

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.t. مr

# منهج الإمام السيوطي في النزجيحات من خلال كتابه التحبير في علم التفسير 

منهج الإمام النيوطي في الترجيحات من خلال كتابه التحبير في علم التفسير الخنساء بنت قاسم شمـخي
قسم التفسير وعثوم القرآن - كلية الثريعة والثقانون - جامعةّ جازان ashamaki@jazanu.edu.sa: البريد الإكتروني

صنف الإمام السيوطي كتاب التحبير في علم اللثفــير، وهــو دــن أهــم اللصنفات التي تبرز منهجه في الترجيحات، وهذا البحث يجيب عن إثكالية مؤداها: ما هو كنهجه في الترجيحات؟، وما هي القو اعد التي بنــى عليهـــ الإمام السيوطي منهجه فيها؟ّ، ويهدف هذا البحث إلى بيــان هــنهـج الإمـــام الليوطي في الترجيحات، ومدى مو افقته أو مخالفته غيره من العلماء، وذلك
 اللازمة للترجيح أو الحيدة، وتأكد ذلك من خالال أنماط ونماذج من ترجيحاته في كتاب التحبير في علم التفسير، منها ما يتعلق بالككي والمدني، ومنها ما يتعلق بأسباب النزول، ومنها ما يتعلق بالكبهـات، وغير ذلك من النمــاذج،
 أدلة السيوطي في ترجيح الأقوال بدلالة القرآن، أو بدلالة الحديث، أو بدلالة الأثر، أو بدلالة الإجماع، أو بدلالة اللغة، أو بدلالة السياق، أو بدلالة قــول الجمهور، ونحو ذللك من الوجوه، وكذلك دعم ردوده على الأقو ال المخالفــــة

 وقليل ما يرجح بدون ذكر الاليل على ترجيحه. الكلمات المفتاحية: منهج-السيوطي-التنرجيحات-التحبير -علم التفسير

# Imam Al-Suyuti's approach to weights through his book The Inking of the Science of Exegesis <br> <br> Al-Khansa bint Qasim Shamakhi <br> <br> Al-Khansa bint Qasim Shamakhi <br> Department of Interpretation and Quranic Sciences Faculty of Sharia and Law - Jazan University <br> Email: ashamaki@jazanu.edu.sa 

## Abstract:

Imam al-Suyuti compiled the book of inking in the science of exegesis, and it is one of the most important works that highlight his approach to weightings, and this research answers the problematic of its effect: What is his approach to those weights?, And what are the rules on which Imam al-Suyuti built his weightings? This research aims to clarify Imam al-Suyuti's approach to weights, and the extent of his approval or disagreement with other scholars, through the weighting formulas, the rules of weighting and selection he followed, and his position on the different issues in them necessary for weighting or impartiality. , Including those related to Mecca and Medina, And some of them are related to the causes of revelation, including what is related to ambiguities, and other models, following that inductive approach and analytical method, and accordingly, the diversity of the evidence of Al-Suyuti has been proven in the weighting of words in terms of the Qur'an, or the significance of the hadith, or the significance of the effect, or the significance of consensus, or In terms of language, context, or the public's statement, and so on, as well as supporting his responses to contradictory sayings with hadiths and monuments, and attributing them to their sources, and not defaming or attacking the owners of contradictory sayings, and following the saying that is preferred by argument and proof, and little is likely without mentioning Evidence of his weight.
Key Words: Method - Al-Suyuti - Weights - Inking - The Science Of Interpretation

## المقدمة

إن الحمد شله، نحمده ونستعينه ونستخفر ه، ونعوذ باشله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كن يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـــهـ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهه وأشهـ أن هحمدا عبده ورسولـه.





 أمـا بعد:

 أسر اره و عجائبة التي لا نتقضي على مر الأزمنة و العصور ، و هذا العلم هو أشرف العلوم، قال ابن الجوزي رحمه الله تعاللى: "لما كان القرآن العزيـــز أشنرف العلوم، كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ لأن شــرف العلـــم بشـــرفـ المعلو م"(') و هذا هو ها بينه اللبي -صلىى الله عليه وسلم- في قوله: ״خَيْرُكُمْ
 إثشكالية البحث:
 علوم القر آن" كتاب التحبير في علم الثنسير"، ولما كان الكتاب بهذه الأهمية كان في حاجة لبيان دنهج الإمام السيوطي في ترجيحاته للمسائل الني يذكر ها في كتابه.
(1) زاد المسيز لابن الجوزي: (Y/ (Y).


مجلة مr.t. مجلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر

أسئثلة البحث: يجيب البحث عن هذه الأسئلة.
1- هل للسيوطي ترجيحات في كتابه "التحبير في علم التفسير "؟ وما هـــو
دنهجه في تلك الترجيحات؟.

التحبير في علم التفسير؟.
أهداف البحث: هذا البحث يهدف إلى الآتي:
1- بيان دنهج الإمام السيوطي في الترجيحات في كتابه التحبير فــي علــم
. التفسير
ץ- بيان القو اعد التي بنى عليها الإمام السيوطي ترجيحاته في كتابه التحبير
في علم التفسير
أسباب اختيار الموضوع: دعتتي للكتابة في هـــذا الموضــو ع جملـــة هــن
الأسباب من أهمها:
1 - بيان هنهج الإمام السيوطي في الترجيحات من خلا كتابه التحبير فـــي
ع علم النفسير
ץ- بيان القو اعد التي بنى عليها الإمام السيوطي ترجيحاته في كتابه التحبير
في علم التفسير .
r- خدمة كتاب مهم لـه هنزلتة الفائقة بين الكتب التي ألفت لخدمة كتاب الله
تعالى.
؟- الرد على كن اتهم الإمام اللسيوطـي بأنـه حاطب ليــل يجمــع الأقــو ال
ويرويها دون توجيه أو اختيار، وإثبات أنه يجمع ويناقش ويرجح ويحرر
وينتح دا يكتبه، وذلك من خلال ذكر نماذج من تلك الترجيحات.

أهمية الموضوع:
دن جملة هؤلفات الإمام السيوطي التي استو عبت دسائل كثيرة في علم
التفسير و علوم القر آن" كتاب التحبير في علم التفســير"؛ إذ هـــو خلاصــــة المتقدمين من العلماء في التفسير و علوم القر آن و غير ها من العلـــوم، دثــلـ اللقراءات واللغة والحديث والبلاغة؛ فجاء شامـلا لأنواع كثيرة مــن علــوم القرآن بما يوضـح سعة علم المؤلف؛ فأردت إبر از منهجه في النرجيحات.

الار اسـات السـابقة:
من خلال البحث في المكتبات الثـاملة، و على الثبكة العنكبوتية، لـــــ
أجد بحثًا يتفق دع فكرة هذا البحث، ولكن وجدت بحوثًا، متتو عة منها:
1- دا يتعلق بالترجيح عند الإمام السيوطي في غير كتابه "التحبير " وهــــا بحثّن:
(البحث الأول: رسالة داجستير، بكلية الآداب، بالجامعــة الإســـلامية غــزة، بعنوان "اختيارات السيوطي في كتاب هـع الـهو امع دراسة نحوية تحليليــة" للباحث أحمد مصطفى عبد الرحيم العبادلة، إشر اف: عبد الهادي عبد الكريم

$$
\text { محمد بر هوم، } 1 \text { I - } 1 \text { - . }
$$

البحث الثثاني: رسالة دقدمة لنيل درجة الماجستير في القر آن وعلو ده، كلية أصـول الــديــن، جامعة الإمام محمد ابــن ســعود الإســـلامية، بعنـــوان: "اختيار ات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن جمعاً ودراسة" لباحث: علي بن عبد الرحمن النجاشي، إنشراف: نبيل بن محمــــ آل إســـماعيل، اللعـام . الجامعي
Y- بحث يتعلق بالإمام السيوطي في كتابه "التحبير" لكن في غير الترجيحات وهو بحث هاجستير بقسم الار اسات العليا بكلية الثــريعة والدراســـات الإسلامية، بجامعة أم القرى بعنوان: "تحقيق ودر اسة كتاب التحبير فــــي علم التفسير" للباحث: زهير عثمان علي نور، إثشراف: محمـــد شــوقي خضر، ะ.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر •r.r.
r- رسائل عامة في السيوطي مثل: "الإمام السيوطي وجهوده فــي علــوم القر آن" رسالة دكتور اه في العلوم الإسـلامية، تخصص علــوم القــرآن، جامعة الزيتونة بتونس، للباحث: هحمد يوسف الثربجي. وكتاب: "الإمام السيوطي وجهوده في الحديث وعلو مه " لمؤلفه: بديع السيد اللحام، طبعة دار قتيبة.

و هناك التحهيقات الموجودة لكتاب "التحبير في علم التفسير" وســيأتي الكلام عليها بالتفصيل في كطلب "طبعات الكتاب" ولكن لم يتعرض المحفقون لموضوع بحثي هذا دن حيث إفر اد هنهج المؤلف في الترجيح هــن خــلالل كتابه "التحبير".
وكل هذه الار اسات كما ذكرت آنفا كل هذه الدر اسات لا تتّفـق مـــع
هوضوع البحث الذي أريد أن أعالجه من خلال هذه الدر اســــة إن شـــاء الله تعالـى.
حدود البحث:
هذا البحث خاص بكتاب "التحبير في علم النفسير" للإمام السوطي رحمه الله تعالىى - وهحدد بقضية واحدة فيه وهي هنهجه في الترجيح دــن خلال هذا الكتاب.

خطة البحث: اقتضت خطة البحث أن تكون على النحو الآتي: دقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث

والتوصيات، على النحو الآتي:
-مقدمـة: وتتشتمل على أهيبة الموضوع، وأســباب اختيــاره، و مجالاتـــه، وأهدافه، وخطة البحث، ودنهج الباحث.
-التمهيد: الإمام السيوطي حياته ونشأته.
-المبحث الأول: في التعريف بكتاب التحبير في علم اللفسير، وأهميته، وفيه sطلبان:
-المطلب الأول: أهميته كتاب التحبير في علم التفسير • -المطلب الثـــاني: أسباب تأليف الإمام السيوطي كتاب التحبيـر فـــي علــم
-التفسير
-المطثب الثتالث: نسـخ كتاب التحبير وأماكن و جودها -المطلب الرابع: طبعات كتاب التحبير وتحقيقاته
-المبحث الثتاني: دنهج الإمام السيوطي في التصنيف، وفيه مطلبان:
-المطثب الأول: كنهج الإمام السيوطي في التصنيف.
-المطلب الثاتي: دنهج الإمام السيوطي في كتابه التحبير في علم التفسير . -المبحث الثڭالث: منهج السيوطي في الثرجيات، وفيه سبعة مطالب: -المطلب الأول: تعريف الترجيح في اللغة وفي الاصطلاح. -المطلب الثثاني: أهمية در اسة النرجيح.
-المطلب الثالث: بيان متى يكون الترجيح.
-المhثب الرابع: الترجيح و غيره من المصطلحات.
-المطبب الخامس: صيغ الترجيح عند السيوطي.
-المطلب اللسادس: قو اعد الترجيح والاختيار عند السيوطي. -المطلب السـابع: منهج السيوطي في المسائل المختلف فيها اللازمة للترجيح أو الحيدة.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.r.م
-المبحث الثرابع: أنماط ونماذج هن ترجيحات الإمام السيوطـي فــي كتــاب التحبير في علم التفسير، وفيه ثلاثة كطالب:
-المطلب الأول: المكي و المدني.
-المطلب الثڭاني: أسباب النزول.
-المططب الثثالث: المبهـات.
-خاتمة: و فيها أهم النتائج و النتوصيات التي توصلت إليها الار اسة.

