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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { للفِّقِقة الـنّاجَيَ } \\
& \text { に }
\end{aligned}
$$

> ــنــنـورات
> Cu

ISBN 2-7451-0986-3

http:/hwww.al-limiyah.com/
e-mail: sales@al-ilmiyah.com infoepal-IImlyah.com baydounepal-ilmlyah.com



ويعضر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتّاب كاملذا أو

أو برمجتــــه على اسطووانات ضوئية إلا بهوافةفة الناثـــــر غـطياً

## Exclusive rights by

## Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

## Droits exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban
Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الثtالثـــة


$$
\begin{aligned}
& \text { قارالكنبج اللعلمية. } \\
& \text { ريل الظريف - شارع البهتري - بناية ملكارت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مندوقي بريد: } 11 \text { - } 11 \text { - بيروت - لبنان }
\end{aligned}
$$

## Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon
Rami Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor Head office
Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
Tel \& Fax: (+961 5) $804810 / 11 / 12 / 13$
P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

Dar Al-Kutub Al-ilmiyah
Beyrouth - Liban
Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1 er Étage

## Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
Tel \& Fax: (+961 5) $804810 / 11 / 12 / 13$
P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban


## مقدمة الشارح

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا حمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد : فلل كانت القصيدة النونية للعلامة ॥ ابن قيم الجوززية « التي سلماها ॥ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية هِ من أعظم ما ألف في التعريف بمذهب السلف الصالح في اثبات الصفات لله تعالى مع تنزيهه عن مسابهة المخلوقات، والرد على فرق الزيغ والضالال من المعطلة النفاة أو المجسمة الغلاة. وكانت هذه القصيدة حتى الآن بكرا لم يفتض ختامها ، ومحى لم لم يمم حوله أحد بالشرح والتحليل، اللهم إلا بعض محاولات يسيرة ليس فيها شفاء
 الشيخ " ابن عيسى" والشيخ " عبد الرحن بن بن ناصر آل سعدي "ه علامة القصير رحهها الله تعالى وأجزل لها المثوبة.

لهذا استخرت الله عز وجل في عمل شرح لها يبلي غوامضها ويبرز ماسنها ،
 ويجدوا فيها امتاعا لعقولمه، وصقلا لأذهانهم، وحتى تطمئن إليها القلوب المؤمنة التي استجابت لداعي الحق والمدى وتجد فيها زادا لايمانها، ونورا لبصائرها ،
 بها ، وما تقتضيه من وافر الجهد ودائب العمل نظرا للا حوته هذه القصيدة من الآراء والمذاهب، وما اشتملت عليه من فنون الحجاج والمجلـ المِل

وقد رأيت أن يكون هذا الشرح وسطاً لا غاية في البسط ولا ناية في الإيجاز

والله جلت قدرته أسأل أن يكون لي نعم العون على ما أنا بسبيله من ذلك، وان يشرح له صدري، وييسر لي أمري، انه والن الهب النعم، ومواليها وهو نو نعم المولى ونعم النصير ؟.

الشارح

بسم الله الرحمن الرحيم

## خطبة القصيدة النونية للإمام ابن القيم

الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جيع نخلوقاته ، وأقرت له بالعبودية جيع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات انه الله الذي لا إله إله الا هو هو بعا
 نفسه وزنة عرشه ومداد كلاله ، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذا واته والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع برياته ، ولا حولا حول ولا ولا قوة إلا بالله تفويض عبد لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا ولا نشوراً، بل هو بالله وإلى الله في مبادىء أمره ونهاياته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا والد له ، ولا كفؤ له الذي هو
 عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته ، وسفيره بينه وبين عباده وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ،
 السبل، ودروس من الكتب، والكفر قد اضطرمت ناره وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض ان يكل وهم العقاب، وقد نظر الجر الجبار تبارك


وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم، وليل الكفر مدلم ظلامه، شديد قتامه، وسبل الحق عافية






 الذلة والهغار على من خالف أمره، وأقسم بياته في كتا وتابه المبين، وقرن اسره اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في المطب والتشهد والتأتأذين ، فلا يصح لألألألاند
 وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه، كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وسلم تسليًا كثيراً .

أما بعد : فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسطؤه إذا أراد أن يكرم عبد بكعرفـ مته ويجمع قلبه عى كبته شرح صدره هلقول صان صفاته العلى وتلقيهاً من مشكاة الوحي ، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتيا والتيلي وأذعن له بالانتياد



 وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها ، وأسام عين بصيرته في في رياضها

 الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها الى معرفة باريها
 ولا سبيل إل هذا إلا بعرفة أوصافه وأسطائه ، فكلل كان العبد بها أعلم كان بالنه

أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكللا كان لها أنكرُ كان بالهُ أجهل وإليه أكره
 كان لذكر أسيائه وصفاته مبغضاً ، وعنها نافراً ومنفراً ، فالهَ له أثد بغ بغضاً ، وعنه أعضّ اعراضاً، وله أكبر مقتاً ، ختى تعود القلوب إلى قلبين: قلب ذكر ألور الأساء
 لاستغاث، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلسان حاله يقول :
 ويقول:
وإذا تقـاضيـت الفـؤاد تنــاسيـا ألفيت أحشـائي بـذاك شحـاحـا ويقول:
إذا مـرضنـا تـداوينـا بــذكــرى فـر فنترك الذكـر أحيــانـــا فنتنكس
 بكليته عنها زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والله الله ان هو إلا الجهالة والـنذلان، والاعراض عن العزيز الرحيم، فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشو أشوق منه إلى
 و كفى بالعبد عمى وخذلانا وان أن يضر بـ على قلبه سرادق الإعراض والتنفير والاشتغال با لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيان به وبصفاته وأسيائه.

والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه وحكبته مصدود ، وطريق معرفة أسيائه وصفاته كا أنزلت عليه مسدود ، قد قـد قمش شبها من الكلام الباطل وارتوى من ماء آجن غير طائل تعج منه آيات الصفات

 لردها ضروبا من القوانين وإذا دعي الى تحكيمها أبى واستكبر وقال : تلك أدلة

لفظية لا تفيد شيئاً من اليّقين، قد أعد التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن وجعل اثبات صفات ذي البلال تجسيا وتشبيها يصد به القنلو
 والأنبياء لكنه ملى بالثكوك والثبا والثبه، والجدال والمراء، خلع عليه الكالام الباطل
 والتضليل، قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها ، فانئنى بأخسر
 الاحشان، فابتل بالوقوف على الأبواب السألة الملآنة بالحيبة والحرمان، وقد لبس حلة منسوجة من الجهل والتقليد والشبهة والعناد ، فإذا بذلت لـ اله النصيحة ودعي إلى الحق أخذته العزة بالاثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد .

فا أغظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان، وما أشد الجناية به على السنة والقرآن، وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان الى الرحن الـلـن، وما أثقل أجر
 والسنان ولمذا أمر به تعالى في السور المكية حيث لا جهاد باد باليد انذارا المار وتعذيرا الماريا ،


وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغظة عليهم مع كونهم بين أظهر المسلمين في



فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين
 شحعبة من النفاق، وكفى بالعبد عمى وخذلانانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود
 ووقفوا مواقفهم، وقد هي الوطيس ودارت رحى الحرب واشتد القتال وتنادت

الأقران النزال النزال، وهو في الملجأ والمغارات، والمدخل مع الحوالف كمين وإذا ساعد القدر وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين المران ينظر لمن
 كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين، فحقيق بمن لنفسه عنده قدر
 لمواقف الحزي والموان، وأن يثبت قدميه في صفوف أهل العا لا لا والما والايمان، وأن

 البدعة عليها غبرة ترهقها قترة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
قال ابن عباسج تبيض وجوه أمل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة



قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحد : أزواجهم: أشباهمهم


 عليه، يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني و كان الشيطان للانسان خذولاً .

فصل : وكان من قدر الله وقضائه أن جمع بجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له له ما تقول المول في القرآن آلن ومسألة

 ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تثيل، بل بل نثبت له سبحانه ما أثبته لنفسه من

الأسرء والصفات، وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات، اثباتا بلا

 تشبيها، فالمشبه يعبد صنا ، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحداً صمداً


والكلام في الصفات كالكالام في الذات، فكا انا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نقول في صفاته انها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في في ذاته ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، فلا نشبه صفات الله بصفات الا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل تشنيع المثنعين، ، وتلقيب المفترين، كا كا أنا
 بقدر الله ولا نجد كال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة.

ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا ججسمة مشبهة حشوية ، ورحة الله على القائل :

:
 ورضي الله عن الشافعي حيث يقول:

 فصل : وأما القرآن فإني أقول أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه





 كلامه، ، والرسول إنا يبلغ كالام مرسله ، فإذا انتفي كلام المرسل انتفت رسالة الرسول، ونتول ان الله فوق سمواته مستو على عرشه بائن من خلى خلقه ليس في كنلوقاته شيء من ذاته، ، ولا في ذاته شيء من يُ بخلوقاته ، وأنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وتعرج المائكة والروح إليه وإنه يدبر الأمر من الساء إلهاء إلى الأرض ، إله
 حقيقة، وأن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه، وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده وهو العلي الأعلى وأن المؤمنينين والملائكة الققربين يخافون ربهم من فوقهم، وان أيدي السائلين ترفع إليه وحوائئجهم تعرض عليه فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار ، فللم سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرها في نفسه وخلي بشياطينه وبني جنسه وأو أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وأصناف المكر والاحتيال.

وراموا أمراً يستخمدون به إلى نظرائهم من أمل البدع والضالال وعقدوا
 وأتوا في جلسهم ذلك با قدروا عليه من المذيان واللغط والتخليط، وراموا
 من المكر وتمموه فحبس الله سبحانه عنه أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسرورا عليه ، الميا ، ورد الله كيدهم في نور هم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المطاع فمزقوا


 عقد جلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم

السالفين وأئتهم المتقدمين، وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان وأنه جهل بينه وبينكم أقوالن من قلدتوه، ونصوص من على غيره من الألئمة قدمتموه، وصرخ المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دين دانيهم لقاصيهمه، فلم

 والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل العلم والدين، فقيل فيل فم لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان وما لكا لكم بمقاومة فرسانياني

 واستعفوا غاية الاستعفاء، ، فدعامم إلى القيام بين الرك كن والمقام قيامأ في مواقف الابنهال حاسري الرؤوس ، نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلالال وظن المثبت والله أن القوم يجيبونه إلى هذا ، فوطن نفسه عليه غاية التوطين، ،
 خاتم الأنبياء والمرسلين، ويتجرد من كل هوى يخالف الف الويا الوحي المبين، ويهوي بصاحبه إلى أسفل السافلين فلم يبيبوا إلى ذلك أيضأ ، وأتوا من من الاعتذار المار با با دلي

 مضمونه الذكي والبليد وجعله عقد جلس التحكيم بين المعطل الباحد والمثبت المرمي بالتجسير
وقد خاصم في هذا المجلس بالفُ وحا؟ إليه وبرىء إلى الله من كل هوى

 جهيع حالاته لا يكبه ويرضاه، فإن أزمة الأمور بيديه وهو ألا
 يقرؤها متفكرأ ويعيدها ويبديها متدبرأ، ثُ يُ يكمّ فيها با با يرضي الله ورسوله





 والشَّهادَةِ فَيُنِبُُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون
فصل : وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد ، ذكرناها قبل الشروع في المقصود ، فإن ضرب الأمثال منا يأنس به العقل لتقريبها المالمعقول من المشهود، وقد قال تعالى، و كلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع المع البراهي المين :
 الْعَالِمُوْنَ بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه وئل ويقول لست من من العالمين،
 كنوز العلم وحقائق الإيمان، واله المستعان وعليه التكلان .

المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة
 طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً

للشاربين .
المثل الثاني: شـجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار ـ وشُجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لما من قرار ـ وشجرة الموحد أصلها ثا السطءء، تؤتي أكلها كل حين بإذن رضن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

المثل الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبلعها

وشجرة المشبه شجرة الحنظل ، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها . وشجرة الموحد طوبي
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها .
المثل الرابع: المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت، والمشبه قد خسف بعقله، فهو يتجلجل في أرض التشبيه الى البهموت، وقلب

الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت.
المثل الحّامس : مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل فطفىء ومـا أنار ، ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عسكر التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار ، ومصباح الموحد يوقد من شجرة مبار كة زيتونة لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار .

المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير ، وقلب المشبه عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير ؛ والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا ، وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا، وتجارة الموحد ينادي عليها يوم العرض على رؤوس

الأشهاد هذه بضاعتنا ردت إلينا .
المثل الثامن : المعطل كنافخ الكير اما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رياً خبيثة، والمشبه كبائع الخمر ، اما أن يسكرك واما أن ينجسك، والموحد كبائع المسك اما أن يحذيك وإما يبيعك واما أن تجد منه رائحة طيبة.

المثل التاسع : المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم ير كبها فأدركه الطوفان، والمشبه قد انكسرت به اللجة، فهو يشاهد الغرق بالعيان، والموحد قد ركب سفينة نوح، وقد صاح به الربان: ار كبوا فيها باسم الله بجريها ومرساها ، ان ربي لغفور رحيم

المثل العاشر : منهل المعطل كسراب بقيعة يحسب الظطآن ماء حتى إذا جاءه لم

يجده شيئا فرجع خاسئا حسرا . ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه ورييه بالنجاسة تغييرا، ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافيا كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا (وقد سميتها بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ) .

وهذا حين الشروع في المحاكمة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

## [ القصيدة النونية وشرحها ]

حكـم المحبـة تـابــت الأركـــان مـان الصـدود بفـــخ ذاك يـدان
 وأتـت شهـود الوصـل تشهـد أنـه
 وأتى الوشاة فصادفـوا الـكــم الذي







المفردات: الأر كان جع ر كن ، وهو جانب الثيء الأقوى ـ الصدود المجر والتمنع - يدان تثنية يد بعنى القدرة ـ أنى بععنى كيف، الوشا
 المساوي، مسقط أي عادل، الغرام الجب.
الشرح: بدأ الشيخ قصيدته بالنسب جريا على عادة الشعراء في ذلك، ولكي الكن لم يعن بالمحبة هنا إلا ما يتعلق منها بالمطالب العالية، والمعاني الشريفة التي

تتعشقها القلوب الكبيرة، وتجد في طلبها ووصالها، وتسهر الللالي في تحصيلها. وي هذه الأبيات يخبر أن حكم تلك المحبة بالجد في طلب المحبوب والظفر


 وثبوته حتى تأكد غاية التأكيد، وبذلك أصران أصبح حكم الوشاة والعاذلين حكما لاغيا تهاوت منه الأركان فخر صريعا على الأذقان.



 حرر قاضي الحسن كضرا بفساد حكم المجر والسلوان وأنكر على الوشاة زعمهر ألما
 مقسط، فإنه يسوي بين أمرين متضادين ، ومعلوم ببديهة العقل أن الضدين ألضدين لا يكتمعان في كل واحد بيث يتصف بها في وقت معا :

## * * *

 أتبيـ مـن يهواه نفسـك طـــائعــا أجهلـت أوصـاف المبيـع وقــدره أم كنـت ذا جهـل بـــــي الأثمان واهـا لقلـب لا يفـارق طيره الأغـ


 المفردات: الواله : المتحير من شدة الوجد ـ الغبن في البيع : النقص من الثمن

أو غيره واها : كلمة تقال اما للتعجب من الشيء أو للتلهّف والحسرة ـ الكثبان : جهع كثيب، وهو التل من الرمل، والسجع : شدو الطير وغناؤه ـ قطف: بكسر القاف بمعنى مقطوف.

الشرح: يخاطب المؤلف بهذه الأبيات المحب الذي لا يرعى شروط المحبة ولا يعرف قدر محبوبه، فهو مع ما يكابده من الوجد والشوق قد هـ هانت عليه نفسه فلم يعطها حظها من وصل حمبوبها لأنه باعه طائعا بأبغس الأثمان ، أعني والتعذيب والمجران، وذلك لجهله بوصف ذلك المبيع وقدره وما يستحقه من اللّ
 الهيام، فطير هلا يفارق تلك الأغصان القائمة على كثبانها ، ويدير الشدو والغناء فوقها، ومع ذلك فهو محروم من ثمارها وقطوفها على حين يستمتع بها غيره مكا من الم واتاهم الحظ بوصال ذلك المحبوب، وهو كذلك يور يبيت ليله شاكيا باكيا يندب حظه ويتجرع قسوة الحرمان، على حين يبيت ذو الوصل ضاحكاحاً نشوان. ولكنه مع كل هذا الحرمان والعذاب في الحب فهو لا يسلو ولا يزال مفتونا بالججال، حتى أنه لو وجده معلقاً بالثريا لنا قعد عن الطيران إليه.

## $\star \star \star$

عسس الأمير ومـرصـــد السجـــان قطعــت بلاد الشــام ميقــــاتـــه حـــلا " بلا نكـــــران مان قصــداُ لمـا فــــألا بــــأن ستراني

 هذا وما طــافـت ولا استلمست ولا رلا رمــت الجلار ولا سعــت لقـــران المفردات: العسس : في الأصل مصدر عس إذا طاف بالليل : يحرس الناس ويكشف أهل الريبة، المراد به هنا جاعة الحراس الما المرصد : مكان الرصد .

التيمم: القصد : أرض طيبة هي المدينة دار المجرة، و كانت تسمى يثرب، المطلع : مكان الطلوع وهو الظهور ـ وادي العقيق : واد من أودية المدينة ، أهل منه النبي

 بالحجاز ، ذات الستور : الكعبة المشرفة، القران : الاحرام بالعمرة والمج معا . الشرح: يتخيل الشيخ في هذه الأبيات جريا على عادة الشعراء زائرة حسناء قد طرقته ليلا في غير خوف من العيون والارصاد ، وأنها قبل أن تقدم عليه قد قامت برحلة طويلة وطوفت في أماكن كثيرة فاجتازت بلاد الشام قاصدة أرض طيبة التي شع منها نور الحق وصريح الايمان. ثر أتت على وادي العقيق وهو ميقات أهل المدينة فتجاوزته حلا بلا بدون احرام ومن غير أن ينكر ذلك عليها أحد ، ثم أتت على وادي الأُراك، وما وما بعده
 على عرفات وهو الجبل المشهور الذي يعتبر الوقوف عليه عشية التاسع من دن ذي


 الجلار ولا سعت بين الصفا والمروة من أجل قران، وهو الجمع بين الحج والعمرة. وما أشبه زائرة الشيخ هذه، بما كان يسميه بعض الصحفيين هنا في مصر

 أستارها فيا سيأتي من أبيات هذه القصيدة الشرء .

داراٌ هنــالـــك للمحــت الهـاني والريــج أعطتهـــا مـــن الحخفقــــان اران

ورقـت إلى أعلى الصفـا فتيممــتـت
أتـرى الدليـل أعــارهــا أثــــوابـــهـه




 المفردات: الصفا : هو الببل المعروف، المحث : اسم فاعل من أحثه على كذا
 الاضطراب ومنه خفق الطائر بجناحيه ، نعان : اسم مكان المان ويقال له نحان النان الأراك، ، وسعد السعود والدبران نجمعان يكنى بها عن الاقبال والاددبار . جفار : جمع جفر وهي البئر الواسعة ، المين : الكذب.

الشرح: يقول الشيخ : ان تلك الحسناء في رحلتها المبار كة الطويلة صعدت على أعلى الصفا، وأنها قصدت مناك دار الـارا للمحث مطاياه، المكبل بقيود هواه،

 الشيخ لشأن تلك الزائرة كيف كانت تسير في هذه المتاهات بلا دليل وبسرعة



 الحبيب ووصله المتداني القريب.

## * * $\star$

وعـدت وكــان بلتقـى الأجفــان
 قالت وقد كشفت نقاب الـسن مـا بـا بـالصبر لي عــن أن أراك يـــدان

وتحدثـت عنـدي حـديثـــا خلتـــه صدقـا وقـد كــذبـت بـه العينـان فعجبت هنه وقلت من فـرحـي بـه طمعـهــا ولكــــن المنــــام دهـــــاني
 المفردات : الزورة الزيارة ـ أوفت أنجزت ـ ملتقى الأجفان كناية عن النوم فجأة الأمر أخذه على غرة النقاب : ما تنتقب به المرأة كالبرقع . دهاه الأمر غلبة وحيرة الفتان: الشديد الفتنة، وهي خدع الناس وتضليلهم.

الشرح: يعني أن هذه الحسناء كانت قد وعدته بزيارتها فأنجزت ما وعدت ولكنها لم تجىء إلا في وقت متأخر من الليل حين التقت منه الأجفان وغلبه النعاس • ث لم يفجأه إلا دخولها عليه سافرة قد أماطت عن وجهها لثام الحسن ولم تراع في دخولها أدب الاستئذان رفعاً للكلفة وعجزا عن الصبر ؛ ثم صرحت له بما يعتلج في قلبها من الوجد، وأنها لم تعد تقوى على الصبر عنه، ثُ أخذا تحدثه حديثا ظنه صدقاً، فأخذه العجب من حديثها وطلاوته حتى قال من فرحه بذلك الحديث مع ما كان يغالبه من النوم : ان كنت قد كذبت فيا حدثتي به فقد بؤت باث الكاذب الفتان.
 بـل عطلـوا منـــه السمــوات العلى ونفـوا كلام الرب جـــل جلالـــه وقضوا لـه بـــالخلـــق والحدثــــان المفردات : شيعته أنصاره في مذهبه . جحدوا أنكروا ـ الديان : اسم له تعالى من الدين بمعنى الجزاء . عطلوا من التعطيل بمعنى النفي ـ العرش : الجسم المعروف الذي استوى ربنا علمه، الحدثان: الحدوث الذي هو سبق العدم . الشرح: قوله : جهم بن صفوان بدل من الكاذب الفتان، و كان الجهم من أكذب الناس على الله وأعظمهم فتنة وضلالة في الدين . قال الذهبي عنه في الميزان
" جهم بن صفوان " أبو مرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهسية، هلك في
زمان التابعين وما علمته روى شيئاً ، لكنه زرع شرا عظيا .
وقال البخاري في رسالته ( خلق أفعال العباد ):
| وحدثني أبو جعفر حدثني ييي بن أيوب قال : سمعت أبا




 هنا ذكر قصته في موضع فلم يتمها 户ُ رمى الصحف من حجره برجليه فوثبت عليه ا".

ثم قال البخاري : (بلغني أن جها كان يأخذ من الجعد بن درهم، و وكان
 الله لم يتخذ ابراهي خليلا ولم يكلم موسى تكليِ ) . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الفتوى الحموية) ، فإن أول من حنظ عنـ عنه

 أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي
. الساحر الذي سحر النبي


 آخر خلفاء بني أمية، وأما الجهم فقيل انه قتل أيضاً في المعر كة ، وقيل ونيل بل بل أسره
 rr

وقيل أن سالاً قتله لـا بلغه فساد نكله، ، وأنه ينكر أن الله كلم موسى تكليًاً.
, الU كان مذهب الجهم في التعطيل والجبر أصلا تفرع عنه كثير من فرق
 الصوفية القائلين بالحلول والوحدة، كابن عربي وابن سبعين وأخرابها الصا، بدأ الصنف ببيانه مع التفصيل والاسهاب، فأخبر أن الجهم وشيعته أنكروا وانيا صفات

 عالـا مريدا الخ، ولكنه أثبت كونه قادرا فاعلاً خالقأ، لأن المخلوق عنده لا يوصف بهذه الأشياء.

وأما شيعة الجهم من أمل النفي والتعطيل فانهه ليسوا في تجهمهم بدرجة سواء بل منهم غال كالفلاسفة أتباع مذاهب اليونان، فإنهم لم يثبتوا له إلا والا وجودا مطلقا بُشر ط الاطلاق ولم ينعتوه إلا بالسلوب والاضافافات، ويليهم المعتز الة الذين

 وبعد أن ذكر مذهبهم في حجد الصفات اجهالا أخذ في تفصيل ذلك الك، فذ كـر كل واحدة من الصفات التي نفوها، فمن ذلك استا استواؤه تعالى على العرش، فالجهمية كلهم غاليهم وقاصرهم لا يؤمنون بأن في السطاء ربا ولا فوا فوق العرش
 الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وأئمتها بل واجماع الشرائع السماوية كلها الما $ا$ التي قامت على أساس أن الله عز وجل في الساء، وأن الوحي ينزل من عنده على المصطفين من عباده ها

وكذلك نفوا أن يكون الله عز وجل متكلما بكلام هو صغة له قائمة به،
 فكلام الله عندهم خلوق عددث منفصل عنه كسائر منعولاته، ، وإثا يضاف إليه

على سبيل التشريف كا يقال: بيت الله وناقة الله، وقضوا على "كلامه سبحانه


 بها وانما خلقها في اللوح أو في المواء ، و كذلك تكا تكليمه تعالى لموسى عليه السلام إنا هو بكالام خلقه في الشجرة ونحو ذلك.
 وكـذاك ليس لـربنـا مسن قـــدرة وإرادة أو رحـــــة وحنــــــــــــان وان

 الشرح: يعني أن من جلة الصفات التي نفاها الجهمية المعطلة عن الله عز وجل صفة السمع التي يسمع بها الأصوات، وصن الصنة البصر التي يرى بها المرئيات، وصفة الوجه التي نطقت بثبوتها الآيات.

وقوله ( فكيف يدان) استفهام انكاري معناه النفي، يعني أنهم إذا كانوا قد
نفوا عنه هذه الصفات المتقدمة مع اقتضاء العقل لثبوتها ، فكيف يعقل أن يثُبتوا له صفة اليدين .

و كذلك نفوا عنه صفة القدرة التي بها الايجاد والاعدام وصفة الارادة التي يقع بها التخصيص في الممكنات على وفق علمه وحكمته. و كذلك نفوا عنه صفتي الر حة والحنان وسائر ما يقوم به من المعاني التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له
 الصفات فقالوا : إنه بذاته يعلم ويقدر بويريد ويسمع الخ.
قوله (سوى ذات مجردة الخ) استثناء منقطع، إذ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فإن الذات ليست من جنس الصفات.

وقوله (وحياته هي نفسه الخ) بيان لـا يلزم مذهنهم في النفي من تناقض
وافتراء حيث جعلوا حياته هي نفسه وذاته، وجعلها ونلا كيا كلامه مغايرا له منفصصلا عنه مع أنها متاثلان في أن كلا منها معنى قائم به.

 فــلكــل منتقـر إليــه لــذاتــهـ

 ثشكر الضحية كـل صـاحـب سنـة لله درك مــن أخــي قـــريبـــان الشرح: أنكر الجهمية صفة الملة التي هي كال المحبة المستغرقة للمحب بدعوى أن المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بين المحب والمحبوب المبا وبي ومعلوم

 [1r0 1 الفقير المحتاج. ولا شك في فساد هذا التأويل، إذ لا يكون
 ذاتياً لا يكن الانفكاك عنه، وبذلك يكون وصف الملة متناولا لجميعهم حتى عبدة الأوثان الذين هم ألد أعداء الرحمن .
فقوله (وفي ذا الوصف... الخ) رد على الجهمية في تفسير هم الخليل بالفقير المحتاج بأنه يدخل فيه عموم الخلق ، ومنهم عبدة الأونان لا لافتقار الجميع إليه افتقارا ذاتيا لا يتصور معه استغناء في أي لـظة، والكل في قهر قبضته خاضع

و كذلك أنكروا حقيقة التكليم الذي هو مشافهة الش لبعض عباده من وراء حجاب، كما هو ثابت لموسى بالكتاب ولنبينا ثمد عليها الصلاة والسلام ليلة

الاسراء، وزعموا أن تكليم الله لموسى انا هو هو بكلام خلقه في الشجرة ألما أو في المواء، ويقال أن أول من ابتدع هذه المقالة في الاسلام هو هو الجعد بـن در درهم في في
 القسري أمير العراق بواسط في يوم عيد الأضحى حيث قال :
 درهم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليال ولا كلم موسى تكليما فذبهه، و كان ذلك بفتوى أْمل زمانه من التابعين، فشكر له صنيعه أهل السنة والجاعة.

ثم أخذ هذا المذهب عن الجِد الجهم بن صفوان الذي تقدمت ترجمته فأظهره وناظر عليه. وعن الجهم انتقل إلى المعتزلة اتباع (عمرو بن عبيد ) الذين
 امتحانا شديدا كان من نتيجته أن ضرب أمام أمل أهل السنة أبو عبد الله أحد

 من ذلك وبيز ما هو ثابت للمخلوق.

## * $\star \star$



 فيــه تعــــالى الله ذو الاحســـــان الان لكــن يعــاقبــه على أفعــالـــــهـ

 يرى الجهم أنه لا اختيار للعبد في شيء من فعله ، وأن أفعاله تصدر عنه على سبيل الاضطرار ، بل هو يرى أن لا فعل للعبد أصلاً وأن الفعل ينسب إليه

جازا كا يقال سقط الجدار وجرى الاء .
وضرب المؤلف مثلا لذلك بتحرك الرجفان، وهو الخائف المرتعد . وهبوب


ويقول الجهمية: ان الله يعاقب العبد على ما ليس من فعله من المعاصي والذنوب ويذيقه عليها العذاب الشديد، وحر الحميم الآن، وهو المو الماء الماء الحار

 مكن، والظظلم انما هو المحال لذاته.

وقده ردّ المؤلف عليهم بأن الظالم إذا كان كالا لذاته لم يكن في نفيه عن الله
 يَظْلْمُ مِثْقَالَ ذَرَّةه هِ
 نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظالموا ". .

وذلك لا يكون إلا إذا كان الظلم في ذاته مككناً ويكون ختارا في تر كه ، اذ لا يعقل أن يتمدح أحد با لا يتصور وقوعه منه لاستحالته في ذاته .


 و كلامـه مـذ كـان غيرا كــان هخ الشرح: اخختلفت مذاهب الناس في الحكمة بمعنى العلة البـاعثــة على الملــق
 rv
التي ترجح أحد المتاثلين على الآخر بلا مرجح.

فذهب الأشاعرة والفلاسفة الم نفي الغرض عن فعله تعالى وأمره، وقالوا ان
الفاعل لغرض مستكمل بذلك الغرض. وأما المعتزلة فمع اثباتهم الـكمة اله في في خلقه وأمره لا يجعلونها صفة له قائمة، بل يجعلونها كخلوقة منفصلة عنه.

و كان الجهم - قبحه الله وأخزاه - على رأس النفاة الذين لا يثبتون لله حكمة يكبها ويرضاها ويفعل لأجلها وتكون غاية للأمر واتقان الفعل ولان ولا يلا يثبتون إلا مشيئة بجردة يزعمون أنها كافية في ترجيح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في جواب أهل العلم : „ فإن مذه الأقاويل أصلها مأخوذة من الجهم بن صفوان ان امام غام

 ولا لرحة ه.

والجهم مع هذا لا يثبت المشيئة وصفا لله قائما به جريا على مذهبه في النفي والتعطيل، بل يجلها تارة نفس الذات وتا وتارة يفسر ها با با تعلقت هي با به من من
 الأكوان المخلوقة .
 كــلمـطـط عنـــد تثاثـــل الأسنــــان

 أعــداء نـــوح أمـــة الطــوفــــان خلاق أم أصبحــت ذا نكــــران

قــلـــوا واقــرار العبـــاد بــأنـــهـ
 فـــــأل أبـا جهــل وشيعتـه ومــن وســل اليهود وكــل أقلــف مشرك
 وأسـأل أبـا الجـن اللعين أتعـرف الـ




الشرح: اختلف الناس في حقيقة الإيمان على أقوال شتى ، أصحها ما ذهب إليه السلف من أنه تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالأر كان . وروي عن أبي حنيفة أنه تصديق واقرار فقط، بل روي عنه أنه جعل الاقرار ر كنا زائدا ليس بأصلي ـ وذهب الكرامية إلى أن الإيامان اقرار باللسان
 مستحقا للوعيد .

وذهب الجهم وشيعته إلى أن الايمان هو بجرد المعرفة بأن الله هو الرب الحالق لكل شيء ، والناس في هذه المعرفة متساوون كأسنان المشط، لا يزيد ألحدهم فيها على غيره ولا ينقص عنه.

وقد بين المؤلف رحه الله فساد هذا المذهب بأنه يلزم عليه أن يكون أبو جهل أشقى هذه الأمة وشيعته في الكفر والعناد ومن والاهم من عبدة الأوثان .





 ولم ينازع فيه أحد من العقلاء .
 [ الشعراء: Y Y ] فهو مكابرة منه مع علمه بالحق، ، ولذا قال له موسى عليه rq

[ الإسراء:" بـ ـ ].

وليس هناك اعظم فسادا من قول يجعل هؤلاء الذين هم أئمة الكفر والضلال أخيارا مؤمنين، ان جردد المعرفة بالمق لاتكفي لتحقيق الايانيان ما لم تكن




 [الحجر :

## $\star \star \star$

وقضى بـــأن الله كــــان معطلا" والفعــــل متنـــع بلا امكــــــان

 الشرح: كان الجهم يقول بدو ث العالم بعنى أنه صار موجودا با بعد أن أن كان
 معظم فرق المتكلمين كالعتزلة والأثعرية والكرامية .




 مكنا، والامكان ليس له وقت كدود فا ما من وقت يقدر حدوثن ألها فيه إلا والامكان ثابت قبله. ليس لامكان الفعل وصحته مبدأ يتهي اليه، فيجب أنه لم $r$.

يزل الفعل مكننا جائزاً فيلزم جواز حوادث لا نهاية لما.
 يلزم مذهب جهم وشيعته في قولم بجدوث العالم وأنه له بداية في الزمان . ويقابل قول هؤلاء قول الفلاسفة بقدم العالم، وأنه صدر من الهُ عز اله وجل وجل صدور المعلول عن علته بلا قصد ولا اختيار ، ولا شك ألا أن هذا القول أفسد مد من من سابقه وفساده من الظهور بكيث لا يحتاج إلى اطالة الكلام معه. بقي القول الثالث وهو ما أجع عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الها عز وجل
 صفات كاله التي لا يجوز تعطيله عنها في وقا وقت من الأوقات، وألما وأن الفعل والكا والكالام لم يزل مكنا مقدورا لا يبوز القول بامتناع ذلك منه في وقت من الأوقات

## * $\star$ 夫

وقضى بــأن النــار مل تخلـــق ولا جا

 قال الفنـاء يكـون في الـركـات لا في الذات واعجبـا" لــــذا المذيــان الشرح: يرى الجمم أن الجنة والنار غير موجودتين الآن، وعلى ذلك سائر
 يسمونه بالعقل مع وجود النص، فلم رأوا بعقولمم الفاسدة أن ألا لا فائدة من وجود الجنة والنار الآن من حيث أنها داران للجزاء علاء على الأعاله. والجزاء
 الكتاب والسنة على وجودها ، مثل قوله تعالى لآدم عليه السلام : الساسْكُنْ أْنتَ

 جعل النه أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأكل من من ثمارها وتشرب من أنهارها ها .

ويرى الجهم أيضاً أن الجنة والنار إذا وجدتا في يو يوم المعاد فانها لا تبقيان على

 لأن كل ما له ابتداء عنده يبب أن يكون له انتهاء .

وأما أبو المذيل العلاف، وهو رأس من رؤوس الاعتزال ومن أتباع جهم في المروق والضلال، فقد تلطف في الأمر فلم يقل بالفناء المحصن ، والكنه أتى بما يثير الضحك ويبعث على السخرية به حين قال بانقطاع حر كات أهل الجنة وأهل النار
 في لذائذ أهل الجنة لذة ولا أن يزند في عذاب أهل النار ألما ، فهل رأيت أعجب ما يهذي به هذا الجاهنل المأفون.

## * * $\star$



 فتناهـت الحركـات قـبـل وصـولا



 الشرح: هذه الأبيات كلها في بيان شناعة ما ذها ذهب إليه أبو المذيل من انقطاع حركات أهل المنة وأهل النار بـيث يبقون ساكنين جامدين كحجارة

البنيان التي لا حس ولا حر كة، فكيف حال من كان يامع أهله مُ أنقضت تلك الحر كات قبل أن ينزع عنها أيظظل على حاله تلك من الغشيان والإيلاج

وكيف حال من رفعت يده اللقمة الى فيه فتناهت الحر كات قبل وصولنا إلى
فمه أيظل فمه هكذا مفتوحا في انتظار اللقمة التي لن تصل إليه؟

قبل تناوله هل تبقى يده مدودة هكذا سائر الأزمان؟
ألا تبا لعقل يقدم على مثل هذه الترهات والتا والأباطيل ، ويقدمها على النصوص
الصريكة من الكتاب والسنة والآثار .

 والأرض والبحر المحيط وســئـرال أكــوان مـن عـرض ومـــن جثان
 ويعيـد ذا العـدوم أيضـاً ثــانيـا كض المـا

الشرح: يرى الجهم أن العالم كله علويه وسفلية سيفنى يوم القيامة ويصير إلى

 افتراء فإن لفظ الملاك الك انا يستعمل في اللغة بمعنى التحلل والماك والفساد وتفرق الأجزاء، ولا شكك أن الأشياء جيعاً قابلة للهلاك بهذا المعنى .

 ro


ويرى الجهم أيضاً أن الهُ عز وجل يعيد هذا العالم بعد الفناء بعينه، يعني

 مصحوبة بالزمان الذي كان مقارنا للأشياء حتى يكون الثاني عين الأول. وأعلم أن الذي أوقع الجهم وأشياءه من المتكلمين في مثل هذه الجهالات هو هو ايانهم بالجوهر الفرد واعتقادهم أن العوامل كلها مر كبة من هذ مذه الجواهر الفردي التي لا تقبل القسمة، فبنوا على هذه النظرية الفاسدة كل أصول أصول دينهم، ومنها

 على كل من القولين من الشبه ما اضطر فريقا من المتكلمين كالهليمي والغزالي الي أن

 على أن هذه الاجسام التي باشر ت الطاعة والمعصية هي التي تعاد ، ومي التي يجري عليها الثواب والعقاب.

## * * *








 "ra " يعني أن اله كما بدأ الأشياء عن عدم عضص ، فكذلك يعيدها عن عدم

كضص. وهذا جهل منه بالبدء، ، فان الله لم يبدأ هذه الأجسام من عدم محض ، بل



ستكون الاعادة.
و كانت مقالة الجهم هذه هي التي حلت ابن سينا وشيعته من المتفلسفة الى

 بالبعث - ولا كان لا يكن في العقل اعادة المعدوم بعينه، لأن ذلك يستلزم
 الاعادة إذ لا يكن اعادة الزمان الأول بعينه .
ومعلوم أن هذا الذي قاله الجهم في الاعادة عن عدم، و كان سبباً لورود الاشكالات على البعث ليس في شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله علألئّ ولا ولا ذهب إليه أحد من الصحابة ولا من الذين اتتعوهم باحسان رضي الله عنهم
 يكون عن أقوال هؤلاء الزائغين المبتدعين.

 وها كتبديـل الجلـود لسـاكني النـ وكـــذاك يقبــض أرضــــه وساءه

 أفيشهد العـدم الذي هـو كــاسمـه ولا لا شيء، هـــذا ليس في الامكــــان الشرح: يعني أن الذي صرحت به النصوص ليس هو إعدام هذه الأكوان

كا يقول الجهم، ولكن تغيير ها وتبديلها في الكيفية مع بقاء الذوات والألعيان ،
 وفي الصحيحين عن سهل بن سعد ه أن الناس يششرون يوم القيامة على أرض
 يتكفأها الجبار بيده كا في الحديث.

وعن علي رضي الله عنه پ تكون الأرض فضة والسموات ذهبا " وقيل تصير الأرض جنانا، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تدل إلا على تبدل الأرض في
 حر النار، فالمقصود أن الله يجددها وييي أعصاب الحس المنبيثة فيها ليكمل ذو قهم للألم واحساسهم بالعذاب.
و كذلك صرحت النصوص بأن الله يقبض الأرض والسموات بيديه كا قال



وفي الصحخححين عن ابن عمر رض الله عنه|

 أن الطي والقبض والأخذ لا يقع إلا على شيء موجود . وصرحت النصوص أيضاً بأن الأرض التي كنا عليها بعينها تحدث الله




أو نشهد، هذا ما لا يقوله عاقل أصلاً .
 r7

مــــن غير أوديــــة ولا كثــــــان كـــالأسطـــــوان نفـــــــائس الأثان مـا لامـريء بـالأخــذ منـه يــدان فتعـود مـــل الرمـل ذي الكثبـــــان وصبـاغـه مـن ســائـــر الألــــوان

 وتقيء يوم العـرض مـن أكبــادهــا
 وكذا الجبــال تفـــتّ فتــّا عكما
 وتبس بســــــــــــــــــــل ذاك فتنتني الشرح: لكن الذي ذلت عليه النصوص الصريهة أن الأرض تسوي تير وتصا






 تبدل كا سبق في الشكل والكيفية مع بقاء كيانها .

وأما قول المؤلف (وتقىء يوم العرض الخ) هذا البيت والذي بعده فهو
 كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفيا ولفية ، فيجيء القاتل فيقول في هي هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحي قطعت يدي مَ يدعونه فلا يأخدون منه شيئاً ب.

وكذلك دلت النصوص الصريهة من القرآن على أن الجبال التي جعلها الله أوتادا للأرض حتى لا تيد بنا تتفتت وتصير كيبا مهيلا و وأنها تصير كالعهن
 هباء منبثا قال على رضي الله عنه: هباء منبثا كرهج الغبار يسطع مُ يذهب فلا

يبقى منه شيء . وقال ابن عباس رضي الله عنه| ॥ المباء الذي يطير هن النار إذا اضطرمت يطير منه الشر فإذا وقع لم يكن شيئاً ب. .. .

وبالجملة فقد دلت النصوص على زوال الجبال من أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسيرها ونسفها وصيرورتها هباء و كالعهن المنفوش ، ومعلوم أن هذه الأحوال كلها لا تجري على معدوم.

## $\star \star \star$

قـد فجــرت تفجير ذي سلطـــان وكـذا البحـــار فـــإنها مسجــورة وكـذلــك القمـران يــأذن ربنــا م لممـــا فيجتمعــــــان يلتقيــــــان هـذي مكـورة وهـذا خـــاســف و و كلاهمــا في النـار مطـروحــان
 وكــذا السلء تشـق شقـا ظـاهــرا وتصير بعـد الانشقـاق كمثـل هــا . ذا المهـل أو تـك وردة كـدهـــان الشرح: و كذلك وردت النصوص من الكتاب العزيز بأن البحار تسجر قيل

 وكلا المعنيين وارد في اللغة، يقال سـجر البحر فجره، وسجر التنور أوقده، ولعل قول المؤلف رمهه الله قد فجرت الخ، يدل على أنه يرجح التفسير الأول. و كذلك القمران - يعني الشمس والقمر - يأذن الله لها في الالتقاء بعد أن كانت الشمس لا ينبغي لما أن تدرك القمر ، فتكور الشمس ، يعني يجمع بعضها

 جَهَنَّمَ

و كذلك تتساقط نجوم الساء وتنتثر ويذهب بريقها كا في قوله تعالى : ولَآِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْهُ

وتتشقق السماء وتتفتح أبوابها وتمور مورانا شديدا، يعني تتحرك في استدارة،
 وردة كالدهان، قيل مثل الأديم الأحر ، وقيل مثل الفرس الورد، أي الأحمر

إلى صفرة.
 مـأوى ومـــا فيهـا مـــن الولدان
 أجسـامهـم حفظـت مـن الديـدان


 ولأجل ذلـك لم يقـر الجهـم مـا ال ألما لا لا لكنهـا مسـن بعــض أعــراض بها قلـالمـامـــت وذا في غـــايــة البطلان

الشرح: يريد المؤلف بهذه الأبيات أن يرد على جهم في قوله بالعدم المحض
 قد صرحت النصوص بيقائها دون فناء، و كذلك جنة المأوى وما فيها من حور

 الأعال. و كذلك وردت النصوص بأن الأرض لا تأكل أجساد الانبياء ولا يصيبها ما يصيب الأجسام من البلى والتمزق - وبأن ابن آدم كله يبلي إلا إلا علا عجب الذنب وهو الذي تنبت منه الأجسام في النشأة ابن آدم كله يبلى الا عجب الذنب وهو الذي تنبت منه الأجسام في النشأة الأخرى - وبأن الأرواح باقية كذلك لا تبلى كا تبلى اللحوم والاجسام، ولأجل هذا أنكر المهم وجود

الأرواح المستقلة عن الأبدان وقال ليس هناك أرواح تنزل إلى البدن عند


 وغير ها من الاعراض المشروطة بها ، كالاحساس والحر كة والارادة وغير ونير ها لا با بد
 وقد أفاض أهل الأديان وغيرهم من الفلاسفة الروحانيين في الرد على مذا مذاهب هؤلاء الطبيعبين وبيان فساد مقالتهم بوجوه ليس هنا كحل بسطها .


 حتى تعــود لـــذلــــك الجئمـــان في جــــوف طير أخضر ريــــــان
 أجسـام تلـك الطير بــالاحســـانـان مـأوى لها كمســاكــن الانســانـان
 وتصير طيرا سـارحـا مـع شكلهـا وار الهـا


 بذلــوا الجسـوم أربهم فـأعـاضهـم
 الشرح: يقسم المؤلف بأن شأن الارواح بعد مفار قتها لأجسادها بالموت شأن



 على النار بالغداة والعشي قبل قيام الساعة .
 $\varepsilon$.

نَاراً هُ [نوح: اغراقهم وأنه قبل القيامة.
وقد صح عنه هِ
 كبير بلي " الحديث.
وأما ان كانت روحا مؤمنة فإنها تكون في نعيم دائم إله يوم البعث، تنعم فيه
 النبت المعروف الذي واحده ريانه .

وأما قول المؤلف (وتصير طيرا سارحا الخ) فهو اشارة إلى قوله عليه السلام


 الشهداء ، فإن اللهع عز وجل يجعل أرواحه

 عِندَ رَبَّهِّمَ يُرْزَقُونَ
وايثا استحق الشهداء هذه الكرامة لأنهم بذلوا حياتهم رخيصة في سبيل الله فعوضهم الله عنها هذه الحياة الكرية، وعوضهرم عن أجسامهم التي قدموها للضرب والطعان طيورا خضرا تحمل أرواحهم في رحبات الجنان.

 والقـائُـون بــأنها عــرض أبــوا

الشرح: هذا تفريع على ما ذكره من أحوال الروح بعد الموت، وأنها اما في عذاب أو نعيه، والمعنى أن الروح بعد مفارق قتها للبدن بالموت تظا تظل حية المية لا توتوت،
 الحساسها بالعذاب اذا كانت شقية أشد مكا نزاه ونعانيه من أنواع العذاب المادي

أما القائلون بأن الروح عرض قائم بالبدن فقد أنكروا ذلك كله، إذ ليس
 البدن كسائر الاعراض فهلاكا لمؤلاء المنكرين لـياة المار الروح بعد المفارة
 ههلكون بهذا الانكار إلا أنفسهم وما يشعرون؟






 الشرح: هذا بيـان لكيفيـة البعـث بعـد الموت على مــا وردت بـه الآثــار الصحيحة وحاصل ذلك أن الناس عندما ينفخ في الصور النفخة الأولى يصعقون
 على هذه الأرض التي هم في بطنها لا على أرض جديد أريدة غيرها هـا كما يزعم ذلك
 ولومهم من عجب الذنب، فقد ورد أن ابن آدم كله يبّل إلا عجب الذنبي،

منه ينبت ومنه يخلق في النشأة الأخرى، كا ينبث العود المسمى بالريان، حتى


 ذكورهم وأناثهم، في أكل خلقه.
وقوله (والله مقتدر وذو سلطان) جملة معترضة أريد بها بيان أن الش كان






 الشرح: يزعم الفلاسفة المنكرون للبعث والمعاد الجسهاني أنه لا بد في البعث من اعادة الأجسام التي كانت في الدنيا بأعيانها ، يعني بجميع صفاتها وأعراضيا






 هذه الأطوار هو، لم يقل أحد أنه شخص آخـئ فكذلك النشأة الأخرى هي

بمثابة طور من تلك الأطوار التي تحدث للانسان بيـث لا يشك من يراه أنه هو
ذلك الشخص الذي كان في الدنيا .
هذا هو ما دل عليه الكتاب الكريم وسنة المادي صلوات الله وسلامه عليه ولم يقل الله قط ولا رسوله ان الله يعدم الأشياء كلها ثم يعيدها من عدم كا يما يقول هذا المجاهل الحـيران جهم بن صفوان قبحه الله .

