وهو مذهب القاضى أبى يوسف صاحب أبى حنيفة ، ومثل هذا الخبر حديث بـبـ باءة و إنفاذها مع أَبى بكر ، و بعث على عليه السلام، فأخَذها منه فى الطريق ، وقرَّها أها على أهلِ مكَّة بعد أن

كان أبو بكر هو المأمور بقراءتها عليهم فأْمَا البلاذرى" فإنه روى أن هبَار بن الأسود كان عَن عرَض زُ ينب بنت رسول الهُ







ماقبله «
قال البْذذرى" : فقال الز بير بن العوام : لقد رأيتُ رسولَ الهُ صلّى الهُ عليه وآله بعد

.
 صلى الهُ عليه وآله بالمدينة ، قد فرّق بينهما الإسلام ، حتى إذا كان قبل الفَتْح ، خرج




 تلك السريةّ ، فلّاكبّر رسول الها صلى الله عليه وآل فى صلاة الصبح ، وكبّر الناس معه ، صرخت زينب من صُغّة النساء : أْهَا الناس ، إنَى قد أُجرت أبا العاص بن الر بيع ، فصلّى رسول الذه صلى الهُ عليه وآل بالنّاس الصبح ، فلّا سلم من الصلاة ، أقبل عليهم فقال :




- 197-

 نحبّ ذلك ، وإن أيتم فهو فیه الشه الذى أناهه عليكع ، وأنت أحق به . فقالوا : يارسول


 ذى مال. من قريش مالَّ مَن كان أبضع معه بشى ، حتى إذا فرغ من ذلك ، قال لم :





خر ج مريعا حتى قدم طلى رسول الشا المدينة (0)
 الهُ صلى الهُ عليه وآله ردّ زينب بعد ست" سنين على أبى العاص بالنكاح الأول لم يحدث
(7)

قال الواقدى : فلمّا فرغ رسولُ الها صلى الهُ عليه وآله من أمر الأسارَى ، وفرق الش عز" وجل" بيدر بين البـفر والإيمان ، أذلّ رقاب المثركين والمنافين واليهود ، ولم يبق بالمدينة يهودى ولا منافق إلآل خضهت عنقه .
. (r) الثنة : السقاء الباله



( ( $)$
(• (

وتال قوم من المنافقين : ليتنا خرجْنا معه حتى نصيب غنيمة . وقالت يهود فيا ينها : هو الذى نجد نته فق كتبنا ، والشه لا ترُنفع له راية بعد اليوم إلآظهرت . وقال كعب بن الأشرف : بطن الأرض اليوم خير من ظرهما ، هؤلا أشراف الناس
 وَدَاعة بن ضُبَيرة ، وجهله يرسل هجاء المسلمين ، ورثى قتلى بدر من المشركين ، فقال :




نُبِّنِّ أَنْ الحارث بن مشامِهْم

قال الواقدى : أملاها على عبدُ الها بن جمغر وعمد بن صال وابن أبى الزّناد , فلتا




(r) سراة الناس : خيارم


صارَ الذى أثرَّ المديث بطعنةٍ أو عاشَ أَمَى مرعَشًا لا يسمع


 (1) نسب تريش : » لِّور أثرب ه ، وأثرب لنة ف يرب .

على قتا(ها شهراً، ولم تبقَ داز" بمكة إلّا فيها النوْح - وجز" النساء شعورهن" ، وكان يؤتى ،



رؤ يا عاتكة وجيم . بن الصَّلْت (r)
قال الواقدى" : وكان الّْين قدموا من قريش فى فداء الأمرَى أر بعة عشر رجلا ،


بثلاث ليال .
قال : خُدّثنى إسحاقبن يميى ، قال : سالْت نافع بن جُجَير :كيغ كان الفداء ؟ قال: أرفعهم أر بعة آلاف إلى ثلاثة آلاف إلى ألفين إلى ألف ، إلّا قوما لا مال لم مكن عليهم

رسول الها صلى الها عليه وآله
وقال الواقدى" : وقال رسول الشه صلى الشعليه وTاله فى أبى وداعة ؛ إنّ له بكَة ابنـا



 حتى إذاغفلوا خرج من الآيل على راحلته ، فسـار أر بعة ليـال إلى المدينـة ، فافتدى أباه بأر بعة Tلاف ، فلامه قر يش فن ذلك ، فقال : ما كنت لأترك كُ بُّى أسيرا في أيدى القوم
 و برأيه ، وهو مفسد عليـع، إنّى والشغ غــير مغتد عمرو بن أبى سفيانْ ، ولو مكث سـنة

يكون عرو K'اموتـع .

قال الواقدى" : فأتما أسماء القوم الذّبن قدموا فى الأمرى ، فإنه قدم من بنى عبدثمس

 ابن عبد الُرّْى بن قصى" عمّان بن أبى حُبيش • ومن بنى مخزوم عبد اللّ بن أبى ر بيعة وخالد بن الوليد وهشام بن الوايد بن المغيرة وفروة بن السائب وءعكرمة بن أبى جهل
 ومن بنى مالك بن حِسْ مكرز بن جفْص بن الأحنف ، كلت هؤلاء قدموا المدينة فى فداء أهلهم وعشُائرم • وكان جير بن مطمً يقول : دخل الأسلامُ فـ قلبى منذ قدمت المدين


مَّطُورٍ

القول فى تفصيل أسماءأُسارى بدر وهن أسرو



ابن عبد المطلِب أْمَره جَبّار بن صخر ؛ وأِير حليف لبنى هاثم من بنى فر ، المه عُتْبة
فهؤلا أر بعة .
ومن بنى المطلّب بن عبد مناف السّائببن عبيد ، وعبيد بنعرو (1) بنعلقهةه رَجُلان
أسرها سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلى" .
قال الواقدى" : حدثنى بذلك ابن أبى حبيبة ، قال : ولم يقدم لهـا أحد ، وكانا لا مال
لهما ، ففك" رسول الها صلى الشُ عليه واTله عنهما بغير فديّية .
ومن بتى عبد شمس بن عبد مناف عُبْةَ بن أبى مُعيط المقتول صَبْراً (r)، على يد عاصمبن

 مُميط فافتداه بأر بعة آلاف . قال الواقدى" : وقد كان الحارث هذا لما أمر النبى صلى اللّ عليه وآله برد الأسارى ه





وآله عرو بن أبى سفيان
وروى محمد بن إسحاق فى كتاب " "المغازى "، : أنْ عرو بن أبى سغيان أمره على

 حنظاَة وأفتدى عراً! دعوه فى أيدهمفايمسكوهمابدا لم • فبينا هو مبوس بالمدينة ، خرج
(1) كذا فن الأصول والوافدنى ، وأنساب الأشراف ، وف ابن مشام : > نهان بن عرو ه .
(r) الواقدى : > متل صبراً ه .

سعد بن النمان بن أ كّال أخو بنى عرو بن عوف معتمرا، ومعه امرأة(1) له ، وكان
 فعدا عليه أبو سفيان ، فنسه بمكة بابنه عرو بن ألى سفيـان ، وأرسل إلى قوم بالمـدينــة هذا الشهر :

 فشنى بنو عرو بن عوف حين بلغهم اللمبر إلى رسول صلى الهُ عليه وآله ، فأخبروه


إلى أبى سفيان فنّى سبيل سعد . وقال حسان بن ثابت يبيب أبا سفيان :
ولو كان سعـد يوم مكة مطلقا لأ كثر فيكّم قبل أن يؤمر القتلَ




 ابنأميّة ، وأبو العاص بن نوفل بن عبد شمس، أنسره عمار بن ياسر قدم فـى فدائه ابن عهّه، فؤلاء ثمانية
(r) ابن مثام : > ما صن به ه . بالجبل ؛ تصنع منها القنى" . وتحن : تصوت. وأنبّت : مذ وترما . والأنبان : أن يكركُ وتر القوس


ومن بنى نوفل بن عبد مناف عدى" بن الخيار ، أسره خراش باش بن الصّهة ، وعمّان









ابن أبى .طلحة .






خات فـ المدينة أسيرا .
ومن بنى غخزوم خالد بن هشام بن المغيرة ، أُسره سواد بن غزيّة ـ وأميّة بن ألى المذيغة


 واحد منهم بأر بعة آلاف ـ والوليد بن الوليدة بن المغيرة ، أُمره عبـد الهُ بن جحش ، (1) الواقدى : » حلبف لمم "

نقدم فى فدائه أخواه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد ، فتهنغ عبـد الهُ بن جحش حتى الوا

 أندياه خر جا به حتى بلغا به ذا الحليُفت ، فأفلت ، فأتى النبي" صلى الهُ عليـه وآله فأسلم ،
 ـ قال الواقدى" : ويقال إن النى أمر الوليد بن الوليـد سليط بن قيس المـازنى ـ وقيس إن السائب ؛ أسره عبدة بن المسحاس ، فنسسه عنـده حينا ، وهو يظن" أنْ له مالًا ،
 فيها عُروض .

ومن بنى ألى رفاعة ، صيْنى بن ألى رفاعة بن عائذ بن عبد الهُ بن عمير بن مخزوم ،
 ألى رفاعة بن عائذ افتُدى كألفين - ولم يذ كر الواقدى مَنْ أُمره - وعبد اللها وهو أبوعطاء ابن السائب بن عائذ بن عبد الله ، افتُدى بألف درم ، أُسره سعد بن أبى وقاص والمطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عهير بن مخزوم ، أ"مره أبوأيوتب الأنمبارىت ولم يكن له مال فأرساه بعد حين - وخالد بن الأعلم العقيلى ، حليغ لبنى مخزوم ، وهو

الانى يقول :

(1) رواية ابن مشام r : 07r :

—r•\& -

الجَمُوح ، وقدم فى فدائه عكرمة بن أبى جهل ، فهؤلاء عشرة .