منهج الباحث: سأعتمد في هذا البحث المنهج الاستنرائي، والمنهج
التحطيلي، حيث إنني سأؤوم باستقر اء الكتاب للوقوف على ترجيحات الإمـــام
السيوطي في كتابه "التحبير في علم التفسير"، ثم بعد ذللك أقوم بتحليل هـيـنـا
 خالفه، ثم بيان ما أراه راجحاً من حيث قوة الاوليا والإجراءات التي أصل من خلاهها لتحفيق هذا المنهج هي:
 "التحبير في علم التفسير"، ثم ذكر اختياره أو ترجيحه. ب-دراسة اختيار السيوطي وتزجيحه للمسألة دراسة تحليلية. ت- إيضاح نتيجة اللر اسة ملخصة، مع المناقشتة والترجيح. ث- توثيق المادة العلمية على النحو الآتي: 1- عزو الآيات القر آنية إلى سور ها.
ץ- عزو القراءات القر آنية إلى مصادر ها الـعتمدة مع بيان الـتـــواتر هـــن الشاذ.
ץ- تخريج الأحاديث النبوية والآثار من دصادر ها المعتمدة، والحكم عليها من خلال أقوال أهل العلم.
؟- توثيق الأقو ال المنقولة عن العلماء.
0- ترجمة لأهم الأعلام الواردة.

```
مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```


## التمهيد: الإمام اللسيوطي حياته ونشأتـه

(اسمه: هو : جلال الاين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن دحمد بن سابق الاين أبي بكر بن الفخر . (1). نسبه: الخضيري الأسيوطين

مولده ونشنأته وطلبه للعلم: قال الإمام السيوطي عن نفســـه: "وكــــن هولاي بعد المغرب، ليلة الأحد مستهل رجب، سنة تسع وأربعين وتمان مئة،
 الأولياء، بجوار المشهـ اللفيسي فبرك عليّ، ونثـأت يتيما، فحفظت القــر آن ولي دون ثمان سنين، ثم حفظت العددة، ومنهاج الفقة والأصول، وألفية ابن ماللك، وشر عت في الاشتغغال بالعلم من مستهل سنـة أربع وســتين، فأخــــت الفقه والنحو عن جماعة من الثيو خ(٪)

 يذكر تفاصيل عن رحالته في كتابه ذلك، غير ذكره للحج وشربه من مــاء زمزم، ولعله لم يخر ج من دصر إلا للحج فقط. وإنما حصل تصحيف فـن فـي


ولم يذكر هو شيئًاً عن تلك الرحلة، كما لم يذكر غيره ذلك في ترجمته.(گ)

$$
\begin{aligned}
& \text { () ينظر : حسن المحاضرة اللسيوطي: : }
\end{aligned}
$$

مذهبه: وقد ذكرت بعض المصادر أنه كان شافحياً (')، وفيل إنه كان شافحياً ثم انتقل إلى المذهب المالكي، ولكن الحق أنه ما مات حتى كان يجتهـ
 كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد الش؛ أفول ذلك تحدثاً بنعدة اله تعالىى
 شيوخه وتلاميذه: الإمام السيوطي من العلماء القالاثل الذين أكثــروا
 والنحوي، والأديب، ويعزو الخوانساري كثرة شيوخه إلى: "أن فراءتة وألخذه ورو ايته في هراتب المعقول والمنقول، فقد انتهت إلى جماعة كثيرة كيرة لم يعهر متلما لأحد من الفحول؛ بحيث ذكر بعضهـ أنه أخذ عن غالب علماء عصرهه، وبلغ مجموع شيوخه نحو ثلاثمائة شيخْ 10.
وقد حرص السيوطي على التعريف بشيوخه فوضع فيهم ثلاثة معاجم، ومن أهم شيوخه الذين نهل منهم وتأثٔر بهم:





تلاميذه: لق اغترف من بحر علم السيوطي عدد كبير من طلاب العلم والعلماء، وكان منهم الفقيه والكحدث والمؤر خ و اللغوي وقد أسهموا إسهامات كبيرة في نشر مؤلفاته وشرحها والتعليق عليها، ومن أهم تلاميذه:

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

مr.Y. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر


 . $-9 \leqslant r$ ت

؟- الحافظ شمس الدين هحمد بن علي الداودي المصري ت0 9 هــــ
 مؤلفاتهة:('): تعددت دصنفات السيوطي جدا، فقد أحصى الســيوطي
 وتعلقاته، و القر اءات والحديث وتعلقاته، والفقه وتعلقاتـــه، و علــو وم العربيــة
 من الفنون والعلوم الأخرى، قال السيوطي: "وشرعت في اللصنيف في سنة ست وستين وبلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاثمائة كتاب سوى ما غسلُته ورجعت عنه"(؟)، و قد ذكر السيوطي مؤلفاتنه في "التحدث بنعدة الله" وذكر من كتبـــه (r) ( ${ }^{\text {( }}$

وفاته: اشنترت حياة السيوطي بالعلم والعفة والترفع عن مو ائد الحكام وعطايا السلاطين، وفي سنة ||9اهــ ودع السيوطي الانيا بعد أن عاش فيها حياة عريضة خصبة حافلة بالنشاط و العطاء و العمل، وفارق الدنيا عن الثين
 ويقول الغزي في وفاته: "وكان له مشهن عظيم، ودفن في حوش فوصــــون خارج باب القرافة، وصلى عليه غائبة بدمشق بالجاهع الأموي".(گ).
( () قام الأستانا أحمد الثشرفاوي إقبال بجمع مؤلفات السيوطي في كتابـــه "مكتبــة النــيوطي"، وفيــام
 وجودها، وكذلك نشر الأستاذ عبد الإله نبهان فهرسا لمؤلفات السيوطي المطبوعة و استنارك بعض الباحثين عليه، ووكل هذا كغانا مؤونة البحث، ومن ثم ففيه غنية.
 (r) (r) التحدث بنعمة اله:


# المبحث الأول: التتعريف بكتاب التحبير وأهميته 

المطلب الأول: أهمية كتاب التحبير في علم الثتفسير
ذكر الإمام السيوطي في مقدمة كتابه "الإنقان في علوم القرآن": أن من بين هؤلفاته كتاب "التحبير في علوم التفسير"(")، ودما يؤكد هذا ويقو يـه ورود اسم الكتاب في أسماء كتب السيوطي، وفي ترجمــــة الســيوطي لصـــاحب

الأعلام نجده قد عزا كتاب "التحبير في علم التفسير" للإمام السيوطي. (؟). وفي هذا النقل دلالة قاطعة على صحة نسبة الكتاب لصاحبه والأمثلة في ذلك كثيرة و دتتو عة، وسبب ذكري لهذه التقدمة أن عدداً هــن البـــاحثين ينفي نسبة الكتاب لمؤلفة.
و هذا الكتاب له أهيية كبيرة في هجال الار اسات القر آنية، ومن أهـها ها يأتي:
1- كتاب "التحبير في علم الثفسير " يحتبر من المر اجع الأساســيـية المهـــــة
 علوم القر آن، و التفسير و الحديث والقر اءات و اللغة و البلاغة و غير ها، و قد

 سـهولة ترتيبه، وتبو يبه، و هو أسـاس كتابه "الإتقان" الذي يعد من أفضل هـا ألف في بابه.
ب- يحتوي هذا الكتاب على العديد من المباحث التي جعلته زادا لكل دهــتم بهذا العلم، ومن ثم لا يستغنى عنه بحال من الأحواله، بل هو كما فـــال هؤلفه يكفي دن يريد تفسير القر آن الكريم، إن استو عبه وأنقــن أنو اعـــهـ الا

و علو مه.
r- هذا الكتاب أحد المؤلفات الثلاثة المهمة في علوم القرآن بعـــد البر هـــان للزركثي والإنقان للسيوطي.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) ينظر : الإنتان في علوم القر آن للالسيوطي: :/ (Y. } \\
& \text { (Y) ينظر : الأعلام للازركلي: (Y) }
\end{aligned}
$$

```
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر م.r.t. مر
```

وبهذا يتبين أهيية الكتاب وقيمته العلمية وإضافاته وزوائده، وتميــزه
عن غيره من المؤلفات في هذا الباب. (المطلب الثثاني: أسباب تأليف الإمـام السيوطي كتاب التحبير في عثم
(التفسير) (1)
لابد لكل عمل من الأعمال من أسباب ودو افع تدفع صاحبها للمضــــي
 والأحداث التي يعيش فيها الإنسان، وكذلك الخلفيات السياسية والاجنماعيــة و العلمية.
وقد سجل السيوطي العديد من البو اعث التي جعلته يؤلف هذا الكتاب، وبخاصة في دقدمته، فإنه عندما ألقدم على تأليف هذا الكتاب لم يصادف دن كتب في علوم القر آن إلا كتابين أولههـا لثـــيخة أبـــي عبـــد الله الكــافيجي، وثانيهها للإمام جلال الدين العسقلاني المعروف بــ"ـــاللألقيني"، أحد علمــاء الحديث في دصر، ويعرف الكتاب "بمو اقع العلوم من دو اقع النجوم". والسيوطي قد طالع الكتابين السابقين، وأخذ علـــى أولهـهـــا إيجــازه واختصار ه و عدم شفائه لغليله، وأثنى على حسن جمع الثاني وجودة تركيبه، فألف كتاب التحبير مشتملاً على الأنواع التـي وردت فــي "مو اقـــع العلــو م" وأضاف إليها أنو اعا لابد كنها في دعرفة هذا العلم، فألف كتابه "التحبير". وبسبب عدم الاسنقر ار السياسي في الأندلس، والعراق، والثام، كانت
 وانتشرت فيها المكتبات وازدهرت حركة العلم وأصــبحت هصــر هــــلاذ (r). العلماء

كل هذا وغيره كان له أكبر الأثر في نشر التقافة الإسالعية وتطور ها
 العلمية في هذا العصر و عاد هذا الأمر بالنفع على السيوطي و غيره.


(r) عصر سلاطين المـاليك محمود رزق سليم: r/ r.r.

## المطلب الثالث: نسـخ كتاب التحبير وأمـاكن وجودها

كتاب "التحبير في علم التفسير" له العديد من النســــخ ســـو اء أكانـــــ مخطوطة أو محققة، أسهمت في إبراز وإخر اج هذا المؤلف للنــور و إفـــادة جميع دارسي علوم القر آن و التفسير منه، ومن النسخ الهخطوطة المتوفرة في المكتبات ودور العلم ها يأتي:
1- نسخة مخطوطة توجد بدار الكتب المصرية- الخزانة النتيمورية- تحت
 وهي نسخة كاملة، خطها نسخي غير واضتح، ناسخها: خضر بن عثمان، يوم الأحد العانشر من ذي الحجة سنة اه 1 ومن الهجرة.



 r- النسخة الثالثة توجد بمركز البحث العلمي وإحياء التــراث الإســـلامي بجامعة أم القرى بمكتبة دكة المكرمة مصور الأحمدية بحلب تحت رقم ؛Y \Y Y ا كل سطر نحو V كلمات، و هي نسخة كاملة، خطها نسخي غير واضح، ناسخها: عبد الشه...الثافعي، تاريخ النسخ غير دذكور . ؟- النسخة الر ابعة توجد بمكتبة جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـلامية
 بالزحة، OTسطر في كل سطر نحو IV كلمة وهي نسخة ناقصة الآخر تنتهي بقول المؤلف" ونافع سنة تسع..." فالناقص بضـعة أسطر، خطهـــ الـا نسخي جميل، ناسخها غير مذكور، تاريخ النسخ غير مذكور. 0- النسخة الخامسة توجد بمركز البحث العلمي وإحياء اللتراث الإســـلامي بجامعة أم القرى بدكة المكرمة دصورة عن دكتبة طوبقو سر اي تــــت