وقضى بـــأن الله ليس بفْــاعــــل فعلا " يقــوم بـــه بلا بــــرهــــــان كالــوصـف غير الذات في الحسبــان بـلُ فعلــه المفعـول خـــــارج ذاتــــه والجبر مـذهبـــه الذي قــرت بـــهـه عين العصـــاة وشيعـــة الشيطـــــان كانوا على وجـل مسن العصيــان ذا هـو فعلهــم والذنـــب للانســـان

 رب العبــــاد بعـــــزة وأمـــــــان أفعـــالــه مـــا حيلــة الانســــان
 وتبرأوا منهـــــا وقـــــالــــــــــا إنها

الشرح: يرى الجهم ويشايعه في ذلك المعتزلة والأنــاعـرة الذيـن يقــولــون بجدوث العالم: ان الله ليس فاعلا بغعل هو وصف له قائم به، بل فعله هو مفعوله الحنارج عن ذاته . أما الجهم والمعتزلة فلأنهم ينفـون الصفات فلا وصف عندهم قائم بالذات، بل كل مسن فعلـه و كالامـه عنـدهــم مخلـوت مسن جملـة المخلوقات. وأما الإشاعرة فيثبتون الأفعال لا على أنها صفة له سبحانه ك بل يجعلونها متعلقات للقدرة القدية وقوله ( بلا بر هان ) متعلق بقضي، يعني حكم بذلك بلا حجة له عليه.

وذهب الجهم أيضا إلى القول بأن الانسان جبور على ما يصدر عنه من أفعال فلا قدرة له ولا اختيار، فقرت بذهبه أعين العصاة وأولياء الشيطان الذين كانوا على خوف دى المعاصي والذنوه، لعلمهم بأنها أفعالهم الصادرة عنهم بقدرهم

وارادتهم، حتى أراحهم جهم وشيعته من عودهم بالائمة على أنفسهم كلل أحدثوا

 لنا ولا اختيار .

 والعبـد في التحقيـق شبـه نعـامــة اذ كــان صــورتها تـــدل عليها هــا

 نفـــي لتـــدرتهم عليهــــا أولاً وصـدورهـا منهـم بنفـي ثــان الشرح: إذا كان الجهم يرى أن العبد لا قدرة له على الفعل ولا اختيار له فيه، فهو عنده قد كلف با لا يطيق، حيث ألن أنه بجبور على كل من الط الطاعة


 ذاك قدرة واحتال، وإذا لم يكن للعباد يد بشيء من الطاع الطاعات أو المعاصي لم تكن
 فيها إلا أنهم كل فتط لظها لفور ها ، وعلى هذا فيصح أن ننفي عنهم قدر تهم عليها كا ننفي صدور ها منهم بنغي ثان.

## * $\star \star$








الثرح: وإذا لم يكن للعباد قدرة على شيء من الطاعات والمعاصي، ولا هي صادرة عنهم، فيصح إذا نفيها عنهم نفياً حقيقياً ، فيقال أنها لم يقع منهم صيام ولا صلاة ولا ز كاة ولا ذبح قرابين ولا غير ها من أنواع الطاعات ون و وكا
 عن اختيار منهم بشيء من الكفر والايان والاسلام، بل هم في في كل ذلك ذلك جبورون على ما شاءه خلاقهم سبحانه، فليس فيهم من يعينه اللهُ وييسره ومن لا يعينه، بل الكل سواء في الجبر والقهر ونفي الاختيار ، كميت أدر ألما في كفنه هِ ولا تنسب إليهم الأفعال إلا على وجه المجاز كما تنسب الألمار المعال الطبيعية إلى مصادر ها ، مثل قولنا جرى النهر وهبت الريح وطلعت الشمس .

## * $\star$ *

وكــذاك أفعـال المهيمين لم تقــم , أيضـاً بـه خـوفـا مــن الحدثــــان



 الشرح: يعني أن الجهم كا ينفي وقوع الفعل من العبد، كذلك ينـي قيام

 لا يخلو من الحوادث فهو حادث قد تبعه عليها معظم المتكلمين من المعتزلة والاشاعرة واتخذوها ذريعة لنفي قيام :الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه، فهو

عندهم لا يتكلم متى شاء ، ولا يهب ولا يرضى، ولا يغضب ور ولا يلا يسخط، ولا يبيء يوم القيامة، ولا ينزل كل ليلة كا وردت الأخبار الصحيحة بذلك.

والمقصود أن الجهم إذا كان ينفي صدور الفعل من العبد ، وكان الفعل ليس

 ونفى مع ذلك فعل العبد، أنتج ذلك أن لا خلق، ولا أمر ، ولا وحي، ولا تكليف عبد فان.

وبخلقهـا مــن جلـــة الأكـــوان
 نفي ومـن جحـد ومـن كفـــران في قــالـــب التنــزيــه للـــرحن عجلا ليفتن أمـــــــــــة الثــــران
 كمصـاب أخـوتهم قـــدير زمـــان

 فانظُـر ! الل تعطيلـه الأوصـافـ والـ ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل مـن
 وأتـى إلى الكفـــر العظيم فصـــاغــهـه
 فـــرآه ثيران الورى فـــــأصــــانـهم عجلان قـد فتنـا العبــاد بصـوتــهـه الشرح: كا نفى الجهم صفات الرب عز وجل وأفعاله، فهو كذلك ينفي
 لبحض مبتدعاته ، وأنها حادثه ، وإنا تطلق عليه سبحانه على سبيل الميل المجاز ـ ومن العجب أن هذا الجهم مع غلوه في النفي والتعطيل، ومع ما ما يتضمنه هنا هذا التعطيل من الكفر والانكار والجحود يصوغ ذلك في عبارات يوهم بها با الأغرار أنه إنا

 وزخارف التحريف ما بهر أبصارهم، ففعلوا به حين رأوه ما فعله أخوة لطم من

قبل بالعجل الذي صاغه هم السامري، فكان هناك عجلان فتن بها الناس، عجل فتن بصوته وخواره، وعجل فتن بتحريفه وتمويهه ، وهو العجل الذي صاغه الجهم لثيران هذه الأمة وأبقار ها .

## $\star \star \star$

 فهـم القشـور وبالقشور .قـوامهـم الـم اللـب ولــذا تقسمـت الطـوائــف قـولـــه و وتــــوارثـــــــوه ارث ذي السههان

 مـن كـل شيعـي خبيـث وصفـــه وصـنـف اليهــود مكلي الحيتـــــان الشرح: جازت حيلة الجهم وعظمت فتنته وانخدع بها كثير من الناس ، لأن
 وسم قاتل وليسوا بأهل حقائق ومعان لأنها تحتاج في أدراكها إلى سلا سلامة فطرة، وإلى ذكاء وفطنة، وهؤلاء أهل بله وغفلة فهم أشبه شيء وباء بالقشرة الظاه واهرة التي تستر الثمرة وتحميها ، لذلك لا يدر كون من الأشياء إلا قشور ها ، وأما ادراك اللب فهو حظ الالصطفين من عباد الله ذوي الألباب السليمة والأفكار المستقيمة ومن أجل هذا راج مذهب الجهم وتقسمت أقواله طوائف أهل الكلام، فمن آخذ بقوله في النفي والتعطيل، ومن قائل برأيه في الجبر والتسيير ، ومن ذهب



 اليهود حرم الله عليهم الاصطياد في يوم السبت، فتحايلوا على ذلك وخرجوا

عن طاعة الله و وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ر مه الله في كتابه منهاج السنة ? حو شبه كثيرة بين الشيعة واليهود ، قبح الله الجميع وأذلم وأخزاهم .

## فصل


 وانصر كتــاب الله والسنـــن التي واضرب بسيف الوحي كـل معطـل ضرب المجـاهـد فــوق كـل بنــان واحل بعزم الصــدق حملـة خلــص متج
 الشرح: بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذذر مقالات الجهم الفاسدة، وما أغرق فيه من الضلال بسبب اعراضه عن النصوص وابعاده في التأويل، تقدم
 مارق ضال. فوصاه بأن يتمسك في أمور دينه كلها بالوحي المبين، معرضا عن
 بالفرقان، صلوات الله وسلامه عليه وآله، وأن يتخذ من نصوص الوحيين سيفا يضرب به أهل التعطيل والبهتان، ضرب المباهِ واهد لأعدائه فوق كل بنان ونان، وأن

 الرحمن وهو غاية يرخص في سبيلها كل بذل وتهون ككل تضنحية.

$$
\star \star \star
$$

ثبتـت سلاحــك ث صـــح بجنــان أو مسن يسـابـق يبـــد في الميــدان

واجعـل كتـــاب الله والسنــن التي
مــن ذا يبـــارز فليقـــدم نفســـهـ




 الشرح: وأوصاه كذلك أن يبعل كتاب اله والسنن الصحيحة الثابتة سلاحه وعدته في النزال، فإذا ما لبس تلك الشكه واست النكا مبارز هل من مناجز ، فإن معه أقوى الأسلحة وأمضاها الما ، فلا يخشى أسحلة أهو أهل



 الملائكة ، وأما هم فجنودهم عساكر الشيطان، فا أبعد الفرق بين العسكرين ، ألمانين ،



## $\star \star \star$

وأثبت وقـاتـل تحت رايـات المدى م وآصبر فنصــر اللا ربــــــك دان




 وأثبـت ولا تحمــل بلا جنــد فا ما هـذا بمحمـود لـــــى الشجعـــان الشرح: يكرر المؤلف رهه الشه الوصية لمن يريد النجاة بأن يثبت تحت راية

الهدى معتصط بببل الله عز وجل صابرا متسبا موقنا بأن نصر الله قريب، وأن يدل فرسان الهدى وجند الحق على مقاتل هؤلاء الأعداء أي المواضع التي يقتلون
 وأن لا يخشى كثرة عددهم ولا شدة صخبهم وضجيجهم فإنهم همج رعاع لا لا لا يثبتون عند لقاء بل هم أهون من مذا الذبان الذي لا يقدر على شيء رغم ما له من طنين.

على أن هؤلاء الأعداء وان كانوا الباً واحداً على أهل الحق ، فإنهم متنازعون فيا بينهم، فالحزم يقتضي بأن نصرفهم عن مناوشتنا بأن نشغل بعضهم بيعض ،
 إلى الآخرين، أما إذا تصالحوا على حربنا وحلوا علينا، فالواجب ألم أن لا لا خزن
 جند وأعوان ليست مما يحمده الأبطال والشجعان وان

## $\star \star \star$

 فهناك فاخترق الصفوف ولا تكـن وتعــر مــن ثـــوبين مـــن يلبسها المـا تـوب مـن الجههـل المركـبـ فـوقـه


 الشرح: بعد أن نهى صاحب الحق أن يكارب وحده بلا جند وأعوا وأعوان، وأن

 ويخوض غار الردى في غير عجز ولا ونى ولا فزع من العدا ـ مُ أمره أن يتجرد

من ثوبين طالما أوردا من لبسها ورد الردى وسقياه كأس المذلة والموان، وهذان

 اعتقاده فرآه حسنا والمراد بالجهل المركب ألم أن يعتقد الانسان خلاف الما المق مع
 الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالمق بععنى خلو الذهن عنه . وما ألحا أحسن قول

الشاعر :

 ثم أمره بعد ذلك أن يتحلى بجلية الانصاف فإنها أبهى حلة تزين بها




 حقيقة التو كل وهو أن يفوض إليه أمره، ويستعين به على أعدائه بعد أن يكون قد بذل غاية وسعه في تهيئة أسباب الغلب والنجاح.

هـادي إليــه لصــاحـبـ الايمان وهو الصراط عليه رب العـرش أيـ ضــــــا وذا قـــد جــــاء في القــرآن تعجــب فهـهـــــي سنـــــة الرحن ولأجـل ذاك النــاس طـــائنتــان
 فأتـت هنــا كــانــت لـدى الديــانـان

فالدق وصف الرب وهو صراطــه الـ

 ولأجل ذاك الحرب بين الرسـل والـ لكنما العقبي لأهــــــــــلـ الـق أن

الشرح: لا دعاه إلى للاستمساك بالحق والثبات عليه والقتال دونه أراد أن يظهر شأن ذلك المق، وأنه جذير بكل تضحية تبذل في سبيله، فـلا فذكر أن للحق

 اللهُ الذي يهدي إليه من يشاء من عباده من أهل الإيمان والهدى كما قال تعالى :



ومنها أن الحق هو الصراط الذي يخبر الله عن نفسه أنه عليه، كا قال تعالـ تالى :
 فقوله صدقَ ورشد ونصح وهدى . وفعله، حكمة وعدل ور جمة ومصلحة . ثخ ذكر من شأن الحق أيضاً أنه منصور وأن العاقبة له ولكنه متحن ومبتلي
 حزب الشيطان، وحتى تظل معر كة الحق والباطل سجالا وستمرة بين رسل الشال



 الدنيا فهي مدخرة لمم عند الله عز وجل يوافيهم بها يوم الدين وينتصف لمم من البغاة المعتدين .

## * *

فها على كـل امـرىء فـــرضـــــان
واجعـل لقلبـك هجــرتين ولا تنم



فبذاك ينجـو العبـد مـن أشراكـه " ويصيـــر حقــــا عــابــــد الرحن

 الشرح: ييب على طالب النجاة الناصح لنفسه أن يقوم بهاتين المجرتين
 بها ، فالقيام بها واجب حتم على كل ان انسان.
أما المجرة الأولى فهجرته إلى الله عز وجل بالي باخلا


وأما المجرة الأخرى فهجرته إلى الرسول صلوات المات الله وسالامه عليه وآله
 قوله وفعله في النفي والاثبات، فلا يثبت ما نالاه الاه الرسول، ولا ولا ينفي ما أثبته ميلا مع الموى واعتسافا في التأويل ومتابعة للشيطان.

 وها كتــاب الله أعـــدل حــانـا

 قــل لا كـراهــة لا ولا نعمـى ولا طـلا
 الشرح: يشير المؤلف بهذه الأبيات'الل أصل عظم ضل عنه أكثر الناس فوقع

بينهم الاختلاف والتنازع، وفاتهم من الحق بقدر اههالمم له، ذلك هو تحكيم الوحي المبين في كل مسائل الدين، أصوله وفروعه وايثاره على تقليد المشايخ والآباء في أقوالهم بلا بينة، فهناك حككان اثنان لا يككان الا بكل ما هو حق

 عدل، وفيه الشفاء من ججيع أمراض القلوب، وهنى ون كل ضال ولا حيران.
 إليه، وأن يبلغهم البلاغ المبين، وأن يبين هم ما نزل إليهم، قال تعالى : الِّهِ فَالَ
 حَرَجاً مِمِّا قَضْيْتَ وَيُسلِّمُوا تَسْلِيْاً هُ [ النساء : 10 ] فإذا دعي الانسان لغير حكمها فيجب أن يرفض بكل اباء، وأن لا يجيب من يذعوه إلى ذلك قائلا له بلء فمه لا ، ولا كرامة ولا نعمي ولا طاعة لمن يدعو الى الكفر والطغيان . وأما




## $\star \star \star$

وإذا تكاثـرت الخصـوم وصيحـوا فأثبت فصيحتهـم كمثـل دخــان
 هــذا وإن قتـال حــزب الله بــالـ ألـ أعال لا بكتــائــــب الشجعـــــان



الشمح: يبب على صاحب الحق المستمسكُ بأهداب الوحي أن لا يعبأ بكثرة


التلاشي والزوال السريع، كمثل دخان تصاعد إل طبقات الجو العليا ، ثم أخذ بعد ذلك في المبوط إلى الحضيض .

وأما أهل الحق فإنهم لا يقاتلون أعداءهم بكثرة عددهم، ولكا ولكن بجليل أعالمم وقوي أخلاقهم، ولو كانت المسألة مسألةَ عدد لـا استطاعوا ألما أن يفتحوا هذه المالمالك العتيدة، ويواجهوا هذه الجيوش الجرارة التي كانت تفوقهم عشرات بلم بل مئئات المرات. و كذلك ما فتحوا قلوب الناس للهدى وحبيوا إليها الإسلام بمثل هذه الآراء المبتدعة التي يتبجح بها المنفلسفة وعلاء الكالام ، وإما كانا كانت تقوم دعوتهمه على العلم والإيان مما جِع حولم القلوب وحملها على الطاءة والاذعان.





 والكـل بعـد فبـدعـة أو فــريــة أو بجث تشكيــــــك ورأي فلان الشُرح: يقسم المؤلف الشجاءة إلى شـجاءة مادية يتصف بها الفرسان في




 أفضل أنواع الجهاد كا قال عليه السلام 1 أفضل الجها هاد كلماد سلطان جائر « هإذا اجتمعت هاتان الشجاء الشاءتان لقلب صادق العزم ’برىء من

الموى والنفاق كانا عونا له على السير إل الهُ عز وجل والقرب منه ـ و ولا ينبغي


 مذاهب وآراء، وهو يقسم بالنه أنه ليس عندهم أفضل ولا أنفع ميا ألخا أخذوه عن

 والشبهات حول العقائد الصحيحة المسلمة، وإما رأي مأثور عمن ليس قوله

حجة ولا له عليه دليل.

## $\star \star \star$







الشرح: الصدع بالأمر معناه الجهر والاعلان، كما قال تعالى لنبيه عليه
 فاجهر بكلمة الحق ولا تكتمها خشية الناس، ، فإن الله أحق أن تخشا الفوز بكل طأنينة وأمان، ولو اقتضاك الجهر بكلمة المق أن تعادي الما النا الناس جميعا


 الناس واجتنابهم، فليكن هجرك جميلاً غير مصحوب بأذى ، وليكن نظرك إلى

جاري أقدار الله عز وجل وما تعلقت به مشيئه من اختلاف الناس في غي وإيان.

## $\star \star \star$



 واجعـل لـوجهــك مقلتين كلاها مــا مـن خشيــة الرخن بـــاكيتــــان
 الشرح: إذا كان الله عز وجل قد أجرى مقاديره على العباد وحكم فيهم بما شاء من كفر وإيان، وهو مع ذلك قد أمرهم جميعا بالإيمان والطاعة ، فيجب أن أن ينظر الانسان إلى الملق تبعا لذلك بنظرين خختلفين، نظر بعين الحكم النافذ والقدر اللسابق، فير حجهم ويرثي كم لعلمه أن حكم الله وقدره لا لا راد له ولا دافع، ونظُر بعين الأمر الشامل لجميع المكلفين، فيجاهدهم في في ذلك وئ ويغلط

 يكون التناقض عند الاتحاد . ويبب على العبد كذلك عند نظره إلى اختلاف الناس في المدي والضالال أن يستفرغ الدمع من عينيه باكياً من خشية الله عز وجل، شاكرا له نعمة المداية والتوفيق، إذ لو شاء الله لكان هو أيضاً مثلهمه
 النبي عِيْلِّهُ يكثر أن يقول في دعائه ها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على

واحــنر كائـن نفســـك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهـان



 الشرح: الكمائن جمع كمينة، والمراد بكائن النفس غرائز ها السيئة وشهواتها الدنيا يوصي المؤلف بأن يجذرها الانسان وينهض والئن دائنا





 أخبر سبحانه أن جزاء السيئة مثلها ، وأن جزاء المسنى مغفرة من اللهُ ورضوانـ وبعد : فهذه وصية المؤلف رحه الهُ يوصي بها نفسه أولا ث م سائر اخوانه من طالبي المدى ، أهل الصدق والتوحيد والايمان.

## * $\star$ *

## فصل






 الشرح: إذا جعل طالب النجاة من أهل الحق هذه الوصية شعاره ووقف

عند النصوص يككمها في كل مسألة من مسائل الدين، فقد أصبح بذلك أهلاً لأن يتصدى للحكومة بين المتنازعين، فليجلس إذا في جلس الس الحكمين وليكن في ألمي حكمه طالباً وجه المق لا يصدر في حكمه عن هوى نفس ، ولا ولا ولا إياء شيطان ، والحكان هما النقل الصحيح أولاً من الكتاب والسنة مُ بعده العقل الصريح.

 الوصول إلم مبدع هذه الأكوان جل شأنه.

والسفر هنا كناية عن سفر الفكر والطلب بالنظر . فبدأوا السفر من نقطة
 شتى . فذهب فريق وهم أصحاب وحدة الوجود بزعامة ابن عربي الزنديق ألن ألن الله هو هذا الوجود بعينه وعيانه، وأنه ليس هناك إلا موجود اللسان فيقول موجودان.

## $\star \star \star$

وكــذلـــك الأفلاك والقمــــران أمطـار مـع بــرد ومـــع حسبــان ان تـــرب الثقيـــلـ ونفس ذي النيران هــنـي المظـاهـر مـا هنـــا شيئــان
 هــو ذاتها ووجــودهــا الـقـــاني

##  <br> $\qquad$

 وهـــو الغام بعينــه والثـلــــج وال وهــــــو المواء بعينــــــــه والمأثـو والـ وهـو الفقير لها لأجـــل ظهـــــوره وهـي التي افتقــرت إليـــهـ لأنـــه الشرح: هذا تفريع على ذلك المذهب الفاسد القائل بأن الحق هو عين اليلق


 وأمطار وهو المواء واللاء والتراب والنار ، التي مي البسائط الأربعة في زعم

الطبيعيين القدماء ومنها تتر كب سائر الموجودات، والأمر قسمة بينه وبين هذه
 ووجودها الأصيل فكذلك هو مفتقر إليها من أجل تعينه وظهوره فيها كا تفتقر الروح في ظهور آثار ها للأبدان.

## $\star \star \star$

ايكاد والاعـــــدام كـــــــل أوان وتظْـــل تلبســـه وتخلعــــه وذا الـ
 وتكثر الموجـود كـالأعضـاء في ال محسـوس مـن بشر ومـن حيـــوان الـ أو كالقوى في النفس ذلـك واحـد متكثر قـــامــت بــــه الامـــــران فيكـــون كالا هــــذه أجـــزاؤه م هـذه مقــالــة مــدعي العــرفــــان الشرح: يعني أن تلك المظاهر والتعينات باعتبار أن ذلك الوجود المطلق هو
 فنت صورة وخلعت ذلك الوجود ولبست أخرى، و كذلك هو يظل يلبسها ويخلعها بلا انقطاع، وهذا حكم اقتضاه ظهور هذا الوجود المود فإنه لو دام على الم الم اطلاقه لا أمكن رؤيته وظهوره للعيان. ونسبة تلك الموجودات المتكثرة إلى ذلك الوجود المطلق كنسبة الأعضاء المختلفة لجسم الانسان أو الحيوان إليه، أو كان كانسبة
 الجسم ذي الاعضاء والنفس ذات القوى له اعتباران، اعتبار أنه وحدة قائمة بذاتها وهو بهذا يصح أن يقال أنه شيء واحد ، واعتبار أنه مركب من أع أعضاء وقوى وهي من هذه الجهة تسمى كثرا ، فكذلك هذا هـا الوجود له واعتباران، اعتبار الاطلاق وعدم التقيد وهو من هذه الجهة واحد لا حدود فيه ولا قلا قيود، ، واعتبار ظهوره في عالم الامكان والتقييد ، وهو من هذه الجه ولمهة كثير كثرة لا لا حد
 ॥ فالعالم يعلم من علج وفي أي صورة ظهر حتى عبد ، وأن التفريق والكثرة

كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية ، فا عبد غير الله في كل معبود ه.

جنس كا قــال الفــريــق الثــاني
 قـول ابـــن سبعين ومـــا القـــولان
 وهــــ وتـــك طبيعـة الانســـــنـان


 أحـداهم نـص الفصـوص وبعـــــهـ عنـــد العفيـــف التلمســــــــني الذي إلا مـــــــنـ الأغلاط في حس وفي
 الشرح: بعد أن اتفقت كلمة القائلين بوحدة الوجود على أن الوجود في

 أجزائه كنبسة أعضاء البسم إليه أو كنسبة قوي النفس إليها ، وذهب ابين ابن سبعين وهو من شيعة ابن عربي في القول بوحدة الوجود إلى أنها من نسبة الكلي إلى إلى
 المتعينة أنواع له فتكون هذه الكثرة البادية في الموجودات الموات كثرة نوعية كا يلما يقال مثلا أن الحيوان جنس تيته أنواع هي الانسان والفرس والجمل الخ. والفرق بين القولين أن الوجود المطلق على رأي ابن عربي يكون كا كا كلا اجز اجزاؤو




 الشيء الواحد كثيرا والومم الذي قد يتخيل الصصوِةٍ الواحدة طُورا متعددة،

وذلك الغلط في الحس والوهم من طبيعة الإنسان؟
$\star \star \star$







الشرح: هذا تفريع على مذهب التلمساني القائل بأن الكثرة وهم وما مُ إلا



 مقالة هذا التلمساني في ابطال الكثرة كما قد قال هو قولها بلا فارق أصلاً .

ثُ ذكر الشيخ مذهبا رابعا أشار إليه بقوله وأبي سواهم ذا : أي سوى هؤلاء
 وتجليات لشيء واحد وهذه المظاهر ذات توحد : أي انفراد وماد ومثان: أي تعديد ،


 وهو أنه ما مُ إلا وجود واحدا .

فالقوم مـا صـانـوه عـن انس ولا
 كلا ولا طهـــ ولا ريــــــح ولا

 الشرح: هذا بيان للا يترتب على تلك المقالة الفاسدة من أنواع الكفر

 عين حقيقتها لزم أن يكون اللة تحالى وتقدس هو الأشياء جييغاً با فيها متقابلا
 والشجر والليوان، ولا أن يكون هو العلو والبسفل والوديان والجبال والكثبان
 الططعو والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان، بل قالوا أنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزالين.

## * * $\star$

والكفـر عنـدهـم هــدى ولـو أنــه





 الشرح: يرى أصحاب وحدة الوجود أن الأديان كلها حق، وأن المجوس عبدة النار والمشر كين عابدي الأوثان وغيرهم ليسوا كفارا وان ولا ضلا ولا ، بلا بل
 وأنواع الحيوان ما عبدوا إلا الشَ عز وجل .

فإذا كان النّ عز وجل قد تجل بذاته لذاته في جيع هذه الصور والمتعينات فالمدى والإيمان في زعم هؤلاء المارقين أن تعبد وتعظم جيعاً .

قالوا : وإنا ضل من ضل وكفر من كفر بتخصيص بعض هذه المظامر

 الآخر . وحكموا بإيان فرعون وقالوا أنه كان يشاهد عين المقيقة حين قال:
 بل كان في أعلى مقامات التوحيد، ولذا كان أغراقه في البحر تطهيراً له من توهم الغيرية وحسبان الاثنينية.

## * $\star$ *






الشرح: كما افترى هؤلاء المارقين الكذب في شأن فرعون وخالفون الفوا فيه





 ويذذرهم مغبة ذلك وسوء عاقبته ، ويقول لمم: يا قوم انا فتا فتتم به وأن ربكم الرحن فاتبعوني وأطيعوا أمري .

قالوا وانما وقع ذلك الانكار من هارون على قومه لا سرى في خاطره من
 عبادتهم العجل (1). فانظر إلى كذب هؤلاء الد الضالل هدى ، ونسبوا الل كليم الله موسى الرضي بعبادة غير الله، وجعلوا عليا عبدة
 من موسى الكليم

## $\star \star \star$






 يـا أمـة قـد صـار مـن كفــرانها جـا جـــزء يسير جلـــــة الكفــــــران الشرح: يعني أن عارف هؤلاء الجاهلين وهو ابن عربي رأس الالماد وأمام

 العينان ليس هناك غير قط، فاسجدوا أن شئتم للشمس أو للأصنام، أو للشيطان، فإن الكل عين الحق والكل أهل للعبادة لشهود الحق فيه، عند أهل المعرفة.
(1 (1 يقول ابن عربي في نصوصه " و كان موسى أعم بالأمر من هارون، لأنه علم ما عبده أصحاب

 كل شيء بل يراه عين كل شيء م.

ثم قال الشيخ بعد ذكر ضلالة هؤلاء الملاحدة: هذا هو المعبود عند هؤلاء

 صار جيع أنواع الكفر والضلال، جزءاً يسيراً من كفرها وضلانلا

## * $\star$ ћ

## فصل

## في قدوم ركب آخر

بـالذات مـوجـوداً بكـل مكـــان ملأ الملاء ولا يـــــرى بعيـــــــان قبـر ولا حش ولا ولا أعطــــــــان بـالـروح داخـل هـــــنه الأبـــدان
 يتجـــاسروا مـسن عسكـــــر الإيان وصحـابـه مـن كــل ذي عـرفـــان



وأتـى فــريـق هـــو كـــالمواء بعينــه لا عينــــهـ


 لكنهــم حـــامـــــا على هـــــا ولما


ولمم مقــالات ذكــرت أصـــولا الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مقالة ابن عربي وأضرابه من القائلين بذهب وحدة الوجود شرع في بيان مقالة الحلولية ، وينبغي أن يعلم ألم أن أصحاب الحلول فريقان : فريق يقول بالللول الحاص في بعض أفراد البشر ، كا كا ذهب إليه
 الناسوت، أي في جسد عيسى وكا ادعاه في اليا الاسلام السأية أتباع عبد الله بن سبأ الذي قال هو وأتباعه بألوهية علي رضي الله عنه، و وقد حرقهم علي بالنار ، وكذلك الـطابية في جعفر الصادق، وكان وان الحسين بن منصور الـلاج يزعم أن

إله حل فيه، ويقول في بعض شعره:

أنـا مـن أهـوى ومـن أهـوى أنـا نــــنـ روحـــان حللنــا بــدنـــــا فـــإذا مــــا أبصرتني أبصرتـــــه انـه واذ مـــــا أبصرتــــــه ابصرتنــــــا و كان يرى قبحه الله أن الانسان إذا بلغ درجة من الصفاء والمحبة بالرياضة والمجاهدة فإنه يكون أهلاً لان يكل الله فيه ، ومن شعره في ذلك : سبحـان مـن أظهـر نـــاســوتـــه سر سنـــا لاهــوتـــه الــــاقــــبـ
 كلحظـك الماجــب بـــالحاجــب


وقد أفتى علماء عصره بردته ووجوب قتله حين ظهر بتلك المقالة الشنيعة، ،
فتتل لعنه الله.
وأما الفريق الثاني من القائلين بالحلول، وهم الذين تعرض المؤلف لذكر

 كبيراً - بالمواء الذي يلأ الخلاء، ومع ذلك لان لا يراه أُحد ، ومنهم من يقول: أن أن هذا العالم جسم كبير ، والله عز وجل هو الروح الكامنة في هذا الجا الجسم المدبرة له كه ، فهو سار في جميع أجزائه ، كحلول الروح في البدن الانساني والحيواني. وقد رد المؤلف على هؤلاء الحلوليين بأنهم حكموا على ربهم بالحلول في الأماكن القذرة، كالآبار والقبور والحشوش والأعطان، وبين أن هذا المذهب غير مذهب المعطلة الذين نفوا عن الله الجهة والحيز ، وقالوا ألنه لا دالوا داخل العالم

 الامام أحمد وغيره بما بين فساد مقالتهم وشناعة خلتهم . ولا شكك أن هؤلاء الحلولية خصوم ألداءُ لأهل السنة والجاعة الذين ينزهون ربهم عز وجل أن يكون حالا في شيء من أجزاء العالم، ويؤمنون بأنه سبحانه

فوق ساواته مستو على عرشه بائن من خلقه كا أخبر هو عن نفسه.

## * *

## فصل

## في قدوم ركب آخر


 اذ قـال ليس بـداخــل فينـا ولا $\quad$ هـو خـارج عـن جهلـة الأكــوان بـل قـال ليس ببـائــن عنهــا ولا



 الشرح: هذا بيان لمذهب الجههية المعطلة الذين حكى الشيخ مقالتهم فيا سبق وهو مقارب لمذهب الملول السابق ، ولكنه أوغل منه في الكيفر حيث المي أنه قائم على



 متصل ولا منفصل ولا قريب ولا بعيد ، وليس هو في لي حيز ولا ولا جلا جهة فالجهات والأمكنة كلها بالنسبة اليه سواء فليس الفوق أولى بلا بلا من التحت ولا ولاحظ العـي منه أكثر من حظ الأرض السابعة السفلى ، أو قواعد البنيان، وحقيقة قولم أنه ليس فوق السهوات العلى والعرش رب ولا رحمن، بل ليس فوقه الا العدم
المحض الذي لا حقيقة له في المارج .

ويزعمون أن القول باستوائه على العرش يستلزم أن يكون في جهة وأن يكون العرش حيزاً له، وذلك من صفات الأجسام تعالى الله عا يقولون علوا كبيراً ؟












 فلأجـل هـذا خـص يـونس دونهم
 الشرح: أورد الشيخ هنا هذه الحكاية التي تدل على جهل ذلك الجهمي وعدم بصره بمواقع الاستدلال، فقد أراد أرد أن يستدل بقوله عليه السلام


 في الواقع، وهذا النهي عن التفضيل لا صلة له بالقرب والبعد، وأنما هو أرشاد

لأمته أن يتأدبوا في حق الأنبياء، وأن لا يفضلوا أحداً منهم بجصوصه على آخر بخصوصه وان كان المفضل هو محد ، والمفضل عليه هو يونس عليه| الصلاة



 سُبْحَانَكَ إِنِّي كَنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ



من يونس بن متى فقد كذب").
ومعلوم أنه ليس في هذه الروايات تعرض للمفاضلة بين محد وبين يونس



 جاز أن يتخذ من مثل ذلك الحديث دليال على نفي علوه تعالى على خلى المله فهل المل
 الكتاب والسنة والعقل والفطرة على علوه تعالى والتي بلغت من الكال الكثرة أن زادل الادت

على ألف دليل.
 أنظر إلى قبولم ذلك منه ، وفرحهم به وبجهلهم وقلة علمهم بكلام اللام الله و كلام



عـافـاك مـن تحريـف ذي بهتـــان فـــــــآمد الهــك أها السنــي اذ مــــن ربـــــــه أمسى على الايمان




 الشرح: بعد أن حكى المؤل هذه الأكذوبة التي تفتق عنها ذهن ذلك
 يكون بعض العباد والمخلوقات أقرب إلى الله من بعض، وريل وزعموا أن جميع الجهات والأمكنة بالنسبة إليه سواء ، توجه إلى كل معتصم بالسنة الـنة وعقيدة السلف الس
 هذا التحريف والتعطيل الا قلب فارقه الخوف من مولاه ولاه وبات على غير ايان



 التأويلات الفاسدة هي التي أفسدت الأديان حين سرت اليها، وقد وجد في في اليهودية والنصرالني جهمية كهذا الجهم الذي أصيب به الإسلام والانجيل وتناولوها بالتغيير والتبديل حتى أفسدوا هاتين الديانتين الواني على أهلها ،
 لكانت بدعة الجهم ومقالاته سببا في هدم بنيان هذا الدين وتصدع أر أر كانه.

## $\star \star \star$

## فصل

هـــذا وزاد عليـــه في المــــزان





 الشرح: بعد أن فرغ الشيخ من ذكر مذهب الجهمية أهل التعطيل والالحاد شرع في بيان ما جره هذا المذهب من انسلاخ طائفة كبيرة من النظار من الدين





 أتباعهم. فحار هؤلاء بين الفريقين، ولم يجدوا بدا مدا من نبذ ذلك كله وله والعيش في هذه الدنيا كالبهائم، بلا عقيدة ولا دين.
والآن فلنسمع إلى الشيخ يكي لنا على لسان رائد هذه الجاعة وهو وهو يقول




 القرآن، فهم الذين يبشرون بوجوده ويدلون عليه كل طالب اللوصون إلئ.

## * *

قـالـوا الذي تبغيـه فـوق عبــاده فـوق الساء وفـوق كـــل مكـــان




 الشرح: يعني أن أهل السنة والجماعة قالوا لمذا السائل أن الذي تطلبه وتجد


 العلو والارتفاع، لا كا يزعم الجهم وأتباعه من أن معنى استوائه على الئلى العرش هو
 على جميع الأكوان التي من جلتها العرش، وإليه هناك يصعد كل كل قول طيب،




 رفع الأكف في الدعاء، وهو الذي عرج إليه الرسول صلوات الدي الله وسلامه غليه ليله الإسراء، وتجاوز السبع طباق، وتناهى في القرب منه، ، حتى كان قاب قوسين أو أدنى...

## $\star \star \star$

ولسـوف ينـزل كـي يـرى بعيـان
 نو العلـــو بلا تــــواصي ثـــــان

وإليـه قـد رفـع المسيـــح حقيقــة
 وإليـه آمــال العبــاد تــو دجهــت


 الشرح: هذه من ججلة كلام أهل السنة والجاءة فس اثبات الفوقية لله عز وجل على الحقيقة، حيث أخبر سبحانه أنه رفع عيسى عليه السلام إليه بـسده






 هو كذلك ترفع روحه إلى الساء، وقد ورد في الحديث الهيث الصحيح أن عيسى الهي سينزل قرب قيام الساعة، وأنه سيقتل المسيح الدجال ويكا ويكسر الصليب ويضع الجزية على أهل الكتاب، وتتلىء الدنيا في عهده خيراً وعدلاً . و كذلك ورد الحديث بأن أرواح المؤمنين تعرج بها ملائكة الر هة حتى تمثل بين يدي الله عز وجل فيبشر ها با أعد لما ما من نعيم فترجيع آمنة مطمئنة.
وهو سبحانه كذلك الذي تتجه إليه آمال عباده نحو العلو دون أن يوري بعضهم بعضا بذلك، بل فطرة فطرهم الله عليها كا فا فطرهم على الاقرار الهار

 مرضى بداء الجهل والحذلان، أعاذنا الله ما ابتلامم به بـا بنه وكرمه.

## * *

فســألــت عنهــم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكيـز خـان
 ذو بـاطــل بـل صـاحسب البرهـان مثـل الصـواعـــق ليس ذا لجبـــان مــن تحتهــــم مـــــا أنتم سيــــانـان بنحــاتـــة الأفكــار والأذهــــان

مـن هـؤلاء ومـن يقـال لمم فقــــد ولم علينـا صــولــــة مـــا صـــا
 جــاءوك مـــن فـــــــــــــــــم وأتيتم جـاءو؟ بـالــوحــي لكــن جئتم الشرح: لما سمع هذا السائل الذي خرج يرتاد لقومه عقيدة يدينون بها كلام أهل السنة والجل|عة في أثبات صفة العلو لله عز وجل ، وأنه فوق العرش بذاته ، أعجب أيا اعجاب بقوة كلامهم ووضوحه، وامتلأت به نفسه، فذهب يس يسأل عنهم رفقاءه وأهل هواه من أصحاب جهم، وحزب اع ذلك القائد المغولي الجبار ، المسمى بجنكيز خان، والمراد بهم نصير الديـن الطـوسي وأمثـالـه مــن أذنــاب

 لا تكون إلا لصاحب الحجة والبرهان، فهذه أقوالمم وحججهم يرسلونها علينا مثل الصواعق المحرقة في غير جبن ولا خور ، وشتان بين كلامنا و كلامهم، فانهم يجيؤننا من فوقنا بالوحي المبين والنصوص الصريكة من المنا الكتاب والسنة، ون ونـن نجيئهم من تحتهم بنفاية الأفكار و كناسة الأذهان، ولمنا ومن ذا الذي مستمسك بالوحي المعصوم وبين خابط في دياجير الجهالة ومتاهات الظنون

تسمــــع مقــــال جُسم حيـــــوان بعســاكــــر التعطيـــل غير جبــان
 مـن اليهـود وعــابـــدي الصلبـــان قـــــال الرســـــــول فتنثني بهوان فيـه قــوى الأذهـــان والأبـــدان

قــالـــــوا مشبهــــة جكسمــــة فلا
 واحكم بسفـك دمـائهـم وبجسبهـم حذر صححـابـك منهـم فهـم أضـل واحـــــــر تجادلم بقـــــــال الله أو أني وهـم أولى بـــه قـــد أنفـــذوا
 وكذاك غالطهم على التكـذيـب للـ آخـــــاد ذان لصحبنــــا أصـــانـان الشرح: سأل هذا السائل رفقاءه وأهل حبته عن رأيهم في أمل السنة والجماعة

 يقولون ان الله فوق العرش بذاته، فيشبتون له المكان والحيز الذي هو مو من
 أن تقتهم وأن تقابل جيوشهم من النصوص بعساكر التعطيل غير هياب ولا ولا وجل، وعليك أن تتبع معهم احدى ثلاث خصال المر ، فأما أن تسفك دما دماءهم كا

 اتباءهم، فإنه أضل من اليهود والنصارى .


 غخلص كك إلا اللجوء إلى المغالطة ، فإن كان النص متواترأرأ لا يككن رده فغانـالطه
 القرينة التي أوجبت ذلك الصرف فقل لمم حكم العقل باستحالة ذلك المك المعنى على الله. وأما ان كان الخبر آحادا فا عليك إلا أن تكذب به وتن ألنكر ثبوته أو تدعي أنه لا يفيد إلا الظّن فلا يقبل في باب الاعتقاد .

هذان هـ الأصلان اللذان بنى عليها المعطلة دفعهم للنصوص التي يرون فيها معسادمة لقضايا عقولم الفاسدة وأوهامهم الكاذبة.

* $\star$ *

فـــاحفظها بيــديــك والأسنـــان

 لا يلكـوه عليـك بــالآتـار والـ أخبــــار والتفسير للفــــرقــــــانـان

 هــذا الذي والله أوصـانــا بـه أشيـاخنـا في ســالــــف الأزمــان الشرح: يعني أن هذا التأويل لظواهر النصوص المتواترة والتكذيب بالآحاد منها هو الذي أوصى به شيوخ المعطلة أتباعهم، فعليك أن تعض علئ عليهر أنيا بالنواجذ وإذا اجتمعت بهؤلاء المثبتة أهل النصوص والآثار وضمك وإلا وإياهم بجلس ، فإياك




 فيه تخليط واضطرابر، وهذا الذي أوصيناك به هو وألنّ النه الذي أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان.







الشرح: يقول ذلك الرائد الأمق اني بعد أن طوفت بين أهل المذاهب فسمعت كلام أهل السنة والجاعة، ثُ سمعت كلام رفقتي من أصحاب ألما جهم

فيهم شككت في المذهبين جيعـا ورجعست مسن سفـري بييــة واخفـاق قلـت لصاحبي، وقد كلت دابتي من السير حتى أعلمت بحرانها وامتناعها عن المسير
 الكلام فقد جئتك من هناك بالخبر اليقين وهو أنه لا شيء وراء هذه الأكوان. ثم أخذ يدلل على قضيته الحاسرة، فقال لو كان للأكوان رب خالق موجود لكان مذهب المجسمة هو أصح المذاهب وأقواها برهانا وأولاها ها بالقبول، فإن القول بوجوده يقتضي أن يكون ذلك الوجود متحققا في جهة ولما استحال القول

 مكان وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ، فإنه ينطوي على التناقض كأنه قيل هو موجود معدوم، فالحكم بوجود رب خالق للعالم بائن عنه يقتضي انتصار مذهب التجسي، وأن يكون أهله أحق الناس بالإسلام والإيمان والإحسان وأن وأن يكون حزبهم هو الأعز الأغلب فوق رؤوس المذاهب جميعاً .

## $\star \star \star$

واخلع عذارك وارم بـالأرســان (1الد

 حـرفـا وصـوتـــا كـــان ذا جثمان يبقـــى على ذا النفــي مـــن إيان
 قــد هيئـت لـك سـائـر الألــــوان مسن كـل مـا تهوى بـه زوجـان (r)
 مـا ثـ فــوق العـرش مـــن رب ولم لو كان فـوق العـرش رب نــاظـر لـو كــان ذا القــرآن عين كلامــــهـ فــإذا انتفـى هــذا وهــذا مــا الذي

 وتـرى بها مــا لا يــراه مكجـــبـ
(1) ( ( ( ( ) (

واقطع علائقــك التي قـد قيــدت م هـذا الورى مسن ســـــن الأزمـان
 الشُح: يقول هذا الرائد الاحق لصاحبه: إذا كان الإيمان برب خالو للأكوان بائن عنها جيعا لا يتأتى إلا على مذهب هؤلاء الما
 هو التخلص من هذه المذاهب جيعاً فاطرح عنك هذه التكالئليف التي أثقلت كاهلك، واخلع عنك عذار الحياء والحشمة، وألق بهذه القيود التي منعتك من



 خصائص الاجسام وإذا انتفى وجود رب فوق العرش العن ، وانتفى كلامه بالقرآن لم يبق مع هذا النفي شيء من إيان، وإذا فلنتخلص من تبعات هذا الإيمان ولندع التقيد بقيود الملال والحرام لأهله ولنخرق مذا الساني وبين دخول البستان، يعني به الدنيا التي أعدت لنا فيه سائر المتع والملذات حيث المات

 قيدت من سبقنا من الناس فنصير أحرارا لا نعيش تحت قي الوا والنواهي، ولا في ظلال هذه الاحكام التي جاء بها هذا الفرقان.

## * * *



 قــول بـــدا منــــه إلى انســـــان


لـللـت طلسمــه وفــزت بكنــزه م وعلمـت أن النـاس في هــــيـــان الشرح: يقول له انك أنت الذي تصنع الحجاب الذي يهجز بين نفسك وبين مشتهياتها حين تقدر أن فوق الساء الما يدين الناس ويكز الـيز يهم بأعالمم، ولكنك لو عمدت إلى جحده وانكاره فقلت ما فوق السطاء مدبر ولا ألا على العرش اله رما





تخليط وهذيان.

## $\star \star \star$

مـن خلقـه اذ قلـت مــوجـــودان
لكــن زعمـت بــن ربـك بـائـــن





 والعلم وصـف زائـــد عــن ذاتــه عـهـ الشرح: يلتفت هذا المتحلل الزنديق الى صاحبه ويت ويتخيله رجلا من ألها الاثثات، فيقول له: أنك بدلا من أن تلجأ إلى الانكار الذي يريح رين نفسك ريك ويطط

 الآخر . وزعمت أن الله فوق العرش بذاته وأن الكرسي موضع قدميه ـ كا كا
روي عن ابن عباس وغيره.

وزعمت أن له سمعا وبصرأ، فهو يسمع أصوات خلقه مها خفتت، حتى





 واعلان وأن العلم وصف زائد على ذاته زيادة الأعراض ، وأن هذا العرض قائم به وهو غير ذي جثالن.

## $\star \star \star$






 الشرح: وزعمت كذلك أن الش كلم عبده موسى بن عمران بكلام سمعه
 الآذان بساءه. وكذلك زعمت أنه ناداه من جان المانب الطور الأئن، والنداء لا


 هr أولما وصف الله عز وجل بقرب المكان وبعده، فان النداء يقتضي البعد، وضده
 الأجسام، سواء كان عالياً او منخضضاً ، وهو بنوعيه يمتنع على الله عز وجل .