 أطلفت رسول الله صلى الهُ عليه وآله بغير فِدِية ، وكان شاعر ا خبيث اللسان ، غَ قتله يوم أحُد ، بعد أن أسره - ولم يذكر الواقدى الذّى أُسره يوم بدر - ووهب بن عهير بن وهب ،أسره رفاءة بن رافع الزرقى ، وقدم أبوه عمير بن وهب فـ فـ فدائه ، فأسلم فأرسل النى صلى اله



فهؤلا خمسة .
ومن بنى سَهْم بن عمرو أبو وَدَاعة بن ضُبَيرة ، وكان أوّل أسير افتـدى ، قدم فى
 قَيْس بن عدى" بن حذافة بن سميد بن سهم ، أُسره ثابت بن أقزم ، وقدم فى فدائه عمرو



عوف ، فأفلت ، فأخذه أبو داود المازنى . فهؤلا أر بعة .
ومن بنى مالك بن حِّل سُهُيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود" بن نصر بن مالك؛
 إلى إرضائهم بأربعة آلاف ، فقالوا : هات المال ، فقال : نم ، اجعلوا رجلُ مكطن رجل ؛
(1) ابن مشام : ! أول من ولى ثاراً منزماً ، .

 أسره عمير بن عوف ، مولى سُهَيْل بن عرور . وعبد الهزَى بن مشنوء بن وقدان بن قيس
 أمره النعان بن مالك . فهؤلاء ثالاثة .

 التفصيل يلحق هذه الجلة وروى الواقدى عن سعيد بن المسيّب ، قال : كانت الأسارى سبعين ، وإنّ القتلى
 لم يذكر المؤرخون أسطاءم .

القول فى المطهـِن فی بدر من المشمركِن
قال الواقدى" : المتفق عليه ولا خلاف بيْهم فيه تسهة ؛ فن بنى عبد مناف الحارث ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، وعتبة وشببة ابنا ربيعة بن عبد شمس .
 الممروف بابن العدوّية .

ومن بنى غخزوم، أبو جهل عرو . بن هشام بن المغيرة .




ومن بنى سَهْمَ نبيه ومنبّه ابنا الحجالِ فهؤلا تسمة .
قال الواقدى" : وكان سعيد بن المسيّب يقول : ماأطم أحد بيدر إلا قِتل .

. وألى البخترى وغير هال




 ابن ضبابة على ماء بدر تسها ، ثم شغغلتهم الحرب .
 قَأْص ه.احدة . قال الواقدى" : وأثّا أنا فلا أعرف قيسـا المُحى" . قال : وقد روت أم بكر ، عن المسور بن خرمة ابنها ، قال : كان النّفر يشتركون فى الإطعام ، فينسب إلى الرّجل الواحد ويسكت عن سائرم ${ }^{\text {(r) }}$

وروى محمد بن إسحاق أن" العباس بن عبد المطلب كان من المطعهين فى بدر ، وكذلك






الحارث بن عاه ، تال يوم بدر : ( ( مَنْ ظغر به منك فليتركه لأأيتام بنى نوفل ) ، فتــل
فـ المعركة:

القول فيمن استشهد هن المسلمين يبدر
قال الواقدى" : حدّثنى عبـد الها بن جمفر ، قال : سألت الزهرى" كم استشهد من.

قال : فن بنى المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الحارث ، قتله شيبة بن ر بيعة .
ونى رواية الواقدى قتله عتبة، فدفنه النبى صلى الش عليه وآله بالصفر اء .



 إنّ مهجعا أْول من قتل من المهاجرين .
ومن بنى الحارث بن فهر صفوان بن بيضاه ، قتله طُعَيمة بن عدى" . وهؤلاء الستة من المهاجرين
ومز الأنصار ، ثَّ من بنى عرو بن عوف، مبشّر بن عبد المنذر ، قتّله أبو ثور • وسعد ابن خيثهة ، قتـله عمرو بن عبدود ـو يقال طهيمة بن عدى ـ ومن بنى عدى" بن النجار




ومن بنى سِلِة بنحرام عهير بن المحام بن المُوح ، قتله خاللد بن الأعلم العقيلى - ويقال إن عمـير بن المـام أول قتيل قتل من الأنصار، وقد روى أن أوتل قتيل ثنهم هارث

ابان سراقة .
ومن بنى زُرَيق ، رافع بن المُملَ ، قتله:عكرمة بن أبى جهل .

فهؤلاء الثمانية من الأنصار .
قال الواقدى" : وقدروى عن عكرمة ، عن ابن عباس أن أنسة مولى النبى صلى الش
عليه واTله قتل ببدر •
وروى [أن] [ (Y) معاذ بن ماعص جرِح بيلر ، فـــات من جراحته بالمـدينــة ،
وأن عبيد بن السكن جرح فاشتى جُّحه ، فات منه حين قدم

الةول فيمن قتل بيدر من المثركين وأسماء قاتايهم
قال الواقدى": فن بنى عبد شمس بن عبدمناف حنظلةّنأبىسفيانبنحرب ،قتله على |بنأبى طالبعليهالسلام،والمارثبن الحضرىى قتلهمار بنياسر،وعامر بنالحضرى قتلهعاصم ابنثابتبن أبى الأقلح،وعمربن أبىمير وابنه،موليانلم؛ تتلسالممولى أبى حذيغتمنهم عمبربن أبىيمبر - ولم يذ كر الواقدى" من قتل ابنهـ وعبيدة بن سعيد بن العاص ، قتله الزبير بن الموام ، والعاص بن سعيد بن العاص ،قتله على بن أبى طالب عليه السلام ، وعقبة بن إبى معيط ، قتله عاصم بن ثابت صبرا بالسيف بأمر رسول الشاصلى الشه عليه وTآل .
-r.a-
وروى البلاذُرى أنت رسول الها صـلّى الهّ عليـه وآله صلبه بمد قتله؛ فــكن أول
هصواب فى الإسلام. ثال : وفيه يُول، ضرار بن الخطاب :

 .وعل" ، الثلاثة اشتركوا فق قتله . والوليد بن عْبة بن ربيعة ، قتله على بن أبى طالب عليه


قتله سهد بن معاذ ، فؤلاء اثنا عشر ا ومن بنى نوفل بن عبد مناف المارث بن نوفل، قَتَله خُبَيْبِ بن يساف


 فؤلاء اثنان .











زياد ، وقيل : قتله أبو اليِسَر • ونوفل بن خُويلد بنأَسَد بنعبدالعزّى ؛ وهو ابن العَدَوِيّةه
قتَله على عليه السلام؛ فهوُلاء خــة .

ومن بنى عبد الدار بن قصى"، النّفر بن اللارث بن كَدَة ؛ قتله على بن أبى طالب عليه


 عنته . وز يد بن هُلَيص مولى عررو بن هاشيم بن عبد مناف ، من عبد الدار ، قتله على بن بـ أبى طالب عليه السلام ، وقيل : قتله بال . فهؤلاء اثنان



فوؤلاء اثنان - ولم يذكر البالاذرى" عمان بن مالك .
 عمرو بن هشام بن المغيرة، ضر به مهـاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعوتذ وعوْف ابنا عفراء ه وذنَّ (1) عليه عبد اله بن مسعود . والهاص بن هاشم بن المغيرة ، خال عمر بن الخطاب ، قتله عمرو بن يز يد بن تيم المّيمى"، حليف لم ، قتله همار بن ياسر ، وقيل : قتله على

عليه السلام .
ومن بنىالوليد بن المغُيرة، أبو قيس بنالوليد بن الوليد؛ أخو خالد بن الوليد ، قتلهعلى ابن أبى طالب عليه السالم
ومن بنى الفاكه بن المغيرة أبو قيس بن الفاكك بن المغيرة ، قتله هز ه بن عبدالمطلبك وقيل: قتله الُمباب بن المنذر وني (r) ذفن عليه : أجنز . rav: أنساب الأشراف البلاذرى ا (1)

ومن بنى أميتّة بن المّيرة دسعود بن أبى أُميّة ، قتله على" بن أبى طالب عليه السامم . ومن بنى عائذ بن عبد الها بن عير بن مخز وم ڤم من بنى رفاعة، أميّة بن عائذ بن
 الهجالنى" . وعبد اللّ بن أبى رفاعة، قتله على بن أبى طالب عايـه السلام . وزُهير بن ألبىرفاءه، قتله أبوأسيد الساعدى . والسائب بن أبى رفاءة ، قتله عبد الرحن بن عن عوف .
 السائب بن السائب ، قتله الز بير بن الموام م والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد عبد الشا
 شيبان("'، قتله يزيد بن قيس . وحليف آخر ، وهو جبّار بنسفيان، أخو عمرو بنسفيان المقدم ذ كره ، قتله أبو بُرْدة بن رِياًر.


ع عليه السلام
وروى الجَاَذُرِىت أنْ هاجزاً هذا وأخاه عُويمر بن السائب بن عُوير ، قتلهما على
 النعمان بن أبى مالك ؛ فهؤلاء تسمة عشر .
ومن بنى جُحَح بن عمرو بنهصيص ، أميّة بن خَفَف، قتله خُبَبِ بن بساف و بلال ، شرِكا فيه .
قال الواقدى" : وكان معاذ بن رناعة بن رافع يقول : بل قتـهل أبو رناعة بن رافع .

