منظو مـة
أصول التفسيـر

## مـنظو هـة



نَظْم<br>

تقديم
الشيخ العالامة عبد الرحمن بن ناصر البراك

الطبعة الأولى<br><br>دار التدمرية - الرياض



## تقديم الشيخ العلامة

عبل الرحمر• بـن ناصسر البر الـو

الحمد لله، والصالاة والسلام على رسول الله. أما
بعد:
فقد قُرِئتْ علميّ منظومة للشيـخ أحمد السنوسي أحمد، ضمّنها أصول وقواعد التفسير، مقتبسة من عدد من المصنفات في علوم القرآن وأصول التفسير، حتى بلغت المنظومة أكثر من ثلاثمائة وخمسين بيتاً، وتمتاز بسلاسة أبياتها، ووضوح معانيها، مما يدل على مقدرة الشيخ الناظم وبراعته في النظم، وحفظه واستحضاره
لمعاني ما قصد إليه.

سدّده الله، ونفع بهذه المنظومة طُلاب العلم، فإن مـن يـحنغظهـا يـحصّـل كثـيـراً مـن مسـائـل عـلـم أصـول الصـ

لذلك أوصي بحفظها.
نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ، وينفعنا بما علّمنا. وصـلى الله وسـلـم عـلـى نـبـيـنـا مـحـمـل وعـلى آلـه
حُرّر في ع/ \/ |

قال ذلك:
عبد الرحمن بن ناصر البراك

## المقدمة

الـحمـدله، والصـلاة والسلام عـلى رسول اللـه،
وعلى آله وصحبه. وبعد:

فإن علـم التـفسير أجل العـلوم قدراً، وأشرفهـا
منزلة؛ لتعلقه بكتاب اله - سبحانه وتعالى -؛ إذ شرف
العلم بشرف موضوعه، وموضوع هذا العلم هو القرآن

 كتاب اله طالباً للهدى ومستوضحاً طريق الحقى، قال الهَّ تعالى :

 النور، والنظر في معانيه، واستكشاف مدلولاته، ولا

يمكن تدبر الكلام إلا بعد فهم المعنى؛ إذ التدبر أمر
زائد على فهم المعنى.
وقـ جـاء عـن السـلف ـ رحـمـهـم الله - من الدحـث
على تعلم التغسير والعناية به ما فيه شحذ للهمم وإيقاظ لـنوي الغنغلة مـمن لـم يــدروا هـأ العلـم قـره، ولمـ

يوفوه حقه.
فمن ذلك مـا ورد عن مجاهد رَّعَّنَّهُ : (أحـبّ الـخلق
إلى الله أعلمهِم بما أنزل الله|(1)
وعن الحسـن : (اوالله مـا أنزل الله آيـة إلا أحـبّ أن
يعلم فيمن نزلت وما يعني بها"(٪)
وعن الشعبي : "رحل مسروق في تفسير آية إلى
البـصرة، فقيـل له إن النذي يفسرهـا رحل إلى الشـام، فتجهّز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرهـا"()"
(1) تفسير القرطبي (٪/٪)، تحقيق د/ عبد الله التركي/ مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: (1\&rv)
(Y) فتح القدير للششوكاني (YY/ (Y)، تححقيق د/ عبد الرحـمن عـميرة/ دار الوففاء ودار ابن حزم، الطبعة الثانية (YY (VY/l) (Y) المصدر السابق (V).

وعن فضيل بن عياض أنه قال لقوم قصدوه؛ ليأخذوا
 تريدون، فقالوا: قد تعلّمنـا القرآن، قال: إن في تعلمكمم
 أبا عليِّ؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه من متشابهه وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة(1) .

وقال التـرطبي -
القرآن، فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرا ويعمل بـما يتلو، فما أقبح بـحامل القرآن آن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلوه، فكيف الـ الـو يعمل بما لا يفهم معناه، وما أقبح أن يُسْأَلَ عن فقه ما يتلوه


 وما زاد عليهم من الفرائض في آخره، فالمدني هو الناسخ

للمكي في أكثر القرآن"(1)
وللنسلف والأئمحة ـ رحمـهم الله ـ من هذا الجنس شيء
كثير.
وكلما كان العلم أقرب إلى أن يعين على فهم كلام اله كان أشرف، وأولى بالعناية، وأحرى بالاهتمانمام؛ لأن معرا معرفة

 المعرفة، فكل علم إنما يقاس شرفه بمدى قربه من الكتاب

 والسنة، كعلوم العربية وعلم أصول الفقه، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة القراءات ووجوه اختلا الافها وتتعدد معانيها إلى غير ذلك من العلوم المعينة على فهم كتاب الشّه سبحانه وتعالى، ومعرفة مدلولات ألفاظه إفراداً وتركيباً واستنباط أحكامه.

ولما كانت العلوم لا تنال فصولها إلا بإحكام أصولها، ولا يمكن إحكام جزئياتها إلا بعد ضبط قو اعدها وكا وكلياتها ؛ إذ ضبط الـجزئيـات فرداً فرداً دون بـناءهـا عـلى أمور كـليـة تجمع شتاتها، وترد ما تفرق منها إلى الأصل أمر صعب المنال، بل ربما يكون متعذراً في كثير من العلوم.