## $\star \star \star$

ليلا "اليـــــه فهـــــــو منـــــــه دان ان






 وزعمـت أن يـديـهـ للـبــع العلي الألـا الشرح: وزعمت كذلك أن مهداً صلى النه عليه وآله وسلم أسرى به به ربه ليلاً



 تصويتا كأطيط الرحل الجديد من ثقله كا روي المديث بذلك عن عمر رضي الله عنه .
وزعمت أنه سبحانه تجلى للجبل المسى بالطور عندما سأله موسى عليه

 في الحديث - مل يطق الجبل ذلك وصار كيثيا مهيلا وخر موسى صعقاً من هول
 وزعمت أن للمعبود سبحانه وجها باقيا لا يفنى ولا يزول، أخذاً من ألا توله







وزعمت أنه يوم الحشر يجعل السموات في أحدى يديه وهي اليمين ويبعل

 يقول : أنا اله، ، أنا الملك اين ملوك الأرض .

## * *

 وزعمت أن العـدل في الأخـرى بها




 و كذاك يضحك من قنـوط عبـاده اذ أجــدبـوا والغيـــث منهـــم دان الشرح: قوله وزعمت أن يينه ملآى، البيت أشارة إلى الحديث السابق ،
 والنهار الا ترون ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما ما في يده ه.


فهو اشارة إل قوله عليه السلام في الحديث الذي رواه أبو موسى رضي اللّ عنه



 وأما قوله وزعمت أن الله يضحك إل آخر الأبيات فكلها اشارة إلى أحاديث وردت باثبات صفة الضحك له سبحا

 | ( يضحك الله من قنوط عباده وقرب خيره ينظر ينظر اليكم أزلين قنطين يظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب").

## $\star \star \star$

وزعمست أن الله يـرضى عـن أولى الحسنى ويغضب مـن اولى العصيـان

 وزعمـــت أن الله يشرق نـــــوره انـان الأرض يـوم الفصـل والميــزان

 وزعمــت أن يكينــه تطــوى السطا طـي السجــل على كتــاب بيــان


 عَن المُؤْمِنْنَ إذْ يُبَاِيعُونكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ



 فيقول: أنا الديان، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وأما قوله : وزعمت أن الله يشرق نوره ، البيت فهو اشارة إلى الآية الكرية



 الله عز وجل يكشف عن ساقه فيخر أمل الموقف سجدن المشر كين فإنهم يدعون الل السجود فلا يستطيعون فتصير ظهور مهم طبقاً واحداً .
 يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء اللئ الليل ه.


 اثبات صفات الرضى واللضب والنداء بالصوت والنور والساق والكف واليمين ، و كلها صفات موجودة في المخلوق.

## $\star \star \star$



 لعبـــاده حتى يـــــرى بعيــــــانـان فــالمقلتــان اليــه نــاظـــرتــان

وزعمـت أن الله ينــزل في الدجــى فيقـول هــل مـن ســائـل فـأجيبـه وزعمـت أن لـه نـــزولا ثـــنـيــاً
 بـل يسمعـون كلامـــه ويــرونــهـه



الشرح: قوله في البيت الأول: وزمعت أن الله ينزل في الدجى الخ هو
 في كل ليلة الى سـماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من من داع

 مثل ذكر الشطر الأول بدل الثلث الآخر والمديث صريح في في اثبات صفة النزول

 المخلوق فلا يقتضي ماسة ولا كايثة ولا اتكاء الخ.

وأما قوله: وزعمت أن له نزولا ثانياً فهو النزول لفصل القضاء بين عباده










 بعده أشارة إلى قوله عليه السلام | ما تز تزال جهنم يلقى فيها وتقول مل من من مزيد

حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إل بعض وتقول قـ قط وعزتك وكرمك ه.

## $\star \star \star$

وزعمت أن الناس يـوم مـزيـدهــم

 ووصفتـه بصفـات حـي فـــاعــل مــــــــالاختيــار وذانــــك الأصلان



 الشرح: قوله : وزعمت أن الناس يوم مزيدهم الخ اشارة إلى مـا رواه أحم



 المسك فيتجلى هم الرب جل شأنه وينظرون اليه كلهم، ولا يكون شيء ألـا

 ذخرت لكم، فيأتون سوقا فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خلا خطر


 فيكون أهل الجنة أشد شوقا الى يوم المزيد من المحب الى حبيبه .

وأما قوله : ووصفته الخ، فالمعنى انك وصفت الباري جل شأنه بصفات الحي
من القدرة والارادة والسمع والبصر والككلام، فإن كلها صفات تقاتي تـتضيها الحياة،

 بالاختيار ها أصل التفرق بين الناس في الباري جل شأنه، ، فدع ما تغرق الانوا فيه
 من ربقة الدين فلا تتلاعب به تلاعب هؤلاء المعطلة، فتنتض نينيا باثبات ليس يفترق عنه في شيء، فإن اثبات ذات جردة عن جنيع الصنات وات والانطاء هو



 والثيران، فأعيش كا تعيشن بلا عقيدة ولا إيان.

## $\star \star *$

متنــتضـــا رجلا" لـه وجهـــان
 والاثـبـات في عتـــل وفي ميـزان

 الـــدمـاء وانسلخــوا مـــن الايان


 أو بين ذـــــك أو شبيـــه أتـــان

فاسمع بابنــار الجميـي ولا تكـن

 فمتى أقـر ببعض ذلـــك مثـبــت



 فجميعهـا قـد صرحـت بصفـاتـه


الشرح: يقول هذا الأحق لصاحبه: إذا كان الناس قد افترقوا في ربهم إلى هذه المذاهب الثلاثة ، فهم بين الاثبات والتعطيل والتناقض باثبات الثات البعض ونفي

 إلا أن تطيب نفساً بانكارها جيعاً ، وأن تقنعها بهذا الإنكار ، فإذا أبا أبت نفسك
 إلى النصوص وهو مذهب أهل الإثبات، حتى لا تعيش متناقضاً ذا وجهين ألمين أما إذا سمحت لنفسك أن تكون مع المعطلة النفاة أو مع الملفقة المتحذلقين فيجب عليك في كلتا الحالتين أن تقيم الدليل القاطع على أن ما ما نفيته مغاير لـا أثبته ، وأن
 المنطق فمتى أقررت بإثبات البعض لزمك هذا الإثبات في اليا الكّل ، وإلا فيجب أن أن

 أثبت أْخرى تاثلها في اتصاف المخلوق بكل منها ، فقد وقع في التشبيه وناقض

فيقال للمعطل الجهمي مثلا : أنت تنفي عن الله الأسطاء والصفات فرارا من التشبيه مع أنك تثبت له الذات، وتقول إنه شيء وموجود أنود، والمخلوق أيضاً له

 لا يقتضي التشبيه والملثالة فقل مذا أيضاً فيا نفيته ، اذ لا فارق أِ أصلاً و كذلك يقال لمن يثبت الأسطاء دون الصفات كالمعتزلة، أو يثبت بعض
 الصفات أو بعض الصفات دون بعض مع ع أن كلا منها مكا يشار كه فيه المخلوق ، فإن كان جرد الاشتراك عندى في الاسم أو في الصفة موجبا للتشبيه فيجب أن أن تطردوا الباب على وتيرة واحدة في النفي، وان كان غير موجب لذلك فقولوا

فيم نفيتم ما أثبته الله ورسوله نظير قولكم فيا أثبتموه، وإذا فلا ملا مناص من أحد


 عليه سائر المل والشرائع من اثبات صفاته وكلامه وعلوه على خلته ببيان شاف ألـو ولفظ صريح.

## * * $\star$

فأصنـع مـن التـنزيـه تـرسـا عككا وانــن الجميــع بصنعـــة وبيــان



 ولـذا خلعنـا ربـــة الأديـان مــن أعنــاقنـا في ســـالـــن الأزمـــان

الشرح : وإذا كان الغلب لأهل الاثبات لاتساق مذمبهم ومطابقته للنصوص الصريهة فلا بد اذن من اعال الحيلة للتغلب عليهم، وذلك بأن ألن نسمي النفي

 واجادة البيان حتى يروج كلامنا عند الناس، وعلينا كذلك النا أن نشنغ على أهل


 وألزمونا ، أما اثبات الكل أو نفي الكل ، فعدونا صرعى في الميدان المان، كمن غدا
 إلى انكار جميع المذاهب كنافة الوقوع في التجسيم ان صرنا إلى القرآن وأخذنا

بظواهر نصوصه الصريهه، وهذا أيضا هو الذي دفعنا ، أي دفع أسلافنا إلى خلع ربقة الأديان من أعناقهم في غابر القرون والأزمان.

## * * *


 وكنـا الأئمــة كـــالفلاسفـــة الألى لم يعبــأوا أصلاً بــذي الأديــان




 الشرح: يتبجح هذا الملحد الزنديق بأسلافه في الزندقة والا لماد ويعدهم على سبيل الفخر والاغراء بالتأسي بهم، فيقول قد كان لنا فيا فيا مضى ملوك عان عاندا





 وكان من مشايعيه في إنكاره وجحده، وهو الاء الذي أمره فرعون أن أن يبني له صرحا
 موسى كان قد أخبره أن ربه في السماء، وإلا للا عزم على بناء الصرح. وأما قارون فكان من قوم موسى عليه السلام، فبغى عليهم واستطال بسبب ما آتاه الله من الكنوز وخزائن الأموال، حتى حله ذلك على الكفر بالهُ وادعاء

أن ما عنده من المال إنا كسبه بما يهذقه من علم الكيميا ونووه وليس من فضل
الله

وأما نغرود فكان ملكاً جباراً في أرض كنعان، وهو الذي حاج إبراهيم في
 وأميت فأنكر الصانع وادعى الالمية كا ادعاها فرالما فرعون بعده.

وأما جنكيز خان فهو قائد المغول الطاغية الذي خرج من بلاده يكتاح البلاد الإسلامية قتلاً ونهباً وتخريباً حتى استولى على بغداد قصبة الملافة سنة 707 هـ في عهد المستعصم فأحالها خرابا .

وأما أرسطو فهو الفيلسوف اليوناني المشهور واضع علم المنطق وكان تلميذا لأفلاطون ولكنه خالفه في كثير من المسائل ، وكان من رأيه في الله عز وجل والي أله واحد بسيط بجرد عن المادة وعلائقها واجب الوجود ويقول ألنه لا لا يعلم إلا فقط، وعنده أن الله ليس خالقاً للعالم ولكنه محرك له فقط، ولا يعا يعني بذلك أله أن
 وكانت المادة أو العالم المادي في غاية النقص فهو يتحرك بان بدأفع الشوق إلى المبدأ الأول محاولاً التشبه به قدر الاستطاعة .

وأما شيعة أرسطو فيعني بهم الذين ذهبوا في القول بتجرد الباري سبحانه من النعوت والأوصاف المادية، وذلك كالفارابي وابن سينا وابن رشد الاندلسي
 العرش خارج هذه الأكوان، لأن ذلك ينافي التجريد عندهم، ولا ولا فيهم من قال



 $9 r$



## $\star \star \star$

و كذا ابن سينـا لم يكـن منكـم ولا ألتـا





 الشرح: وكذلك ابن سينا وهو الفيلسوف الإسلامي المشهور مؤلف كتاب الشفاء في الفلسفة، والقانون في الطب والإثـارات وغير ونيرها في المباحث العقلية لم يكن منكم يا معشر أمل الإثبات، ولا أتباعه في فلسفته كذلك، ولكا ولكنهم كانوا


 عنايته في كتبه، أنا كانت بتقرير نظريات أرسطو وأفلاطون وغيرها من فلاسفة اليونان.

وكذلك الحوجة نصير الدين الطوسي المتوفي سنة


 أغرى قائد التتر بغزو البلاد الإسلامية ، و كان مساعدأ له في ذلك. وهذا معنى قول المؤلف (لا أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطان). قتل

الخليفة يعني الخليفة العباسي المستعصم آخر خلفاء العباسيين بيغداد ، وقتل القضاة وحاملي القرآن والفقهاء في البلدان، وما نقم هذا الملحد من هؤلاء الا أنهم في نظره مشبهة جسمة، ولا يدينون مثله بدين اليونان في المروق والالحاد ـ ـو ومن ينتسب إلى جاعتنا كذلك، فحول الملاحدة من آل سنان، وهي أسرة قوية من أهل فارس كانت تككم في خراسان، وفي كنفها تربي ابن سينا وعلى كتبهم تخرج، و كانت لم مكتبات حافلة بشتى المؤلفات في جيع فروع العلم، ولا سيا علوم الفرس واليونان ـ ولنا كذلك المصنفات التي يغالي بها أهل البحث الـي ،
 أهم كتبه كلها لـا حواه من أبحاث في المنطق والفلسفة ، ومثل رسائل الاخوان
 رائدها في تأليف هذه الرسائل هو رفع الخلاف بين المذاهب والأديان والتأليف بينها في وحدة منسقة حتى يعيش الناس جميعاً في ظلال وحدة إنسانية شاملة ، ولذلك جاءت رسائلهم خليطاً متنافراً من شتى العقائد فهم يزّجون الإسلام باليهودية والنصرانية والزرادشتيه والمانوية والافلاطونية المديثة الخ ... ومن يقرأ هذه الرسائل ويقف على مدى ما فيها من خلط وتناقض لا يشك في سوء اعتقاد هذه الجاعة وما تهدف إليه من كيد للاسلام، وانغلاع ون من ربقة
 أهم كتبه الفلسفية، وقد قام بشرحه الحوجة نصير الدين الطوسي الذي تقدم ذكره.

## $\star \star \star$

 هي عندم مثل النصـوص وفـوقهـا وإذا تحاكمنــــا فـــإنا إليهـــــم إذ قد تسـاعـدنـا بـأن نصـوصـه

الشرح: يعني أن الإشارات قد صرحت بضد ما جاء في كتب الله الثلاثة


 العالم صدر عنه بطريق الإيجاب لا بطريق الاختيار والمشيئة الل غير ذلك مما ضمنه كتابه من زندقة وضلال .

ومن العجيب أن هؤلاء الملاحدة أشياع هــذا الفيلســوف يقـدسـون هـذه الإشارات ويجعلونها في مرتبة النصوص القرآنية، بل فوقها في افادة الحجج
 يرجعون إليها وييكمونها دون كتاب الله عز وجل. لأنهم زعموا وبئس ما ما

 ولا يعتمدون على أدلته في اثبات العقائد لأن المطلوب في العادن العقائد هو الجزم واليقين، وأدلة القرآن عندهم خطابية لا تنتج اليقين، وإنا ولا قصاراها وا ألها أنا تفيد الاقناع والتأثير، فهي لا تفيد إلا غلبة الظن، وذلك غير كافي فا في الاعتقاد ، ومن أجل هذا أتعبوا أنفسهم في تر كيب الأدلة العقلية المثبتة للعقائد الإيمانية، ، وما هي في الواقع إلا ترهات وأباطيل إلا ما يرجع منها إلى أدلة القـرآن البينـة الواضحة، وليت شعري ماذا يقول هؤلاء في السلف الأولين من الصحابة


 كلمة المتكلمين جميعاً من معتزلة وأشعرية وغيرها علما على هذه القاعدة المدة الجائرة وأن يجاروا فيها ملاحدة المتفلسفة فيؤخروا كتاب الله عن قضايا ععولم ويعزلوا

كتاب الله عن أن يكون هدى وبيانا وشفاء كا وصفه الله حيث يقول : وـ هَذَا



 ذلك من الآيات.

## $\star \star \star$

قـــالـــوا بقــــولما مـــن الموران


 وهـو كـائـن مـن هــنه الأكـــوان

 حـــنرا مـسن التجسير والامكـــان

يا ويـح جهـم وابـن نزهـم والألى
 ينفـي الصفـــات نافـــة التجسيم لا
 ويقـــول أن الله قــــد شــــــاء الذـي ويقـــول أن الفعـــل مقــــدور لــــهـ
 لكننــــا قلنـــــا عال كـــــلـ ذا


 فهم ينفون الصفات غخافة التجسي دون أن يكترثوا لU جاء من من النصوص في
 الصدور وتسره القلوب، ويبتبون له كذلك المشيئة العامة والقدرة الشاملة فلا فلا
 مقدور له، وأن العالم بجميع أجزائه حادث بعد عدم الوم، وأن الله أوجده بكشيئته وقدرته، فكيف يتفق ،هذا الاثبات مع تصريكهم بنفي التجسيم والله ما هذان متفقان
,لكنا نحن لم نتردد كا تردد جهم، ولم نجبن عن التصريح بالنفي الشامل فلم
 ولا قلنا بجدوث العالم عن مشيئته وقدرته، بل قلا قلنا أن كلا كلا ذلك كال الا الوقوع في التجسيم والإمكان.

## $\star \star \star$

## فصل


 من أرض طيبة مبن مهــاجـر أهـد
 وصريــح عقلي فــــاعقلي بيـــــانـان ـرحــن والمعقـــــــول في أيانـــي

 مـن عـرثــه حتى الحضيض الداني سافرت في طلــب الإلـه فــدلني الـ
 فتوافق الوحي الصريـح وفطـرة الــ شهـــدوا بــأن الله جـــل جلالـــه وهـــو الالـــه المق لا معبـــود إلا بـل كــل معبـود ســواه فبـــاطـــلـ الشرح: بعد أن ذكر المؤلف طوائف أمل الضلالِ الذين سافروا في طلب الـت جل شأنه فعميت عليهم السبل، وضلت بهر ألم المسالك لأنهم لم يطلبوه من
 وأوهام كاذبة ، أخذ في بيان فريق الحق أهل السنة والجلجاعة فذك الجر أن هذا الفريق حين قدم من سفره وعرض بضا بضاع مكان طلوعه وظهوره ومي أرض طيبة دار المجرة بالحق الصريح والبي والبرهان البلي والتبيان الواضح، وكنت قد سافر افرت إليها في طلب العلم بالنه جل شأنه فدلئلي عليه أربعة أثياء كلها عليه دوال ولا يؤخذ العلم به إلا من طريقها الأول: نبيه الذي أرسله بالمدى ودين الحق والمراد سنته الصحيحة.

والثاني: عكم القرآن وهي آياته البينات الواضحة الدلالة على معانيها بلا احتال ولا اشتباه.

والثالث: فطرة اللش التي فطر الناس عليها من الإقرار بوجوده ووحدانيته واتصافه بميع الكالات.

والرابع: العقل الصريـح الخالي مـن شــوائـبـ الجهـل والتقليـد والتعصـب والجمود.

هذه المصادر الأربعة من الوحي الصريح بنوعيه والفطرة والمعقول قد توافقوا



 الأعلى، إلى المضيض الأسفل

## $\star \star \star$

مـــع ذل عـــابـــــده هـا قطبـــــان

 وعليها فلــــك العبــــادة دائــــر لا بـــالموى والنفس والشيطـــــان

 فقيـام ديـن الله بــالاخلاص والالار إلا الذي قــامــــت بــه الأصلان لم ينـج مـن غضسب الإلـه ونـــاره أو ذو ابتــداع أو لـــه الوصفــان
 والجاهلـون عمـوا عـن الإحســان

 الشرح: بعد أن بين أن العبادة لا تنبغي إلا له وأنها خالص حقه على عبا علاده كا جاء في حديث معاذ اه حق الذ على عباده آن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئا "

 يكمل فيه هذان الأمران حبة الله تملأ شعاب قلبه ومسالك ولك وجدال والمانه ويورثها
 ويورثه مطالعة عيوب النفس وجنوحها إل خالفته وعصيانه.
 فإن الله عز وجل لا يعبد إلا با شرع هو ، لا با با يسوق إليه الموى أو تا تزينه

 واللمبس وغيرها من شؤون الحياة ما لم يأذن به الله.
والحاصل أن العبادة لاتكون صحيحة ولا مقبولة إلا إذا توافر لما شرطان





 أهل الجهل والحاقة فهم بمعزل عن طلب الإحسان.

## $\star \star \star$

 مـن فــوق عــرش فــوق سـت ثمان ويـرى كـذاك تقلـــب الأجفـــان



وكــذاك قـد شهـدوا بـأن اله ذو
 فيرى دبيب النمل في غسق الدجـى وضجيـج أصـوات العبـاد بسمعـهـ





الشرح: يعتقد أهل السنة والجهاعة بأن الله سميع يسمع، هو صفة له قائمة بذاته ، وأنه كذلك بصير ببصر زائد على ذاته، فالسمع والبصر صفتان ثابتتان له
 كا تزعم المعتزلة من كونه سميعاً بذاته لا يسمِع ، وبصيرا بذاته لا لا يبصر ، فإن نفي الأسطاء تكذيب بصريح القرآن، وهو كفر ، واثبات الموصوف بدون المون الصن الصفة أو أدعاء أن الصفة عين الموصوف سفسطة .

 حجب وأستار، فهو سبحانه مع كونه فوق عرشه عالياً على خلقه يرى أصغر خلوقاته وهي النملة ويسمع دبيبها على الصخرة الصلاء في الليلة الظللماء، ويرى
 وييز بينها فلا تتشابه الأصوات عنده ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يشغله شأن



 به لسانه ، ويستوي في علمه ما قرب وما بعد ، وما أسر وما أعلن كا قال قال تعالى :
 بِالنَّهَارِ هُ [ الرعد : • 1 ] بل يستوي في علمه الماضي والحاضر والمستقبِل فهو يعِلم
 الآن، فالاشياء كلها حاضرة لديه، و هو يعلم الكيفيات التي ستكون عليها الإشياء

قبل وجودها، فيعلم ما لم يوجد من الاشياء لو وجد، فعلى أي كَيفية يكون وجوده في عالم الأعيان.

## $\star \star \star$

دور لـــه طــوعــــا بلا عصيــــان وهو القـديـر فكــل شيء فهـو مقـ
 هــي خلقـــه حقـــا وأفعــــال لم لكـن أهـل الجبر والتكــذيـب بـــا لاقــدار مــا انفتحــــت فم عينـــان
 فحقيقـة القـدر الذي حـار الورى في شـــأنـــه هــو قـــــدرة الرحمن وأستخَخن بـن عقيـل ذا مـن أحمد
 الشرح: ويعتقد أهل السنة والججاعة أن الله قدير بقدرة، وأن قدرته عامة تتعلق بجميع الممكنات إيجادا واعداما ، فلا يخرج شيء منيا ونها عن نطاق قدرته ، ومها أراد شيئاً فإنا يقول له كن فيكون، إلماء دون معاندة أو اباء، وعموم قدرته سبحانه لكل شيء من الأعيان والصفات والأفعال يرد على القدرية في قولم انم ان ان الحيوان يخلق أفعال نفسه وأنها نيست يخلوقة لله

والحق الذي عليه اُهل السنة أن أفعال الحيوانات تنسب إلى الله عز وجل على
 97 ] وتنسب إليها على أنها أنفال لها صادرة عن قدرها وارادتها المادثة، ولا
 وجدت بها مثل القدر والارادات والمواس والآلات والمواد الحارجية التي تقع عليها الأفعال.

ومعنى كونها أنعالاً للعباد أنهم هم الذين باشروها بقدرهم واراداتهم مباشرة


هذا هو مذهب الأمة الوسط الذي يجمع بين الآيات الدالة على عموم خلقه





ولكن أهل الجبر الذين ينفون عن العبد القدرة على الفعل ولا يسمونه فاعلاً

 بجانب من الحق دون جانب فالمجبرة غلبوا عموم القدرة والمشيئة ، فلم يعلوا للعبد فعلا ولاجعلوه مسؤولاً عا يصدر منه، ، إذ لا يسأل عا ليس من فعله والقدرية غلبوا جانب التكليف والأمر والنهي فخصصوا في القدر والمشيئة ، وعزلوا أفعال العباد عـن الدخـول تختها تحقيقــا لمســؤوليـة العبــد وتصحيحـا للتكليف.

وهكذا نظظرت كل من الطائفتين نظرا قاصرا ، فلم يؤمنوا بالكتاب كله الدال ولم على اثبات عموم قضاء الله وقدره ومشيئهه ، وعلى أن أفعال العباد واقع القع منهم

 هذه الكلمة من الإمام أحد وقال: إنه شفى بهذه الكلمة وروفـ المدر المد
$\star \star \star$

## فصل

مـا للمات عليــه مــن سلطـــــنـ


$$
\begin{aligned}
& \text { ولـــه الحيــــاة كاها فلأجـــــلـ ذا } \\
& \text { وكـذلـك القــوم مـن أوصـافــهـ }
\end{aligned}
$$

 فمصحح الأوصاف والأفعـال والأأ سطاء حقــــا ذانــــك الوصفـــــان الان
 اسم الالـه الأعظـم اشتملا على اسـ الـا فالكـل مـرجعهـا إلى الاسمين يــد ري ذالك ذو بصــر بهذا الشــــــان الشرح: ويتقد أمل السنة والجاعة أن الن حي قيوم، وأن حياته أكمل
 ولذلك كانت حياته أزلية أبدية لا يككن أن يلحقها موت ألما أو فناء . وأن قيوميته

 أعني الحياة والقيومية تدور جميع أوصاف الكال أكال الثابتة له سبحانه ، فالمياة تصحح اتصافه بصفات الكمال في الذات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها من الصن الصفات التي لا تكمل المياة بدونها ، والقيومية تصحح اتصافه بصفات الـا الكال فيا في الفعل من الخلق والرزق والاحياء والاماتة الخ. ..

ولأجل هذا ورد هذان الإسطن الكريان مقترنين في ثلاث مواضع من كتاب الله عز وجل، وورد في الحديث ما يدل على أنها اسم الها الها الاعظم حيث ألجاب النبي عليه السلام من سأله عنه بأنه في آية الكرسي وأول أنل آل عمران، لأنها اشتملا علي هذين الاسمين مقترنين، ففي آية الكرسي التي هي أعظم آية في
 roo [ آل عمران: $r$ ]

ومن هنا يعلم أن على هذين الاسمين مدار الاسطاء الحسنى كلها واليها ترجع إيا
 يضاد نفيه. كال الحياة. وأما القيوم فإنه متضمن كال غان أناه، وكال قدرته فانه

القيوم بنفسه الذي لا يتاج إلى غيره بوجه من الوجود ، ولا قيام لغيره إلا
 البصر بهذه الشؤون الإلمية العالية وأهل العلم بأسطاء الله وصفاته.

## $\star \star \star$

ولـه المحبـة وهــو ذو الاحـســان سشبيــه والتمثيــل بــــالانســـــان
 ذاك الكالل أذاك ذو أمكـــــــــان
 والعلم بـــــــالكلي والأعيــــــــــان ـذا وصفه فـاعجـب مـن البهتـان
 وله الكال المطلــق العــاري عـن التـ وكال من أعطــى الكمال لنفســـهـه المـا أيكون قـد أعطـى الكال ومـا لـه أيكــون انســان سميعــــا مبصرا ولـــــه الحيــــاة وقــــــدرة وإرداة والله قــــد أعطـــــاه ذاك ليس هـ

الشرح: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله متصف بالارادة وهي صفة تخصص الفعل بأحد وجوهه الممكنة، فالله عز وجل يخص بارادته كل بخلوق بما يشاء من الصفات المتباينة المتقابلة من مثل السواد والبياض، والطول والعرض ، واللطافة والكثافة والصالابة والليونة الخ ـ وضدها الكره وهو مستحيل على الله إذ لا مكره له ، قال تعالى :
 الفلاسفة فنفوا عنه القصد إلى الفعل وقالوا أن الفاعل بالقصد مستكمل ، وإن الارادة تغير وانفعال وميل إلى الملائم وهو نقص يستحيل على الله، ولها ولذا قالوا ان العالم صدر عنه بطريق الإيجاب والتعليل لا بطريق القدرة والاختيار . وأما المعتزلة فبعد أن اتفقوا على نفي الارادة فاختلفت عباراتهم في ذلك،
 ومنهم من قال إنه مريد بارادة حادثة لا في كحل الخ. و كلا المذهبين كالف


الموجودات، ويعتقد أهل السنة كذلك أنه سبحانه متصف بصفة الكراهة التي


 فهو رضي عن المؤمنين وعن أفعالمم كا قال تعالى : وَلَّقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

 المتقين المحسنين ويجب الأعال الصالمة وينبني أن يعلم أن ارادته ومشيئته غير


 نقص بوجه من الوجوه فلا يكن أن يقاربه أو ياثلثه في كاله أحد أحد والدليل على ثبوت صفات الكال له سبحانه أنه هو واهب النا الكال ونال ومعطيه للمخلوق فيكا فيكون

 معطي الككال، ويكون فاقدا له فإن فاقد الشيء لا يعطيه، ، فإذا كان هو سبار سبحانه

 هذه كلها صفات كال في الانسان فلا بد أن تكون ثابابتة له سبحانه على نحو أتم وأكمل ما هي في الانسان، وأما خلوه عن هذه الصفال ونات والكمالات التا التي هو
 المخلوق وأمكن أن يتصف به الخألق جل وعلا نهو أحق به وأولى كا أن كل نقص في المخلوق، فالخالق أولى بتنزهن عنه.

## $\star \star *$


 وكــا لـوازم كـونـه جســدا نعـم


 متتضيات المدوث والامكان مثل نوم العبد فإنه فتور يعتري جسم الحي فيتطلب


 فإن الحي يحتاجها من أجل بقاء حياته وتجديد ما تهدم من من أجزائه وإذا


 أن لا يتخذ نفي الأعضاء والموارح ذريعة إلى نفي الصفات الثابتة لله عز وجل بالأدلة القطعية من الوجه واليد والعين والقدم وغيرها .
$\star \star \star$

وكلامـــه المسمـــوع بـــالآذان طلبــــاً واخبــــارا بلا نقصـــــان

 سبحـانـه ليسـت مــن الأكـــوان سمــوع منــه حقيقـــــة بيـــــــانـان لفظُ.اً ومعنــى مـــا ها خلقـــان

والنه ربــي لـــم يــــــــزل متكلر صـدقـا وعـدلا أحكمـت كللاتـه ورسولـه قـد عــاذ بـالكلات مــات مـن ايعـاذ بـالمخلـوق حـاشــاه مـن الـ
 وكـذلـك القـرآن عين كلامـه المـ
 $1 \cdot v$

اللفــــظ والمعنــــى بلا روغـــــان تنــزيــل رب العـــلمين وقــولــهـه الشرح: هذا بيان لمذهب أهل السنة والجاعة في صفة كا كلام الرب جل جل شأنه
 أكمل من لا يتكلم، والله لم يزل ولا يزال يزال متصفأ بصفات المات الكال مكال كلها ومنها
 وكيف شاء، فهو من الافعال الاختيارية التابعة لمشيئته وحكمته.

وهو سبخانه يتكلم بجروف وأصوات يسمعها من يكلمه كا كا كلم موسى 'عليه السلام عند جيئه للميقات وناداه من جانب الطور الائن وقربيه ينجيا ، وكا وكا يكلم
 كلاته سبحانه وأحكمت، صدقا في اخباره وعدلا في أحكامه ، لا مبدل لكللاتت وهو السميع العلم.
والدليل على أن الككام المسموع المتلو صفة لله غير خلوق أن الرسولي الد





 العالمين وقوله.

ولا شك أن المنزل هو كلام الهُ وليس هو الفاظا فقط دون معان، ولا هو

 عن الحق ومكابرة للدليل .

$$
\begin{array}{r}
\star \star \star \\
\\
1 \cdot \wedge
\end{array}
$$

 م كلام رب العرش ذي الاحســان كقــــراءة المخلــــوق للقـــــرآن قـــد كلم المولــود مــن عمــــران شيء مسن المسمـــوع فـــافهـــــم ذان وخعـومهـم مسن بعـد طـائفتـــان خلـــق لـــه ألفـــاظـــه ومعـــــاني خلـق وشطــر قــــام بـــالـــرحمن ونـ
 فــالصـوت للقـاري ولكـــن الكالا
 فإذا أنتفت تلك الوساطـة مثـل مــا فهنالــك المخلـوق نفس السمـع لا هــــذي مقــــالـــــة أحمد ومهد أحـداهم زعمــت بـــأن كلامــهـ والآخـرون أبـوا وقـالــوا شطـــره الشرح: بعد أن بين أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تكلم به على
 الذي يكتبون به والورق الذي يكتبون عليه، كل ذلك مخلوق، ولكن المقروء
 ولكن القرآن المؤدى بذلك الصوت غير مخلوق، وكذلك إذا كتبه الكاتب في المصحف فالكتابة نفسها فعل الكاتب ، وهي مخلوقة ، ولكن المكتو بو كلا كلام الله، ، فالمقروء بالألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدر هو كلام الله عز وجّل ، فإن طرق الاداء والتعبير قد تختلف وتتعدد ، ولكن المؤدى والمعبر عنه بها جيعاً شيء واحد وهو كلام الله عز وجل ، فإن الكالام انما ينسب لمن قاله مبتدئاً لا إلى من بلغه مؤديا .

وهذا الذي ذكره في حكم أصوات القارئين ومداد الكاتبين وأنها خخلوقة ، أخا
 انتفت تلك الواسطة و كان الكلام مسموعا من الله عز وجل مباشرة كا كا فا في تكليم موسى عليه السلام، فالمخلوق هنالك هو نفس السمع الذي هو أدراك المسموع ، المّ وأما المسموع نفسه فهو كلام الله لا شيء منه بـخلوق، فإنه نعت الله وصفته. هكذا فرق الإمام أحد والإمام البخاري وغير ها من أُمّمة أهل السنة بين 1.9

كلام الله الذي هو غير غخلوق، وبين ما هو من فعل العباد من القراءة أو الكتابة أو الحفظ أو السلع الذي هو مخلوق.
وأما خصومهم فطائفتان: طائفة الجهمية والمعتزلة، ، وهؤلاء ذهبوا الى أن القرآن كله بألفاظه ومعانيه مخلوق، وذلك بناء على مذهبهم في نفي الصفات،

 في غيرها ، واحتجوا لمذهبهم بالآيات التي تدل على حدو
 لا ننازعهم في الحدوث، ولكنهم يبنون عليه الحكم بأنه مخلوق، اذ كل كل حاد
 وراءها فهو حادث مخلوق، ولمذا نفوا الصفات فرارا من القول بتعدد القدماء . وأما الطائفة الأخرى فهم الكلابية والأشعرية، ذهبوا الل أن القرآن ألفاظ ومعان، فألفاظه المتلوة المسموعة المكتوبة في المصاحف حادثة مخلوقة، وأما معانيه المعبر عنها بتلك الألفاظ فقديمة قائمة بذاته تعالى، ويسمونها الكلام النفسي وهو عندهم معنى واحد لا تعدد فيه ولا تبعض . وهذا هو معنى قول المؤلف رحه الله (والآخرون) يعني الكلابية والاشعرية أبوا القول بما قاله المعتزلة من أن القرآن كله مخلوق، وقالوا شطره هو ، أي نصفه وهو اللفظ خلق، يعني مخلوق، وشطره الآخر ، وهو المعاني قام بالرحمن ، أنه صفة له فالمعاني عندهم ترجع الى الصفة القدية، وأما الالفاظ فـلما فحادثة

عخلوقة .

## $\star \star \star$

قلنـــا كا زعمــــوه قـــرآنــــان زعمـوا القـرآن عبـارة وحكـايــة




 حــــرف ولا عــــريـي ولا عبراني

الشرح: يعني أن الكلابية أتباع ابن كُلاَّب (بضم الكاف وتشديد الثّان اللامم)

 عبارة وحكاية عن كلام الله ودال عليه فقط، وتسميته قرآنا أو كلاما ما جاز ماز من


 كَيْنَ قَدَرَّ

 حيث قالوا أن القرآن ليس الا هذه الالفاظ الحادثة المخلوقة.
وأما الآخر فهو المعنى القديم القائم بالنفس ، وهو الكِلام عندهم على الحقيقة





 من حروف وأصوات، ولا عربي ولا عبراني.

فيا يقــــــال الأخطــــــل النصراني


 معنـى قــديم غير ذي حـــدثـــــان نــاســــوتـــــه لكـــن ما ما غيران عجــب وطـــالــــع سنـــــة الرحمن
 يا قوم قد غلـط النصـارى قبـل في
 ولأجـل ذا جعلـوه نـالـــوتــا ولا

 فــنظـر الى ذاك الاتفـاق فــانـــهـ الشرح: يعني أنه لا دليل لمؤلاء الكابلابة والأثاعرة على اثبات الكلام
 شاءر نصراني من بني تغلب كان في زمان بني أمية يقول فيه : ان الككام لفـي الفـؤاد وانا جعـل • اللســــــــان على الفـــــــؤاد دليلا
 ينكرها - فإنه لم يرد به المعنى الذي ارادادوه من اثبات الكا الكلام النفسي العاري عن الحروف والالفاظ ولكنه يقصد به ان الانسان إذا إذا أراد أن يتكلم فإنه يزور الكلام في نفسه أولا قبل أن ينظق به ، ويزنه بعقله مُ يعبر عنه باللسان. هذا شأن كل عاقل يعلم أنه مؤ اخذ با يا ينطق به ، أما أجراء الكلام على اللسان دون تقدير أو روية، فإنا هو من شأن أن المجنون والماذي قول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: زورت في نفسي كانلاما ، فهذا الكانلام ملم يكن جردد معان قائمة بنفس عمر ، ولكنه كان جملا وعبارات أعديا ما ليلقيها من

 زعموا أن عيسى نفس كلمة الله، فجعلوا الكلام الذي هو مو من قبيل الاعراض
 الكلمة التي هي شيء من الاله اتحد بالناسوت، اي بيسد عيسى عليه السلام.

فعيسى عندهم فيه جزء الهي قديم، وهو الكلمة، وجزء حادث مثلوق وهو الجسد ، ولكنها اتحدا وصارا شيئاً واحداً يسمى المسيح.

وقول الكالابية ومن وافقهم من الأشعرية هو من هذا الجنس حيث زعموا أن القرآن شطره قديء وهو المعنى النفسي وشطره محدث، وهو هذا الموجود في الالصحف، فهو عندهم عبارة وحكاية عن كلام الله، وجعلوه ناسوتا لذللك المعنى القدئ لأنه حال فيه ومدلول عليه به، فا أقوى ما ضاهى هؤلاء بقولمم في القرآن قول النصارى في نبيهم، وليس هناك من فرق، الا أن النصارى اثبتوا اتحاد الجزءين، وأما هؤلاء فقالوا أنها غيران، وهذا الاتفاق بين هؤلاء وبين النصارى ما يقضي منه العجب، ويحمل على التأمل في بجارى سنن الله جل شأنه في خلقه. وتكايسـت أخـرى وقـالــت ان ذا قــــول محال وهــــو خخس معـــــان
 فيكـون أنـواعــاً وعنـد نظيرهـــم أوصـــــــــــــــه وهمـــا فمتفقــــان أن الذي جـاء الرســول بـــه لمخـ أنشـــــاه تعبيراً عــــن القــــــرآن جبريـــل انشـــــاه عـــــن المنـــــان والخلـــــف بينهـــــم فقيــــــل محم والآخـــرون أبـــوا وقـــالـــــــا انا الشرح: للا كان القول بأن الكالام النفسي القديم معنى واحد في الأزل غير معقول لاستلزامه أن يكون الأمر عين النهي، والاستخبار عين الخبر ، وأن تكون معاني كتب الله عز وجل كلها معنى واحد ، وان تكون آية الكرسي مثلا في معاني آية الدين، وسورة تبت يدا أبي لمب في معنى هُّل هو الله أحد إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدة، تكايست طائفة من الأُشاعرة وقالوا ان الكالام في الأزل خمسة أنواع الأمر والنهي؛ والاستفهام والخبر ومعنى خامس يعمها بميعا فهو لها كالاساس للبنيان. ومنهم من جعلها أوصافا للككلام لا أنواعاً له، ومها كان اختلافهم في هذا

اللعنى النفسي، فإنهم متفقون جميعاً على أن هذا الذي جاء باء به الرسول من

 وألفه تعبيراً عن القرآن الذي هو المعنى النفسي القديم فالوحي ينزل عليه بالمعاني،


 الى أن جبريل عليه السلام هو الذي أنشأ الفاظ القرآن بأمر من اللهُ عز وجل، مُ




 عليها الصلاة والسلام هو الذي الف القرآن وأنشأه، فان ذلك بالكا يقوي كلام الطاعنين فيه، والقائلين بأنه ختلق مفتري ، وليس كلام أن الله عز وجل قد أنشأ القرآن وخلقه كتابة في اللوح المحفوظ، م قال تعالى :



 غخلواً ذا حدثان أي حدوث ثو ومذه المقالات الثلاث في القرآن المسمى عندم باللفظي المخلوق موجودة في كتب هذه الطائفة المسلة بالأنـعرية يراهاها ويطالعها كل من له عينان.

وأما أهل الحق من أتباع مذهب السلف فإنهر لا يقولون بشيء من ذلك الكلام المحدث المبتدع، ولكنهم يذهبون الى ألن القر المرآن منزل من عند اله اله حقا
 الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه كا سمعه من الرب الر جل جل شأنه فالكالام كلام الله وما كان جبريل الا مبلغا ومؤديا للا سمع بأمانة هو الـا هو جدير بها



## $\star \star \star$

## فصل

## في بجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن

فيهـا افتراق النــاس في القـــرآن


 وارادة منـــــه فطـــــائفتــــــــانـان بـالنفس او قــالـــوا بغمس معـــان تبــديــه معقــولا الى الاذهـــانـان

واذا أردت بامــــع الطـــرق التي ثم الالى قــــالــــــوا بغير مشيئــــة احـــداهما جعلتــه معنـــى قــــائزا
 الشرح: هذا شروع من المؤلف في بث المث اختلاف الطوائف في مسألألة الكالام


 أحد رضي الله عنه وطيف به من أجل امتناعه عن القول بذلق القون القرآن، وقد حصر المؤلف الأقوال في هذه المسألة حصرا مفيداً حين رد الحلاف فيها الى

أصلين هل كالأساس له، أما الأصل الأول فهو هل قوله تعالى متعلق بشيئته وقدرته أم لا .
وأما الأصل الثاني فهو : هل قوله وصف له قائم بذاته ألم خارج عنها ، فهذان الاصصلان عليها يدور كل خلاف بين أهل الألأرض حول الألون هذه المسئلة أما الذين


 القُّآن عندهم فحادثة احدثها الهُ عز وجل للدلالالة على مذا المعنى القديم وجعله معقولا للأذهان.

## $\star \star \star$

وكذاك قالـوا أنها ليسـت هـي الـ


 اذ كــــان أولــــهـه نظير الثــــــاني ونتــول ذالك عبــارة الفــرقــــان انـيان ـظيــا ومـــا فيـــه كبير معــــــان

 والآخرون يرون هـذلـ البحـث لفـ الشرح: وكذلك قال الكلابية والأشعرية أن هذه الالفاظ لا لا يصح اطلاق


 المقروءة حكاية عن الكالام النفسي، وقال الاشعرية: بل هي علي عبارة عني
 حكيت الحديث بعينه، تريد أن روايتك له مطابقة للأصل تانما بلا تلغير المير لفظ

ولا زيادته ولا تقدير ولا تأخر ، وما هنا ليس كذلك، فان الان اللفظ والمعنى


 واثما هي دالة عليه فقط، فسواء جعلت حكاية عنه أو عأو عبارة لم يختلف مذا المعنى الذي هو عل اتناق.

## $\star \star \star$

## فصل

## في مذهب الاقترانية




 ولا اقتران ثــــابـــت لـــــــواتها فـــأعجـب لــذا التخليـط والمذيـان الشرح: وأما الفرقة الثانية كن قالوا ان الكلام لا يتعلق بششيئته تعالى وقدرته ،
 تر كب منها القرآن قد اقترن بعضها ببعض في الأزل، فليس لألحدها تقد




 والتعاقب، بل وجدت مقترنة جتمعة ، فالسين من بسم الله الر هن الرحيم تكون

عند الباء لا مسبوقة بها ، فإنه لا نسبة بين المترنين بالتقدم والتأخر ، وإنا يكا يكون الترتيب بين الحروف وتعاقبها عند السمع بالآذان، إذا لا تطيق الاسطع أدران الان الحروف على سبيل الاجتلع، وهذا الترتيب الواقع بين الحروف في الأسطاع لا يعني

 هؤلاء المجانين، فإن اللفظ إذا كان مؤلفا من حرفين مثلاً ، فإنه لا يككن النطق بالثاني منها قبل النطق بالأول، ولا يُكن النطق بها بجتمعين بال بال من الأحوال


 غتتلفة في الترتيب كعذل ولذع وسبق وقبس مثلا .

## $\star \star \star$

 يــا للعقــول وزيغــة الأذهــــانـان أذهـــان بــل في مـــذه الأعيــان ووجـودهــا ذهنــا فمختلفـــان تحدا اعتبــارا لم يكــن شيئــــــــنـان في ذاتــــه ووجـــــــوده الرارمــنـن

لكـن زاغـونيهـــ قـــد قـــال ان فترتبــت بــوجـــودهـــــا لا ذاتها ليس الوجود سوى حقيقتهالــذي الـ لكـن إذا أخــذ الـقيقـة خـارجـا والعكس أيضـاً مــــل ذا فـــإذا هـا


الشرح: قد عرفت ما يلزم مذهب هؤلاء الاقترانية من الفساد وغخالفة الواقع


 هي وبين وجودها، فيقول أنها مترتبة بسسب وجودها لا لا بكسب ذواتها ونا ومذه مغالطة مكشوفة، فإن ذات الشيء 'وحقيقته لابد أن تكون موجودة، أما

بالوجود العيني الخارجي، وإما بالوجود الذهني، ولا تختلف الحقيقة والذات في هذا الوجود عنها في ذاك إلا بالاعتبار، فإن كانت الذات الوات الثابتة للحروف
 كذلك بالنسبة للوجود الآخر ، وإن أراد بقوله ان الذات والوجود غيران ، ان الذات من حيث هي جردة عن الاتصاف بأحد الوجودين غير الوجود، هذه الو الذات غير معقولة، فإن ما ليس بموجود هو معدوم .

نعم يككن القول بأن الوجود المنارجي للحقيقة غير وجودها في الذهن،
 للتي بحسب الذهن مغاير للوجود بحسب الخارج، ولكن هذا لا يعني أن الذات يكن أن تنفصل عن الوجود أو أن تقتضي من حيث هي أمرا، ولا يلا يكون لازماً لها عند أوجود، أما إذا أخذت المود او ان الحقيقة بجردة عن الاعتبارات المترتبة على




 ووجودها الخارجي بالاعتبار .

## $\star \star \star$

## فصل

## في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والارادة


 كمشيئـة للخلــــق والأكــــوان انـ الانـ تشريف مئـل البيــت ذي الأركــان

إحــداهما جعلتــه خــــارج ذاتــهـه
قالوا وصـار كلامـه بـإضـافـة الـ


 الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مذاهب القائلين بأن القرآن صفة قدية
 والأشعرية ادعت ذلك في المعنى فقط، والأخرى ادعته في اللفظ والمعنى جيعا ، وهم الاقترانية، أخذ في بيان مذاهب القائلين بأن القرآن متعلئلق بـشيئته تعالى

 ومعنى كونه تعالى متكلل عندهم إنه خالق للككلام وإما يضاف إليا إلي القرآن آلن فيقال

 الككلام صفة المتكلم، ولا يقال لمن أوجد الكالام في غير غيره أنه هو المو المتكلم بذلك


وأما قولمُ ان اضافة الكلام إلى الله إنما هي اضافة تشريف، كاضياني


 والثاني ما يضيفه اللّ إلل نفسه من المعاني والصفات التي لا تا تقوم بنفسها، كعلم الله وقدرته وارادته و كالامه الخ.

فهذه الإضافة تقتضي قيام هذه المعاني باللضاف إليه واتصافه بها ، وهذا فرق

 عندهم مغعوله الذي خلقه في الغير على أنه عرض له كسائر الأعراض القائمة ir.

بالأجسام، وهذا هو مذهب الجهمية في الأصل ، وهم شيوخه وأساتذته، وعنهم أخذه من اقتدى بهم من الصبيان، يعني متأخري العتتزلة.