```
مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```

كلمات و هي نسخة كاملة، خطها نسخي جميل إلا أنها كثيرة الأخطــاء


## المطثب الرابع: طبعات كتاب التحبير وتحقيقاته

لأهمية كتاب "التحبير" حظي بأنه طبع أكثر مــن طبعـــة بتحقيةــات
 و المضمون، ومن بين هذه الطبعات ما يأتي: 1- التحبير في علم اللفسير، تحفيق وتقديم الدكتور/ فتحي عبد القادر فريد،

ץ- تحقيق ودراسة كتاب التحبير في علم التفسير، للباحث زهير عثمان على نور، في الأصل كانت رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الكتــاب
 والار اسات الإسلامية، قسم الدر اسات العليا الثثــرعية، فــر ع الكتــاب و السنة.
r- ونشر أيضا بتحفيق الباحث، بدائرة الشؤون الإسلامية - قطر - الطبعة

$$
\text { الأولى سنة:909 } 90 \text { م. }
$$

الرابع: نشر هذا الكتاب أيضا بدار نشر الكتب الإســـلامية-لاهــور للاكتور/ فتحي عبد القادر، وأعيد طبعه في دار الكتب العلمية بيروت ســـنة 9 1 1م. وطبعته وزارة الأو قاف القطرية.
وأشار صاحب المستدرك إلى أن مؤلفات السيوطي منها ما صدر عن


 المخطوطات" إصدار مركز الملك فيصل. فهارس علوم القررآن لمخطوطات دار الكتب الظاهرية،

"الأسد":


اللمبحث الثاني: منهج الإمام اللميوطي في التصنيف
المطبب الأول: منهج الميوطي في التصنيف مطلقاً
الإمام السيوطي له باع طويل في التفسير و علوم القر آن، لا يقل شأنا عن أحد من علماء عصره في ذلك، إن لم يكن أطولهم باعا، وأكثره هم تبحراً
 موضوعاتها حتى اليوم، وله - رحمه اله - العديد من السمات البارزة التي

توضح دنهجه في التأليف، بوجه عام يمكن إير ادها فيما يأتي:
1- تلخيص كتب الآخرين والانتخاب منها، متل: ما فعله في " تاريخ دمشق
" لابن عساكر، و" الضوء اللادمع" للسخاوي- رحمه اله - و غير هما.
ץ- شرحه للكتب والمنظومات، مثل: شرحه على الألفية لابن مالكك- رحمه اله-، وشواهد المغني لابن هشامرحمه اله -.
〒-أمانته في النقل؛ فهو يلتزم بعزو كل قول إلى من فالة، كما يتبيّن من مؤ لفاته العديدة.
؟-اختلاف حجم كتبه مـا بين الورقةّ الواحدة والمجلدات الكبيرة. ه-ضمّ مؤلفاته لعدد من عناوين كتبه، مثل: كتابه " الحاوي للفتاوى " الذي
يضم نحو سبعين رسالة لـه.