- (r) فـ البلاذرى : » جابر ه .
(1) الواقدى : ا سفـان ، .

وعلى بن أمية بن خلت ، قتله عمّار بن ياسر ـ وأوس بن المُيرة بن لوذان ، قتله على＂عليــه السلام ، وعُمان بن مظهون ، شرِكا فيه ؛ فهؤلاء ثُلاثة ．


 ابن سهم ، قتسله أبو دُجَآن ـ ـال الواقدى＂：وحـدثنى أبو معشر عن أصابه ، قالوا ： قتله على عليه السلام ـ وعاص بن أبى عوف بن صبيرة بن سعيد بن سهد ، قتلهأبو دُجانتة،
فهؤلاء خحسة .

ومن بنى عام بن لؤى＂، ثمَّمن بنى ماللث بن حـل ، مهاوية بن عبـد قيس


فهؤ لاء اثنان ．

 وقد كثرت الرواية أن＂المتولين ببدر كانوا سبهين ، ولـكن الذين عرفوا وحفظت أُساوّه
 الرواية أنه قتله الحارث بن زمهة ، وأن زمعة قتله أبو دُجَانة＂（1）动合的

القول فيمن شهد بدراًّن المسلمين
قال الواقدى＂：كانوا ثلمُاتة وثلاثة عشر رجلا مع القوم الذين ضرب لم رسول الش



قال : ولم يشهد بدرا من المسلمين إلّا قرشى أو حليف لقرشی" "أو آنصـارى" أو حليف
 أو حليف لقرشى أومولى لم الو
قانل : فـكانت قريش وموالبها وحلفاؤها ستة وثمانين رجلا ، وكانت الأزصارومواليها
وحلفاوّها مانّتين وسبعة وعشر ين رجلا فأما تفصيل أنماء من ثهدها من المسلمين فله موضع في كتب المحديّين أملك به من
[ فصة غزوة| اُحُد

النصل الرابع : فى شرح وَصة غزاهَ أَحُد . ونكن نذكر ذلك من كتاب الواقدى

والبلاذرى ما يقتضى الحال ذ كره .

قال الواقدى : لمـا رجع مَنْ حضر بدرا من المثركيـن إلى مكنة وجدوا العير التى قدم بها أو سفيان بن حرب من الشام موقوفة فى دار النّدوة ، وكذللك كانوا يصنمون كا






( ) ( الطيبة : العير تَكهل الطبب وبز التجار .


- riz -

ترى مَنْ قتَل مع آبائنا وأبنائنا وعشائرنا . فقال أبو سفيان : وقد طابت أنغس قريش




 وكان أبو سفيان ، قد حبس عير بنى زهرة ، لأنهم رجهوا من طريق بدر ، وسلّ ما كا كان

 قريش ! قال أبو سفيان : لأهه رجهوا عن قريش ، قال الأخنس : أنت أرسلتإلى قريش



- لم فى الهـير

قال الواقدى : وهذا يبين أنه إنا أخرج القومَ أر باح العير • قال : وفيهم أنزل (r) :
 قال : فلما أْمعوا على المسير ، قالوا : نسير فی المزب فنستنعره ؛ فإنّ عبدة مذاة غير متخْلِّفين عنّا ، هم أوصلُ المرب لأرهطمنا ومن اتّبتا من الأحابيش ، فأَمعوا على أن


. "lox $1: l(r)$

(1) الثائر : الانى يةوم بالثأر * ( l (

على محمد يوم بدر ، وحلفت ألّا أظاهر (1) عليـه عدُّوا أبدا ـ فشّى إليه صفوان بن أمية




 ما كنت' أظنّ أنى أعيش حتى يمشىَ إيك أبو وهب فى أُمر تأبى عليه ! فأحظظه ، فقال : أنا أخرج ، قال. : خُّ ج إلى العرب يكمعها ، و يقول :











 غير هذا أبدا ! فجاء نوفل إلى أبى سفيان بنَ حرْب فقال له تلا تلك المقالة ، فصاحت هند
 فقد رُدّت القيان من الحجفة فى سفر ه إلى بدر ، فقتلت الأحبّة يومئذ . فقال أبو سفيان :
 حرب بإمرأتين : هند بنت عتبة بن ربيعة وأمَيْهة بنت سعد بن وهب بن أشيَمَ بن كنانة هـ وخرج صفوان بن أمية بامرأتين : برْزة بنت دسمود الثقى وهى أم عبـد الهَ الأل كبر والبغوم بنت المعذل من كنانة ، وهى أَّ عبد الها الأصغر ، وخرج طلحّ
 وكلاب والجالاس بنى طلحة بن ألى طلحة ، وخرح عِكْرمة بن أبى جهل بامرأته أَمْ حكيم بنت المارث بن هشام ، وخرج المارث بن هشُام بامرأته فاطهة بنت الوليد بن المغيرة ، وخرج عرو بن العاص بامر أته هند بنت منبّه بن الحجاج ، وهى أم عبد الهّ بن عمرو 'ن
 إحدى نساء بنى مالل بن حسل مع ابنها أبى عزيز بن همير ، أخى مُصْمب بن عهر من بنى عبد الدار 6 وخرج الحارث بن سفيان بن عبد الأسد بامرأته رَمْلة بنت طارق بن
 عبد مناف بامرأته أمّ حكيم بنت طارق ، وخرج سفيان بن عُوَيف بامر أته مُتَيلة بنت عرو بن هــلال ، وخرج النعحأت بن عهرو وجابر مسك الذئب أخوه ؛ بآتمها

الدُّغَيـة ، وخرج غراب بن سفيان بن عويف بامر أته عرة بنت الحارث بن علقّة


وفيها يقول حسان :
 تاللِا : وخرج سُفْيان بن عويف بعشرة من ولده ، وحَشَدت بنو كنانة . وكانت

 أبى طالحة .








 وجده بُعباءء ، غُرج حتى وجدَ رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله على باب مسجد قُباء يركب






 كنت أُستمع عليكَ ، وأخبرتْ سهدا الخبر ، فاسترجِ سعد ، وقال : لا أراكِ تستهـين علينا
 خرج يعدُو بها حتى أدرك رسولَ الهُ صلى الهُ عايـه وآله بالجمر ، وقد بَلَحَتْ ، فقال :



 قريشا وقد عسكروا بذى طُوَى ، فأخبروا رسولَ الها صلى الله عليه وآله الخَبرَ، ثمَ انصرفوا
 قال الواقدى" : فلمّا أصبح أْوِ سفيان بالأواء أخِبر أنّ عمرو بن سالم وأصابه راحوا



" 1 (r) ( ) ( ) أصحروا: : خرجوا الملالصعراء ؛ وهو الفضاء

 المستوى الواسع

نتركنام ولا أموال لم ، فلا يختارونها أبدا ، وإن أصحروا لنا فعددُنا أ كثرُ من عددم ،
 ولا وِتْ لم عندنا .
قال الواقدى" : وكن أبو عامر الفاسق قد خرج فى خَسين رجلا من الأوْس ، حتى
 مُد باطل ، فسارت قريش إلى بذر ، ولم يسرْ معها ، فلّا خر جت قر يش إلى أَحُد سارَ معها ، وكان يقول قريش : إنى لو قدمت على قومى لم .يختلنْ عليكم منهم اثنان ، وهؤلا
 قال الواقدى" : وخرج النّساء معهنَ الدّفوف يكرّضْنَ الرجال ويذ كَرْههم قتلَّ بدر



من الأموال .



 ناستشار أبو سفيان بن حرب أهل الرأى مأى من قريش فى ذلك ، فقالوا : لا تذ كر من هذا شياً ، فلو فعلنا نبشتْ بنو بكر وخْزاع اعة موتانا . قال الواقدى": : وكانت قريش بذى الملليغة يوم الميّس صبيحة عشر من مخرَجهم من

 عينين له . آنسناومؤنسا ابنى فضالة ليلة المُيس ، فاءترضا لقريش بالعَقيت ، فسارا معهم ه

 بنو سلمة وهارثة وظَفَر وعبد الأشهل ، وكارْ المـاء يومئذ بالجرف نشطة لا يو م سائقو الناضح بجلسـا واحدا ينغتل البلم فى ساعتـه ، حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التى حفرهـا معاو ية بن أبى سعيان (r) ، وكان المسلمون قد أدخلوا آلة زرْههم ليلة الميس المدينة ، فقدم
 ناضحا تسقى شميرا ، وكان المسلمون قد حـذروا على جمالم وعمـالم وآلة حرْهِمَ ، وكان المشركون يرعَوْن يوم الخميس ، فلمـا أمسَوْا بمعوا الإبل وقصهوا عليها القصيل ، وقَصَها على خيولم ليلة الجمة ، فلما أصبحوا يوم الجمعة خخّوا ظهرثم فى الزرع وخيلهم ، حتى تُكوا

العِرض لِيس به خضراه . قال الواقدى" : فلمّا نزلوا وحلّوا !لمُعَد ، واطهأنوّا بعثَ رسول الهَ صلى الهُ عليه وآله الُلباب بن المنذر بن المجوح إلى القوم ، فدخل فيهم وحَزَر ونظر إلى جهع ماير يد ، وكان