 عشر مـــــن العلماء في البــــــــدان

 الشرح: وأما قدماء المعتزلة كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ومن سار على نهجها قبل حدوث بدعة الجهم فانهم لم يذهبوا مذا المذه
 الذين اعتزلوا بجلس الهسن البصري رضي الله عنه، وكان الها سبب اعتزالمم أن


 أنا لا أسميه مؤمنا ولا كافرا، ولا الكنه في منزلة بين بين المنزلتين، واسميه فاسقاً
 مذهبه، فقال المسن: اعتزل عنا
 القدامى وأتباعهم يوافقون أهل السنة والجاعة في أن القرآن كلام الله منزل غير خلوق، منه بدأ وإليه يعود.

وأما المتأخرون منهم من أمثال أبي المذيل العلاف والنظام والجاحظ وغيرهم

فوافقوا جها على الكفر بكلام الله عز وجل وانكار أن الهه متكلم بالقرآن أو كلم موسى عليه السلام بكلام سمعه ، فجمعوا بذلك بين بين التجهم والاعتزال الن وصال وصاروا

 من قبله الإمام الطبراني وقوله قديهمّ، بدل من أهل الاعتزي الميال . وقوله : الرضي صفة للحسن، وهي مصدر بعنى المرضي .

## $\star \star \star$

## فصل

## في مذهب الكرامية

 نـوعـا حـذار تسلســـل الاعيــان
 مـا للفنــاء عليــه مـــن سلطــــان ذو مبـــدأ بــــل ليس ينتهيــــان
 إحــداهما جعلتــه مبــدوءا بــــه

 وكلامــــه كفعـــالــــــه وكلاهما الشرح: وأما الفرقة الثانية من القائلين بأن الكلام متعلق بشيئته تعالى
 وهؤلاء ذهبوا إلى أن الله تعالى يتكلم بشيئته بالقرآن العربي وغيره، إلا أنهر



 الموجودات والقول بقدم الانواع فينسد عليهم طريق اثبات الصانع في زعمهم إذ كان الطريق إلى ذلك هو حدوث الاشياء المستلزم لوجود مدوث فا فلهذ فلها

اضطر الكرامية إلى أن يجعلوا لا يكدث في ذاته تعالى من الكلام أو الفعل ابتداء ،
 ابن تيمية في رسالة الفرقان (وتمد بن كرام فكان بعد ابن كلاب في في عصر مسلم ابن الحجاج اثبت أنه يوصف بالصفات الاختيارية ، ويتكلم بشيئتـه وقــدرتــنـ، ،
 أول ها، فلم يقل بقول السلف لم يزل متكلملا إذا شاء ، وقال مهو مو وأصحابه في في المشهور أن الحوادث التي تقوم به لا يغلو عنها ، ولا تزول عنها ألها .

## * $\star \star$

 قلنـــا هـا بـــاللف قــــائمتــــــان فعــــــلـ ولا قـــــــول فتعطيلان طـل مـن حـــول حـوادث ببيــان شر مــن التشنيـــع بــــالمذيـــــــان ردوا عليــه قـــط بــــالبرهـــــان للعقـــل والآثـــــار والقــــــرآن وفـــراقــــع وقعــــاقــــع بشان

قالوا ولم ينصف خصـوم جعجعـوا
 بـل كن أسعـد منهـــم بــالـق إذ
 لفعــالـــه ومقــــالـــــه شرا وأبـ


 لكنهـــم جــاءوا لـــه بیعـاجـــع الشرح: قالت الكرامية أن خصومنا من الكلابية والأشعرية قد شنعوا علينا


 تجدد سبب أوجد القدرة والامكان، بل خل خن أقرب منهم إلى المق لأننا جعلنا
 القول المسموع عندم خلوق كا أن الفعل عين المنعول المخلوق، ولا شك أن

تعطيل الباري عن قوله وفعله شر ، وأدخل في الباطل من القول بكلول الموادث في ذاته ، والحق أن مقالة ابن كرام وان كان كانت منحرفة عن وان جان
 خطأه أهون من خطأ الأشعرية، ولهذا لم يستطيعوا أن يردوا عليه ببرهان جان جلي، فإن ما قاله أقرب إلى العقل والنقل مما قالوه.
أما من جهة العقل فلأنه لا يعقل متكلل ولا فاعلاً إلا من قام به الفعل والكالام وأما من جهة النقل فالنصوص كلها دلت على أن الله متكا ولم بلم بمشيئه وقدرته، وأن كلامه ليس إلا حروفاً وأصواتاً مسموعة.
قوله جعجعوا : أحدثوا ضجة شديدة، وقوله : وأتوا بتشنيع من شنع عليه إذا نسبه إلى الشناعة وهي القبح. وقوله لفعاله ومقاله متعلق بتعطيلان في البيت وليت قبله وتعطيلان مبتدأ خبره شر وأنى بمعنى كيف والاستفهام استبعاد والجعاجع الفراقع والقعاقع اسطء أصوات.
$\star \star \star$

## فصل

في ذكر مذهب أهل الحديـ



 وتعـاقـب الكلمات أمــر ثـــابـــت .للــذات مثـل تعــاقــب الأزمــان والله رب الهــرش قـــال حقيقـــة
 وقتــان في. وقـــت مال هكـــــذا حـا حـرفـان أيضــأ يــوجـــدا في آن
 هــذا هــو المعقـول أمــــا اقترا ن فليس معقـولا لــذي الأذهــان الشرح: وأما الآخرون من القائلين بأن اله متكلم بكلام قائم بذاته متعلق بشيئته وارادته فهم أصحاب المديث أهل السل السنة والجاعة كألما كأهد بن بن حنبل



 يستحيل على الله، ولأن الككام إذا كان مُتنعا عليه في الأزله ، مُ صار مار متكللا فيا
 ذاته شيء يوجب ذلك الانقلاب فتبين أن الرب سبحانه لم يز يزل متكلما إذا شاء بكعنى أن جنس كلامه قدي وتعاقب الكلات وخروج ألا شيء هو أمر ثابت لما لذواتها مثل تعاقب الازمنة فكا أن أجزاء ألماء الز مان لا توجد

 الأول في آن واحد، بل لا بد من وجن وجودها على سبيل التعاقب والتسلسل حر بعد حرف، فإذا قال الله عز وجل: الا الحرفين من كل من هاتين الآيتين بيث ويث ينطق بالمي مع الحاء ، أو بالماء مع مع الطاء
 وقتين من الزمان في وقت واحد غير معقول لأن الز مان م م متصل غير فير قار الذا
 مستحيل، وإنا يعقل ذلك في الرسم أي الكتابة أو إذا كان المانتكا واحد ، أما الاقتران الذي تزعم الاقترانية فشيء غير معقول لذوي الأذهان بل بل أن استحالته ضرورية لا تحتاج إلى بيان.

وكــذا كلام مــن ســـوى متكلم أيضـــــاً عال ليس في أمكـــــــان




 والنه جــــــــل جلالــــــــــه متكلم



الشرح: وكا يستحيل وجود الحروف مقترنة كا تزعم الاقترانية، فكذا يستحيل وجود كام من غير متكلم ، ولا يعقل متكلم الا من قام مام به الككلام خلافا
 غلوق منفصل عنه فيكون على رأيهم متكللا بلا كالام قائم به بل بل بكلام قائم


 بلا قدرة الخ. ويقتضي أيضاً قيام تلك الصفة بوصوفها لا بغيره ه، فلا يعقل مثلا حي بلا حياة أو حياة قائمة بغيره وكذلك سميع وبصير وعليم وقدير ومريد الخ. لا يعقل أن تكون هذه المشتقات دالة على ذات جر ال يعقل قيام تلك الصفات بغير تلك الذات الموصوفة بها، فكذلك الكالام لا يكون الا وصفا للمتكلم به.

ولا يعقل متكلم الا من قام به الكلام واله تعالى موصوف بأنه متكلم باجماع أهل الاديان كلهم وبشهادة العقول الصحيحة والفطرة السليمة والبراهين القاطعـة

ولا معنى لكونه متكلل الا قيام الكلام بذاته فيكون من جملة صفاته والا لم يكن متكللا بالقرآن العربي ولا بغيره

## * *


 وكــذا يكلم حـزبـه في جنـــة الحيـ , كـــذا يكلم رسلـهـه يــوم اللقــا حقـا




 الشرح: كما أن الشَ عز وجل يوصف بالتكلم والتكلم، فكذلك يوصف بالقول وهو اللفظ المسموع، فهو قد قال في الماضي وقائل الآن وسيقول غدا ،





 ذلك فيقول سأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً، كا ورد فيا في

الحديث.



ويكا 9 [ ] و كذا يراجع سبحانه التكليم مع بعض عباده يوم القيامة عند جوابهم له ويكلم الكفار في عرصات القيامة كلام تقريع وتوبيخ، ويكلمهم أيضاً وهم في



 وقد وصف الله نفسه بالنداء في تسَع مواضع من القرآن :

[ الأعراف:
الثاني: قوله ولَونَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطَّورِ الأَيْمْنَ وَقَرَّبْنَاهُ نَجياًّ هِ [ مريم: .[or



$$
\text { [ الشعراء : • } 1 \text { ]. }
$$


[ النمل : A 1 ].

[ القصص : • r
السابع: قوله ولوَوَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُورِ إِذْ نَادْينَا
 [ القصص: : 7 ]



الحادي عشر : قوله وِوَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى إِذْ نَادَاهُ رَبَّهُ بِالوَادِ
المُقْدَّسِ طُوىَ

وكــذا يكلم جبرئيــل بــأمـــره حتى ينفـــــذه بكـــــل مكـــــــان

ذاك البخــــــاري العظيم الشـــــــانـان بـالصـوت يبلـغ قــاصيـا والــــا والداني

 - ليس مسمـوعـــأ لنـــا بــــأذان أهـل اللسـان وأهـل كـل لســــان



الشرح: يعني أن الله عز وجل إذا أراد أن يأمر أهل سمواته أو أرضه بأمر

 البخاري أن الله عز وجل ينادي عباده يوم القيامة بصوت ويا يسمعه أهل المو





 $1 r 9$


## $\star \star \star$

وأذكر حـديثـا لابـن مسعـود صر


 اذ كـان أخبــاراً بــه عنهــا وفي هـي ألا
 فأنظر إلى مبدأ الكتاب وبعدهـا الا $\quad$ الا


الشرح: كما يدل على أن القرآن الذي هو كالام الله هو هذا المؤلف من

 القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول الم حرف ولك الكن ألف حرف ون ولا حرف وميم حرف" و كذلك اذا تأملنا السور التي افتتحت بالفواتح مرا من مثل وري :


 وأنه مركب من الحروف التي اشتملت عليها ، نرى ذلك في في أول أول سورة البقرة



 السجدة: ألم تنزيل، وهو قوله تعالى: الْأَلْ تَنْزِيلُ الكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ مِنْ $1 \%$.


 [ فصلت:

## * *

## فصل

## في الزامهم القول بنفي الرسالة اذا انتفت صفة الكلام

نــاه منـب بــرســــل لبيــان
وعـــدث وغنبـر بـــالشــــــان


واله عــز وجــل مــوص آمـــر



 الشرح: يريد أن الله عز وجل موصوف بصفات هي من لوازم اتصافه
 وهو اسم فاعل من أوصى، والايصاء الأمر المؤكد ، وهو آمر من الأمر الذي الذي هو
 أنبأه بععنى أخبره، وهو مرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لبيان شرائعه




 يهدي خلقه ويرشدهم بكلامه إلى ما يكبه منهم من الحق والإيانيان. فهذه الصفات

كلها تنتفي عن الله عز وجل، اذا انتفت صفة الكلام فإنها لوازم هلا ، ويلزم من انتفاء الملزوم انتفاء لازمه.

## $\star \star \star$

وإذا انتفت صفة الكلام كذلـك الـ الـ ارســـال منفــــي بلا فــــرقــــــــان





 الشرح: وكذلك يترتب على انتفاء صفة الكلام عن الله عز وجل انتفاء النبوات والرسالات وجحدها ، اذ لا معنى لرسالة المعبوث الا الا تبليغ كلام من من الما


 المرسل متكللا لم تتحقق ماهية الرسالة وتتعطل وظيفة الرسول، وهي التبليغ لانتفاء المبلغ .
و وذلك حقيقة الارسال هي نفس خطابه للمرسلين الأمور بتبليغه الم الخلق ،

 بواسطة، وهو أيضاً نوعان: نوع يكون بالون بالوحي والقاء المعنى في القلب، وهو المعبر عنه بالنفث في الروع، وآخر يكون بار سال الملك ، المكا أما على حالته الملكية،
 على صورة بشر ، وقد جمع الله أنواع الوحي كلها في الآية الكرية التي في أواخر Irr

 [ الشورى: ا 0 ] 0 [

## * * *

## فصل

في إلزامهم التشبيه للرب بالجلماد الناقص
إذا انتفت صفة الكلام
وإذا انتفت صفـة الكلام فضـدهـا خــا





 الله أكبر هتكــــــت استــــــارא الشرح: ويلزم هؤلاء النفاة أيضاً أن الله اذا لم يكن متصفا بصفة الكلام




 الكلام، أما ما ليس قابلا لما ولا من شأنه الاتصاف بها با فلا يلا يقال له اخرس الها واله عز وجل ليس قابلا لصفة الكلام، فنفيها عنه لا يترتب عليه اتصافه irr

بالخرس الذي هو نتصان فنقول لمم أن جوابكم هذا كان ضغثاً على ابالة، وزاد
 للصفة، وأنه ليس أهلا للاتصاف بها ، وأي نتصان أعظم من مذا وانيا وقد سويتموه
 ليس قابلا للككام أم الأخرس من الانسان، لا شك ألن أن الأخر أكمل بـبـديه

 ممن شأنها أن تسمع وتبصر وتعلم وتقدر وتريد وتتكلم . وهذا من أعظم المذلان
 مضحكة للصبيان ، للا فيها من التخليط والمذيان والكذب والبهتان.

## * *

## فصل

في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق ،
حقه وباطله، عين كلام الله سبحانه







 فلئـن زعمتم أن تخصيــص التـــرآ فيقال ذا التخصيص لا ينفي العمـو تخصيصــه لأضــابــــة القـــرآن

لا ينــع التعميم في البــاتـــي وذا في غـــــــة الايضــاح والتبيــان الشرح: وهذا الزام آخر يوجهه المؤلف الى هؤلاء النفاة الذين نفوا صفة
 فيقال لمم: قد قامت الأدلة المتكاثرة التي تبلغ الف دليل أو قريبأ منها ، على أن






 بزعامة الزنديق ابن عربي وفي ذلك يقول شاعرهم:
 وذلك خوف الوقوع في التناقض حيث كان مذهبهم قائما على أنه ليس ثم الا وجود واحد، وأن هذه الموجودات التي من ججلتها الانسان انا ها هي هي صور

 الكفر والتعطيل والحمد لله رب العالمين.

فإن زعم النفاة ان تخصيص القرآن بالاضافة اليه هو كتخصيص البيت بها مع



 الأكوان التي من جملتها العرش على جهة التعميم، فكذلك تخنصيصه سبحانه

لأضافة القرآن اليه لا يُع التعميم في الباقي، أي فيا وراءه من الكلام، وذلك أمر في غاية الظْهور والبيان.

## * * $\star$

## فصل

## في التفريق بين الخلق والأمر

ولقد-أتى الفـرقــان بين الملــق وال ألمـر الصريـح وذاك في الفـرقــــان



 وأبـان عـن تسخيرهـا سبحــانــه أنـا بـالأمـر بعـد الـلـــق بـــالتبيـــان الشرح: وما يرد به أيضاً على هؤلاء القائلين بخلق القرآن أن الله عز وجل



 شك أن العطف مؤذن بغايرة المعطوف للمعطوف عليه ـ ـانـان قال المنازع أن أن الخلق والأمر شيء واحد ليس بينها تغاير وأن عطف الأمر على الخلق هو مو من قبيل عطف الخاص على العام أعني من قبيل عطف فرد من أفراد النوع عليه كا


 وجل أخبر عن خلقها أولا لأن قوله: والشمس والقمر والنجوم عطف على

السموات الذي هو مفعول خلق، ، مُ أخبر بعد ذلك أنه سخرها بالأمر في قوله الأله
 غير الأمر وأنها بعد الللق سخرت بالأمر ، وهذا أمر من الوضوح بمكان.

والأمر امـا مصـدر أو كـان مفعـ هـولا هـا في ذاك مستـــــويــــــان





 الشرح: قد يقول المنازع في المغايرة بين الملق والأمر ان الأمر هنا مصدر





 الفعل غير المفعول، والأمر ينشأ عنه المأمورات والشرانئع ، وأما الخلق فتنـنـأ عنه المان المخلوقات كلها . وأعلم أن الناظر في سياق الآية الكرية يجد سرا عجيبا ، فإن الله عز وجل

 بعد ذلك بالثلق والأمر وصفين على جهة التعميم في قوله: ألألَّا لَهُ الخَلْقُ irv

والأَمْرُهُ [الأعراف: عه ] فيكون سبحانه قد جع بين نوعي الحلّق الفعلي
 المدى أن يتدبر كتاب الله عز وجل فان العلم كله في تدبر القرآن؟

## $\star \star \star$

## فصل

## في التفريق بين ما يضاف الى الرِب تعالى من الاوصاف والأعيان

منـه وبجرور ، (مــن) نـــوعـــان
لاعيــان خلــــق المالـــــق الرحن
أولى بـه في عــرف كـــل لســـــنـان ف اليـه مـن صفـــة ومـن أعيـــنـن

 لـا أضيفـــا كيـــف يفترقــــــــانـان في ذي الاضـافـة اذ ها وصفـــان

 كان الجميـع لـديـه بـابــا واحـداً والصبــــاح لاح لمن لــــه عينـــان

الشرح: يريد المؤلف في هذا الفصل أن يفرق بين ما كان من الأعيان خغبرا




[ فصلت : r ] وقوله : ولتنزيل الكتاب من الهُ العزيز العليم [ غافر : r ب وهذا





 [ النساء: : VV ] والآيات كثيرة في هذا الباب.

وان كان وصفا فمعنى كونه من اله انه صفة له كا في الآيات السابقة التي أخبر اله فيها عن القرآن بأنه منه، ومذا معنى قون انول المؤلف: والوصف بالمجرور
 في عرف أهل اللنات جيعا .

ومثل ذلك تاما يقال فيم يضاف الى اللهعز وجل، ونا فان كان عينا مثل بيت
 للاختصاص والتشريف. وأما ان كان وصفا كعلم الله وقدرته وارادته وكانها وكلامه




 يفرق بين الأوصاف والأعيان، فوقع في الضلال والبهتان.
$\star \star \star$
 بـل أربـع كـل يسمـى بــالتــرأ

في الرسم يـدعى الصحـف العثاني
 هــــي الثــلاث خليقــــة الرحن

 عنــه عبــارة نــاطــــــق بيـــــان
 عقلــت فلا تخفــى على انســــان
 الأولى بــهـ الموجــود في الأعيــان


أن المعين ذو مــــراتـــب أربـــع في العيــن وعلى الجميـي الاسم يطلـــق لكـــن بلاف قـول ابـن الخطيـب فـإنـه

 منها يصح أن يقال له قرآن، الا أن منها ثلاثة والمكتوب في الصحف والمحفوظ في الصدر . وأما الرابع وهو المعنى القائم بذاته المانه تعالى فقديم كعلمه، والظّامر أن ابن حزم ألماد باد بكلامه هذا أن القرآن الما المعين الواحد بالشخص له مراتب أربعة من الوجود.

أولما وجوده في الأعيان، أي في الوجود النارجي وهو القرآن القائم بذاته
تعالى.
وثانيها وجوده في الذهن. وثالثها وجوده في اللفظ. ورابعها وجوده في

 فقال : أن لفظ القرآن انا هو مو موضوع للموجود في الأذهان، ولان ولا شك الان أن هذا الذي قاله ابن حزم هو قول الكلابية والأشعرية مع فارق بسيط ، ولماني وهو ان ان ابن
 أنه عبارة أو حكاية عنه كا سبق ، وان كان متفقا معهم في القول بأنه غخلوق.


 بصـدور أهـــل العلـــم والإيمــان وكــذاك أخبرنـا بـــأن كتـابــه صحـف مطهــرة مـسن الرحــن وكـذاك أخبر أنــهـ المكتـــوب في
 هـــو أربـــع وثلاثــــة واثنــــان

الشرح: يرد المؤلف على سخافة ابن حزم في قوله بتعدد القرآن تبعاً لتعدد المحال التي يوجد فيها وموافقته للككلابية والمعتزلة في أن القرآن اللمّان المظي المقرو



 أصحابه لم يخرج يـ مذه الأحوال كلها أنما ينسب إلى من قاله مبتدئأ لا إلى من بلغه مؤدياً ، فالقرآن كآن كلام الهُ على أي

 آخر غير ما تكلم الله به، ولا المحفوظ غير المتلو ، ولا المرقوم غير المحقوظ المور بل
 اله عن القرآن خبراً واحداً في أحواله كلها ، فأخبر أنه كلامه وتنزيله، وأنه



 [ المزمل: •r ] الخ الآيات، والكل شيء واحد لا هو أربعة ولا ثلاثة ولا

أثنان، وانا أتى ابن حزم من جهله بالتفرقة بين الملتو والتلاوة، وبين المكتوب والكتابة، فقال ما قال ما يبرأ منه أمل الإيكان.

## $\star \star \star$





 ل المق والانصــــاف غير جبـــانـان




الشرح: يقصد المؤلف بهذه الأبيات أن يرد على شبهة قد تعلق بعضض

 وكذلك الكاتب يرقهه بالداد في الرق، فهو يدرثه بينانه وقلمه. والبواب عن هذه الشبهة هو أنه يبب أن نفرق بين بين التالاوة والتلون ، وبين




 أفعال للعباد خلوةة، وأما المبت في العاحاحف بأنامل الأثشياخ والشبان نهو كالام

الله وقوله بآياته وحروقه، فالمعرفة الحقة تقتضي التفرقة بين المتلو الذي هو كلام الله وبين المصنوع الذي هو من فعل العبد .

## $\star \star \star$

المتلـــو غخلــوقـــاً هنــــا شيئــــان طلاق والابجـــال دون بيـــــــــان ـأذهـــان والآراء كــــل زمـــــان بــاللام قـــد يعنـــي بها شيئــــان هـو غير خنــوق كـذي الأكـــوان وأدائهـــــــــ و كلاهما خلقــــــــان

الكـــل مخلــــوق وليس كلامـــــهـ فعليــك بـالتفصيـل والتمييـز فـالا قد أفسدا هذا الوجــود وخبطـا الـ وثلاوة القـــــرآن في تعــــريفهــــــا
 ويـراد أفعــال العبــاد كصــوتهم الشرح: يعني أن كل ما ذكر مما هو من فعل العبد وصنعه، كصوت القارىء و كتابة الكاتب وما يستخدمه في كتابته من مداد ورو ورق وأق أقلام فهو مخلوق، وأما كلامه هو سبحانه المتلو بتلك التلاوة أو المكتوب بتلك الكتابة فليس مخلوقاً، فيجب أن تفرق وتميز بين الأمرين، وأن لا تحكم حكارً أجالياً مطلقاً دون تفصيل فإنء ما أفسد هذا الوجود وأوقع الشار الشجار والنزاع بين الطوائف وأضل العقول والأفكار الا عدم التفصيل والبيان، والتحديد لمعاني الألفاظ
 مراداً، وبعضها يكون فاسداً غير مراد ، فتتشبث طوائف المتبدعة بتلك المعاني الفاسدة، وتفسر الألفاظ بها فتقع في الضلال، ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله يعني بتحديد معاني الألفاظ عند مناقشته لفرق الزيغ والضالال، ولا ولا
 مبينا أن الفساد كله انما ينشأ عن الأطلاق والاجهال والها ففي المسألة التي معنا لا يجوز مثلا أطلاق القول بأن القرآن خخلوق أو غير مخلوق، بل بلا يبب التفصيل، فإن كان المراد بالقرآن نفس الفاظ القاريء وصوته وأداءه، فذلك ولا شك


وكذلك لفظ التلاوة، إذا عرف باللام كان كتمال المعنيين أن يراد به المتلو فيكون غير غخلوق كهذه الأكوان المخلوقة، وقد يراد يراد به أفعال العباد من أدائئم وأصوانهه، فهذا خلوق.

## * *







 الشرح: يعني أن هذا الذي ذكره من التمييز بين التلاوة والمتلو ، وبين الكتابة
 وهو الذي قصد اليه الامام البخاري المرضي العقيدة والإيان، ولكن بلمن بعض

 الجهمية والمعتزلة من كلامه سلل) إلى ما يريدون من الامن البا
 سوء فهم الأخير لكلام البخاري وقصده، كما تقاصرت الألأنهام أيضاً عن قون


 الحكم عليها بنفي أو أثبات قبل التفصيل ومعرفة المراد منها ، فإنها تصلح أن أن تكون مصدراً بعنى التلفظ، وهي بهذا المعنى فعل العبد خخلوق .

وتصلح أن يراد منها نفس الملفوظ به وهو القرآن، فهذان المعنيان كتملان فلذلك أنكر أحد رضي الله عنه الاطلاق في الاثبات والنـئني والبيان الذي يكصل به التمييز بين المعنيين ومعرفة المراد منها .

## $\star \star \star$

## فصل

## في كلام الفلاسفة والقرامطة <br> في كلام الرب جل جلاله





 الشرح: بعد أن بين المؤلف آراء طوائف المتكلمين من معتزلة وجهمية و كلابية وأشعرية وكرامية واقترانية في كلام الله عز وجل، وعقب عليها ببيان


 الفيلسوف حب المكمة، ومعنى الفلسفة كبة الحكمة.

وقد اشتهر بالفلسفة قديا في أثينا من بلاد اليونان أفلاطون وأرسطو وأشتهر

 الأقوال أنها البحث عن العلل والمبادىء الأولى للموجودات وأدراك المقائقن الثابتة للأثياء بقدر الطاقة البشرية. ولم يضع فلاسفة المسلمين فلسفة جـديـــدة الما

ولكنهم كانوا يؤمنون بالفلسفة اليونانية ايانا عميقا ، وينزلونها من نفوسهم منزلة
 فقد تظاهر هؤلاء الفلاسفة بأن غرضهم هو التوفيق بين الفلسفة والدين، لأن
 زنادقة ملحدين ولهذا تراهم ييعلون مباديء الفلسفة مي الأصل ويا وياولون أن أن يجروا الدين اليها ويغضعوه لقواعدها، وإيلا ولانا هم أظهروا شيئاً من الأحترام للنصوص، فإنا يفعلون ذلك مصانعة للمسلمين. ويدلك على مبلغ زندقة هؤلاء الـا الفلاسفة وبعدهم عن الدين ما ذهب اليه مقدمهم وحاني القرمطي في كلام الهُ عز وجل فهو يرى أنه فيض من العقل الفعال الذي هو العقل العاشر عندهم، ويسمونه عقل القمر وينسبون اليه جيه العناصر ، فهو الذي يفيض الصور على الموجودات، ويهب الحياة للأحياء ويفيض العلوم والمعارف على العقول الانسانية.
ويصور ابن سينا هذا الفيض بأن نفس النبي لشدة صفائها تكون كالمرآة المجلوة فتنعكس المعاني من العقل الفعال عليها وتنطبع فيها ، مُ أن القوة الميا المتخيلة للنبي تتلقى هذه المعاني المجردة فتجسمها في حروف وألفاظ ، ولما ولما كان خيال
 وليس هناك في المقيقة شخص ولا كالام مسموع من خارج، وأنما هو صوت ينبعث من داخل نفسه، ومكذا ينزل القرآن على النبي معاني جردة منارة من العقل الفعال وهو لقوة بيانه وفصاحته يلبس هذه المعاني الماني ألفاظأ من تأليفه، ولمذا ونا جاء به كتاب خطابة ومواعظ وليس كتاب عقل وبرهان، فهي المهو أنا ينفع في اقناع

 اليه بجرد اشارة لمعان.
 العبارات ولا الى أحاديث النفس، والفكرة المتخيلة المختلفة التي العبارات دلائل
 يعبر غنه بالعقل الفعال والملك المقرب. أهـ ـ كلامهه هـ


 الللك وقوة التخيل تتلقى تلك وتتصورها بصورة الحروف والأشكا ولأكال المختلفة وتجد لوح النفس فارغأ فتنتش تلك الصور والعبارات فيه فيسمع منها كلاما منظوماً، ويرى شخصاً بشرياً فذلك هو الوحي لأنه القاء الشيء إلى النبي بلا
 المجلوة صورة المقابل فتارة يعبر عن ذلك المنتقش بالعبارة العبرية وتارة بيرة بعبارة
 وكللا عبر عنه بعبارة واقترنت بنفس الصور فذلك هور هو آلئر آيات الكتاب، و وكلم عبر عنه بعبارة نتشية فذلك هو أخبار النبوة 1!.
هكذا ياول ابن سينا أن يرجع أمر الوحي والنبوة إلى قوة التخيل في نفس

 النصوص الصريكة الدالة على أن الرسول كان يوا يوحي إليه أما بتكليم الله عز وجل




## * * $\star$


 ومشــــارب العقلاء لا يـــردونها ـالا الا إذا وضعـــت لـــــم بــــأوان

من جنس ما ألفت طباعهم مسن الـ فـــأتـــوا بتشبيــه وتمثيــــل وتجــ
 فـإذا تـــأولنـــاه كـــان جنـــايـــة منـا وخــــرق سيـــاج ذا البستـــان الشرح: هذا أستطراد من المؤلف في ذكر بعض من مفتريات هؤ لاء المتفلسفة بعد بيان مذهبهم الباطل في كلام الله عز وجل فهم يزعمون أن الرسل صلوات الله عليهم وسلامه لم يخاطبوا الجمهور بالحق الواضح الصريح فإن خطابهم بذلك غير كمكن اذ أن مدار كهم قاصرة عن فهم الحقائق العقلية المجردة، فلا بد من سو قها اليهم في مثل مشاهدة وصور عينية محسوسة حتى يطيقوا فهمها وهم بمعزل عن أن يردوا منابع الحكمة الصافية التي هي موارد العقالاء الا إذا وضعت هم في أوان ( جمع اناء ) يكون من جنس ما اعتادوه وألفته طباعهم في عالم المحسوسات ولذلك أتاهم الرسل بما يلائم طباعهم ومدار كهم، من كالام كله تشبيه وتمثيل ،
 ويتكلم، ويسمع ويبر، ويبيء وينزل، ويضحك ويعجب، وجعلوا له يدا وقدما ووجها وجبينا .
و كذلك صوروا نعيم الآخرة وعذابها بصورة محسوسة مألوفة للجمهور ، فجعلوا في الجنة حورا وولدانا، وفاكهة ونغلا ورمانا، وفي النار سعيراً ولهباً، وعنائاً ونصباً ، وحيات وعقارب الخ، ومن أجل أن الجمهور لا يستطيع فهم هذه الحقائق والمعاني المجردة الا بواسطة هذه الأشياء المحسوسة المتخيلة يكر تأويله لهم، لأنهم لا يطيقون فهم هذه التأويلات فيقعون في الضالال، ويبادرون الى الانكار ، وأما الحناصة من أهل الفلسفة والحكمة، فان تأويله لفم بما يبعد عنه هذه التشبيهات والتمثيلات، والصور المادية المحسوسة حلال، بل واجب لأنهم يستطيعون ادراك المعاني المجردة المقصودة من وراء هذه الألفاظ، وأما إذا تأولناه للعامة فقد جنينا عليهم وعلى الدين جناية كبرى، وخرقنا الحعائق الذي ييب أن يظل وقفا على الخاصة وحدهم، ويمنع العامة من ولوجه.

هذا ما يزعمه الفلاسفة. ومن العجيب أن يجاري عالم مسلم لقب بججة الاسلام واشتغل بالرد على هؤلاء المتفلسفة، وهو الغزالي، هؤلاء الضالال اليال في تلك الضالالة فيبيح التأويل للخاصة وئنع منه العامة، ويؤلف في ذلك كلك كتابا يسميه (البام العوام عن علم الكلام ) ولو أنصف نفسه لكانت عنده أحق بهن العا اللجام من سنا سائر الأنام ولله في خلقه حكمة لا ترام .

## * $\star \star$

لكـن حقيقـة قـولمم ان قـد اتــوا بالكـــذب عنــد مصـالـح الانسـان
 أمـا الرسـول ففيلسـوف عـوامهـم
 ومضى على هــذه المقـــالــة أمـــة




 عليهم الصلاة والسلام إلى الكذب، ولكنهم يقولون انهم كذبوا اللمصلحة ، لأن
 بالرسل وبالشرائع وقدح في العصمة الواجبة للأنبياء .
ومن كفرمم أيضاً أنهم يكعلون الفيلسوف فوق منزلة الرسول، ويقولون أن الرسل انا بعثوا للعامة، فهم فلاسفة العوام، ولكن الفيان الفيلسوف هو نو نبي أصحاب
 صاحب المنطق وأتباعه من المشائين، لا فيا قاله رسل رب العالمين. هذا ما قاله ابن سينا ، ذلك الفيلسوف الملحد، ومضت عليه أمة من بعده

اغتذت بلبانه، منهم ذلك المارق المسمى بالخوجة نصير الدين الطوسي، وما كان الا ناصر للكفر والالحاد، وكذلك أصحابه من أنصار ملة الشيطان، فاسأل بهؤلاء خبيراً ينبيك عن عدواتهم لأهل التوحيد ولرسل الله والقرآن .

## * *


 معبـوده مـــوطــوءه فيــه يــرى وصـف الجمال ومظهــر الاحســــان

 ولو أنهم عـرفـوا حقيقـة أمسرهـم

 وانظــر الى أنهار كفــر فجــرت وت وتهم لـــولا السيــف بــــالجريــــان الشرح: يعني أن صوفيَّ هؤلاء المارقين، وهو محي الدين بن عربي وأشياعه من أصحاب وحدة الوجود يعبد وجوداً مطلقاً كليا ، ولا وجود له في الأعيان،

 ولا يدين بالتوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله، وهو يزعم أن الله في كل شيء، فيتخذ من جيع مظاهر الوجود معبودات له ، وأعظم مظهر عنده منـه مظهر الرب فيه هو المرأة، ولذلك كانت أحق بالعبادة من سائر مظاهر الوجود وحيث يرى فيها وصف الجمال ومظهر الاحسان.

هذه حقيقة هذا المذهب الملغون الذي يدين به هذا الزنديق وأتباعه، وأن تعجب فعجب أن ترى شيوخاً على هذا المذهب الخبيث، والناس يقبلون علئليهم ويتبر كون بهم ويقبلون منهم الأيدي طمعاً في مغفرة الله، ولو عرفوا حقيقتهم

وانكشف لمم أمرهم لرجموهم بالحجـارة الصلبـة التي تــدمـيـي وجـومهــم وتزق جلودهم جزاء كفرهم وشرهم، فإذا أردت أن تعرفهم وتكشف حقي أريقتهم فلا تبادههم بالانكار ، ولكن تلطف معهم وأظهر لم الطاعة والخضوع، فترّ آنرى عند ذلك أنهار من الكفر العظيم يفجرونها، ولولا خونها منا من السيوف لنشرووها وأذاعوها بين الناس .

## * *

## فصل

## في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله

طمست على مـا قـال كـــل لســان سخلـق مسن جـسن ومـــن انســـــان صـدقـا وكــذبـا واضـــح البطلان اللمحصنـات وكـــل نـــوع اغــــان


 الشرح: سبق الكلام على مذاهب الاتحادية الذين زعموا أن الوجود واحد




 اتفقوا عليه أن العوالم كلها مي مظاهر وتجليات للرب جل شل شأنه ، وأن وجودها
 الوجود هو كلامه سبحانه كا قال شاعرهم.

وكـل كلام في الوجـود كلامــه ســـــواء علينـــا نثره و. وحسبك من مذهب قبحا وشناعة أن يجعل الله عز وجل هو المتكلم بكلام سائر الخلق من جن وأنس وغيرها ، مع اششتال هذا الكالام على أنواع من القبائح الما والمنكرات لا يعقل صدورها عن المق جل شل شأنه، ، كالزور والكذب، وألما والشتم


 كت كللاته صدقا وعدلْ لا مبدلا لكاملامه، وهو الذي ولكن هؤلاء الزنادقة من الاتحادية يلزمهم أن يقولوا ذلكا لكا بناء علاء على أصلهم الخبيث الذي أقامؤا عليه بناءمم المكسح اللنهار .

## * * *

 وصفـتـته مـا هــا هنـــا قــولان

 هلـــت اليــك رخيصــــة الأثمان ألفيتهــا أبــــداً بــــذا التبيـــان أبصرت ذات المســـن والاحســــنـان

اذ أصلهــم أن الالــــه حقيقــــة

 وكذلك قد وصفـوه أيضـاً بـالكا هــذي مقــالات الطـوائــف كلهـــا وأظن لو فتشــت كتــب النــاس مـا زفت اليك فإن يكـن لـك نــاظـر الشرح: يعني أن الأصل والمبدأ الذي اتفق عليه هؤلاء الاتحادية والذي بنوا عليه كل شناعاتهم أن الاله في المقيقة هو عين هذا الما الموني هذه الأكوان المخلوقة ، وحينئذ فيكون كلام هذه الما

 الموصوف بالكالل وضده وهو النقص، لأنه عين الموصوف بكل منهال، فهو

عندهم بجع الأضداد والمتقابلات، فهو الرب والعبد والحالق والمخلوق ، والمالك
 والكافر والبر والفاجر بل هو الليل النهار والماء والنار والأرض والمراء والسطاء الخ. فالما
 وولايته ، وما أقبح ما رضوا لأنفسهم من الارتماء في أحضان الجهل والحاقة.

وهكذا يسوق الينا المؤلف رهه الله مقالات الطوائف كلها هذا السوق الرائع، ويملها الينا سهلة التناول رخيصة الأثمان، بيث الميث لم نجد في فهمها من
 على أننا لو فتشنا كتب أهل النظر جيعاً ما أُلفينا هذه المقالات والما والمذاهب
 كتبه ومصنفاته خير الجزاء بكنه وكرمه.

 أفســـدت المققــول والمنـــول والـ


 ويقــال هــذا ســامـع أو مبصر ولا لالسمــع والابصــار مفقــــودان هـذا عال في العقــول وفي النقــو ل وفي اللغـــات وغير ذي امكـــان الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مقالات الطوائف في كلام الرب عز. وجل وصفاته عطف عليها بالنتض والابطال وبدأ منها بالجهمية نفاة الصفيا لأنهم الأصل الذي تفرع عنه كثير من المقالات الفاسدة كا سبق ووصصفهم بالمغل يعني المغول وهم التتار ، لأن التتار بعد غزوهم للبلاد الإسلامية ودخولم في lor

الإسلام كانوا من أنصار التجهم والتعطيل بتأثير وزيرهم نصير الدين الطوسي. ثم وصفهم ثانياً بأنهم خرقوا سياج العقل والقرآن النا لأن أقوالمم مناقضة للعقل الصريح، وغنالفة للنقل الصحيح. وهذا من شأنه أن يغري

 اله عز وجل فإن العقل يثبتها لأنها صفات كال والنقول من الكتاب والسنة مصرحة بثبوتها له، ، واللغات كلها متفقة على على أن أطالاق المشتق على شيء يقتضي مأخذ الاشتقاق للموصوف فلا يصح وصف



 مبصر وهو فاقد للسمع والابصار . هذا ما اتما اتفق على استحالته العقل والنقل وسائر اللغات وهو غير يمكن بال من الاحوال.

## $\star \star \star$





 سميتم الأعمـــى بصيراً اذ أخــــو هم مبصر وبعكـــــــه في الثـــــــاني الشرح: يرد المؤلف على هؤلاء الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة الذين زعموا
 هو ولكنه وصف اللمحل الذي خلقه الله فيه من انسان وغيره. فيقول ان هذا من الـن

أبطل الباطل ويلزمكم فيه محذوران: الأول نفي اللفظ المشتق عمن قام به معناه ووجد فيه، والثاني اثباته للمسلوب عنه ذلك المعنى، وهذا من قلب الحقائق ، وهو أقبح أنواع الكذب، ونظير هذا اذا كان هناك أخوان، أحدهـا مبر والآخر أعمى فاقد لحاسة البصر، فسمى الأعمى بصيرأ لأن أخاه كذلك ألك، مع أنه فاقد للمعنى الذي أخذ منه المشتق وهو بصير فيكون قد أطلق المشتق على فاقد لمعناه ومثله يقال في عكس ذلك وهو تسمية الأخ المبصر أعمى لأن أخاه كذلك والحاصل أنه لا يعقل من قولنا متكلم الا من قام به الكلام لا من أو ألمد في غيره الكلام فإذا أطلق متكلم على من أوجد الكلام في غيره كان في ذلك فلك أطلاق للمشتق على من لم يقم به معناه ولم يوجد فيه : و و كان في ذلك ون انـ نفي المشتق عمن ثبت له معناه ووجد فيه، وهذا تخليط وهذيان لا يليق بانسان.

## $\star \star \star$

فلئــن زعمتم أن ذلـــك ثـــابـــت




 والسين عنـد البـاء ليسـت بعـدهـا لكا لـــن ها حـــرفــــان مقترنــــان الشرح: لما أنكر المؤلف على الجهمية والمعتزلة ما زعموه من أنه تعالى متكلم
 اللغات من أن الوصف بالمشتق يقتضي قيام معناه بالموصوف به لا بغيره أورد على ذلك معارضة من جانب هؤلاء الخصوم بأن ذلك الذي قلناه في معنى متكلم هو ثابت في صفات الافعال مشل خالق ورازق، فان وصف الله عز وجل بها لم يقتض فيّام معناهل من الخلق والرزق به لان كلا منها فعل حادث، والله ليس

عكا للحوادث، فإذا صح أن يشتق من الخلق الذي ليس قائأً به وصفاً له وهو خالقس فكذلك يصح أن يقال له متكلم بعنى أنه فاعل لكعلامه وكتابه دون ألن ألن
 والنقل واللغة كا زعمتم، ولكن الذي يصح أن يكم عليا وليه بتلك المخالفة للعقل والنقل والفطرة مذهب هؤلاء الاقترانية الذين زعموا أنـا أن كلام الله بألفاظه ومعانيه قدي وأن حروفه جتمعة في الأزل لا ترتيب ولا تعاقب بينها ، فالسين
 فارتكبوا بذلك أشنع خالفة للضرورة القاضية بأن الحروف لا يتصور وجود الا ولا النطق بها الا مع التعاقب على نحو ورودها الى الاسطع سواء بسواء.

## $\star \star \star$

 عــــريي حقيقتــــــه ولا العبراني مـا أن لـه كــل ولا بعـض ولا ألا أل هــو عين أخبــار بلا فــرقـــــانـان ــدور لـــــه بــــــــلـلا لازم الرمن ـمنقـــول والفطــرات للانســـــان
 كـــالفعـــل منــه كلاهم سيــــان


 هذا الذي قد خالـف المعقـول والـ أمـا الذي قـــد قـــال ان كلامـــهـ وكلامـــــــه بشيئـــــــــة وإرادة
فهـو الذي قـد قــال قـولا يعلم الـ الشرح: ومثل هؤلاء الاقترانية في شناعة مذهبهم وفساده طائفة الكلابية
 تعدد فيه، وليس له كل ولا بعض ولا يوصف بأنه عربي ولا عبراني والأمر فيا فيا

 اللذان يصح أن يقال أنها خالفان للعقل والنقل والفطرة الانسانية.

أما مذهب الذي يقول بأن كلامه تعالل حروف وألفاظ مرتبة ، وأنه متعلق
 عليه انكار ، ولا شك أنه لا ينكر علن المعتزلة قولمم ان كلا كلامه تعالى حروف وألفاظ عربية، وأنه متعلق بالقدرة والمشيئة كسائر الافعال، ولا ولكا ولكن موضع
 منفصلا عنه، كا ينكر على الكالابية والاشعرية جعلهم الكلام صفة ذات دات، وزعمهم أنه ليس بكرف ولا صوت، ونفيهم أنه صفة فعل متعلقة بالقدرة

والاختيار .

## $\star \star \star$


 فــدعـوا الدعـاوى .وابئـوا معنـى



 الشرح: بعدما برر الجهمية والمعتزلة مذهبهم في الككلام بقياسه على الفعل وقالوا أن وصفه تعالى بأنه متكلم هو نظير وصفه بأنه خالق أو راز




 يقوم على التمحيص والانصاف، لا على البغي والعدوان، وبدلا منا من أن تشتغلوا

بنقض مذهبنا وأبطاله، فارجعوا اللى مذاهبكم وأصلحوا من خللها وسدوا خرقها ان امكنكم ذلك أو استطعتم اليه سبيلا .

هذا هو مضمون ايراد المتزلة وحجتهم على صحة مذهبهم ورجحانه على

 يقول الا با قاله أهل الحديث، فإنهم جند الإيايان وعسكر القرآن الوا وأمره أن
 ينصره الله بنصره الذي وعد به المؤمنين في قوله ولَوَّكَانَ حَحَّا عَلَيْنَا نَصْرُ


فتقـول هـذا القـدر قـد أعيـا على أهـــــل الكــلام وقــــاده أصلان




 فعلى الحقيقــة مـا لــه فـهــل اذ الـ الشرح: هذا جواب المؤلف على ايراد المعتزلة الذي أرادوا به تصحيح مذهبهم في الكالام بقياسه على الفعل ، وقولمّ أن وصفه بمتكلم لا لا يقتضي قيام



 كلا للحوادث عندمم، لأن ذلك يستلزم حدوثه، وهذا الأمر ما وافقت فيه فيه

الأشعرية المعتز لة حيث منعوا هم أيضاً قيام الحوادث بذاته، وقالوا أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.

وقد قادت هذه القضية الكاذبة كلا من الطائفتين الى أحكام فاسدة فقد

 صفات الأفعال من الاستواء والمجيء، والغضب والرضى، والمانحبة واللخخط، والكراهية والنزول والاتيان الخ.
والتزموا أن يكون الله قد تكلم في الأزل بكلام سمعه موسى، وأنها نادلاداه وناجاه في الأزل الى غير ذلك ما هـا هذى به الفريقان ما يصا يصادم المعقول والمنقول مصادمة صريةة.

وحقيقة قول هؤلاء المعتز لة والجهمية أن الفعل عين المنعول هو نني الفعل

 بالمعول مستلزم لنفيه، وأنه ليسن هناك الا المفعول.

## $\star \star \star$

متنـازعـــون وهــــم فطـــائفتـــان
والقـــئلــــــن بــأنـــــه غير لــــه
 اتبــــاع شيـــــــخ العــــــالما النعانيا
 بـالـــذات قـــام وانهم نـــوعـــــان حــنر التسلســـل ليس ذا إمكـــان

 وخصــونهـهـ لم ينصفــــوا في رده والآخـرون رأواه أمـرأ حــادثـــا
 هــذا الذي قـــالتــه كــراميــة الشرح: وأما القائلون بأن الفعل غير المفول فقد انقسموا أولا الى طائفتين

أحداهر| قالت أنه قديم قائم بالذات لازم هلا كالقدرة، ولم يكعلوه متعلقا كششيئه تعالى وقدرته ، ومم الماتريدية أتباع الشيخ أبي منصور الماتريدي من علاءاءالمنفينين وهذه المسألة ما خالف فيه الماتريدية الأشاعرة رغم ما بين الطائنائنتين من اتفاق في في
 صفات، يسمونها صفات المعاني، وهي : الحياة والقدرة والارادادة وانيا والعلم والسمع والبصر والكلام، ويعلونها كلها قدية وقائمة بالذات وات وأما صفات المات الأفعال عندهم من الحلق والرزق والاحياء والامانة الخ، فيجعلونها تعلقات تنجيزية حادثة للقدرة القدية، ومن العجب أنهم يقولون أن تعلقات الارادة الاد كلها


 قولم في اثبات هذه الصفة مكابرة بلا دليل .








