

التعريف بالإمام عثمان بن فتّح الله الثمني الروممي
المتوفي سنـة ( 1 ( ا هــ) وكتابـه »الثتثقيح"
نوف كداء محمل (الكداء
قسم الثشريعة والاراسـات الإسلامية ( أصـــول (الفقـــه ) - كليـــة الآداب والعلــوم الإسانية- جامعة الملك عبد(لعزيز - وزارة التعلــيم - المملكـــة العربيــة السعودية

## n.k.m.22@hotmail.com اللبريد الاليكتروني

(لملخص:

 الأفهِام ؛ إذ هو قاعدة الأحكام ، و الفاصل بــين الحــا

 العمدة في الاجتهاد ، و القاعدة النــي عليهـــا الاســـتناد و الاعتمــــاد ، ولقـــد أشاد كثبر من الأئمة الأعلام بشـــأنه، ونوَّهــوا بعظـ الاميم أمــره ، وبينــوا


 الفقه وأصوله من هذا القبيل ، فإنــهـه يأخــذ مــن صـــفـو الثـــر ع و العقــل

 العقل بالتأييد و التسديد.
(الكلمات (لمفتاحبة : ـــالتعريف بالعلامة - التعريف بالكتاب - اسمه -
عصره - نسبه - مكانته - شيوخه - تلاميذه.


## Introducing Imam Othman bin Fathallah Al-Shamni Al-Rumi <br> He died in the year 1102 A.H. And his book "The Revision" Nouf Kada Muhammad Al-Kada Department of Sharia and Islamic Studies (Fundamentals of Jurisprudence) - College of Arts and Human Sciences - King Abdulaziz University Ministry of Education - Kingdom of Saudi Arabia

Email: n.k.m.22@hotmail.com

## abstract:

The fundamentals of jurisprudence are a great science, of great worth, high in honor and pride, which were covered by the eyes of the leading imams, and the hearts of those with understanding were adorned in its form. As it is the rule of rulings, the separation between the permissible and the forbidden, and by it the interests of the people are fulfilled, and the sub-issues are governed by the purpose of tightening. Because it is the mayor in the Ijtihad, and the rule upon which to rely and rely, and many of the leading imams praised him, praised his greatness, and showed great benefit and great benefit. Al-Ghazali is one of the imams of Ahl Usul Explains the honor of this science and its high status, where he says: "The most honorable science is that in which the mind and the hearing are doubled, and the opinion and the Shariah are accompanied in it, and the science of jurisprudence and its principles are such that it takes from the purity of the law and the intellect in the right path, so it is not an act of pure minds, so that it does not Sharia receives it with acceptance, nor is it based on pure tradition, for which the mind does not attest to support and repayment.
Keywords: Definition Of The Sign - Definition Of The Book Its Name - Its Age - Its Lineage - Its Status - Its Elders - Its Students.

## بسم الله الرحمن الرحيم

تقيم :
إن الحمد شه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالشَ من شرور أنفسنا ومــن سيئات أعمالنا، من يههه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأثشهد أن لا إله





 ير غب عنه كل عالم نبيه ؛ لأنه العدة في الاجنهاد ، و القاعدة التي عليها الاستناد والاعتماد ، ولقت أثناد كثبر من الأئمة الأعلام بشأنه ، ونوّهّوا بعظيم أمره ، وبينوا جليل فائئته وكبير نفعه




 و التنسديدغ( ${ }^{(4)}$.
(1) سورة آل عمران ، الآية : ז • . .

 حتى برع في المذهب والخلاف والجدل والأصلين والمنطق وقر أ الحكمة والفلسفة ، قال إمام الحرمين: الغزالي بحر مغدق ، وقال فيه أبو الحسن الخطيب الفارسي: حجة الإسلام والمسلمين إمام أئمة الدين من لم تر العيون مثله لسانا وبيانا ونطقا وخاطر ا وذكاء وطبعا. من مصنفاته :البسيط، والوسيط، والوجيز في الونا الفقه،


 ( ${ }^{(\mu)}$.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •.r.r.

- خطة البحث :

تتكون خطة البحث من : مقدمة ومبحثــين وخاتمـــة وثبـــت لأهــــ
المراجع.
الثتعريف بالإمام عثمان بن فتح الله الثثمني الرومي المتوفي سنة

وفيه، مبحثّان:
المبحث الأول : التعريف بالإمام عثمان بن فتح الله الثمني الرومي ،
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : اسمه ، ونسبه ، ونشأته .
المطبب الثاني : عصر المؤلّفِ و عقيدته.
(المطلب الثالث: مكانته العلمبِّة، وشيوخه وتلامبذه، ومؤلّفاته.
(المطثب الرابع : وفاته.
المبحث الثاني: النعريف بــكتاب ((النتقيح))، وبيان أهميته،
وفيه أربعة مطالب:
(المطلب الأول: النتريف بالكتاب ، ومنهج المؤلف فيه .
(المطلب الثثاني: أهمية الكتاب، ومكانته العلمية .
المطلب الثثالث: مصـادر الكتاب .
المطلب الرابع : شروح المتن .
(الخاتمة
فهرس المصادر و المراجع •

|  | 7Vを |
| :--- | :--- |

المبحث الأول: التعريف بالإمام صدر الثريعة وكتابهه »التنقيح"
وفيه أربعة مطالب:

## المطلب الأول : لقبه، اسمـه، ونسبه، ونشأته

لقب "صدر الثريـعة": غلب عليه لقبه "صدر الثـــريعة"؛ أكثـــر مــن اسمه، وبه عُرِفَ بين الطلبة(')، وفي كتب الفقه و الأصـول و غير ها، كمـــا لا يخفى على المتتبِع، ويبدو لي أن لقب "صدر الثشريعة" كان منتشر"ا في تلــــك البالد في ذللك العصر، و إن لم يكن عُرِف بـه من أهل العلم سوى المتــرجَم،
 رحلته(٪) بين خو ارزم وبخارى: غوصلنا إلى مدينة الكات... وسمع بقدومي قاضي الكات ويسمِّى صدر الثريعةُ وكنت لقيتُهُ بدار قاضـي خوارزم، فجاء إلِيَّ مسلِمًِا مع الطلبة..."ه، و هذا غير المتزجمَ له؛ لأنه ذكره بعد صـــحيفتين بعبارة -سيأتي ذكرها- تدل على أنه غيرُهُ. وأنكر بعض العلماء هذه الألقاب: منهم: القرطبي في »شرح أسماء الله الحسنى«، فقال: قد دلّ الكتـــاب
 المجرى ما كثر في الديار المصرية و غير ها من بلاد العرب و العجـــم مِــن نعتّهم أنفسهم بالنعوت التي تقنضي اللنزكية و الثناء؛ كزكي "الـــدين، ومحيــي
( ( ) ينظر : كتائب أعلام الأخيار (ق F^v/أ)، الفو ائد البهية (صه^)).

 صدر النثريعة ورؤساء القضاء، بل وكل من يشتهرون بالورع و والتقوى يستمتعون في بلاد ما وراء النهر بنفوذ لم تعرف له البلاد الإسلامية الأخرى نظبرًا الهـا اهـ. فالعبارة وإن كانت غبر مستقيمة، ولا نعرف إذا كان عدم استقامتها من المؤلف أو المترجم أو الطبّاع، المهم أنه ذكر

 (ץ) رحلة ابن بطوطة (1:

الاين، و عَلَم الدين وشبه ذلك( ().
ومنهم: ابن النَّحَّس(٪) في »"تبيه الغافلينه عند ذكر المنكرات: فمنها
ما عمّت به البلوى في الدين من الكذب الجاري على الألسُن وهو ما ابتدعوه من الألقاب: كمحيي الدين، ونور الدين، وعضد الدين، و غياث الدين، ومعين الدين، وناصر الدين، ونحو ها من الكذب الذي يتكرِّر على الألسن حال النذاء

و النعريف و الحكاية، وكل ذلك بدعة في الاين ومنكر ". انتهى () ولكن اللكنوي(5) أجابهم -بعد ذكر كلامهمم - بقوله: "هذا إذا لم إلم يكن مَنْ

 العارفين بأحكام الاين، فلو لم يكن ذلك جائزًا شرعًا لَمَا ارتضوه، وأطلطقوه على بعضهر. والله أعلم. اسمـه:
عُبَيْدُ الهِ بنُ مسعودٍ (المشهور بصدر الثريعة الأصغر أو الثــاني)،
 إلى الله تعالى بأٔوى الذريعة عبيد الهّ بن مسعود بن ناج الشريعة()، فاسمه
( ( ) ينظر : الفو ائد البهية (ص • ( ؟).
(Y) هو أحمد بن إيراهيم بن محمد الدمشقي الدمياطي، محيي الدين، المعروف بابن النحاس، قال السخاوي: كان حريصًا على أفعال الخير مؤثرُا للخمول كثير المر ابطة والجهاد، من مؤلفاته: مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى دار السلام، المنكرات والبا


(گ) وهو محمد عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي الأنصاري الحنفي، وهو أحد مجدي المئة الثالثة عثرة الهجرية، له: حاثية الهاية،، والتعليق الممجد على موطأ محمد، والرفع و النككيل في الجرح

 (0) من الفو ائد البهية (ص • ا (؟).