لـما كان الأمر كذلك اهتم العلمماء رحمهـم الله بوضع أصول وكليات ترجع إليها العلوم، وتبنى عليهـا الفروع،
 يمكن من خالالها معرفة صصحيحه من سقيمه، ومقبوله من مردوده، وأصولاً للتفسير بهـا يمكن للطالب أن يصل إلى مقصوده من تفسير كالام الهه جل وعلا.

ولقد يسر الله ـ تعالى ـ لي تأليف هذا النظم في أصول
 القواعد العظيمة، والأصول المفيدة، التي ذكرها أهل العلم العم في كتبهـم، ولاسيما كتابَيْ (أصول في التفسير) للشيخ ابن عثيمين - كَّ كَّ حفظه اله - فقد أفدت منهما كثيراً في هذا النظم الذي أرجو

أن يفيد منه طلاب العلم، ويكون عوناً لهـم على تعلم هذا العلم الجليل ：علم التفسير، الذي قَلَّ طُلابه في هذا الزم الزم الذي اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم．

وإنني أوصي طلاب علم التغسير أن يعنوا بعلوم العربية، وسبر أغوارها ، واستكناه أسرارها ؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكيف يمكن للطالب أن يفهمه ما لم يكن على قدم راسخة في علوم العربية نحواً وصرفاً وبالاغة، و كذلك علم أصول الفقه فإنه علم جليل القدر، لا بلد منه لـمبتغي هذا العلم وسالكي طريقه．

أسأل الله هِّن⿻上丨ل أن ينفع بهذا النظم، وأن يجعله مباركاً، وأن يرزقني الإخلاص، إنه سميع مجيب．

كتبه
أحمد السنوسي أحمد
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية
المنظوهة

## مقدمة النظم












## القرآث تعريهن وبعضن صغاته
















## نزول القرآت



## أول ها نزل وآخر ها نزل من القرآن الكريم










# نزول القرآن ابتدائيي وسببي وفائدة دعرفة ذلك 











## دعرفة الدكي والمدني وفوائد ذلك والحكة هن نزول القرآن مفرقا























## ترتيب القرآن







## كتابة القرآث وجدعه






 أَعْنِيْبِهِ الْفَارُوقَ ذَا الشَّهْمَّمَ الْكَمِي













## القراءات









## التهسير شده وحكمه























## المرجع في تفسير القرآن
















## الاختلاف الوارد في التفسير المأثور





















## فصل فيي ذكر بعض قواعد التفسير

























 يُعْطِيكَ مَعْنَى الْفِعْلِ فَافْهَمْمْ قَضْدِي


























عَــلَى اعْتِــَـَادِ مَـنْ لَـهُ الْــخــَــابُ












 مَـــْ كَــوْنِـــهِ جَـــرِيـــرَةَ الآبَــاءِ














 تَغْلِيبُ ذِي الْخِطَابِ إِنْ يَكُ اجْتَمَمَعْ















 بِذِي الْخُصُوصِ عَكْسُسُهُ يَا ذَا الْهَنَاًَ










وَالرَّيْدُ فِي الْمَبْنَى يُقَوِّي الْمَمْنَنَى



 وَالْبَعْضُ فِي الأَسْمَا إِذَا مَا أُفْرِرَا











 وَخَصَّصُوا بِالْوَصْفِ مَا قَدْنُكِّرَا


























 فِي النَّصِّ بِالتَّخْصِيصِ وَالتَّعْمِيمِ




 وَالـنَّهْ




























(1) اليدان هنا مجرور وحقه أن يجر بالياء لكنه جرى على لغة من يلزم المشنى الألف، مراعاة للقافية، قال ابن مالك في الكافية الشافية :























 فَاحْمِـلْ عَلَّى مَا يَـْتْتَضِي الـِّيِّاقُ



















 وَامْنَعْهُ فِي الأَخْبَارِ وَالأَضْـُ الْ الْعَدَمْ




## ترجمة القرآن


























## الaشتهروت بالتفسير هن الصحابة والتابعين











## ذكر بعض كتب التفسير












## المحكم والمتشابه



فِي الْحُسْنِ وَالْبَبَانِ عِنْنَدْ مَنْ رَوْى









































## هوهم التعارض














## القسه






















## قصص القرآن

















## الإسرائيليات وموقف المفسين منها











 مُضَعِّفـاً بَعْضاً وبَعْضاً قَدْ حَظَّرْ














#  <br>  فَافْهَمْ خِطَابِي وَاسْتَمِمْ تَقْبِيـِدِي  



الضمير





























## الإظهار في موضع الإضمار









## ضمير الفصل















## الالتفات











> والحمد لله رب العالمين


## فهرس المحتويات

| 0 | تقديم العلامة البراك ................................... |
| :---: | :---: |
| V | المقدمة |
| 10 | مقدمة النظم |
| 17 | القرآن تعريفه وبعض صغاته ... |
| IV | نزول القرآن .... |
| 11 | أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم ........... |
| 19 | نزول القرآن ابتدائي وسبي وفائلة معرفة ذلك ........ |
| $r$. | معرفة المكي والمدني وفوائد ذلك والحكمة من نزول القرآن مفراً |
| Y | ترتيب القرآن |
| rr | كتابة القرآن وجمعه .... |
| $r \varepsilon$ | القراءات |
| ro | التفسير حده وحكمه |