 عن فعله و كلامه وجعلوا كالا منها بمتنعا في الأزل.

## * *

والآخرون أولـو المديـث كــأهد ذالك ابـن حنبـل الرضي الشيبـاني
 جعـل الكلام صفـات فعـل قــائـم



 الشرح: وأما الفرقة الثانية من القائلين بأن فعله تعالى حادث وقا وقائم بذاته ، فهم أصحاب الحديث كالامام أحمد بن حنبل رضي الهُ عنه ، هؤلاء ذهبوا اللى ما ما ما








 ليس بمتنع، بل دل الشرع والعقل على ثبوته، وانايا المتنتع هو التسلسل في العللـ

وقوله في البيت الثاني: ذو احسان خبر ثان لأن الي اي لم يز يزل كسسناً كا لما لم يزل
 في مكان آخر من كتابه الذي رد بـ به على الجهمية على دوا
 القرآن وكذاك جعفر الصادق من أئمة أهل البيت المثهود لم بم بالورع والتقوى والمعرفة المقة وقال لم يزل المهيمن كسنا برا جوادادا في كل وقت وحال المال، وهذا

اثبات لدوام فعله سبحانه واستمراره في أوقات الزمان كلها بلا بداية ولا
انقطاع.

## * * *

قـد قــال مـا فيـه هــدى الحيران

 صــدق الإمــام فكـــل حــي فهــو فعــــال وذا في غــــانـيـــة التبيــان إلا إذا مــا كــان

 الشرح: ومن نص على دوام فاعلية الرب، وأنه لم يعطل عنها في وقت من الأوقات ـ الإمام الكبير عثيان بن سعيد الدارمي ـ المشهور في رده الما على الجهمية

 فالمياة والفعل متلازمان لا ينفك أحدها علا عن الآن الآخر في الوجود ، اللهم إلا إذا وجد مانع ينع الحي من الفعل من آفة تصيبه أو قاسر يقسره، ون وذلك لا يتر آلصور
 ويستحيل أن تطرأ عليه آفة يعجز معها عن الفعل كا كا لا يتصور أن يقسره ألمر قاسر

 ولا قصور ، ومع نفوذ المشيئة وتمام القدرة وانتفاء كل المون الموانع التي تُنع من تعلقها
 حياً قادراً مريداً .

هــذا وقـد فطــر الإلــه عبـــاده ان المهيمــن دائــــم الإحســــان

أو لست تسمع قـول كـل مـوحــد وقـديم الإحسـان الكثير ودائـم ال






الشرح: بعد أن قرر المؤلف مذهب السلف القويع في دوام فاعلية الرب وكلامه وأورد من النقول عن بعض أئمة أمل السنة كأهد وغير وانيره ما يشهد لصحته أراد أن يستدل عليه كذلك من طريق الفطرة والعقل، ، أما الفطرة فإننا
 بهذه العبارات من قولمم: يا قديع الإحسان، يا قديم المعروف والسلطان ، يا يا دادئم
 أن يوصي بعضهم بعضاً بذلك، أو يعلمه إياه ودون أن ينكر بعضهم على بعض . وأما دليل العقل فهو أن فعل الرب سبحانه تابع لوصفه و كاله ، فإذا كان لم
 اللحظات في جانب الأزل أو الأبد فهو إذا لم يزل فعالا لألا لأن الفعل من جلا

 المخلوقات والمكونات في أعيانها وأوصافها فهو تابع لكال المكون، فإن أثر الكال لا يكون إلا كاملاً.

وإذا كان الفعل عين كاله سبحانه لأن الكال هستتبع له ولا يكصل إلا بها به
 لا يزال من غير تجدد سبب أوجب ذلك الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى

الامكان الذاتي لا تجدد قدرة ولا ارادة ولا غيرها .

## $\star \star \star$

 مـاذا الذي أضحـى لـه متجــددا
 مــا فقـــد ذا ووجــوده سيـــانـان والأمـر والتكــويـن وصـف كالــه جبــــه مكال ليس في الإمكــــــان
 أوصـــاف ذات الخالــــق المنــــــان

 مــا زال فعــــل الله ذا امكـــــان

وتخلــف التــأثير بعـــد تمام مـــو
 العلم مـع وصــف الحيــاة وهـــذه

 مـا كــان بمتنـاً عليـه الفعــل بـل

الشرح: يعني أن هؤلاء الذين قالوا بأن اله كان معطلاً عن المعل في الأزل



 نغس الأزل هو المانع من التأثير في المككن لأن من شرائط التأثير فيه أن يكون




 وحيئذ فاله لم يزل آمرا مكونا والأمر والتكوين ها الموجب التام للتأثير وهو

مستلزم لوجود الأثر لأن تخلف التأثير بعد تمام علته الموجبة له حمال غير مككن،







عبدوا المجـارة في رضـا الشيطـان لقـة وليســت ذات نطــق بيـــان أوثــــانهم لا شـــــك مفقـــــونوان
 أفعنـه ذا الوصفـــان مسلـــوبـــان
 الشرح: ويقال لهؤلاء أيضاً إذا كان الله معطلاً عن الفعل والكا لالكام



 يُخْلَقُونَ更价 [ IV




 [

فدلت هذه الآيات الكرية على أن الفعل والتكليم مفقودان من هذه الأوثان
 حق دائأ ، ولا يكون كذلكُ إلا إذا كان مان موصوفا بالفعل والتكليم دائا لأن
 اللذين عليها مدار الالوهية مسلوبان عنا نهاية ، هذا من أكعل المحال وأعظم البطلان.

## $\star \star \star$



 بـل ليس في المعــول غير ثـبـوتــه


 الشرح: فإذا كان الله لم يزل ولا يزال له الالهية المقة والسلطان الأعظم،

 للخالق جل وعلا ، لأنه يقر له بالأزلية ذاتاتا وصفات. والألأليالية تنافي

 الأشياء مقارنا بوجوده، بل وجوده سابق عليها جميعا كا جاه جاء في الحديث (ر كان

الله ولم يكن شيء معه، ، أي مساوق له في الوجود سبحانه، بل متأخر عنهـ ـ ولكنا



 متراخيا عنه فإن المؤثر التام يبب أن يكون أثرن عـئ عقيب تأثيره بلا مهلة ، وإلى
 [يس : Ar.

## $\star \star \star$





 المنطق فالمشهور عن أرسطو أنه كان يرى أن العالم مساوق لله في الوجود أزلاً
 المحرك الأول أو العلة الأولى أو الصورة المحضة ـ ولا يعني أرسطو بذلك إلك أن الله فعل في العالم الحر كة ، فإن اللَّ ليس بعلة فاعلية عنده، وإنا هو آلا
 وكانت المادة في الجهة الأخرى أقرب إلى العدم منها إلى الوجود إلـا

 أبرزت هذه المادة إلى الوجود بالفعل وسارت بها في طريق التقدم والارتقاء . ولاريب أن هذا الكلام هو إلى الشعر والخيال أقرب منه إلى الفلسفة، فكيف

خان صاحب المنطق منطقه ولم يسعده في هذه المشكلة حتى تورط فيا تورط فيه من كلام هو إلى المذيان أقرب منه إلى الجد .
فليبين لنا أرسطو ما الذي بث الشوق والحنين في مادته المزعومة حتى تحر كت
تاول التشبه بتلك الصورة المحضة، وكيف ألئ كانت المادة أو الميولى الأولى قبل

 صيته وذاع، حتى كاد أن يعبده أتباعه من متفلسفة الإسلاد ولاملام المارقين من أميال

 الدهرية الذين ينكرون وجود الماليالق جل وعلا ويقولون (ان هي إلا حيالا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر ).

## * *



 أن يكـون المسلمــون وشيعـة الـ
 الشرح: جاء ابن سينا بعد أرسطو، وكان كما قلنا تلميذاً وفيا لفسلفة أستاذه، ولكنه من جهة أخرى كان يريد مصانعة المسلمين ومداهنتهم حتى لا


 ولا يتخلف عنها، وعلى هذا فيمكن القول بأن العالم أزلي مقارن لهَ في الز الزمان ، كا تقول الفلسفة، ، ولكنه من جهة أخرى متأخر ومكان

متأخرا فلأن المعلول قد استفاد الوجود من علته، ولا نعني بالحدوث الذاتي إلا استفادة الوجود من الغير ـ ومن العجيب ان ابن سينا مع قوله بقدم العالم يسمي الله خالقاً وفاعلاً ويسمي العالم مخلوقا ومفعولا ، فمتى خلق الله العالم على رأيه أو


 جانب الأزل، هو كذلك أبدي غير قابل للفناء، لأن المعلول لعلة تامة يبب أن يبقى ببقاء علته .

وهكذا يظن ابن سينا أنه أفلح بهذا التمويه والمغالطة في لبس الأمر على المسلمين ولكن الأذكياء من عللاء هذه الأمة من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية استطاعوا كشف تلبيساته وفضح سرائره ونياته.

ومن العجيب أيضاً أن يزعم هذا الرجل أنه ياول الصلح والتوفيق بين
طائفتين لا يعقل أن تهدأ بينها الحرب أو ان ان يتم سلام ، فهذه طائفة تؤمن بالو الوحي

 يوضع السيف بينهم وبين أتباع الأنبياء أبد الدهر ، وستبقى بينهم الحرب الحبر العوان حتى لا تكون فتنة وحتى يظهر دين الله على الدين كله ولو كره الكافرون.

## $\star \star \star$

وكذا أتـى الطـوسي بـالحرب الصر يـح بصـارم منـــه وســـل لســـان
 عمـــر المدارس للفلاسفــــة الألى كفـــــروا بــديــن الله والقــــرآن وأتــى إلى أوقـــاف أهـــل الديسـن ينقلهــا إليهــم فعــــل ذي أضغـــــان وأراد تحويـــل الإثــــــارات التي هي لابن سينـا مـوضـع الفــرقــان وأراد تحويـل الش ريعــة بــالنــوا م مین التي كــانـت لــذي اليـونــان

لكنـــه علـــم اللعين بــــأن هــــا ذا ليس في المقــدور والامكــــــان

 الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من الكالام على ابن سينا القرمطي، وما كان
 اتباع الشريعة، وأنه يحاول جامدا التوفيق بينها وبين الفلسفة، أخذ في المي الحديث




 إلى طلبة هذه المدارس حسدا منه وبغيا .

وقد أراد هذا الخبيث أن يعبل من كتاب الإشارات الذي ألفه سيده ابن

 ولكنه علم أن ذلك لايم له ولا يقد الـا عليا عليه إلا إذا أزال دولة الإسلام بقتل
 باستعداء التتار أتباع جانكيز خان على المسلمين، وكان يان يعمل كالمشير همم، وساعد على تكقيق غرضه موافقة الاقدار له لـكمة أرادانها الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين.

## * *





مضروبــة بــالعـــــد والحسبـــــان كــذا المجـوس وعــابــد الصلبـــان

 لأقــر أعينهــم وأوفــى نـــــذره أو أو أن يـــرى متمــــــزق اللحان الشرح: أراد هذا الحبيث شفاء غيظه المتقد على الإسلام وأهله بححاولة الاتيان على أصوله وقواعده والقضاء على حملته، فأشار على أعوانه من التتار ؛ وهم أهل جهل وغلظة أن يضعوا سيوفهم في معسكر الايمان والقرآن من رجال الفقه والدين مع الابقاء على ذوي الحرف وأرباب الصنائع من أجل عارة البلدان ومصالح الأبدان.
وقد أخذ هؤلاء السفكة من التتار بمشورة هذا الخبيث الملحد ، فأعملوا سيوفهم في أهل الاسلام في كل بلد دخلوه حتى قدر عدد القتلى بسيوف هؤلاء
 جعلت أعداءه من اليهود والنصارى والمجوس يبكونه ويرثون لحاله، وبذلك
 وعسكر القرآن وكان يود لو أنه شهد وقعة أحد مع أبي سفيان وحزبه ، و كان جنديا في جيش الباطل اذا لصال وجال وأقر أعين أخوانه من أهل الهر الشرك وله والضلال وأوفى نذره في الكيد للاسلام وجهاد أهله، أو يرى مقتولا متمزق

## $\star \star \star$

وشواهـد الأحـداث ظــاهـرة على ذا العـــالم المخلـــوق بــالبرهـــان

 اذ كـان عــن رب العلى مستغنيــا فيكا

أفممكـــن أن يستقـــلـل اثنــــان
 كـــل لصــاحبــــه ها عــــــلان
 مكــان أن تكظــى بــه ذاتـــــان
 لـو كــان ذاك تنـافيـا وتسـاقطــا
 ولـذلـك اقترنـا جيعـاً في صفـــا فالواحـد القهـار حقـا ليس في الا الشرح: بعد هذا الاستطراد الطويل بذكر مذاهب الفلاسفة والدهرية في





 قديا U ق قبل هذه التغيرات، كا كا أن أدلة التوحيد المثبتة لانفرادراده سبحانه بالربوبية والقهر شاهدة كذلك بـد بدو






 ودالا على صاحبه فكل واحد قهار وكل قهار واحد الا و وهذا هوا هو سر جيئها




فصفة القهر والعلو لا يككن أن يتصف بها اثنان.

*     * 


## فصل

## في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى و كلامه والانفصال عنه

قلنـا صـــدقتم وهـــو ذو امكــــان هـل بين ذلـك قـط مـن فـرقـــــان نقـــل ولا نظـــر ولا بــرهــــــان هـذي العقــول ونحن ذو أذهـــان فـرقـا يبين لصــــالــــح الاذهـــان الـان وكـذاك ســوى الجههـم بينها كــــــــــا

 الشرح: هذا بيان لشبهة قد ترد من جانب المانعين لدوام فاعلية الرب و كلامه بأن ذلك يستلزم التسلسل في جانب الماضي بلا بداية ، فإنه ما دا دام نوع الفعل والكلام قديا يجب أن يكون كل حاد ذلك الى حادث يعتبر أول الحوادث.

والجواب عن الشبهة المذكورة أننا نلتزم لزوم التسلسل ، ولكن كنع استحالته فإن هذا تسلسل في الحوادث والآثار وهو ممكن في جانب الماضي كا هو ممكن

 حادث يعتبر آخر الحوادث فيجب عليهم أن يسلموا كذلك بان بامكانه أيضاً في جانب الماضي اذ لا يدل على الفرق بينها شيء من عقل ولا نقل ولا يشبت ذلك ivr

الفرقِ بنظر ولا برهان والا فمن ادعى ذلك الفرق فليبينه لنا بيانا يرتضيه العقل . وقد سوى بينها الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف لكن لا في الثبوت والامكان بل في الانكار والبطلان فحكموا بامتناع كل منها، وبنوا على هذا حكمهم الجائر بفناء الجنة والنار وأهلها، فالجهم حكم بفناء الذات، وأما أبو الهذيل فقال بانقطاع الحر كات، وقد سبق الكالام على ذلك فلا نطيل فيه .

وبعـــده ابـسـن الطيـــب الربــــاني مـــذمــوم عنــــد أئمـــــة الإيمان
 أحـــداث مــا هــــان يكتمعــــان انـان
 الشرح: أنقسم الناس في تسلسل الحوادث والآثار الى ثلاث طوائف فأهل السنة والج|عة ذهبوا الى امكانه في جانب اللاضي والمستقبل جميعا بلا فارق، وذهب الجهم وأبو المذيل الى القول بامتناعه في جانب اللاضي والمستقبل جيعا كما تقدم. وأما أبو علي الجبائي المعتزلي شيخ الجبائية وولده أبو الحسن الأشعري وتلميذه أبو بكر الباقلاني وجيع أهل الكالام الباطل المذموم ففرقوا بينها فذهبوا الى جوازه في جانب المستقبل وبامتناعه في جانب الأزل و كانت شبهتهم في ذلك أن الدليل القطعي قد قام على حدوث العالم بجميع أجزائه والقول بتسلسل الحوادث في جانب الأزل بلا بداية معناه القول بقــد م العــالم، والقــد م والحدوث نقيضان لا يجتمعان هذا منعوا دوام الفعل في الماضي لما يلزمه من قدم المفعول، وأما دوام الفعل في المستقبل وتسلسله الل غير نهاية ، فهذا لا محذور فيه ولا يقتضي الدليل انكاره، فالعقل يجيز أن يكون بعد كل حادث حادث دون انقطاع في جانب الابد .
ومن شبهرم أيضاً انه إذا كان كل فرد من أفراد الفعال حادثاً، فكيف يكون

نوعه قدياً مع أن النوع ليس الا بجوعة الافراد، فإذا كان كان كل فرد حادثاً

 راجع كتابنا ابن تيميه السلفي في مبحث قيام الحوادث بذاته تعالى.

## * *

 مـا قـال ذو عقـل بـأن الفـرد ذو أز بل كـل فـرد فهـو مسبـوق بفـرد

 والنــوع لا يفنـى أخيراً فهــو لا وتعـاقـب الانتـات أمـر ثـــابــــت في الذهن وهو كذلـك في الأعيـان الشرح: هذا رد لتلك الشبهة التي بنى عليها الأشعري وموافقوه الفرق بين
 التفرقة مغالطة وتلبيس لا يروج الا على السذج البسطاء من الجهلة وانصاف
 وتسلسل أفعاله ماضيا ومستقبلا أن شيئأ من أعيان المخلوقات وأفرا وأفرادها قديمه، لا





 في جانب الأزل بلا بداية، فليست تبتديء من آن هو أول الآنات، ولا تنتهي

اللى آن هو آخرها، مع ان كل آن منها له بداية وانتهاء، لأنه واقع بين آنين،
 فجملة الآنات لا أول لما ولا آخر لا في الذا أفراد المخلوقات حادث موجود بعد أن لم يكن. وأما النوع الذي هو من لوازم الكال لأنه وصفه تعالى فلا مبتدأ له ولا
 الأوقات فاقدا لشيء من الكال.

آنــــات مفتتـــح بلا نكــــران الا بسلـــبـ وجــــوده المقــــاني
 والأرض والأفــلاك والقمــــــران
 نـص ومـن نظـر ومـن بــرهـــــان
 منهــا فكــــل الهــق في تبيـــان
 ما كــان ذاك الآن مسبـوقـا يـرى
 مـن حين أحـداث السمـوات العلى
 هل جـاءم في ذاك مـن أثـر ومـن



الشرح: لـا مثل المؤلف لتعاقب الحوادث وتسلسلها فيا لم يزل ولا يزال بال بلا بداية ولا نهاية بتعاقب آنات الزمان، كذلك الك قال للخصوم ولما المانعين : فإذا أبيتم هذا القياس ومنعتم التسلسل في المقيس عليه، وهو الآنات، ولاتِ وقلم أن أول أول الآنات




 iv7

الافلاك، وأنه قبل خلق السموات والأرض لم يكن في زعمكم شيء من الأكوان




 ترجعون في قولكم هذا اللى دليل معتبر ولا حجة بينة.
 أو ليس ذلكـــــم الزمــــــان بـدة الانـام

 خهسين الفا من سنين عـدهــا المخـ
 الشرح: يعني أن الأدلة من النقل والعقل دلت على الم فسا



 تكون هذه الأيام مقدرة بكر كة أخرى غير سير الشمس والقمر اذ كانت ساني عليها وهذا يدل على وجود أزمنة وخلا ونلوقات قبل خلق السمورات وال والأرض،
 مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخدي


ما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة
 عام و كان عرشه على الاهاء ه. .

فهذا صريح في وجود
 سابقا على هذا التقديم بدليل قوله ( و كان عرشه على اللاء ، أي عند عند كتابة الها القلم
 القلم با جرى به من قدر الله عز وجل

والنـــاس غختلفــــون في القلم الذي كتـي هل كان قبل العرش أو هـو بعــده



 الشرح: اختلف العلماء هل القلم كان قبل العرش أو بعده، وأيها كان أو أول

 „ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الفن سنة وعرشه على الماء .".

فهذا صريح أن التقدير أنا وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول

 أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ه يعني أنه عند أول خلق الـو



 سابق على التقدير ، والتقدير مقارن لخلق القلم . وفي اللقظ الآخر القلم قال له اكتب " فجرى القلم با هو كائن الى يوم القيامة بقدرة الها الهُ عز وجل .

## $\star \star \star$







 الشرح: أفبعد هذا البيان الذي دل على وجود خخلوقات قبل هذا العالم

 وهو أنه سبحانه لم يزل قادراً على ايجاد الفعل والفعل لم يزل مقدل ملدوراً له همكنا .

فلئن سأل سائل عا حدا بهؤلاء الخصوم إلى المنازعة في تلك القضية التيا تلي تـأتلق


 عموا عن القرآن والحديث، وعموا عن الفطرة الإنسانية وعا يقتضيه العقل السليم والنظر الصحيح، لقد أسسوا لمم أصلاً في الكلام وبنوا عليه جميع قواعدمم،

فقادهم هذا الأصيل الفاسد رغاً عنهم إل التعطيل والإنكار ، وهذا الأصل هو :

## $\star \star \star$









 الشرح: هذا هو الأصل الذي أسسوه وبنوا عليه مذاهبهم في تعطيل الرب
 الحوادث بذاته اذ لو قامت به الحوادث من الأفعال لــو وتعاقبها في الوجود شيئا قبل شيء لا إلى أول، وهذا يؤ الموي بتسلسل الأعيان التي هي المعبولات وبذلك تلكئ تكون هذه المفعولات اتلات قدية فينسد

 قالوا ببطلان التسلسل ولزوم الحدوث للأجسام (1).
(1) واعتمدوا في الاستدلال عل وجود الن عز وجل على ذلك، نقالوا أن العالم جوامر وأعراض


 موضعها، فارجع إل كتابنا ابن تيميه الـللفي في مبحث اثبات وجود اللـ.

و هذه الآراء التي تقدم ذكرهاهي غاية ما وصلت إليه عقول الورى في هذا المقام الذي هو مزلة الإقدام ومضلة الإفهام فمن ذا يستطيع أن يألي فيه بكار الوم بين وقول فصل ينجي به الناس من هذه الحيرة الغامرة ويكون له عند الله ما هو له أهل من جنة ورضوان.

## $\star \star \star$






 وجنـوا على الإسلام كـل جنـايــة اذ اذ سلطـوا الاعـــداء بــالعـــدوان الشرح: بعد أن أورد المؤلف الأصل الذي بنى عليه أهل الكلام قواعدمم

 أجعت على صحتها أساسا لنفي صفات الفعل والصفات الاختيارية التي تحدث في في ذاته تعالى بشُيئه وقدرته أراد بعد ذلك أن أن يبين فساد هذا الديل الديل الني الذي تشبئوا به فذكر أن هذا الدليل هو الذي أو قعهم في الهلكة وأضلهم عن سواء ألهـي السبيل كا

 استوى على عرشه بعد خلق السموات والأرض ، وأنه أنه ينزل كل ليلة الى سطاء
 الكافرين ويغضب عليهم، وأنه يفرح بتوبة عبده التائب وأنه يسمع أصوات عباده حين تحدث ويرى حركاتهم وأعالم إلى غير ذلك من الآيات التي لا

تحصى كثرة.والتي تدل أقوى دلالة على حدوث هذه الأفعال في ذاته تعالى بششيئته
 حادث دون أن يفرقوا بين جنس الحوادث وأعيانها فالمنوع هو هو قيام أشخاص

 فاعلا لها إذا شاء فإنه لا يدل على امتناعه دليل بل نصوص الكتاب والسانئن تثبته ولا تنفيه.
فقد تبين بذلك بطلان دليل هؤلاء وفساده ومصادمته للنصوص ولهذا ولئر اشتغل برده وابطاله كثير من أئمة التحقيق والعرفان. ولقد كان ان أمر الناس معتدلا

 تككنت قضاياه من قلو بهم فالتزموا من أجله اللوا الوازم الفاسدة التي التي أتت على الإيمان

 الفلاسفة واستغلوا مذا الدليل الذي هو عمدة المتكلمين في القول بالإيجاب ونفي الاختيار عن اله عز وجل والقول بقدم العالم الخ.

 يـا كنـــة الإسلام والقـــرآن مــن

 الشرح: يتني أن هؤلاء الجهلة من المتكلمين الذين لا يسسنون الدفاع عن
 بها الادلة الباطلة المحالة فخانهم سلاحهم ولم يسعفهم ولا شفلى منهم الصدور عند



 قدرة ولا ارادة ولا وجود آلة يستعين بها على الايياد الخ.
وهكذا قاتلم العدو بنفس السلاح، وكان ذلك في غيبة فرسان الإسلام


 لمزقنا الاعداء شر مزق ولسلبونا أرواحنا من جسومنا ولقطعوا منا عرى الإيمان.




 وعـــرفتم الرحن بـــــــالأجــــــام وهـم فا عـرفـوه منهـا بـل مــن أنـ الآيـات وهـي فنغير ذي بـرهـــان الله أكبــر أنتـــم أو هـــــــ على الشرح: ينكر المؤلف على هؤلاء المتكلمين اعتادهم في اثبات وجود الله عز وجل الذي هو أعظم المطالب في الدين على هذا الدليل المتقدم المبني على حدوث

 بالله عز وجل على معرفته، كيف لم يهتد إليه خير القرون وأفضلها ، وهم أكمل

هذه الامة عللا وايانا ، هذا عاله، وكيف يعقل أن توفقوا أنتم يا أذخاب الفلاسفة

 إليه أو تدخلوا إلى الحق من باب لم يعرفونوه أو تسلكوا إلما الم العلم والمدي طريقا يسلكوه، ولكنكم لا تتورعون من رمي القوم بالجهل وقلة المعرفة حيث الميث قلم المّ أن
 العقل، وهو يفيد القطع واليقين، أما القوم فا عا عرفوه إلا من طرئلا القرآنية ،وهي في زعمكم لا تفيد إلا الظن واقناع السامعين الما لا
فيا عجبا لكم تخالفون طريق القوم وتزعمون أنكم على المق والمدي ، فمن
 لمن خالفهم واتع غير سبيلهم إلا الوقوع في الني والضلال.

## * * $\star$






 الشرح: ولندع خالفتكم لطريق القوم جانباً ولنسألكم هل تعتقدون أن الله عز وجل قد بين لنا الأدلة الحقة على وجوده في القرآن وآن وصر فها ونو ونوعها لتتظاهر


 جاء بها القرآن مل سمعتم في بعضها خبرا عن دليلكم هذا الذي جعلتموه

عمدتكم في الاستدلال وأهملتم لأجله كل ما جاء بالقرآن الكريم من أنواع الادلة بججة أنها لاتفيد ما يفيده هذا الدليل من قطع ويقين، الها فهل يعقل أن أن يكون


 يكط به علل لم ينج من كفران ولم تحصل له حقيقة الايمان.

## $\star \star \star$

 نسمعـــه في أثــــر ولا قــــــرآن



 عـرفـوا الذي يفضي إليـه قـــولم وأخـو الجهـالــة في خفـارة جهلـهـ والجهـل قــد ينجـي مـن الكفــران الشرح: يعني أن الله ورسوله قد بينا جميع الطرق المعرفة باللّ غاية البيان،
 قرآن ولا أثر ، ولكنه دليل باطل متها ملهافت ومقدماته على ما ما فيها من خفاء وناء وبعد ، ليست كلها صحيحة وهو دليل مبتدع متلقى من مبادى وئ الفلسفة اليونانية الوثنية

 من أحدثه هو الجهم وحزبه من المبتدعة الضلال ولمذا ولـا لـاط اطلع أئمة الحق على
 وحذروا منه غاية التحذير لعلمهم با يفضي إليه من لوازم فاسدة فيها هدم لكل ألكا

قواعد الإسلام، ولسنا نعرف أحداً اختص هذا الدليل بالنقد المر اللاذع، وابان عن تناقضه وفساده بأدلة العقل والنقل بمثل ما فعل شيخ الإسلام الام ابن تيمية رحمه
 فجزاه الله عن الإيمان وأهله خير الجزاء

## $\star \star \star$

## فصل

في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على المرش إله يعبد ولا فوق السموات إله يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولم

## عقلا ونقلا ولفة وفطرة

وبـرى البريـة وهـي ذو حـدثـــــان
والله كــــان وليــس شيء غيـــــره
 لا بــد مـــن إحـــداهلا أو أنها هـا هـا عـا


 هـو عين هـذا الكـــون ليس بغيره أنــــى وليس مبــايــن الأكـــوان
 الشرح: أعلم أن هذه الصفة وهي استواؤه تعـالى على عـرشـه بمعنـى علـوه وارتفاعه على العرش بذاته على الكيفية التي يعلمها هو سبحانه من أظهر ما وقع
 المعطلة نفي الاستواء وغيره من الصفات التي وردت باثباتها النصوص الصر يكة من
 اتصف الله بها على الحقيقة لكان جسلًا ، والله منزه عن الجسممية ولوازمها ، ولا

يغفى ما في هذه الشبهة من المغالطة ، فإننا نثبت هذه الصنفات للهُ على ما يليق به
 وبذلك لا يتتضي اثباتها جسمية ولا حدوثا ، ولا يلزمنا ما ما ما أورده من اللوازم لكنهم تومموا أن معاني هذه الصفات في الغائب لا يككن أن تعقل إلا ولا كا كا ما مي في
 الصفات رأساً ، دون الاكتفاء بنغي الماثلة عنها ، فجرهم هذا الغلو في في التنزيه الـي
 صفات السلوب، حتى يخيل لمن يطالع كتبهم أنهم لا يعنون بهذه الصفات شيئاً
 وكأني بك أيها القارىء تنظر إلي في دهشة وتسألني في عجب من أين لمؤلاء ذلك



 مهلا أيها القارىء الكربه، فسأحدثك عن عن الأسباب التي أوقعت هؤلاء في تلك
 نظر قدماء هؤلاء المعطلة في كتب فلاسفة اليونان وغير وهم


 بعد، ولا اتصال ولا انفصال، ولا ولا صعود ولا نزا نزول الخ ما ما نعتوه به من السلوب التي تحيل وجوده وتجله من قبيل المعدومات والممتنعات.
وكان الفلاسفة يقولون أن مذا الوجود المجرد هو أكمل من الوجيود الالادي
 عندمم هي الهُ، والعقل والنفس واليولى والصورة.

فلم رأى المعطلة ما قال الفلاسفة فرحوا به فرحاً شديداً، وظنوا أنهم وقعوا على كنز ثُمين، وأنهم عثروا على مفتاح السر الذي يتيح فم حل حل الألغاز والمعميات
 عندنا عنه أثر ولا خبر .

الم يثبته قبلنا أرسطو وأفلاطون، وها بلا شك أصح منا عقولا وأجود أذهانا ، ولكنا لا نجّل هذا الوجود الكامل إلا لله وحده ولا نصف به شيئاً من هذه الموجودات المككنة.

هذا هو أصل تلك الأكذوبة التي راجت وانتشرت حتى عمت الأرجاء والأقطار ، وأفسدت بسمها المهلك كثيراً من العقائد والأفكار ، وانخدع بها كثير الأري
 لا نقول الا كما قال موسى عليه السلام: تَشَاُُ وتَهْدْي مَنْ تَشَاءُ هُ [ الأعراف: 100 ] .

أننا يا قوم معكم في أن الله ليس جسطً بالمعنى الذي اصطلح عليه أهل

 نعقل موجوداً ليس في مكان ولا حيز له وله ولا جها ولا ولا يلا يشار اليه، ولا يوصف





 مسمى الاسم الكلي المتناول لافراد تلك الصفة المتباينة في وجودها العيني

ولنرجع بعد هذه المقدمة الى شرح كلام المؤلف، فهو يقول لمؤلاء النافين
 خلق هذه الموجودات الحادثة، فأين خلقها؟ هِ هل خلقها خارج ذاته ، فهي مباينة


 خارجاً عنه وليس هناك قسم ثالث الا اذا قلم انها عينه ، وأنه ليس هن الحا موجودان أحدها خالق والآخر مخلوق، فلا بد لكم من أحدى هذه الخُصال الثلاث، أما أن تقولوا انها خار جة عنه ، أو تقولوا انها حالة فيه ، أو تقولوا
 ولا ييد المنصف مييصا عنها .

ولمذا ذهب ابن عربي واتباعه من أصحاب مذهب الوحدة الى القسم الثالث ، وهو ان الله عز وجل هو عين هذه الأكوان، وليس هناك مباك وهاينة أصلا بين وجوده ووجودها، وليس هو بجانبا لما ، بل هو هذا الوجود بعينه وعيانه.

## $\star \star \star$

ان لم يكــن فـــوق الملائـــق ربها فــالقـول هــذا القـول في الميــزان إذ ليس يعقــل بعـــد الا أنــــه ريا قــد حـل فيهـا وهـي كــالابــدان والروح ذات الحق جــل جلالــــه الـه الـا فأحكـم على مسن قـال ليس بذارج
 حــد المحـــال بغير مـــا فــرقـــان

 والمداخلة ، واما نفي الغيرية وابطال الاثنينية بينها ، والقول بأن وجودها الالانها واحد

قال بعد ذلك فإذا لم يقل الجهمي بأن الله فوق عرشه مباين خلقهه، كان عليه حينئذ أن يقول بما ذهب اليه أصحاب وحدة الوجود من أن الوجود واحد وأن وجود الرب هو عين هذه الموجودات، أو ليس له بعد رفض هذين القولين الا ان يقول بما ذهب اليه الحلولية من أن العالم جسم كبير ، وأن ذات الله عز ون وجل هي الروح السارية في هذا الجسم لحلول روح الحيوان في بدنه، وذلك مثل ما قالته النصارى في عيسى عليه اللسلام حيث زعموا أن الله حل فيه ، وأن اللاهوت وهو الله قد اتحد بالناسوت، يعنون جسد عيسى، فصار الكل إلها واحداً، واذا تبين أن الأمر لا يخلو عن أحد من هذه الفروض الثلاثة ، فمن زعم أن الله ليس

 ومناقضا لـكم العقل الصريح وحكم الفطرة السليمة التي فطر الله عليها سائر خلقه.

## $\star \star \star$



 أيصــح في المعقـول يــا أهـل النهـى
 ان كــان في الدنيــا مال فهــو ذا فا فـارجـا الشمح: يعجب المؤلف من سخافة عقول هؤلاء المعطلة النفاة في قولمم أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ، مع أن الدخول والخروج نقيضان والنقيضان يستحيل في العقل ارتفاعهل معا ، كما يستحيل اجتاعها معا ، بل لا بد من ثـو البوت أحدها وانتفاء الآخر ، فإذا استحال أن يكون الله داخل العالم الم لتنزه انه عن الحلول
 النقيضين معا على المعدوم الصريح الذي تحكم بديهة العقل بامتناعه، فهو الذي

يكن أن يقال انه لا داخل ولا خارج، وأما الموجود الذي له ذات متحققة ثابتة
 يكون أحدها داخلا في الآخر أو خارجاً عنه فلا يصح في العقل أبداً أن يكون
 عند نسبتها الى الأخرى بأنها، أما مباينة لها منفصلة عنها لا فيها، بل أحد هذين الوصفين ضروري تحكم به بداهة العقل والخلو عنها معا من أكحل المحال.

## $\star \star \star$



 ذاك اصطلاح من فريق فارقـوا الـ


 ونسيت نفـي الطعـم عنـه وليس ذا مقبـــــولــــة والنفــــي في القـــــرآن
 الشرح: يشير المؤلف في هذه الأبيات الل جواب هؤلاء المعطلة عل تقضي به ضرورة العقل من وجود الاتصاف بأحد النقيضين، واستحالة الخلو عنها معا ، الا وملخص هذا الجواب أن ذلك انا يكون بالنسبة الل ما هو قابل للاتصاف بالشيء أو بنقيضه، فهو الذي يجب في حقه الاتصاف بأحدها ألها ويستحيل خلوه عنها ، فلا يصح أن يقال مثلا أن هذين الجسمين ليسا متصلين ولا منفصلين لأن الجسم قابل للاتصال والانفصال فلا بد له من أحدها ولكا ولكن الرب سبـ سبحانه ليس من شأنه أن يتصف بالدخول ولا بنقيضه فيجوز حينئذ نفيها عنه معا ولا يترتب على ذلك محال.

وقد أجاب المؤلف عن ذلك بأن تلك التفرقة بين القابل وغير القابل دعوى
 واعتصموا بفلسفة اليونان فإنه يزعمون أن أن التقابل ان كان ان بين الوجا الوجود والعدم



 من شأنه أن يكون حيا ولا يوصف بالجهل الا ما ها هو قابل للعلم ولا يوصف





 يقبل الرب الاتصاف به وتنفون عنه كذلك الزوجة والولد ومها كالان عليه

## $\star \star \star$

ميــت أصم ومــا لــــه عينــــان

ينفـي ولا مـن جلـــــة الحيــوان
 لا يثبتــــان وليس يــــرتغـــــــانـان للا يــزيـــل حقيقـــة الإمكـــــان بــالغير في الفطـــرات والأذهـــان

والهُ قـــد وصــف الجماد بـــأنــه وكــا نفـى عنـه الشعـور ونطقـه

 لا في النقيضين اللــــيــــنـن كلاهما
 بـل ذا كنفي قيـامـه بـالنفس أو الشرح: وما يدل أيضاً على أن الشيء قد يقع وصفا لغير ما هو قابل له أن

الهُ عز وجل قد وصف الجلجد في كتابه بالموت والصمم والعمى ونفي عنه الشعور

 [ النحل: :
 حكاية عن إبراهيم في سورة [ مريم:

 ويقال لمؤلاء أيضاً لو سلمنا لكم بصحة هذا الشرط وهو قابلية الموصوف
 الضدين اللذين قد يرتفعان معا عن الثيء مثل البياض والسواد ولا يُلا يجوز في النقيضين اللذين لا يرتفعان ولا يجتمعان ومعلوم أن التقابل بين دين دين وله سبحانه في العالم وبين مباينته له هو من قبيل التقابل بين النقيضين فلا بد من ثبوت أحدها له.
 من ثأنه أن ينفي امكان وجوده فضلا عن أن أن يكون واجب الوجي يجعله من قبيل المعدوم الممتنع وهو يشبه في الفساد نفي القيام بالنفس والقيان القيام بالغير عنه بججة أنه ليس من شأنه الاتصاف بوا بواحد منها مع مع أن العقل والمُ المطرة
 أن يقوم بغير وجب أن يكون قائًاً بنغسه .

## * $\star$ 夫

بـــالنفس أو بـــالغير ذو بطلان
 عـــرض يتــــوم بغيره اخــــوان

إذ ليس يقبل واحد مـن ذينـك الـ
جسم يقـوم بنفــــهـ أيضـــاً كــــذا

في حكـم امكـان وليس بـواجـب . مـا كــان فيـه حقيقــة الامكــان
 الشرح: بعد أن بين المؤلف أن قول أنقائل الله أما داخل العالم أو خارجه هو هو



 الترديد في قولنا أما داخل العالم أو خارجه صحيحا أيضاً مقتضياً لثبوت أحدها له وهو كونه خارج العالم حتى لا يكون حالا في خلا الفيلسوف الذي يرى أن القيام بالنفس يفهم المكانية أن ذلك الترديد التايد بين القيام بالنفس والقيام بالغير فاسد أيضاً في حقه سبحانه لأنه ليس قابلا لواحن ألا

 شك ان الجسم والعرض أخوان في حكم الامكان فتكون كا كل وا واحدة من ها هاتين

 بينها فاسدا ، فيقال له أن رفع النقيضين هنا بأن بأن يقال لا قائم بنفسه ولا با بغيره

 والخروج هي بعينها التي تقتضي أن يثبت له إما القيام بالنفس وأما القيام بألا بالغير ، فكا لا يعقل موجود لا داخل ولا خارج فإنه لا يعقل موجود لا يكون قائراً بنفسه ولا بغير ه.

## $\star \star \star$

مـاذا يـرد عليـه مـن هـــو مثلـــه فـه النفـي عرفـــا اذا هـا عـــلان

والفرق ليس بممكن لـك بعـد مـا ضـا فـوزان هـذا النفـي مـا قـد قلتـه



 الفيلسوف في قوله أن القيام بالنفس والقيام بالغير كلاهما منفي عن النهُ لأنها من خصائص المككن مع أنهم مثله في النفي المحض حيث قالو الوا بنفي الدنخو والخروج لأنها عندهم أيضاً من خصائص الاجنسام وكيف يكن المنهم أن يفرقوا بين ما نفوه مُم وبين ما نفاه الفلاسفة مع مع أن النفيين في ميزان العقل سواء فككلاهـا مستلز ملنفي وجود الاله.
وهذا معنى قول المؤلف رمهه الله فوزان مذا النفي أعني الذي نفته الفلاسفة ما قد قلته أنت من نفي الدخول والحروج حرفا برف لا لا يختلف عنه قين قيد شعرة
 بكليها لا بد أن يقبل الحلول في المكان، واله منزه عن المن المكانية فافرق لنـا لنا أنت

 الموارد ما لا تعرف له صدرا .

## $\star \star \star$

## فصل

## في سياق هذا الدليل على وجل آخر

تـردى قـواعـده مـــن الاركــــان ـمعبـود حقـا خــارج الاذهـــان

وسل المعطـل عـن مســائـل خمســة
قـل للمعطــل هـل تقـول إلنـــا الـ

فـإذا نففى هـذا فــذالك معطــل للــــرب حقـــ بــالــغ الكفــران




 الشرح: يريد المؤلف في هذا الفصل أن يضيق المناق على الخصم وأن يلزمه

 الأذهان أو لا وجود له الا في الذهن ، فإذا نفى ألى وجود


 وليس هناك غيران ، فقد اتشح بثوب الاتحاد ، وصرح على نفسه بالكا بالكفر وجحد وجود الرب جل شأنه، بل كان أشد كفرأ من النصارى عبدة الصلبان، لأنهم لم
 العذراء، وأما هذا الاتحادي فقد زعم أن الله متحد بجميع خلقه با فا في ذلك
 الحيوانات وغيرها من المستقذرات.

وإذا أقـــر بـــأنـــه غير الورى عبــــــد ومعبـــــود هم شيئـــــان

 ويقـول أهلا بـالــنـي مـو مثلنــا خــالا

وإذا نفـى الأمـريـن فــأسـالـه إذا مل ذاتـه استغنـت عـن الأكــوان




 فلــذاك قلنــا انكـــم بــــاب لمن نقطم لمم وهـــــــ خطـــــــــوا على



 جعله حالا في جميع خلته، فيقر بذلك عين النصارى ويصير حببيا لمم لمضاهاة

قوله لقولمم.
وأما إذا نفى عنه الحلول بنوعيه، أعني حلوله هو في العالم وحلول العالم فيه ،
 الاعيان القائمة بنفسها، أو تراه من جلئلة الاعراض والئ والأكوان التي لا تقوم بنفسها، بل يكون وجودها تابعا لوجود ما ما تقوم بـ به من من الأعيان، فإذا الذا أقر بالأول، وهو أنه تعالل قائم بنفسه يسأل عن النسبة بين الله وبين هذا هوا العالم، فيقال

 واحد من هذه التقادير الثلاث يلزمك القول بالتنباين والانفصال ، إذ لولا التاين لم يثبت واحد من مذه الثلاثة ، ولم يكن شيئان، لا ضدين ولاين ولا مثلين ولا غلا غيرين ، بل يكونان متحدين. ومن هنا كان هؤلاء النفاة لوجوده تعالى خارج العالم بائنا من خلقه مستوياً

على عرشه بابا لمن قال هالاتحاد ، فإن هؤلاء الاتحادية لما جاروهم في ذلك النفي
 هذا العالم، وصر حوا بالاتحاد، بل أن هؤلاء النفاة أيضاً كانوا بابا ولج ملا ملا الحلولية الذين زعموا أن الله هو الروح السارية في العالم، لأنهم لما وافقوا هؤلاء في أن الله ليس خارج العالم، ولم يعقلوا موجودا لا داخلا ولا ولا خارجا
 الاتحادية والحلولية ينقطون لمم نقطاً وهم يخطون عليها كا يفعله معلم الصبيان. وملخص هذا الدليل على طريقة السير والتقسيم المعروفة أن الله سبحانه أما أن
 أن يكون وجوده غير وجود هذه ألأكوان أو لا ، بأن يكون عينها، والا والثاني مستلزم للقول بالاتحاد، وهو كفر ، والأول اما أن يكون متصلألأ بالأشياء اتصال ألو
 بالحلول الذي قالت به النصارى هو كفر ، والثاني أما أن يكون قائماً بنفسه مستغنيا عن الأكوان أو لا ، والثاني يستلزم كونه عرضا قائما بالأعيان ، ونا وهو كفر ، فثبت من ذلك أنه موجود بوجود مغاير لوجود الأشياء غير حال فيها ولا حالة فيه وليس هو عرضا لما ، بل هو وجود إلا قائم بنفسه، ، والعالم قائم بنفسه، ،
 غيرين، وعلى كل فها منفصلان متباينان فثبت أن الله مباين للعالم وأنه فوقه عال
عليه.

## * $\star$ *

## فصل

## في الاشارة الى الطرق النقلية الدالة

## على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه

ولقــــد أتـــانـــ عشر أنـــواع مــن المنقــــول في فـــوقيــــة الرحمن

مـع مثلهـا أيضـا تـزيــد بـواحـد
 وكـذلـك اطـردت بلا لام ولــو




 التفسير بـاستـولى لــذي العـرفـــان الــــان قـد أفـرد بكصنـف لامــام هـــنا الشـا الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من إيراد الطرق العقلية التي لا تقبل الجدل على



 والفرقان، وألم تنزيل السجدة والحديد ـ وقد عدى فعل الاستواء الاء في هذ الوها المواضع


 في موضع واحد كي يمّل لفظ الاستواء في بقية المواضع عليه .

 هذا أنهم يضمرون في بعض المواضع بعد الذكر في في بيضها حملا على المذكور فئ
 باطراد دون ذكر سابق للمضهر المحذوف، بل قد يكثرون من ذكر الشيء في

مواضع حذفه، حتى إذا ألف وصار مشهورا حذفوه تخفيفاً وإيجازا اتكالاً على

هذا وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تأويل الاستواء بالاستيلاء من عشرين


 لام يزيل بها الاشكال ويوضح المراد .
وما أحسن ما قيل أن لام الجهمية كنون اليهودية، فاليهود قيل فم قولوا حطة فقالوا حنطة ، ومؤلاء قيل لمم: استوى ، فقالوا استولى، تشابهت قلوبهبم.

## $\star \star \star$

## فصل

ولــه بجكــــ صــريكة لفظــــان


 ذاتـا وقهـرا مــع علــــو الثـــان مــال العلــو فصــــار ذا نتصــانـان فلــــه الكال المطلــــق الربــــــاني

لفــظـ السلى ولفظــــه الأعلى معـر


 حاشـاه مـن أفـك النفــة وسلبهـمـ الشرح: هذا هو النوع الثاني من الدلائل النقلية وهو التصريح بالعلو في قوله
 الأَعْلى ه [ الأعلى: 1 ] فكل من هذين الاسمين الكرئين صريح في أثبات علوه تعالى، وقد جيء بكل منلا معرفة لافادة أن الثابت له سبحانه هو العلئ العو المطلق من كل وجه علو الذات وعلو القدر والعظمة وعلو القهر والجبروت، ولكي الكن العططلة بناء على أصلـم الفــاســد يمالـونـون العلــو في هــذه الآيـات على المعنيين

الأخيرين أعني علو القدر والقر فقط وينفون عنه المعنى الأول وهو علو الذات،

 للنقص، وحاشاه سبحانه ما يأفك بـ به هؤلاء النفاة من نتصهه في علوه بل له الكال الططلق في علوه وفي سائر صفاته.