ฯ-تنوّع موضو عات كتبه في الفنون المختلفة.
V V-نقُّه عن كتب دُثِرْت الآن مما ساعد على حفظ نصوصها لنا. ^- الذكره الأقوال المختلفة في الثموضوع مسندة إلى مَن قالثها، ومناقثنة الأدلّة، وبيان ترجيحه، أو نو قفه عن الترجيح.
تلك هي أهم مظاهر منهجه في التصنيف التي سار عليها في مؤلفاتة.

```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```

اللمطب الثثاني: منهج الإمام اللميوطي في كتاب التحبير في علم التفسير زيادة عما سبق من سمات عامة توضح دنهج الليوطي، فهناك العديد

كن السمات الخاصة بمنهجه في التحبير والتي تتمتل في النقاط الآتية: 1- تقسيمه لأنواع علوم القر آن إلى"ب • ا" نوع؛ حيث إنه لم يذكر ها عبثـا، وإنما رتبها بمنهجية فائقة.
ץ- مر اعاة اللتسلسل المنطقي واللتدر ج الزمني لأنواع علوم القرآن من بداية نزوله حتى تفسيره وشروط المفسر وطبقات اللفسرين.
 باللنزول"، وقال عن التي تليها: "و هذه متعلقة بالأداء"، وعن التي تليها، "و هذه الأنواع متعلقة بالألفاظ"، وعن التي تليها قال: "و هذه هتعلقة بالمعاني المتعلقة بالأحكام"()، و هكذا يذكر تحت كل قسم عدداً معينا من الأنواع المتقاربة في موضوعها.
r- ذكر عنوان النوع ثم من ألف فيه وأسماء كتبهم وأول من صــنـف فيــهـ وأحيانا ينقد هذه الكتب، وإن كانت له مؤلفات في هذا النوع أشتار إليها.

الأقوال التي فيلت فيه مكثرا من اللقل عن العماء مسندا كل قول إلــى
قائلّه.
0- نقده وترجيحاته لكثير من الأقو ال مدعما رأيه بالدليل من الكتاب والسنة، وأفوال العلماء ثم يضيف زوائده.
〒- إتباعه طريقة النقل والجمع والتلخيص من كتب السابقين. . V أيها أقرب إلى الإجادة والإفادة، ثم بيان أهمية النوع في تـــبر القــرآن

وتفهم معانيه، والاستثهاد على كل ما يقوله بالقر آن واللــــنـة وأــــــوال
العلماء وإبداء الرأي في كثير من الأحيان.
 يصنفها طبقا لموضو عاتها وقد صنف مراجعه إلى نقلية وكتب فقهيـــــة وبلاغية وكتب أحكام ورسم ثم يختمها بما أسماه الكتب فيما سوى ذللك من الأنواء وتحت كل قسم من هذه الأقسام يذكر عشرات الكتب التـــي
فر أها و انتفع بها.(')

9- عدم الاكتفاء بالإشارة الموجزة للكتاب الذي يقتبس منـــهـ و إندــا يحــد
 ومو همه يقول: "قال أبو إسحاق الأسفراييني...وقال الصــرفي...وفال
الكرماني....إلخ. ()

هذه دعائم منهج الإمام السيوطي مطلقا في كل تصانيفه نآليفه عاهــة، وفي كتاب التحبير خاصة، بهذه السمات العامة والخاصة تبين تفرد الإمـــام وعلو كعبه في هذا الجانب، وإحداثه لهذه اللنهجية التي نالت قبول عصــره

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

# مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر •.Y.t 

المبحث الثالث: منهع الإمام المبيوطي في الترجيحات
المطلب الأول: تـعريف الترجيح في الثغة والاصطلوح
تعريف الترجيح:
أولًا: الترجيح في اللثغة:
تدور دعاني كلمة "الترجيح" عند أهل اللغة حول دعنى "وزن الثيء" ليستبين أي الطرفين أتقل ميز انـا دن الآخر، فــ"الر اجح" عندهم هو "الوازن". ثال أبو منصور الاهروي

وأرْجَحتُ الْمِيزَان أَي أَتِلَتُه حَتَّى مَال"(1).



راجحاً. والرَجاحُ: المر أة العظيمة العَجُز ، والجمع الرجح"().
وقال ابن فارس- رحمه الله تعاليى -: "رجح الثيء، وهو راجحح، إذا
وزن، وهو من الرجحان"().
ثانيًا: الترجيع في الاصطلاح:
الثرجيح عند أهل الاصطلحح لا يخرج عن الدعنى الثابت له في اللغة،
فإذا كان الترجيح عند أهل اللغة بدور حول دعنى "وزن الثــــيء" ليســتبين أي الطرفين أتقل هيزانًا من الآخر . فإن دعنى الترجيح عند أهل الاصطلاح: هو إثبات مرتبة ومزية لأحد

الاليلين على الآخر .
ڤال الجرجاني- رحمـه الله تعالىى -: " الترجيح: إثبات مرتبة في أحد
الاليلين على الآخر "(؛).

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { ؛ ) التُعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ص OY). }
\end{aligned}
$$

وقال: "التُّرْجِحح: هُوَ بَيَان الْفُوَّة لأحد المتعارضين على الآخر"(1". ومن الألفاظ المر ادفة للترجيح، ويستعكلها العلماء بنفس دعنى الترجيح كلمة "الاختيار ". ومما سبق يتبين أن المعنى الاصطلاحي لكلمة "النرجيح" يدل على أن الترجيح عند المفسرين هو : تققيم أحد الأقو ال المحتملة في وجه الآية علــى غيره لما فيه من هزية دعتبرة تجعل تقديمه أولى من غيره (). وعلى ذلك فالمر اد بالترجيح في التفسير "تقوية أحد الأقو ال في تفسير الآية لدليل يدل على قوته أو على ضعف ما سو اه من الأقوال". والمراد بترجيحات السيوطي هنا: تثوية السيوطي أحد الأقــو ال فـــي مسائل علوم القرآن خاصة لدليل سن الأدلة. ويدخل فيه كل ما يتقوى به القول الر اجح من الأدلة؛ سو اء أكانت دن القرآن الكريم أم من السنة المطهرة، أم من الآثار، أم من التعليالات المبنيــة على الفواعد الثر عية.

## المطلب الثثاتي: أهمية دراسـة الترجيع

الترجيح بين أقو ال العلماء له مكانة عظيمة، وأهمية بالغة في نقويـــة الـا أحد الأقو ال على غيره لدليل من الأدلة، لذا تعود أهمية علم الترجيح لأمور هي
1 - دعرفة أصحح الأقو ال و أو لاها بالقبول في تفسير كتاب الله -تعالىى وهــن ثم العمل بها اعنقاداً إن كانت دن آيات العقيدة، وعملا بــالجوارح إن كانت من آيات الأحكام العلمية، وسلوكا وأدبا إن كانت مـــن الأخـــلات والآداب.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الترجيحات لابن كثير : 19/1) }
\end{aligned}
$$

مجلr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر

Y- تصفية وتتقية كتب التفسير دما قد علق ببعضها مــن أقــو ال شـــاذة أو ضعيفة أو ددسوسة بـها لمذهب عقدي أو لصاحب هوى أو بدعة أو نحو

ذلك (1)
r- الإفادة من دناهج المفسرين في القبول والرد.
؟- الوقون على أهم قواعد النرجيح عند المفسرين.
0-بيان القول الفيصل في الآيات المثكلة بدليله.
7- بيان أسباب خطأ المفسرين لأن معرفة الأفو ال المرجوحة يتبــين كــن
خلاله أسباب خطأ أصحابهـا
المطلب الثالث: بيـان متى يكون الترجيح والاختيار
الاختيار لا يكون إلا عند الأقوال المتعارضـــة، لأن معرفـــة أصـــح الأقو ال في المعنى المراد بكالام اللهعز و جل- دن أنفس دقاصد العلم، وأهم هـ يجب على طالب العلم تحصيله، لذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص علــى دعرفة ما وقع بالإجماع على تفسيره أو بيّن في دوطن آخر هـــن القـــرآن أو السنة، أو في كلام الصحابة أو من أتى دن بعدهم من أهل اللغة والعلم. والاختيار و الترجيح يكو نان في الآيات التي وقع الخالف في تفسير ها؛ لأن ما لم يقع فيه خلاف فهو خارج عن موضوع البحث، ولا يخلــو هــــانـا
الخالف عن أربع حالات:

الحالة الأولى: أن تكون جميع الأقوال محتملة فــي تفســير الآيــة،
ولا دليل يدل على نتقيم بعضها أو ترجيحه.
الحالة الثانية: أن تكون الأقو ال محتملة في تفســير الآيـــة غيــر أن
بعضها أولى من بعض لحجة تدل على ذلك.
الحالة الثثالثة: أن يكون الخلاف من قبيل خلاف التضاد ويتعذر معه
حمل الآية على الأقو ال مجنمعة.
( ( ) فو اعد الثنزجيح عند المفسرين لحسين الحربي، ص:بّا


# منهج الإمام السيوطي في النزجيحات من خلال كتابه التحبير في علم التفسير 

الحالة الرابعة: أن يقوم الليل على رد بعض الأقو ال وتضعيفها (1). و هذه الثشروط والقو اعد التي يكون فيها الترجيح سوف تطبــق فـــي جانبها العدلي آنفا عند در اسة القضـايا و المسائل التي تم الترجيح فيها عنـــد السيوطي.
المطبب الرابع: الثرث بين الترجيع وغيره من المصطلحات عند در اسة علم الترجيح وما يحويه من قو اعد وشروط، هنالك بعض المفاهيم التي لها عالاقة وطيدة بهذا المفهوم، وفي ذات الوقت هناك العديد من الفروق والميزات التي إذا اختصت بها واحدة لم تكن في الأخرى، ومن بين هذه المفاهيم ما يلي:
الأول: الاختيار: "الخاء والياء والر اء أصله العطف و الميل، والاختيار هصدر اختار، وخار الثيء واختاره انتقاه واصطفاه، ثم يحمل عليه فالخير

خلاف الشر ؛ لأن كل أحد يميل إليه و يعطف على صاحبه"(٪). فخار واختار وتخير وما ألحق بها يراد بهــا فــي اللغــة: الانتقــاء والتفضبل والجودة، خار الثيء واختاره وتخيره: انتقاه، وخار الرجل على




 هنهم ، وانتقى سبعين رجلا، و إنما استجيز وقوع الفعل عليهم إذا طرحــت "من"؛ لأنه مأخوذ سن قولك: هؤلاء خير القوم، وخير من القوم، فلما جازت

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

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

الإضافة مكان "من" ولم يتغير كالمعنى؛ استجازوا أن يقولوا: اخترتكم رجلا واخترت منكم رجلا.(')، والاختيار الاصططفاء و كذلك التخير (「). ويـرف بأنـه: "طلب ها فعله خير".(")، ويعرف أيضاً: "بأنه الكيل إلى
 ويأتي "خير" على وجهين:



 الْْمُلِْحُون فالاختيار هو : تكلف طلب ها هو خير (0).
و هذا هو المعنى العام الذي نذور حوله الاستعمالات اللغوية لكلمـــة:

 أي اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزكاهـــا وأبعــدها هــن الخبــث و الفجور (v).
فالاختيار مبني على المفاضلة وهو بهذا يعني الترجيح، لذا كان مــن تعاريفه عند الفقهاء: ترجيح تصرف على غيره (^).

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

$$
\begin{aligned}
& \text { الصحيحين : } \\
& \text { (انظر : سنن ابن ماجه، الحاثية: (V) }
\end{aligned}
$$

وعلى هذا فبين الترجيح والاختيار عموم وخصوص، فكــل اختيــار ترجيح لا العكس؛ لأن الترجيح يشمل الاختيار وغيره كرد الأقو ال الضعيفة و الثـاذة وترجيح أحد الأقو ال المتضـادة.
أمـا الاختيار فهو في صورة واحدة وهـي تقديم الأولــى دـــن أقــو ال المفسرين مع تصحيح عامة الأقو ال، وأمـا الترجيح بمجـرد الاختيـــر دون ترجيح شيء عند العالم فهو مردود، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وأما
 واختياره، فهو ليس قول أحد من أئمة الإسلام، وإنما هو فول طائفة من أهل الكلام.... فالترجيح بدجرد الإزادة التي لا تستتد إلى أمر علمي بـــاطن ولا ظاهر لا يقول به أحد دن أئمة العلم والز هد"(()) ومن خلال التعريفات السابقة للاختيار والترجيح، يتبين الفرق بينهها هن جو انب عدة على النحو الآتي: ا-أن الاختيار اصطفاء وانتقاء من مجمو عة تتقارب فيهــا الأوصـــاف ورلا تتماثل، فعينه ترقب الجميع، وينتقي لوصف ير اه، فاختيار موسى-عليـــ السلام - للسبعين من فومه لا يعني أن البقية دطروحة غير محتملة. ץ-أن الاختيار والترجيح بينهما خصوص وعموم، فكل اختيــار تـــرجيح، وليس كل ترجيح اختيار اً (٪).
r- أن الترادف المحض بين الألفاظ في الذات والصفات غير موجــود (ّ)، و هذا يعني التغاير بين الاختيار و الترجيح لاشتمال كل واحد دنهها علــى صفات دختلفة عن الآخر .

الثثاتي: التعارض: في اللغة مصدر تعارض، يقال عـــارض الثــــيو بالثنيء دعارضة: قابله، و عارضت كتابي بكتابه أي قابلته، والثنيء عرض

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الفتاوى لابن تيمية: • 1 }
\end{aligned}
$$

```
مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```

عيني أي مقابلها، وعزض الثنيء يعرض واعترض انتصب ومنع وصــار عارضا كالخثبة المنتصبة في اللنهر والطريق ونحوهـــا بـنــــــع الــــالكين سلو كها (1)
التعارض في الاصطلاح: تقابل الحجتين المتناويتين في القوة، علــى
 واحد (r)
وموضوع التعارض في علم الثفسير الأقوال المختلفة فـــي التفنـــير ، حيث إن الأصل فيه خالف التضاد، وأدخلت بعض صور الار خلاف التنوع من باب حمل الآية على أولى الوجوه وأو قفها لللظم (ث) الثطلب الخامس: صيغ الترجيح عند اللميوطي
 الترجيح المتعددة، وذللك للقول الأي يختاره المصنف، في أي دســـألة دــن مسائل علوم القر آن، والمتأمل في صيغ السيوطي التي استعطلها يتبين له أنه عبر عند اختياره لأحد الأقو الن، أو ترجيحه لها من الو خلا أولاً: وصف الثقول الراجح بأنـه الأولى، أو الأوضـــح، أو المختـــــر :


 إنها:" للتبعيض، وقيل: لبيان الجنس، وفيل: لابتداء الغاية. وهذان ضعيفان،

والأول أولى"(٪)

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

وقال في النوع المائة "اللبهمات": قال أصحاب اللبهمات: الضـــير في قوله: أن يقال هو راجع لأثثين في أول الآية وهي عامة وإن كان ســبـ نزولهـا (1). قصنتها

وفي اللنوع "المكي والمدني" واختلاض العلماء في عد بعــض الســور مثل "الحديد" فقيل: إنها ككي، وفيل: إنها مدينة، قال السيوطي: فالختار أنها (r) مكية

## ثانياً: وصف السيوطي للقول الراجح بأنها الصحيح:

و هذه الصيغة كثيزة عند السيوطي، وهي تدل في الغي الغالب على ترجيح اللسيوطي لأحد الأقوالن، ورد ما سواه، ومن أمتلة ذلك: ما جاء في مســــألة

 اُختلف فيمن نزلت الآية فقيل: في عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق -رضي اله عنهما- حال كفره، وقيل: هو على الإطلاق فيمن كان على هذه الصــفـة
 ثالثاً: التصريح بكون أحد الأقو ال أصوب من الآخر : وهذه الصيغة تدل على اختيار السيوطي لأحد الأقو ال في المسألكة مع
 السيوطي: "سورة الكوثر الصواب أنها ددنية".(₹)





رابعاً: الثصريع بأن أحد الأقو ال الواردة في المسـأثلة هو الأصـع:
و هذه الصيغة هي أكثر الصينغ المستخدمة عنده، وهي تدل في الڭغالب
على أن المسألة فيها عدة أفو ال محتملة، ولها وجه من الصححة، إلا أن هـــذا
اللقول المختار هو الأصتح، و دن أمثلثة ذلك: دا جاء في دسـألة وقو ع التر ادف في القر آن، فتد اخنلف في وفوعه، واختار السيوطـي وڤوعـــه فــي الةــرآن

بقو له: "و الأصـح و قو ع4". (1)
خامسـاً: وصفه لثقول الّراجح بأنـه المـعتمد:
ويكثر هن هذا عند ذكره لتصحيح الحديث في القول الر اجح في دثــلـ



 صلى الله عليه وسلم بيت الكقدس بضـعة عشر شـهر اً، بعد هجرتّه إلى المدينة وكان يحب قبلة إبر اهيم، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، وقالل عنه إنــــه


و هذه الصينغ تدل على ظهور القول الر اجح وشهرتـه على غير ه، ودن
أمثلة ذلك: في صيغة "الظاهر " مـا جاء في مدة بقاء حكم تقديم الصدقة عنــد المناجاة قبل أن ينست، حيث قال السيوطي: فيل: إن حكم المناجاة بقي عشرة أيام وقيل بقي سـاعة دن نـهار، والظاهر أنـه بقي سـاعة من نـهـــار فبــل أن


 .r

منهج الإمام السيوطي في التزجيحات من خلال كتابه التحبير في علم التفسير

ينست. (") ، وفي تعين "المكي والمدني" قال: أششهر ها أن المكي ما نزل قبــل الالهجرة.
سابعاً: ترجيح أحد الأقوال بتضيف ما سواه من الأقوال:


 المطلب (السـادس: قو اعد(گ) الترجيح والاخثيار عند المبيوطي.