 الاين أبي المكارم بن إير اهيم بن أحمد... إلى أن يصـــل إلــى عبـــادة بــن الصـامت -رضي الله عنه-.. نشُأته:

نشأ صدر الشريعة في أسرة عريقة النسب -على مـــا مــرِّ-"، ولهــا مكانتها العلمية المرموقة -كما سيأتي بعد قليل عند ترجمة أجداده-، ووجــــ عناية كبيرة منهم، ولا سيما من جَدَهِ مؤلّف 》الو قايةه؛؛ إذ أَلْفَهِا مِن أجلهِ لكي يحفظها -كما صرِّح في ديباجتها-، وذلك بعد أن أتمّ در اسـة بعض العلــو الأخرى فقال: "إن الولد الأعز" عبيد الله -صــرفَ اللهُ أيامَـــهُ بمــــا يحبُــــهـ ويرضـاه- لمـــّا فر غ من حفظ الكتب الأدبية، وتحقيق لطائف الفضل، ونكت





 والاختيار ات، وزو ائد فو ائد الفتناوى و الو اقعات، وما يُحتاج إليه مـــن نظــــ
 الليّحر ود لائل الإعجاز، موسومًا بــِو قاية الرو اية بمسائل الهدايـــةه، و الله المسؤول أن ينفع حاظيهِ و الر اغبين فيهِ عامِّةً، و الولد الأعزِّ عبيد الله خاصتِّةً

وقال صدر الشريعة في ديباجة »شرح الوقاية،: »وقاية الرو اية فــي
 بر هان الشريعة و الحق و الدين، محمود بن صدر الشريعة -جزاه الله عنِّـي

 تأليفهِ مع إتمامِ حفظي". انتهى.

ولم يكتق صدر الشريعة بحفظه »الوقايةه فحسب، بل كان ذا اهتمام

 و لاحظتُ ذللك منه بوضوح في شرحه على »الوقايةه؛ إذ في بعض المسائل يعلِّق، مُرجعًا ذلك إلى جدِّه.
قال الكفوي عن نشأته: "نشأ في حجر الفضل ونـال العَّىَ، وحُمل على




 والأصول:



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) النقاية (صّ). }
\end{aligned}
$$

بر هان الثريعة(1).

قال الكفوي：＂عالمٌ فاضل، نحريرٌ كامل، بحرٌ زاخر، حبـرّ＂فــاخر،

من مؤلّفاته：»و قاية الرواية في مســـائل الهدايــةه《 و »الو اقعــاته،
»و الفتاو ى《.
 الشريعة عمر ، و غلطُ ابنُ الجنائي（＂）في نسبة 》معر اج الار اية شرح الهـاية＂《

له، فإنه للكاكي（گ）．

نوفي في حدود سنة (TV هـــ).

وقال عبد الباقي الخطيب في »المدينة المنورة）：مات فــي كرمــــان، ودُفن فيها（＂）．


(Y) في كتائب أعلام الأخيار (قهک/أ).
(ץ) في طبقات الحنفية (قه ب/أ).
（گ）وهو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري، المعروف بالبخاري الكاكي، قوام الاين، ومن مؤلفاته：






الثاني: جدُّ الصحيح، شارح 》الههدايةه: عمر بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي (الحنفي، تاج الثريعة، جدّ صدر الشريعة الأصغر الصحيح('):

أخذ العلم عن أبيه صدر الثريعة الأكبر أحمد.
قال طاشكبرى ز ادة(٪): عالمٌ فاضل حبر" كامل .

وفتح قريب، هو المحمود -جلّ شأنه--.. إلخ".

النتاريخ، فارسيّ، من البعثة إلى خلافة علي كرضي اله عنه-.

كحالة()، مع أن حاجي خليفة ذكر بعدها بسطرين نقلًا عن تاج الثـــريعة -
 (TVY)
أن وفاته سنة ( (TV هــ).

وقال عبد الباقي الخطيب في »المدينة المنورة)؛: مات فــي كرمـــان،
ودُفن فيها (").
الثـالث: والأ جدِّه الصحيح والفاسد، وهو الذي أخذوا العـــــم عنــهـ: أحمد بن عبيد الله ابن إبراهيم العبِّادي المحبوبي (البخاري، شمس الالــدين،



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) في الكثش (Y: (Y: } \\
& \text { (0) في معجم المؤلفين (O) (O) (O) (O). }
\end{aligned}
$$

## صدر الثريعة الأكبر، أو الأول(1):

قال عبد القادر القرشي(؟) و التميمي(؟): "الإمام ابن الإمام الكبير". قال الكفوي(i): "كان من كبار العلماء، بلغ عند أبيه في الفقاهة مبلغـــا عظيمًا، وله قـرة كاملة في الأصول و الفروع".
تفقّه على: أبيه الإمام الكبير عبيد الله بن إبراهير اهيم. وتفقّه عليه: ابنه محمود بن أحمد المحبوبي.


 الحنفي، جمال الاين، المعروف بأبي حنيفة الثاني(^): أخذ العلم عن: الشيخ الإمام المفتــي إمـــام زادة صـــاحب رشيـــرعة الإسلامه و الشيخ الإمام عماد الدين عمر بن بكر بن محمد الزرنجري، وهما عن شمس الأئمة بكر بن محمد ابن علي الزرنجري، عــن شـــمس الأئــــة
 - (1) المؤلفين (1: 191)
(Y) في الجواهر المضية (197) (197).


 (9) 9 ( ): تلقيح العقود في الفروق بين أهل النقول.
 الأشباه في أول الفروق.


 الأثمار الجنية (قهr/ب).

اللسرخسي، عن شمس الأئمة الحلواني، عن أبي علي النسفي، عن أبي بكـر محمد بن الفضل عبد الله السبذموني، عن أبي عبد الله أبي حفص الصـيـير الصـير،

عن أبيه أبي حفص الكبير، عن محمد، عن أبي حنيفة -رضي الهُ عنه-.
 أبي بكر أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي، والثيخ الإمــام الكاســاني، و الثيخ الإمام قاضي خان الأوزنجدي، و غير هم.
وتفقة عليه ابنه شمس الادن أحمد، وحميد الدين الضرير علـــي بــن محمد بن علي الرامشي البخاري، وحافظ الدين الكبير محمد بن محمد بــن نصر البخاري، وغير هم.
قال الذهبي(٪): "عالم الشرق، وشيخ الحنفية"(٪). وقال(گ): "شيخ الحنفية
بما وراء النهر، وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب".
وقال الكفوي(0): "وكان إمامًا كاملًا معدوم النظير في زمانـا
 وقال ابن الجنائي("): "كان شيخ الحنفية في عصرهة".
 نسبته إليه، وأما كتاب »الفروقه فقد نسبه إليه الكفوي واللكنوي().
(1) وهو محمد بن أحمد بن يوسف المرغناني الأسبيجابي، أبو المحامد، بهاء الدين، المنسوب إلى











التعريف بالإمام عثمان بن فتح الله الشمني الرومي المتوفي سنة (Y (IIهـ) وكتابه

مولده في خامس و عشرين جمادى الأولـــى، ســـنة ســت وأربعــين
وخمسمائة.
ومـات ليلة الخميس، ثامن جمادى الأولى، ســنـة ثالاءـين وســـتمائة،
وعمره أربع وثمانون سنة، وصلّى عليه ابنه الإمام شــمس الـــدين أحمـــد،

سنة الثتين وستمائة(Y)

 الجنيةه، أن وفاته سنة ثنمانين وستمائة.


# مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r.r.r 

المطلب (الثاني
عصر المؤلّف وعقيدته
1 - عصره:
حيث يشمل عصره من الناحية السياسية - الاجتماعية - العلمية: عاش صدر الشريعة في نهاية القرن السابع إلى منتصف القرن الثامن تقريبًا، وهو ما يسمِّى بالدور السادس من أدوار الفقه الإسلامي، والـي الذي يبدأ من سقوط الدولة العباسية في أيدي التتار سنة (707) إلى أواخــر القــرن (1)(01r)

- الناحية اللسياسية في عصره:

تعتبر تر اجم الرجال من المحثِثِن و والفقهاء بمثابة المدارس للأجيــالى، ومتُثُل عُليا يحتذي بها كل من يريد السير على خطاهم؛ ولذا يتحتّم على مــن يريد الكتابة عن أية شخصية من هؤ لاء أن يدرس الظروف المحيطــــــــة بـــهـ، و الوسط الذي عاش فيه؛ ليقف على الأسباب المؤثرة في نبو غه والتي جعلته أحد الأعلام، بالإضـافة إلى الأحو ال السياسية والاجتماعية و العلمية وغير ها التي هي أكثر تأثثيرًا في نكوين تلك الثخصية، فحينما ندرس حياة (صـــر
 وعمل على نشره وحضنٍ عليه، ونهى عن الفســـاد، وعمــل علـــى كنــره و التحذير منه. فبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الشا نشا نشبت حــروب الور اثة بين أبناء البيت الأيوبي الذين حرص كــل مــنهم علـــى الاحتفــــاط بإمارته. وكانت خير وسيلة لتحقيق ذلك هي الإكثار من شر اء (المماليــك)، وبحلول القرن (ov) ازداد نفوذ هؤ لاء في الدولة الأيوبية، وغدت لهم كلمـــة
 دبَّروا امؤ امرة مكَنْتهم من عزل (العادل الثاني) و إحلال الصـالح (نجم الـــدين

$$
\text { ( ( ) ينظر : تاريخ التشنريع الإسلامي، محمد الخضري بك (ص: } 0 \text { 1). }
$$

أيوب) محلَّه في السلطة سنة (مTV)). هذا الثيء جعله يفضــل المماليــك عليه، وأهميتهم في توطيد سلطانه؛ فطفق يُكْرِر من شر اء المماليك، وكــانوا خليطًا من الأتر اك، والمغول، و الشر اكسة، و الصقالبة، واليونان، والإنســبان، و الألبان.
وبعد أن قبض التتار على الملك الناصر يوسف -أحد أحفاد صـــلاح الدين- الذي فرَّ منهم، أحضروه أمام هو لاكو في (تــورىز) فأكرمـــــهـ أول الأمر، وبعد انتصار جيش المماليك على التتار قتله بيده سنة (0970). وبذلك