## $\star \star \star$






 فمسن المحـال القـــدح في المعلــوم

 ومقــالـــة فطـر الإلــه عبــاده حقــا عليهـ مــا هـ عــــــا اولان

الشرح: هذا استدلال على علوه تعالى فوق خلقه بدليل الفطرة الذي هو أقوى من دليل العقل عند من أنصف لاستناده إلى فطرة الله التي فطر الناس


 دون الأمام أو الخلف أو اليمين أو الشال ، ولو رجع هؤلاء المعطلة إلى أنفسهم
 الشهات حول ما هو معلوم بالنقل والعقل والفطرة، ولكن نـائراية شبهاتهم هي

اثارة الشكوك والتغير في وجه الايمان إذ هي لا تقوى على معارضة أمر ثابت بضرورة العقل ومعلوم بالبديهة فإنه من المحال أن تنال الشبهات منات من الملوم على

 قضية فطرة فطر الله العباد عليها وما هلا في ميزان العدل سواء

## $\star \star \star$

## فصل

هذا وثـالثهـا صريـح الفـوق مصـ







 الشرح: هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الدالة على علوه تعالى، وهو التصريح بلفظ الفوق في القرآن الكريم مصحوبا بمن أحيانا ، كما في قوله تعالى في في

 1^1 1 ] ولا شكك أن الفوق المجرور بـن نص في معناه لا يقبل التأويل، إذ لا يقال




وأما الفوق المجرد عن الاقتران بمن فهو قد يقبل التأويل، ولكن لا يقبله إلا بدليل، لأن الأصل هو المقيقة ، فلا يصر في اللمظ عن من معناه الحقيقي إلا بقرينة

 بضرورة العقل القاضية بأن كل موجودين إذا نسب أحدها إنيا إلى الآخر ، فأما أن يكون متداخلين أو متباينين، وإذا كانا متباينين فلا بد أن يكون أحدهـا في في جهـ من الآخر .

وقد ذكر المؤلف هنا فائدة جليلة ينبغي التنويه بها وهي اعتبار سياق الكلام في تحديد مدلولات الألفاظ ، فإذا جاء السياق يبدي المراد للمئينا كالنص في افادة القطع وعدم قبول التأويل، فبعض الألألفاظ قد يكا يكون متراد

 إلا أن هذه قرينة مرئية بالعيان وهذه قرينة مسموعة بالآذان.

## $\star \star \star$


 سيقـت لـه انـ كـــتـ ذا عا عـرفــــان
 جحـدوا كال النـــوق للــديــنـن
 ذهب يـرى مـن خـالـص العقـبان بـالـــنـات بـــل في متـضى الأثانان


 وإذا أتى الكتان بـــد شــواهـــد ألـ فتأمل الألفـانظ وانظــر مـا الذي


 قالـوا ومــــا مثـــل قـول النـاس في هو فـوق جنس المضـة البيضـاء لا لا
 هذا الذي قالــوا وفــوق القهـر وال

الشرح: بعني إذا دل سياق الكلام وفحواه على المعنى المراد من اللفظ، فإن التأويل عند ذلك يكون قبيحاً مستهجنا كقبح الكتان للا دلت عليه شواهد الأحوال، فالواجب هو تأمل الالفاظ والنظر فيا سيقت له حتى يعرف المراد .

ولا شك أن لفظ الفوق في جميع سياقاته في القرآن الكريم يفيد أن الثابت الله
 أن يكون الثابت له هو كال الفوق لا بعض الفوق، ولكن نفاة الفوق جحدوا كال هذا الوصف، كا جحدوا كمال علوه من قبل ، وفسروا الفوق بأحد المعاني الذي يكتملها، وهو فوقية القدر ، كا يقال الذهب فوق الفضة، بمعنى أنه أغلى منها ثُناً. .

ولا شك ان هذا المعنى الذي ذكروه صحيح ولكن ليس هو كل المراد من لفظ الفوق، فان للفوقية معاني ثلاثة : هي فوقية الذات، ون وفوقية الدية القدر والعظمة ، وفوقية القهر ، و كلها ثابتة لله جل شأنه حسبا يقتضيه اطلاق اللفظ.
$\star \star \star$

## فصل

هـذا ورابعهـا عــروج الروح وال ألمالاك صـــــاعــــــدة الى الرحمن







 مـن عـرش رب العـالمن إلى الثرى عــــد الحضيـض الأسفـل التحتـاني الشرح: الوجه الرابع من تلك الوجوه النقلية الدالة على علوه تعالى على خلقــهـ





 تَعُدُونَ من الفسرين أنها يومان متغايران، وليس المراد بها يلها يوماً واحداً ، فاليوم المذكور

 الآيات.

وأما اليوم المذكور في ألم تنزيل فهو في الدنيا ، واختار المؤلف رحهه الله أن


 الدنيا ، فإن المسافة بين الأرض والسطاء الدنيا قدرت في الأحاديث بذمسطائة عام فإذا قدر نزولمم وصعودهم كان المجموع ألف سنة. وأما الخمسون ألفيا الفا فهي المدة التي يعرجون فيها من فوق السبع الطباق من عند العرش إلى المركز الأسفل الذي هو الحضيض .

واختـــار هــــذا القـــول في تفسيــره البغـــوي ذاك العـــالم الربــــــني

$$
r .0
$$

وجّآهـد قــد قــال هـــذا القــول لكــن ابـــن اسحـــاق الجليــل الشـــان قــال المســـافــة بيننــا والعــــرش ذا المقــــدار في سير مــــن الإنســــان



 يكـوي بها يـوم القيـامـــة ظهــره وجبينــهـه وكـــذلـــــك الجنبـــــان خَسون ألفـا قــدر ذاك اليـوم في هـوم هـــا المديـــث وذاك ذو تبيــان الشرح: هذا القول الذي اختاره المؤلف من أن المراد باليومين يوم واحد وأن الأختلاف في الزمن مبني على أختلاف المسافة المقدرة لكل منها قد الـا الختاره الإمام البغوي في تفسيره، وهو مروي أيضاً عن بجاهد الذي هو المو أشهر من نقل عن ابن عباس حتى قال فيه القائل ( إذا جاءك التفسير عن بجاهد فحسبك به ) وأما ابن اسحاق صاحب السيرة فقال : أن الاختلاف يرجع الما الى كيفية السير فالمسافة التي بيننا وبين العرش تقطع بسير الانسان في هذا المقدار وهو خخسون الف سنة

وأما القول الأول الذي فرق بين اليومين، فجعل أحدها وهو المذكور بذي المعارج ليوم المعاد ، والآخر في هذه الدنيا فقد ذهب اليه جل المفسرين عكرمة وقتادة، واختاره الحسن البصري وأسنده الى ابن عباس رضي ولمي الله عنها ، و وما يرجح هذا القول ما ورد في الصحيح من قوله عليه الصالاة والسلام ״ ما من صاحب كنز لا يؤدي ز كاته الا أحمي عليه في نار جهنم ، فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يیكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ثمسين الف سنة هِ الحديث بطوله رواه أحمد ومسلم.

وقد مال إلى هذا الفرق أيضاً علامة القصيم الشيخ عبد الر حمن آل سعدي غفر الله له في شرحه على القصيدة النونية فقال (والظا الـاهر لي أن آية المعــارج التقــديـر

$$
r \cdot 7
$$

فيها ليوم القيامة، وأن معنى الكلام الاخخبار بعظمة ذلك اليوم وطوله العظّي، وأنه في ذلك اليوم يظهر للخالئق من عظظمة الرب وعظمة ملكه و ككال تدبيره ،
 الآيات التي في المعار ج، يدل على ذلك. وأما تقديره بالألف في سور سورة السان فإنه في الدنيا ، لأن السياق ايضاً يدل عليه، فإنه في سياق بيانه في الدنيا ليعرفوا عضّمة الله و كبرياءه ونفوذ تدبيره ) .


 فـاليـوم بــالتفسير أولى مسن عــــار الـا






 الشرح: يعني أن الظّاهر هو كون اليومين المذكورين في آية المعارج وحديث



 وذلك لأن اليوم أقرب مذكور ، ويكون حينئذ ما في آية السجدة بيانـ بيانا لعروجهم في هذه الدنيا، وما في آية المعارج بيانا لعروجهم يوم يوم القيامة، ولهم كذلك نزولان نزول يوم القيامة، وهو المشار إليه لقوله تعالى : ولِّوَيوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ




 العروج الأول يكون بعد زوال هذا السقف، يعني السموات السِّ السبع، وطيها كطي السجل للكتب، فلا يبقى هناك مراحل للصعود والعروج.
وبعد أن ساق المؤلف رهه الله كلا من المذهبين، المذهب الذي المي المتاره هو
 المذهب الثاني أعتذر بأن المسألة مل تتضح له تماما ، وو كل علمها الما إلى الله عز



## * *

## فصل

بـــالطيـــات اليــــه والاحســــان إنا ت إليــهـه مـــن أعال ذي الايمان أيضــاً اليـهـ عنــــد كـــــلـ أوان ألان

 كي يشهدون ويعرجون اليه بـالاعمــ

 الشرح: هذا هو خامس الوجوه النقلية، وهو اخباره سبحانه بصعود الكلم




 بيمينه فيربيها لصاحبها كا يربي أحدى فلوه حتى تكون مئل أحد ه . وكذلك ورد الأثر بأن أعال العباد يعرج بها إلى اله الملائكة المو كلون بها

 "الملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فير في صلاة
 فيقول كيف تر كتم عبادي؟



وورد كذلك ان عمل الليل يرفع اليه سبحانه قبل عمل النهار ، وعمل النهار

 القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النار وعمل النار النار قبل عمل النا الثا حجابه النور أو قال النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتى إليه بصره من خلقه ه.

## $\star \star \star$




$$
r .9
$$

بل عاد مسن مـوسى اليـه صــاعـدا








 فرجع حتى مر على موتى فقال : بِمَ أمرت


 فقال ارجع الى ربك فأسأله التخفيف فلم يزل يتردد بين موس موسى وبين الله تبارك
 استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، فلل نفذ نادى مناد قد أمضيت فري فريضتي وخففت عن عبادي هـ .

و كذلك أخبر اللهعن عينى روح الله وكلمته انه رفعَهُ اليه لـا أرادا اليهود قتلـه






وكذلك ثبت أن روح المؤمن حين تفارق جسده عند الموت تصعد بها




 فوق الغام ويقول وعزتي لأجيبنك ولو بعد حين .

## $\star \star \star$

## فصل

كــذلـــك التنــزيــل للقــــرآن


 في النصـف مـن ليـلـ وذاك الثــنـي



 حتى يكــون الفجـر فجـرــرا ثـــان
 لا ذا ولا قــــول ســــــواه ثــــــــان أول وزد وانقـــ با بلا بــرهـــان

هذا وسـادسهـا وســابعهـا النـزول واله أخبرنــا بــــأن كتــــابــــهـ أيكـون تنـزيلا وليس كلام مــنـن أيــون تنـــزيلا مـــنـن الرحن ولام والر



 مـن ذا يـريــد شفــاءه مـن سقمـهـ

 وكــا يقـول ليس شيئــاً عنـــدم
 الشرح: هذا بيان للوجهين السادس والسابع من الأدلة النقلية الدالة على علوه

تعالى وها نزوله سبحانه إلى السطء الدنيا كل ليلة على ما وردت به الأحاديث الصحيحة المتواترة في المعنى، والثاني تنزيله القرآن من عند
 وَهُدَى وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيْنَ r r الرَّحْمُن الرَّحِّمُمُ



 كالتبليغ والتوصيل.
وأما نزوله تبارك وتعالى فقد ورد من طرق متعددة فيها اختلاف في بعض الالفاظ ففي بعضها انه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر ، وني بئلئ بعضها أنه ينزل
 الساء الدنيا ويقول سبحانه اذا نزل لا لا أسأل عن عنا عبادي

 ولا شك ان معنى النزول معروف لا يككن جحده ولا المار المراة فيه وتأويل


 تبارك وتعالى قلنا لم نـن نثبت النزو وني

 ووصفه به رسوله بدعوى ان ذلك من لوازم الجسم، وأنه يقتضي المشابهة ،

وكذلك ينفون عنه أنه يقول هذه الكللات التي تضمنها هذا المديث كا ينا ينفون عنه كل قول آخر وكل ذلك عندهم محمول على المجاز والتأويل بلا دليل ولا برهان

## $\star \star \star$

هـو رفعــة الدرجـــات للــر حن
هـذا وَثـامنهـا بســورة غـــافــر أيضــــاً لــــه و كالاهما رفعــــــان درجـاتـه مـرفــوعـــة كمعــارج
 وفعيـل فيهـا ليس معنـى فــاعـــل

 عنــه وخــــن معنـــاه في القــــرآن هذا هـو القـول الصحيــح فلا تحد
 والروح والأملاك تصعـد في معــا رجـا
 فخذ الكتـاب ببعضـه بعضـا كـذا تفسير اهــــــل العلــم للقــــــرآن الشرح: هذا هو الوجه الثامن، وهو اخباره سبحانه عن نفسه في سورة غافر بأنه رفيع الدرجات، ولا يصح أن يكون رفيع هنا بمعنى رافع. فإن السياق
 بأنه رفيع الدرجات ذو العرش، فالأوصاف كلألها راجعة الى الى رفعته هو وارتفاعه على خلقه لا الى رفعه بعض خلقه على بعض درجات، كا كا فهمه من لا لا يكسن تذوق كلام الله عز وجل، ولكن فعيل هنا بمعنى مفعول، والمراد أن درجات دراته
 المعَارِج ج يعني المصاعد التي تصعد فيها الملائكة اليه جل سلطانه ، فهي درجات بعضها فوق بعض، وانتهاؤها اليه سبحانه هذا هو التفسير الذي يبب المصير اليه، فإن اله قد أنزل القرآن يصدق بعضه بعضاً ، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن.

## فصل

 فاستحضر الوحيين وأنظـر ذاك تلقـــ

 ليسـت تـدل على انیصــار إلنـــا عقا ولا ولا عــرفــــا ولا بلا ولســــانـان

 سمخلـوق شيء عــز ذو السلطــــان في حقـــه هـــو فـــوقهــا بـيـــــان ـط ولا ياط بخالـــــق الأكـــــوان وصــف العلـــو لـــربنــــا الرحمن بعـد التصـور يــا أولي الأذهــان



 السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام „ ألا تأمنوني وأنا أمين من في اللطاء "
 الذي في السلء تقدس أسمك "الخ الحديث الح

وقوله لابي حصين: ؟ الما تعبد ؟ فقال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السطء، فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السطء ولم ينكير عليه الرسول
 فقال لسيدها اعتقها فانها مؤمنة.




 جُذُوعِ النْخْلِ
 جهة العلو ، ولا شك ان الله في هذه الجهة ، فله العلو المطلق على سائر خلقّه ،


 عز شأنه هناك حيث انتهت جميع المخلوقات، فهو فوقها مباين لها حيط بها ، ولا يكيط به شيء منها .

 والا اتصالا بالمخلوق. وهل يكور يلم لمن عنده مسكة من العقل السليم والفهم الصحيح أن يرد هذا بعد تصوره على هذا النحو الذي لا لا ولا يقتضي نتصاً ولا ولا كالاً، ان رده وانكاره لا يكون إلا عن أحد أمرين لا وا ثالث لها لها : اما جهل بجقيقته وعدم فهم للعناه، واما تعصب وحمية وطاعة للشيطان الرجيم.

## $\star \star \star$

## فصل

هذا وعاثرهـا اختصـاص البعـض مـن أملاكـه بــالعنـــد للــرمن




 الشرح: هذا هو الوجه العاشر ، ويقوم على ما وردت بـا به النصوص مّن الكتاب والسنة، من اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده سبحانه، ، فمن الكتاب
 يَسْتَحْسِرُونَ

 مَيْلْكُ مُقْتَدرِ "ان الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي ".




 نسبة واحدة، وزعموا أن كحبته عين ارادته و وأن كل ما ما أراده الهُ فقد الهد أحبها ،





 أو قلتم عنــديــة التقــريـــب تقـريـــــب الحبيـــبـ ومهـــــا ها عـــــدلان
 لكـن منــازعكـــم يقـــول بــأنها عنـا
 والحب وصـف وههـو غير مشيئـــة والعنـد قـرب ظـــاهــر التبيـــان الشرح: يعني يقال لمؤلاء الجهمية الذين ينفون العندية الحقيقية المستلزمة لقرب بعض عباده منه قربا حقيقيا، كا دلت عليه الآيات والأحاديث، بماذا تفسرون تلك العندية؟ فإن قلم إنها عندية تكوين، فقد نفيتم أن يكون لجا لجريل زيادة اختصاص على عدو الله إبليس في ذلك، إذ لا شك أن ذات كل منها غخلوقة لله، فهما في تلك العندية سواء

وإن قلم انها عندية تقريب ومحبة، وليس جبريل وإبليس في حكمها سواء ، فقد نقضتم مذهبكم، فإنكم تقولون ان المشيئة عين المحبة، ولا ولا شك أن أن جبريل وابليس في حكم المشيئة سواء ، فيكونان كذلك في المحبة أيضاً ، فإن المتاثلين في حكم أحد المتساويين يتاثلان في حكم الآخر .

وإذا بطل تفسير العندية على الوجهين عندى، فالحق ما ذهب إليه السلف من أن العندية هنا على حقيقتها، فهي تجمع لمن ثبتت له حب إلاله عز علّ و وجل وقربه
 قرب ذات وعكبة واحسان، ولا يلزم من قرب المحبة عموم ذلك لكل كائن، ، لأن الحب غير المشيئة.

## $\star \star \star$

## فصل

هـذا وحـادي عشر هــن اثـــارة

الله جـــــــــل جــــلاه لا غيــره إذ ذاك اشراك مـــــن الانســـــان
 نحو السلاء بـأصبـع قـد كـرمـــت مستشهــــــدا للــــواحــــــد الرحمن


 الشرح: هذا هو الوجه المادي عشر ، وهو الإشارة بالأصبع إلى جهة العلو
 الإشارة ينبغي أن لا تكون إلا لله، فإن الاشارة الى غيره في مثل هذا المقام
 الوداع يشير بأصبعه الكرية إلى الساء كلل ألقى إليهم أمراً من أمور الدين
 الادلة على علوه تعالى وفوقيته اذ لو كانت كل الامكنة والجهات إليه متساوية لما كان هناك معنى للاشارة إلى جهة العلو بالذات بل بل لم يكن هنا الاشارة أصلا ، فصلوات الله وسلامه على من هو أعلم الخلق بربه وبما ينبغي له
 يجزي به رسولاً كرياً ، وقائداً براً رحياً .

## $\star \star \star$

## فصل


 ولقـــــــــد رواه مسلــــم بضمـــــان حقـــــا رســــــول الله ذا تفسيــره فــاقبلـه لا تقبـل سـواه مسن التفــا . سسر التي قيلــــت بلا بــــرهــــــان فظههـوره في غــــايـــــة التبيـــــان والشىء حيـــن يتـــم منـــه علــــوه



الشرح: هذا هو الوجه الثاني عشر وهو ما وصف الله به نفسه في كتابه من
 .[ ${ }^{r}$

ومعنى الظاهر في الآية هو العالي الذي لا شيء فوقه كا فسره بذلك أعلم
الملق بعاني أسطاء الله وصفاته محم عبد الله ورسوله صلوات اللا اللو وسلامه عليه، ،
 قال : ه إذا أراد أحدى أن ينام فليضطجع على شقه الإين مُ ليقل : اللهم رب السموات ورب الأرض رب العرش ألن العظم ربنا ورب
 بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شي ، وأنت الآخر فليس بعد شيء ، وئ ، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض
 شك أن ما بعد الفاء تفسير لما قبلها ونفي فوقية شيء عليه اليه يستلزي على كل ما سواه، وهذا التفسير المأور يتعين المصير إليه وعدم الالتفات إلى ما ما

 ووضوح دلالتها على وجوده، فكلها تفاسير لا دليل عليها ، ولا يجوز لمؤمن بعد ورود التفسير عنه عليه السلام لاسم من أسطائه تعالى أن يضع له هو تو تفسيرا من


 عال ظاهر وبالعكس. ومثال ذلك أن الساء والشمس والقمر لـا كانت فوق

الأرض كانت ظاهرة لأهلها، ونشاهد كذلك أن السفول والمفاء متلازمان، فالشيء كلا زاد سفوله زاد خفاؤه هـ

## $\star \star \star$





 و كـــذاك قــد دخلـــت هنـــاك الفــاء للتسبيـب مـــؤذنــة بهذا الشـــان
 إذ قـال أنـت كــنا فليس لضــــده أبـــدا إليــك تطــرق الاتيــــان الشرح: ومنا يندل على التلازم بين الظهور والعلو أن العرش وهو انو المسم المحيط بالمخلوقات للا كان فوقها جيعا كان ألمان أشدها ظهورا كا كا أن المركز الادنى
 مقتض لعلوه وكذلك العكس فكل منهـا صفة ثابتة له على الما الحقيقة لا يجوز

 أحد أنها ليست مي المتبادر من اللفظ عند اطلاقه زاعمين أن قرينة العقل كافية في ذلك الصرف، فيالسخافة العقول، ولما كان الظهور والعلو كا كا كا

 ونفي فو قية شيء عليه مستلزم لاثبات علوه على كل شيء (1)

## $\star \star \star$

(1) قال ابن القيم: والمقصود أن التعبد باسمه الظامر يجمع القلب على المعبود، وييعل له ربا =

## فصل





 ومــن أدعـى شيئـا ســوى ذا كــان دعـــواه مكـــابـــرة على الأذهــان الشرح: هذا هو الوجه الثالث عشر وهو ما وردت به النصو النصو الصريكة من من الكتاب والسنة بأن المؤمنين يرون الله عز وجل الهي يوم القيامة في الجنة قال تعالى:


 $=$
 التثبه، ، منزهن عن رجس الملول والاتحاد، وعبارة مؤدبة للمعنى، كاثينة عنه، وذرتا صحيحا، سلمِّ من أذواق أمل الانرافـراف. وباب هذه المعرة والتعبد مو سعر نة عظمة الرب سبعانه، واهاططنه بالعالم، وأن العوالم كليا في








 لاحاطة العامة.

لَمَحْجْوُبُونَه ( المطففين: 10] فدل حجب الكفار عن رؤيته على ثبوتها
 واشتهارها ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 1 ا انكم سترون رن ربكم يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا تضامون في رؤيته اه. وإذا كانت الرؤية قد صارت قطعية الثبوت بتلك الأدلة فينبغي أن يسأل المعطل لاستوائه تعالى على عرشه عن الجهة التي تقع فيه الرؤية ، فإن الجهات ستا ست
 أو عن أياننا أو عن شائلنا أو من خلفنا أو أمامنا ألما أو نراه من من فوقنا ، لا تحتمل



 ورد فيها من الآيات وردوا الاحاديث بدعوى أنها أحاديث آحاد الحاد ولا يؤخذ بها في الاعتقاد.

وأما الأشاعرة فإنه للا لم يتسطيعوا انكار الرؤية وكانوا مع المعتزلة في نفي

 التناقض الشنيع الذي سلم منه المعتزلة إلا تأرجحهم بين المذاهب وألـو وأخذهم من كـر كل منها بطرق حتى سموا بالملفقة.

ولــذاك قــال كعقـق منكـــم لأهـــل الاعتــزال مقــالــــة بــــأمــــان




وتصر أبصـار العبــاد نـــواظـــرا حقـــــا إليــــهـ رؤيــــة بعيــــــان

 عدنا على نفي العلــو لــربنــا الرمن ق العــرش مــن رب ولا ديـــان

 الشرح: للا رأى بعض معققي الاشاعـرة كـالفخـر الرازي وغيره تنــاقـض مذهبهم في مسألة الرؤية . ذهبوا إلى أن الرؤية الثابتة للمؤمنين في الآخرة ليست بصرية، وإنا هي زيادة انكشاف الرب لمم وتمام معرفتهم به حتى كأنهم يرونه بأعينهم، قالوا : وعلى هذا يرتفع الحلاف بيننا وبين المعتزلة لأن الرؤية التي نثـتها ليست هي التي تنفيها المعتزلة، فنحن وهم متفقون على نفي الرؤية البعرية التي تقتضي وقوع المرئي في جهة من الرائي، ولو أن المعتزلة فسروا الرؤية بالمعنى الذي فسرناها به لم ينفوها، وإذا فيجب أن نكون نين ونـ وهم البا واحدا على هؤلاء المجسمة الذين يزعمون أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار رؤية حقيقية، كا يرى الشمس والقمر فإن اثبات مثل هذه الرؤية مستلزم لاثبات جهة العلو له سبحانه ، و كونه فوق العرش بذاته وهو أمر قد قطعت عقولنا باستحالته و خاصمنا هؤ لاء المجسمة عليه وعاديناهم بسبيه .

وأما أنتم معشر المعتزلة فسلم لنا اذ قد توافقنا على نفي الجهة عن الله، وأقمنا خن وأنتم الأدلة على استحالة علوه واستوائه على العرش بذاته، وإذا فلا معنى للتخلاف بيننا وبينكم. ومن تأمل كتب المتأخرين من الأشاعرة مثل الرازي وعضد الدين الابجي والشريـف الجرجـاني والسعـد التفتـازاني والجلال الدواني وغيرهم وجدها مليئة بأمثال هذه المحاولات التي تبذل لرفع الحلالِف بين مذهبي الأشاعرة والمعتز لة على حين أنهم لا يـذ كـرون مــذهـهب السلــف إلا مقــرونــا

بالاستخفاف والتحقير ، ومع ذلك يسمون أنفسهم أهل السنة والجهاعة تبجحا وغرورا .

## $\star \star \star$

## فصل

هـذا ورابـع عشرهـا اقـرار ســا

 هذا وما كان الجواب جــواب مسن لكـن


 والله مـــا فهــم المخـــاطــب غيره واللفـظ مـوضـوع لقصـــد بيــان

 في حق الرب جل شأنه ولم ييبه على سؤاله، فقد روي عن ألبي رزين ألن أنه قال أل
 ( كان في عزاء ما فوقه هواء وما تحته هواء و كان عرشه على الماء
فقوله كان في عاء الخ دليل على أن الرسول عِّاليّهِ فهم أن السائل يسأل عن
 يدعي أن السائل انا أراد (من ربنا ) فإنه لا يصح أن أن يقال في في جوا
 ينفيه . وما لنا نتكلف هذا التأويل، وقد وقع السؤال بلفظ الأين منه هو نفسه صلوات الله عليه وسلامه حين قال للجارية أين الله، فقالت في السطء ، فهل كان

الرسول عليه السلام يقصد غير المعنى الحقيقي للفظ الأين، وهل فهمت الجارية من اللفظ غير هذا المعنى الذي وضع اللفظ لافادته كلا والله ما قصد الرسول الى غير هذا المعنى، ولا فهم المخاطب من اللفظ سواه.

## $\star \star \star$

 ويكــاد قــائلكـــم يكفــرنـــا بـــه بـا بـل قـد وهــذا غـايـــة العـــدوان

 لبس ومــن غــــــيـــة التبيـــــان في القبر مــــن رب السمـــا يسلان واله مــــا اللفظـــــان متحــــــدان والأيـن أحـرفهـا ثلاث وهــي ذو ألـا والله مـا الللكــان أفصـــح منــــه اذ اذ ويقـــول أيسـن الله يعني مــــن فلا
 الشرح: يعني أن الجهمية يمنعون السؤال بلفظ الاين في حق اللهعز وجل لأنه أنما يسأل به عن المكان والجهة والله منزه في زعمهم عن الحلول في الأمكنة
 بل قد كفروهم فعلا ظلل منهم وعدوانا فإنِ الايت لفظ صريح في معناه وأرد عمن هو أعلم الخلق بربه . وقد ورد عنه مرِة على جهة السؤال منه لغيره كا كا في

 لفظ من الذي هو صريح في معناه الى لفظ الاين الموقع في الانشتباه والـميرة هل مل
 الذي هو ثلاثة أحرف وهل كان الملكان المو كلان بسؤال القبر أفصح منه حين يسألان الميت بقولها من ربك. ويقول هو اين اين الله يعني بها من مع أنه لا الحاد


التعصب الأعمى الذي يصرف أصحابه عن الحق الواضح الصريح الى اقوال لا حجة عليها ولا دليل .

فصل


 وأبو الوليـد المالكـي أيضـاً حكـى أهـى أهاعهـم أعني ابسن رشـد الثـــاني





الشرح: هذا هو الوجه•المامس عشر وهو اجماع الرسل عليهم الصاة والسام والكتب المنزلة على أن النه عز وجل في السلاء وأنه فوق خلقه مستو على عرشه. وقد حكى هذا الاجماع غير واحد من العلماء المعتبرين مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه المسمى ( بالغنية) وأبي الوليد بن رشد الاندلسي المسمى بابن رشد الحفيد في كتابه ( الكشف عن مناهج الأدلة ) يقول ابن رشد :
"القول في الجهة، واما هذه الصفة فا زال أهل الشريعة من أول الامر
 المعالي ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقضي باثبات الجهة مثل قولـو قوله

 سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ [ المعارج: ع ] ومشل قوله : هأَأْمِنتُمُ مَنْ فِي السَّمَاء أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ rri

فَإِذَا هِيَ تَمُورُ جه الملك : 17 ]. الى غير ذلك من الآيات التي أن سلط التأويل
 لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في الساء ، وأن منه تنزل الملائكائكة بالوحي الـا
 سدرة المنتهى وجيع المكاء اتفقوا على أن الله والملائكة في الساء كا النا اتفقت جيع الشرائع على ذلك ،.

ومن حكى هذا الاجمأع كذلك شيخ الاسلام أبو العباس أهمد بـن عبد

 وسبر لأغــوار المذاهب ووقوف على دقائقها .

وقد قطع المؤلف رهه الله بهذا الاجماع الذي حكاه عن هؤلاء قطعا مبنيا على البرهان.




 فالـرسـل متفقـون قطعـا في أصـو لـ لـ الديـــن دون شرائــــــع الايمان

 الشرح: يعني كا نتطع باتفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام واجماعهم على اثبات صفة العلو لله جل شأنه كذلك نتطع بأنهم متفقون على أثبات الصفات

كلها الله فليس فيهم حاشاهم من يعطل الله عز وجل عن شيء من نعوت كاله وصفات جلاله كا تفعل الجهمية ومتفقون على اثبات صفة الكالام لله فـان الشرائع التي نزلت عليهم ليست الا كالام الله عز وجل قام جبريل الأمين بتبليغه اليهم ومتفقون على اثبات المعـاد الجملماني خلافــا للنصــارى والفلاسفـــة الذيـن انكروه.

ومتفقون أيضاً على توحيد الله جل شأنه وأنه لا اله غيره، ولا رب سواه. ومتفقون على اثبات القضاء والقدر الذي أنكرته القدرية والمعتزلة وبالجملة فهم متفقون على كل ما هو من أصول الدين منا يتعلق بالله عز وجل وألحو الحوال اليو اليوم

 أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيّنَ وَلاَ تَتَفَرِّورا فِيهِ
 في الأحك م والشرائع العملية الفرعية التي تتعلق بها الأوامر والنواهي والتي التي التختلف
 [ المائدة: ^؟ ] أي في الفروع لا في الأصول.

## $\star \star \star$

ولنفســـه هــــــو قيم الأديــــــان
 لـ الله بين طـــوائــــف الانســـــــان للخمس وهــي قـــواءــــد الايمان وبكتبــه وقيــــامــــة الأبــــدان هــم رسلـه الصـــالــــح الأكــوان ل الخمس للقـاضي هـو المـــــداني

ديــن الالـــه اختـــــاره لعبــــاده
فمـن المحــال بــأن يكــون لـرسلـه
 و كــذاك نقطـع أنهم أيضـاً دعـــوا
 وبنــــده وهـــــ الملائكـــــة الآلى مذي أصول الديـن حقــا لا أصـو الشرح: يعني أن الدين الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو دين

الله الذي اختاره لعباده ورضيه لنفسه دينا وهو الدين القيم الذي لا عوج ج فيه ولا لا لا لا لا لا انخراف فيجب أن يكون واحداً لا اختلاف فيه لأنه يقوم على الأخبار المتعلقة بأسطء الله عز وجل وصعاته وأفعاله والاخبار عن اليوم الآخر وما فيا فيه هو ومن
 بعضها صادقا وهو ما طابق الواقع منها . وما عداه يكا يكون كذا
 والأحكام الأمرية الطلبية فهذه لا يضر الاختلاف فيها مع القطع بأن شرالئعهم كلها عادلة ومستقيمة.

ونقطع كذلك انهم دعوا أكهم الى قواعد الايمان الخمسة التي مي أولا الايمان بالف على الوجه الصحيح القائم على توحيده في الميته، فلا معبود غلا غيره، وني

 وليس لغيره فعل يشبه فعله اللي غير ذلك من شئونه جل شأنه .

وثانيا : الايان بالرسل الذين جعلهم الله عز وجل وسطاء بينه وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه فضلا منه ورحة ، والايان بان بالرسل عليهم الصلاة واليان والسلام
 في كل ما أخبروا به عن الله عز وجل الخ ما يتعلق بهم.


 منها لورودها في القر آن، وهي التوراة التي التي أنزلت على ملي موسى الكليم، والزبيور الذي أنزل على داود والانيلي الذي أنزل على عيسى والقرآن الذي أنزي أنل على مهد وهو المهيمن عليها جميعاً.

ورابعاً: الايمان باليوم الآخر على الوجه الصحيح الذي أخبرت عنه الرسل

من قيام الأجساد من قبور ها وحشر ها الى الله عز وجل لفصل القضاء بينها مُ الِّ مصيرها الى الجنة أو النار الى آخر ما وردت به الألأخبار من أحوال ذلك اليوم،
 وغير ها .

وخامساً : الإيمان بالملائكة الذين جعلهم الله عز وجل رسلا لتدبير مصالح
 المو كل بالامطار والأرزاق، وهو ميكال، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، الانو وهو
 الكاتبون، ومنهم حلة العرش الخ
هذه الخمسة هي أصول الدين الحقة التي جاءت بها رسل الله ودعوا اليها ، لا تلك الأصول الخمسة التي اتفقت عليها المعتزلة وجعلوها شعارأ للأعتزال ، وهي التوحيد المتضمن لنفي صفات الله عز وجل و كلامه . والعدل المتضمن التكذيب بقضاء الله وقدره وشمول ارادته ومشيئته ،.والوعد والوعيد المتضمن لوجوب تنفيذ وعيده سبحانه وخلود أهل الكبائر في النار ونفي الشفاعة، والمنزلة بين
 في النار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي استغله المعتزلة لفرض مذاهنـهم على المسلمين بقوة السلطان.

تلك هي أصولمم الباطلة المنافية للا جاءت به الرسل ولا يقضي به العقل السليم فأين هي من تلك الأصول الكبار التي قام عليها دين الله الواحد في كل زمان ومكان؟

## $\star \star \star$

فـــرع فمنـــه الخلــــق للقـــــرآن
تلـك الأصــول للاعتــزال وعمكا لعلــــــوه والفــــــوق للــــــرحمن يـوم اللقـــاء كا يــرى القمـــران

وجحـود أوصـاف الالــه ونفيهــــم
وكـذاك نفيهــم لـــرؤيتنــا لـــه

ونفــوا قضـاء الرب والقـــدر الذي مبـــق الكتـــاب بـــهن هـا شيئـــان من أجل هاتيــك الأصـول خلــدوا ألــ الكبـــانــــر في لظـــى النيران ولأجلهـا نفــوا الشفـاعـــة فيهـــم الا ورمـــوا رواة حـــديثهـــا بطعـــان ولأجلهــا قـــالــــوا بــــأن الله لم

 حقــــا على رب الورى بعقــــولمم سبحــانــــك اللهــــم ذي السبحــــان الشرح: يعني أن تكك الأصول الخمسة التي اتفق عليها أهل الأعتزال والتي قررها أحد شيوخهم، وهو القاضي عبد الجبار الممداني، قد تفرعت عنها فروع هي غاية في الفساد والشناعة، فمما تفرع على توحيدهم الباطل الذي هو الأصل الأول عندهم القول بخلق القرآن، لأنهم لا يثبتون الله صفة الكالام، ويقولون أنه متكلم بمعنى خالق للكالام، والقول بانكار الصفات زعا منهم ان اثباتها ينافي التوحيد، والقول بنفي علوه تعالى على خلقه واستوائه على عرشه والقول بنفي رؤية المؤمنين له في الجنة رؤية حقيقية بالأبصار . و مما تفرع عن أصلهم الثاني وهو العدل نفي القضاء والقدر ، ونفي ارادة الله تعالل لفعل العبد، لأن ذلك في زعمهم يبطل مسئولية العبد عن فعله، وينافي العدل الذي يوجب أن يكون العبد حرا في فعله . وقد غلوا في هذا الباب حتى قالوا أنه لا يقدر على أفعال العباد فلا يقدر على خلق الإيمان في الكافر ولا خلق الكفر في المؤمن ولا يقدر أن يعين العبد على ما به يصير فاعلا . ومنها أيضاً قولم بوجوب الصالح والأصلح على الله عز وجل بالنسبة للعبد على خلاف بينهم في معنى الأصلح هل هو الأنفع أو الاوفق في الحكمة، ويرد عليهم ذلك القول الفاسد خلقه تعالى للكافر الفقير المعذب في الدنيا بالفقر وفي الآخرة بالنار ، فأي صالح له في هذا . ومما تفرع على أصلهم الثالث وهو الوعد والوعيد، يعني وجوب اثابة المطيع

وعقاب العاصي القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار أن مات ولم يتب منها، والقول بنفي الشفاعة الثابتة لعصاة الموحدين وانكار الاحاديث الواردة فيها والطعن في رواتها .

وهذا قليل من كثير مما ترتب على أصولم الجائرة ومبادئهم الحناسرة، نسأل الله العافية والعصمة من هذا الضلال، وان بهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه .

فصل

هـذا وســادس عشرهـــا اجماع اهـــ مـل العلم أعني حجــــة الأزمـــــــان من كل صاحـبـ سنـة شهـدت لـه أهـل الحديسـ وعسكــر القــرآن
 ان الذي فــــوق السمــــوات العلى والعـرش وهـو مبــايسن الأكــــوان هـــو ربنـــا سبحـــانـــه وبحمـــده هحـه على العـرش استـــوى الر همن

 وانظر الى قـول ابسن عبـاس بتفســـ يـر الستـوى ان كنــت ذا عـرفــان وانظــر الى أصحــابـه مــن بعـــده الى كمجــــاهـــد ومقـــاتــــل حبران الشرح: هذا هو الوجه السادس عشر ، وهو اجماع من يعتد بابجاعهم من علم) السلف والخلف، الذين كانوا ححة الأعصار والازمان ، والمشهود لمم بالسبق والتحقيق من أهل المديث والقرآن، ولا اعتبار لمن يغالفهم من أهل الابتداع والتعطيل مها كان عددهم، فان الحق ليس مداره على القلة والكثرّة، ولكن علامته الوقوف عند حدود الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة كا
 عليه اليوم وأصحالبي ". . وقد أجع هؤلاء الأئمة الأعلام على أن الله سبحانه مستو على عرشه استواءاً

حقيقياً بعنى علوه وارتفاءه على العرش بذاته مع المباينة والانفصال، ومن أراد
 الأقوال الى أصحابها ، ولينظر في قول ابن عباس الذي الذي هو ترج
 التأويل لم يخرجوا عا قلناه من تأويل الأستواء بالعلو والارتفاع













الشرح: كذلك يكي المؤلف عن الكلبي صاحب التفسير المشهور ، وعن الحسن البصري سيد التابعين الذي عاصر كثيرا من الصحابية وأخد
 عن هذه الألفاظ الأربعة وهي: استقر وعلا وارتفع وصعد، وقد الانتار الار ألبا
 صعده ولا شك أنه اهدى وأعلم من هؤلاء الجهمية كععاني القر آن. وهذا الأشعري الذي ينسب إليه أتباع مذهبه أنه من نفاة الاستواء يقول في

جميع كتبه المعتبرة مثل الموجز والابانة، ومقالات الاسلاميين أن تفسير الاستواء بالاستيلاء كذب وافتراء ويعزوه إلى المعتز لة والجهمية ويصرح ببطلانلنه ، وكذلك الـك الإمام البغوي في تفسيره المسمى بعالم القرآن قد حكى ذلك التأويل القاسد على
الجهمية والمتزلة.

## * $\star$ *









 الشرح: وأما الإمام مالك فإنه قد أتى في هذه المسألة بفصل الخطاب،

 والكيف جهول والايان به واجب والسؤال عنه بدعة) فأصبحت تلك الكاب الكلمة
 ان ثبوتها لله عز" وجل معلوم لا مرية فيه، وأما كيفها فما اختص اللهع عله وجل

ومن العجيب أن بعض المارقين من أمل الجحد والتعطيل يحرف كلمة مالك حتى توافق مذهبه الباطل في النفي فيضع كلمة مذكور بدل معلوم، وهذا ليس

بنافعه ، فإن لفظ الاستواء إذا كان مذكورا فلا بد أن يراد منه معناه إذ لا يعقل أن يكون في القرآن لفظ لا معنى له.
وقد روى ابن نافع الذي كان من أعلم الناس بآراء مالك كلها عن مالك الك

 فجعله كيطاً شاملاً لجميع الأكوان.

وهذا القول الذي رواه ابن نافع عن مالك ثابت عنه رحه الله، فمن رده وأنكره فسوف يلقى مالكأ يوم القيامة وهو مهين ذليل . وينبغي هنا التنبيه على أن ابن نافع لم يلق مالكاً ولم يسمع منه فإنه رحل إلى المدينة فوجد مانـ مالكأكاً قد مات، فأخذ عن تلامذته ابن القاسم وابن وهب وأشهب . فقول المول المؤلف رحمه الله الصدوق ساعه منه ليس صححيحا ، ويجوز أن تكون الرواية عنه لا لا منه ويكون الخطأ في الطبع ويكون الجار والمجرور متعلق بروى وفصل بينها بقوله الصدوق ساءه.

و كذلك روى الإمام الترمذي في جامعه عن بعض أهل العلم والإيمان مثل الذي رواه ابن نافع عن مالك وهو أن الله فوق العرش بذاته وأنه مع خلقه بعلمه في كل مكان.



 وكــذاك قــال الشــانعـي حكـــاه عنــه البيهتــــي وشيخـــــه الربــــاني

 فــنظــــر إلى المقضي في ذي الأرض لكــن في الساء قضـــاء ذي السلطـــان rro

وقضـاؤه وصـف لــه لم ينفصــل عنــه وهــذا واضـــح البرهــــان الشرح: و كذلك الاوزاعي امام أمل الشام غير منازع يكي عن جن جيم علماء
 عرشه وفوق العوالم جميعاً . وروى الحافظ البيهتي صاحب التصانياني التانيف المشهورة التي منها كتاب (الاساء والصفات) و( دلائل النبوة والسنن) .
وكذلك روى شيخه في المديث الهام أبي عبد الله بن البيع عن الإمام

 وهو القائم بعده بالحق ونصرة دين الهُ بكل ملا ما أمكنه غير خوار ولا مقصر فحارب المرتدين ومانعي الز كاة.
والشاهد هنا في قول الشافعي أن الـلانة قضطاها الله في السطاء ، فهو دليل على أن الله في السطء لأن قضاءه وصف له لا ينفصل عنه بغلاف المقضي به فإنه في الأرض

* $\star \star$
 فـوق السطء وفـوق كـــل مكــــان

 هذا الذي في الفقه الاكبر عنـدهـم






الشرح: وكذلك قال الإمام أبو حنيفة النعان في كتابه المشهور المسمى


 فإن نصوصه في ذلك لا حصر لما و كلها تصرح بعلوه تا تعالى واستوائه وائه وفوقيته على خلقه . وقد جاء في ذلك با لم يسبق إليه نظرا لاشتغاله بالرد على ألما وأمة التعطيل والكفر من الجهمية والمتزلة، ومن أراد الاطلاع على تلك النصوص فلالـلا بكتاب السنة للخلال وكتاب أحد في الرد على الزنادقة والجهمية.

قـد قــال مـا فيـه هـــدى الحـيران
أنكـــــــاره علـــــم على البهتـــــــــان ان قـالـرا لـه مـا ذاك نعـرف ربنـــا حقـا
 وبــأنـــه سبحـــانـــه حقـــا على العــرش الرفيــع فجــــــل ذو السلطـــــان



 وقـد حكــاه الحام العــدل الرضي الشرح: و كذلك قال الإمام إسحاق بن راهويه الذي يقول فيه الإمام أحد

 نعزف ربنا ؟ نعرفه بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ؟ فقيل له بكد أو بغير حد؟ فقال أي والله بجد . وهذا الذي أجاب به بلـ ذلك الإمام الجليل هو

الذي شجع امام الأئمة ابن خزية على أن يسل سيف المق على المعطلة المارقين فأفتى بأن من أنكر أن الله فوق عرشه يجب أن يستتاب، فإن تاب

 عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك بكا لا يدع بجالاً لشك ولا انكار .

وكتـاب الاستـذكـار غير جبــان ق العـرش بـالايضــاحـا والبرهـــانـان لكنــــه مـــــرض على العميــــــانـان في كتبــه قـــد جــــاء بـــالتبـــانـان ورســيائــل للثغـــر ذات بيــــان ق العـرش بـالايضـــاح والبرهـــانـان



 فسلوا الإلـه شفـاء ذا الداء العضـا ل ل بانــــــــب الإســـام والإيمان الشرح: وكذلك قد حكى ابن عبد البر في أهم كتبه، وها كتاب التمهيد
 فوق عرشه بذاته ، موضحاً ذلك بالبرامين القار القاطعة التي فيها شفاء لأهل المدى ، ولكنها مرض لأهل الجهل والعمى.

و كذلك أبو الحسن الأشعري في كتبه المعتبرة، مثل الموجز والابابنة والمقالات |و كذلك في رسائله لأهل الثغر قد قرر ذلك أحسن تقرير وأهداه المئه وأثبت علوه |سبحانه بالأدلة الواضحة، وقال في هذا الباب أكثر منا قال شيخ الإسلام ابن

تيمية الذي يرميه هؤلاء المتأخرون من الأشاعرة بالتجسي، فليرموا اذن شيخهم الأشعري بذلك الذي رموا به شيخ الإسلام من التجسيم بل هو أحقر الحور ، وإلا فليصر حوا با انطوت عليه نفوسهم من حقد وحزاز الازات على شيخ الان حران وان وحجة الزمان، ويسألوا الله شفاء هذا الداء العيان الذي لا يليق بأمل الإسلام والإيانان.

## * $\star$ *

لله درك مـــنـن فتى كــــرمـــــــــنـي علاء مثــــلـ الشمس في الميـــــزان
 بالــذات فـوق العـرش والأكــوان

 فيــه مــن الآتـــار في ذا الشـــان الثبــت الرضي المتطلــــع الربـــــاني
 هـو عنـدنـا سفـر جليــل معــــان
 أتـــراهما نجمين بــــل شمســـــان ذاك أبسن أصرم حــافــظ ربــاني
 وانظر إل قول ابن وهب أوحـد الـ وأنظـر إلى مـا قــال عبــد الله في مــن أنــه سبحــانـــه وبكمـــــــــه وانظر إلم مـا قـالـه الكــرخـي في
 وانظَـر إلى تفسير عبـــد مــــا الذي

 وانظــــر إلم النســـائـــــي في تفسيره واقرأ كتاب العـرش للعبسي وهــو
 واقـرأ كتـاب الاستقــمــة للــرضي

لله در المؤلف، فقد ذكر لنا آنفا وفيا يأتي سجلاً حافلاً بأسطء بعض أئمة

 الاقوال كتاب (اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) للمؤلف ألف الما وقد بدأ المؤلف هنا بذكر الامام حرب وهو المو من البا أبرز تلاميذ الإمام أحمد رحهـ الله، وابن وهب مشهور ، وعبد الله المراد به ابن المبارك، والبقية كلهم من

المشهود فم بسعة العلم وسلامة العقيدة، وصحة الإيمان.










