الإمام الرضا (عليه السلام) هو الإمام الثامن من آمنة أهل البيت (عليه السلام) العترة الطاهرة الذين أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمسكهم مع القرآن الكريم. بعده لأهله القرآن وأهله الذين لن يفترقا حتى يردوا عليه صلى الله عليه وسلم الحوض. ترك لنا الإمام الرضا (عليه السلام) أرثاً ضخماً بما نقل عنه صلى الله عليه وسلم صحابته وتلامذته من دروس ومناظرات ومباحث في كافة العلوم الإسلامية في (علوم القرآن وتفسيره، وعلم الكلام والعقيدة، والفقه وأصوله، والجهد والأخلاق والدعاء وغيرها). فإنه ابن بابويه بجمع فقهه صلى الله عليه وسلم في كتاب أسماه (فقه الرضا) وكذلك قام الشيخ بجمع آخبار الإمام (عليه السلام) في كتاب أسماه (عون آخبار الرضا) وقام الشيخ داود بن سليمان الغازي بجمع أحاديثه (عليه السلام) في كتاب أسماه (مسند الرضا) وكذلك فعل نفس الشيء الاستاذ عزاز الله طاردي بجمع أحاديثه (عليه السلام) في كتاب أسماه (مسند الرضا) ولا يزال هذا الكنز العلمي الكبير بعيداً عن أيدي القراء كغيره من آرث باقي الأئمة (عليهم السلام)، وهناك جوانب لم يتناولها الباحثون بالدرس والبحث والتفتيق ومنها تفسيره لعدد كبير من آيات القرآن الكريم التي نقلها العلماء عنه (عليه السلام) في كتبهم ولا سيما العالم الكبير والشيخ الجليل (الصدوق) (ره) في كتابه (الأمالي)، حيث وجدنا عدد لا يبالس به من الآيات التي فسرها الإمام (عليه السلام) أثناء مناظراته احتجاجاً عليه بإسهامه (عليه السلام) على الخصم، أو بياناً منه لسؤال شخص عن معنى آية معينه، فوجدناه تستحق البحث والاهتمام وقد بلغت هذه الآيات (15).
آية كانت (تسع) منها مكية، (والخمس) الأخرى مدنية، فقمنا بهذه المحاولة البسيطة باستخراج تفسيره(عليه السلام) لهذه الآيات ونظر فيما قاله مفسرو الإسلام فيها، ومحاولة ترجيع التفسير السليم والموافق للعقل والنطق والمنطق بجمع ما ننفرد عليه من الأدلة العقلية والنطقية والقرآن الدالة على أن تفسير الإمام (عليه السلام) هو التفسير السليم والموافق للقرآن الكريم والسنة النبوية، لا سيما وهو أحد أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أهل الذكر والقرآن الذين قال تعالى عنهم: ففي بَيْنَ الَّذينَ أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ مَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْهُ عَلَىٰ مَذْهَبٍ مُّقَدَّمٍ)، فضم بحثنا مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، ففي التمهيد: بينا جانبين مهمين لابد منهما قبل الدخول في غمار البحث، الجانب الأول: بينا فيه معنى (التفسير) في اللغة والشرع – الاصطلاح –، والجانب الثاني: قدمنا ترجمة مختصرة عن حياة إمامنا الرضا (عليه السلام) وكذلك عرفا بشيخنا (الصدوق) وكتابه (الأمالي)، وفي المبحثين، تناولنا تفسيره (عليه السلام) للآيات القرآنية ورتبناها في البحث حسب ترتيبها في المصحف، فكان المبحث الأول: تفسير الآيات المكية، وقد قلنا كانت (تسع آيات) وهي: 1- آية من سورة الأنعام، 2- آية من سورة الحجر، 3- آية من سورة الذين، 4- آية من سورة البقرة، 5- آية من سورة الشورى، 7- آيتان من سورة الأنبياء، 8- آيتان من سورة الأنفال، 9- آية من سورة البقرة، وتتناول المبحث الثاني: تفسير الآيات المدنية وهي (خمس آيات) وهي: 1- آية من سورة البقرة، 2- آية من سورة آل عمران، 3- آية من سورة النساء، 4- آية من سورة الأنفال، 5- آية من سورة الرعد، ومن ثم كانت الخاتمة، بعدها قائمة بالمصادر والمراجع.

ووالله المستعان وإليه القصد وعليه الثواب

الكلمات المفتاحية: التفسير، الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، القرآن الكريم، كتاب (الأمالي) الشيخ الصدوق.
Interpretation of Imam Ali bin Musa Al–Ridha (peace be upon him) For the Holy Qur’an in the book (Al–Amali) by Sheikh Al–Saduq (d. 381 AH)

Prof. Dr. Mahmoud Abdul–Hussein Abd Ali Al–Thaalabi

Mobile : 07700758479

Email: mhmod–70@uomisan.edu.iq

College of Education / University of Missan

Abstract :

Praise be to God, Lord of the worlds, and the best of prayers and blessings be upon our beloved, master, and physician of our souls Muhammad, and upon the pure and pure family of his household, and his chosen companions.

Imam Al–Reza (peace be upon him) is the eighth imam of the people of the house (peace be upon him) the pure family whom the Prophet (may God’s prayers and peace be upon him and his family) commanded to adhere to with the Holy Qur’an after him because they have modified the Qur’an and its people who will not separate until they respond (peace be upon him and his family) And greeting) the basin. Imam Al–Ridha (peace be upon him) left us a huge legacy with what he (peace be upon him) reported from his companions and students of lessons, debates and discussions in all Islamic sciences in (the sciences of the Qur’an and its interpretation, the science of speech and belief, jurisprudence and its fundamentals, asceticism, morals, supplication, etc.), So Ibn Babawiya compiled his jurisprudence (peace be upon him) in a book he called (The Jurisprudence of Ridha), and the Sheikh also collected the news of the Imam (peace be upon him) in a book he called (Uyun Akhbar al–Ridha), and Sheikh
Dawud bin Suleiman al-Ghazi compiled his hadiths (peace be upon him) in a book He named it (Musnad Al-Ridha), and the same thing was done by Professor Aziz Allah Mercury by collecting his hadiths (peace be upon him) in a book called (Musnad Al-Ridha) (peace be upon him). And there are aspects that the researchers did not study, research, audit, and so on. Here is his interpretation of a large number of verses of the Noble Qur’an that scholars (peace be upon him) transmitted from him in their books, especially the great scholar and the great Sheikh (al-Saduq) (may God rest his soul) in his book (Al-Amali), where we found a fair number of verses that the Imam (peace be upon him) interpreted. During his debates as a protest from him (peace be upon him) against the opponent, or a statement from him to ask a person about the meaning of a specific verse, we found it deserving of research and attention. By extracting his (peace be upon him) interpretation of these verses and looking into what the commentators of Islam said about them, and trying to retrace the correct and consistent interpretation of reason, transmission and logic by collecting what we can from the rational and translational evidence and clues indicating that the interpretation of the Imam (peace be upon him) is the correct and consistent interpretation of the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet. Especially when he is one of the imams of the People of the House (peace be upon them), the people of remembrance and the Qur’an who the Almighty said about them: {In houses that God has permitted to be raised and mentioned in them His name shall be praised for Him in the foreground. And two studies and a conclusion, in the preface: We showed two important aspects that must be necessary before entering into the midst of the research, the first aspect: explaining the meaning of (interpretation) in the language and the Sharia – the convention – and the second aspect: we provided a brief translation of the life of our Imam Al-Reza (peace be upon him), and we also knew With our Sheikh (Al-Saduq) and his book (Al-Amali), and in the two studies, we dealt with his (peace be upon him) interpretation of the Qur’anic verses and arranged them in the
search according to their order in the Qur’an. The first topic was: Interpretation of the Meccan verses, and as we said it was (nine verses), and they are: 1– A verse from Surat al-An’am, 2– verse from Surat Al-Hijr, 3– verse from Surat Al-Israa, 4 and 5– two verses from Surat Taha, 6– verse from Surat Al-Shura, 7 and 8– two verses from Surat Al-Anbiya, 9– verse from Surat Yassin, and the second topic: Interpretation of the verses Al-Madaniya (five verses) and they are: 1– a verse from Surat al-Baqara, 2– a verse from Surat Al-Imran, 3– a verse from Surat al-Nisa, 4– a verse from Surat al-Anfal, 5– verse from Surat al-Raad, and then the conclusion was, after it List of sources and references.

**Key words:** Interpretation, Imam Ali ibn Musa Al-Ridha (peace be upon him), the Noble Qur’an, the book (Al-Amali), Sheikh Al-Saduq.

**التمهيد**

ارتأينا ضرورة التمهيد للبحث ببيان جانبيين:

الأول: بيان معنى (التفسير) لغة واصطلاحاً.

الثاني: ترجمة مختصرة للإمام الرضا (عليه السلام) والشيخ (الصدوق) وتعريف بكتاب (الأمالي).

الجانب الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة (التفسير).

التفسير لغة: من الفسر، والتفسير والنشر، بمعنى واحد، هو الكشف والإيضاح والبيان.(1)

التفسير اصطلاحاً: له عدة تعريفات عند المفسرين منها: عرفه (الزركي) بأنه العلم الذي (يزعم به كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم) وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. واستمداد ذلك من علم اللغة وال نحو والتصرف، وعلم البيان وعلم الفقه والقراءات، ويجتاز المعرفة أسباب النزول والناسخ.

(1) ينظر: الصحاح: للجوهري، ج/2، ص/781، لسان العرب: لابن منظور، ج/5، ص/55، مختار الصحاح: للرازي، ص/261.
المجلة العربية لبحوث ميسان، العدد الثاني والثلاثون، كانون الأول، السنة 2020

الله تعالى بقدر الطاقة البشرية (2) ، وعرّف السيد الطباطبائي بأنه: (( بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاسها ومداليها )) (3).

ومن التعريفات أعلاه يمكن أن نخرج بتعريف جامع لتفسير القرآن الكريم: هو فهم مراد الله من آياته من خلال معرفة معانيها بقدر الطاقة البشرية بدراسة السنة المطهرة والتثبيت بعلم اللغة العربية وعلوم الشرع.

الجانب الثاني : ترجمة مختصرة للإمام الرضا (عليه السلام) والشيخ (الصدوق) وتعريف بكتاب (الأميلى).

1 - ترجمة للإمام الرضا (عليه السلام).

- ولادته (عليه السلام).

وقع الخلاف بين الرواة في تاريخ ولادته (عليه السلام) ، والأشهر أنه ولد في الحادي عشر من ذي القعدة الحرام سنة (148ه) (4) ، في المدينة المنورة في حكم أبي جعفر الدوايني العباسي ، بعد وفاة جده الإمام الصادق (عليه السلام) بأيام قليلة.

- نسبه (عليه السلام).

هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت (عليه السلام) ، وهو أبو الحسن الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي بن زين العابدين السجاد بن الإمام الحسن شهيد كرلاء بن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام) ، وجدته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأمه (عليه السلام) هي السيدة الجليلة المكنّات أم البنين وهي من أفضل نساء زمانها في العقل والعفة والدين وقيل لها: ( نجمة ، وأروى النبوية ، وتكن ، وسكن ، وخريزان المرسية ) ، ولقبها (شقراء).

- كنيته وألقابه (عليه السلام).

يكنى: (عليه السلام) بابي الحسن ، وبابي الحسن الثاني ، ومن أشهر ألقابه: الرضا ، والصابر ، والفاصل ، والوفي .

ابن خرجة في علوم القرآن: ودر الدين محمد بن عبد الله الزيدي (ت 704ه) ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار أحياء الكتب العربية، ط/1، 1376هـ، ج/1، ص13.

(2) تفسير الجلالين: لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 864ه) ، تحقيق: مراد سوار، دار المعرفة / بيروت (د.ت) ، ص.7.

(3) الميزان في تفسير القرآن: محمد حسين الطباطبائي (ت 1412ه) ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم - إيران (د.ت) ، ج/1، ص.4.

(4) الكافي: لأبي جعفر محمد بن إسحاق بن يعقوب الكعبي (ت 329ه) ، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري ، دار الكتب الإسلامية / طهران (د.ت) ، ج/1، ص1363هـ، ط/5، ص.486.
نسماته وأولاده (عليه السلام).

يظهر من الروايات أن له (عليه السلام) عدة نساء: سيدتهن السيدة (درة المريسية أو خيزران) تسمى أيضاً سبيكة وهي أم سيدنا الإمام الجواد (عليه السلام) كانت هي من المؤمنين مارية القبطية (رض) زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولها (عليه السلام) (رحم) ، و (أم حبيب) بنت الأمام العباسي ، ومن أولاد له (عليه السلام) ستة ، خمس ذكور وأنثى: الإمام محمد الجواد (عليه السلام) ، والحسن ، وجعفر ، وإبراهيم ، والحسين ، وعائشة(1).

وعصره استشهاده (عليه السلام).

عاش (عليه السلام) في فترة عصيبة جداً عليه وعلى الشيعة حتى قبل (عليه السلام) بولاية العهد مضطراً حفاظاً على أهل بيته وعلى الشيعة ، وكانت إمامته بقية حكم هارون العباسي عشر سنين ثم مات هارون سنة (193 هـ) ، حكم الأمين تبقياً خمس سنين ثم خلعه في سنة (203 هـ) وكانت مدة إمامته (عليه السلام) مسؤولاً في حكم الأمامون بعد أن عقد له الأخير ولاية العهد ومضى إلى جوار ربه (عليه السلام) وعبره (55 سنة) سنة في حياة أبيه (عليه السلام) وكانت سنة إمامته وخلافته بعد أبيه (20 سنة) ، قضى (عليه السلام) بعثه من خراسان في قرية يقال لها سناباذ في آخر صغر ، وقيل في السابع عشر سنة (203 هـ)(2).