اختيار اته وترجيحاته لأحد الأقو ال على حساب الآخر، نبــين أنهــا تثـــــل الاختيار أو الترجيح بدلالة القر آن، أو بدلالة الحـديث، أو بدلالـــة الأثـــرك ، أو بدلالة الإجماع، أو بدلالة اللغـــة، أو بدلالــــة الســياق، أو بدلالـــة قــول الا الجمهور، ونحو ذلك دن الوجوه.









 معان: مر ادف الأصل، والقانون، و المسألة، والضابطة، و المقصد. وعرّتّت بأنّها أمر كلّي منطبــق

الكلوم:K/ 19Y.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.r.t.
أولاً: الاختيار و الترجيع بدلالة الكتاب:
إن أفضل ما تعرف بـه علوم كتاب الله هو كتاب الله، كما أن أصـــح
(') الطرق في تفسير القر آن أن يفسر القر آن بالقر آن
وقد اهتم السيوطي بالاختيار و الترجيح بدلالة القر آن وذلك في مواضـع
عدة من كتبه بما فيها كتابه "التحبير". ثـانياً: الاختيـار والترجيح بدلالة السنـة:
السنة النبوية فيها الإيضاح و البيان لما جاء في القر آن، وهي المتمدة
للتشريع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربـه، والأمر بالأخـــذ
 الاختيار و الترجيح، حيث إنه من حفاظها.

 وقيل: واد في جهنم، وهو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وســلم وأصحابه.
ثالثاً: الاختيار والترجيع بدلالة الأئر:
لقد كان الصحابة كرضي الله عنهم- خير الأكة بعد نبيهــا، وأعلــــ الناس بكتاب الله، حيث عايشوا التنزيل، وعاصروا التشريع، هع ما حبــاهم الله به من سعة الفهه وسلادة المقصد، وكذا كانت حال التابعين في بحــثه عن الحق وتجردهم للوصول إلى الصواب. وقد رجع السيوطي إلى أقو ال الصحابة والتابعين في مسائل من علوم القر آن

مثال ذلك (1): ما جاء في نوع سورة الأعلى، حيث قـــل الســيوطي:
 العيد وزكاة الفطر فيها، ... ويرده ما أخرجه البخار الـيا رضي الله عنه في مقدم النبي صلى الش عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وفيه قال البراء بن عازب: فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في ســور منالها".

ولم يقتصر السيوطي على الاختيار والترجيح بدلالة الكتاب واللـــنـة
 اللصحف، والقو اعد الأصولية.


 بدليل صحيح فنجده في بعض الأحيان يستعمل صيغة: "المعتمد".(") وكذلك حينما يكون القول المخالف له حظ من القوة والوجاهة و وهـو مشتهز بين العلماء، نجد السيوطي يعبر بصيغة: "المختار "(ڭ)، كما يدل على الو عدم رده لالأقو ال الأخرى، وكونها محتملة عنده. وفي مسائل اللغة والإعراب نجد اللسيوطي أحياناً يرجح عن طريــق تخطئة القول المخالف فيقول: خطئ من قال كذا.(0)
(1) الإنقان في علوم الثقرآن للسيوطي: /o/ ؛.

 في أسباب اللنزول للسيوطي:




```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```

وتتوع الصيغ عند السيوطي يكون أحياناً تتويعاً في الأســلوب علــى
عادة العرب في إيراد المعنى الو احد بألفاظ دنعددة، وبالنالي لا يتثيد بصيغة دعينة لما ذكرته أعلاه (1).
وصيغ الاختيار والترجيح عند السيوطي: تظهر بوضوح من خــالم الألفاظا التي استخدمها في كتبه عند بيان ما يختاره ويرجحه مــن الأقــو الن، كأن يقول بعد ذكره لعدة أفو ال في دسألة من دسائل علوم القــر آن: والأول أصح، أو : و هذا الذي ينشرح له الصدر، و وغير ذلك. المطلب المـابع: منهج اللسيوطي في المسائل المختلف فيها اللازمـة للترجيج أو الحيدة.

بعد النظر في اختيارات السيوطي وترجيحاته ظهر أن هنهجه يتـثــل في التاللي: ا- أنـ يعرض الأقو ال المخالفة بموضو عية، وقد يذكر أدلتها قبل أن يناقش تلالك الأدلة، أو يضعفها (ب)
ץ- قد يستتد إلى قول الجمهور لنقو ية حجته في رده للقول المخالف(*). ץ- أنه كثبراً ما يورد الأقو ال المخالفة دون أن ينسبها لأحد، وفي هذا تجرد في الوصول إلى الحق بغض النظــر عــن أصـــحاب تلــك الأقــو ال

المخالفة(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { القر آن من المعرب اللسيوطي، ص: ص: } 7 \text { الـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } E r / r
\end{aligned}
$$

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

६- أنه كثير اً ها يدعم ردوده على الأقو ال المخالفة بالأحاديث والآثـــار (")، وذلك بسب كثرة ما يحفظه منها، ويورد تلك الأحاديث والآثار ويعزو ها
لـصادر ها ، وقد يحكم عليها صحة أو ضعفاً. (「)

0- عدم النشتنيع أو التهجم على أصحاب الأقو ال المخالفة، وإنما ينتفد بأدب جم، مثل قوله: خطىٔ من فال كذا(ّ)، و هذا يختلف عن دعاملته لأقرانه حينما يدافع عن نفسه، فإن دفاعه يتسم بالقوة والصـلابة. ६- أنـه يتبع القول الذي يرجحه بالحجة و البر هان، ونادر اً دا يرجح بـــدون ذكر الدليل على ترجيحه(٪).
V- في مسائل اللغة والإعراب يرد القول المخالف ويذكر القاعدة التي اسنتد عليها دو ن أن يستشهـ بشيء من كلام العرب، وقد يكون ســبـب ذلــــك رغبته في الاختصـار و عدم الإطالة، وأن هحل ذلك هو كتــب اللغــــة و
(0) النحو

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ينظر : فهزس الفهارس للكتّاني: }
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر •r.r.
المبحث الرابع: نمـاذج من ترجيحات الإمام اللبيوطي في كتابه "التحبير في علم التفسير"
المطلب الأول: المكي والمدني
"المكي والددني" أحد أنواع علوم القرآن التي تعنى بمواطن النــزول،
(1) (أو فاتها، ور قائعها

اصطلح العلماء في تعريف اللكي والددني اصطلاحات ثالثة:

بعدها سواء نزل بـكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أو أم بسفر من
. الأسفار

بالمدينة وعلى هذا نتبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكــي و لا
 المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وأحد وسلع.

لأهل المدينة وحمل على هذا فول ابن مسعود واللي أخرجه البخاري عــن ابن مسعود أنه فال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب النـ تعالىى إلا

وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت.

مدني، سواء نزل بدكة أو المدينة أو غير هما من الأسفار . ("). ولم يذكر السيوطي في التحبير دليالًا على فوله، ولا سبباً لترجيحه.


الار اسة و الثقد:

وافق السيوطي في اختياره: الزركشي، وقــال: هـــو المشــهور(")،
() واختاره ابن كثير (「)، والبلقيني وقال: هو الذي عليه الجمهور واستدلو ا على فوة اختيار هم بأمور منهاــ:
ا- الإجماع على أن المائدة مدنية، وفيها ما نز نزل بحجة الوداع يور الجمعــة

(گ). ${ }^{\text {(5 }}$






وسلم في أسفاره بعد ما قام المدينة فهو من المدني. (A)


```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```

وبه أيضا استتلوا علي ما يرد على اصططلاحهم، قال السيوطي: هــــا
(أثر لطيف يؤخذ منه: أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحاًا
 بككة ولو بعد الـجزة، والمدني ما نزل بالمدينة، ولم أقف لهم علـــى دليــلـ
 والمدني"؛ فأغلب التنزيل إما في مكة وإما في الددينة. (غ) وخالفهم: بعض العلماء فقالوا: إن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكـــة،

والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة.
واستتلوا: - بما روي عن علقمة - هرسلا-: كل شيء في القــر آن

(0). بدكة

الثرجيح: الملاحظ أنه لا دليل نقلي ثابت يرجع إليه في هذا اللتسـيـيه،
وإنما هو اصطلاح العلماء، والحاجة العلمية الدافعة إلى البحث عــن ســـل لتعريفه وحده بحد دميز ؛ لذلك تفاو ت حصر هم للاصططلاحات؛ فذكروا منها: ثلاثة اصطلاحات(7)، ومنهم من اقتصر على: اثـــين.(") والانصـطـلاحات الثلاثة من جملتها الاثثين، والملاحظ: أن الاصطلاح الأول: مداره على "زمان النــزول" بالنســبة للهجـرة؛ فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ها نزل بعد الهجرة ولو في مكة نفسها،


للسيوطي: //1 T.