 أو ينقصون قليال ، والخيل مائتىفرس ، ورأيت دُروعا ظاههة حَزَرَّهُا سبعائتُدرع • قال : هل رأيت ظُعُنا ؟ قال : نم رأيت النّساء مههن الدّفاف والأك كبار ـ وهى الطَّبول ـ فقال


جاءنى خبرهم لا تذكر من شأْهم حرفًا ، حسبنا الهُ ونم الوكيل ! اللهمّ بك أحول ، و بك أصول !
قال الواقدى :وخرج سَكمة بن سلامة بن وقش يوم المُعة ، حتى إذا كان بأدنى المِرض


 ناحيـة المزرعـة ، وخرج بهها يعــدُو ، حتى أتى بنى عبد الأشهل ، غِّتر قومه
.
قال الواقدى" : وكان مقدم قريش يوم الخميس لمُس خلوْن من شبوال ، وكانت الوقهة يوم السبت لسبع خلوْن من شوال ، و باتت وجوهُ الأوس والخزرج : سعد بن مُمعاذ وأسيد
 النبى صلى الله عليه وآله خوفا من تبييت المثركين، وحرُ سِت المدينة تلك الليلة، حتى أصبحوا ، ورأى رسول الهّ صلى الهّ عليـه وآله رؤيا ليلة الجمعة ، فلمتا أصبح واجتمع -المسلمون خطبهم





-rrr -
 مردف (r) كبشا فككبش الـكتببة نتّله إن شاء الشا قال الواقدى" : وروى عن ابن عبـاس ، أنْ رسولَ الشالهـل الهُ عليـه وآله قال :
(أما انفصام سيف فتتل رجل من أهل بيتى ")














آلارب والتجر بة .
 ذلك رأى الأكابر من أُعاب رسول الشَ صلى الهُ عليه وآله من الماجر ين والأنصـار

—rrr -



 وأحبّوا لقاء الهدرٌ ، وتالوا : اخرج بنا إلى عدوّنا ، وقال رجال من أهل النّبّهَ (1) وأهل



 فى ساحتنا هذه - ورسولى الله صلى الهُ عليه وآل لمـا رأى من إلحاحهم كاره ، وقد لِمِسُوا السّلاح يخطرون بسيوفهم ، ينساوَمُون كغْته الفحول ـ وقال مالك بن سنان أو أبى سعيد





 وهو صائم


 .فقال : صدقت ، فاستُشهد يومئذ .







وعر فنا مصيرّا ، لا نحصر إنغسنا فـ بيوتنا .












الها بذلك ، فقتِل بأَحُد شهِيداً .
















 .
 (1:-玉 -10 )

على ما ص:موا ، وقال الذـِن يلحُّون على رسول الهُ صلى عليه وآله : ما كان لنا أن نخالفكه



 النَّصر ما صبرتم •







 صلى الهّ عليه وآله فلبس لأمته وخر ج وهو موضوع عند موضع المنائز صـلى (1) عليه ، ثم دعا بدابته ، فركِب إلى أَحُد .







 قد أظهروا الدروع ، فهم مائة دارع ؛ فلمّا ركب صلى الش عايه وآله خر ج الدَّهد ان ان أمامه
















رسولُ الهَ صلى الهُ عليه وسلّ .





مضى من آبأكك ، وكان ذلك رأيه مع رأيك ؛ فأبى أن يقبه، ، وأطاع هؤلاء الغلمان الذين








 موضع آلِّ"ت ، ومحمد بن مسلمة . قال الواقدى" : وقد كان رسولٌ الله صلى الهُ عليه وآله قال حين صلّى العشاء : مَنْ
 فقال : اجلس ، ثم قال ثانية : مَنْ رجل ״ يكفظنا الليـهة ؟ فقام رجل ، فقال : مَنْ أنت ؟ قال : أبو سَبَع ، قال : اجلس ، ثم قال ثالثة مثل ذلك ، فقام رجل ، فقال : مَن اْ أْت ؟ فقال : أْا ابن عبد قيس ؛ فـكت رسول الهّ صلى اللّ عليه وآل ساعةً ، ثم قال : قوموا
 أْا الذّى كنت أُجيُبك الليلةَ ! قال : فاذهب حفظاك الهُ ،

قلت : قد تقدّم هـذا الحديث بذاته فى غزوة بدر ، وظاهر الحال أنه مكرّر ، . الالادج : السير ف آخر الايل

 تلكُ الليلة ، و يقال : كان بحرُس رسول اله صلى الهُ عليه وآل لم يمارقه .


 ويقال : محيِّصة .
قال الواقدى : وأثبت ذلك عندا أبو خثيمة ، غزج .بِسول الش صلى الله عليه وآله ،

 التراب فى وجُوه المسلـين ، ويقول : إن كنتَ رسولَ الهُ فلا تدخلْ حانُطى ، فلا أحِّهِ لك . قال تحد بن إسحاق : وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب ، وقال : والّه لو أعلم أنى

لاأصيب غيرَك يا يمّدّ لضر بت بها وجهك (1)



 مثل رأيه .
قال : ونهام النبى صلى اللّ عليه وآله عن الــكلام فأسكِموا .

$$
\text { (1) سيرة ابن ششام r : } 9 \text {. }
$$



وقال ُحمد بن إسحاق : قال رسول الهّ صلى الهُ عليه وآله : دعوه ، فإنّه أعمى البصر ،
أعهى القلب . يعنى مِرْبع بن قيظى
قال الواقدى" : ومغي رسولُ الهُ صلى الهُ عليه وآله ، فبيذا هو فی مسيره إذ ذبّفرس أبى بودة بن رنيار بذنبه فأصاب كُّالب سيغه ، فسل سيغَه ، نقالل رسول الهَ صلى الله عليه












 والمؤمنين عن نصرك . فانصرف ابنَ أبَّهوهو يمّول : أيمصِينى و يطيع الولدان ! وانمرف عبدُ الله بن عرو يعدُو حتى لِق رسولَ الهُ وهو يسو"ى الصفوف ، فلهّا أصيب أصحاب
(Y) شم سيفك ، أى اغمده
 (r) الميق : ذكر النهام

لا رأى لـ
قال الواقدى : وجعلَ رسولُ الهّ صلى الهُ عليه وTاله يصنت أصحابه ، وجهل الرماة




عينين خلْف ظهره ، واستدبر الشهس ، واستقبلها المشركون ،


هـتقبل المدينة .







 مستميتون موتورون ، نطلب ثأراً حديثَ الههد . وجمل يقول : إذا زالت الألوية ، فـا هـا
 هذا أبدا ! وأمتا الحمافظة و(r) عليففترَى .



وأغظظوا لأبى سفيان بعض الإغلاظ ، فقال أبو سفيان : فنجعل واه آخر $ع$ قالوا : نع ه ولا يَمله إِلا رجل من بنى عبد الدار ، لا كان غير ذلك أبدا



 أحقّ بالوفاء دنهم ، أَنْ مُصعب بن عُمير ؟ قال : ها أنذا ؛ قال : خذ اللواء ، فأخذه هصعب فتقدّم به بين يدى رسول الهُ صلى الهُ عليه وآله . قال البلاذُرى : أخذه من على عليه السلام ، فذفعه إلى مصعب بن عمير ، لأنه من

بنى عبد الدار (1)
قال الواقدىّ : ثمّ قام عليه السلام ، فطب النّاس ، فقال صلى الهَ عليه وسلّم : أبّبا النّاس ، أوصِيكم مما أوصانى به الهُ فی كتابه من العمل بطاعته ، والتناهِى عن محارمه ،








عشرا ، ومَنْ أحسنَك منمسلأو كافر وقع أجرُه على الها فَ عاجل دنياه أو فى آجلِ آخرتهى









 والـالام عليـكم .
 قال : أوّل مَنْ أنشب الحرب بينهم أبو عامر ، طلع فى خَسين من قومه ، مهه عبيد قريش



 قالل الواقدى" : وجعل نساء المثركين قبل أن يلتىَ الجمهان أمام صفوف المشثركين




وذ كّ نه قتلى بدر .
وقال الواقدى" : وكان قُزْ مان من المنافقين ، وكان قد تخلَّف عن آَحُد ، فلها أصبح





 .فقعل الأناعيل ، حتى إذا كان آخر ذلك قَتَلَ نْسَهَه ـ وكان رسول صلى الهُ صلى الهُ عليه






 الها يؤيّذ هذا الدين بالرجل الفاجر (1) " (1) الـكتيت : صباح الجمل




 قوى ، ْزلولا ذلك ما كاتلت ، ثالل : فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سههاً من كنانته ، فتـل به نفـه ، .