 هاد بـن زيد وهو مشهور .

## * $\star \star$

وانظــر إلى مـــا قـــالـــه علم المدى عثمان ذاك الدارمــــــي الربــــــاني

 وانظـــر إلى مــا في صحيـــح تحمد ذال البخـــــــاري العظيم الشـــــــان مسن رده مــا قـــالـــه الجهمـــي بـــالنقـــل الصحيــــح الواضــــح البرهـــان
 وانظـــر إلى مـــا قـــالـــه الطبري في الشرح الذي ههـو عنــــدم سفــــــران أعني الفقيـه الشـــافعسي اللالكـــا وانظـــر إلى مـــا قـــالـــه علم الهــدى التيمـــي في إيضـــــاحـــــه وبيــــان

ذاك الذي هـو صــاحـب الترغيـب والترهيــب ممدوح بكـــل لســــــــان









 و؟ في تراجم أبوابه من غصة للنفاة، واللالكاني هو الإمام أبو القاسم الطاس الطبري أحد أئمة أصحاب الشافي رجهه الله وله كتاب في السنة، وهو من أجل الجا الكتب .
 والطلمنكي هو أبو عمر واله كتاب في الأصول، والطحاوي هو أبو جعفر إنما إمام
 (العقيدة الطحاوية ) ولما شروح عدة.
والباقلاني هو القاضي أبو بكر الأشعري له كتاب التمهيد .

وانظّر إلى قـول ابـن كلاب ومـا




 في سورة الاعراف عنـد الاستـوى فيهـــا وفي الاولى مـــن القــــرآن



 أول من ذكر هنا ابن كلاب وهو من أئمة المتكلمين وامام الطائمة الككلابية ،
 مسعود كيي السنة وقد اجتمعت على تلقي تفسيره بالقبول.
وختم المؤلف هذا السجل الحافل بابن سريج وهو أبو العباس امام الشاف المعية في وقته، ونخن نيل القارىء إلى الكتب التي سردها الما لمؤلف إذا أراد الاطها الاعلاع على ما فيها ليرى بنفسه اجماع سلف الأمة وأئمتها على هذه المقالة دون نكاري الكير حتى لا يلا يغتر بتلبيسات أهل التعطيل وشبههم الفاسدة وتأويلاتهم الباردة، فليسع كل مؤمن
 وعملاً وأرضاها دينا ، نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سبيلهم بنه وكرمه.









وســــواهــــم والله قطــــاع الطـــريــــق أئمـــــة تـــــدعــــــو إلى النيران



 حاشـاهـم مـن ذاك بـل واله هـم أهـل العقـول وصحــة الأذهـــان الشرح: بعد أن سرد المؤلف هذه المصنفات الكثيرة في السنن والآثار وتفسير القرآن وبين تضافرها على اثبُات صفة العلو له سبحانه على ما تقتضيه النصيوص

 خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) وهـين وهم
 وأما سواهم من أتباع جهم وشيعته من أهل التعطيل، فهم قطاع طريق يصدون عن سبيل الله الحقة ويبغونها عوجا، وهم أئمة تدعو إلى النيران، يعني إلى الأسباب المو جبة لها من المروق والتعطيل والالحاد .
ويقول المؤلف ردا على خعوم الحنابلة الذين يتهمونهم بالحشو والتجسيم أنه
 هم شيعة أحمد المتفقون معه في الأصول، فإن الأصول لا يسع أحد أحد المـلاف فيها فيها و كلمة أهل المق فيها متفقة كا صرحوا جميعاً بذلك في كتبهم. وينكر المؤلف الم على هؤلاء الجهمية رميهم هؤلاء الأئمة الكبار بالألقاب الشاب الشنيعة مثل قولمّ ألها ألهم لفظية يعنون بذلك أنهم يقفون عند ظواهر الالفاظ ولا يتعمقون في فهم ما
 طغام الناس وحاشاهم رضي الله عنهم من مقالة السفهاء ولمز الأغبياء، بل هم أهل العقول الراجحة والأذهان الصحيحة والفطرة السليمة المستقيمة .

## * $\star$ *

فــانظْر إلى تقـريــرهــــم لعلـــوه
 والله مـا استـويــا ولـــن يتلاقيــا




 كلا ولا التــــدليس والتلبيس عنـــــد النــــــاس والحكــــــام والسلطـــــــان الشرح：فِانظر ان شئت دليلا على سمو علومهم وجودة اذهانهم إلى تقريرهم لعلوه سبحانه ببراهين النقل والعقل ．ولكن العقل الذي يستعملونونه هو العقل السليم المؤيد بالنصوص الصريكة لاعيل المقل الجهمية المؤيد بقضايا المنطق اليونانيو

 براء من الجهل والتشبيه وغيرها ولا تتقون الله في اسلامكم الذي أفسدتموه بعوامل الموى والعصبية و مية الشيطان كأنكم لم تعتبروا بمصارع من ون قبلكم من من
 بالتدليس والتلبيس عند العامة وعند الـكام والمن والملاطين و كأن الشيخ يشير بذلك إلى مصرع المعتزلة في عهد المليفة المتو كل بعد ما كان لم من من صولة في عهد المأمون والمعتصم من قبله ؟

وبدا هلم عنـد انكشـاف غطـائهـم مـم المـا لم يكـــن للقــوم في حسبــان




 من حرف النص الصريح فكيـف لا لا يــأتي بتحــريــف على إنســـــان الشرح: يعني أنه قد ظهر لمؤلاء الماضين من أمل التعطيل والكفر عندما
 باطل وبهتان، وأن الحق كان مع خصومهم من أهل العلم والإيمان. فَليعتبر بهم
 نزل بأسافهم لا سيلم وليس عندهم على ما يقولون أثارة من علم ولا ولا بيان صريح وانا هي شكاية العاجز الذي لا حيلة له. وإلى من يشتكون؟ الها السقيم والجدل العقيم كلا أنهم إذا أرادوا أن تسمع شكواهم ونم، وأن يعذروا فيها ،
 ليسمعوا ما الذي يقضي به، هل يقضي لمم أو عليهم ؟ ولكنهم ما ما ارتضوا حكم






بــأئمـــة الإسلام ظــن الشــــاني
 اذ جسمـت بـل شبهـت صنفـــان
 كلـب الروافـض أخبـث الحيـوان
 مـا ذنبهـم ونبيهـم قـــد قــــال مــا ما الذنـب إلا للنصــوص لـديكـم
 هــذا كا قــال الحبيــث لصحبــه

 § قدم أبـن أبي قحـافـة بـل غــدا
 ويظـل ينـــع مــن امـــامــة غيره حتى يــــــرى في صــــــورة ميلان الشرح: ينكر المؤلف على هؤلاء المعطلة أنهم أساؤا الظن بائمة الإسـلام حين
 بلا زيادة ولا نتص ، ولا تحريف ولا تبديل، وو قفوا عندما باليا جاءت به النا النصوص الصرية في الاثبات بلا كيف ولا تاليل فليتهموا النصوص إلا ولا وليا وليرموها ما ميا مي






 يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس .

## * * *

في النـاس كــان هـو الـليـلـ الداني
 تزن فنحــن ثلاتــــة لا اثنـــان مــــا حــــاز هـــــا إلا فتى عثالان لم يــــدهــــــ إلا كبير الشـــــان قـد أطبقـت اسنــانــه الشفتــان
 لكنــه الأخ والرفيــق وصــــــاحبي ويقـول للصـديـق يـوم الغــار لا لا لا
 يا قوم ما ذنب النـواصـب بعـد ذا فتــرقـت تــك الروافـض كلهـم
 ثوبــان قـد نسجـاء على المنـوال يـا عــا
 الشرح: ويقول صلوات الله وسلامه عليه الو الو كنت متخذا ملا من أها أهل الأرض





 فلا ذنب للنواصب يا قوم في تقديهم أبا بكر وعمر ، وإنا الذنب على ملى من
 يعض بأسنانه على شفتيه من الغيظ، فكذلك الجهمي رضيع الرافضة الذي رضع

 وها والله شر ما عرف الناس من أثواب ما ارتداهها أحد إلا كانا علامة على شقائه وضلاله.

## * * *

## فصل

 فرعـون ذي التكــذيـب والطغيـان الله ربــــي في السمـــاء نبــــــــنـي د الفوق من فرعـون ذي الكفــران



 الشرح: هذا هو الوجه السابع عشر من الوجوه الدالة على علوه تعالى فوق







 في القصص التي حكي النه فيها مقالة امام المعطلة فرعون كما سيأتي.

## * *






 نــــاداه بــــالتكليم دون عيــــــان

 وكــذاك كـــذـبــــه بـــــأن الهـه
 فمـن الذي أولى بفــرعــــون اذا الشرح: يعني أن الله تعالى جعل الضلال في الاقتداء بفرعون وملئه الذين هم



 وزير فرعون. فأولمم وهو فرعون انا طلب الم الصعود إلى السطاء وأمر هامانمان ببناء




 منا ومنكم، لا شك أن أولى الناس به هم من وافقوه على الجحد والتعطيل .

## $\star \star \star$

ألفــا تــدل عليــه بـــل ألفـــان ولى وذوق حــــاوة القـــــــــــــا آن
 أتــرون انــا تــار كــو ذا كلــه يــا قــوم مــــا أنتم على شيء إلى أن تـرجعـوا للـوحي بـالاذعـان
 الشرح: بعد أن أورد المؤلف هذا الوجه وقرره هذا التقرير الحسن التفت
 بلغت من الكثرة أن صارت ألف دليل بل ألفين وهي أذلة متنوعة ، فمنها ما ما

 أساليب القرآن بأذواقهم السليمة، وكل واحد من هـلـيه الأدلة المتكاثرة يكفي

وحده لاثبات ذلك المطلوب، وهو أن الهُ فوق عرشه مباين لخلقه ، فهل يعقل بعد ذلك أن يترك أهل الحق هذه الأدلة القاطعة التي هي أوضح من الشمانـ الشمس في


 وي大كموه في كل دقيق وجليل من أمور الدين، ، ثم يرضوا بككمه ويسلموا له

## * $\star \star$

 أن ليس يـؤمـن مـن يكـون مككا غير الرســول الواضـــح البرهـــان
 هــذا ومـا ذاك المحكـم مـــؤمنـــا

 هل حـدثتكـم قـط أنفسكـم بــذا فسلـــوا نفــوسكـــم عــن الإيمان الثرح: يشير المؤلف بهذه الأبيات الى الآية الكريمة التي في سورة النساء والتي








 [ النساء: 404 ].

فهؤلاء المبتدعة من أرباب المقالات والمذاهب حكموا في دين النه عقولم وقدموا كلام رؤسائهم وقادتهم في الضهال على حكاب حكم الله ورسوله، فأشههوا

 يراجعوا أنفسهم وأن يسألوها هل لا يزال فيها شيء من الايمان.
$\star \star \star$
ورسـولــه المبعـوث بــالقـــرآن
لكــــن رب العــــالمين وجنـــــــــنـه




 تجريـــــده لـقيقــــــة الايــــان




الشرح: فإذا لم تشهدوا على أنفسكم ببراءتها من الايمان بسبب معاداتها للوحي من السنة والقرآن، فاعلموا أن الهُ وجنده من الملائكة ورسوله المبعوث بالقرآن، كلهم يشهدون عليكم بأنكم في كل زمان ألما أعداء لمن شأنه التمسك


 عاديتم شيخ الاسلام وعلم الأعلام غير منازع الذي بعثه الها على رأس المائلة الثامنة

ليجدد لهذه الأمة ما رث من أمر دينها ويشد ما وهى من عقد ايانها من نصر الله به السنة وقمع به البدعة وأقام به على المارقين الحـجة (تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي) الذي لم يأت الزمان له بنظير في الجمع بين المعقول والمنقول، وهل كان ذنبه الا أنه جرد الدين من كل دخيل وأزال ما لصق به من أوضار الشرك وظلمات البدع حتى رده سليا نقيا . وأنه جرد الوحي ما زاده المفترون الكذابون.

هذا واعتذر للقارىء عن شرح البيت الأخير أعني قوله ( فتجرد المقصود عن قصد له الخ) فإني لم أفهمه والله تعالي أعلم . ويكوز أن يكون الشيخ قد أراد أن المقصود من التوحيد والوحي قد تجرد ععا لصق به من زيادات ومدثات حين قصد شيخ الاسالام الى تجريده، فلهذا عودي رحة الله ولم ينصفه من الناس أحد .

مـا منهــم أحــد دعـــا لمقـــالـــة غير الحديــ ومقتضى الفــرقــــان

 قـالــوا لنـــا لا دععـونـــاهـــم الى . هــــذا مقـــالـــة ذي هـــوى ملآن ذهبــت مقـــاديــر الشيــوخ وحـــ هـرمـة العلماء بــل عبرتهم العينــان
 لكــن حفظنــا نـن حــرمتهــم ولم - نعــد الذي قــالـــوه قـــــر بنـــان الشرح: يعني أن هؤ لاء الذين عاديتموهم من أهل الحديث وأئمة الهدى مثل أحمد وابن تيمية، وأضر ابها لم يدع أحد منهم الى مقالة مبتدعة ولا تزيد في دين الله ما ليس منه، وانما دعوا الى الأخذ بالحديث وما وما يفهم من صريح الكتاب. وأما أنتم فتعرضون عن السنة والكتاب جانبا وتدعون لرأي فلان وفلان عمن يجوز عليهم الحطأ وليسوا بمعصومين فشتان ما بين الدعوتين دعوة الى هدى،

والعجيب من أمرى انكم كللا دعاى داع الل الرجوع للأصل الأول، وهو





 اتباعها وأخذ الأحكام منها دون مناقشة فبئس ما رضوا ميزة الفهم والادراك التي جعلها اللَ خاصة الانسان.

## * *

يـــ قـــوم والله العظيم كـــذبتم وأتيتـــم بــــالــــزور والبهتـــان





 لكن زنوها بـالنصـوص فـإن تــوا فقهــا فتلـــك صحيحـــة الاوزان الشرح: يقسم المؤلف بالله العظيم أن هؤلاء المقلدة المتباكين على حرمة الائمة






 الشافعي رحه الله أنه قال ( إذا جاء الحديث يخالف الف ما ما قلناه فخذوا به ودعوا ما ما

وورد عن مالك رحه الله أنه قال (كل انسان يؤخذ من قو قوله ويتر اله الا
 يكل لأحد أن يأخذ بشيء من أقوالنا حتى يعلم من أين قلناه).
وهذا هو اللائق بهم رحهم الله، فإنهم يعلمون أنهم ليسوا بمعصومين، بل بل مـ مي
جكتهدون يصيبون ويخطئون، ويعلمون كذلك أن أحداً منهم لم يكط عللًاً بكل ما ما
 للنص في الميزان، بل يجب أن توزن بُلنصوص فإن والفتهها فهي صحيحة وألا وجب اتباع النص .

## $\star \star+$

لكننكــــّ قـــــدمتم أقـــــوالمم أبـــــا على النــص العظم الشـــــان




 واله لا علــــــ ولا ديـــــن ولا علا عـــاملتم العلمــاء حين دعــــوى الشرح: لكنكم بالرغم من أمر الله لكم أن لا تقدموا بين يدي الشه ورسوله ومن وصية الأئمة لكم أن لا تقدموا آراءهم ومذاهبهم على قول الله وحديث

رسوله ونِّ الكتاب والسنة، فلا أنتم أمتثلتم أمر ربكم بالوقوف عند
 ور كتم الجهلين، جهلكم بالحق الذي يجب اتباءه والايمان التان به، وجهلكم انكم


 الأذكياء، كذبتم فأين أنتم من هؤلاء او هؤلاء

 فأنتم لا علم ولا دين ولا عقل ولا حتى مروءة انسانيانية، فقد كنتم لئاما حين عاملمّ من يدعو؟ من العلاء الم الحق بالبني والكيد الدنيء والاعتداء الاء الاثيم، وكألأه يشير بذلك رجه الله الم ما وقع عليه وعلى شيخه شيخ الاسلام الما ابن تيمية من علاء
 الا الذب عن دين الله ونصر السنة المطهرة والرجوع بالالأمة الم ما ما كان عليه سلفها الصالح قبل نجوم الـلاف، وظهور البدع والمقالات.






 حرنـا بكـم والهُ لا أنتم مــع العلمـ




 فهــن الذي خير وأنفــع للـــورى الشرح: يشبه المؤلف هؤلاء الأدعياء من أهل التعصب والتقليد الأعمى في دناءتهم وتهافتهم على حطام الدنيا بالذباب إذا رأى طعهاً، أي شيئاً حلوا
 نفوسهم منها شعاعا والخلعت قلوبهم، كأنهم رخم تسوقه الصقور والعقبان، واذا


 التكفير والايان، ومل التقليد الا عمى في العقل والبصيرة، يممل المقلد على الانتقياد لمن يقلده، كانقياد الأعمى لمن يقوده، فأين هو من العنا
 حيرة من أمرى فلا ندري الى أي قبيل ننسبكم، فلان أنما أنم مع العلماء في طلب



 حتى من الثيران.

## * *

## فصل

سبحـانـه عـن مـوجـب النتصــان

عـن 'ان يكـون لـه شريــك ثــــان

هــنا وثـــامــن عشرهـــا تنـــزيهـه
وعـن العيـوب ومـوجــبـ التمثـيـل




 وكـذاك نـزه نفـــه عـن زوجـــة و وكذاك عـن كفـو يكــون مـداني

الشرح: هذا هو الوجه الثـامـن عشر مـن الوجـوه الدالة على علـوه تعـالى
 يوجب نقصا أو عيبا، وعن كل ما يقتضي تثيلا أو تشبيهاً له بأحد من خلا خلقه ،
 والسلطان، ويكون مستّحقاً للعبادة معه.

وآيات نفي الشريك في القرآن أكثر من أن تُصر ، ومنها آيات مشتملة على




 ونزه نفسه عن أن يكون له ولي من خلقه يواليه من ذل أو أو حاجة، ، قال تعالى:

 أصلا يشفع بغير أَذنه فيقبل شفاعته لرغنة أو رمبة، كا كا يتبل الملوك في الدنيا شفاعة من حولم من القواد والأمراء وذوي الجاه لخو فهم منهم وحا أما الشفاعة عنده سبحانه فإنها لا تكون أبداً الا بشرطين، أحدها فـا في الشا الشافع ، وهو اذن الله له بالشفاعة والثاني في المشفوع له، و وهو أن يكون الا



وكذاك نزه نفسه سبحانه عن الوالد والولد فقال : والَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدُ





 فأنظـر الى التنـزيـه عـن طـــم ولم

 وكذلك التنزيه عـن ظلم وني الافعــ
 الشرح: يعني أنـهس سبحانه كا نزه نفسه عا قاله المبطلون ووصفوه به نزه






 r00 ونزه نفسه كذلك عن الظلم في معاملة خلقه فلا يعاقب أحداً بغير ذنب ، ولا

يضيع عمل عامل، ولا ينقصه شيئًاً من أجره. ونزه نفسه في الأفعال عن العبث







## * $\star$ *






 قـد طبقــت شرق البلاد وغـــربها




 أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخلً بيت المدراس فوجن


 فنحاص : والهَ يا أبا بكر ما بَ بنا إلى الله من حاجة من فقر وأنه إلينا لفقير هو ولو

كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. فغضب أبو بكر وضربه على

 ان عدو الل قال قولا عظيا يزعم أن الله نقير وأنه أغنياء ، فلل قال ذلك الك غضبت لل ما قال، فضربت وجهه فجخد فنحاص ذلك فنزلت الآية.

 إسرائيل وذهاب علائهم مع أن كلا من هاتين المقالتين فسادها ظا ظاهر ، وليست مشهورة في أي مكان وزمان. فاذا كان كان الله سبحانه قد نز نزه نفسه عا تا تقدم من العيوب والنقائص وعا قاله اليهود مع عدم اشتهاره وظهور فيان فسانيانه ، فلأي شيء إذا لم ينزه نفسه عن تلك المقالة وهي كونه فوق عرشه مباينا مينا لخلقه إذا كانت
 أمرها واجماع أهل الأديان عليها ، فكانت هي أحق من من هذا كله الها بالتنبيه على


 [ Tr
 البهتان - أي الكذب والانتراء واتهام الغير بما ليس فيه الواو : بععنى الغني والفظاتم الزيادة والاشتهار . * * *







 حتــى يكال لنــــا على الأذهــــانـان ولذاك قـد شهـدت أفـاضلكــم لها ما بظهـا
 الشرح: يعني كيف ينزه الله نفسه عن تلك المقالة مع أنها عندى من أشنع المقالات فهي مساوية لعبادة الأوثان، أو هي كمقالة النصارى المثلثـة المثر كين عباد الصليب اذ كان كل موصوف بها عندع جسطا ، ويستحيل أن يكون الإله
 ولكنهم عباد أوثان، ولذا حكمتم عليهم بالكفر في كتبكم وقلم ان هذا هو مقتضى العقل والبرهان، فمقالة هذا شأنها كيف يسكت الله عز وجل عنهـا ولا
 ولهذا قد اعترف فضلاؤم بأنها أظهر وأوضح للوهم أو لما سميتموه وها وان مذهبهم في النفي من الأمور التي تخفى على الأذهان فهو محتاع إلى البرهان.

$$
\star_{t} \star \star
$$

## فصل

مـــذا وتــاســع عشرهـــا الــــزام ذي التعطيــــل أفســــد لازم ببيــــان
 فسـل المعطـل عـن ثلاث مســائــل تقضي على التعطيــــل بـــــالبطلان


 فإذا انتهت هذي الثلاثــة فيـه كـا ما ملـا
 بل مفصحا بالضد منـه حقيقـة الا فـاحـاح مــوضحـــة بكـــل بيــان

الشرح: هذا هو الوجه التاسع عشر ويقوم على إلزام أهل التعطيل بأحد

 ربه حق المعرفة، وأنه لا أحد من الخلق يكنن أن يكون علمه ألم بالله عز وجل مساويا لعلم دسوله به أم لا ؟

ث يسأل ثانيا : هل كان هذا الرسول صلوات الله وسالامه عليه في غاية النصح لأمته والحرص على هدايتهم، أم كان غاشا هم كاتا عنهم ما يجب ان يعلموه من أسطه ربهم وصفأته ؟

ث يسأل ثالثاً : هل كان هذا الرسول في أعلى دزجان البلاغة والقدرة على البيان والافهام، وأن الألفاظ والمعاني كانت تسلس له قيادها، فلا يستعصي عليه شيء منها ام لا ؟

فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة من العلم واردة البيان والقدرة عليه قد كملت
 تجتمع لأحد من الملق كما اجتمعت له، فلأي شيء إذا عاش طول أحل حياته كاتماً U يبب اعتقاده من النفي والتعطيل في زعمكم. بل لأي شيء عاش مفصحا عن ضد ذلك من الاثبات غاية الافصاح، ومبينا له أوضح البيان.

إن مذهبكم في التعطيل يقتضي واحداً من هذه الثلاثة، أما نفي علم الزسول وألم با يـب للهّمن تنزيه وتقديس، وإما كَانه ذلك عن أمته غشاً وتلبيساً . وأما

عدم قدرته على بيان ذلك وايضاحه، ، فأي واحد منها إذا تختارون لتسجلوا على أنفسكم أثنع الكفر والبهتان.

## $\star \star \star$

ولأي شيء لم يصرح بــــالـــــــي






 حتى إذا مـا الليـل جــاء ظلامـــهـ أبصرتــه يسعسى بكـــل مكــــان الشرح: يعني إذا كان ما تقولونه من التعطيل ونفي الصفات هو الحق الذي








 وأقصر هم تعبيراً وأداء وأغشهم لناصح، وأما الرسول فبراء من ذلك.

وإذا كان ما تقولونه من التعطيل هو الحق، فلأي شيء كان الرسول عِئِّ

يذكر ضده ويصرح به في كل بجتمع وزمان، هل ترونه كان عان عاجزا عن قون



 وعجزت عن حل أسراره، فهي أشبه شيء بالجفاش الذي لا يبعر ولا لا يلا يطير إلا في الظّالم، حتى إذا طلع عليه النهار كف عن الطيران لعجزه عن الابصصار .

## * *

يــا قــوم كــــالـشرات والفيران
وكــذاذ عقـولكـمـ لـو استشعــــم






 أمــا على جهــم وجعـــد أو على النظــــام أو ذي المذهــــب اليـــونــــانـي الشرح: يعني كا عجزت عقول أسلافكم في النفي والتعطيل عن رؤية الحق الواضح في كلام الله وكلام رسوله، وسلف هذه الأمة من أئمة المدى والعلم، فكذلك عقولكم مثل عقولم في الغمة والضلال، فهي لا تأنس إلا بظلام التعطيل والتأويل، ولا قدرة لما على مطالعة نور الحق الواضح الصريح• ولو كان حقا ما تقولونه أيها المعطلة النافون لعلوه تعالى ولسائر صفاتياته
 أقدر على التعبير والبيان، فهل يكن أن تلن تلتزموا واحدة من هذه الشنع الثلاث أو

كلها وهل يقبل هذا عقل عاقل، ولو كان حقا حقا ما تقولونه لزم أن لا لا يكون
 بصريح الاثبات الذي هو ضد ما ما قلتم من النفي والتعطيل، ولا يلا يكنن أن يكتئمع

 الترمذي والجعد بـن درهم أو على ما قاله إبراهي النظام المام المعتزلي صاحب المالي القول بالطفرة أو على ما قاله ابن سينا صاحب المذهب اليوناني.

## $\star \star \star$






 الشرح: ووجب أن يال أيضاً في هذا الشأن على أتباع لهؤلاء الضلال كأنهر
 مياه الأمطار يشبه البطاطس ويكبه البدو كثيرا، والمراد تشبيه هؤلاء بالفقع في كونهم يعيشون في متامات الضلال كا يعيش الفقع في الفلوات.



 ويسمون بالدروز وكذاك من والاهم وتشيع لمم، مثل أبي سعيد وهي أسرة كانت تحكم خراسان، وفي ظلها نشأ ابن سينا القرمطي والنصير ،

وهذا هو نصير الدين الطوسي شارح الاشارات لابن سينا، والمحصل للرازي، و كذاك أتباع المجوس عبدة النار وأثباهمم والصابئة عبدة النجوم والكوانيا ولاكب وكل ذي فرية وبهتان كلهم اخوان إبليس وجندي المده وأعوانه في الاغواء والاضلال فلا مرحبا بعساكر الشيطان أعداء الرحمن.

## * $\star$ 夫






 الشرح: ولكن كيف يستوي من حوالته على الوحي المنزل في حكم القرآن وصحيح السنة ومن هو حائر ضال يال على على أمثاله في الميرة والضلال المال، أم كيف
 النفوذ إليه، أحدها قِفل الجهل المركب الذي هو جهله بأنه جاهل المِ ، والآخر قفل
 فكيف ينفتح هذان القفلان، إلا أن يشاء الله الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيف شاء، ،فليسأله العبد أن يفتح أقفال قلبه حتى يبصر الحق ويرى النور ،

 إليه من الحق في غير تعصب ولا تقليد .

## $\star \star \star$

## فصل

هـــذا وخــــاتم العشريــن وجهـــا وهـــــو أتـــــربها إلى الأذهـــــان



 واذكر نصوص الفوق ايضـا في ثلا
 الشرح: هذا هو الوجه العشرون من الوجوه واستواؤه فوق عرشه ، وهو أقرب هذه الئه الوجوه كلها تناو الناولا ، وأسهلها مؤنة لأنه

 يسمها تأويلا. والشيخ رحه الله يعتذر من عدم قدرته على إلى إيراد هذه النصوص















الآية.
وأما نصوص الفوق نقد ذكر أنها وردت في ثلاث آيات. وهي قوله تعالى في


 سورة [ النحل: - 0 ] في شأن الملائكة وليخافون ربهم من فوقهم ويععلون ما . يؤمرون
وأما نصوص العلو فقد ذكر أنها وردت في هسة مواضع وهي قوله في آخر





 اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَّلَ
ولا شكك أن هذه النصوص كلها صريهة في علوه تعالى فوق خلته واستوائه

 حكم العقل باستحالة الجهة على الله معارض بأدلة من العقل والفطرة أقوى منه كما بينا.

 r7s
 وعــدادهـا سبعـون حين تعـــد أو واذكر نصوصأ ضمنت رفعا ومعـرا
 الشرح: أما النصوص التي وردت في الكتاب العزيز مصر حهة بأن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل، فقد تضمنت أصلين عظيمين عليها قام بناء الإسلام وصرح الايمان .
( الأصل الأول ) : ان هذا القرآن كلامه هو سبحانه حقيقة لا بازاً ، بمعنى أنه تكلم به بألفاظه ومعانيه بصوت نفسل ان الألهو ، وسمعه منه الأمين جبريل عليه السلام وأداه اللى رسول الله


 لنزول القرآن من عند الله عز وجل، ، ذكر المصنف أن عددها سبعون ألوا الو تزيد ،




 مِنَ المُمْتَرِيْنَ





وأما النصوص التي تضمنت رفع بعض الأشياء أو عروجها أو صعودها اليه










## $\star \star \star$

ولقـد أتـى في ســورة الملــك التي تنجــي لقــــارئهــا مـــن النيران عنـــد المحــرف مـــا هـا نصــــان

 لســواه ليســت تقتضي النصـــان

 ولقد أتى التخصيص بـالعنـد الذي منها صريح مـوضعـان بسـورة الأ






 عنده فقد جاء ذلك في سبعة أو ثُانية مواضع : الأول: قوله تعالى في سورة

الأعراف هوَ إنَّ الذِينَ عِنْدَ رَبَّكَ لاَ يَسْتَكْرِوْنَ عَنْ عِبَادَّهِ وَيُسْبُحُونَهُ وَلَهُ يَسْجَدُونَه يَسْتَبَرُونَ عَنْ عِبَادَّهِ وَلَا يَسْتَحِسرُونَ الذين هم سكان السموات بكونهم عنده دليل على أن المراد بها عندية مكانِّانـ

 وَتَجْنِي مِنَ القَوْمُ الظَألِمينَ

## $\star \star \star$

 مــن راحــة فيهــــا ولا تبيـــان
 عللا بــهـ فهــــو القـــريــبـ الداني
 بل قـالـه المتقـدمـون فـوارس الا


الشرح: وأما بقية المواضع فإنه وان لم يصرح فيها بلفظ العند فيها الل لفظ لدى الذي هو بمعنى عند ودال على نفس المراد منها ، وّذلك مثل المّا
 [ المزمل:

 الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَعِيْ حَكَيْمْ


 يعني أن السطاء تنفطر في هذا اليوم وتتشقق، وتكون الباء بعنى في ي، ويكتمل أن يعود الم الله عز وجل وان لم يسبق له ذكر ، لأنه مفهوم من السياق، ويون اليؤيده




ولكن المتأخرين من المفسرين مثل ابن كثير وغيره جبنوا عن ايراد هـر هذا
 الأمة بعاني كلام اللهُ عز وجل . وقد حكى ابن جرير القولين في تفسيره.

## $\star \star \star$

## فصل






ان المجــيء لـــذاتـــهـ لا أمـــــره


 مـن فـوقنـا او تحتنـا او عــن شـا واله لا يـأتيهــم مـــن تحتهـــا

 الشرح: الوجه الحادي والعشرون من الوجوه الدالة على العلو والفوقية ما

نطقت به آيات الكتاب الكريه، ووردت به الأخبار الصحيحة، من اتيانه عز وجل وجيئه يوم القيامة لنصل القضاء بين العباد ، كقوله تعالى : ولَ تَلْ يَتْظُرُونَ
 [ 1 [
 الملائكة منا على الله ينفي تأويل المعطلة بأن الاتيان للمانك
 اتيان الرب عز وجل هو اتيان امره كا فـ في قوله تعالى في سورة النحل : هوَ هَلْ
 بتلك الآية التي تأخذ بخناقه ولا يجد لتأويلها مساغاًا أعني قوله تعالى: ولا
 [ الأنعام: 10^ ] فان الترديد هنا بين اتيان الرب والملائكة ، والآيات أوضح



 هذه الجهات يختارون ليكون منها بجيء الرب واتيانه، لا يعقل أبدآ أن ييئهم
 من أمامهم، ولا عن أيانهر ولا عن شائلألهم، فلم يبق الا أن يأتيهم من العلو المطلق الذي هو فوق الأمكنة جيعاً .

## $\star \star \star$

## فصل في الاشارة الى ذلك من السنة

وأكذر حديثاً في الصحيح تضمنـتـ كلا كلاتــه تكــذيــبـ ذي البتـــان









الشرح: بعد أن فرغ من دلالة آيات الكتاب المكيم على اثبات صفة العلو للعلي العظم شرع في أيراد ما تضمنته السنة الصني الصحيحة من دلا
 ذلك قوله مَوضوع عنده فوق العرش أن رمتي سبقت غضبي ، فقوله في كتاب موضوع عنده نوق العرش لا ييتاج الى بيان أن تلك العندية تتتضي وجوده سبحانه فوق عرشه.

ومن ذلك أيضاً ما نبت عنه الصحابة أنه كان يوجه اليهم نصائحه ووصاياه (ويشير بأصبعه اللى السطاء ث

 التي أرسله با الى خلقه، ولكنه أراد با با أن يشهد ربه عـه
 قال كم في آخر خطبته , فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فرب مبلغ أوعى من . سامع
"ومن ذلك قوله في حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره كالطبراني والحام وأخرجه البيهتي في الأسطاء والصفات ا ربنا اللن الذي في السرء تقدس

اسمك، أمرك في السطء والأرض كا رحتك في السطء أجعل رحتك في الأرض أنت رب الطيبين أغفر لنا حوبنا وخطايانا ، أنزل رسهة من ر رحتك وشل وشفاء من شفائك على هذا الوجع ه
فقوله ربنا اللذ الذي في السطاء صريح لا يسوغ العقل تأويله أبداً لا بلك ولا ولا


 يرد عليها بأن مذه الاحاديث آلا وان كان كان كل وان

اذا ضم بعضها الى بعض تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، وهو مفيد للعلم اليقيني.
والعجب من هؤلاء المخذولين الذين يردون على مذه الاحاديث ويرنضون

 من مؤلاء من ينقل عن أرسطو وأفلاطون الوثنيين، وعن أفلوطين المولئ المسيحي،
 يقدموا كلام هؤلاء الكغرة على كلام الذ ورسوله ويأخذوا دينهم عن أمل الشرك والالحاد.
 أن السمــوات العلى مـــن نـــوتهــ ــا الكـرسي عليـه العـرش للـرحن



 حيزت بل جيهت بـل شبهـت بـل rvo



 اليها فقال: ما تسمون هذه؟ اليا قالوا السحاب، قال والمزن
 ما بين السطء والأرض؟ اثنتان او ثلاث وسبعون سنة، ثُ السطاء فوقها كذلك حتى عد سبع سموات الا




رواه أبو داود من طريق آخر وفيه: ان ان اله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته اله
وكذلك رواه ابن ماجة والترمـذي وحسنـه ، ورواه الـانـــظ ضيـاء الديـن المقدسي في المختارة وابن منده في كتاب التوحيد وهو صريح وري في في فوقية الذات، لأنه ذكر أن العرش فوق السموات، وهي فوقية حسية بالمكان، فتكون فون فوقية الله عز وجل على العرش كذلك ولا ولا يصح أبداً حل النوقية منا على النى فوقية القهر

 وأما حديث حصين بن منذر فقد رواه البيهقي في الأسطء والصفات عن
 قال: سبعة ستة في الأرض وواحد في السله . قال: من لرغبت ونتك ور وهبتك ؟ قال : الذي في السطء، قال : فاترك الستة واعبد الذي في السطء وأنا أعلمك دع دعوتين هـ



يدعوه في الرغب والرهب في الساء ولم يقل له أنت بجس بذلك ولا قائل بالمكان ولا قال له حيزت أي أثبت الحيز لله، ولا جيهت أي اعتقدت الجهة، ولا ولا
 المعطلة كل من قال بثل مقالة حصين ولكن الله مطلع على ما ما يقوله الظالمون الباحدون لصفاته وسيأخذ حقه منهم يوم توفى المقوق لأصحابها من كل كل ظالم

## * * *




 واذكر حديثاً لابن اسحـاق الرضي في قصـة استسقـائهــــ يستشفعـــو

 ولعـرشـه منـه أطيــط متـــل مــا قــا الشرح: قوله واذكر شهادته الخ. اشارة الل حديث البارية التي سألا النبي



 لتعطيله ذات الرب جل شأنه عن صفاتها الواجبة لما والعا والعدوان لمجاوزته الحن الذي دلت عليه النصوص والبهتان لكذبه وافترائرائه على الهُ ، ولا ألا أراك ان ان كنت كذلك الا قابلا لشهادة البطلان ومنحازاً الى فئة الشيطان.

وأما قوله واذكر حديثا الخ، نهو اشارة إلى المديث الذي روا، ابن اسحاق




 عرشه ، وأن للعرش منه أطيطا وهو صوت الرح الرحل الجديد كأطيط الرحل لراكو الر الر عجلان أي مغذ في سيره.
 وعظمته تربية للدهابة في تلبه حين قال تلــك القولة النكراء التي أطلقت لسان
 الجهة والاستواء كا يدعي الجهمية السفهاء.

## * *

 ويظــل بيدهـه إذا كــــان الذي






 ذكـر ابـن عبـد البر في استيعـابـه ه مـــــذا وصححـــهـ بلا نكــــران الشرح: لل يعني في سبيل اللذ ما لقي ابن إسحاق من الجهمي بسبب روايته

لمذا الحديث حيث يتهمه بالعدوان والكذب، ولكنه يظل يمدحه ويطريه إذا هو روى ما يوافق مذهبه فهذا دأبهم دائما تصديق للراوي فيا لا يصادم الما تضية من من قضايا عقولم الخاسرة فإذا روى هو نفسه حديثا على خلاف الا ما ما ذهبوا إليه لم يكن نصيبه منهم إلا التشنيع والتكذيب، فا أجدر هؤلاء باسم المطففين حيث
 التطفيف في كل أو ذرع أو ميزان. بل أجدرهم أن يكونوا منن قال اللد عز" وجل




وأما قوله : واذكر حديث نزوله الخ نقد تقدم الكلام على مذا الحديث وهو يدل دلالة تاطعة على وجود الله عزّ وجل فوق عرّ عرشه ، فإن انتقال النازل من مكان عال إلى ما دونه فنزول بلا فوقية متنع في العقل والشرع
 واذكر حديث الصادق ابن رواحة الخ. فهو عبد الله بن رواحة الحزرجي أحد

 غشي الجارية فقالت له : ان كنت صادقاً فاترأ قرآنا فأنشدما مذين البيتين :


فقالت صدق اللش وكذبت عيناي. وتد أخبر ابن رواحة رسولـ بذلك فأره، ولم ينكر عليه. وفي هذين البيتين تصريح بان اللذ فوق عرشة فورية
حقيقية.
 وإلى إله العـرش كــان عــروجــــه الم ينتلـــف مـــن صحبــــهـ رجلان واذكر بقصـة خنـدق حكما جـرى لقــريظــة مــن سعــد الربــاني


 قد صححـوه وفيـه نـص ظـاهـر مـا مــــا لم يكرفـــه أولـــو العــــدوان


 الشرح: المعراج آلة العروج وهو الصعود. وقد ثبت عروجه الاسراء بالأحاديث الصحيحة التي تبلغ حد التواتر فلا بجال لانكاره ووقع اتفاق الصحابة فمن بعدهم على أن هذا العروج كان إلى ذي العرش سبحانه، وأنه قربه منه وأدناه، وفرض عليه وعلى أمته الصلاة مباشرة في تلك الليلة الـلة وتأمل
 خهسين صلاة) أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فان أمتك لا تا تطيق ذلك. وقوله عليه اللسلام فا زلت أراجع ربي حتى جعلها خس صحلوات في اليوم والليلة
 بالرجوع إلى ملك الله أو أمره كال يزعمون في غير هـي هذا الموضوع وقد كان معه جبريل ملك الوحي وقتئذ، وقد ورد أنه أستشار جبريل فيا قاله موسى فقال له اله نعم ان شئت. وأما قوله : واذكر بقصة خندق حكـا حكا جرى الخ، فهو اشارة إلى

 سيد الأوس رضي الله عنه، فحكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى

„ "لقد حكمت فيهم بكم الملك من فوق سبع سموات هـ ـ وقد نزل في شأن هذه


 [إلأحزاب:

وأما قوله : واذكر حديثا للبراء الخ، فهو إشارة إلى ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه من قوله
 بوجود الرب جل شأنه في السطاء ، أي في جهة العلو .

## $\star \star \star$



 في شــأن أهـل البجنـة العليــا ومــا






 الزجر والتهديد والوعيد الشديد لمن تفعل ذلك، والذي يناسب هذا إنا هو

سخط الرب وغضبه.
وأما قوله : واذكر حديثا ، قد رواه جابر الخ، فهو اشارة إلى قوله

معناه فيا رواه ابن ماجه في سننه ه بينا أهل الجنة في نعيمهم اذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال الهلام
 [01 قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نور ه وبر كته عليهم وفي ديارهم ه رواه ابن ماجة في كتاب السنة من سننه عن محد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.

واذذكر حـــديثــا قـــد رواه الشـــافعــي طــريقـــه فيــه أبـــو اليقظــــان

 واذذكـر مقـالتـه ألســت أمين مسن : نــــــوت السماء الواحـــــــد الرحن

 فـأصسول ديسن نبينـا فيسـه أتـــت
 وكـذا أبـو بكـر بتـــاريـــن لـــه وأبــــــوه ذاك زهيــر الربـــــاني الشرح: أخرج الشافعي رحه الله في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي

 تبع، اليهود والنقشارى ولكم فيها خِير وفيها ساعة لا يوانقها عبد مسلم يدعوا اللذ
 جريل ج؟ قال ان ربك انخذ في الفردوس واديا أفيع فيه كثب من مسك ، فإذا
 نور عليها مقامد الْمين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت pat

والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورئ ورائهم على تلك الكثب،


 ربك على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة ) .






 أمين من في إلسطء، يأتيني خبر السطء صباحا ومساء ) .

 $\star \star \star$









 المقام المحمود هو أن الله تعالل يجلس رسوله معهه على العرش، واللها أعلم.


 مـا كــل هـذا تـابـل التـأويـل بــالتحــريــف فــــــاستخيــوا الــن الرحن الشرح: إذا كانت الحرب في هذا الباب قائمة بين أهل الحق والاثبات من جهة، وبين أهل النفي والتعطيل من جهة أخرى، الفابن إن النصر فيها مضمون










ث





عندما وقف سلف هذه الأمة الذين هم أكملها علل وأوسعها فها بدلاً من أن يتخبطوا في هذه المتاهات التي أضلتهم عن سواء السبيل .

## * * *

## فصل

## في جناية التأريل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبول








 وجرى بمكة مـا جـرى مـن أجلـه من عسكـر الحجـاج ذي العـدوان الشمح: بعد أن بين الشيخ رهه اله فساد مذهب أهل التأويل في مسألة العلو وما يفضي إليه من نني وجود الرب جل شـانـه قرر هنا أن أن أساس كل بلئ




 بني إسرائيل تفرتوا على ثنتين وسبعين ملة، وأن أمتي ستفترق على ثلات وسبعين

ملة كلها في النار ، إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله C قال عليه الصطلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي ب،

وهو الذي كان سبباً في قتل الخليفة الثالث عثان بن عفان رضي الله عنه صاحب المناقب الغراء في جع القرآن في المصحف الإمام وتجهيز جيش العسرة
 الدعايات الحبيثة في الأمصار ضد خليفة الإينا قدمت المدينة على كاصرة داره واقتحامها عليه وقتله ظللم وهو يتلو كتاب الله عز وجل.
وكان ما تأرله هؤلاء القتلة في ذلك قوله تعالى : وُوَمَّْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ

 الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه دماء المسلمين وأموالمم وكفروا

 -ع من المجرة.

وكان التأويل أيضاً سبباً في مقتل الحسين والايقاع به هو وأهله في كربلاء حيث قتله جند يزيد بن معاوية متأولين أنه من البغاة المارجين عن طاعية الإمام . وكان التأويل كذلك هو السبب في استباحة جند يزيد حمى المدينة المنورة في وقعة الحرة ثلاثة أيام يسفكون الدماء وينهبون الأموال ويهتكون الاعراض حتى فني في مذه الموقعة معظم الأنصار الذين آووا ونصروا رضي الله عنهم أجعين.

ومن بعد ذلك جرى بككة ما جـرى مـن عسكـر المجـاع الغشـوم حيـث حاصر ها في أيام ابن الزبير رضي الل عنه وضربها بالمنجنيق وانتهت المعر كة ؟عتل ابن الزبيرً بعد أن تخلى عنه أصحابهـ.

فكل هذه البلايا ما وتعت الا بسبب تأويلات الخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة وغيرهم من فرق الضلال والزيغ التي اتبعت ما تشابه من الكتاب، وتر كت مككمة فصاروا في أمر مريج.

## * * $\star$

 ولأجلـه شتمـوا خيـار الملــق بعـ







الثرح: والتأويل كذلل هو الذي كان سببا في ظهور الحوارج والروافض أما الخوارج نهم الذين يسمون بالحرورية أو الشراة، وتد كاند كانوا أولا في ميا معسكر علي رضي اللذ عنه







 المتواترة في خروج الموحدين من النار . وأما الروانض نهم غالية الشيعة الذين

غلوا في علي رضي الهُ عنه وفي أهل بيته، و كان سبب تسميتهم بهذا الاسم انهر



 والتأويل كذلك هو السبب في خروج البغاة على الأئمة، وشقهم عصا الطاعة وخروجهم عن الجماعة وترويعهم المسلمين ويظنون أنهم بذلك من أهل الاحلما لأنهم يريدون إقامة العدل، ودك صروح الظلا والطـر والطغيان وينسو.ن قوله عليه السلام


 فخالفوا بذلك العقل والنقل واتوا منكراً من القول وزوراً أ وقد سبق الكلام في




ومنها حكمهم على أهل الكبائر بالخلود في النار مع الكفار كا قالت الحون

 التواتر ويتمسكون في هذا بالآيات التي تنفي الشفاعة (1) مع أنها خاصة بالشفاء







## $\star \star \star$

 ولأجلـه قـد قـال جهـم ليس رب العـا
 مـا فـوقهـا رب يطـاع جبــاهنـا تالـا تهوى لـه بسجــا
 ولأجلــه أفنــى الجحيم وجنـــة الـ
 ولأجلـه قــد قــال ليس لفعلــه م مـن غـايــة هـي حكمـــة الديــان الشرح: ولأجل التأويل أيضاً ضرب أحد بن حنبلـ الشيباني صديق أهل
 بذلق القرآن، وامتحنهم بذلك امتحاناً شديداً ، فأجابوه اللى ذلك تقية و وخوناً من ألمن
 اليه بواسط ولكن المنية عاجلته قبل أن يصلا اليه فقام بها بها أخوه المعتصم بوصية


 بِآتياتِنَا يُوقِنُونَهُ [ السجدة:

وكانت كنة أحة نتطة سوداء في تاريخ بني العباس والمعتزلة قبحهم اللّه، ، ولأجل التأويل كذلك نفى جهم شيخ المعطلة وجود الله عز وجل فول فوق عرشه
 وتأول جيع الآيات والاحاديث الواردة وارة في أثبات جهة العلو ، وهي من الكا ولكا والوضوح بيث لا ينكرها الا ضال أعمى كا قدمنا ، ولا متمسك لله هو

وأشياعه على هذا النفي الا شبه واهية يسمونها عقلية، وهي جهليات وات لا تغني من الحق شيئاً كقولمم: اذا كان الله في جهة كان محدوداً ومتحيزاً وذا وان صورة، ويكن أن يشار اليه بالاشارة الحسية وهذا من خواص الاجسام.