ثانياً : ترجمة الشيخ الصدوق.

هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه الفقيه محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه ، ولد في قم وتذكر (الجاسري) في ترجمة والد الشيخ الصدوق أن علي بن الحسين والشيخ الصدوق قدم العراق واجتمع مع سفير الإمام المهدي (عليه السلام) والد (رض) وقال له مسألة ثم كتبته بعد ذلك على يدي علي بن جعفر بن الإمام وسأله أن يوصل له رقعة إلى الإمام (عليه السلام) وسأسه فيها الولد فكتب إليه (عليه السلام) : قد دعو الله لك بذلك و回馈ه ونذرين خبرين ، فوله أبو جعفر الشيخ الصدوق وأبو عبد الله من أم ولد(3).

وعليه فولاته تكون نحو سنة (306 هـ) ، ويجعل مقامه مع ولده ومع شيخه الكليبي في الغيبة الصغرى نيافا وعشرين سنة ، لأن وفاتها سنة (329 هـ) وهي السنة التي توفي فيها السرمي آخر سفراء الإمام (عليه السلام) ، وكان الشيخ الصدوق (رض) يلتمس ولذته ويقول : أنا ولد بدعوة صاحب الأمر (عليه السلام) وقد عاش شيخنا (الصديق) في كنف أبيه وظل رعايته نيافا وعشرين سنة بنها من معارفه ومسرت من فيض.

---

(1) ينظر : الكافي : ج 1، ص 488.
(2) ينظر : المصدر نفسه : ج 1، ص 492.
(3) ينظر : رجال النجاشي : ص 261، و ص 684.
علمته وشجعه من أخلاقه وآدابه، وكانت نشأة شيخنا (الصدوق) الأولى في بلدة قم من بلاد إيران، وهي إحدى مراكز العلم يومئذ، حيث كانت تعالج العلماء وحملة الحديث، وكانت مهبط شيوخ الرواية، يقصدونها من شتى ديار الإسلام.

وقد أكثر الشيخ (الصدوق) من مجالسة العلماء في قم والسماع منهم والرواية عنهم، أمثال الشيخ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، وحمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زياد بن علي (عليه السلام) وغيرها، وفي مثل هذه الأحوال، بدأ في شيخنا (الصدوق) ملامح النبوغ والرقي، وذلك بدعوه الإمام (عليه السلام) له ونعشه بالفقه والبركة والانتفاع الناس به، ولم يمض برهة حتى أصبح الشيخ (الصدوق) آية في الحفظ والذكاء، فاق قارئه بالفضل والعلم وطار صيته حتى أشير إليه بالبنان، والري وخراسان ونيسابور، ومكة ومدينة الكوفة وبلاد ما وراء النهر وغيرها، وتلتزم على يديه وحدهت عنه كثير من علماء الشيعة أبرزهم الشيخ (المفيد) (ره).

حتى قال عنه الشيخ (بن عبد الصمد) أنه جليل القدر، عظيم المنزلة في الخاصة والعامة، حافظ للحاديث، بصيرا بالفقه والرجال، والعلوم العقلية والنقلية، ناقدا للاخبار، شيخ الفرقة وفقيها ووجهها بخراسان وعراق العجم، لم ير في عصره مثله في حفظه وكثرة علمه.

له الكثير من الكتب المطبوع منها (الأمالي، ومن لا يحضره الفقيه، والتوحيد، وتواب الأعمال، وعقبة الأعمال، وعقل الشرائح، وعينن أخبار الروضا (عليه السلام)، وكمال الدين، ومعاني الاخبار، ومصداق الأخوان، وفضائل الشيعة وغيرها)، وقد توفي الشيخ الصدوق (ره) في الري سنة (381 هـ)، وقربه بها بالقرب من قبر السيد عبد العظيم الحسني (رض).

ثالثاً: كتاب (الأمالي).

الأمالي: وهو المعروف بالمجالس، أو عرض المجالس، ويضم (97) مجلسًا، وهو عبارة عن مجالس عقده الشيخ (الصدوق) للإمام على طلابه في الري ونيسابور ومشهد الإمام الرضا (عليه السلام)، وقد أُلِمَ فيها قبل فترة يُوافق بين سنة (367 هـ) و(368 هـ)، وغالبًا كان يملي مجالس في كل أسبوع، الأول في يوم الثلاثاء، والثاني في يوم الجمعة، مما يدل على تنظيم الشيخ الصدوق واحترامه للوقت، وجدولة أيام الأسبوع، وتوزيعها وفقًا لمهاني وأعماله المتعالية، بل وننسى مثل هذا التنظيم الرائع في أعماله أيضاً، حيث يلتزم بالإตำแหน في يوم الثلاثاء والجمعة غالباً، ولم يكن إملاه للمجالس في بلد واحد، فقد أُلِمَ فيها في الري، ومَلَى المجالس (25) في طوس بشهد الإمام الرضا (عليه السلام) يوم الجمعة سنة (368 هـ).
ويحتوي كتاب الامالي للشيخ الصدوق على طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام) في موضوعات مختلفة، منها أحاديث في بعض جوانب السيرة المحمدية، وأحاديث في الأسراء والمعراج، وفي الأدعية ومواضيع مثيرة، وفي فضائل أهل البيت (عليهم السلام) وأحوالهم ومناقبهم، هذا فضلاً عن الموضوعات التاريخية والأخلاقية والعقائدية المختلفة التي تناولها الشيخ في كتابه هذا. هناك طرق كثيرة في رواية هذا الكتاب، متعلقة الأساند إلى الشيخ (ره)، يوجد بعض منها في إجازات ومصنفات علمائنا المتاخرين عنه، أو في مصادر ترجمة المؤلف والكتاب.

المبحث الأول

تفسير الآيات المكية

1- قال تعالى : { ما فرهطنا في الكتاب من شيء }\(^1\).

- نقل الشيخ (الصدوق) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يعقوب عن أبو محمد القاسم بن العلاء عن عبد العزيز ابن مسلم قال: كنت في أيام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بمرو، فاجتمعنا في مسجدها فأدار الناس أمر الإمامة، وذكرنا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على ومولي الرضا (عليه السلام)، فأعلمني بما خاض الناس فيه، فتبسم (عليه السلام)، ثم قال: يا عبد العزيز (( إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام، وجميع ما يحتاج الناس إليه كمل، فقال عز وجل : { ما فريحنا في الكتاب من شيء }\(^2\).)

- كما هو معروف أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل (عليهم السلام)، وأن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الخاصبالكتاب السماوي السابق والمهمين عليها، وإن كل ما جاء فيها فإنه موجود في القرآن الكريم، لذا فإن جواب الإمام الراضا (عليه السلام) للسائل وبيانه لسؤاله عن كثرة اختلاف الناس في مسألة من أهم المسائل الإسلامية - الإمامة - وسبب ذلك عدم رجوعهم إلى القرآن الكريم، فقد الجواب - وهو تفسير الآية المذكورة - وخميه باستشهاده (عليه السلام) بالآية أبلغ في الجواب، وهذا معروف في علم البلاغة - التقديم والتأخير - ليبعد (عليه السلام) في نفس السائل البنى في الجواب ولتأكيد بأن كل شيء مكتوب في القرآن كما نست الآية المذكورة، وكما قال الله تعالى: { وَكُل شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ كَتَابًا }\(^3\) ، وقد وصف أمير المؤمنين القرآن.

\(^{1}\) سورة الأئمة : الآية 38.
\(^{2}\) الأعمالي: للفصوص، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مطبعة: مؤسسة البغدادية، طهران، ط1، 1417هـ، ص74.
\(^{3}\) سورة يس : الآية 12.
الكرم: ((ولآ القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به))

وقوله تعالى: (هَذَا بِيَانٌ لِلْكِتَابِ) { سورة آل عمران: الآية 138 }:

وتجارب واكتشافات العلم الحديث لم تخفف تفسير الإمام (عليهم السلام) وكرام مفسري الإسلام في القرآن الكريم بل زادته تأكيداً وأضافها معانٌ أعمق وأشمل لما ذكره السابقون عن آيات القرآن الكريم من خلال اكتشافات العلم الحديث لحقائق وقوانين ذكرها القرآن الكريم في ثنايا آياته قبل(1400 سنة) مما يزيد في اعجازه ومنه الإعجاز العلمي في كل مجالاته، قال (محمد إسماعيل إبراهيم) في كتابه (القرآن واعجازه العلمي): (ظهر بوضوح أن آيات القرآن الكريم لها معانٌ أعمق وأشمل مما فهم العلماء السابقون منها)،

1. سورة النبه: الآية 29.
2. نهج البلاغة: صحيحة الصحائف، مطبعة دار الكتب: لبنان - بيروت. 1411 هـ. ج/1، ص 55.
5. سورة آل عمران: الآية 138.
6. ينظر: انكار القرآن: للحصص (1370هـ)، ج/2، ص 215، البارهان: للزركشي (974هـ)، ج/1، ص 278، التبيان: للطوفاني (1460هـ)، ج/4، ص 129، معجم البيان: للطبرسي (548هـ)، ج/5، ص 48، تفسير البحر المحيط: لابي حيان الادنلسي (1378هـ)، ج/3، ص 268، الدرس المثير: للسديسي (991هـ)، ج/3، ص 31، التفسير الأصفى: للفيض الكاشاني (1091هـ)، ج/3، ص 316، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ابن أبي عمبة (1224هـ)، ج/2، ص 142، الميزان: للمقابلي (1412هـ)، ج/7، ص 68، الأفضل في تفسير القرآن الكريم: مكارم الشيرازي: ج/4، ص 273، القرآن وأعجازه العلمي: ص 6.
وتبين بجلاء أن القرآن الكريم جاء بكثير من حقائق الكون ونواميسه وأصول العلوم الحديثة قبل أن يهتدى الإنسان إلى معرفتها بمنا ثنيت السيئين ولهذا هو الأعجاز كل الأعجاز الكامن في القرآن وأسرار آياته، ولهذا يتجلى لنا الدين الإسلامي بقرائته المجيد وسنة المطهرة وكأنه كنز العلوم والمعرفة لأنه منفصل أشد الأصال والعلم قديمه وحديثه، ولهذا جاء ليقدم للبشرية منتهى العلم وأنفعه ويقودها إلى طريق الحق واليقين في كل أمر من أمور ديننا ودنيانا، وهو بذلك يؤكد ويحقق قول الله تعالى: { ما فرهطنا في الكتاب من شيء }. 

2- قوله تعالى: { فاصفح الصهف الجميل } : قال الشيخ (الصدوق) أخبرنا أحمد بن محمد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه وقال الرضا (عليه السلام) في قول الله عز وجل : { العفو من غير عتاب }.

وقد أتفق أغلب مفسري الإسلام من الفريقين بأن الصفح عن المشركين في الآية المذكورة الذي أمر الله تعالى به نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو العفو عنهم كما بين الإمام (عليه السلام) ، وأما نوع هذا العفو والذى وصفه الله تعالى بالجميل فتقولوا له معاني مثلا : من غير عقوبة ، من غير عتاب ، من غير لوم ، وغيرها (1). أن يقابل عناد قومه وجهلهم وتعصبهم وعداءهم له بالمحبة والعفو والمسامحة وأن يغض النظر عن أسئلتهم له ، والصفح عنهم بالصفح الجميل ، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) يملك الدليل الواضح والبرهان القوي على الدعوة الإسلامية ، فلا يحتاج إِلى العنف والخشونة لتثبيت عقيدة المبدأ والمعاد في قلوب الناس ، فالعقل والمنطق السليم في رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما أن الخشونة مع الجهلة غالباً ما تؤدي بهم إلى العباد والرد بالمثل ، بل أشد من ذلك ، ونقول (ابن حزم) عن (النحاس) أن هذا (الصفح) كان قبل أن يأمره الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتالهم ، ثم لما أمره الله تعالى بالقتال نسخت هذه الآية (2) ، بأية السيف وهو قوله تعالى : { إذا العفو الأشهر الحزم فاقتلاوا المشركين حيث...}.

(1) سورة الأنعام : الآية /38.
(2) القرآن واعجاز العلمي: محمد اسماعيل ابراهيم، دار الفكر العربي للطباعة والنشر / بيروت ، ( د .ت) ، ص/6.
(3) سورة الحجر : الآية /85.
(6) ينظر: نحو الناسخ والمنسوخ : لابن حزم الأندلسي (ت456هـ) ، ص/22.
وجدتموه واحصروه واقعدوا لهما مرصدًا فلعلوا شبيههم إذ الله غفور رحيمٌ.

3- قوله تعالى: {آتِ ذَا الْقُرْبَى حَرَّمَهُ،}.

قال الشيخ (الصدوق) حدثنا أحمد بن زياد عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النقم بن محمد البرمكي عن أبي الصلت الهروي، قال سأل أحد جلسائه للمأمون الإمام عن تفسير الآية المذكورة فقال (عليه السلام): هي (خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها، واصطفاهم على الأمة، لما نزلت هذه الآية على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أدعو لي فاطمة، فدعوها له، فقال لها: يا فاطمة، قلت: لبيك يا رسول الله، فقال: أن فدك لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، وقد جعلتها لي كما أمرني الله به، فخذها لك ولولدك).

لبيك يا رسول الله، فقال: أن فدك لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، وقد جعلتها لي كما أمرني الله به، فخذها لك ولولدك.

أول: إن أرض فدك مفتوحة بدون قتال - أي بدون خيل ولا ركاب - وهي خاصة له (صلى الله عليه وآله وسلم) من الله دون جميع المسلمين.