$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) الإتقان للالسيوطي: :/ }
\end{aligned}
$$

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




فيه: علي بن الحسين بن و اقد المروزي، صدوق يهم.(٪) وها فوى بـه البلقيني اختياره لا حجة فيه؛ لأنه على الاصطلاح الثاني وإلغ لما استثتي من السورة شيء.
وفي الاصطلاح الثثاني: أن دداره على "مكان النزول"؛ فيــدخل فــــي المكي مـا نزل بمكة وضواحيها كالمنزل في دنى، وعرفــات، والحديبيــة، ويدخل في المدني: دا نزل في المدينة وضواحيها كالمنزل في بدر، وأحـــــ، وسلع(ّ)، و عليه ينقسم المكي إلى مكي أول، وهكي ثاني.(گ) إلا أنه يرد عليه: مـا نزل في غير هكة والمدينة وضو احيهما كالمنزل في الطـــائف وتبــوك، ولا ريب أن عدم الضبط في التقسيم يترك واسطة لا تدخل فيما يذكر مــن
 يخل بالمقصود الأول دن الثقسيم، و هو : الضبط و الحصر .(٪)


 أحدهها: دا ورد على سابقه من أنه غير ضابط ولا حاصر؛ فإن في القرآن

الكاشف للأهبي: :
(r) الإتقان في علوم القز آن: :

```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```


 اللتقسيم غير دطرد في جميع دوارد الصيغتين الدذكورتين بل إن هناكّك آيات



 قال الزركثـــيي: فإن أريد أن الغالب كذلك فصحيح.. (r)، وتعقب بأن صحة الكالام في ذاته لا تسوغ صحة التقنسي؛ فإن من شأن التقسيم السليم أن يكون ضابطاً حاصر اً وأن يكون مطرداً، وقيد الغالبية المراد لا يحقق الضبط والحصر وإن حقق الاطر اد؛ فيبقى التقسيم دعيباً. على أنهم قـــالوا: المــراد لا يدفع الإيراد.
الترجيح: ما اختاره السيوطي هو : الأرجح؛ لأن هذا الاصطلاح دداره على "الضابط الزماني"، وهو ضـابط حاصر مضطرد لا يختلــ بـا بخــلا الآخرين، ووقع الاتفاق عليه(گ)، وكذلك إنما يرجع في معرفة المكي والمدني (إلى اللنقل الصحيح عن الصحابة والتابعين

$$
\text { ( () مناهل العرفان للزرقاني: } 1 \text { / 109، وما بعدها بتصرف. }
$$

(؟) البزهان في علوم القرآنَ للزر كشي: (19 19.
(Y) انظر : مناهل العرفان للزرقاني: :/090، در اسات في علوم القر آن لحمد بكر : /7/؛.
(0) انظر: الانتصـار للباقلاني:
الععاني لنكلوسي: :T/9 آث.

منهج الإمام السيوطي في النزجيحات من خلال كتابه التحبير في علم التفسير

## ثلاثة نمـذذ جن ترجيحات المبيوطي في نوع المكي والمدني:

 النموذ ج الأول: سورة الفاتحة:اختلف العلماء في عد سورة الفاتحة على أفو ال؛ ففيل: إنهـــا مكيــة،
وقيل: ددنية، وقيل: تكرر نزولها، وقيل: نزلت على هرتين؛ نصف بدكـــة ونصف بالمدينة.
فال السيوطي: فالمختار فيها قول الجمهور، لكن روى الطبراني فـــي الأوسط، قال: حدثثا عبيد بن غانم، حدثنا أبو بكر بن أبـــي شــيبة، حــــثا أبو الأحوص، عن دنصرر، عن هجاهد، عن أبي هريرة: أن إِليس رن حين أنزلت فاتحة الكتاب، وأنزلت بالمدينة (')، هذا إسناد رجالثه رجال الصنحيح، وقد كان خطر لي في القدح فيه؛ أن الجملة الأخيرة منه مدرجة في الحديث، وليست دنه، ثم رأيت أبا عبيد أخرجها من فول هجاهد؛ فقال: حدثنا عبـــ
 الكتاب بالمدينة (「)، وأخرجها أيضا عنه الفريابي في تفسير ه، وأخرج مقاتل في تفسيره الجملة الأولى دنه(ّ) - أيضا-؛ فصار علة للحديث المرفوع. (£ (٪) الار اسة و النقد: وافق السيوطي في اختياره: الجمهور في كونها ككية (0)، و هو هروي عن: علي بن أبي طالب، وابن عباس، و علي ابن الحسين، والحسن، وأبـــي

$$
\begin{aligned}
& \text { الصحيح. } \\
& \text { (Y) فضـائل القر آن لابن سلام: :Y (Y / } \\
& \text { ( })
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر •r.r.r
العالية، وفتادة، وأبي ميسرة، وعطاء، وابن جبير، ومحدد بن يحيــي بــن ('). حبان، وجعفر الصادق و و
وخالفهم فريق فقالوا: ددنية، وهم: مجاهد، و عبيد بن عمير، وعطاء

مروي عن: أبي هريرة.(「)

وقيل: أنها مكية ددنية: بمعنى أنها نزلت درتين

واستنال أصحاب القول الأول: بما صح في تفســير المــبـع المثـــنـي
بالفاتحة، وذلك من حديث: أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صللى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزل فـــي التــور اة ولا فـا الإنجيل، و لا في القرآن مثلهاب؟ قلت: بلى يا رســـول الله، قـــال: لعلـــلك أن لا تخر ج من ذلك الباب حتى أحدثك بها؛ فقمت معه فجعل يحدثثي، ويدي في يده، فجعلت أنباطأ كر اهية أن يخرج من فبل أن يخبرني بها، فلما دنوت دن الباب؛ قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتتي؟ فالل: كيف تبدأ إذا قهـــت

 هو الذي أو تيته. ${ }^{\text {(0) }}$
( () زد المسير في علم الثفسير لابن الجوزي: // •1. البحر المحيط لأبي حيان: //ro ا. تفسـير ابـن
كثير :1/1•1.1
 كثير : 1-1/ 1 ( 1 (






وعن أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي في المســجـد؛ فـــدعاني


 اللسور في القر آن فبل أن تخر ج من المسجد، ثم أخـــذ بيـــي فلمــــا أراد أن


 صلى الهُ عليه وسلم بها، وسورة الحجر مكية اتفاقأ؛ فيدل على تقديم نــزورل الفاتحة عليها

بالددينة. (")
والترجيح: ما اختاره الإمام السيوطي، من كونها مكية؛ لقوة الاستذلال بالخبر الصحيح، وصحة ذهابه إلى إعلال رواية أبي الأحوص(٪)؛ فالحديث
 شيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة.

(اود. كتاب: الصلاة. باب: فانحـة الكتناب:


البازي لابن حجر :1/1091.
(r) مصنف ابن أبي شيبة:






مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.r.
وزاد أحمد بن يحيي الباذذري في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة:
قال أبو الأحوص: ويقال إنها مدنية.(1)

وسفيان (()) وإبر ائيل (5)، وجرير (0)، ومعن (")، كلمه عن منصور عن مجاهد من فوله.
وقال الحسن بن الفضل: لكل عالم هفوة، و هذه منكرة من مجاهد؛ لأنه

> تفرّد بها، و العلماء على خلاففه. (v)

وقال ابن ناصر الاين: لم ينفرد به، فقّا روي عن أبي هريرة، وعطاء

> بن يسار ، والز هري.(^)



 قال: روى البيهقي في اللاثل والبزار في مسنذه من طريق الأعهـش


(0) العظمة لابن أبي الشيخ:0/01799.



(9)



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




واعتمدوه على ضعفه، وتى انغق الناس على أن النساء مدنية وأولها:
 (1) وتد روى أبو عبيد هذا عن علقمة مرسا

وروي عن علي بن معبد عن أبي مليح عن ميمون بن مهران ميان قال: ما ما



 عائثة نحوه.
فرع: من اللعكي والمدني
في بعض السور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها. (غ) قال الحصار : كل نوع من اللمكي والمدني منه آيات مستشاة...، إلا أن من الناس من اعتدد في الاستثاء على الاجتهاد دون النقل.

النموذج جثاني: سورة الكوثر :
 الأول: أنها مكية، والثاني: أنها مدنية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) دلاثل النبوة للايهقي: }
\end{aligned}
$$

مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
قال اللسيوطي: المختار أنها مدنية؛ لحديث أنس؛ قال: بينا رسول الله
 متبسماً، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الش، قال: أنزلت علي آنفا سورة فقـــرأ: بسم الهُ الرحمن الرحيم
 أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربه إنها إنه من أمتي فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد الـو ابن حجر، في حديثه: بــين
 الار اسة و النقة:
وافق اللبيوطي في اختياره: أنها مدنية؛ في قول: ابن عباس،
 اللسيوطي في الإتقان. .0) واستثلوا بحديث أنس السابق.



لالز مخشري:



والكلبي(")، وجمهور المفسرين(گ)، وقيل: مكية إجماعاً. (")، واختاره في الار
(7). المنثو

واستتل جمهور المفسرين على أن سورة الكوثر "مكية"، بما روي عن

 العاص بن وائل السهـي إذا ذكر رسول اله صلى الهَ عليه وسلم قالّ: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عهب له، لو هلك انقطع ذكره واس واسترحتم منه، فـــأنزل

 وائل، وذلك أنه قال: إني شانئ محدد؛ فقال الله تعالى: من شنأه من النـــاس (9). ${ }^{(9)}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مساتِل نافع بن الأزرق: (Y/ (Y) }
\end{aligned}
$$

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

( (§) جامع الليان للطبزي:



 الجــوز
القزطبي: •Y/KY. K

مسلم له، من المفسرين من قال إنها مدنية.

. دلائل اللنوة للاليوتي: (V)



مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر . . .



الذي ردهاك بـه هو الأبثتر (1)
وهـا روى عن ابن عباس أنـه قالل: لما قدم ابن الأشرف "مكة"، قالت لـه
قريش: أنت حبر أهل المدينة، وسيدهم، قال: نعم، قالو ا: ألا ترى إلى هـــذا الصني الأبتر هن قو مه يز عم أنه خير منا و نحن أهل الحجيج وأهل السدانـة



مدنية. ${ }^{\text {() }}$
(لثرجيع: مـا اختاره جـهور المفسرين، ليس أرجح مدا اختاره الإهام
 الالختلاف في الرو ايتينن يفتضني كلا الأمرين، وهــن هiـــا استشــكـل فــول الجمهور الذي أوشك أن يكون إجماعاً أنها "مكية"؛ فال البقاعي: هو عجيب؛ فإن حديث الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - يدل على أنهـا مدنيـــة؛ لقو له: "بين أظهرنا في المسجد"، و فال الخازن: هو الأظلهــر .(£ وهـــو هـــا اختاره السيوطل؛ و هن قبله ابن كثير، و اعتمده ابن حجر ()، و يعضد فولـهم: رواية ابن عباس في سبب نزو لها و التي فيها؛ لما قدم ابن الأشرف "مكــة"، فالت له قريشل: أنت حبر أهل المدينة، وسيدهم، فال: نعم، قالو ا: ألا تــرى اللى هذا الصبي الأبثتر من فو مه يز عم أنـه خير هنا ونحن أهل الحجيج وأهل

( أخبار المدينة لابن شبة: (Y/r) كتاب الثفسير ، باب: سورة الكوثر • / حبان: Z / /

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الثروض الأنف للسهيلي: (r/r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) فتّح الباري لابن حجر:91/9؛ }
\end{aligned}
$$




فندب فتلى ڤريش فيها، وحض على الأخذ بثأر هم. (1) (النموذج الثالث: المـعوذتان:
اختلف العلماء في المعوذتين، على قولين، أحدهما: أنهـهــا هـــنيتان،
والثاني: دكيتان.
 ولم يذكر دليالاً في التحبير و لا سبباً للترجيح.

الار اسةه و النقد:
وافق السيوطي في اختياره في أنـهـا مدنيتان: الثغلبي()، و دكي بــن أبي طالب(\&)، والبغوي(0)، وابن الجوزي(")، والخازن و غير هم، وقالو ا: هو
 الصحيح، لأن سبب نزولها سحر اليهود بالمدينة كها جاء في الصحاح، فلا (^) (Aلتفت لمن صصح كونها مكية، وكذا الكلام في سورة الناس والحديث في دلائل النبوة للبيهةي: من طريق محهــد بـــن الســـائب "الكلبي" عن أبي صـالح عن ابن عباس قال: مرضن رسول الله ســلـى الله عليه وسلم- هرضاً شديداً فأتاه ملكان، فقعد أحدهها عند رأسه، و آخر عنــــ رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: هـا نرى؟ قال طب. قال وهـــا

$$
\begin{aligned}
& \text { (البحر المحيط لأبي حيان: (V) (V) (V) }
\end{aligned}
$$



طب؟ فال: سحر. فال: وما سحر؟ فالل: لبيد بن الأعصم اليهودي، قال: أين هو ؟ فال: في بئر آل فلان تحت صخرة في كرية؛ فأنوا الركيـــة فـــنـنزحوا ماءها، ثم رفعوا الصخرة، ثم خذوا الكرية وأحرقو ها؛ فلما أصبح رسول الهـ - صلى اله عليه وسلم - بعث عمار في نفر فأنوا الركية وأحرقو ها؛ فــإِإـا فيها وتر فيه أحدى عشرة عقدة، ونزلت عليه "هاتان السورتان"؛ فجعل كلما
 الناسِ [الناس: 1 ]
قال البيهقي: الاعتماد على الحديث الأول (")، أي حـديث الصــي الي
الالي لم يذكر فيه المعوذنين؛ فالكلبي ضعيف، بل اتهم بالكذب. قال اللسيوطي: لأصله شاهد في الصحيح بدون نزول "السورتين"، وله شاهد بنزولهما أخرج أبو نعيم في الالاثل، من طريق: أبـــي جعفـــر ، عــن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك فال: صنعت يهود لرسول اله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً تريد شر اً فأصابه من ذللك وجع شـــديد؛ فأتـــاه جبريــلـ
 عين ونفس حاسد الله يشفيك؛ فخرج إلى أصحابه صحيحاً (ث) ونيه ألبو جعفر الرازي ضتيف. (٪)
(1) دلاثل النبوة للبيهتي:


 (اللسيوطي: // /r.
( (£) عيسى بن أبي عيسى "عبد النه بن ماهان" المروزي، توفي سنة: ، 7 اه صنوق سيء الحفظ، وقيـلـ :
صـالح الحديث فال أحمد: ليس بالقوي، وعن يحيي بن مـين، فالل: يكتب حديثه، وأبو زرعة: شيخ


وخالفهم: الحسن وعطاء وعكرمة وجابر، ورواية كريب عــن ابــن
 وابن عاثور ؛ قال: والأصح أنها مكية؛ لأن رواية كريب عن ابــن عبــاس مقبولة بخلاف رو اية أبي صالح عن ابن عباس ففيها متكلم فيه، وليس فـــــي الصحاح أنها نزلت بهنا السبب؛ فبطل ترجيح أصاحب القول الأون: أنهـا نزلت بالددنية. (־) إذ الخلاف على صحة الروايات ينبي عليه الاختلاف في العدً.

## المطثب الثاني: أسباب الثزول

قال اللسيوطي: النوع: الثثاني عشر "أول مـا نزل"
اختلف العلماء في أول ما نزل من القرآن على أقول؛ منهـا: اقـــرأ، وقيل: المدثر، وفيل: الفاتحة.
(V) وقال السيوطي: فالأصح إنها: أقراء باسم ربك واستدل بما يأتي: - ما أخرج ابن الضريس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان أول




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

- وبما روى أبو عبي عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي نجـ ــيح، عــن



و الفر اء(0)، وأكثر المفسرين عليه.(٪)

السابق ذكر هما.
وخالفهم: جابر بن عبد الله، ويحيي، وابن أبي زمينين (V)
 الرحمن عن أول مـا نزل هــن القــر آن، قــال:
 عن ذلك وقلت لـ دثل الذي قلت؛ قال جابر : لا أحدثك إلا ها حدثثا رســـول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحر اء؛ فلما قضيت جواري هبطــت فنوديت؛ نظرت عن يميني فلم أر أشياء ونظرت عن شمالمي فلم أر أشــياء ونظرت أماكي فلم أر أشياء ونظرت خلفي فلم أر أشياء فرفعـــت رأســــ؛ فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبو ا علي هاء بـــاردا، قــال :






(V) تفسير القرآن لابن أبي زمنين:0\&/0.

باب: بدء الوحي: //٪ ؛ /171.






 رجع فتنتثر فنزل
 فقال في حديثه: فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من الـا السماء، فرفعت رأسي، فإنا الـلك الأي جاءني بحراء جالس على كرسي بــين الســـماء والأرض،

 ومجثوث، وقد صحفه بعض الزواة فقال: جبنت، من الجــبن، والصــحيح
("). الأول




فيحتمل أن يكون خبرأ عن نزولها بعد دا نزلت عليه أقرأ، والمدثر . (0).

$$
\begin{aligned}
& \text { () البحر المحيط لأبي حيان: (1) }
\end{aligned}
$$