 انتصـار جيش المماليك على التتار في (عين جالوت) بقيادة الملـــك المظفّــر قطز سنة (101) أصبحت دمشق ولاية تابعة لدولة المماليك. - تأتُرُ المؤلّف بالحالة اللسياسية في عصره:

بالتأمّلّ في الحالة السياسية في الفترة التي عاشها صدر الشريعة أنه عاش فترة اضطربت فيها أحو ال المسلمين؛ فتارةُ يكون فيها نصر عظيم للمسلمين كما في (عين جالوت) و(مرج ر اهط) وإسلام بعض سلاطين بلاد ما وراء النهر وإعلان الجهاد، وتارة يكون فيها هــز ائم كبـرى للمســـلمين

 والدعوة والعلم، فكان صدر الشريعة زاهدًا متعبدًا مبتعدًا عــن المناصـا
 المناز عات و الفتن والمنافسات بين طوائف المماليك الذين عاصرهم صـــدر الشريعة، وانعدام روح اللظام في دولتهم، إضـافة إلــى الحــروب المــــمرة
(1) ينظر : السلوك لمعرفة دول الملوك، لنقي الدين أبي العباس أحمد بن علي العيبدي المقريزي .() $\leqslant \vee-1 \leqslant 7 /$ )

الموجهة ضدِّ الإسلام و المسلمين.

- الناحية الاجتماعية في عصره:
 العناصر له أثر في نكوين المجتمع؛ حيث كان المجتمع يتكون من: العرب، والفرس، والمغاربة و هذه الطائفة تسمِّى بالتتار المغاربة؛ لأنها سارت نحــو غرب خر اسان (').
وظهر العنصر التركي على مسرح الأحداث السياسية منذ عهز الخليفة
 الأتر اك خطرًا يهِّدِد الخلفاء أنفسهم حتى إن كثيرًا ا من هؤ لاء الخلفاء قد ذهبوا ضحية لتآمر هم؛ مما جعلهم يدركون خطر هذا العنصر ؛ فاستعانوا بالمغاربة وغير هم من الجنود من أجل التخلص من هذا الخطر . وكذلك يتكون المجتمع من طبقات الرقيق من الأتر الك و الديلم، وكانت

 من الخلفاء كانت أمهاتهم من هذه الأجناس (٪). إن الاعوة العباسية التي نشطت في إقليم خراسان ولعب الفرس دوردًا

 هؤ لاء على شؤون الخالفة وتطلُعهم إلى إقامة كيانات سياسية و اجنماعية شبه مسنقلة عن مركز الخلافة كالإمارة الطاهرية في خراسان الـان ثم الصُّفّارية فـــي سجستان، و السامانية في إقليم ما وراء اللنهر ().

(r) ينظر : تاريخ الدويلات العربية والإسلامية في المشرق والمغرب (ص o).

ومن المظاهر الني نقلها المؤرخون عن قصور الخلافة وترف الخلفاء
و الأمر اء، أنه ساد فيها الترف و البذخ بسبب زيادة العمر ان وتدفق الثــروة، وأن قصور الخلفاء و الأمر اء وكبار رجال الدولة كانت مضرب المثل فـــي حسن رونقها وبهائها، وكان الخلفاء والأمر اء ينفقون بإســر اف مـــن أجــل ملذاتهم ورفاهيتهم، ويعيشون عيشــــة قو امهـــا البــذخ و الإســـر اف وحــبـ الظهور (').
r
 (التحسين و النقبيح) ما يدل على عقيدته، و أنه من أهل السيّنّة و الجماعة -و هذا


الحُسن و القبح لا يثبتان بالعقل، بل بالثر ع فقط، وبيّن صدر الشريعة خط







 r الأثشاعرة: هم أصحاب أبي الحسن الأشتعري وينتسبون له في المتنقد، وهم في الحقيقة على مذهبه
 والجماعة في كثير من أصول الاعنقاد، فهم يقلمون العقل على النقل حتى في الإلهيات، ولذا لا يشتون من الصفات في الجملة - على اختلاف يبئه فيما يثبتون - إلا سبعا يسمونها السبع المعاني يزعمون أن العقل يقتضيها فحسب ولذا اثثتوها ها وأولوا ماعداها ، وها وهي السمع والبصر والكالام والإرادة والعلم والقررة والحياة، كما أنهم يزعمون أن الإيمان: هو تصديق باليا بالجنان فقط وأما بالقول باللسان والعمل بالأركان ففروعه، وصاحبه الكيبية إذا خر ج من الدنيا من وني يكون حكمه إلى الله ولا يخلد في النار مع الكفار . ومن أثشهرهم: الباقلاني والجويني والرازي انظر : الملل والنحل (1/1).

ذلك، و أورد ر أي المعتزلة' : وهو أن العقل حاكٌ بالحُسن و والقبح موجب للعلم

 كسائر الحنفية- ماتزيديّ، وأنه خالف المعتزلة حيث قـــالوا: "إن التكليــــ محصور بحكم الشرع، لا بحكم العقل". وخالف الأشاعرة حيث قـــلوا: "إن العقل لا يستطيع الحكم على الأفعال وقبحها"، وعند المانتريدية العقل يستطيع ذللك. ولكن في النهاية يو افق صدر الشريعة (الماتريدي الحنفي) الأشـــاعرة بالنتيجة حيث قالوا: "إن الحكم النكليفي محصور بحكم الثشـرع، لا بحكــم العقل". وبيّن صاحب (التلايح) أن المر اد بقوله: "عنــدنـا" أي: أهــل النيُّـنـة
 وموجدها؛ فحصول العلم عقيب النظر الصحيح -عندهم- يكون بخلــق اله تعالى عادةً(\%).

ا المعتزلة: فرقة ظهرت في القرن الثناني بزعامة واصل بن عطاء الغزالي الذي اعتزل حلقة الحسن البصري .. فسمو ابذلك نسبة له على سبيل اللا من قبل الـخالفين لهم، ومن مبادئهمه: القول بنفي رؤية اله ونفي الصفات وخلق القرآن. وهم فرق كثبرة منهم: الهذلية والنظامية والواصلية

و النحل ( (




## المطب (لثالث

## مكانته اللعلميِّة، وشيوخه وتلاميذه، ومؤلّفاته

1- مكانته العلميِّة:
إن صدر الثشريعة مفخرة من مفاخر الحنفية؛ ولـــللك نجــد علمـــــاء المذهب الحنفي في كتبهم سو اء أكانت فقهية أم أصولية، أم كتب الطبقاتيُنزلونه منزلته، ويتسابقون في إلقاء عبار ات المدح و الثناء عليه، ولو تقصنِّت ذللك لطال بنا المقال وخرجنا عن المقام، فأذكر بعضهـا مما يبين لنـــا حالــــهـ ودرجته بين العلماء. قال الكفوي('): "هو الإمامُ المتّفّقَ عليه، و العلَّمةُ المختلَفْ إليه، حافظُ قو انين الشريعة، ملخِّصُ مشكلات الفروع و الأصل، شيخُ الفروع و الأصول،

 يُضرب به المثلّ، غَذِيٌّ بالعلم و الأدب، وارث المجد عن أبُ فأب". انتهى وقال القرشي(): "الإمام الكبير الأصوليءّ، صاحب الفنون". انتهى.




ץ- شيو خه:
(Y) هو مسعود بن عمر بن عبد الشه التثنتازاني، سعد الدين، قال الإمام اللكنوي: كل تصـانيفه تتادي على


$$
\text { (६) من التلويح (1: (1- } 1 \text { (1). }
$$

أخذ صدر الشريعة الأصغر عبيد الهَ بن مسعود العلم عن جذِّه تـــاج الشريعة محمود، عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمد، عن أبيه جمال الدين اللحبوبي، عن الثيخ الإمام المفتي إمام زادة، عن عماد الدين عمر بن بكر الزَّرْنجرِيِّ، عن أبيه شمس الأئمة الزرنجري، عن شمس الأئمة السرخسي، عن شمس الأئمة الحلواني، عن القاضي أبي علي النسفي، عن أبـــي بكــر محمد بن الفضل، عن السَّبَّموني، عن أبي عبد الله بن أبي حفص، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة(') و وذه سلسة إبـــناد مشـــايخه إلـــى الإمام أبي حنيفة - رحمه الهـ-.