الثاني: أنها صارت بما أن الله تعالى لمبسطته (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة الزهراء (عليها السلام) وخلق عظيمة لها.

الثالث: أن فدك حق لها وثريتها (عليهم السلام) في حياتها كيف أنها أرض لهم بعد وفاتها (عليها السلام).

سورة التوبة: الآية /5.
سورة الإسراء: الآية /26.
الأمالي: ص1341.
سورة النجم: الآية /4.
وقد ذكر عدد من مفسري أهل السنة أن { ذَي الْقُرْبَى }{ الآية }، هم : قرآين (صلى الله عليه وآله وسلم)(1) ، وقال (البسيطي) : { أخرج البيار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مرديه عن أبي سعيد الخدري (رض)} قال : { لما نزلت هذه الآية { ذَي الْقُرْبَى } حَقَّهَا } ، دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة فدك ، وقال أيضاً في نزول هذه الآية عن ابن مرديه عن ابن عباس (رض) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أقطع فاطمة فدك (2) ، وقال (السيوطي) : أخرج البزار وأبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مرديه عن أبي سعيد الخدري (رض)(3) ، وفصل مفسرو الشيعة الغرض من الآية : هو { وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } (4) .

- قوله تعالى : { وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } (4).

قال الشيخ (الصدوق) حدثنا أحمد بن زياد عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن محمد البرمكي عن أبي الصلت الهروي ، قال : لما جمع المأمون للإمام الرضا (عليه السلام) سائر أهل المقالات من أهل الديانات وغيرهم ، فلم يقم أحد منهم إلا وقد ألزمه (عليه السلام) حجته كأنه قد ألقم حجرا ، فسأله (ابن الجهم) (5) عن عصمة الأنبياء وما قوله (عليه السلام) في قوله تعالى : { وَغَضَبَ أَمَّمٍ رَبَّهُ فَغَوَى } ؟ فقال (عليه السلام) : { وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى } ، وجعل برأيك ، فإن الله عز وجل يقول : { وَمَا يُعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاهَ اللَّهُ وَالرَّحْسَٰخُونَ فِي الْعِلْمِ } (5) ، أما قوله عز وجل في آدم (عليه السلام) : { وَغَضَبَ أَمَّمٍ رَبَّهُ فَغَوَى } ، فإن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخلفية في بلاده لم يخلفه للجنة وكانت المصمعة من آدم في الجنة لا في الأرض تتم مقادير أمر الله عز وجل.

(1) ينظر : تفسير مقاتل : لمقاتل بن سليمان (ت150هـ) ، ج/3 ، ص13 ، جامع البيان عن تأويل آية القرآن : للمطلقي (ت310هـ) ، ج/15 ، ص 92 ، تفسير الكشفي وابن طفيل (ت427هـ) ، ج/6 ، ص210 ، لباب الفقول في معياني التنزيل : للخازن (ت741هـ) ، ج/4 ، ص353.

(2) ينظر : تفسير الدار المنثور : ص512 ، تفسير الجلالين : للمحلبي والسيوطي ، ج/4 ، ص177.

(3) ينظر : التبيان : ج/3 ، ص468 - 469 ، مجمع البيان : ج/6 ، ص243 ، تفسير الصافي ، ج/3 ، ص186 ، الامثل في تفسير كتب الله المنزل ، ج/8 ، ص458.

(4) سورة ظه : الآية/121.

(5) سورة آل عمران : الآية/7.

* ابن الجهم : هو أبو الحسن علي بن محمد بن الجهم (ت249هـ) شاعراً ومتكلماً جمع بين ثقافتي العرب واليونان عده (الجاحظ) من كبار المتكلمين ترك التراث والتحقيق بأهل الحديث ، ينظر : مجمع رجال الحديث : السيد الخوني ، ج/13 ، ص139.
وجل، فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة غصم بقوله عز وجل: {إن الله اصطفي أدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عيسى على العالمين}.

(ابن الجهم) من كبار المتكلمين وسواه للإمام(عليه السلام) يدخل في مبحث عصمة الأنباء وهو من أهم مباحث المقاصد والنصوص للإمام(عليه السلام) له التفسير الكنسي كما في بداية جوابه(عليه السلام). ولكن السائل من متكلمي الإسلام والقرآن حجة عليه أتم (عليه السلام) بالآية أعلاه في نهاية جوابه(عليه السلام) ان معصية سيدنا آدم (عليه السلام) عندما كان في الجنة وهو ليس معصوماً - أي تقع منع الخطيئة - كما ذكر أنغل المفسرين من كلا الفريقين أن معصيته (عليه السلام) كانت من الذنوب الصغيرة الموهوبة للأنبياء(عليهم السلام) وإنها كانت قبل أن يجتبيه الله تعالى للنبوة (عليه السلام) كان معصوماً ، فقد ذكر(الطبطبائي) ان المعصية كانت لأمر إرشادي - أي توجيهي الذي لا داعي فيه إلا إحراز المأمور خيرا أو منفعة من خبرات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق الأصلح - لأمولي - في أمر يرجع إلى الدين الذي يوحي إليه - وإن الأنباء (عليهم السلام) على عصمتهم يجوز لهم ترك الأولي ومنه آدم (عليه السلام) من الشجرة (4)، وهذا ما بينه (عليه السلام) للسائلي بن آدم (عليه السلام) اصطفاه الله غصم بعد ذلك وصار خليفة وحجة الله على خلقه وأدرك هذا (عليه السلام) بالآية التي ختم بها جوابه (عليهم السلام).

5- قال تعالى: {أؤمن أهل الكتال بالصلاة واصطبر عليها}...

- نقل الشيخ (الصدوق) بسند أن أحمد سأل الإمام الرضا (عليه السلام) عن تفسير قوله تعالى للاية المذكورة فقال (عليه السلام): (( فخصنا الله بهذه الخصوصية، أن أمرنا مع الإمة إقامة الصلاة، ثم خصنا من دون الإمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب إلى باب علي وفاطمة بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر كل يوم عند حضور كل صلاة خمس مرات، فيقول: الصلاة رحمك الله، وما أكرم الله أحد من ذريات الأنباء، بشر هذه الكرامة التي أدركنا بها )).

(1) سورة آل عمران : الآية 33.
(2) الأمالي : ص151.
(3) نظر : تفسير مقاتل : ج/2، ص344، جامع البيان عن تأويل أي القرآن : ج/16، ص278، تفسير بحر العلوم : ج/2، ص415.
(4) نظر : تفسير القرآن العزيز : ج/2، ص415، حقائق التفسير : ابن عابر الرحم النصفي (ت412ه) : ج/1، ص453، التبيان : ج/7، ص219، مجمع البيان : ج/7، ص63، التفسير الكبير : الرازي (ت602ه) : ج/22، ص318، التفسير الشرعي المنثور : ج/4، ص111، تفسير الأصفي : للفيض الكاشاني (ت1091ه) : ج/2، ص772، نور الثقلين : الحويزي (ت1112ه) : ج/3، ص402.
(5) نظر : الميزان : ج/4، ص222.
(6) سورة طه : الآية 132.
(7) الأمالي : ص627.
ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية: أن ضيفًا نزل برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأرسل إلى رجل من اليهود يبيع طعام يخبره أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل به ضيف ولم يبق عليه من الطعام ونُعِّلَى ذلك رسوٍل الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما معنى الصلاة، ثم خصهم من دون الامة، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أهل بيته (عليهم السلام) خاصًا، فأنزل بعض السماوات من السماوات، فنزلت هذه الآية، فاستناده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، و<title>البينة</title>, والالة في الآية (31)، فنزلت هذه الآية، وفِي ذَٰلِك، ففي ذلك، قال تعالى: { إِنَّ الْكِتَابَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جَهَنًٰمًا كَانَ عَلَى الْكَفَّارِ}.، وفي هُذِهِ آية وَأَمُرْ أَهْلَكَ سِلْمًا، وأبداً أهل البيت الذي يصلحه به، وطلب من اليهودي أن يبيعه كذا من الدقيق أو يسلفه إلى هلال رجب، وذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية: أن ضيفًا نزل برسول الله (صلى الله عليه وسلم) DR. في وقتٍ تعلم في بَيْت النّبِي (عليه السلام) أهل بيته (عليهم السلام) صللاه عليه وسلم، ولكنما هو معروف أن فريضة الصلاة واجبة على كل مسلم - أهل بيت النبي (عليهم السلام) وغيرهم، لا استثناء في ذلك، قال تعالى: { إِنَّ الْقَلْبَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا كَانَ عَلَى الْكَفَّارِ}.، أما الآية المذكورة فواضح فيها أن خطابه للنبي (صلى الله عليه وسلم) والأمر فيها أهل بيته (عليهم السلام) . وقد ذكر الغزيري الفقهين (أمير أهل البيت)، يعني: أهل بيته (صلى الله عليه وسلم)، وأمّا الآية المكية، فلا أنها كما قال الإمام (عليه السلام): خصوصية أختص به الله أهل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأنه تعالى أمرهم (عليهم السلام) مع الآمة بإقامة الصلاة، ثم خصمه من دون الآمة، فكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدخّلها إلى رجل من اليهود يبيع طعام بهينه أنه (صلى الله عليه وسلم) نزل به ضيف ولم يبق عنه من الطعام، ونَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْعَاقِبَةِ، لا استثناء في ذلك، قال تعالى: { إِنَّ الْكِتَابَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جَهَنًٰمًا كَانَ عَلَى الْكَفَّارِ}.


(2) سورة طه : الآية 132.

(3) سورة النساء : الآية 103.


(5) ينظر : برغر العامر : ج/1، ص 171، البداية إلى يَبَوُع النَّهَايَة في علم معايي القرآن وتفسيره : ج/7، ص 716، النكت والعبون : ج/2.


الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يجيئ إلى باب علي وفاطمة بعد نزول هذه الآية كل يوم عند حضور كل صلاة خمس مرات، فيقول : الصلاة رحمكم الله، وقد أكد هذا بعض المفسرين.

6- قوله تعالى : (١) "قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القُرْبَى...") (٢).

- نقل الشيخ (الصدوق) بسنده أن أحد المناظرين للإمام الرضا(عليه السلام) في مجلس المأمون العباسي عن تفسير قوله تعالى المذكور فقال (عليه السلام) : (( اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا : إن كدها يا رسول الله، مولانا في نغافت وفيم يأتينا من الوفود، وهذه موالتنا مع دماتنا فاحكم فيها باراً، أبا ماجوراً، أعط ما شئت، وأمسك ما شئت، من غير جرح، قال : فأنزل الله عز وجل عليه الروح الامين فقال : يا محمد (١) "قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القُرْبَى..."). يعني : أن تودوا قربتي من بعدي). (٣)

ووصم هو معلوم أن فرض الله تعالى على الناس حب محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هي خصوصية له (صلى الله عليه وآله وسلم) دون الأنبياء (عليهم السلام)، وخصوصية لهم (عليهم السلام) دون غيرهم من أن الأنبياء (عليهم السلام)، فقابل تعالى عن نوح (عليه السلام) : (٤)، وعن هود (عليه السلام) قال : (لا أقسم الله أجرًا لى أُخْرَى إلا على الله فطرني أفلا تغلقون؟)، وأرد المهاجرون والأنصار أن يأجروا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على تبليغ الرسالة وهدايتهم إلى الإسلام، فقالوا إن نبيكم تأتيه الناس والوفود وتوثيب نواب وحقوق وليس في يده تلك سعة فجمعوا من أموالهم وأنتم (صلى الله عليه وآله وسلم) بها وقد تعذر بتقاتسهم، فنزلت هذه الآية، وذكر(الواحدي) سبب آخر لنزلتها أن المشركين قالوا أن أن محمد يتعاطى أجرًا على رسالته فنزلت الآية جواباً لهم.

أما أجر الرسالة الإسلامية كان مودة أهل البيت (عليهم السلام) وقد بين الإمام (عليه السلام) هذا المودة في تفسيره للآية : (ولم يفرض الله مودتهم إلا وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدين أبداً، ويرجعون إلى ضالات أباداً، وأخرى أن يكون الرجل واداً للرجل، فيكون بعض أهل بيته عدوًا له، فلا يسلم قلبًا، فأخذ الله أن لا يكون في قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على المؤمنين شيء، إذ فرض عليهم مودة.

(١) ينظر : المحرر الوجيز : ج/4، ص 433، مجمع البيان/7، ص 68، تفسير اللباب في علوم الكتاب : ج/11، ص 256، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان/ج/5، ص 327، الميزان/ج/14، ص 242.

(٢) سورة الشورى : الآية /23.

(٣) الأعلمي : ص 621.

(٤) سورة هود : الآية /29.

(٥) سورة هود : الآية /51.

(٦) أسباب النزول : الواحدي، 215.
ذا القربى ، فمن أخذ بها وأحب رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأحب أهل بيته (عليهم السلام) ، لم يستطع رسول الله أن يبغضه ، ومن تركها ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيت نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) فعلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يبغضه ، لأنه ترك فريضة من فرائض الله ، وأي فضيلة وأي شرف يقتد به هذا ؛(1) .

ومن بعض أهل السنة (القرابة) المقصودة في الآية هي استكافر شر الكفار ودفع أذىهم عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) )ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه( ، فأنكره بنفسه وكل من تقدمه بالشذوذ عن شريعة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإنه لم يستطع أن يرى أن أغلب من هناك يعكس قربان شريعة (عليه السلام) ، لكي يكون له شرف موجود مستقل هناك .

ومن من كل ما تقدم أن أغلب الآيات التي فسرها أئمة أهل البيت (عليهم السلام) جاء تفسيرها عند أغلب مفسري أهل السنة تأكيدا لما بثيث منها أهل البيت (عليه السلام) ، مما يثبت عظم منزلتهم (عليهم السلام) في تفسير القرآن الكريم .