قال الواقدى" : وتقد"م رسولُ الشصلى الهُ عليه وTا اله إلى الرمّماة ، فقال : احوا لنـا





قال الواقدى" :وعل رسول الشا صلى الشُ عليه وآل لنغسه مَيمنة وميسرة ، ودنم اللواء




 وأقاموا النّساء خلْ الرجال يضمربن بين أ كتافهر بالأ كَبار والدَّفوف ، وهند وصواحبها يرّضْن ويذّمرن
نَنُ بنات طـارِقْ نمّنى على النَّارِقَتْ


*     * فراقَ غَيْرَ وامِقت




 وقد علهت أنن الها سيقتله ؛ هو كبش الـكتيبة . قال الواقدىّ : وروِى أنْ طلحة حمل على علىِّ عليـه السلام ؛ فضر به بالديف ،

 فتركه ولم يذفِّف عليه .
قال الواقدى" : ويقال: إنْ عليا عليه السالم ذفتّ عليه ؛ ويقال : إنْ بعضِالمسلهين




ابن أبى طلحة وحده .
قال الواقدى" : ثم حمل واء المشركين بعـد طلحة أخوه عمّان بن أبى طلحة ، وهو
أو شيبة ، فارتجز وقال :
إنْ عَلَّت ربت اللـواء حقًّ

 (r) ذنفت عليه : أبهز

ثُوْتَزَ رِه فبدا سَحْره (1) ، ورجع ، فقال : أْا ابن ساقي الحجيج ؛ ثُ حمل اللواء أخوها أبو سعد بن أبى طلحةَ، فرماه سعد بن أبى وقاص فأصاب حنجرته - وكان دراءا ، وعليه

مغفر لا رفرف عليهه
قال الواقدى" : وقد روى أنت أبا سهد لا حمل اللواء ، قام النساه خلفه يقلن :

*


 وراء ظهه ، غم ضر بته حت قتلته ، وأخذت أسلبُه درعه ، فهض إلى" سُبيع بن عبد عوف ونغر معهه فنعونى ، سلبه وكان سلَبهُ أجود سلب رجل من المشركين : د دزع فضفاضة ، ومِغْر وسين جيّد ، والـكن حيل بينى و بينه . قال الواقدى : وهذا أثبَتَ القولين .

قلت : شتَّان بين على" وسعد ! هذا يكاحش على السَّلَبِ ويتأسْف على فواته ، وذلك يقتل عرو و بن عبد ودَ يوم المندت ، وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه ، فيهرض عن
 ثيابه ، فـكانْ حبيبا عناه بقوله :

$$
\begin{align*}
& \text {. } \tag{1}
\end{align*}
$$


 قال الواقدى" : ثم حمل لواء المثركين بعد أبى سعد بن أبى طلحة مسافع بن أبى
 الثشهيد ، وهى مع النساء بأحُد ، فقالت : من أصابك ؟ بَ قال : لا أدرى ، سمعته يقول :
 من الأوس .
قال الواقدى" : وروىَ أنْ عاصما لما رماه ، قال له : خذها وأْا ابن كسرة ، وكانوا




من الإبل .

 وذهب برأسه و بدنه . اتقق المؤرخون على ذلك .

قال الواقدىّ : ثم محل اللواء بعد المارث أخوه كابب بن طلجحَّن أبى طلحة ، فتّله



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

 فى قاتله فةيـل : قتله على بن أبى طالب عليه السالم ، وقيل : سـد بـ بن أبى و قاص ك و قيل : قُزمان ، وهو أثبت الأؤوال . قال إلواقدى : انتهى قُزمان إلى صُواب ، خْمل عليه ، فقطع يده المينى ، فاحتهل اللواء باليسرى فقطع اليِسرى ، فاحتضن اللواء بذارعيه وعَخْدُيْهَ ، وحَنَى عليه ظهره ، وقال :







 مرارا ، ولـكن المسلمين آثوا منقبل الرّماة، أنْ رسول النهصلى الهُ عليه وسلم: أوعز إيمهم

 السَّلاح فيهم حيث شابوا حتى أجهزوه عن المعسكر ، ووقهوا ينهبهو نه . قال بعض الرماة




فقال الآخرون : لم يُرِذْ رسولُ اله صلَّ الهُ عايه وسلّ هذا ، وقد أذلّ الش المشركيت




 واستدازت رهالم ، ودارت





ابن جُجير ، وكان آخر من انصرف من الخيل ، فلحقا بالمـلمين .
 ابن أبى جهل يتلوه ، فـالطَنا وقد انتقضت صفونا
 بيليّة عظيمة حين "صوّر إبليس فی صورته ، وإن جُعَيال ليقاتل مع المسلهين أشدَ القتال ،
 كانت أُسرع من دولة المثر كين علينا ، وأقبل المسلمون على جُيُيل بن مـراقة ير يدون قتله ،
 إلى جنبها حين صاح الصائح ، وأنّ الصأح غيرده .


قال الِاقدى＂：فروى رافع ، قال ：أُتِينا من قِبَل أنغسنا ، ومعصية نبيّنا ، واختلط المسلون ، وصاروا يقتلون و يضرب بعضهم بعضا ، ومايشُرون بما يصنعون من الدَّهَش ،





 قَقِل فهو شهيد ．
قال الواقدىَ ：وكان الشيخان ：حُسِيل بن جابر ورناءة بن وَقْش شيخين كبيربن ، قد رفها فى الآطام مع النّساء ، فقال أحـدها لصاحبه ：لا أبالك ！مانستبق من أنفسنا ！فواله مانحن＇إلآ مامة اليوم أو غد ، وما بقى من أجلنا قدر ظِمْ＂（1）دابة ، فلو أخذنا أسميافنـا
 الشا عليه وTاله ، فأما رفاعة فقتله المبركون ، وأما حُسَيل بن جابر فالتغت عليه سيوفُ


 فتصدّق حذيغة ابنه بدمه على المسلمين ． قال الواقدى＂：وأقبل يومئذ اُلمباب بن المنذر بن اَبموح يصيح ：يا آل سلهة ！ؤقوبلوا
（いとーデーい）



قال الواتدى" : وكان نسطاس •ولى ضرار بن أميّة كنّ حضر أحْداً مع المثركين ،
















( )
 أسرانا، ووجدنا الذّهب فى المعزكة ، ولقد رأيت يوميّذ رجالًا من المسلمين فمَ صفوان
 .

- بعد للإبال
 قالم : ماءلهنا أحداً من أمحـاب زسووا الها صلى الله عايـه وآله الذّين أغاروا على النَّهْ









 فالـ الواقدىّ : وروت هيرة بنت عبد الهّ بن كعب بن مالك ، عن أبيها ، قالت :
 (r)

 اصمت : قال : ودعا رسول اللّ صلى الهُ عليه وآل بكعب ، فلبس لأمته ، وألبس كمبـا

لأمة نفـه ، وقاتل كعب يومئذ قتالا شديدا ، جرح سبعة عشر جر حا .
قال الواقدى" : وحدّثنى ابنْ أبى سَنْرَ عن خالد بن رباح ، عن الأعرج ، قال :


 أبى زُهير ، فقال : يا أبا سفيان ، هل تدرِىمَنْ هذا





 هذا حقّ ، كذب ابن قيئة ، زءم أنه قتِاله !





 قَلْب المثركين ، دضانا إلى قلب المسلين ، فصاز عسكر رسول الش صلى الشّ عليـه وآله






 من الثّرة التى كن الرماة علهيا ، فأتاه من وراء المسلهين ، وتراجع قلب المثركين بهـد ، المد


 ومثل هذا ابجرى دأثا في الحرْب .




 -
 والمشركون يتـكاثرون عليهم ، و يقتلور ف فيهم حتى لم يبقَ من الههار إلّا القَليل ،

والدّوّلة للمشركين .
قلت : ثمّ ماذا ؟ قال : ثمّ علم الذين بقوا من المسلمين أنهّ لا طاقة لم بالمشركين ،
فأصعدوا فى الجبل فاعتصهوا به .
















يوما ثانيا يـكون لمم فيه الظَّفر الـكزت بالبني صلى الهُ عليـه وآله ، فر جوا غنهم
وطلبوا هكة .







 .










وهو يقول :
 سو يبط بن حَرْمة وأبو الرُوم ، فأخ_ذه أبو الرُّوم ، فلم يزل بيده حتّ دخل بها المدينة ، ،
-حير انمرف المسلمون
قال الواقدى" : وقالوا : إنْ رسولَ الشّ لما لمه القتال ، وخالص إليه وذبْ عنه مصسب

 فقاتل حتى اثْثبت ، وفاءت فئة من المسلمين حتى أجهضوا أعداء الهُ ، فقال رسول الهُ صلى















قامة ، ثم رجع فسطط ، فتله الهُ عز" وجل .
قال الواقدى" : ور مى رسولُ الها صلى الهُ عليه وآله عن قوسِه يومئــذ حتى صارت

 إن ثتى امرأة شابةّ جميلة ، أحبها وتحبّى ، وأنا أخشى أن تقذر مكان عينى" ،
 فلم تخرب عليـه ساءة من ليا ونهـار ، وكن يقول بعـد أن أسنّ : شى أؤوى عينى .












 جملنى الله فداك ! قالوا : إنه كان رسول اللّصلى اله عليه وآله ، لَيأخذ المود من الأرض ،
 قال الواقدى" : وكان الرُّماة المذكورون من أصحاب رسول الشّصلى الهّ عليه وآله جماءة :




ابن سالمة ، وقتادة بن النعان .


**



 وأو المراء بن سفيان ، وغراب بن سفيان ، فقال رسول الهُ صلى الهّ عليه وآله : يا علىّ




عايـه السلام لرسول الله صلى الهُ عليه واTل : يا مُمد ، إن هـذه المواساة ، لقد عجبت الملأُسكه من مواساة هذا الفتى ! فقال رسول الش صلى الشّ عليه وآله : وما يمعهه وهو مثى
 قِقَل الـطاء ، لايرى شتخص الصارخ به ينادى مرارا :
لاسيف إلا ذو الفقــا ر ولا فــــــت إلا" على
فسئل رسول الها صلى الهُ عليه وآله عنه ، فقال :هذا جبرئيل .