- صدر الثريعة أحمد: أحمد بن عبيد الها بن إبر اهيم بن أحمد بــن
 الشريعة الأكبر، يُلقّب بشمس الدىن، تُقّة على أبيه جمال الدين عبيد الهُ عن محمد بن أبي بكر عن عماد الاين بن بكر بن محمد الزَّرْنجري عن شمس الأئمة بكر بن محمد الزَّرنجري عن السرخسي عن الحلو اني. كان من من كـر العلماء، وله قدرة كاملة في الأصول و والفروع. وله كتّاب (نالقىح العقول في

- جمال الاين المحبوبي: هو عبيد الهُ جمال الاين بن إبــر اهيم بــن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ...، وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عبادة بن الصامت. شىى الحنفية بما وراء النهر وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب، كان ذا هيبة وتعبُّد.
 سنة • rاه، وله أربع وثمانون سنة(")، وكان يُعرف بأبي حنيفة الثاني. أخذ



العلم عن: إمام زادة محمد بن أبي بكــر، وشــمس الأئمـــة عمــــاد الـــدين الزرنجري، و هما عن شمس الأئمة بكر الخيري، عــن السرخســي، عــنـ الحلواني، وتفقّه عليه: اببـه أحمد، وحافظ الدين البخــــاري، وبـهــــاء الـــدين الأسبيجابي، و غبر هم. و قد كان إمامًا كاملًا معدومَ النّظبرِ في زمانــــــهِ، فـــردَ أو انهِ في معرفة المذهب و الخلاف، له تصـانىف منهــا: (شــرح الجــــامع الصنیر )؛ وكتاب: (الفروق)(') - إمام زادة محمد بن أبي بكر بن المفتـــي بــن إبــراهيم القمـــي: المعروف بإمام زادة الجوغي، نسبة إلى "جوغ" قرية من قــرى ســـمرقند. مولده سنة إحدى وتسعين وأربعمئة. كان مفتي أهل بخارى. إمام فاضــــلـ، فقيه، و اعظ، من أهل الخير و الدىن، فصيح اللسـان واسع الثنقريــر كامـــلـ التحرير، يتكلم بالصوفية ويعظ الناس، سمع: أبا الفضل بكر بن محمد بــن على الزرنجري، وأبا بكر محمد بن عبد الله السرخسي. وتفقّه عليه: بر هان الإسلام الزرنوجي، وعبيد الله بن إبر اهيم المحبوبي، ومحمد بن عبد الستار
الكردري. له كتاب (شر عة الإسلام). نوفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمئة(٪). - عماد الاين عمر بن بكر بن محمد بن علي بن الفضل الزرنجري:
 رئاسة أصحاب أبي حنيفة، كان يقال له: نعمان الثاني، أخذ عن و الده، عــن
 بن عبد الستار الكردي، وكان عالمًا فاضلًا، بلغ نحوًا من تسعين سنة، ومات سنة أربع وثمانين وخمسمئة من الهجرة. من تصانيفه: (أدب القاضي) على
 .(1v4 ( . ( $\mathrm{Y} V / \mathrm{V} / \mathrm{r}$ )

مذهب أبي حنيفة(1)

- بكر بن محمد بن علي بن الفضل الزرنجري: هو الإمـــام المــنتن الحافظ المحدِث أبو الفضل الأنصـاري، الذي كان يُضرب به المثل في حفظ مذهب الحنفية، مفتي بخارى، كان أهل بلده يسمٌونـه بأبي حنيفة الأصــــر ،
 العزيز الحلو اني. وكان من أعيان الحنفية حافظًا للمذهب مرجوعًا إليـه فـــي الفتاوى والوقائع. عُمِرَ العمر الطويل حتى انتشر عنه العلم. روي عن: أبي حفص عمر بن منصور الحافظ، وأبي مسعود أحمد بن محمد بن عبـــد الله البجلي، و غيرهم• روى عنه: أبو عبد الله محمد بن يعقوب الكاساني، وأبــو الفضل محمد بن علي. ولد سنة سبع وعشرين وأربعمئة من الهجرة، ومات

سنة اثنتي عشرة وخمسمئة من الهجرة(٪).

- شمس الأتمة المرخسي: هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، الإمام الكبير، شمس الأئمة. أحد الفحول، الأئمة الكبار، أصحاب
 شمسَ الأئمة أبا محمد بن عبد العزيز الحلو اني حتى خرُِّجَ بـه وصـار أَنْظَـــرَ
 (المبسوط) من غير مر اجعة كتاب، بل كان محبوسًا في السجن بسبب كلمة نصح بها. شرح (اللبير الكبير لمحمــد بــن الحسـنـ، وشــرح مختصــر الطحاوي). تنقّه عليه: أبو بكر محمد بن إبر اهيم الحصبري، وأبو حفــص عمر بن حبىب. كان عالمًا أصوليَّا مُناظِرًا، مات ســنـة ثـــلاثٍ وثمـــانين وأربعمائة للهجرة(؟)

- شمس الأئمة الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد بن نصـر بــن
 أبي حنيفة في وقتّه، تنفقه على: القاضي الحسين أبي على النسفي عن أبــــي



 - القاضي أبو علي اللنسفي: هو الحسين بن الخضــر بــن النســنـي القاضي أبو علي، أستاد شمس الأئمة الحلواني، تنقّه على: أبي بكر محمد بن
 قارب الثمانين سنة أربعٍ وعثــرين وأربعيئــة، وقيـلـ: ثـــــنا و عثـــرين و أربعمئة(「).
- أبو بكر محمد بن الفضل (الفضليّ (الكماري"): العلّامة الكبير، تنقّه على: الأستاذ أبي محمد عبد الهّ بن محمد بن يعقوب السبذموني. تفقّه عليه: القاضي أبو علي الحسين بن الخضر اللنسي، والإمام الحاكم عبد الرحمن بن


 وثلاثئئة للهجرة و هو ابن ثمانين سنة().



العار فين (9 (\%)
 العارنين (T/T).
- اللسبذموني: هو عبد الله بن محمـــد بــن بعةــوب بــن الحـــارث السبذموني، نسبة إلى قرية من قرى بخارى، يُعرف بالأستاذ، مُكثــر مـــن الحديث، غير أنه كان ضعيف الرواية غير موثوق به فيما ينقله من الرو اية وله مناكير، رحل إلى خراسان و العر اق و الحجاز • وأدرك الثيوخ. حــدَّث عن: محمد بن الفضل البلخي، وعبد الله بن و اصل، وموسى بــن هــــارون الحافظ، و غير هم. روى عنه: ابن منده. صنّف مسند أبي حنيفة، ولمــــا أملى مناقب أبي حنيفة كان يستملي عليه أربعمئة مستمل، من تصانيفه: (كثـــفـ الآثار في مناقب أبي حنيفة)، وصنّف (مسند أبي حنيفة)، كان إمامًا كبيًر ا في الفقه. ولد في شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وخمسين ومئتــين، ومــــات ســـنة أربعين وثلالثمئة للهجرة(')
- أبو عبد الله بن أبي حفص: هو محمد بن أحمد بــن حفــص بــن الزبرقان، عالم ما ور اء النهر، شدىخ الحنفية، وكان عالم بخارى، انتهت إليه رئاسة الأصحاب فيها، يُكنى بأبي عبد الله وبأبي حفص الصـير ، كان ثقــــة إمامًا ور عًا زاهدًا، مستمـع من: أبي الولبد الطيالسي، و الحميدي، ويحيى بن معين، و غير هم. ور افقَ البخاريَّ في الطلب مُــدَّةٍ ولــــه كتــــاب "الأهـــو اء والاختلاف"، و "الرِّدِّ على اللفظيَّة". كان ثقةً إمامًا ور عًا ز اهدًا ربانيًا صاحبَ سنّةٍ و اتِّباع. تفقّه عليه: أئمة، له كتاب "الأهو اء و الاختلاف"، نوفي سنة أربعٍ وستين ومئتين من الهجرة(٪).
- أحمد بن حفص بن الزبرقان: الفقيه العلّامة، كنيته "أبــو حفـو الكبير"، توصيفه بالكبير بالنسبة إلى ابنه، فإنه يُكنى بأبي حفص الصـــغير ، إمام مشهور، أخذ العلم عن: محمد بن الحسن، تققّه عليه: ابنه محمد، انتّت
 الحنفية (צ/ (\% (Y) بنظر : سير أعلام النبلاء (Y/ (Y/

إليه رياسة الأصحاب ببخارى. وله أصحاب كُثر ببخارى.
 أبو حفص الكبير سنة خمسين ومئة من الهجرة، ومات ببخارى سنة ســبع عشرة ومـائتنين(').

- محمد بن الحسن بن فرقد: أبو عبد الله الثيباني مو لاهم. صاحب أبي حنيفة و إمام أهل الر أي. أصله من دمشق، قدم أبوه العر اق فوّلد محمِّذٌ بو اسط. و ونشأ بالكو فـــة، وسمع العلم: من أبي حنيفة، وسفيان الثوري. وكتب عن: ماللك بــن أنــس، و الأوز اعي، وأبي يوسف، وكتب عنه: الشافعي. ولّاه الرشيد قضاء الرَّقّة ث عزله.
وله كتب كثيرة في الفقه والأصول منها: (المبسوط)، و (الزيــادات)،
 المدينة)، و غير ها. حنى قيل: إنه صنّف تسعمئة وتسعين كتابًا كلها في العلوم الدينية، وإنما ظهر علم أبي حنيفة بتصانىف محمد بن الحسن.
 المؤرخين، كانت و لادته سنة إحدى وثلاثين ومئة. ووفاته سنة تسع وثمانين ومئة(Y)
- الإمـام أبو حنيفة: اسمه النعمان بن ثابث التيمي مو لاهم الكــوفي' فقيه العر اق، وأحد أئمة الإسلام، و السَّادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتتوِّعة، وهو أقدمهم وفـــاةً لأنـــهـ أدرك عصر الصحابة، ور أى أنس بن ماللك، وقيل غبره. وذكر بعضهم أنه روى و الار عن: سبعة من الصحابة، فاله أعلم.
( ( ${ }^{\text {( }}$ (


وروى عن: جماعة من النابعين، منهم: الثغعبي، وعكرمة، وعطـــاء،
وقتادة، و الز هري، ونافع مولى ابن عمر ، و غير هم.

 هبيرة على القضاء فابَبَى أن يكون قاضبًا.
قال عنه سفيان الثوري وابن المبارك: "كان أبو حنيفــة أفقـــه أهــلـ الأرض في زمانه". وفال عنه الثافعي: "النّاسُ عيالٌ في اللققه علـــى أبــــي حنيفة".
ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدًّا. كانت و لادته سنة ثمانين. وو فاته سنة خمسين ومئة، فنّمّ لـه من العمر سبعون سنة. له (مسند فـــي الحــديث)
ج- تنلاميذه: تلاميذه، و (المخار ج في الفقه)(').