7- قوله تعالى : { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى .. } (4) .

- قال الشيخ (الصدوق) حدثنا أبي (رو) عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم ابن هاشم عن علي بن مهد بن الحسين بن خالد قال ، فقلت للرسول (صلى الله عليه وسلم) : يا بن رسول الله ، فما معنى قول الله تعالى : { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى .. } ؟ ، يتضح من سؤال الربي (حسين بن خالد) أنه عند أن الشفاعة مطلقة وعليه يكون ظاهر الآية فيه تعارض بين الشفاعة المطلقة والاستثناء المذكور في الآية - رضي الله تعالى - ، فآهل الإمام (عليه السلام) هذا الاشتبك وأبطل هذا التعارض فقال له (عليه السلام) أنهم : ( لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه ) (5) ، وعليه لا تكون الشفاعة مطلقة ، وهذا ما أدركته وكتبته أغلب مفسري الإسلام من السنة (6) ، والشيعة، وقالوا : أن الشفاعة إلا لمن ارتضى لهم شهادة لا إلا الله ، وقد نقل (الرازي) في تفسير هذه الآية عن ابن عباس من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ( أدرخت شفاعتي الأهل الكبائر من أمتي ) (7) .

(1) الأمالي : ص 622.
(2) ينظر : تفسير بحر العلوم : ج/3 ص 23، أرشاد العقل السليم : ج/8 ص 30، لباب التقول في أسباب النزول : للسيوطي ، ص 188.
(3) ينظر : تفسير النسفي : ج/3 ص 244.
(4) ينظر : تفسير مجاهد : لمجاهد بن جرب (ت 104 هـ) ، ج/1 ص 90، تفسير الصغاعي : للمؤرخ النوري (ت 211 هـ) ، ج/3 ص 23، جامع البيان : ج/17 ص 17، تفسير نور الدين السيوطي : ج/2 ص 103، تفسير النسفي : ج/4 ص 150، الجوهر السليماني : ج/5 ص 157.
(7) ينظر : تفسير الكبير : ج/22 ص 163.
8- قوله تعالى : {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنه أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} 
ونقل الشيخ (الصدق) بنفس السند السابق عن أبي الصلت الهمري أن (ابن الجهم) سأل الإمام الرضا (عليه السلام) فيما يتعلق بعصمة صاحب الحوت النبي يونس(عليه السلام) وكيف يظن أن الله تعالى لا يقدر عليه ؟

- {وَأَمها إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ}.

- {يَسَ  وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ}.

- {سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ}.

- {سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ}.

وقد ذكر أغلب المفسرين من كلا الفريقين في تفسير قوله تعالى على هذا الآية المذكورة بأن النبي يونس(عليه السلام) لم يظن أن الله تعالى لا يقدّر عليه - أي بمعنى عدم التمكن والاستطاعة - وإنما ذكروا معاني مقاربة لتفسير الإمام(عليه السلام) جاءت بمعنى ضيق من التضييق ، وبعضهم استشهد بنفس الآية التي استشهد بها الإمام(عليه السلام) لمعنى (قدر عليه) ، وليس كما ذهب (ابن الجهم) وألا كان هذا كفرا منه (عليه السلام) حاشاه كما قال الإمام(عليه السلام) إذا ما ابتلأ فهو قادر عليه. 

9- قوله تعالى : {يَسَ  وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ *  إِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ *  وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ}.

- {سورة الأبيات : الآي 87.
- {سورة الفجر : الآية 16.
- {الأمالي : ص 151.
- {ينظر : تفسير مقاتل : ج/2، ص317، تفسير الصعاني : ج/3، ص90، جامع البيان : ج/17، ص104، تفسير بحر العلوم : ج/2، ص439، التبيان ويبناء عن تفسير القرآن : ج/6، ص303، تفسير السعاني : السعاني (ت899م) : ج/3، ص353، التبيان : ج/7، ص272، نور الثقلين : ج/3، ص449، الأمثال في تفسير كتاب الله المنزل : ج/10، ص333.

(1) سورة الأبيات : الآية / 87.
(2) سورة الفجر : الآية / 16.
(3) الأمالي : ص / 151.
(4) ينظر : تفسير مقاتل : ج/2، ص317، تفسير الصعاني : ج/3، ص90، جامع البيان : ج/17، ص104، تفسير بحر العلوم : ج/2، ص439، التبيان ويبناء عن تفسير القرآن : ج/6، ص303، تفسير السعاني : السعاني (ت899م) : ج/3، ص353.
(5) ينظر : تفسير مقاتل : ج/2، ص317، تفسير الصعاني : ج/3، ص90، جامع البيان : ج/17، ص104، تفسير بحر العلوم : ج/2، ص439، التبيان ويبناء عن تفسير القرآن : ج/6، ص303، تفسير السعاني : السعاني (ت899م) : ج/3، ص353.
(6) ينظر : تفسير مقاتل : ج/2، ص317، تفسير الصعاني : ج/3، ص90، جامع البيان : ج/17، ص104، تفسير بحر العلوم : ج/2، ص439، التبيان ويبناء عن تفسير القرآن : ج/6، ص303، تفسير السعاني : السعاني (ت899م) : ج/3، ص353.
(7) ينظر : تفسير مقاتل : ج/2، ص317، تفسير الصعاني : ج/3، ص90، جامع البيان : ج/17، ص104، تفسير بحر العلوم : ج/2، ص439، التبيان ويبناء عن تفسير القرآن : ج/6، ص303، تفسير السعاني : السعاني (ت899م) : ج/3، ص353.
مجلة أبحاث ميسان، المجلد السادس عشر، العدد الثاني والثلاثون، كانون الأول، السنة 2020

موسى وهارون((1)، ولم يقل : سلام على آل نوح ، ولم يقل : سلام على آل موسى ولا على آل إبراهيم، وقال : «سلام على بنى ياسين»((2)، يعني آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) (((3)

- تفسير الإمام (عليه السلام) لقوله : {يس}((4)، أنها من أسماء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن هذا التفسير رصين

لأن قوله تعالى في الآية :{القرآن الحكيم}(5) والقرآن الحكيم في الآية الثانية، وقرناتي (إن التوكيدية)، (وكان الخطاب) في الآية الثالثة على أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) فمن المرسلين دليل قاطع على صحة تفسيره (عليه السلام) ((6)

وقد يؤكد هذا المعنى الذي ذكره (الرازي) إن إنكار الكافرين لنبوته (صلى الله عليه وآله وسلم) هو سبب نزول هذه الآيات((7)، إلا أن (الرازي) فسر (يس) على أنها نداء معناه : يأنسان وتقريره أنها تصغير إنسان أي أنيسين فحُذف الصدر وأكتفى بالعجز (يس) أي يا أنيسين((8)

ونرى ما ذكره (الرازي) معنى غريب ومتناقض لأن عجز ينسين (سين) وليس (يس) ((9)

وما أستشهد به الإمام (عليه السلام) من آيات على تفسيره رصنت المعنى وقوت حجته (عليه السلام) ، وما استشهد به الإمام (عليه السلام) على أنيسين (ينص) ومضمونه (نسخة)، وواحدية الذي ذكره في القرآن الكريم هو الأديب القرآني الذي ما دأ يكره الإنسان في خطابه ويرفعه على باقي الأشياء ويعظمه على كل مخلوقاته ، قال تعالى: {ولقد كرمتنا بني آدم وجعلناه في النور وجعلناه إماماً} من الطليات وفضلناهم على كثير من ممن خلقناه تفضيلاً((10)

خلفنا تفضيلاً((8)، فما بالك إذا كان الخطاب موجاً لا كرم خلقه و الخاتم رسله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

وما أستشهد به الإمام (عليه السلام) من آيات على تفسيره رصنت المعنى وقوت حجته (عليه السلام) ، ولزانته روعه وعمق في المعنى بإضافة تفسير ضمني ومعاني أخرى وبيانه لأعجاز القرآن، وأنه أعظم الكتب السماوية وخاتمها والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) خاتم الرسل وسيدهم فكراً وفهماً (عليه السلام) (عليه السلام) دون سائر أنيسابه ورسله (عليه السلام)، لما قال الإمام (عليه السلام) أن الله أكرم محمدًا (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يبلغه أحد إلا من عقله، وذلك أنه تعالى لم يسل على أحد في القرآن الكريم إلا على الأنيساب (عليهم السلام) لكنه سلم على أهل بيت النبي (عليهم السلام) بقوله تعالى : {سلام (1)

(1) سورة الصافات : الآية /114.
(2) سورة الصافات : الآية /130.
(3) الأصلي: ص 623.
(4) سورة بسم الله الرحمن الرحيم.
(5) سورة يس : الآية /1.
(6) سورة يس : الآيات /2-3.
(8) سورة الإسراء : الآية /70.
على إيل ياسين

1

فقال تعالى: { إنني جاعللك للناس إماما، و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين.}

قال السيوطي: {قال العلماء عن عبد العزيز بن مسلم: كان في أيام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) مجتمعين في يوم الجمعة فيمسجد جامعها في دعوتهن إلى مرو فأدار الناس أمر الإمامة، وسألو الإمامة(عليه السلام).}

- لكن نرى لا مبرر للوصل في قرأتها وهي مرسومة مقطوعة في الآية، فقراءتها بالقطع اوجب.

المبحث الثان

تفسير الآيات المدنية

1- قال تعالى: {إنني جاعللك للناس إماما، و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين.}

قال الشيخ (الصدوق) حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يعقوب عن أبو محمد القاسم بن الباجي (عليه السلام):

- كنا في أيام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) مجتمعين في يوم الغزوة في مسجد جامعها في بدء مقدمنا إلى مرو فأدار الناس أمر الإمامة، وسألو الإمامة(عليه السلام) عن قوله تعالى: {إن الناس أجمع قراً، و أعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقلهم، أو ينالوا بأرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل (عليه السلام) بعد النبوة، والخليفة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه الله بها، فأشاد بها ذكره: {إنني جاعللك للناس إماما، و من ذريتي.}

- {قال الله تعالى: إن الناس أجمع قراً، و أعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقلهم، أو ينالوا بأرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، وإن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل (عليه السلام) بعد النبوة، والخليفة، وفضلها شرفه الله بها، فأشاد بها ذكره: {إنني جاعللك للناس إماما، و من ذريتي.}

- لأني جاعللك للناس إماما، {قال الله تعالى: إن الناس أجمع قراً، و أعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقلهم، أو ينالوا بأرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، وإن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل (عليه السلام) بعد النبوة، والخليفة، وفضلها شرفه الله بها، فأشاد بها ذكره: {إنني جاعللك للناس إماما، و من ذريتي.}}

2- {قال الله تعالى: {إن الناس أجمع قراً، و أعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقلهم، أو ينالوا بأرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل (عليه السلام) بعد النبوة، والخليفة، وفضلها شرفه الله بها، فأشاد بها ذكره: {إنني جاعللك للناس إماما، و من ذريتي.}}

3- {قال الله تعالى: {إن الناس أجمع قراً، و أعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقلهم، أو ينالوا بأرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل (عليه السلام) بعد النبوة، والخليفة، وفضلها شرفه الله بها، فأشاد بها ذكره: {إنني جاعللك للناس إماما، و من ذريتي.}}

4- {قال الله تعالى: {إن الناس أجمع قراً، و أعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقلهم، أو ينالوا بأرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم، إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل (عليه السلام) بعد النبوة، والخليفة، وفضلها شرفه الله بها، فأشاد بها ذكره: {إنني جاعللك للناس إماما، و من ذريتي.}}
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقال (عليه السلام) : (إن أولى الناس بإبراهيم للذين أَتَبَغَوْهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَأَهْلِهِ آمَنُوا وَلَيْفُ الْمُؤْمِنِينَ) (1) ، فكانت له خاصة (2).

والجعل الإلهي للنبي إبراهيم (عليه السلام) المنكر في (3). قال (إني جاعلنك): أماماً للناس ، وضح الدلالة - باختيار الله عز وجل له من دون سائر ناس وقد كان هذا الاختيار على كبره وفي أواخر عمره (عليه السلام) بعدما بشرته الملائكة بإن الله سيرزقه بالولد فقال: (عليه السلام) كما جاء في قوله تعالى : (قل: أَبَشرْنِي فِيمَ تَبَغُّونِ) (3) ، فبشره بإسحاق ومن بعده يعقوب . وذهب بعض فسرو أهل السنة أن (العهد) المذكور في السنة أن (العهد) المذكور في الآية هو: النبوة (6) ، في حين قال المفسرون الشيعة وعدد مفسري أهل السنة هو: الإمام (عليه السلام) ، والدليل على أنه أجاب إلى طلبته ، بين من مفهوم قوله تعالى : (1) . لا يُقال: هذين النبيين (عليهما السلام) كباره و (7).