```
    مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```

المطبب الثالث: المبهمـات
ثال المبيوطي رحمـه الله: الثوع المـائة: "المبهمـات"
"المبهم من أسمـاء الأيام والليالبي وسـائر الأزمنـة".
اختلف في ليلة القدر على نيف وأربعين فو لاً. (1)
قال المبيوطي: وأرجحها في مذهبنا أنها مختصة بالعشر الأخير، و أنها


جماعة ونتل عن نص الثافعي، واختاره النووي في شرح المهذب. و() الار اسة و الثنقد:
أجهع العلماء على أن ليلة القدر في كل ردضـان إلى يــوم القيامــــة،

$$
\begin{aligned}
& \text { واختلفوا في تعين الليلة على نيف وأربعون قولا دنها: } \\
& \text { الرأي الأول: أنها في العام كله. }
\end{aligned}
$$


واختلف في أية أيـمـه تكون؛ فقيــل: أنها ليلة سبع عشــــرة، أو ليلــــة
إحدى عشرين، أو ليلة ثلالث وعثــرين، أو خمـس و عشــرين، أو ســبع
() . (). واختار السيوطي أنها لا تلتزم ليلة بعينهاء(؛)
وافق اللسيوطي في اختياره: كثير من اللعماء(0)، ومنهـ ابن تيميــة
 العشر ؛ كما دلت عليه النصوص. (٪)


( $)$

المهغب:7/4גז.




فهي تتنقل فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة أخرى و هكذا وروى هذا القول ابن أبي شيبة في دصنفه عن أبي قلابة، وهو قول مالـــك وســفـيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور و غيرهم، وعزاه ابن عبد البر في الاستذكار للشافعي ولا يعرفه عنه، ولكن قال بـه من أصـــــابه المزني وابن خزيمة وهو المختار عند النووي و غبره واستحسنه الثيخ تقي الاين للجهع بين الأحاديث الواردة في ذلك فإنها اختلفت اختل(فاً لا يمكن دعه
(الجمع بينها إلا بذلك.(')

وخالفهم: كثير أهل العلم فقالوا هي ليلة سبع و عشرين(「)، و هو دذهب
 والعشرين أو الثالث والعشرين. (٪) والراجح: ها اختاره السيوطي؛ لورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم "التمسو ها في العشر الأواخر من ردضان"(0)، وهو قول الجمهور فهم على أنها لا تخرج عن العشر الأواخر من شهر ردضـن. وأرجحها كلها أنها
 وأرجاها أوتار العشر وأرجى أوتار العشر عند الثافعية ليلة إحدى و عشرين أو ثلا و عشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. (ج).
(؟) شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح:Yov/r.



$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \left.{ }^{(Y)} \text { ( }\right)
\end{aligned}
$$



## الخاتمة

أوثًا: أهم النتائيج
1- صحة نسبة الكتاب إلى دصنف -رحمه الله- وأهميته للارســين فــي
 التفسير وعلوم القرآن و غيرها هن العلــوم، مثــلـ: القـــر اءات واللغــــة و الحديث و البلاغة.
ץ- يُعد الإمام السيوطي ظلاهرة علمية ذا أثر في الوسط العلمي الإسالام يدل على ذلك كثرة مؤلفاته و نتو عها، ونفاسة دحتو اها، و غزارة دادتها.
 كتاباً عظيم القدر غزير المادة، ولا يخفى دا يظهره هذا التتوع و الكثرة من دلالة على سعة علم دصنفه وشمول اطلاعه على كتب هذه الفنــون المتنو عة.
؟ - دنهج السيوطي في ذكر الأقو ال دسندة إلى قائلها ومعزوه إلى دصدر ها

 الاندثار التام.
0- نتوع أدلة السيوطي في ترجيح الأقو ال بدلالة القرآن، أو بدلالة الحديث، أو بدلالة الأثرُ ، أو بدلالة الإجماع، أو بدلالة اللغة، أو بدلالــــة الســــاقاق، أو بدلالة فول الجمهور، ونحو ذلك من الوجوه.
7- كثير أ ما يورد الإمام السيوطي الأقو ال المخالفة دون أن ينسبها لأحــد،
وفي هذا تجرد في الوصول إلى الحق بغض النظر عن أصحاب تلـــك الأقو ال المخالفة

- V بسب كثرة ما يحفظه دنها، و يورد تلك الأحاديث والآثــار ويعزو هـــا لدصادر ها، وقد يحكم عليها صحة أو ضعفاً .

منهج الإمام السيوطي في التزجيحات من خلال كتابه التحبير في علم التفسير
人- عدم التشنيع أو التهجم على أصحاب الأقو ال المخالفة، و إنما ينتقد بأدب جم، و هذا يختلف عن معاملته لأقر انه حينما يدافع عن نفسه، فإن دفاعه

يتسم بالقوة والصـالِبة.
9- كثير اً ما يتبع الإمام السيوطي القول الذي يرجحه بالحجـــة و البرهــــنـ،
وقليل ما يرجح بدون ذكر الدليل على ترجيحه.

- (- ابتكار السيوطي جملة من أنواع علوم القرآن التي لم يســبق إليهـا، وتحريره لمسائل مبهمات لم يستوف الكلام عليها في غير دصنفه. ثانيًا: الثوصيات: هناك بعض التوصيات المههة على النحو التالي:
1-الاهتمام باللتراث الإسلامي وذلك بتحقيقه، وإبراز ما فيه دن علم ونفــع
-للمسلمين
ץ ب-الاهتمام بكتب الإمام السيوطـي رجمه الله تعالىى لما لها من قيمة علميـــة
عالية.
س-الاهتمام بكتابي "التحبير" و "الإتقان" في علوم القر آن للإدـــام الســيوطي
وذلك بالبحث في مسائلّه، و غو امضـ ليتمكن المسلمون من الاستفادة كنها.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصل اللهم وسلم وبارلك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين
لهم بإحسان إلى يوم الدين


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

## المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
-الإتقان في علوم القر آن، لجالال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكــر الخضيري، تحقيق: دحمد أبو الفضل إبر اهيم، نثر دار الكتب المصرية،

-أحكام القر آن لابن عربي محدد بن عبد الش أبو بكر المعــافري، تحقيـقة: علي البجاوي، نشر إحياء النراث العربي، بيزوت نسخة دصورة. -الأعلام لخير الاين بن محمود بن محمد نشر دار العلم للملايين، بيـروت، الطبعة الخامسة عشر : با . .