قلت : وقد روى هذا اللمبر جاءةّ دن المدّثِين وهو من الأخباز المثهورة ، ووقفت


 جالمعوا الصِّحاح من الأخباز الصحيحة !
 .بِ يد زسول الشا صلى الله عليه واTله ، عليه لأمة كاملة ، ورسول النه صلى الهّ عليه وآله







- ror -

يومئذ سلَبه : درعاً جيداً ، ومغفراً ، وسيفا جيداً ، ولم يسمع بأحد من المشركـين سلب يومئذ غيره ، ورسول الشا صلى الهُ عليه وآله ينظر إلى قتالهما ، فسأل عن الرجل ، قيل :
 جحش أ.

 الصمة ضر بة على عاتقه ، فوقع الحارث جريكاً حتى احتهله أمعابه ، ويقبل أبو دجانة على ،

 انصرف ، فلحق برسول الله صلى الله عايه واTل .


 يشهد أَحُـدا !

قال الواقدى" : وروى الحارث بن عبيد الهّ بن كعب بن مالاك ، قال : حدثنى من



 .يكر"قناة طويلة ، فطعن أبا سبرة من خلفه ، فنظر ت إلى سنان الرمح خرج من صدره ؛ (r) نبلوا سهلا ؛ أى أعذرْ الالبل .

ووقع أبو سْبْ ة ميّتاَ، وانصرف خالد بن الوايد ، يقول : أنا أبو سليان ! قالل الواقدى" : وقاتى طلحة بن عبيد الها يومئذ عن النيَّ صلى الش عليه وآله قتالا
 أصحابه ، وكثر المشركون ، فأحدقوا بالنى صلى اللّ عليه وآله من كلّ ناحية ، ها فا أدرى
 حتى انكشفوا ، جُعل رسول الهُ صلىالشا عليه وآل يومئذ يقول لطلحة : ( ( لقد أوجب)

وروى : (ا لقد أنحبَ) أى صَّى تذره .




ال:بى صلى الهّ عليه واTل يُتُّ"ّس بنغسه .




 رحل يمشى فى الدنيـا وهو من أهل الجنّة ، فلينظا إلى طلحة بن عبيد الهِ ، طلمّهة









 شَعَوب

قال الواقدى" : وكان طلحة قد أصابته فى رأسه المصلبة ضر به رجل من المثركين ،


 أفاق ، فقالل : مافعل رسولُ الشصلى الهُ عليه وTل ه؟ فقلت : خيرا ، هو أرسلنى إليك ، فقال :



 فاضر به هر بة أخرى .

 (r) من اللسان
 أسماء المية .

قال الواقدى" : ولما كان يوم البمل ، وقتلَ على عليه الـلام مَنْ قتـل من الناس ،





 رجل : اقد كان يوم أحُد يوماُ قتل فيه أصحاب رسول الشا صلى اللّ عليه رواله ، وأصابت







ولـكنّ الأجل استأخر ، و يقضى الهُ المرا كان هـمولا .







وصار ا'لمباب إلى النبى صـلى اله عليـه وآله ، وكان ا'لحباب يومئذ معلَا بمصابة
خضراء فق وِغْرَهِه


 مكانكِ، ومتّمنا بنفسك .

 لا يأخذ يمينا ولا شمالا إلّا رأى شماس بن عثّان فى ذلك الوجه ، يذب" بسيغه عنه ، حتى

 قال الواقدى" : ولَّا ولى المسلمون حين عطن عليهم خالد بن الوليد مِر • خ خلفهم، ،





وعشرضربات بالسيف .
قال الواقدى" : وكان عباس بن عبادة بن نَضْلة المعروف بابن قَوْهَل ، وخَرجة بن

زيد بن ألى زهير ، وأوس بنأرقَ بن زيد ، وعباّس رافع صوتَّه يقول : يامعشرَالمسلهين ،





 ابن زيد الرماح ، جُرح بضعة عشر جرح ، فرَ به صفوان بن أميّة ، فمرفه فتال : هذا


 الأماثل مر• أماب محـد ، قتلت ابن قوقل ، وقتلت ابن أبى زهير ، وقتلت أوس


قال الواقدى" : وقال رسول الهُ صلى الهُ علهَ وسلّم يومئذ : مَنْ يأخذ هــذا السيغ
 فأعرض عنه ، ثَعَرَضه رسول الهُ صلى الهُ عليه وسلّ بذللك الشَّرْط ، فقام الزُّبير ، فقال :





$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \varepsilon-\underset{r}{ }-1 v \text { ) }
\end{aligned}
$$

قتاله ، لقد رأيته يضرب به حتى إذا كلَ عليه وخاف ألأَيُيك (1) عمَّ به إلى الجِجارة ؛




 بها أحسن القتال ، وكان على عليـه السلام يعِمَ بصوةٍ بيضاء ، وكان الزُّبير يعِلم بیصابة

صفراه، وكان حمزة يعلم .بريش نعامة .
قال الواقدى" : وكان أبو دُجهنة يحدّث يقول : إنَى لأنظر يومئذ إلى امرأَة تقذِف



بنت الحارث
قال الواقدى" : وكان كمب بن مالك يقول : أصابنى الجراح يوم أحُد ، فلمّا رأيت

 جُرْب الغنم،وهو مدجّج فى الحديد، إصيح : يامعشرَ قريش، لا تقتلوا محدا، الـُسروه أمراً
 سَحْره ، ثم أخذ سيغه وانصرف ، فطلل عليه من المثركين فارس ماأرى منه إلا عينته ه



بالسيغ ، ثم ختح له بما ختم له به ! فيقال له : فاخت اله به ؟ فيقول : من أهل النار ، قتل
نهنهَه يومئذ
قال الواقدى" : وروى أبو النّثر الـكنانى ، قال : أقبلت يوم اُحُد وأنا من المشركين ،



 بِضاً ، يقاتلون على غير صفوف ، مايدرى بعضهم مَنْ يضرب ، وما للسسلين لواء قأمَ ،





الها إلى الإسلام
 فى الإسلام ، فيةول : لو أعلم ماتقولون حقا ماتأخرَت عنه ، حتى إذا اكان يوم أَحُد بدَا له

 فقالوا : ماجط بك ؛إعرو ؟ قال : الإسلام ، آمنت بالهُ و برسوله ، وأخذت سينى وحضرت ،

 . (1)

قال الواقدى" : فــكان أبو هُريرة يقول ، والناس حوله : أخبرونى .رجل يدخل. الجنتة لم يصل للّ تعالى سجدة؟ فيسكت النّاس، فيقول أبوهريرة : هو أخو بنى عبدالأثنهل

عرو بن ثابت بن وتْش .
قال الواقدى : وكان نخيرق اليهوديَ من أحبار يهود ، فقال يومَ السَّبْت ورسول'
 نصره عليكم حقَ . فقالوا : ويحك ! اليوم يوم السبت، فقال : لا سبْت ، ثم أخذ سلاحه وحضر مع النب صلى اللّ عليـه وسلّ ، فأصِيب ، فقال رسول الها صلى الله عليـه وسلَ :
(\# ( "
قال الواقدى : وكان مخرِق ، قال حين خرج ج إلى أُحُد : أن أصِبت فأموالى كِهـد
يضعُها حيث أراه الله فيه ، فهى عامتّ صدقات النبيّ صلَى الشَ عليه وسلم .

 يقول أبوه وهو يرى أهلَ الدّار يبكون عنده : أنت واله ضنعتم هـذا به ، فالوا : كيف ؟



(1) ارثت : تحل من المركم جريكاً وبه رمق .




 . عسيفاً ، أى أجنيراً

- Y71 -

 صلى اللّ عليه وسلم : إنّ قْمان قد أصابته الِحراح ، فهو شهيد ، فقال : بل من أهلِ النَار،
 ماقاتلنا إلّا على الأحساب ، قالوا : بشّرنالك بالجنة ، قال حبّة والهُ من حَرْمل ، إنّا والش



ظهره ، فذ كر ذلك للنب صلى الهُ عليه وآله فقال : ( ه هو من أهل النار ه ه . قال الواقدىّ : وكان عرو بن الجموح رجلاً أَرج ، فلّا كان يوم أحُد ، وكان لهبنون
 وقالوا : أنت رجل أعرَج ، ولا حرج عليك ، وقد ذهب بنوكُ مع النبى صلى الشه عليه وسلم








 يعدُو فی أثرْه، حتى قُتِلا جميما .

قال الواقدى" ، وكانت عائشة خرجت فى نسوة تستووح الخبر ، ولم يكن قد صُرِب الحجاب يومئذ ، حتى كانت بمنقط الحر"ة وهى هابطة من بنى هارثة إلى الوادى ، لقيتْ هنداً بنت عمرو بن حزام ، أخت عبد الله بن عرو بن حزام ، 'تسوت بهيراً لمـا ، عليه

 أما رسول الله صلى الله عليه وسلِ فصالح ، وكلَ مُصيبة بعده جَلَّل، واتْخذ الله من المؤمنين

 ـ قلت: هكذا وردت الرواية ، وعندى أْها لم تقل كلّ ذلك ، ولعلها قالت : (ا وَرَدَّ




 أراه لغير ذلك ، فزجر تْه فقام ، فلهّا وجهت به إلى المدينة برك ، فوجّهته راجعة إلى أَحُد ،

 لا ترد"ّى إلى أهلى ، وارزتنى الشهادة ؛ فقال صلى الهُ عليـه وسلم: فلذلك البلمل لا يمضى ،



 غادع الهل لم عسى أن يُعلنى معهم ! قال الواقدى : وكان جابر بن عبد الهُ ، يقول : اصطبح ناس" يوم أَحُد المُرَ ، مهْم أبى ، فقتِلوا شهداه .