(1) سورة النزول : الآية /68.
(2) الإمامي : 775-776.
(3) سورة الحج : الآية /54.
(4) سورة هود : الآية /71.
(5) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن / ج/1، ص/738، تفسير القرآن العزيز / ج/1، ص/32، حقائق التفسير / ج/1، ص/64، النذر المنثور / ج/1، ص/118.
(6) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن / ج/1، ص/738، النذك والمعيون / ج/1، ص/91، الجامع لأحكام القرآن / ج/16، ص/78.
(7) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن / ج/1، ص/58، تفسير العياشي للعياشي (ت/320) / ج/1، ص/60، حقائق التفسير السلمي / ج/1، ص/64، النذك والمعيون / ج/1، ص/125، زادة البيان : للأرديبلي (ت/993) / ج/1، ص/44، مجمع البيان / ج/1، ص/372، زاد المسير في علم التفسير / ج/1، ص/125، زيده البيان : للأرديبلي (ت/993) / ج/1، ص/78، تفسير نور / ج/1، ص/44.
الطُّلَامِينَ}، أي: سيد عهد عمي - الإمام - غير الطالمين من ذريتنا فلم نزل في ذريته بعث بصغر من بعض قرنا فقرنا كما أدرك ذلك الإمام(عليه السلام) مستشهداً بقوله تعالى: (وَهُمَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ، وَكُلاا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمهِمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَّ النَّزُورَاتَ وَإِقَامَ الصَّلاةَ وَإِبَاتَ الرُّكَابِ، وَكُلَّا حَفِظَتْ صلاته وَغَصَّتْ فِي حِيْطَانِهَا، وَكَانُوا لَنا غَابِينِ).

كما أكد القرآن الكريم هذا المطلب في عدد من الآيات، كما في قوله تعالى: 

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، { وَكُلاا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمهِمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَّ النَّزُورَاتَ وَإِقَامَ الصَّلاةَ وَإِبَاتَ الرُّكَابِ}.

وكما أكد ذلك الإمام(عليه السلام) مستشهداً بقوله تعالى: 

(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، { وَكُلاا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمهِمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَّ النَّزُورَاتَ وَإِقَامَ الصَّلاةَ وَإِبَاتَ الرُّكَابِ}).

2- قوله تعالى: { فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}.

وأقر الله تعالى في القرآن الكريم هذا المطلب في عدد من الآيات، كما في قوله تعالى: 

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنه عَلَى الهذِينَ { إِسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمهِمْ وَنَجْعَلَ هُمُ الْوَارِثِينَ}.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمهِمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا.

وكما قلنا سابقاً يستخدم الإمام(عليه السلام) في تفسيره الآيات النهج الكلامي ولاسيما المنهج النقلي مستشهداً على صحة تفسيره بالآيات القرآنية لكون السائل مسلم والقرآن الكريم حجة عليه، كما أنه جعل تفسير(عليه السلام) رصين وقوي وصعب رده أو نقضه من قبل الخصم.

- ونقل الشيخ (الصدوق) عن علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن الريان بن الصلت عن الإمام الرضا(عليه السلام) حين سأله عن تفسير قوله تعالى المذكور فقلت عليه السلام: { قَلْ يَا مُصِيرُ اللَّهِ يَا مُصْرِي}.

وأقر الله تعالى في القرآن الكريم هذا المطلب في عدد من الآيات، كما في قوله تعالى: 

وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ { فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}.

فأبرز النبي(صلى الله عليه وسلم) عليا والحسن والحسين وفاطمة (صلوات الله وسلامه عليهم) وقرر أنفسهم بنفسه، فهل تدرون ما معنى قوله عز وجل: 

وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ { فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ}؟ قالت العلماء: عنى به أنفسهم، فقال أبو الحسن(عليه السلام): إنما عنى بها علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ومما يدل على ذلك، قول النبي (صلى الله عليه وسلم): { (لِيَهْلِكُو نِعْمَتِي وَبِلَاءَهُ وَلَيَكُنَّ حُكْمُنِي) يعنى: علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فهذه خصوصية لا يتقدمها فيها أحد، وفضل لا يلحقه فيه بشر، وشرف لا يسبقه إليه خلق أن جعل نفس علي كنفسه).
ذكر أغلب المفسرين أن سبب نزول هذه الآية: هو مخاصمة نصارى نجران للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك السيد والمعاقب، لما قاموا من أصمات نجران على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): قال لهما (صلى الله عليه وآله وسلم): أستم، قالا: قد أسلمنا قبلك، فقال لهما (صلى الله عليه وآله وسلم): كلمة من الإسلام دعاكم، وكان الذي خصمه نصارى نجران للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمر النبي عيسى (عليه نبأ وعليه أفضل التحية والسلام) وكان الذي خصمه في ذلك السيد والعاقب، لما قدموا مع نصارى نجران على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): بل: أسلماً، قالاً: قد أسلمنا قبلك، فيرد لهما (صلى الله عليه وآله وسلم): قالاً: أسلمنا قبلك، ويازقه فوالله لقد قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأمر الذي خصمه في ذلك السيد والعاقب،جمال الله تعالى فيهم السورة إلى قوله تعالى: "فَمَنْ حَاجهكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ". (1) ، أي: في عيسى من النصارى، (2) ، من بغدا ما جاء من العلم، (3) ، بهبوبه (4) }}.

وقال (الزراب): أصل النبه: "كون الشيء، غير مريع، والباهل: الاعترض، المخالب عن قليبه، أو عن سميته، أو المخالب ضردها عن صرار، أو الباهل والابتهال في الدعاء: الاسترسلان فيه، والضرع نحو: "ثم ينبه في المهلهلة، ومن فسر الابتهال باللغة، فالأمر أن الاسترسلان في هذا المكان لأجل اللغة، وظاهرة أن الابتهال عام في كل دعاء: أبلغنا كأنه أو غيره، ثم خص في هذه الآية باللغة.)

(1) ينظر: جامع البيان عن تأويل آيات القرآن، ج/3، ص3،868، الكتّاب والمعون: ج/1، ص 389، تفسير المعاني: ج/1، ص 362، مفاتيح الغيب: للرازي: ج/8، ص72، تفسير العزيز بن عبد السلام: ج/600، 1/156، ج/164، الجامع لأحكام القرآن: ج/4، ص105، لباب التأويل في معاني التنزيل: ج/1، ص 387، تفسير البحر المحيط: لابي حيان الأندسلي (ت 745م) ، ج/4، ص216، ورغبان القرآن ورغبان القرآن: ج/2، ص 276، النبر المثير: ج/2، ص 40، تفسير الجلالين: ص75، تفسير نور الشماعين: ج/1، ص 212، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: ج/1، ص 288، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرابين: للشجاعي (ت 1250م)، ج/2، ص 111، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسعدي المثنائي: للألوسي (ت1270م)، ج/3، ص 145، نفحات القرآن: مكارم الشيرازي: ج/7، ص 145.

(2) ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: ج/8، ص 72، تفسير القرآن العظيم: ج/600، 1/156، ج/164.

(3) ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: ج/8، ص 72، تفسير القرآن العظيم: ج/600، 1/156، ج/164.

(4) ينظر: مفاتيح الغيب: للرازي: ج/8، ص 72، تفسير القرآن العظيم: ج/600، 1/156، ج/164.
وظاهر عبارة (الزمخشري) أن أصله خصوصيته باللغة، ثم تجوّز فيه فاستعمل في اجتهاد في دعاة لغاً
كان أو غيره، وظاهر من أقوال اللغويين ما ذكره الراغب.(1)

لذا طلب الله تعالى من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ان يدعوهم للمباهلة - أي الابتلاء في الدعا
والاسترسلان فيه والتصريف كما تصرف بذلك الآية، فقل: لهم تعالوا ندع أي: يدعون كل واحد منا نفسه
وأعرضه أهل وآكلهم بقبله إلى المباهلة، وإنما قدمهم على النفس؛ لأن الرجل يخطر بنفسه دونهم، فكان
تقيديهم أبلغ في الابتلاء، {١٥:٤} ثم نبتله...، نتلاع، أي: نَّعَن الكاذبين منا، أي نهج في الدعاء على
الكاذبين، {١٥:٥} فنَجَعَل لِّنَغْنِه الله على أهل الصباح.

فلا دعاهم (صلى الله عليه وآله وسلم) للمباهلة ليбан الكاذب، أخرج معه أعرؤ أهل وألفهم بقبله إلى
المباهلة كما بين الإمام (عليه السلام) ذلك في تفسيره، وحسب قوله تعالى: {١٥:٤} أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ...،
أخرج معه الحسن والحسين (عليهما السلام) {١٥:٥} وَنَسْمَاءُ وَنَسْمَاهُمْ...، أخرج أبيته سيدة نساء العالمين
فاطمة الزهراَ(عليها السلام) تمشى بين يديه: {١٥:٦} وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ...، أخذ عليه السلام يسير خلفه
، وقد ذكر المفسرون أن (صلى الله عليه وآله وسلم) باهل نصارى نجران بأهل الآراء(2)، وما إنه (صلى
الله عليه وآله وسلم) صاحب القرآن والمنبر الأول له فما قام به (صلى الله عليه وآله وسلم) بإخراج هؤلاء
الآراء من أهل بيث (عليهم السلام) هو تفسير الآية المذكورة، وذل يؤكذ جواب الإمام (عليه السلام) للعلماء
الحاضرين في المجلس أمنى نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله تعالى: {١٥:٧} وَأَنْفُسَنَا
...، إنما على بها على بن أبي طالب (عليه السلام)، وهذه خصوصية شربه الله تعالى بها وأكد (عليه
السلام) هذا التفسير حتى لا يجعل مجالاً للتآويل أن معنى قوله تعالى: {١٥:٨} وَأَنْفُسَنَا...، نفس رسول
الله - غير بن أبي طالب (عليه السلام)، ما نقله (عليه السلام) من حدث لرسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) يؤكد أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو نفس رسول الله، وقد ذكر هذه الحديث بعض
علماء الحديث من أهل السنة.(3)

3- قال تعالى : {لي أُلْهَ أَذِين أَمْلأ أَطْيَعُوا الله وأَطْيَعُوا الرَّسُول وَأَوْلِيَاءِ الله منْكُمْ...}(4).

(1) ينظر: الدل المصون في علم الكتاب المكون: للسيّم الحلمي (ت 756 هـ)، ج/1، ص 814.
(2) ينظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ج/3، تفسير القرآن العزيز: ج/1، ص 398، تفسير
السبيعي: ج/1، ص 326، مفاتيح الغيب: ج/8، ص 272، تفسير العز بن عبد السلام: ج/1، ص 156، الجامع لأحكام القرآن:
ج/4، ص 105، لباب التنزيل في معاني التنزيل: ج/1، ص 387، تفسير البحر المحيط: ج/4، ص 261، وغرائب القرآن
ورغاب القرآن: ج/2، ص 276، الدرج المنثور: ج/2، ص 40، تفسير الجلالتين: ص 75، البحر المحيط في تفسير القرآن المجيد
ج/1، ص 288، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسعين المطلق: ج/1، ص 187.
(3) ينظر: السنن الكبرى: للنسائي (ت 313 هـ)، ج/5، ص 127، المعجم الأوسط: للطبراني (ت 360 هـ): ج/4، ص 133، مجمع الزوائد
ومنبع القرآن: للهيمني (ت 807 هـ): ج/7، ص 110.
(4) سورة النساء: الآية 59.
وقال الشيخ (الصدوق) بسنده عن الإمام الرضا (عليه السلام) في سؤال أحد مناظريه (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى المذكور، فقال (عليه السلام): (لا أُذنُ ولكن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولِي الأمر منكم...)، فبدأ بنفسه، ثم برسله، ثم بأهل بيته، وكذلك آية الولاية: (إِنَّمَا لِلَّهِ وَرَسُولُهُ وَالذَّيْنَ آمَنُوا (1)، فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول متفقون بطاعته، كما جعل صاحبه مع صاحب الرسول متفقين في الفتن، فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على أهله.

هذين البراءين! فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه، ونزه رسوله، ونزه أهل بيته.

هذين الآية التي فسرها الأمام (عليه السلام) بحثت عن واحد من أهم المسائل الإسلامية، ألا وهي مسألة القيادة، وتعيين القادة والمراعي الحقيقيين للمسلمين في مختلف المسائل الدينية والاجتماعية، والتي قرنت الآية طاعتهم بطاعة الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد شارك الأمام (عليه السلام) (أو أولي الأمر) الذين عنتهم الآية بأئمة أهل البيت (عليه السلام)، كما هو واضح من ظاهر الآية أنها تأمر المؤمنين بأن يطيعوا الله، ومن البديهي أنّه يجب أن تنتهي جميع الطاعات المؤمن إِلى طاعة الله، سبحانه وتعالى، لكل قيادة وولاية يجب أن تتبع من ولاية الله سبحانه وتعالى، وذاته المقدسة، وتكون حسب أمره ومشيئته.

لأنه الحاكم والملك التكويني لهذا العالم، وكل حاكمية ومالكية يجب أن تكون بعده وإياه، أما الطاعة الثانية التي تأمر بها الآية هي باتباع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإطاعته، وهو النبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى (الذي قال الله تعالى فيه : (إِنَّ هُوَ إِلاه وَحْيٌ يُوحَى (2)، و خليفة الله في أرضه، وكلما كام الله، وقد أعطي هذا المقام من جانب الله سبحانه وتعالى، ولهذا تكون إطاعة الله وما تقتضيه خالقيته وحمايته ذاته المقدسة، وأما إطاعة النبي واتباع أمره ناشيء من أمر الله، وبعبارة أخرى فإن الله واجب الإطاعة بالذات والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واجب الإطاعة بالعرض، ولم تكن نزعة لفظة (أطيعوا) في هذه الآية الإشارة إلى مثل هذا الفرق بين الطاعتين (أطيعوا الرسول) ومن ثم تأمر الآية بإطاعة (أولي الأمر) الذين من صلب المجتمع الإسلامي، والذين يحفظون للناس أمر دينهم ودنياه.

ولكن من هم أولوا الأمر؟ الذين عنتهم الآية، ويمكن تلخيص ما ذكره في هذا المجال بما يلي:

1- أن المراد من (أولي الأمر) هم: الحاكم والأمراء في كل زمان ومكان، ولم يستثن من هؤلاء أحداً.

1- أن المراد من (أولي الأمر) هم: الحاكم والأمراء في كل زمان ومكان، ولم يستثن من هؤلاء أحداً.