بلغ صدر الشريعة كرحمه الله تعاللى - مكانة علميّة امتاز بهـــا عــن
 و استمعوا إليه و أخذو ا عنه وتفقّهو ا عليه حتى أصبحوا أئمة العلم، فنشــروا علو مه بين الناس. وفيما يأتي ترجمة تالامذته: 1 - الثثيخ الإمام حافظ الحق والاين أبو طاهر محمد بن محمد بن الحسن
بن علي -رحمه الله-:

مصيب الفكر، أخذ الفقه على الثيخ العلّامة صدر الثـــريعة عبيـــد الله بــن مسعود بن محمود تاج الشريعة، وهو تفقّه على جدِّه تاج الشريعة محمود بن شمس الدين صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين المحبوبي، عن أبيه جمـــال


الدين عبيد اله المحبوبي، عن الثيخ الإمام زادة صاحب كتاب "الثثِـــرعة"، عن عماد الاين الزرنجري، عن أبيه شمس الأئمة الزرنجري، عن شــــس الأئمة السرخسي، عن شمس الأئمة الحلواني، عن القاضي الإمام أبي علــــي
 اللبذموني، عن أبي عبد اله أبي حفص الصغير، عن أبيه أبي حفص الكبير، عن محمد، عن أبي حنيفة -رحمه اللّ-(). r - الثثيخ العارف الرِّبَّنيّ كرحمه الله-: صاحب الكرامات، جامع الكمالات، قطب الحنفية محمد بن محمــود

 الشريعة عبيد الله في جميع مقرو واته ومسموعاته في شهر ذي القعدة ســـنـة
 وممّن حضر دروس الإمام صدر الثريعة: مبارك شاه؛ حيث يُــروى
 معه، فأرسل إليه مبارك شاه أحد تامذنته، ليتعرِّف على إمكانيتــه العلميــة،
 كتاب (الإشارات) لابن سينا، ولا يتابع فيه المصنِّفِ أحدًا من شارحيه، فكارِّب

 ع- مؤلفاته: صنّف صدر الشريعة تصانيف كثيرة تلقاها العلماء والفقهاء بالقبول،


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

و عكفو ا على در استّها وشروحها، فهي مقبولة ومعتبَرَة عند العلماء و الفقهاء، ومنها هذه الآثار :
 علم أصول فقه المذهب الحنفي، نسبه لنفسه بهذا الاسم في ديباجته(')، وفــــي الا

 العلماء مكبِّن في كل عهد وزمان على مباحثة »أصول الفقه« للثيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام علي البزدوي كبوّأه الله تعالى دار السلام، وهو كتاب جليل الثأن، باهر البرهان، مركوز كنوز معانيه في صـــخور
 طاعنين على ظو اهر ألفاظهِ؛؛ لقصور نظر هم عن مو اقع ألحاظــــهِ(ْ)، أردت تتقيحه وتتظيمه، وحاولت تبيين مر اده وتفهيمه، و على قو اعد المعقول تأسيسه وتقسيمه، موردًا فيه زبدة مباحث »المحصول< و »أصـول< الإمـــام المـــدقّ جمال العرب ابن الحاجب(`)، مع تحقيقات بديعة، وتدقيقات غامضة منيعــة،

> (1) أي: التنقيح (1: 10).




$$
\begin{aligned}
& \text { و الفوائد (صه^) (1)، وغيرهم. (1) (1) (1) }
\end{aligned}
$$

(0) أي: لا يدركون -بإمعان النظر - ما يدركه هو بلحاظ عينه من غير أن ينظر إليه ثصدًا. ينظر :
النوضيح (1: ( ) ).

هو : أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس الملقب بجمال الدين المصري المعروف

 الأصوليه، »الكافية في النحوه، 》الجامع بين الأمهاته. ينظر : الايباج المذهب (Y/Y/Y)، شجرة



تخلو الكتب عنها، سالكًا فيه مسلك الضبط و الإيجاز، متشبّثًاً بأهداب السِّحر، متمسِّكاً بعروة الإعجاز ". انتهىى
وقال القرشي(') عنه: "جمع فيه بين كلام البزدوي وكلام ابن الحاجب،
ورتّبّه نزتيبًا حسنًا، كما فعل ابن الساعاتي (ץ) في كتابه »البديع" جمع فيه بين كلام الآمدي وكلام فخر الإسلام البزدوي". انتهىى. و المقصــود بجمعـــه أن أورد فيه بعض الأبحاث التي لم يَعْنَدْ منقتِّمو الأحناف الإتيان بها في كتـــبـ الأصول، مع ذكر خلاف الثنافعي في كثير من مسائلـه ودليلـــه، والإجابـــة عليه، وتأييد المذهب بالحجج النقلية و العقلية. والله أعلم".
 الحسيني المعروف بنقرة كار، (ت. نحو •Voهـ). و على هذا الثرح حاثية لقاسم بن قطلوبغا(). الثاني: »الثتوضيح في حلّ غوامض الثنقيح" و هو شرح على منته في أصول الفقه، نسبه لنفسه في ديباجته(£)، ونسبه إليه من ترجم(0) له.
 بتأليف »تتقيح الأصول< أردت أن أشنرح مشكلاتّه، و أفتح مغلقاته، مُعرضنًا عن شرح المو اضع الني من يحلُها بغير إطناب لا يحلُ لـه النظر فـــي ذلـــك
(Y) وهو أحمد بن علي بن ثعلب الساعاتي البلعبكي البغدادي، مظفر الدين، قال الكفوي: كان إمام


 (؟) الثوضيح (1:



$$
\begin{aligned}
& \text { والفوائد (ص (1) (1)، وغيرهم. } \\
& \text { (7) في النوضيح (1: 0-7). }
\end{aligned}
$$

الكتاب، واعلمٌ أني لما سوّدت كتاب »التتقيحه، وسار ع بعضُ الأصحاب إلى
 قليلٌ من التغيير ات، وشيءٌ من المحو والإثبات؛ فكتبتُ في هذا الشرح عبارة »المتنن على النمط الذي تقرَّر عندي؛ لتنيير النُنَخ الدكتوبة فبل التغييرات

 ضبط الأصول، وترتيب أنيق لم يسبقني على مثله أحد، مع تدقيقات غامضـة لم يبلغ فرسانُ هذا العلم إلى هذا الأمد". انتهى.



 الفرو ع وتعديل أركانها، نعم قد سلك منهاجًا بديعًا في كثف أسر ار التحقيق،

 طار كالأمطار في الأقطار، وصـار كالأمثال في الأمصـار ، ونال في الآفـــاق
 ما وراء النهر لكثير من فضلاء الدهر أفئدة تهوى إليه وأكبادًا هائمة عليه، و عقولًا جاثية بين يديه، ور غبات مستو قفة المطايا لديه". انتهى.

ولقى هذا الشرح ومتته عناية فائقة من العلماء حفظا وتدريسًا وشرحًا


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

ودر استها.
قال المرجاني('): "إن كتاب »اللتقيح" وشرحه »التنوضيح< هو المعوّك عند الطلبة عليه، و الرجوع في تحصيل الأصول إليه". انتهــى. لـــذا أقبـــل الطلاب على منته بالحفظ، و العلماء على شرحه بالتدريس و اللتوضـــيـح لــــــا أشكل من عبار اته و غمض من ألفاظه.
 و التحقيقات البديعة، إلا أنها آثرت بعضلَ الألفاظ على بعــضِ، مــــع زيــــادة ونقص في بعض الأبحاث، و اعتز اض وتحقيق في بعض آخر، منها: كتاب » تغيير التنقيحب لابن كمال باشـا، إلا أن ابن كمال باشـا أكثرَ من الاعتــر اض على صدر الثريعة وردِّ كثيرًا من أبحاثه كعادته في مؤلّفاته(٪)، و العلماء لـ لم
 الأحبان (٪)

## ومن المشروح والحواشبي التي زُيّنَ بـها (لكتاب -علـــى مـــا ذكــره


(Y) قال عبد الرحمن في تر غيب اللبيب في بيان عادة ابن كمال باشثا في تأليفاته: هذا العلّامة و إن كان
 مصنفاته، وسلك مسلك الجدال والتغليظ في أثنهر مؤلفاته ولا سيما في شرحه
 المغفلّل، وجـــــل مرنبة المثنايخ العظام من المصنفين، بل من المجنهـين كمرتبة الآحاد من
 سبيل التحققق لبس إلا لتعليم دقائق وجوه البـــــــي للطالب الذكي وتفهيم طرق إلزام الخصم المعاند الغبيّ، ولا شكك أنه هداية لطيفة، وعزيمة شريفة، فالعلاّمة بهذه النبة مأجور، وسعيه بتلك
(ץ) قال حاجي خليفة في الكثف (1: 99 §) عن كتاب ابن كمال باثشا في الأصول الذي أكثر فيه من الاعتراض على صدر اللشريعة: لكن الناس لم يلتفتوا إلى ما فعله، والأصل على رواجه والمطلب
على التنزل في كساده.


1- حاشية عبد القادر بن أبي القاسم الأنصـاري (ت. نحو • •هـهـ).

 ونصرَ صدرَ الشريعة فيها (「)
r





 والتعليق عليهما، من ذلك: 1- حاشية القاضي بر هان الدين أحمد السيواسي (ت • . ههــــ)، المسـمَّة .
r- r- حاشية العلّامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 7 (ت اهــ).