قال الواقدىت : وكان جابرّ يِّول: أُول قتيل من المسلمين يوم اُحُد أبى ؛ قتله سفيـان ابن عبـد شمس أبو الأعور الشُلَّى ، فصلّل عليـه رسول اللّ صلى اللّ عليــه وسلم قبل المز عة .

قال الواقدى" : وكان جابر يددّث ، ويقول : استشهد أبى ، وجهـتْ عَتْتَ تبـىى ،
 حتى دُفن .

 فقلت : فأين أنت ؟ قال : فى البِنـة نسرح منها حيت تشاء ، فقلت له : أُلم تقتـل يوم
 الثهادة ياجابر ه .
قال الواقدى" : وقال رسول الهُ صلى الهُ عليه وسلّ يوم أحُحد : ادفنوا عبد الهّ بن عمرو


 (1) الأراب : جم لإب ، بالكسر والـكون ، وهر المضو .

الصفاء ، فقال : ادفنوا هذين المتحابَّنَ فى الدنيـا فى قبرواحد . وكان عبد اله بن عمرو بن حرام رجلًا أحر أصلَع ، ليس بالطويل ؛ وكان عرو



جرحه ، فثعب (r) الدم ، فردت إلى مـلهانها فسكن الدّم • قال الواقدى" : وكان جابر بن عبـد الهُ يقول : رأيت أبى فی حفرته ، وكانهّ نائم ،




كمسك ، فأبى ذلك أصحاب النى صلى الهُ عليه وسلم وتالوا : لاتحدنوا فيهم شيديا .


 لا يذ-كِر بعد هذا منـكر أبدا .
قال : وو'جد عبد اللّ بن عرو بن حزام وعرو بن الجموح فى قبر واحد ، ووُجدخارجة


 من تُراب ، فاح ثاليهم المسك .
(r) ثهب الدم : سال.

$$
\begin{aligned}
& \text {. " } \\
& \text { (r) المرة : بردة من صون . }
\end{aligned}
$$




! إىى قد قضيت أْنَّه لايرجهون .

 لها فى أول النهار تر يد تسقى الجرْدَى ، فقاتلت يومئذ وأُبلتْ بلاء حسنا ، فجر حت










 بالنّاس ، نادت الأزصار: اخلصونا ، فأخلصت الأنصار ، فـكنت معهم ، حتى انتهينا إلى

(1) كذا ن ا والوافدى ، ونى ب : ( وتزوجها ه .
(r) الشن : القر بة اللملق الصغيرة ، يكون فيها الماء أبرد من غيرها .

وأْا أريد عدوّ الهُ مُسيلة ، فيعرض لى رجل ، فضرب يدى ، فقطهها ، فو الهُ ماكانت ناهية ، ولا عر"جت عليها ، حتى وقفت على المبيث مقتولاً ، وابنى عبد اله بن زيد


وجلّ وانصرفت .
قال الواقدى" : وكان ضَرْة بن سهيد يحدّث عن جَدّته ، وكانت قَد شهدت أَحُدَا تسقى الماء ، قال : سمعت' زسول الهَ صلى الهُ عليه وسلم يقول يوميّذ : لَقام نَسِبه بنت
 لـاحزة ثو بَا على وسطها ، حتى جر حت ثالاثة عشر جرها . وَلت : ليت الرّاوى لم يـكنِّ هذه الـكنابة ، وكان يذ كرها باسكهما حتى لا تتامى الظنون إلى أمور مشتبهة ! ومن أمانة الحمد"ث أن يذ كـر الحديث على وجهه ولا يـكمت منه شيئا ، فا باله كم اسم هذين الرجلين . قال : فلمـا حضرت نَسيبه (1) الوفاة ، كنت فيمن غْلها فعددت جراحها جرها جرها فوجدتها ثالاثة عشر ؛ وكانت تقول : إنى لأنظر إلى ابن قَيئة وهو يضر بُها على

 ولقد مكثنا ليلتنا ;ـعهد الجراح ، حتى أصبحْنا ، فلهًا رجـع رسولُ الهَ من حَرْاء الأسد ، لم يصل إلى بيتـه حتى أرسلَ إليها عبـد الهُ بن كمب المازنىت يسآل عها ، فرجع إليه فأخبره بسلامتها ، فسرّ بذلك .

(1) الوافدى : ٪ فلما حضرتّا « .








فعاونى عليه حتى أوْرَدَتْهُ شَعُوب 6









 وأراك ثأرك بعينك !
( ) ( )


قال : الواقدى" وروى موسى بن ضرة بن سعيد ، عن أبيه قال : أتى عمر .بن الخطاب فى أيام خلانته عِرُوط (1) كان فيهـا مِرْط واسع جيّد فقال بعضهم : إنْ هذا المرْط بثمن


 تقأتل دونى .
 كنَ نساء قريش يومئذ يقاتلن"مع أزواجهن" ؟ فقالت : أعوذ بالهّ ، لا والهُ مارأيتِ امهأَ
 القوم قتلَ بدر ، وممهن" مكاحل ومهاود ، فـكلّما ولَّى رجل آو تـكمكع ناولته إحداهنت

 أقدامهن" ، جغعلن يسقطن فى الطر بت ، ولقد رأيت هندا بنت عتبة ، وكانت امرأة ثقيلة ؛ ولما خلت ، قاعدة خاشيةٌ من الليل ، ما بها مشى ، وممها امرأة أخرى ، حتى كثر القوم
 لرسول (r) اللهصلى الهُ عليه وسلم .
قال الواقدى" : وحدثنى ابنْ أبى سَبْرة 6 عن عبد الر حتن بن عبد اللّ بن أبىصصصعة ،

(1) المرط، بالكسر : كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به ، ورعــا اتلقيه المرأة على رأبها
(r) حدثان الأثر : ابتداؤه .
— r79 -

 وهو على فرس ، فأصيبت عين الفر س ، فاضطرب الفرس حتى وق هو وصاحبه ، وجمات





. من الدنيا
قال الواقدى : وكان حنظاة بن ألبى عامر تزوّج جميلة بنت عبد الهُ بن أْبَ بن سَاول ،
 عليه وسلم أن يبيت عندها ، فأذن له ، فلمآصلّى الصبح غدا ير يد النبىلى النّا عليه وسلم؛
 أربية من قومها ، فأثهدتهم أنهود دخل بها، فقيل لمابعد : لم أثهدت عايه ؟ قالت: رأيتُ

 وأخذ حظظلة بن أبى عامر سلاحه ، فاحق برسول اله صلى الهُ عليه وسلَ بآَحُد ، وهو يسوى" الصفوف، فلهـا انسكشف المثركون ، اعترض حنظاهلألأى سفيان بن حَرْب ، فضرب

 لا يلتعتون إليه من المزيهة ، حتى عاينه الأسود بن شعوب ، غفمل على حنظلة بالرمح ،
 قدميه ، فلحق بيصض قر يش ، فتزل عن صدر فرسه، وردف وراءه أبا سفيان، فذلك قول





وحسـت لم من حسرة بنصيب






قال الواقـدى" : مر" أبو عامر الراهب على حنظلة ابنـه وهو متتول إلى جنب
rr،rl:
. الطرة (


 الفحل من الإبل أبضاً .

*
(9) فَ ابن هـام : ه ولا فـ حطة بضريب ه •

حزةة بن عبدالمطلب، وعبد الهّ بن جحش ؛ فقال : إن كنت لأحذرك هذا الر جل ـ يعنى
 الخلت فى حياتك ، و إنّ ماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم ، إنْ جَزى الهُ هذا القتيل






 أبو أَسَيْد الساعدى" : فذهبنا فنغر نا إليـه ، فإذا رأسه يقطُر ماء ، فر جعت إلى رسول اللّ


 خرج رسول الها صلى الهُ عليه وسلّ يقاتل المشركين من قُريش ، فقال : لا نبتفى أَرْاً بعد






 (

أخرى ، ققال رسول الهُ صلى الها عليه وسلم : مَن هـذه الـكتيبة ؟ فقــال المُزِنىت :


 فيضرب بالسَّيْف ورسول اله صلى الهُ عليه وسلم ينظر إليه والمسلمون ، حتى خرج من أقصى ، الْ
 كذلك وهم محدقُون به ، حتى ابُتملت عليه أسيافهُم ورماحهم ، فقتلوه فوجد به يومئــذ



ميتة أموت' عليها لما مات عليها المزنى" .
قالالواقدى" : وكان باللبنالحارث المزنىَّ يحدّث يقول : شهدنا القادسيّة مع سعد بن
 مزَيْنة ، فجئت سعدا حين فزع من نومه ، فقال : بلال ! قلت : بلال ، قال : مرحباً ، بك ، مَنْ هذا معك ؟ قلت : رجل من قوى ، قال : ما أنتَ يا فتَ من المزنى الذى قِتِل
 من ذلك الرجل يوم أحُد مشهداً ما شهدت' من أحد قط"، لقد رأيتُنا وقد أحدق المشركوون بنا من كلّ ناحية ، ورسول الها صلى الهُ عليـه وسلّ وسطنا ، والـكتائب

 ذلك يرد" الـكتيبة ، فا أنسى آخر مرة قالها ، نقال له رسول الشا صلى الهُ عليه وسلم : قَ


 وقال : اختر فى المعــام عنـدنا أو الرجوع إلى أهلك ، فقال بلال : إنه بستحبت

الرجوع ، فرجع •

 رأيت' رسول الش صلى الش عليه وآله قام على قدميه ، وقد ناله عليه السلام من آلم الجراح