(1) سورة المائدة: الآية /55.
(2) الأملائي: ص 618.
(3) سورة النجم: الآية /4.
نَسَئَ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ }\(1\)ـ، ورفض حكم الظالم، وقال تعالى: {.. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأتولِيكَ}\(2\)ـ، وقيل تعالى: {ولَاتَرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَّلُوا فَتَسَمَّكَ النَّارُ}\(3\)ـ.

ـ 2- هم العلماء وأمراء الجيش والسرايا، ولكن لا يجب طاعة هؤلاء بشكل مطلق وبدون قيد أو شرط، بل هي مشروطة بأن لا تكون على خلاف الأحكام والمقررات الإسلامية، وهذا مردود أيضاً بأنهم معرضون للخطأ ومن كانوا كذلك لا تقرر طاعتهم بطاعة الله ورسوله.

ـ 3- هم القادة العدول العارفون بالكتاب والسنة معرفة كاملة، وهم (الخلفاء الراشدون) الذين استلموا الخلافة بعد رسول الله خاصة ولا تشمل غيرهم، وتقول: هذا أيضاً مردود لأنه لوجود لهؤلاء في العصور الأخرى التي تلتهم\(4\).

- وذكر ضمن هذه الآلآت هم ( الإمام علي بن أبي طالب، وأئمة أهل البيت)\(5\)، وذهب كل مفسّر وشيعة بالاتفاق مستندين إلى كثير من روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن المراد من (أولي الأمر) هم: الأئمة المعصومون (عليهم السلام)، الذين أنطوت إليه قيادة الأمة الإسلامية المادية والمعنوية في جميع حقول الحياة من جانب الله ورسوله (صلى الله عليه وآبه وسلم) ولا تشمل غيرهم، وإطلاق وجوب الإطاعة المستفاد من الآية المذكورة يؤكد هذا، لأن مقام (العصمة) الذي يقول به الشيعة يحفظ الإمام من كلّ معصية ويصونه عن كل خطأ، وبهذا الطريق يكون أمره يمثل أمر الرّسول (صلى الله عليه وآبه وسلم) ولا تشمل غيرهم.

- وقد اعترف (الفخر الرازي) بهذه الحقيقة عند تفسير هذه الآية حيث قال: { إِنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر الله بإطاعته على سبيل الجزم والقطع لأن يكون معصماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصماً عن الخطأ كان ينفي إقامة على الخطأ قد أمر الله بستباعته}

---

\(1\) سورة النساء: الآية /58.

\(2\) سورة المائدة: الآية /44.

\(3\) سورة هود: الآية /113.


فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأً منه، فذا يقضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد، فثبت أن الله تعالى أمر ببطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت إن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معموضاً عن الخطأ])1، ولأنه لم يكن عارفاً بذلهن الببت (عليهم السلام) وأنتم هذا المذهب ذهب عنه أن يكون (أولي الأمر) هم أشخاصاً معينين من الأمة وهو أهل البيت (عليهم السلام)، فذهب إلى أنهم مجموع الأمة أو ممثلي عن أفراد الأمة - أهل الحل والعقد - وقد رد (الشيرازى)، هذا الكلام بأنه لا يتحقق اجتماعافق في الرأي مطلقاً لا من ممثلي فئات الأمة ولا في الحكومة الجماعية المتلائمة من (أهل الحل والعقد) (لأن الحصول على إجماع من جانب الأمة جميعاً أو من جانب ممثليها في مختلف المسائل الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، لا يتيسر ولا يتحقق في الأغلب، كما أن إتباع الأكثرية. كذلك لا يعد إتباعاً لأولي الأمر، ولذا يلزم من كلام الرافى ومن بعده من العلماء المعاصرين أن تعطل مسألة إطاعة (أولي الأمر)، أو تصير مسألة نادرة واستثنائية جداً)2.

وقال بعض مفسري أهل السنة ونقل (الحاكم الحسكاني) بسند عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، وكذلك بسند عن (مجاهد) وهو من كبار مفسري أهل السنة، أن هذه الآية نزلت في الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) عندما توجه الرسول إلى غزوة تبوك وابقى عليا في المدينة، فقال له علي (عليه السلام): (( أنتم على النساء والصبيان يا رسول الله؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نريد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي))3.

وقد أجاب السيد (ناصر مكارم الشيرازى) على هذا الإشكال لا شك أن المراد من التنازع المذكور هو

وقد أجاب السيد (ناصر مكارم الشيرازى) على هذا الإشكال لا شك أن المراد من التنازع المذكور هو

التفصيل الكبير : ج/10 ص 144

الأمثلة في تفسير كتاب الله المنشور : ج/3 ص 293-294

شواهد التنزيل : ج/1 ص 190-191

سورة النساء : الآية 59.
الاختلاف والتنازع في الأحكام، لا في المسائل المتعلقة بجزئيات الحكومة والقيادة الإسلامية، لأنه في هذه المسائل يجب إطاعة أولي الأمر كما صرح بذلك في بداية الآية، وعليه فالتنازع فالمراد هو الاختلاف في الأحكام التي يعود أمر تشريعها إلى الله سبحانه ونبيه (صلى الله عليه وسلم)، لأن الإمام (عليه السلام) مجرد منفذ ومطبق للأحكام الإلهية في القرآن الكريم والسنة النبوية وليس مشرعا، ولا ناسخا لشيء منها، ومن ثم فإن أول من يرجع إليه المسلمون لحل خلافاتهم في الأحكام الإسلامية هو الله سبحانه والنبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم) الذي يوحى إلیه (صلى الله عليه وسلم) أو هي من العلوم التي وصلت إليهم من النبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم) وليست سوى اقتباس من كتاب الله، وإن تلك الأحكام ليست سوى اقتباس من كتاب الله، أو هي من العلوم التي وصلت إليهم من النبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم)، وهذا تتضمن على عدم ذكر أولي الأمر إلى جانب المرجع في حل الاختلاف في الأحكام المذكورة في هذا الجزء من الآية (1).

أما استشهد الإمام بأيام الولاية وهي، قوله تعالى: { إن وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالهذِينَ آمَنُوا الهذِينَ يُقِيمُونَ الصَّهْلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزهكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } (2)، في تفسيره، كما قلنا سابقاً يمتاز تفسير الإمام بالمنهج الكلامي النظري لإنه هنا (عليه السلام) أيضاً جواباً رداً على مناظرة المشكك بمنزلة أهل البيت (عليهم السلام) عندما تصدق بخانته في مسجد النبي (صلى الله عليه وسلم) أو في الصلاة النافلة، وهذا بإجماع مفسري الشيعة، وأغلب مفسري أهل السنة (3)، فتكون الآية مقدمة قوية ومبينة لما قبلها من تفسير الإمام (عليه السلام) ودامغة لأنكار الخصم.

4- قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنهمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّه للهِهِ خُمُسَهُ وَلِلرهسُولِ وَلَزَيْدَ } (4).

- ونقل الشيخ (الصدوق) عن علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحموري عن أبيه عن الريان بن الصلت: {في تفسير قوله تعالى المذكور قال الإمام الرضا (عليه السلام) أن الله تعالى في هذه الآية: } (5) في سورة الأنفال (6) في جزء من الفرقان، ونذكر بهما من تفسير الإمام (عليه السلام) ودامغة لأيام الخصم.

(1) ينظر: الأنفال : ج/3، ص296.
(2) ينظر: سورة البقرة : الآية 55/5.
(3) ينظر: تفسير مقاتل : ج/1، ص307، جامع البيان : ج/6، ص138، أحكام القرآن : ج/2، ص557، البغدادي : ج/1، ص47.
(4) ينظر: تفسير مقاتل : ج/1، ص47، معالم التنزيل : ج/2، ص72، تفسير الغزاز : ج/12، ص27، تفسير العزيز : ج/4، ص460.
(6) ينظر: سورة البقرة : الآية 41.
وغير ذلك مما رضي عز وجل نفسه ورضيه لهم، فقال وقوله الحق: {واعلموا أنما غنيمت من شيء فإنّ الله خمسة وللرّسول وليّة القرآن}. فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله، {وَاعْلَمُوا أَنهمَا غَنِيمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنه للهِهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}.

فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله، {فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله}.

لا يأتيه الباطل من بين يديه و{الناطق الذي لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} (1).

فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم، ولم يكن له فيها نصيب، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم، ولا يحل له أخذهم، وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم للغني والفقير منهم، لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لنفسه معهما سهما ورسوله سهما، كما أجازه في الغنيمة، {فبدأ بنفسه} صلى الله عليه وآله وسلم، {وكل من موجوده}.

{لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} (1).

ومن المعاني اللغوية أعلا أتضح الفرق بين آل الرجل - أهل بيته - وبين الأمّة - الجامعة - أو القوم، ألا وأن الإمام(عليه السلام)، بين هذا الفرق بين أهل بيت النبي (عليهم السلام) وبين الأمّة - سائر المسلمين - في محاججته لماظريه في مجلس المأمون والمشكين في منزلة أهل البيت (عليهم السلام) من رسول الله．

(1) سورة فصلت : الآية /42.
(2) سورة الأنفال : الآية /41.
(3) الأسالي : ص624.
(5) سورة آل عمران : الآية /110.
(صلى الله عليه وآله وسلم) ، باستدلاله (عليه السلام) بأياء التحريم وهي من آيات الأحكام لآثاب مسألة
شرعية وعتدية في نفس الوقت وهذا في غاية الروعة والمثالية والميدالية، أبرز فيها علو مكانتهم
(عليه السلام) عن غيرهم في قربهم ومكانتهم منه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، والتي ليس أولئك له مثل
هذه المنزلة غيرهم ، فقال (عليه السلام) (( فقول الله عز وجل : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ 
وَأَخَوَاتُكُمْ 
..(1))، الآية إلى آخرها ، فأخبروني هل تصلح ابنتي أو
ابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يتزوجها لو كان حيا
، قالوا : لا ، قال : فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح
له أن يتزوجها لو كان حيا ؟ قالوا : نعم، قال : ففي هذا بيان
، لأني أنا من آله ولستم من آله
، ولو كنتم
من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي ، لأنني من آله وآمتكم من أمه
، فهذا فرق ما بين الآل والامة،
لا ينتمي منه
، والامة إذا لم تكن من الآل ليست منه
(2).

الغنية لغة : من غنم يغنم ، والغنم : الفوز بالشيء من غير مشقة ، والغنم والغنيمة : المغنم ، الفيء ،
وفي الحديث : (( الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه)) وغنمه زيادته ونماهه وفاضل قيمته ...
والشيء غنـم فاز به ، وقيل أصل الغنيمة من الغنم ، ثم استعملوه في كل مظفور به من العدو وغيره
(3).
أما في الشرع : وهي كل حصل عليه المسلمون من أموال العدو بالحرب والقوة
(4).
والقيمة لغة : من فاء يفـأ وفيئاً وفيوءاً ، أي رجع وعاد إلى الأمر ، والقيمة الغنيمة ، وما أن أصله
اللغوي الرجوع ، فيكون المعنى أن مال الكفار والمشركين في الأصل للمسلمون فرجع إليهم
(5).
أما في الشرع : هو كل ما حصل على المسلمون من العدو من غير حرب ولا جهاد
(6) ، ولكن الله فتحا
لرسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) كما هو واضح في قوله تعالى : (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّهُ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ 
(7).

والغنيمة حسب الآية تقسم خمسة أخماس فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، وقسم الخمس الباقى على خمسة
أخماس : خمس للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان له وبصق فيه ما شاء وسبهم ذو القرى ، وخمس
البيتى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل ، فسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خمس الخمس ،

(1) سورة النساء : الآية /23.
(2) الأملامي : ص 265.
(3) ينظر : لسان العرب : ج/12 ، ص 546 ، مختار الصحاح : 251 ، تاج العروض : ج/9 ، ص 216.
(4) ينظر : لسان العرب : ج/12 ، ص 546 ، مختار الصحاح : 251 ، تاج العروض : ج/9 ، ص 216.
(7) سورة الحشر : الآية /6.

268
لا أن معنى (الغنية) لم يبقى على ما حصل عليه المسلمون من العدو بالحرب والجهاد وتوسع عند الفقهاء حتى شمل المعادن والركاز وجميع أنواع الربح والزيادة في المال، حتى قال (الطابطي) هي: ((كل فائدة تُستحصل عن طريق التجارة والكسب أو الحرب، ومع أن سبب نزول الآية هو غنائم الحرب، إلا أن ذلك لا يختص بهم الآية وعمومها )).

ووزعت الآية الغنيةمة إلى عدة أسم أولها لله تعالى ثم لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال مفسر الفريقين أن سهم الله هو لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومن ثم {... ولذي الغرثی}، أي قرباه (صلى الله عليه وآله وسلم).

وقد أختلف مفسرو أهل السنة في هؤلاء القربى على ثلاثة أقوال:

أحدها: فريق قال: هم قريش كلها.
والثاني: وقال آخرون: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب.

الثالث: وقال فريق: هم بنو هاشم فقط، ومن قال بهذا: الإمام علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين (عليهم السلام) وعبد الله بن الحسن، وابن عباس، ومجاهد، وهو مذهب مالك، وأبو العالية، وقالوا هم: الذين تحمر عليهم الصدقة ولهم خمس الخمس من الغنية.

أما سهمهم فعن الإمام علي (عليه السلام): إن البيتاء والمساكين وابن السبيل المذكورون في الآية فقال: هم (بنتانما ومساكيننا)، وقال أبو العالية: وبسهم ذوي الغرث وأجل البيت الذين لا تحمل لهم الزكاة ومذهب الشافعي: أن لهم سهما مغبدا بعد رسول الله إلى قيام الساعة، يشتركون فيه أغنياؤهم وقراوهم على ما هو المعروف، وهذا قول أحمد وغيره.