 -الأمو ال للقاسم بن سلام بن عبد الشا الهروي، تحقيق: خليل محد هــراس، دار الفكر بيروت.
-أنساب الأشتر اف للبالزري أحد بن يحيي بن جــابر بــن داود، تحقيــق :

. 997
-بحر العلوم اللسمرقندي أبو الليث نصر بن محد بن إبراهيم الســـرقنتي الحنفي، تحفيق: محمود مطرحي، نشر دار الفكر بيروت
-البحر المحيط في التفسير لأبي حيان دحمد بن يوسف بن علي، تحقيـقـ:

-البدر الطالع بدحاسن من بعد القرن السابع، للثو كاني محمد بن علي بــن هحمد بن عبد الشه الشوكاني، نشر دار المعارف بيوت
-البر هان في علوم القرآن للزركشي بدر الاين محدد بن عبد الله، تحقيـقـ:

-التحبير شرح التحرير للمرادي علاء الدين علي بن سـليمان الهــرداوي

-التحرير واللتوير "تحرير الـعنى السديد، وتتوير العقل الجديد من تفســير الكتاب المجيد" لابن عاشور محمد الطاهر بن محمد، نشر الدار التاريخ
العربي بيروت، الطبعة الأولى: . .

هتفسير البيضاوي "أنوار التتزيل وأسرار التأويل" لناصر الدين أبو ســيـيد عبد اله بن عمر، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن المر عثلي، الناشر : دار

هتفسير اللتسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي دحمد بن أحمد بن دحمد، تحقيق: عبد اله الخالدي، نشر دار الأرقم بيروت، الطبعة الأولى: الا 1 ؛ 1 اه. -تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين محمد بن عبد الهُ بن عيســى بـــن
 الأولى:

 الثالثة:91910 19
-تفسير القرآن العظيم لابن كثير أبو الفذاء إسماعيل بن عهـر بــن كثيــر


$$
\text { الثانية: • ـr } 1999 \text { ام. }
$$

-تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" لمحمد بن أحمد بــن أبــي بكــر، ، تحقيق: أحمد البردوني، نشر : دار الكتب اللصــرية، الطبعــة الثانيـــة سنة:
هتقريب التهذيب لابن حجر : أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، تحقيـق : محمد عوامة، دار الرشيد سوريا، الطبعة الأولى: T. ؛ اه.

```
    مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر •.Y.Y م
```

-تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تحقيق: معيد الدين خان، نشر دائرة

-تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف جمال الدين، تحقيق: بشار عواد معروف، نشر مؤسسة الرسالة بيروت،

$$
\text { الطبعة الأولى: . . عاه . } 9 \text { ام. }
$$

-التوقيف على موهات التعاريف لزين الاين محد عبد الرؤوف الهنــاوي، نشر دار عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى: • 1 ؛ اه . 99 ام. -التقات لابن حبان محدد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ، حقةه: دحد
 الأولى:
 بن محمد بن أحدد بن مجاهد، تحقيق: أبو يعقوب نشأت كمالل، نشر دار الفلاح، الطبعة الأولى: آr
-جامع البيان عن تأو يل أي القرآن للطبري محمد بن جريــر بـــن يزيــــــ،

الأولى:
-الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التنسير والحــديث والأصـــول، و اللنـــو للاليوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، تحفيق: عبد اللطيــف حســن عبـــ الرحمن، نشر دار الكتب العلية.
-صسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء التراث العربية،
-دلاثل اللنبوة ومعرفة أحوال صاحب الشنريعة، أحمد بن حسين البيهقي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى:0. ؛ ؛اه.
-الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام السهيلي عبد الرحمن بن عبد اله
 العربي بيروت - الطبعة الأولى:
-روضة المحبين لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعـد،
-زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد، نشر : المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة:؛ ؛ ؛ اه.
صسنن ابن ماجه عبد الله بن محمد بن يزيد القزويني، تحفيق: محدد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
صسنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: محمد دحي الدين، نشر الككتبة العصرية، بيروت.
صسير أعلام النبالاء للذهبي شمس الاين محمد بن أحمــد تحفيــق: شــعيب الأرناؤوط وآخرون، نشر دار الرسالة بيروت، الطبعة الثانيــة:0.0 عاه
 محمد الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، نشر : دار ابن كثير دمثــقـ،

-صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محد بن إسحاق، تحقيق: محــــد مصــطفى الأعظمي، نشر المكتب الإسلامي بيروت. -صحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر بنتل العدل عن العدل إلى رسول الشه، مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، إحيــاء التــراث العربي بيروت
-الضوء اللالمع لأهل القرن التاسع، السخاوي محمد بن عد الــرحمن بــن محمد بن أبي بكر، نشر دكتبة الحياة بيروت -طبقات المفسرين للاودي محمد بن علي بن أحمد، نشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة مصورة.

```
    مr.Y. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```

-طر ح اللتريب في شرح اللتقريب "تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد" للعر اقي زين الاين عبد الرحيم بن الحسين، نسخة دصورة تصــوير دار إحيــاء اللتراث العربي، ودار الفكر العربي.
-العظمة لابن أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر، تحقيق: رضا الها الهُ بن محمد، نشر دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى:^. \& (ه.

 تعليقات عبد الله بن باز .
ففهرس الفهارس للكتاني محمد عبد الحي بن عبيد الكبير، تحقيق: إحســان
 .
صقبر السيوطي وتحقيق موضعه لأحمد يتمور باشا، نشر المكتبــة الهــلفية

$$
\text { بمصر سنة:ج } 7 \text { T (ه. }
$$

هقطف الأز هار في كثف الأسرار للسيوطي عبد الرحمن بن أبـــي بكـر ، تحقيق: أحمد بن دحمد الحمادي، نشر وزارة الاوار الأوقاف القطرية، الطبعــة
-قو اعد الترجيح عند اللمسرين لحسين الحربي، تقديم مناع القطان، نشر دار
 -الكاثشف للذهبي محد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، تحقيق: دحمد عوامة،
 -الكامل في القراءات العشر للهزلتي يوسف بن علي بن جبارة بــن محمـــه، تحقيق: جمال السيد رفاعي، نشر كؤسسة سما للتوزيع والنشر الطبعــة
الأولى:
 الفاروقي، تحقيق: علي دحروج، وآخرون، نشر مكتبة لبنــان بيـروت،

$$
\text { الطبعة الأولى: } 997 \text { ام. }
$$

-كثش الأستار عن زوائد مسند البزار نور الاين علي بن أبي بكــر بــن سليمان الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، نشر دؤسسة الرسالة

-الكليات للكفوي أيوب بن موسى الحسيني، تحقيق: عدنان درويـش نثــــر مؤسسة الرسالة بيروت.
-الكو اكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين محمد بن دحمد الغزي، تحقيق: ظليل المنصور، نشر دار الكتـب العلميــة بيــروت، الطبعــة
-لباب اللنقول في أسباب اللنزول للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: أحمد عبد الثنافي، نشر دار الكتب العلمية بيروت. -لسان العرب لابن منظور محدد بن مكرم بن علي الأنصاري، نشــر دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة: § إ اه.
-مجمع الزو ائد ومنبع الفو ائد للـيثمـي أبو الحسن نور الدين علي بـــن أبــــي

-مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحـــيم بـــن تيميـــة الحراني، تحقيق: عبد الرحمن القاسم، طباعة: مجمع اللـلك فهر لطباعـــة
 . 1990
-مختار الصحاح للرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحقيق: يوسف
 .م1999
-المستندرك على الصحيحين للحاكم أبو عبد الهُ بن دحمــــ بــن حدوويــه، تحقيق: عبد القادر عطا، نشر دار الكتـب العلميـــة بيــروت، الطبعـــة

$$
\text { الأولى:11 } 1 \text { ؛ } 99 \text { ام. }
$$

-المستدرك على فهزس كتب السيوطي لمحد خيري.

```
مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر
```

-صسند الإمام أحمد بن حنبل بن هلال الثيباني، تحقيق: شعيب الأرنـــؤوط،

 الحوت، نشر مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى:9. ؛ ؛ 9
-معاني القرآن للأخفش أبو الحسن المجاشعي، تحقيق: هدى محمود قراعة،

 يوسف التجاني، وآخرون، نشر : الارار المصــرية للتــأليف والترجمــة، الطبعة الأولى.
 الصابوني، نثــر الجامعـــة الإســلالمية، جامعـــة أم الــــرى، الطبعــة
الأولى:9•• 1.
 الصابوني، نثـــر الجامعـــة الإســالامية، جامعــة أم القــرى، الطبعــة
الأولى:9 • \&. .



$$
\text { . } 91 \text { م }
$$

-معاني القرآن وإعرابه للزجاج إِر اهيم بن السري بن سهل، تحقيق: عبــ


$$
\text { . } 91 \text { مرم }
$$

-معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، نشر

$$
\text { دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى:^• ؛ اه } 9 \text { ام. }
$$

-معجم ابن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر تحفيق: عبد المحسن إبر اهيم السنة، الناشر دار ابن الجوزي الرياض، الطبعة الأولى \1٪ اه
pl99V
-المعجم الأوسط للطبراني: سليمان بن أحدد بن أيــوب، تحقيــق: طــــــرق عوض الله، نشر دار الحرمين مصر، الطبعة الأولى.
-معجم المؤلفين لعمر رضا محمد راغب كحالة، نشر مكتبة المثنى بيروت.
ودار إحياء التراث العربي. وطبعة الرسالة بيروت:910ام.


-مناهل العر فان في علوم القر آن للزر قاني محمد عبد العظيم، تحقيق: فـــؤَاد أحمد زمرلي، نشر دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى:10 10 ٪90 90 ام.
-مو اقع العلوم في مو اقع النجوم للبلقيني جلال الدين عبد الرحمن بن عـــر بن رسلان، تحقيق: أنور محمود المرسي، نشر دار الصــحـابة طنطــ،
-اللناسخ والمنسوخ لابن المقري هبة الهُ بن سلادة بن نصر، تحقيق: زهير الثاويش، الطبعة الأولى:؟ . ؟ اه
-الناسخ والمنسوخ في القر آن الكريم لابن حزم الأندلسي علي بن أحمد بــن

الأولى: T. צ اه 9人7 ام.
-النور السافر في أخبار القرن العانشر للعيدروسي دحي الاين عبد القادر بن شيخ بن عبد الهّ، نشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى:0. 0 ؛ اه. -هداية العارفين في أسماء المؤلفين لإسماعيل دحمد باثـا البغــدادي، نثـــر وكالة المعارف باستتبول الطبعة الأولى: 901 ام.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء العاشر .r.t. مr