 على هذه الحاشية نتعليقه لمصطفى بن محمــد الثـــهير بمعدـــار زادة


 (幺) ينظر : التلويح (1: 19). (0) في الكثنف (1: 1 (1) (1)
(؟) وهي مطبوعة في المطبعة الخيرية في مصر .

$$
\text { (ت } 7 \text { هـهـ). }
$$

0－حاشية الملّا علاء الدين علي الطوسي（تへ人ノهـ）．
 .$^{(1)}(-\wedge \wedge \circ ت)$
V人－حاشية مصلح الدين مصطفى بن يوسف، الثهير بخو اجة زادة البرسوي
(تصهیهـ).

9－حاشية محيي الدين محمد بن حسن السامسوني（ت919هـ）． 9 هـ） －ا－حاشية الثيخ مصلح الدين مصطفى بن شعبان الثــهير باللـــروري
(ت)

11 1 （ 1 انشية ابن البردعي．
Y Y Y
العتيق .
r ا－حاشية العلّامة الفاضل أبي بكر بن أبي القاسم السمرقندي． § § 1 § حاشية الفاضل معين الدين الثوني، و هي على أو ائله． 1－ 10 حاشية العلّامة زادة عثمان الخطابي．

IV IV تعليقة المولى عبد الكريم（ت．نحو ．．． 9 هــ）، و هـي على أو ائله．

9 1－ 1 －تعليقة شمس الدين أحمد بن محمود المعروف بقاضـــــي زادة المفتــي

$$
\text { (ت } 9 \wedge \wedge \text { هـ }
$$

 السعود بن محمد العماوي（ت

> (') و هي مطبو عة في المطبعة الخيرية في مصر .


ا
r r - تعليقة يوسف بالي بن المولى يكان، على أو ائلهة.
rr- تُعليقة محمد بن يوسف باللي الرومي.

 كتابه »النتوضيح《، أفردها العلماء باللنوضيح و التعليق لشدَّة غموضـها، فقـــال في وصفها: "المقدمات الأربع من »اللتوضيح" و هـــي مقــدمات مشـــهورة
 الأشعري من أن الحُسن و القبح لا يثبتان إلا بالأمر و النهي، فالحُسن ما أمر به و القبيح ما نهي عنه"، ثم ساق دليله، وقال( (): "وضعفه ظاهر " ثم قال(0): "و اعلمْ أن كثثيرًا من العلماء اعتقدو ا هذا الدليل يقينيَّــا، و الـــبعض الـــذي لا لا
 خفيَ على كلا الفريقين مو اقعُ الغلط فيه، وأنا أُسمعك مـا سنح لخاطري، و هذا مبني على أربع مقدمات". انتهى. ومن التعليقات (لمفردة عليها:
 ץ- تعليقة حسن بن عبد الصمد السامسوني (ت 91 ( 9 هــ). r- تعليقة عبد الكريم (ت . . 9هــ). 0- تعليقة مصلح الدين القسطلاني (ت ا • 9هـ) . ฯ- تعليقة علاء الدين علي العربي الحبي (ت • 9 هــ)، له تـعليقتان كبرى

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) في كتائب أعلام الأخيار (ق YAY/أ). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) أي: صدر الشريعة في التوضيح ( (ו: (i }
\end{aligned}
$$

وصغرى، لخَص الثانية من الأولى.
V- تعليقة محيي الاين محمد بن إير اهيم بن الخطيب (ت ا • وهـ)، له أيضـا تعليقتّان كبرى وصغرى.
^- تُلليقة محمد بن الحاج حسن (ت ال9هـ) (1).

 أفق في كادمه على تسميتّه بــرالالنقايةه، لكنه مشهور في كثب الفقه الحنفي


 جعل هذا الكتاب كتابين فقال: يضاف إلى آثاره ه(هختصر الوقايةه، و والنقاية
مختصر الوقايةه،. انتهى.





 فليصرن إلى حفظ هذا >االمختصر < عنانَ العناية، إنه وليَّ الهاياية". انتهى.

(0) في النقاية (صّ- \&).


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (أي: دياجة النقاية (ص) }
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r．r．مr

ففي هذا الكتاب اخنصر كثيرًا من مسـائل 》الو قايةة، و أحكم صـــياغة
بعض جمله على هيئة و اضحة وموجزه ولم يتابع صـاحب »الو ڤايةه《 علــى
ترتيب كتب الكتاب، بل ڤذِّم و أخّر علىى ما بِر اه مناسبًا، وبقي متابععًا لصـاحب


1－»
الثمني（ت AVYهــ）．لـه نسخة مخطوطة في مكتبة الاؤوقاف العر اقيــة


r－شرح ابن العيني، زين الاين، أبي محمد، عبد الرحمن بــن أبــــي بكــر
الحنفي (ت~هوهــ).
r－شرح عبد الو احد محمد بن محمد المشهدي العجمي（تんNهــه）．
₹－شرح علاء الدين علي بن محمد المعروف بمصنفك（ت هـــه）．

〒- شرح عبد العلي اليرجندي (تץسوهــ).
－V
القهستاني（ت．نحو • 90هــ）، و عليه حاشية بـالقول للمولىى ابن الو الهي
البرسوي•
＾－شرح أبي المكارم بن عبد الله بن محمد، أنمـه سنـة（V و هــــ）، له نسخة
مخطوطة في مكتبة الأوقاف العر اقية برقم（（ \＆\＆）．
9－شرح مو لانا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي（ت＾ه人هــ）． －ا－العناية على النقاية لمحمود بن بركات الأنصـاري، المعروف بالباقاني
（（ ）ينظر ：فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية（Y：（ 1 （ 1 ））． （Y）وذكره شلبي في حاثنيته على التبيين（0：
（ت＋．اهــ）له نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم

》－ 11 （ $\left.{ }^{( }\right)(-1 \cdot 1 \leqslant$ ）
Y Y
باكستان（1 ه 9 （هــ）كر اتشي، و عليه كثير من الحو اشي و التعليقات．
「ا－شرح عبد الثكور الجونفوري（٪）．
（الخامس：»الثشروط والمحاضر＜نسبها إليه الكفــوي（£）و اللكنــوي（0）
بهذا الاسم．ونسبه إليه حاجي خليفة（٪）باسم »شروط صدر الشريعة《، قـــال

و＂علم الشروط و السجلات＂：علم يُيحث فيه عن كيفية ثبـــت الأحكـــام
الثابتة عند القاضي في الكتب و السجلات على وجه يصحُ الاحتجاج به عنـــد انقضاء شهود الحال، وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابـــة، وبعــض مبادئه مأخوذ من الفقه، وبعضـها من علم الإنشاء، وبعضـها مــن الرســوم و العادات والأمور الاستحسانية（＾）．
السـادس：»تعديل（العلوم«؛ نسبه إليه من ترجم（9）له بـذا الاسم، فـــال

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ينظر : فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (1: } 1 \text { (Y §) ). }
\end{aligned}
$$



طاشكبرى(") زادة في وصفه: »تعديل العلوم« في أقسام العلوم العقلية كلها،
 عجز عنها الأو ائل، ولا سيما في المنطق والكلام، ويشهـ بما ذكرنـــاه مــن طالع ذلك الكتاب". انتهىى.
 صدر الشريعة -أكرمه اله في الارجات الرفيعة-ا، وهو
 على التمام، ولعمري لقد أتى فيه بمباحث عجز عن حلها الأو ائل والأو اخر ؛ تحقيقًا لما قيل: "كم ترك الأول للآخر". انتهى. وقال أيضًا(ث): "إن أردت بلو غ الغاية في المنطــق فعليــك بتـعــديل الميزان، وهو أحد أقسام »تعديل العلومه للإمام الهمام، والحبر القمقام، فخر العلماء الأعلام، ونتيجة أسلاف الكر ام، وسلالة أجداده العظام، الإمام صدر الشريعة -أكرمه الله في الارجات الرفيعة، وهو كرحمه الله- كثف في هذا الكتاب عن غو امض طالما تحيِّر فيها عقول الأقدمين، وأبرز فو اعد لم يهتدِ إليها أحدٌ من الأوحدين، ومع هذا فهو للعلوم الشرعية أبــو عــــر ها وابـــن نجدتها". انتهى
وقال حاجي خليفة(؟) في وصفه: "جعله علـــى قســـين: الأول: فـــي الميزان؛ أي: المنطق، والثاني: في الكلام، ثم شرحه شرحًا ممزوجاًا، وكشف فيه عن غو امض المباحث التي تحيِّر فيها عقول الفحول، ورتبَ الكلام على سبعة تعديلات بعدد آيات فاتحة الكتاب". انتهىى.
（السـابع：》（شرح（لفصول（الخمسين）؛ نسبه إليه حاجي خليفة（＇）، و عمر
 »شرح فصول خمسين《－حررّرتُها للولد الأعزِّ محمود＂．انتهى، و هو كتاب
 على لاحقها إلا نادرًا＂．انتهى．و هو أصغر من »الكافيةه، ．انتهى（）． و »الفصول الخمسون« في النحو ليحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزو اوي الحنفي النحوي، له：》ألفيَّة ابن معطٍ

الثثامن：»الثوشـاح في المعاني والبيانی؛؛ نسبه إليه بهذا الاسم حــاجي خليفة（0）، وعمر كحالة（）، و الزركلي（¹）باسم：»الوشاح＂في علم المعاني． وشرحه زين الاين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف ابــن العينـــي

$$
.^{(\wedge)}(\text { هی } \wedge \text { ) }
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) في معجم المؤلفين (Y) (Y) (Y) (Y). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) في معجم المؤلفين (Y: (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) في الأعلام (؟: }
\end{aligned}
$$