(1) ينظر: تفسير القرآن العزيز: ج/1، ص 89، البحرين المديد في تفسير القرآن: ج/1، ص 288.
(2) ينظر: تفسير القرآن العزيز: ج/1، ص 312، تفسير السمعاني: ج/2، ص 214، تفسير السمعاني: ج/2، ص 68، فتح الدير شرح الوجيز: الرافعي (ت236هـ).
(3) ينظر: تفسير مقاتل: ج/1، ص 381، الباحث Voyager: ج/3، ص 17، للتأويل في معاني التنزيل: ج/1، ص 288.
(4) ينظر: تفسير القرآن العزيز: ج/1، ص 312، الكشف والبيان: ج/1، ص 232، الباحث Voyager: ج/1، ص 288.
وعلى ضوء ما تقدم فإن {.. ذي القرى ..} هم أهل بيته (عليهم السلام) كما بين الإمام ذلك ، أما {..}
والتيماي {1}، جمع يتيم وهو من مات أبوه ، وقال أهل اللغة : يتيم الحيون من ماتت أمه {2}، وهم
{.. والمتسكين ..} {3}، وأن فرق بعض المفسرين بين الفقير والمتسكين إلا أنه بمعنى واحد عند أكثرهم وهو
كل محتاج ولا سيما من لم يجد قوت يومه (ابن السبيل)، أما ال Lê إذا انقطع يخرج من الغنائم ولم
يكن له فيما نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنته لم يكن له نصيب منها ولا يحل لهما الأخذ منها
بينما ، وهم ذي القرى - أهل البيت (عليهم السلام) - إلى يوم القيامة قائتم لهم ، للغني والفقير منهم ،
وهو ما بينه (عليهم السلام) في تفسيره ، وأكده بعض مفسري أهل السنة كما ذكرنا هذا سابقاً ، وكل مفسرو
الشيعة واستناداً لروايات كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) ومنها قول الإمام الصادق (عليه السلام) : ()
أن الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والسهم لنا خالص {4}.
وهذا واضح في القرآن الكريم حيث لم يجعل الله تعالى سهم له أو لرسوله أو لذي القرى كما جعل للفئات
الأخرى المذكورة في آية الصدقة ، قال تعالى : {إنما الصدقات للفقراء والمتسكين والعمالي عليهم ومؤلّفة
قلوبيهم وفي الزقاق والغارمين وفي سبيل الله وآين السبيل فرضية من الله ..} {5}. وهذا ما أدرك الإمام الرضا
(عليه السلام) في كلامه عن هذه الآية : ((فهل تجد أنه جعل عز وجل سهم لنفسه أو لرسوله أو لذي
القرى؟ لأنه لما نه نفسه عن الصدقة وزن رسله نزه أهل بيته ، لا بل حرم عليهم ، لأن الصدقة محرمة
على محمد وأله ، وهي أوساخ أيدي الناس من كنان ورسول ، فلما طهرهم الله
واصلطناه رضي له ما رضى لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل)) {6}.

وبعدما تبين أن {.. ذي القرى ..} هم أهل البيت (عليهم السلام) وكذلك ال يتيم والمتسكين وابن السبيل من
ذريتهما وهم المقصودون في الآية ، وأن سهمهم باق إلى قيام الساعة بقائدهم (عليهم السلام) ، يتبين أن
خصوصية الأهل البيت (عليهم السلام) ميزتهم عن سواهم من الناس وعلى رأسهم أولاد الأنبياء وهذا ما بينه
الإمام (عليه السلام) في تفسيره ، وقد غرفنا أن الله تعالى حرم حرم الصدقة عليهم ، اللهم دون سائر
الناس بينما حله الله تعالى على الجميع حتى على أولاد الأنبئاء ، فقال تعالى : ({.. قالوا يا أيها الْمُزَيَّرُ مََّ ا
وأهلنا الصُرْبُ وَجُنُّنا بِبِضاعَةٍ مَّرَجَّةٍ فَأَفْؤَدُ لَهُمَا الْكِتَابَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ الله يُجْزِي الْمُتَّصَدِّقِينَ}) {7} ، لذا فرّق الله
علا على سهمهم مع و سهمه وهم رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون تعالى بذلك قد فصل وميز بينهم

---

1. سورة الأنفال : الآية /41.
3. سورة الأنفال : الآية /41.
4. وسادات الشيعة إلى تصحيح مسائل الشريعة : محمد بن الحسن الحر العاملي (ت1104هـ) ، تحقيق مؤسسة أهل البيت ، ط 2/1414هـ.
5. ج /6 ص 74 ، باب الخمس.
6. سورة التوبة : الآية /60.
7. الأمالي : ص /624.
وفي كل ما تقدم أن الآيات التي فسرها الإمام (عليهم السلام) في (كتاب الأمالي) بعضها كانت في مجلس المأمون العباسي لمناظراته للمخالفين وأهل المقالات وبعضها في غير ذلك، إلا أنا نلحظ أن تفسيره أнесен بالطابع عقدي والمنهج الكلاسيمي الرضيع. رغم تفسيره لبعض آيات الأحكام ليبيان منزلة أهل البيت (عليهم السلام) عند الله تعالى وقربهم من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي الإسلام رداً على المخالفين والمشككين.

5- قال تعالى: (هو الذي يَرِيكمَ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا) (2). ونقل الشيخ (الصدوق) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن أخبرنا أحمد بن محمد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه، قال: قال الرضا (عليهم السلام): في قول الله عز وجل:

.. خَوْفًا وَطَمَعًا (الذكر مذكور).

وأما هو معروف ان البرق: هو الضوء الذي يسبق الرعد، وأن الرعد هو الصوت الذي يأتي بعد البرق. وإن كلاهما ظاهرة طبيعية فيزيائية يسقط بعدها دائما الغيث. قال تعالى: (هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ) (3)، ولا شك أنهما أتىان بخالق، وقد أخبر الله تعالى أنه هو الذي يرى الخلق البرق أي يجعلهم على صنعة الرؤية بإيجاد المرئي لهم وجعله إياهم على هذه الصفة التي يرون منها المرئيات من كونهم أحياء ورفع المواضع والأفادات منهم، فبرون البرق هو ما ينخدع من السحابة من اللباق كعابر النار، وقد ذكر مفسرو أهل السنة (هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ). بخافون من شدة الصوت الرعد والخوف هو نتيجة انزعاج النفس بتهم وقوع الضرر، والشئ مخوف، وأيضا يطمعون لأن الطمع هو تقدير النفس بوقوع ما يتوهم من المحبوب لأنهم يعرفون أنه بعد البرق سينزل الغيث، ومتله الرجاء والأمل.

- ويمكن أن نحصر ما ذكره مفسرو أهل السنة في معني قوله: (خوفا وطمعا) (4) في ثلاثة أقوال:

اًحدها: أن الخوف من الصاعقة، والطمع في نفع المطر.
والثاني: أن الخوف ليس لمسافر، فإن عادة المسافر أن يتأذى بالمطر، والطمع للقريب، لأن المقيم يرج الخصب بالمطر.

(1) ينظر: الأمثال: ج/5، ص/440-443.
(2) سورة الرعد: الآية / 12.
(3) الأمالي: ص/132.
(4) سورة الشورى: الآية / 28.
و الثاني : أن الخوف من المطر في غير إبادة ، وفي غير مكانه ، و الطمع إذا كان في إبادته ومكانه من البلدان ( فمنهم ] إذا مطروا قحطوا ، مثل مصر و غيرها ، وإذا لم يمطروا أخذوا (1).
- ونقل ( السيوطي ) ما أخرجه الحاكم وأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول : ) لو أن عبادي أطاعوني أسيطهم المطر بالليل ، وأطلعت عليهم الشمس بالنهاج ، ولم أسمعهم صوت الرعد (2).
- وإن كان مفسرو الشيعة يؤكدون تفسيره عليه السلام (3) : أن خوفا وطمعا للمسافر ، وطمع للمقيم ، و بين ذلك بالتفصيل ، فإن القول الثاني من أقول مفسري أهل السنة أيضاً يؤكد تفسيره عليه السلام ) ، كما أنا نرى أن الأقوال التي ذكرها مفسري أهل السنة هي تفصيل لقوله عليه السلام لأنها كلها تبين أنه خوف للمسافر بسبب ضرر الصاعقة ولأن عادة المسافر يتأذى بالمطر لأنه في غير أوانه ومكانة - أي بلده واهله - كما أن المقيم يعكس خوفه يكون المطر له في أوانه ومكانه حيث يسقط على أهله وزرعه ومنشأته وما فيه من خصام ومنام وأخير كثير يكون فيه طمعا لصاحب الأرض - المقيم - كما قال ( عليه السلام ) ، حيث ذكر القرآن الكريم ( الغيث ) بحقيقته وهو نزول ( ماء من السماء ) في ( عشرين آية ) بين فيها فوائده وخيراته للإنسان والحيوان والنبات ، ومنها :

1 - قال تعالى : ) .. أَنْزَلْنَا مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثهمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ (4).

2 - قال تعالى : ) .. أَنْزَلْنَا مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّهَلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنهاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزهيْتُونَ وَالرُّمهانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ (5).

3 - قال تعالى : ) .. فَأَنْزَلْنَا مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَأُسْقِيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (6).

4 - قال تعالى : ) .. أَنْزَلْنَا مِنَ السهمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (7).

(2) الدر المنثور في التفسير بالمؤثر : ج/ ص52، دار المعارف / بيروت 1432 هـ.
(4) سورة البقرة : الآية 22.
(5) سورة الأعرام : الآية 99.
(6) سورة الحج : الآية 22.
(7) سورة النحل : الآية 10.
5- قال تعالى : { .. وأنزل من السماء ماء فأخروجنا به أزواجه من نبات شجري}.

6- قال تعالى : { .. وأنزل من السماء ماء فتصبفح الأرض مخصوصة ..}.

7- قال تعالى : { .. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات هجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا ..}.

8- قال تعالى : { .. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم}.

9- قال تعالى : { .. وأنزل من السماء ماء فأخروجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ..}.

10- قال تعالى : { وننزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد}.

6- قوله تعالى : { إن الله وملاكانته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنتوا صلوا عليه وسلموا تشيما}.

- ونقل الشيخ (الصدوق) بسنده في تفسير قول الله تعالى: قال الرضا (عليه السلام): () وقد علم المعاندون منهم أنه لما نزلت هذه الآية قبل: يا رسول الله، قد علم المسلمون أنك تسليمة عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، فهل بينكم عشير الناس - في هذا خلاف؟ قالوا: لا، قال المسلمون: هذا ما لا خلاف فيه أصلا، وعلى الإجماع ()

ما ذكره الإمام (عليه السلام) في تفسيره للآية بين فيه كيفية الصلاة التامة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو قول: اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهو كما علمته النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للصحابة عندما سألوا عن كيفية الصلاة عليه، وقد ذكر هذا كل مفسرون الشيعة، وأكده غلبه مفسرو أهل السنة، بطرق متعددة ولا يساهم الرؤية التي نقلوها عن طريق كعب بن عجرة وآلهم، قالوا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف تصدق عليك؟ قال: (( قوله: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، كما (1)

(1) سورة طه : الآية /53.
(2) سورة الحج : الآية /63.
(3) سورة الفاتحة : الآية /10.
(4) سورة النمل : الآية /60.
(5) سورة الأحزاب : الآية /27.
(6) سورة فاطر : الآية /9.
(7) سورة الأحزاب : الآية /56.
(8) الأمالي : ص/132.
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

- ومن ثم فإن ما نقله الإمام (عليه السلام) في تفسيره عن كيفية بيان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للصحابة الصلاة عليه ، و مستقهما من الحضور بقوله : هل بينكم - معاشر الناس - في هذا خلاف ؟ وقد تأكد هذا الأجماع بما أكده كل مفسرون الشيعة وأغلب مفسرو أهل السنة بذكر نفس التصلية على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) التي نقلها الإمام (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تفسيره.

- الخاتمة -

وبعد أن من الله علينا بإتمام هذا البحث المتواضع ، نذكر هم النتائج المستخلصة منه:

(1) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج/225، ص55، معاني القرآن : ج/5، ص375، تفسير القرآن العزيز : ج/1، ص50، النكت والعبان : ج/4، ص214، تفسير السمعاني : ج/3، ص303، معالم النزيل : ج/6، ص372، زاد المعير : ج/6، ص215، الجامع لأحكام القرآن : ج/14، لباب التأويل : ج/5، ص208، ص205، الدر المنثور : ج/5، ص206، فتح القدر : ج/3، ص304.
الأولى: مما تقدم بين أن تفسير الإمام الرضا (عليه السلام) أتسم بالمشروعة ووافقته للعقل والمنطق وعدم مخالفته للنقل – القرآن الكريم والسنة النبوية – ولم يتصرف بالمبالغة والمغالاة.

الثانية: أن أغلب مفسري أهل السنة السابقين ولاحقين له (عليه السلام) جاءت تفسيراتهم متفقه مع تفسير الإمام المبحوث، مما يثبت علو كعب أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير القرآن الكريم وهم عدل القرآن وأهله.

الثالثة: أتسم تفسير الإمام (عليهم السلام) بالتمام الكلاسيكي والمتنزه النقي في أغلب الآيات التي فسرها (عليه السلام) بالتفصيل الكلاسيكي والمنهج النقي في أغلب الآيات التي فسرها (عليه السلام) في كتاب (الأمالي) أثناء مناظراته للمخالفين، فكان منهجه هو المنهج المناسب للفسيرتها للخصم لأنه أما متكلم (كابن النجم) أو مشكل، وقد بين ذلك في محلة من البحث.