فا حال أحب" إلى من أن أموت عليها وألقَ الهُ عليها من حال المزَّىت . قال الواقدى" : وكان رسول الهُ صلى الهُ عليه وسلّ يوم آحُد قد خامر إليه يتيم من
 لُبابة ، فجزع اليتيم على العِذق ، فطلب رسول الهُ صلى الهُ عليه وسلم الِذِّق إلى أبى كُبابة لليتم ، فأبى أن يدفه إليه ، فجمل رسول الشَ صلى الهُ عليه وسلم يقول لألبى لبابة : ادفعه



(1E cr-1A)

- PV\& —
 فــكانت تُجى له الثهادة بذلك القول ، فتَلل. يوم أحُد .
 معاذ ، فأنذه ، ويمشى عمرو إليه حتى غُلب ، فوق لوجهه ، قال : يقول ضرار : لا تعدمن


الـُور الهِين
قال الواقدى" : فسألت شيوحَ الحديث : مل قتل عشرة ؟ فالوا : ما بلغنا أنه قتل إلآ ثالاثة ، ولقد ضرب يومئذ عر بن الخطاب حين جال المسلون تلك الجولة بالقناة ، وقال :

قال الواقدى : وكان ضرار يكدّث بعد ؛ ويذكر وقعة أحد ، ويذكر الأنصار فيترحْ عليهم ، ويذكر غَناءم فى الإسلام ، وشجّاعْهم و إقدامهم ملى الموت ، ثمَ يقول :
 قتل أْمية بن خلف ؟ فيقال : خُبَيب بن يساف . من قتل عُقْبة بن أبى معيط ؟ فيعال : عاصم بن ثابت • من قتـل فلان بن فلان ؟ فيسى لى من الأنصار ، من أمرَ سهيل بن عرو ؟ فيقال : مالك بن الدختم . فلما خرجنا إلى أحد ، وأنا أقول : إن قاموا في صياصيهم فهى منيعة لا سبيل لنـا إليهم نتيم أياما مح ننعرف ، و إن خر جوا إلينا من






ز اللسان ( عذن ، .

 فقلت : يا أبا سلِّن ، انظر وراهك ، فعطغ عنان فرسه ، 'وكررنا معبه ، فانتهينا إلى
 ينتهبون عسكرنا.، فأقحمنا الليل عليهم ، فتطايروا فى كِّل وجه ، ووضعنا البيوف فيهم حيث شنّا ، وجعلت أطلب الأ كابر من الأوس والخزرج قتلة الأحبة ، فلا أرى أحدا ، مر بوا فا كانحلَبناقة حتىتداعتالأ'نصار بينها ، فأقبلتنخالطونا وخنفر وسان ، فصبرنا لم ، وصبروا لنا ، و بذلوا أنغسهم حت عقَرَّا فرمى ، وتر جلت ، فتتلت منمّ عشرة ؛
 حتى أخذته الرماح من كل ناحية ، فوقـع ، نالمد لذ الذى أكـر أكهم بيدى ، ولم
-
قال الواقدى" : وتال رسول الهُ صلى الهُ عليه وسلم يوم اُحُد : مَنْ له علم بذ كوان
 حتى لِته ، وهو يتول : لا بُوتُ إِن بجوتَ ! غفل عليه فرسه وذ كوان راجل ، فضربه وهو يقول : خذها وأنا ابن علاج ! فتتـهله ، فأهويت إلى الفارس ، فضر بت رجله بالسيت ، حتى قطعتها من نصف النخِذ ، ثم طرحته عن فرسه فذفَّت عليه ، وإذا

مو أبو الـــع بن أخنس بن شريق بن علاج بن عرو بن وهب الثقّنـ . قال الواقدى" : وتال على عليه السلام لمـا كان يوم أحُد وجال الناس تلك الموْلة : أقبل أمتّة بن أبى حذيفة بن المغيرة ، وهو دارع مقنع فى الحديد مايرى منه إلآعيناه ، وهو يقول : يوم بيوم بدر ! فيعرض له رجل من المسلين ، فتّله أميّة ، قال على عليه السلام :


وكنت رجلا قصيرا ، و يضر بنى بسينه ، فأتقى بالدّرقة ، فلحج سيفه ، فأضر هه ، وكان ، درعه مشهرة ، فأقطل رجليه ، فوقع وجعل يعالِ سيفه ، حتى خلّصه من الدّرةة ، وجعل يناوشنى وهو باركُ حتى نظرت إلى فَتْتَ تحت إبطه فاحُشَّ فيسه بالسين ، فــال

فات ، وانصرفت .
قال الواقدى" : ونى يوم أححُ انتى رسولُ الهُ صلى الهُ عليه وآله ، فقال : ه أنا ابن
المواتك ه ، وقال أيضا :
أنا النبي لا كذبت أنا ابن عبـد المطلبْ
قال الواقدى" : بينا عمر بن الخطاب .يومئـذ فى رهط من المسلمين قعود ، مر" بهم
 صلى الش عليه وآله ، قال : فا تصنمون بالمياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات عليـه ،

 قال الواقدى : وقالوا : إنّ مالك بن الدُّخشم منت طلى خارجة بن زيد يومئذ وهو قاءد ، وفى حُشْوَته (1) ثلاثة عشر جر حا كلّا قد خلصت إلى متقل ، فقاله


 قد خلصت إلى متتل ، فقال : أعلهت أن محدا قد قتل ! فقال سعد : أثهد أنْ محما قد

(1) حشوة البطن : أمعاوه .

- rWV-










س سعد بن الر بيع
قال الواقدى" : وحد"ثنى عبد الهُ بن عمار ، عن الحارث بن الفُضَيل الخطىى" ، قال :





 الأنصار ، فيقال : إن هؤلاء آخر من قتل من المسلمينف ذلك اليوم ،


(1) كتبية خشناء : كثيرة الـلاح .


- YVA -

وشطٌ بَنْ تهوَى المزارُ وفَرَّتْ و إنطال تَذرافُ الدموعرجوع'

وليس لا ولَّى على ذى صَبَابة (1)


 عشيّة سِرْنا من كَدَاء يقودُها ضَرْورُ الأعادى للصديقنَنَوع (r)











وقال ابن الزّبرمَى أيضا من قصيدة مشهوزة، ومى :






(1). $\qquad$
 (r)




原
صـادت النَّحْـدت تَرْم بارعٌ=


حين حطظت , (v)

(1) (1)
*
*
(
(0) (0)

\%
 حجم إِام ، وروإية ابن هشام :





 قلت : كثيرّ من النّاس إمتعدون أن هذا البيت إيز يد بن معاو ية ، وهو قوله : (ا ليت أشياخى "ه ، وقال مَنْ أ كره التصريع باسهه : هذا البيت ليز يد ، فقلت : له إنما قاله يزيدُ
 ذلك ، حتىأوضحته له ، فقلت : ألا تراه يقول : ( جزعيالخزرج منوقع الأسل ) ، والمسين


 إلى ماليس عنمّول . وعلى ذكر هذا الشعر فإنى حغرت وأنا غالام النَّآمية بيغداد فى بيت عبد القّار ابن داود الواسطى المعروفبالمِبت، خازن دار الـكتب بها وعنده فی البيت باتـكين الروى

 أيضا بين المشركين و بينهم ، فانشدا ابن مكى بيتين لأبى تمام متمثال .

(1) رواية ابن هشام :
 وجهع تلل وتلال .
 فقال باتـكين : لاتَقل هذا ؛ واكَن قل:


 هغهوصأ عليه فنى دينه .

و.لمـ الجزء الخامس عثّر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ذرود بكسرا وله وسكون نانية ونتح الواو وآخره دال مههلة : اسمجبل . } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

فهَرُرَنلمُوْوُوعات

باب الـكنب والرساكُل
a
1 －من كتاب له عليه السام إلى أهل الـكوفة عند مسيره مر．المدينة

$$
-4
$$

ri－N
ro－ri
$r 7$
rarrv
ra．ra
$r$

－ro
s•－r＾
をะーを1 7 －من كتاب له عليه الـالام إلى هماو ية جرير بن عبد الشا البجلى عيد معاوية
V－－من كتاب له عليه السلام إلى معاو ية أيضا
＾－من كتاب له عليـه السلام إلى جر ير بن عبد الها البجلى لمـــــا أرسله
＿Ło
إلى معاو ية
$2 V$
TE－or
إلى البصرة
اخجباز على عدد مسيره إلى البعرة ورساله إلى أهل الـكوفة
فصل فى نسب عانُشة وأخبارها
r－ومن كتاب له عليه السالم بهد فتح البصرة
r－بـن كتاب له عليه السالم لشير يع بن الحارث قاضيه
نسب شريع وذكر بعض أخبار•
§－من كتاب له عليه السام إلى بِض أمهاء جيشه

| ${ }^{\text {a }}$ |  |
| :---: | :---: |
| 70672 | القول في المؤهنِن والــكا |
| 人2-70 | اختلان الرأى فى إمان ألى طالِ |
| lov-人E | قصة غزوة بدر |
| $178-10 V$ |  |
|  |  |
| 199-170 | !إلى |
| F.0-199 | القول فى تفصـل أمهاء أمارى بِد ومن أسرى |
| $r \cdot V-r \cdot O$ | القول فى المطمهن فی بـ |
| $r \cdot A \cdot r \cdot V$ |  |
| YMr-r•A |  |
| PIPGPIT |  |
| PAI-rIr | وصهة غزوة أحد |