## المطثب الرابع



و غير هم(६)- أن صدر الشريعة كرحمه الله- نوفي في سنة سبعٍ وأربعـــين
وسبعمائة، ومرقده ومرقد و الديه و أو لاده و أجداد و الديـه كلهم في شر ع آبـــار بخارى إلا جدَّيه الفاسد و الصحيح، فإنهما ماتا في كرمان ودُفنا فيها -تْغمّدهم الله برحمته-.
وشذّ القاري(0) بذكر وفاته سنة نيّف وثمانين وســتمائة، واســـتغرب
اللكنوي ما ذكره القاري لبُعد وقو عه، فقال معتذر"ا عنه(٪): "ولعلّه مين ناسـخٍ؛ فلتُر اجع نسخة أخرى".
لكن الذي يؤكد أنه ليس من الناستخ إنما هو سبقٌ و همٍ لـــذهنِ علـــِّ القاري، أنه ذكر نفس هذا التاريخ في بداية شرحه على »النقايةه《 المســــىّى》

 ذكر وفاته سنة (. . هـــ) -كما هي عادته فيمن بترجم له عند ذكر وفاته-

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في الأثمار الجنية (ق بَ/أ). } \\
& \text { (7) في الفو ائد البهية (ص0) (1) (1). } \\
& \text { ( } \mathrm{V} \text { ( }
\end{aligned}
$$

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

التعريف بالإمام عثمان بن فتح الله الشمني الرومي المتوفي سنة (ץ • آهـ) وكتابه
، فإنه لا يمكن الاعتماد عليه إذا لم يو افقه مــن يعتمــد عليــه مــن أهــل
التو اريخ(')

(1) أطال اللكنوي الكلام في كتابيه إبر از الغي الو اقع في شفاء الغي، وتذكرة الر اشد بردِّ تبصرة الناقد في عدم اعتبار كتاب كثف الظنون من الكتب المعتمدة لكثرة ما فيه من الخطأُ، ولا نعلم: أهذا الخطأ من مؤلفِه أو ناسخه أو مهتمبِي طبعه؟؛ مع اعثباره من أفضل الكتب التي ألْفّتِ في مجاله؛ لكثرة ما جمع ورتّبَ.


# مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن •r.r.r. 

المبحث الثاني
يشتنمل على الثتعريف بكتاب "الثتقيح"
وبيان أهمِيّيّه

> وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: النعريف بالكتاب ومنهج المؤلّف فيه. المطلب الثاني: أهمِيّة الكتاب ومكانتانه العلميِّة.

المطلب الثالث: مصادر الكتاب.
المطبب الرابع: شروح المتن.

المطب الأول

## التعريف بالكتاب ومنهج المؤلّق فيه

> أولًا: التعريف بـالكتاب:

ذكر صدر الشريعة الأصغر في مقدمة كتابه "التوضـــيح فـــي حــلِّ غو امض التنقيح" وصاحب "كثف الظنون" وصاحب "معجم المطبو عات" وفي كتاب "اكتفاء القنوع" أن عنو ان الكتاب هو : (تتقيح الأصول)(") " وذكر صـاحب "أسماء الكتب" وصـاحب "أبجد العلوم" أن عنو ان هـــذا
الكتاب هو : (التتقيح)().

ثُانيًا: نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه:
نسب أصحاب تر اجم الرجال و الكتب كتاب (النتقيح) لعبيـــد الله بــن مسعود؛ وذلك كما في "كثف الظنون"، و "تاج الثر اجم" و "الأعلام"، و "الفو ائد البهية"()
وأيّدّ هذه النسبة إليه مـا ذكره المؤلّف صدر الشريعة الأصغر ؛ إذ قال: (....» لمــّا وفّني الله بتأليف "تنقيح الأصول"؛ أردت أن أشنرح مشـــكلاتها، و أفتح مغلقانه مُعرضنًا عن شرح المو اضـع التي من بحلُها بغيــر إطنــاب لا لا لا لا لا لا

( ( ) ينظر : كثف الظنون، مصطفى بن عبد الش كاتب جلبي القسطنطيني الششهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى





مصطفى بن عبد الش كاتب جلبي القسطنطيني ( (97 §).

# وسار ع بعض الأصحاب إلى انتساخه ومباحثته...«(1"). منهج المؤلِّف وأسلوبـه في الكتاب: 

كان للمؤلّف عبيد الله بن مسعود بن محمود بن عبيد الله بن محمــود صدر الشريعة منهج مشابه لمناهج الكتب المختصرة لأصحاب المتون؛ فعلّل
 الفرق بين المختلفات، وخرَّج مناط الأحكام؛ حتى بتسنّى له القياس فيما بعد، ورجِّح بين الآر اء المختلفة في المذهب، ونظم أصـــول المــذهب بالأدلـــة، واستخلص فو اعد الاسنتباط في أصول المذهب الحنفي، ولقد ذكر صـــاحب الكتاب منهجه في مؤلّفهِ 》... لمـــّا وفّنتي الله بتأليف "تنقيح الأصول"؛ أردت أن أشرح مشكلالته وأفتح مغلقاته مُعرضنًا عن شرح المو اضـع التي من يحلُها بغير إطناب لا يحلُ له النظر في ذلك الكتاب، و اعلمْ أني لمـــّا سودّدت كتاب "التتقيح" وسار ع بعض الأصحاب إلى انتساخه ومباحثتّه و انتشر النّشخ فـــي بعض الأطر اف، ثم بعد ذلك وقع فيه قليلٌ من التغييرات وشيءٌ من المحــو و الإثبات؛ فكتبت في هذا الثرح عبارة المتن على النمط الذي تقرَّرِ عنــدي لتغيير النُستخ المكتوبة قبل التغييرات إلى هذا النمط، ثم لمـــّا تيسِّر إتمامُـــهـه
 المعقول، وتفريعات مرصنِّمة بعد ضبط الأصول، وترتيب أنيق لم يسبقني على مثله أحدٌ، مع ندقيقات غامضةُ لم يبلغ فرسانُ هذا العلم إلى هذا الأمد؛
 فمن هذا الكلام ومن ملاحظة القارئ للكتاب أن منهجه كما يلي: 1- قسِّم المسائل الأصولية إلى: أقسام، وفصول، وأبو اب، ومسائل، فقال في خطبته: "... فنضـع الكتاب على قسمين:

VI9 بنظر : التوضيح في حل غوامض التتقيح، عيبد الهُ بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي، (1) (1) .

(القسم الأول: في الأدلة الثرعية:
وهي على أربعة أركان:

الركن الأول: في الكتاب -أي: القر آن-...، ونورد أبحاثه في بابين:
الأول: في إفادته المعني. والثاني: في إفادته الحكم الثرعي......).

الركن الثاني: في الشّنّة.
الالركن الثثالث: في الإجماع.
الركن الرابع: في القياس.
(لقسم الثاني: في الحكم:
وأورد الأبحاث في ثلاثة أبواب:
باب في الحكم.
باب في المحكوم به.
باب في المحكوم عليه.
r. ناقش بعض المسائل الأصولية و الفقهية عند الحنفية و الثافعية، وذكــر

بعضها عند المالكية و الحنابلة.
ب. نوخّى المؤلّف الموضو عيَّة في البحث، ولم يلاحَظ عليه النّعصُبّب لمذهبه،
كما ظهرت شخصيِّنْ العلميِّة بوضوح في مؤلّفه. ؟ - للمؤلّفِ اجتهاداته الخاصة في بعض المسائل الأصولية. ه. أسلوب المؤلّف و اضتح، و لا غموض فيه و لا تعقيد.


المطثب الثثاني

## أهمِيّة الكتاب ومكانته (لعلميِّة

قال صـاحب "كثف الظنون" وكذا صـاحب "معجم المطبو عـــات" فـــي
وصف "النتقيح": "وهو متن لطيف مشهور أوله: "إليه يصعد الكلم الطيب..." إلخ(1).

رأيت فحول العلماء مكبِّن في كل عهـ وزمـان على مباحثة أصـول الفقـــهـ -
 الثنيء غاية الإقبال؛ فكأنه أكبِّ عليه-، "للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظـــام فخر الإسـلام عليّ البزدوي -بوَّأه الله تعاللى دار السـام-ه، و هو كتاب جليــل الثأن، باهر البر هان، مركوز كنوز معانيه في صخور عبار اته، ومرمـــوز
 ألفاظهِ لقصور نظر هم عن مو اقع ألحاظهِ -أي: لا بدركون بإمعان النظر مـا بدركه هو بلحاظ عينه من غير أن ينظــر إليـــه قصــدًا-؛ أردت تنقيحـــهـه وتتظيمه، وحاولت -أي: طلبت- نبيين مر اده وتفهيمه، و على فو اعد المعقول تأسيسه ونقسبمه، مُوردًا فيه زبدة مباحث "المحصول" و أصول الإمام المدقِّقِ جمال العرب ابن الحاجب، مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة منيعة تخلو
 متمسّكًِا بعروة الإعجاز -اختار في الإعجاز العروة، وفي السِّحر الأهــداب؛ لأن الإعجاز أقوى وأوثق من السِّحر، واختار في العروة لفظ الو احد وفـــي الأهداب لفظ الجمع؛ لأن الإعجاز في الكلام أن يؤدّى المعنى بطريــق هــــو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق؛ ولا يكون هذا إلا و احدًا، وأتَّا السِّحر في الكلام فهو دون الإعجاز وطرقه فوق الو احد؛ فأورد فيـــه لفــظ الجمــعــ،

[^0]