الرابعة: أتسم تفسير الإمام (عليهم السلام) في أغلب الآيات التي فسرها التركيز على بيان مكانة وذل الكعبة كأصل أو الديل القرآني - آية قرآنية -، كما في تفسير الآية رقم (4، و8، 9) من المبحث الأول، آية رقم (1، و3) من المبحث الثاني، أو حديث نبوي، كما في تفسير آية رقم (2) من المبحث الثاني، أو يذكر سبب النزول كما في تفسير آية رقم (3، 5) من المبحث الأول.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

كتب تفسير القرآن الكريم

1- تفسير احكام القرآن : لابي بكر أحمد بن علي الرازي الحصايس (ت703هـ) ضبطه وخرج آياته : عبد السلام محمد علي شاهين ، دار الكتب العلمية / بيروت ، ط / 1 ، 1415 - 1994م.
2- تفسير أرشاد العقل السليم إلى مزایا القرآن الكريم : لابي السعود محمد بن سعود العماري (ت951هـ) ، دار أحياء التراث العربي / بيروت ، (د . ت) .
3- أسباب نزول الآيات : لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النسائي (ت786هـ) ، مؤسسة الحليبي وشركاؤها / القاهرة ، 1388هـ - 1968م.
4- تفسير الأصفى : محمد محسن الفيض الكاشاني (ت1091هـ) ، صمحة وعقول عليه : حسن الاعلامي، الناشر : مكتبة الصدر / طهران ، مطبعة مؤسسة الهادي / قم ، ط/ 2 ، 1416هـ.
5- تفسير أصنام البيان : لعبد الله بن محمد السبحي (ت1392هـ) ، تحقيق ك. مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر / بيروت ، (د .ط) ، 1415هـ - 1995م .
6- تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل : ناصر مكارم الشيرازي ، تحقيق : السيد حسين الحسيني، مطبعة أخبار إيران / قم ، ط/ 2، 1423هـ - 2004م .
7- تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل : ناصر الدين بن سعيد الدبياضي (ت791هـ) ، مطبعة دار الفكر / بيروت ، (د . ت) .
8- تفسير آيات من القرآن الكريم : محمد بن عبد الوهاب (ت1206هـ) ، ضبطه وخرج آياته : الدكتور محمد بلثحري ، الرياض ، مجموعة الرياض / السعودية ، ط / 1 ، (د . ت).
9- تفسير آيت زمنين : أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زميين (ت393هـ) ، تحقيق : حسين بن عكاشة ، ومصطفى الكني ، مطبعة الفروع الحديثة / القاهرة ، ط/ 1، 1423هـ - 2002م .
10- تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد : لابن عبيبة (ت1224هـ) ، تحقيق : عمر أحمد الرواي ، مطبعة دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان ، ط / 1 ، (د . ت).
11- تفسير بحر العلوم : أبي لثث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (ت383هـ) ، تحقيق : د. محمود مطرجي ، مطبعة دار الفكر / بيروت - لبنان ، (د . ت).
12- تفسير التبيان في تفسير القرآن المجيد : لابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ) ، تحقيق : أحمد حبيب قصير ألماني ، مكتب الإعلام الإسلامي ، ط / 1 ، 1209هـ.
14 - تفسير الثوري : لأبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (ت161هـ) ، تحقيق : جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية / بيروت ، ط /1 ، 1403هـ .

15 - تفسير الجاليلين : هلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت864هـ) ، تحقيق : مراد سوار ، دار المعرفة / بيروت ، (د . ت) .

16 - تفسير السمعاني : أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت948هـ) ، تحقيق : ياسر إبراهيم ، وعقم بن عباس بن نسيم ، مطبعة دار الوطن / الرياض ، ط /1 ، 1418هـ - 1997م .

17 - تفسير الصافي : محمد محسن الفيض الكاشاني (ت1091هـ) ، صحيح ووقع عليه : حسين الأعلامي ، الناشر : مكتبة الصدر / طهران ، ط /1 ، 1416هـ .


19 - التفسير الكبير : الفخر الرازي (ت606هـ) ، تحقيق : د . عبد الفتاح أبو سنة وأخرون ، مطبعة دار الكتاب / بيروت ، ط /1 ، (د .ت) .

20 - تفسير مقاتل : لمقالات بن سليمان (ت150هـ) ، تحقيق : أحمد فريد ، دار الكتب العلمية / بيروت ، ط /1 ، 1424هـ - 2003م .

21 - تفسير النسفي : لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت275هـ) ، تحقيق : أحمد فريد ، دار المعرفة / بيروت ، ط /1 ، 1418هـ .

22 - تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ) ، تقديم : خليل الميس ، ضبط وتوفيق وتخرج : صدقي جميل العطار ، دار الفكر / بيروت ، (د . ت) .


24 - تفسير الجوهر الصالح في تفسير القرآن الكريم : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف بن أبي زيد الثعالبي (ت754هـ) ، تحقيق : علي محمد عوض وآخرون ، دار أحياء التراث العربي / بيروت ، ط /1 ، 1418هـ.

25 - تفسير الدر المنثور : جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ) ، دار المعرفة / بيروت ، 1432هـ - 2011م .

26 - تفسير روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثنىي : شهاب الدين محمود الألوسي (ت1270هـ) ، مطبعة دار أحياء التراث العربي / بيروت ، (د . ت) .
27 - تفسير زاد المسير في علم التفسير : أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت 597 هـ) ، تحقيق : حمد بن عبد الرحمن ، مطبعة دار الفكر/ بيروت - لبنان ، ط/1 ، 1407 هـ - 1987 م.

28 - تفسير زبدة البيان : أحمد بن محمد الأردبيلي (ت 993 هـ) ، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية/ طهران - إيران ، ط/1 ، (د.ت).


31 - تفسير العياشي : لابي النظر محمد بن مسعود العياشي (ت 320 هـ) ، تحقيق : هاشم الرسولي المحليات ، الناشر : مكتبة العلمية الإسلامية / طهران ، (د.ت).

32 - تفسير غريب القرآن ورقبة القرآن : نظام الدين السنن بن محمد حسين الفهمي التيسربوي (ت 850 هـ) ، تحقيق : زكريا سميرات ، الناشر : دار الكتب العلمية / بيروت ، ط/1 ، (د.ت).


34 - تفسير غريب القرآن ورقبة القرآن : نظام الدين السنن بن محمد حسين الفهمي التيسربوي (ت 850 هـ) ، تحقيق : زكريا سميرات ، الناشر : دار الكتب العلمية / بيروت ، ط/1 ، (د.ت).

35 - تفسير فيض الرحمن تفسير جواهر القرآن : لابي يوسف محمد زايد (ت 710 هـ) ، الناشر : المكتبة الإسلامية/ الرياض ، ط/1 ، (د.ت).

36 - تفسير القرآن العظيم مسندًا على الرسول والصحابة والتابعين : ابن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ) ، تحقيق : محمد تفيح الطيب ، مطبعة دار الكتب السنية ، الناشر : مؤسسة دار الكتب السنية / فلسطين ، ط/1 ، 1404 هـ - 1984 م.


278
40- تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل : علاء الدين علي بن محمد بن أبى راهيم البغدادي الشهير بالخازن (ت 741هـ) ، تحقيق : عبد السلام محمد علي شاهين ، دار الكتب العلمية / بيروت ، ط/1 ، 1425هـ - 2004م.

41- تفسير اللباب في علوم الكتاب : أبو حفص عمر بن علي بن عادل النمشقي (ت 775هـ) ، تحقيق : علي محمد موعوض وعادل أحمد عبد الموجود ، منشورات دار الكتب العلمية / بيروت ، ط/1 ، 1419هـ - 1998م.

42- تفسير لباب التنزيل في أسباب النزول: جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911هـ) ، وضبط وتصحيح : أحمد عبد الشافي ، دار الكتب العلمية / بيروت ، (د .ت).


44- تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن : لأبي علي الحسن بن فضل الطبري (ت 484هـ) ، تحقيق : لجنة من العلماء ، مؤسسة الأعمالي للمطبوعات / بيروت ، ط/1 ، 1415هـ - 1995م.

45- تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبن عبان خالد بن عبد الوفي الأندلسي (ت 546هـ) ، تحقيق : عبد السلام محمد ، دار الكتب العلمية / بيروت ، ط/1 ، 1413هـ - 1993م.

46- تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل : لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت 710هـ) ، تحقيق : يوسف علي بديوي ، دار ابن كثير / دمشق - سوريا ، ط/2 ، 1997م.

47- تفسير معالم التنزيل : أبو محمد الحسن بن مسعود اللبغوي (ت 510هـ) ، تحقيق : خالد بن عبد الرحمن الملك ، مطبعة دار المعارف / بيروت ، (د .ت).

48- تفسير مجاهد : لأبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي (ت 104هـ) ، تحقيق : عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورني ، مطبعة مجمع البحوث الإسلامية / إسلام أباد ، (د .ت).


50- تفسير معاني الغريب : الفخر الزاري (ت 606هـ) ، تحقيق : د. عبد الفتاح أبو سنة وإخون ، مطبعة دار الكتاب / بيروت ، ط/1 ، (د .ت).

51- تفسير الميزان في تفسير القرآن : محمد حسين الطباطبي (ت 1412هـ) ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم - إيران ، (د .ت).

52- تفسير نور التقلين عبد علي بن جمعة الحروزي (ت 1111هـ) ، صاحب وعلق عليه : هاشم رسولي المحلي ، مطبعة مؤسسة إسماعيليان/ قم - إيران ، ط/4 ، 1412هـ.
53- تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره : مكي بن أبي طالب القيسي للفارسي (ت437هـ) ، إشراف : الدكتور الشاهد البوشيخي ، نشر : جامعة الشارقة - الإمارات ، ط/1 ،1415هـ.

54- تفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ابن الحسن علي بن أحمد النيسابوري (ت468هـ) ، تحقيق : صفوت عرفان ، طبعة دار القلم/ بيروت ، ط/1 ،1415هـ.

• كتب السنة النبوية.

55- السنكبرى : أبي عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي (ت303هـ) ، مطبعة : دار الفكر/ بيروت - لبنان ، ط/1 ،1438هـ - 1919م.

56- الكافي : لأبي جعفر محمد بن إسحاق بن يعقوب الكيلاني (ت329هـ) ، تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري ، دار الكتب الإسلامية / طهران ، ط/5 ،1363هـ.

57- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أبي بكر البهثي (ت807هـ) ، تحقيق : محمد درويش ، مطبعة دار الفكر/ بيروت ، ط/1 ،1412هـ.


59- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : محمد بن الحسن الحراوي (ت1104هـ) ، تحقيق : مؤسسة أهل البيت (عليهم السلام) ، ط/2 ،1414هـ.

المصادر والمراجع الأخرى.

60- الإحكام السلطانية والولايات الدينية : علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت549هـ) ، تحقيق : فهمي السرجاني ، مطبعة المكتبة التوفيقية / مصر ، ط/1 ، (د.ط).

61- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الشوكاني (ت1255هـ) ، مطبعة مصطفى نتيب الحميدي القاهرة ، 1937م.

62- الأمالي : للصدق ، تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية ، طباعة : مؤسسة البعثة ، طهران ، ط/1 ،1417هـ.

63- البراءان في علم القرآن : بر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت704هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار أحياء الكتب العربية ، ط/1 ،1957م - 1376هـ.

64- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائح : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي (ت587هـ) ، الناشر : المكتبة الحبيبية / باكستان ، ط/1 ،1409م - 1990م.

65- تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة : شرف الدين بن علي الحسيني الاسترايدي المجتلي (ت940هـ) ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین/ قم ، ط/3 ،1413هـ.


69- الندر المخصوص في علم الكتاب المكتون : إبراهيم شهاب الدين أحمد بن يوسف السمين الحلبي (ت504ه) ، تحقيق : أحمد محمد الخراط ، دار القلم / دمشق - سوريا ، (د. ط) .

70- رجال ابن داوود : شهاب الدين الحسين بن علي بن داوود الحلبي(ت707ه) ، تحقيق : السيد محمد صادق آل بحر العلوم ، مؤسسة الفكر الإسلامي التابعة لجامعة المدينة/ قطر ، ط / 5، 1416ه .

71- القاموس الفقهي (لغةً واصطلاحا) : د. سعدي أبو حبيب ، مطبعة دار الفكر/ دمشق - سوريا ، ط / 2، 1408ه - 1988م .

72- القرآن واعجازه العلمي : محمد اسماعيل إبراهيم ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر/ بيروت ، (د. ط) .


74- لسان العرب : أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور(ت711ه) ، الناشر: مؤسسة نشر أدب الجرحاء / قم - إيران ، 1405ه .

75- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الزراي (ت666ه) ، مطبعة دار الكتاب العربي/ بيروت - لبنان ، (د. ط) .

76- معجم ألفاظ اللغة الجعفري : د. أحمد فتح الله ، مطبعة المدختل/ الدمام ، ط / 1، 1415ه - 1995م .

77- معجم رجال الحديث وتصنيف تبقات الرواة: إبراهيم القاسم الموسوي الخوئي (ت1411ه) ، مطبعة دار الكتاب العربي/ بيروت ، ط/ 5، 1413ه - 1992م .

78- الناسخ والمنسوخ : إبراهيم القاسم الموسوي الخوئي (ت1450ه) ، تحقيق : عبد العزيز سليمان النجاري ، دار الكتاب العلمية / بيروت - لبنان ، ط / 1، 1406ه - 1986م .