التعريف بالإمام عثمان بن فتح الله الشمني الرومي المتوفي سنة (ץ • آهـ) وكتابه
"وسمِّنُّهُ بتتقيح الأصول، و الله -تعالىى- مسئول أن يمتِّع به مؤلِّفـــه و كاتبــــهـ
وقارئه وطالبه، ويجعله خالصـًا لوجهه الكريم، إنه هو البَرْ" الرَّحيم"(1). ولقد شرحه -رحمه الله- في كتابـه "النتوضيح فــي حــلِّ غـــو امض

وشرحه أيضـا عبد الله بن محمد الحسيني -رحمـــه الله- المعــروف





المطلب الثثالث<br>مصادر (الكتاب

رأى الإمام صدر الشريعة العلماء مكبِّن في كل عهِ وزمان على مباحثة أصول الفقه؛ فأقبلَ على كتاب الإمام مقتّى الأئمة العظام فخر الإسلام علي" البزدوي (كنز الوصول الثى معرفة الأصول)، وهو كتاب جاب جليل الثأن، باهر البرهان، مركوز كنوز معانيه في صخور عبار اته، ومرموز

غو امض نكته في دقائق إثثار اته. قال صدر الثريعة في مقدمة كتابه "التوضيح": "وجدتُ بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه؛ لقصور نظر هم عن مو اقع ألحاظه" -أي: لا يدركون بإمعان النظر ما يدركه هو بلحاظ عينه من غير أن ينظر إليه قصدًا-.
عمله على الكتاب: فال كرحمه الها-: "أردتُ تتقيحه وتنظيمه، وحاولت تبيين مراده وتفهيمه، وعلى قو اعد المعقول وتأسيسه وتقسيمه، مُوردًا فيه زبدة مباحث "المحصول" وأصول الإمام المدِّقِ جمال العرب ابِن الحاجب، مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة منيعة تخلو الكتب عنها، سالكاً


 الإعجاز وطرقه فوق الواحد؛ فأورد فيه لفظ الجمع-، "وسَمِّتُتُهُ بتنقيح

المطلب الرابع

يُعتبر هذا الكتاب من الكتب المعتمَة في الأصول عند الحنفية؛ لـــلـك
نجد أن العلماء قد اهنمّوّ ا بـه ششرحًا ونظمًا وتحشيةً؛ مما جعله عظيم الثأن. فمن شروحه:
 وهو : شرح بالقول، أوله: (الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول الثريعة
الغرّاء،... إلخ)، ذكر أن: (التنقيح) مع شرحه كتاب شامل لخلاصــــــة كــلـ مبسوط، فجمع: هذا الشرح الموسوم بـــــ(الثلويح في كشف حقائق التنقيح) وفرغ عنه في: سلخ ذي القعدة في سنة VONهــ، في بلدة من بلاد تزكستان. ولمــــا كان هذا الثرح غاية مطلوب كل طالب في هذا الفن؛ اعنتــى عليه الفضلاء بالدرس و التحشية. و علّقوا عليه حو اشثي مفيدة منها:
 عظيمة مملو عة بالفو ائد، أولها: (الحمد لله على شمول نـعـهِ الجِسَـــام،.... إلخ)، وفر غ من تصنيفها في شعبان سنة (مへمهـ)
ب) حاشية العلّامة السيد الثريف: علي بــن محمـــد الجرجـــنـي الحنفــي

ج) حاشية محيي الدين: محمد بن حسن السامسوني (ت 919 ه) . 9 ه) د) حاشية الثنيخ علاء الدين: علي بن محمد الثهير : بمصنفك (ت) (OVA)، فر غ من تأليفها في سنة . بـ人هـ
 سمّاها: (النزجيح)، و هي مفيدة مقبولة.
ز) ومن الحواشي على (النوضيح): حاشبية عبد القـــادر بــن أبــــي القاســــ
الأنصـاري (ت•هr.or).

- و على (النتقيح) شرح للفاضل السيد: عبد الله بن محمد الحسيني المعروف
بــ"نقرة كار " (ت • O هـــ).

و على هذا الشرح حاشية للثيخ زين الدين: قاسم بن قطلوبغا الحنفــي
. (๐^レqت)

- ومن متعلقات المتن: (تغيير التتقيح) للمولى التعَّامة شمس الاين: أحمد
 صرِّح فيه الجارح، وأثنار إلى ما وقع له من السـهو و التنــــاهل ومــــا
 الكتب، ثم شرحَ هذا التغيير، ولكن الناس لم بلتفتوا إلى مـا فعله و الأصلُ باقٌ على رو اجهِ، و المطلب على النتّز"ّل في كسادِِ(').
وعلى شرح (الثنقيح): تعليقة للمولى: صالح بن جلال الثوقيعي(؟).
 و اصفًا "التتقيح" وشرحه "التوضيح" في مقدمة شــرحه "التلــويح": "... و إن كتاب "النتقيح" ـمـع شرحه المسمِّى بــ"التوضيح" للإمـام المحقِّق و النِّحريـــر
 أغصـان الفروع والأصول، صدر الثريعة والإسلام -أعلى الله درجته فـــــي دار السلام- كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط وافٍ ونصـاب كامــل مــن خز انة كل منتخب كافٍٍ وبحر مدىط بمستصفى كل مدىد وبسيط، وكنـــز مغنٍ عمًّا سو اه من كل وجيز ووسيط، فيه كفاية لتقـــديم ميــز ان الأصـــول وتهذيب أغصـانها، و هو غاية في تحصبل مباني الفرو ع وتعديل أركانها، نـع
 مِن رفع منار الندقيق، مع شريف زيادات ما مسِّتها أيدي الأفكار ، ولطيف مـا

فنق بها رنق آذانهم أُولو الأبصـار ؛ ولهذا طار كالأمطار في الأقطار، وصـار
 الثمس في نصف النهار"(').


# مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثامن مr.r. 

## 

وبعد: فالحمد لله الذي شرح صدري، ويسر لي أمري، وأعانني فـــي
عملي، الحمد له على كل نعمة أنعمها اله علي، الحمد لهَ أن وفقني لتحقيق هذا المخطوط، وجعل لي نصيبًا في إخر اجه و إظهار ه، ـ لتمتد له أيدي طلاب العلم، وقد بذلت كل وسعي في إظهاره بالصورة المطلوبة؛ لأن الهَ يحب إذا
 خالصنًا لوجهه الكريم، نافعًا لهذه الأمة، وفي ختام بحثي أحث كل طالب علم أن يخوض تجربة التحقيق، وأن يتنوق حلاوة العمل به وللنهه، ومن المعلوم
 الثمرة يتذوق حلاوتها متتاسيا كل تعب مر به، وكل عمل يستعان عليه باله فهو هين، لا سيما أنه مأجور عليه من الشّ، مشكور عليه من كل من يقــــر هذا العمل، ويقدر مجهود عامله.





## فهرس المصادر والمراجع

1) (أبجد العلوم، المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري التِنَوجي، الناشـــر : دار ابـــن حـزمّ،

Y (ابن حجر (العسقلالي: مصنفاته، دراسة في منهجه وموارده في كتاب الإصابة، لثـاكر عبدالمنعم، الناشر : مؤسسة الرسالة للطباعة و النشـــر

ب) آثار البلاد وأخبار العباد، المؤلف: زكريا بــن محمـــد بــن محمــود القزويني، الناشر : دار صـادر - بيروت.
を) الأثمـار الجنية فیى أسماء (لحنفية، المؤلف: علي بن ســلطان محمــــ
القاري؛ المحقق: عبد المحسن عبد الله أحمد، الناشر : الوقف السني
العراق، سنة النشر : • •
2) أسمـاء (لكتـبـ، المؤلف: عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى المتخلص بلطفي، الثهير بــ >رِِياض زَادَه< الحنفي، المحقق: د. محمد الثونجي،
 - م19入r 1) أضواء على تاريخخ توران (تركستان)، تأليف: عبــد المـــؤمن الســـيد أكرم، بدون تاريخ، بدون دار نشر • (V الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشق، الناشر : دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو r r با
^) (اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، أشهر التآليف العربية فذـي المطـــابع الثشرقية والغغبية، المؤلف: ادوارد كرنيليوس فانديك ، صححه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي، الناشر : مطبعة التأليف (الهـــلال) ، مصر، عام النشر: NاK1 هـ
3) الإمام السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه، تأليف: د. بديع الســي!


 1 (1) إنباء الغضر بأبناء الععر، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد
 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إجياء التــراث الإنسـالامي،
 Y 「 ( الأسساب، المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التّميمي السمعاني
 الناشر : مجلس دائرة المعارف العثُمانية، حيدر آباد، الطبعة: الأولــىـ،



 - رفعت بيلكه الكليسى، الناشر: دار إحياء التزاث العربي، بيــروت

؛ (1) البحر المحيط في أصول الفقة، المؤلف: أبو عبد الهّ بر الدين محمد بن عبد الهّ بن بهادر الزركثي، الناشر : دار الكتبي، الطبعة: الأولى،

$$
\text { \&! !اهـ - } 99 \text { (م. }
$$


 التزاث العربي، الطبعة: الأولى ^•\& ا، هـ - - 19 1 م .
 الحنفي، الناشثر : الهيئة المصرية العامة للكتاب، جمهوريــة مصـر العربية.

 ^^) (1) تاج التراجم، المؤلف: أبو الفذاء زين الدين أبو العدل قاسم بن تُطلُّوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفـي،


 ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، المؤلف: عبد الرحمن بن بن محمد
 المحقق: خليل شحادة، الناشر : دار الفكر، بيروت، الطبعــة: الثانيــة،

$$
\text { 1مر } 9 \wedge \wedge-1 \leqslant \cdot 1
$$

- باريخ آراب اللغة العربية، نأليف: جورجي زيدان، الناشر : دار مكثبة



[^0]:    