 لوازم الأجسام أن أرادوا تلك الأجسام الاصطلاحية التي هي مركبة عندرأرمّر،









 كالقدرة، وليست اليد كاليد ولا العين كالعين، وليس الاستواء كالاس الاستواء ولا
 يستلزم التاثل بين أفراده في الخارج، ألا ترى ألنا أن الوجود الكا الكيلي يشترك فيه

 يقلها في الاسلام غيره ها
وقال هو ومن تبعه من المعتزلة والأشاعرة ان الله لم يكن فاعلاً في الأزل مُ مُ


يخلق هذا العالم، ثُ آبتدأ الملق ، وكان هذا ما ما أعان الفلاسفة عليهم حيث
 مقتضياً، كأن كان عاجزاً فقدر ، أو كان فاقدأ لآلة فوجدها ، أو كان غير مريد للفعل ثم أراد الخ.
فإن قلتم أن الارادة قدية والقدرة موجودة في الأزل وجيع الشرائط المعتبرة في الفعل مستكملة، فا الذي منعه من أن يفعل وليس لكم أن أن تقولوا ان ان الارادة القدية إنما تعلقت بالايجاد في هذا الوقت دون غير انيره، فان الأونا بالنسبة للارادة في الأزل وليس وقت منها أولى من غيره، ولأجل التأويل أيضاً
 وقالوا أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والغا والغايات، فإن الفاعل لغرض مستئكمل،
 عنه، وجوزوا ترجيح القادر لأحد الأمرين المتساويين بلا مرجح، ونا وفاتهم أن مثر مثل
 التي من أجلها يفعل ربنا سبحانه ظاهرة متر متجلية في كل ما ما خلقه أو أمر به ، والقرآن والسنة فيها الكثير من تلك الحكم التي لا ينكرها ها الا مكا مكابر مثل الا











## الكَافِرِيْنَ [ آل عمران: •

الخ ما لا يكن حصره من آيات الكتاب العزيز .

## $\star \star \star$

نـو السطاء بنصــن ليــــلـ ثــــنـن وحكـايــة عــن ذلـــك القــرآن
 لكــــن بجاز ويـــح ذا البهتـــــان ذاك الحزاعـــــــي العظم الشــــــــان الـان


ولأجلـه قـد كــذبــوا بنــزولـــه ولأجلــه زعمــوا الكتـــاب عبـــــــارة ما عندنا شيء سـوى المخلـوق والـ
 ولأجلــه قتـــل ابــــن نصر أهد


الشرح: وكا جنى التأويل على صفة العلو والاستواء على العرش التي جاء بها



 يعقل أن يكون الأمر أو الملك هو الذي يقول: هل مل من سائل فأعطيه الخ

 بالالسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور ليس كام كالام الله، بل هو


 يسمع القرآن من الله عز وجل، ولكنه أخذه من أللوح المحفوظ او سمع كلامامَ في المواء الخ.

ثم اختلفوا هل يطلق لفظ القرآن بالاشتراك بين المعنى النفسي القائم بذاته تعالى وبين هذا المتلو المسموع او هو حقيقة في النفسي بكاز في اللفظي أو العكس. فهذا القرآن عندهم ليس كالام الله على الحقيقة بل على سبيل المجاز من باب اطلاق اسم المدلول على الدال.

ومن أجل التأويل أيضاً قتل الشيخ أحد بن نصر المزاعي رحه الله زمان المحنة حين ثبت مع الامام أحد في القول بأن هذا القرآن المتلو المسموع هو نفس كلامه تعالى ليس بحخلوق من جلة المكونات.

## $\star \star \star$

وهـو الذي جـر ابـن سينـا والآلي قــالــــوا مقــالتـــه على الكفـــران
 وتـــأولــوا علم الالـــه وقـــولــــهـ وصفــــاتـــه بـــالسلــبـ والبطلان

 وهـو الذي جـر القـرامطـــة الألى
 وهـو الذي جـر النصير وحـزبـــه ا حتى أتـــوا بعســـاكـــر الكفـــران
 الشرح: والتأويل كذَكل هو الذي جرأ أبو علي ابن سينا الفيلسوف، ومن
 أن يقارنها معلولا ولا يتأخر عنها، وتأولوا خلق الله للعالم وحدوثه عنه بأنه مفتقر اليه لامكانه افتقار المعلول الى علته ، وليس معنى الخلق أو الح الحدوث الح أن الن الله أوجده من العدم، والقول بقدم العالم كانت إِحدى المسائل التي كفر بها الغزا الغّالي الفلاسفة في كتابه (التهافت) .
و كذلك تأولوا علم الله عز وجل وجميع صفاته بمعان سلبية تحاشياً من القول rar

بالتر كيب. يقول ابن سينا في كتابه النجاة: فإذا حققت تكون الصفة الأولى
 هذا الوجود مع اضافة، وبعضها هذا الوجود مع السلب، وليس ولا ولا واحد منها موجباً في ذاته كثرة البتة ولا مغايرة.

وكذلك تأولوا علم الله عز وجل وجيع صفاته لمان سلبية تحاشياً من البعث

 ورجوعها اللى عالمها الأول، حين كانت تعيش في في ان الم الم البسائط والمجردات التي لا لا
 الأبدان، لأن الأبدان من عالم العناصر ، فكيف تفارقه ؟ اللهم إلا إلا إذا اريد بها بها
 البعث على هذا المعنى بعيد، فالظاهر أن المراد بالبعث هنا معار المارة الروح لعالم

و كذلك جرأ التأويل القرامطة اتباع حدان قرمط، وهم من غلاة الشيعة على


 ظاهراً وباطنأ. ولهذا سموا باطنية.

والتأويل كذلك هو الذي جراً نصير الدين الطوسي المبيث شارح الاشبارات الات


 بقيت آثاره اللى أيام الشيخ ابن الثيم رحهه الله.


فأسـاسهـا التـأويـل ذو البطلان لا تـأويــل أهــل العلـــم والايـــان





 الشرح: يعني أن جميع ما أحدث في الدين من بدع خالفة لمقتضى الكتاب والسنة الصحيحة فلا سبب له الا التأويل الباطل الذي هو هو في في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه وعدول بالألفاظ عن معانيها المتبادرة منها بغير موجب لذالكا لـك الصرف الا عاولة تصحيح ما جنح اليه القوم من الأهواء الضالة الليا التي أخذوها ما ما ما عند اليهود والنصارى وفلاسفة اليونان والصابئة وغيرهم وأما تأويل أهل العلم والايان فهو تأويل صحيح لأن المراد به كشف المعنى
 خبراً فتأويله هو نفس المخبر عنه وذلك مثل آيات الصفات الئ والوعد






 أراد بتأويل الرؤيا وقوع مضمونها المفسر لما فيا جيا جرى بينه وبين أخين أخوته وما تقا تقلب فيه من كحن وأرزاء حتى بلغ من استخلاص الملك الما اياه وجعله على خلا خلائن الأرض، ومنه قول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أن رسول الله

كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده | | سبحانك اللهم ربنا وبكمدك اللهم اغفر لي" يتأول القرآن، تعني أنه كان ينفذ ما ما أمر به في القرآن ، بقوله تعالى :
 هو نفس المأمور به أو المنهى عنه.
فهل يظن أن عائشة رضي الله عنها كانت تعني بقولما يتأول القرآن، ذلك
 المعنى الراجح المتبادر منه الى المعنى المرجوح بلا صارف.

## $\star \star \star$



 وحقيقـة التـأويـل معنـــاه الرجـــو وكـذاك تـأويـل المنـام حقيقـة الـ


 الشرح: وتأمل كذلك قوله
 لتفسير كتابه وبيان معناه، وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه السلام لابن عمه الـي فكان يسمى ترجان القرآن. فا أثر عن ابن عباس من تفيان أنسير للقرآن وكشف عن


 المنام مثلاً وقوع نفس ما رآه النائم في حال اليقظة مطابقاً للرؤية .

وتأويل ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أسطاء الله وصفاته
 المخبر عنها كا سبق بيث تشاهد الشدها يوم القيامة مطابقة للخبر عنها ولا ولا خلاف
 يَنْظُرُونَ إلاَّ تَأْوِيَلهُ هُ [الأعراف: انذروا به من العذاب ووقوعه.

* $\star$ *

وأئمــــــة التفسيــر للقـــــــرآن بـالظـــاهــــر المفهــوم للأذهــــان
 عــزل النصـوص عـن اليقين فـذان الران ـــد أئمــة العــرفــــــان والايــــان والله يقضـــي فيـــه بـــــالبطلان
 تــأويلــهـه هـــو عنـــدهـــــم تفسيره ما قــال منهـم قـط شخــم واحــد كلا ولا نفــــي الحقيقــــة لا ولا
 وهــو الذي لا شـــك في بطلانـــهـ

الشرح: فهذا كلام الله وقرآنه لم يبيء فيه التأويل في جيع استعلالاته الا بعنى التفسير وبيان المعنى أو وقوع المخبر عنه، ومذا كلام


 المحدثة التي لا أصل لما ولا فسر التأويل بما فسرتوه به من من أنه صرف الما اللفظ عن معناه الراجح الذي هو حقيقة فيه وحله على معنى مرجوح بطرئلا أدعي أحد منهم أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، لان اللفظ يكتمل
 التلاعب بالنصوص فحرفتموها عن مواضعها، ونفيتم حقائقها وعزلتمونها الما علما علما جاءت له من افادة العلم واليقين وحلتموها على ما شاء باء لكم الموى من معان
 والايمان، بل ينكرونها أشد النكران ومي في حكم الله مقضي عليها كذلك بالبطلان.

معنـــاه لــدهـم بـــاصطلاح ثـــان
 مسن قـالما كـذبـــان مقبــوحــــان جحـــد الهدى وشهـــادة البهتـــان

 وحملتم لفـــظ الكتـــاب عليــه حتى كذب على الألفاظ مـــ كــــب على
 اذ يشهـــــدون الزور أن مــــــــــاداده

الشرح: ويقال لمؤلاء المتأولين الذين جعلوا القرآن عضين، فجعلوا للالفاظ










 التي شهدتوها على ربكم أيها الجاهلون.

## فصل

## فيا يلزم مدَّعي التأويل لتصحيح دعواه

والش ليــس لكـــــ بهن يــــــدان



 ثـالـث مــن بغـــد هــــذا الثــاني




فـــذا أتيتم ذاك طـــولبتم بـــأمـــر اذ قلتــــم ان المـــراد كـــــــا فـا فا الشرح: ويلزمكم لتصحيح ما ادعيتموه من التأويل أربع أمور ليس لكم الما






 حين قلت أن المراد كذا هو المقصود للمتكلم، فهذه أمور ثلاثة تلزم مدئ مدعي التأويل فلا تستقيم له دعواه الا إذا أثبت كل واحد المد منها بالدليل، وما لـ اله الى ذلك من سبيل.
ثم ينضم اليها أمر رابع سيذكره المصنف فيا سيأتي، وهو الجواب عن المعارض
 والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأدلة العقل والفطرة، ، ما لا سبيل اللم معارضته بكا يشغب به القول من ترهات وأبأباطيل . $\star \star \star$






 عـن مقصـد القــرآن منحــرفـــان

وهــذاك تبطــل قصـــده انــــــالها


الشرح: فلو قدر أن المتكلم لم يقصد المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ لم يُيكن





 أقرب الى الهكمة وأدنى الى النفع من الآخر ، بل الهكمة الالهية في سموها


 الطريقان للمؤولة والمفوضة كلاهما منحرف عا قصد اليه القرآن اللآن الكرير من استعمل الألفاظ في معانيها الموضوعة لما في اللغة التي نزل بها لانها فلا تفويض ولا

## فصل

## في طريقة ابن سينا وذويه <br> من الملاحدة في التأويل










الشرح: وجاء بعد ذلك أبو علي ابن سينا الذي يلقبه أشياءه بالشيخ الرئيس فابتدع طريقة أخرى في التأويل، فقال ان المراد بالألفاظ حقائقها ، لكن على الكا

 الأمور المحسوسة كانت مقبولة لديها و وقال ان تسلط التأويل على هذه النصو
 يا لمرتكبها من جان، ولكن ابن سينا نسي أنه هو أيضاً ينفي حقائنق الألفيأنا

 كلتاهـا مشتقة من أصل واحد وهو الانو الانكار والتعطيل، ومها متفقتان على نفي حقائق الألفاظ وعزلما عن أن تكون مقصودة من التنزيل.

## * $\star \star$

لكن قـد اختلفـا فعنـد فـريقكـم مـا مـا أن أريـدت قــط بــالتبيــان




 كـل اذا قــبلتـه بـــالنــص قـا بـا بلــه بتــأويــل بلا بـــرهــــان الشرح: يعني أن الطريقتين وإن اتفتا في نفي حني








 والتجهيل، الا ساء ما يزعمون.

وكلا الفريقين من المؤولة والمتفلسفة قد ارتكب أشد جناية على القرآن

 بتأويل من تلك التأويلات السمجة بلا دليل ولا برهان.

## $\star \star \star$

 $r \cdot r$





 وأشــد مـن تـأويلنـا بعـض الشرا


 نصوص الفوقية من الكتاب والسنة كالشمس في الوضوح والبيا ولبيان، فكيف يسو يسوغ


 للقيامة بأن المراد بها رجوع الروح الل عالها الأول مع عود البسا ولا


 من ذاته لكنه مع ذلك لم يسبق بعدم لأن علته قدية لا ألو أول لما في الزمان المان وهو

 عقل القمر المختص بالتدبير في عالم العناصر وأفاضة المانلا
 حروفأ و كاماما منظوماً.

## $\star \star \star$

وأشــد مـن تــأويـل أهـل الرفـض أخبــار الفضـائــل حـــازهـــا الشيخــان

 فــلأي شـــــيء نحـن كفـــار بـــذا التــأويـــل بـــل أنتــم على الإيــــان
 ألكـــم على تــأويلكــم أجــــران حيـــث لنــــا على تــــــأويلنـــــا وزران


 الشرح: وتأويلكم للعلو أشد كذلك من تأويل الرافضة للأخبار التي وردت في فضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الش عنها ، وأشد مند من تأويل كل من تألون تأول نصأ أظهر المراد منه الوحيان من كتاب



 أنمت غطئون في هذا التأويل متعمدون فعليكم فيه وزران. وأنتم سواء في تعمد الكذب على النصوص، حيث لا موضع للاجتهاد . هذه مقالة الفلاسفة في الرد على الجهمية الذين ينكرون عليهم التأويل منقولة من كتبهم بلا زيادة ولا تبديل ، فهل يستطيع هؤلاء الجههمية أن يردورا عليهر أليا أو

 السيل المنهمر لـا يقابله من اليشاش والديدان اليان

## $\star \star \star$


 لكـن ذا عين المحـال ولـــو يســـا عـــا فـأدلـة الأثبـات حقـــا لا يقــو م لها الجبـال وســـائــر الأكـــوان


 الشرح: سبق أن طالب المؤلف مدعي التأويل بأربعة أمور ، ذكر منـها ثلألاثة هناك، وهي الاتيان بديل صارف الـيل الفظ عن معناه، واثبات ألنا أن اللفظ كتمل للمعنى الذي ادعوه والاتيان بدليل على أن هذا المعنى يتعين ارادته من اللفظط.




 الشبهات والمذيانات التي هي كالطبل الأجوف، أو كالسراب الذي يألي يكسبه الظآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

## $\star \star$








$$
r .0
$$

الشرح: فإن كنتم لا تجدون ما تعارضون به النصوص الصريكة من الكتاب

 والنصارى والصابئة ، فلتهنكم إذا هذه العلوم التي هي أحق أن تسمى جهالات الات ، والتي قد ادخرت لكم في بطون الكتب التي تركها لكم هؤلاء الأسلاف حتى التا وقعتم عليها بعد زمان طويل، فاشتغلتم بها عن الون الوحي وني


 اشتغالكم بهذه العلوم قد أور رثكم فضلاً وكالاًاً فقتم به هؤلاء الآخيار من أهـلـا



 ولم تنتفع با جاء به رسله عليهم الصلاة والساملام من المدى والعلم النافع الصحيح.

## $\star \star$



 فقلبم تلـك الحقـائــق مثـــل مــا


 الشرح: هذه العلوم التي ورثتموها عن أسلافكم في الضلال، وظنتموهما

$$
r .7
$$

مسللات عقلية لا تقبل الجدل، وأحسنتم الظن بأصحابها الى حد اعتقاد العصمة، ، بل قدتموها على الوحي بدعوى أنها أمور قطعية لا يتطرق إليها الاحتا الوال هي



 ذلك أمر ، وادخل في باب الافتراء والبهتان أنها تسمى الاثبات للأسطاء والصفات



 فنعم ولكن من تتبعون؟ وشياطينكم الذين زخرفوا لكم وموهوا . واعجب من ذلك أنكم ترمون بدائكم في الابتداع والزيغ جند الرحمن وعساكر الآثار والقرآن.

## $\star *$






 الشرح: ومن شر حماقاتكم وأشنع غلطاتكم ما اجترأتم به من الهكم على نصوص الوحيين من الكتاب والسنة بأنها غير مفيدة اللعلم اليقيني وليست من

قبيل البراهين التي تفيد القطع ولا تتتمل النقيض بما زينه لكم الشيطان من أن هذه النصوص ألفاظ تحتمل الحقيقة والمجــاز ، ويـدخلهـا ولا ولا التعميم والتخصيـي والاجهال والتفصيل والاطلاق والتقييد وغير ذلك ما ينافي العلم بالمراد ، ألا ساء ما تحكمون، وبئس ما تظنون بكتاب ربكم وسنة نبيكم حيث عزلتموهـا عن الما افادة العلم والمدى في الوقت الذي تزعمون فيه أن عقولكم المريضة التي نكبت عن صراط الله وحادت عن سبيله هي التي يوثق بأدلتها ، فهي في نظر مك بر براهين
 على أساس المنطق اليوناني الذي وضعه أرسطو .

و كذلك نتج عن التواء فهمكم وانتكاس عقولكم جعلم الايمان بعلو الله فوق




 عن سلوك هذا السبيل المؤدي إل أسوأ عاقبة وشر مقيل.

$$
\star \star \star
$$

## فصّل

في شبه المحرفين للنصوص باليهود وارثهم التحريف منهم وبراءة أهل الاثبات ما رموهم به به من مذا الشبد
 ورث المحـرف مــن يهود وهـــم أولـــو التحـــريـــف والتبــديـــل والكتان
 اذ كـــان لفــظظ النــص محفــوظـــاً فا التبــديـــل والكتان في الامكـــــان




 إليها كثير من الناس، وهي أنهم ورثوا تريفهم للنصوص عن اليهود واتبعوا سنتهم فيه حذو القذة بالقذة، فإن اليهود ـ فبحهم الله ـ ـج الجعوا بين جين جرئ التحريف الذي هو تفسير الألفاظ بغير معانيها وامالتها عن المقصود منها وبين جناية التبديل الذي هو حذف بعض نصوص الكتاب المنزل ووضع أخرى
 عندهم من الحق وعدم بيانه للناس مع حاجة النا الناس إليه، فأرأراد هؤلاء المتأولون الون أن يرثوا عن اليهود هذه العظائم الثلاث. ولكنهم لم يجدوا إلى التيا التبديل والكتمان
 تبديل، ولا بجذف أو زيادة، كا لا يلا يكن أن يجحد منها شيئاً، فاكتفى من ذلك بالتحريف وتبديل المعاني التي مي المقصود من الألفاظ ، فعمد إليها وهي بارزة من الألفاظ تكاد تنطق معلنة عن نفسهاوتراء الماءى للعقول من خلال الال الألفاظ
 من مارس اللغة وعرف مدلولاتها أنها ليست هي المقصود من هذه الالما الألفاظ
 وجنى على الألفاظ بِملها قسراً على ما لا تحتمله من المعاني عدواناً وظلاً ، فبعداً للقوم الظالمين.

## * *




$$
r . q
$$

في هتـك أستــار اليهـود وشبههـــم : مسن فـرقــة التحـــريـــت للقــــرآن يـا مسلمـون بكق ربكــم اسمعـــوا ٪ قـولي وعـوه وعـي ذي عـــرفــــان

 فـــأبـــى وزاد الحرف للنقصـــــان لغــــة وعقـــالً مــــا هما سيـــــان و كذلك الجهمـي قيـل لـه استـوى قال استوى استـولى وذا مـن جهلـه

الشرح: والعجيب من أمر هؤلاء المتأولين أنهم يرمون أهل الحق بما هم به أولى وأحق وهو بهم أشبه وألصق من الشبه باليهود حيث يقولون أن اليهود
 وأنتم شبهتم حين قلتم أن الله مستو على عرشه، وأن له وجهاً ويداً، وأنه ينزل ويجيء الخ، سبحانك هذا بهتان عظيم . اننا حين نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه

 ولا مثثلين، كا أننا لسنا معطلين ولا جاحدين، بل شأننا في ذلك أثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل كا قال تعالى: البُصيْرُ قولنا ويعرفه ليحكم اينا أقرب شبهاً إلى اليهود ، وأولى أن ينسب إليكم.

أن اليهود أمرهم الله عز" وجل أن يدخلوا الباب سجداً ، وأن يقولوا حطة

 الارض وقصر أنظارهم على حطام الحياة ومادة العيش دون اعلم المبار للمعاني السامية والمبادىء الكرية.

وهكذا أنتم معشر الجهمية، يقول الله لكم استوى على العرش فتأبون الا أن


بدلاً من استوى جهلاً منكم بواضع الألفاظ في اللغة اليّ لم يستعمل فيها لفظ


 ليس داخلاً في العالم ولا حالاً فيه فلم يبق إلا أن يكون منفصالًا عنه عالياً عليه. وقول الشيخ : فمن الذي يلحاني استفهام انكاري تعجبي أي لا ألحد أحد يلومني ويعنفني على ما قصدت إليه من فضيحة اليهود واخوانهم المحرفين للقرآن.






 الشرح: يعني أن تأويل الجهمية للفظ استوى باستولى باطل من عشرين
 ذكرها المصنف رهه الله في كتابه (الصواعق المرسلة في الرين المد على الميا الجهمية

 كما وصفه أحد الاخوان من أنصار السنة (صاحب القلم السيال والسحر والحلالال)
 العاملين الذين أناروا الطريق للسالكين، ومهدوا لمن بعدهم سبل الحق واليقين. ولا نطيل الككام في سرد هذه الوججوه، فليرجع إليها من أراد في كتاب

الصواعق المذكور غير أننا نب أن نشير إلى بعض ما يظهر به فساد هذا التأويل

 ملك آخر قبل أن يقهره الله وينتز العرش منها مله
٪ ¢ .ما الحكمة في تخصيص العرش وحده
 أفلا يستحي هؤلاء من ترديد مثل هذا المراء وتدريسه للنا لناشئة من طلاب اللذين يأخذونه من أفواه شيوخهم عقيدة مسلمة لا يكرئلاؤون علا وإلا رموا بالكفر والالحاد .
وما أحسن قول من قال (لام الجهمية كنون اليهودية) فكلتاهـا زائدا


 السبت الخ. كذلك عطله الجهمية عن صفات كاله ونله ونفوها عنه . وبذلك اتفق الفريقان على نفي صفاته العليا التي هي كالات مضضة وبان لكل أحد أنها أخوان متشابهان.

## * * *

## فصل

في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الأثبات بفرعون وقولم أنمر أن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أُولى بفرعون وهم أشباهـ






 الشرح: ومن عجائب هؤلاء الجهمية كذلك أنهم يرمون أهل الاثبات لصفة العلو وغيرها بأنهم أشباهُ لفرعون، فقد حكي عنه القرآن أنه كان كان يعتقد أند أن اله اله


 هو أولى بفرعون المعطل الجاحد لوجون المرد الصانع جل وعلا، ومن هو هو أحق أن
 رب العالمين سأله فرعون سؤال المتظاهر بالجحد والانيانكار : ما رب العا العالمين وأين



 الصرح ليرقى عليه ويستطلع جلية الخبر
وهكذا أنتم أيها الجهمية أشياع لفرعون في في التعطيل والانكار ، اذا اذي أخبر عأهل


 به أهل الحق والإيمان كا رمى به هو موسى بن عمران.

أن المورث ذا لم فـــرعـــون حين رمـــى بــــه المولـــود مـــن عمـــــران



 وأتـى بــذاك مفكــراً ومقـــدراً الو ورث الوليــد لعــابـــد الأوثــان


الثرح: فهذا البهت الذي بهم به أمل السنة والجاعة من قولكم حشوية

 الدين والسعي في الأرض بالفساد فهو امامكم في الدنيا ، وسيكون كذلك الكا اماماً
 فِرْعَوْنَ بِرَثِيْدٍ


وهو أنكر الوصفين جيعاً، وصف الفوق ووصف التكليم، أما وصف الفوق


 الججد لمذين الوصفين انكار ذات الرب جل جل شأنه، فجعل من من مذا مانيا التعطيل
 ولكنكم حين قصدم إلى هذا التعطيل والانكار أعددتم للأمر عدته واستكملمّم لآلته وبنيتم على هندسة ونظام مع تفكير وتقدير ورثتموه عني

 ظهره، لمذا راج باطلكم وجاز تلبيسكم وخداعكم على كثير لا من العامة

فحسب بل من ينسبون إلى العلم والدين، ونالوا لقب الامامة والزعامة بين المسلمين، والله في خلقه شؤون.

## $\star \star \star$




 إلا أنـاسـاً سلمـوا للـوحي هــم أهــل البلـــوغ وأعقــل الانســــان

 الشرح: يعني أنكم حين عطلتم الباري عن صناته
 ويدينوا بتعطيلكم وعمدت إلى وصف العلو الثابت له له سبحانه با لا لا يكصى من

 تنفوا عنه الجهة والمكان والميز والحر كة والنزول والصعون الميود والمقدار والصورة
 الموجود، وكل صفة كا أثتثه هو لنفسه أو أثبته له رسوله لا لا تروق لكا لكم تنفونها بججة التنزيه ـ والناس ينقادون لكم في هذا والنـي النفي والتعطيل ، لأنهم صبيان العقول


 صغير بين يدي شيطان إلا أن يلعب به كا تلعب بالكرة الصولجان.

## * $\star \star$

## فصل

## في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل

قــالــوا إذا قـــال المجسم ربنـــا حقــا على العـرش استـوى بلســـان


 فاسمع فذاك معطـل هـذي الجعـا



 منهم عـرفنـاه وهـم عـرفـوه مـن رب عليـــه قــــد استــوى ديــان الشرح: ما أوصى به المعطلة النفاة بعضهم بعضاً أنهم قالوا : إذا قال لك المجسم - يعنون المثبت لعلوه تعالى واستوائه على العرش - ربنا على الميا العرش
 معاني العرش تريد ؟ فإن العرش يطلق ويراد بهر برير برير الملك، ويطلق ويراد ويراد به عرش الكروم، ويطلق ويراد به العريشة، ويطلق ويراد بهر بهر بر بر بلقيس ملكة سبأ، ويطلق ويراد به السقف.

وكذلك سله عن معنى استوى فإنه كذلك لفظ متمل لعدة معان، يقال
 واستوى بُعنى ساوى . وسله أيضاً عن معنى على فانها تأتي للاستعلاء ولغي الغير ها كا كما

 المذيانات، وأراد أن يسد عليك باب الفهم للنصوص بسلب الألفاظ دلالتها على

معانيها المتبادرة منها، وادعاء أنه لا يككن فهم مقصود المتكلم بهذه الألفاظ لاحتالها لعدة معان، فقل له: دع عنك هذه الجعاجع والمغالطات، فكل لفظ من هذه الالفاظ الثلاثة واضح الدلالة على معناه.

فالمراد بالعرش هنا ليس إلا عرش الرب جل شأنه الذي هو فوق السموات وهو المذكور في قوله تعالى : بِحَمْدِ رَبِّهْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ
 العَرْشِ الحَظِيْمْ هُ [ المؤمنون : 17 ] إلى ما لا يكصى من الآيات والأحاديث واللام فيه للعهد الذهني، وليس في هذا اللفظ بحمد الله ابجال يحتاج معه إلى تفصيل، ولا هو موهم أنه مستعمل في معنى مجازي ، ولا هو من الالفاظ
 الأنبياء قبله بثبوته لربهم، وقد عرفنا نحن ذلك من أخبارهم كا عرفوه هم هم بالوحي الذي أنزل عليهم ممن على العرش استوى جل وعلا وعلا

لــم تفهـــم الأذهـــان منـــــه سريــــر بلقيــس ولا بيتــــاً على الأر كـــــان كالا ولا عــــرشــــاً على بحر ولا علا

 لكنهـا فهمست بممـد الله منـه عـر شـر الرب فوق جيـع ذي الاكــوان وعليـه رب العـالمين قـــد استــوى حقــــاً كما قـــد جــــاء في القـــرآن
 العَرْشِ اسْتوَى أو مضافًاً إلى الرب جل شأنه كما في قوله " و كان عرشه على الماء " فالا يمكن أن يغهم الذهن منه غير معنى واحد وهو هذا الجسم المخصوص الذي تنتهي به كرة

العالم، ولا يعقل أن يفهم منه أنه عرش بلقيس ملكة سبأ ، فإنه مضاف إليها كما

 [ النمل :
 الاء ) فقال عليه السلام ذاك عرش الشي الشيطان، ولا يلا يفهم منه أيضاً أنه العرش الذي




 يفهم منه أنه العرش الذي تقوم عليه الكروم والاعناب، إلى غير غير ذلك ملك من الما الماني التي لا يككن أن تخطر ببال أحد يقرأ هذه الآيات ولكنه لا يفهم منه إلا إلا أنه عرش الرب الموجود فوق جميع هذه الموجودات، ولا عليه استواء حقيقياً كما جاء في القرآن.

## * *

و كذا استوى الموصول بالمرف الذي






 فـــذا أتــى مـــن غير حــرف كــــان معنــــاه الكالل فليس ذا نقصـــــان

لا تلبسـوا بـالبــاطــل المق الذي قــــد بين الرحن في الفــــرقـــــان الشرح: وكذلك الفعل استوى إذا تعدى بالحرف، فإن منعنا

 الموضوعة للاستعلاء كان نصاً في العلو لا يكتمل معنى آخر ، قال تعالى : ولافِإِذَا


 من غير أن يفيد ذلك معنى العلو ، ويكون نصاً فيه، وإذا إذا تعدى بإلى أفاد القصد مع العلو وضعا يقال استوى إلى كذا بععنى قصد إليه مستعلياً عليه ،



 قام على أركانه بعد السموات، والذي هو أعلى الموجودات، ولكي الكن الجهمي
 من يشاء بنه وكرمه. أما إذا اقتضى الفعل استوى واو المعية كا كا في في قولنا:

 [ القصص: ع 1 ] أفاد معنى الكال وتال وتام القوة. هذه هي استعمالات الفعل
 الذي بينه الله في كتابه بـا تختلقونه من المفتريات والأباطيل .

## * * $\star$

وعلا للاستعلاء فهــي حقيقــــة فيـه لـدى أربـأب هــذا الثــان


 فلــذاك قـــال أئمــــة الإسلام في معالوا
 الشرح: و كذلك الحرف (على) الذي تعدى به فعل الاستواء هو نص في إفادة الاستعلاء عند أهل اللغة لا يكوز صر صرفه عن هذا المعنى الذي بلا قرينة كلامية توجب ذلك وتدل عليه. و كذلك الاسم الكريم (الرحمن الرين



 بأن الألفاظ خالية من معانيها، وأن نصيب القارىء منها هو المو التلاوة باللسان فقط دون أن يفقه هلا معنى. وهذا هو ما ما هيهدف اليه هؤلاء المعطلة أعدا أعداء الكتاب والسنة أن يعزلوا نصوصها عن أن إفادة الحق واليقين ليرجعوا في ذلك إلى إلى قضايا عقولم الفاسدة، وإذا ثبت أن كل لفظة من ألفاظ الآية الكرئ، أعني قون
 لا يجوز صرفه عنه لم يكن حينئذ للاستواء على العرش معنى إلا العلو والارتفاع




 هي الجملة من الشيء المتكومة المجتمعة.

## فصل

في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها

في الاعتبــار فمـــا همـــا سيـــان واللفظ في التر كيـب نـص في الذي قصـد المخـاطـب منــه في التبيــان







 الشرح: يريد الشيخ رحه الله أن يبين أحوال الناس في إدراكهم لمعاني الألفاظ ومدلولاتها، فيقسم اللفظ إلى مفرد لم يستعمل مع غيره من الألفاظ ،

 معناه تبعاً لاختلاف أفهامهم وأحوالمم، فمن الناس من يكعله نصاً في المعنى الذي قصده منه المخاطب بكلامه فلا يكون متمالاً لغير ه، ومنهم من يعتبره ظاهراً الم فيه فقط، فير جح أن يكون المقصود به هذا المعنى، ولكنه لا يقطع به . ومنهم طائفة

 فيه، فالأولون لأنهم ألفوا هذا الخطاب واب واعتادوه، وألفوا معانيه وطال مراسهم


غيرهم، وأكمل الناس عناية بفهم خطابه وإدراك مقاصده مع ما لمم من الفهم الصحيح والنظر الصائب والفطرة السليمة التي لم تفسد بالتقليد الأعمى، ي يعتبرون خطابه نصاً قاطعاً في الدلالة على ما قصد اليه منه دون ان يتطرة الم الم الم الم نفوسهر أي توهم للاحتال أو المجاز . والمراس هو المارسة، وهو كثرة التمرن والاعتياد .

## * *

لكـن مــن هــو دونهم في ذاك لم



 لم يعـــرف العلم الذي فيـــه الكلا




الشرح : لكن من نقصت درجته في العلم والتحصيل والفهم لمضمون الخطاب
 هذا هو الظاهر المتبادر منها إلى الذهن مع تجويزه أن يكون المراد بها بها معنى
 ولكنه لطول الفه بكلام من يقلده ويقتدي به من علاء زماء زمانه يقطع براداده من

 بالسناواة، وصاحب هذا المسلك هو على كل حال ال أقل خطراً وأخف ضرراً ، الما
 بزخارف البهتان صاحب الدعاوى العريضة في العلم والعرفان، وما هو إلا أخو

ضلالة وهذيان، يهرف بما لا يعرف، ويتكلم فيا لا علم له به، ولا يكسن الكلام فيه لعدم الفه له وقلة مصاحبته إياه، فهو منه غريب كله ولا ولا الغربة، فلا فلا هو من سكانه المقيمين معه ولا حتى من جيرانه القريبين منه ، وهو زنيم يدعي النسبة إلى إلى
 واضح المعنى عنده وبععزل عن إفادة اليقين. والمراد بالقوم هنا أهل الحق من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم في الأتباع رخي الله .عنهم أجعين.


 ورأى استحالة ذا بـدون الطعـن في الم بـا بـاقـي النقـود فجـاء بـالعـــدوان



 إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضـوا

الشرح: وهذا الداعي الزنيم المتعالم ولا علم عنده لا يتجر إلا في الزيوف، وهي الدراهم المغشوشة، يظنها بجهله وقلة بصره نقداً جيداً، فتراه يروج بلا بين الناس قضايا وهمية وجهالات سوفسطائية، يخدعهم بها ، ويوهمهم أنها علم صحيح، فإذا انبرى له أهل الحق وأرباب البصائر وردوا عليه زيوفه و كشفوا
 ولا يفيء إلى الحق بل يماول تصحيحها لتروج في الأثمان، ويرى أن ذلك مستحيل بدون الطعن في باقي النقود، فيعمد إلى النقد الصحيح من علوم

الكتاب والسنة ، فيتعوض عنه بههله وظلمه، ويريده بالكذب والافتراء عوجاً


 تجد الزيف هو النقد المتداول بينهم والرائج في الأسفار والبلدان، لأنهم قد تعار فوا عليه وارتضوه جهرة بلا كتان.

## $\star \star \star$



 والله منهــم قـــــد سمعنـــــا ذا ولم نـلم




 الشرح: فإذا جاءهم أحد بنقد آلحر غير هذا الذي تعارفوا عليه ردوه على


 الحكومة في بعض الوظائف، مثل القضاء والافتاء والحسبة وغير الحيرها ، فيتوخون فين في
 المنىى كان موجوداً منذ قريب عندنا في مصر في عهد المكم التر كي، حين كان (1) وموقد بفتح القاف مضاف إلى النيران إضافة صفة إل موصوف، والتقدير والنيران الموتدة.

لا يولي مناصب القضاء والافتاء إلا حنفياً، بل ولا يزال كثير من العلاء في مصر

 وظائف التدريس في مدارس الحكومة، فمثل هؤلاء العلماء إنا يريدون تجارة


 الر من جل جلاله، ولك فيها ما شئت من ألوان النعيم، وأنت فيها خالد مقيم لا لا تفنى ولا تريم، فيهيء كتلك الدار الطيبة التي هي سلعة الله الغالبة كمناً يليق بها من الِّ نقد جيد صحيح، فإنها لا تشترى بالنقد الزائف المغشوش نقدأ وطابعها ومضروباً في المدينة أشرف البلدان ومصدر العلم والمدى والإيمان.

## $\star \star \star$

أظننـت يـا مغـرور بـائعهــا الذي خرضى بنقـد ضرب جنكيـز خـان منتـــك والله المحـــــال النفس ان طمعت بذا وخـدعــت بـالشيطـان ولا يذهبن بك الغرور فتظن أن بائعها جلا وعلا يرضى بالنقد الزائف ثمناً
 في ذلك أن تنالما بمثل هذه الأثمان المزورة المغشوشة فقد منتك نفسك المحال ، وخدعك الشيطان بكواذب الآمال. وقوله المحال بالنصب مفعول ثان لمنتك والنفس بالرفع فاعل .


 جنــــد ينــــادي عليــــه مثــــل نـــــدائنــــــا بــــــإقــــــامــــــة وأذان

كي يصصل الاعلام بـالمقصـود مـن م ايــــراده ويصيــر في الأذهـــــان



 الشرح: إذا عرفت أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، وأن اللفظ في التر كيب غيره حال الإفراد سهل عليك ان ان تعرف سبب الضهالال ومصدر ما يقع





 ينظر الى الألفاظ هكذا جردة عن تر كيبها فربا قصد إلى لفظة من المركب
 دبوس الشقاق فيجعل استعال اللفظة في هذا المعنى الآخر في هذا الكا عدة له في الدفع والمعارضة وإسقاط الاستدلال بالم كب على ما فا فهم منه وما


 التجرد والإفراد فإنه في التر كيب كا قلنا تبين المراد منه وتنادي عليه والله أعلم.
وقوله حفوف: أي كيط خبراً للفظ، وجند فاعل كعفوف، وجلة ينادي

 لكـن إذا مــا ركبــت زال الذي





 جهــلاً وتجهيــاً وتـــدليســـــاً وتلبيسـاً وتــروياًا على العميــان الشمح: وبهذا الذي يعمد اليـه هـؤلاء الجهلـة مـن التشكيـك في دلالات

 خلاف المقصود منها وكذلك ينسد باب الفهم للكتاب والسنة ، فلا يعلم ألحا
 جلة وتبقى نصوص الكتاب والسنة بجرد ألفاظ تتلى دون ان ان يكون وراد




 يكون كتملاً لغير المراد منه في التر كيب. و كذلك إذا استعمل في الي

 استعالها مفردة إذ هي حينئذ بثابة الأصوات التي تنادي بها الحيوانات. وهنالك

أي غند التجريد والأفراد يكون ادعاء الإجال ويكون التشكيك والتجهيل والتحريف لما عن مواضعها والإتيان بالباطل ، ولكن هؤلاء الجها


 معناه، وتلبيساً أي ستراً للحق وإظهار للأمر على خلاف ما هو عليه، وترويجاً لباطلهم عند السذج الذين لا بصر كم بالأمور .

## ( فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد اللفظ بغلط الفلاسفة ني تجريد المعاني )






 تجريـدأ ذا في الذهـن أو في خـارج
 الثرح: واعلم ـ مداك الله أن الذي وقع فيه هؤلاء من الأضلال والضلال بالنسبة للألفاظ حيث حكموا عليها بجواز التجرد في النارج هو شُبيه بضلال بعض الفلاسفة في المجردات الخيالية حيث ظنوا بأن لها وجوداً في الأعيان وبنوا على ذلك الظن أوهن البنيان مع أن وجودها لوا لو صح لا يكون إلا فيا في الأذهان،
 مشتر كة أما إذا كانت الصورة صادقة على أفراد كثيرة ومطابقة لمم، فهي كلية

ولا وجود لها إلا في الذهن ، وهؤلاء يقيسون الألفاظ على تلك المجردات قياس فاسد عله فاسد، فيسمون اللفظ كلياً وهو معين فرد ـ و وكذلك يسلـي يسمون معنا الجزئي كلياً مع أن تجريد اللفظ عن كل قيد يجعله من قبيل المتنع الذي لا لا
 وهذيان.

وســـواه متنــــــع بلا إمكـــــــان
لكـن تجردهـــا المقيــد ثــــبـــت


 تجريد ذي الألفــاظ عـن تـركيبهـا

 فعليك بالتفصيـل إن هـم أطلقـوا أو أجلــــوا فعليــك بـــالتبـــــان الشرح: يعني ان التجريد إذا كان مقيدأ ببعض القيود نهو ثابت. وأما سواه وهو التجرد المطلق عن كل وصف وقيد فمدتنع غير بمكن، فتجرد الأعيان الخارجية عن الوصف والكيفية، وعن الوضع الذي المي تكون عليه، وعني وعن
 هذا أمر يفرضه الذهن كا يفرض المستحيل.

ومن العجيب المؤسف أن كثيراً من الفضاء قد دماهم هذا ها التجرد منذ
 ينفون عنها كل وصف وقيد، فيقولون لا حيز لها ولا ولا مكان ولا ولا جلا جهة ولا توصف بقرب ولا بعد ولا اتصال ولا انفصال، وليست بذات اتل صورة ولا ولا ولا ولا مقدار ولا ثقل، ولا لون ولا تقبل الإشارة إليها بأنها هنا أو هنا ونا إلخ ما نعتوها به من ألثاب النفي التي تجعلها من قبيل المعدوم المتمتع، ويجعلون الها الله جل

شأنه من قبيل هذه المجردات، فعطلوه عن وجوده وصفاته ، تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً فتجريد الألفاظ عن تر كيبها ، وكذلك تجريد المعاني كلاهما من قبيل الفرض الذهني فلا يبوز الحكم عليه في تلك الحالة بكمك، فيقودك


 وكذلك إن أجلوا فعليك بالبيان والإيضاح.

## فصل

## في بيان تناقضهم وعجزهم

## عن الفرق بين ما يبب تأويله وما لو يجب





 يا ليتهـم أجـروا نصـوص الوحـي ذا المـجـرى مـن الآتـار والقـــرآن
 لم تغـن شيئـاً طــلــبـ المق الذي الشرح: ينعى المؤلف رحه الله على هؤلاء المتأخرين من علاء الكلام أهل
 لا تقبل التأويل، ويمملونها على ظواهرها ألما المتبادرة منها دونا دون مرف لها لها عنها



قصدوا إليه بدون دليل ولا قرينة توجب ذلك التأويل ـ ولكنهم بالنسبة لنصوص

 فهي لا تغني عن طالب المق شيئاً ، بل يجب أن يسلك طلك طريق البرهان العقلي إذا أراد تحصيل اليقين.

 أكثر من معنى. وأما نصوص الوحيين فهي في نظر مـم متشابهة لا تفهم معنى



 وأظهرمم بياناً وأصدقهم قيلا وأحسنهم حديثاً .

## * *



 وعلمـت أن جقيقـة التـأويــل تبـ

 وأتــــــــوا إلى الحــاد في الأسطاء والتـا




واجترأوا عليها بالتحريف الذي سموه تأويلا كذباً منهم وتضليلاً، فإن لفظ


 العلاء. ونن إذا تتبعنا لفظ التأويل في مواضعه من القرآن لم نج المده قد استير استعمل

 حقائقها ، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو وقوع ما أخبر الله به من

ذلك وهكذا .
 هؤلاء في عنادهم وإصرارهم على كفرهم إلا وقوع ما توعدهم القرآل النآن به من العذاب الذي هو تأويل، أي ما يؤول ويصير إليه.
 [ يوسف: . . 1 ] معناه أن هذا الذي حصل من دخلي

 رَأَتْهُمْ لِي سَاجِدِينَه الرؤيا في عالم اليقظة ومطابقة ذلك للا رآه الصديق في منامه.




 الغيب إلا الله عز وجل . فحقيقة هذه الأمور وكيفياتها على التفصيل ما استا استأثر

الله عز وجل بعلمه، ولمذا لا يخوض فيها الراسخون في العلم بتأويل ولا تفسير ، ولكنهم يقابلونها بالتفويض والتسليم قائلين ما حكاه اللهَ عنهم : آمَّنَّا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَاه . [ آل عمران : V

هذه هي حقيقة التأويل كا تدل عليها جهيع استعالاته في القرآن الكريم، لا يراد منه إلا بيان حقيقة الشيء المطابقة للخبر عنه ، فأين هي إذاً من تأويل أولئك النفاة الذين يستعملون لفظ التأويل بمعنى المجاز الذي هو صرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى آخر بعيد لا يحتمله إلا بكثير من التكلف. فهؤلاء ينشئون للفظ معنى غير معناه المتبادر منه ، ويصطلحون على استعلال ذلك اللفظ في ذللك المعنى الذي اخترعوه، ويلبسونه إياه ثوب زور ليلبسوا به على الجهلة وضعفاء العقول ، وبذلك يلحدون في الأسطاء ، ويحرفون الألفاظ عن معانيها زوراً وبهتاناً والله أعلم .

 وأتى بتــــأويـــلـ كتـــــأويلاتهم شبراً بشبر صـــــارخــــأ بــــأذان
 وكـــذاك تـــأويلاتكـــم بــــوزان ــدينـا صريـــح العــدل والميـــزان أو ليس ذلـك منطـــق اليــونــــان أنــــا تــــأولنـــــا كمــــا أولتـــم في الكفتين غــــط تـــــأويلاتنــــــا هـــذا وقـــد أقـــررتم انـــا بـــأيـ
 وغـــدوت فيـــــه تلاميـــــذاً ل لا تجحــدونـــا منـــه الإحســــــان وسلــوا التــواعـد ربـــة الأركـــان وعلى يـدي مسن يـا أولي النكـــران
 فسلـوا مبـاحثكــم بســـؤال تفهـــم فــالأي شــيء نحــن كفـــــــــار وأنتم مــؤمنـــون ونخن متفقــــان الشرح: يعني أن هؤلاء المتأخرين من الأشعرية لما فتحوا باب التأويل rrr

للنصوص وحرّفـوها عن مواضعها حتى توافق ما رأته عقولمم، هيأوا بذلك فرصة عظيمة لأهل النفاق والكذب من من القرامطة الباطنية أن يستندوا بسانـونتهم في ذلك، فيجحدوا الحق المبين، ويسموا ذلك تأويلاً بلا فارق أصلاً بالً بيز تأويل
 أخرى بححض الموى. فلو قدر أن أولئك المتأولين من الأشعرية لاموا هؤلألاء






 الثاني الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا اللذان مهدا لكمب سبيل مذا العلما وأحكا وأحكا
 مباحثكم واسألوها وإلى قواعدى فاستفتوها . وهي تنبئكم نبأ صدق مان من أين أين
 هذا المضطر والتفوق عليكم فيه.
وإذذا تبين لكم هذا وتخقتموه، فنحن نسألكم لماذا أنتم مؤمنون ونخن كنار وطريقتنا واحدة والاتفاق بيننا قائم على :

## * *

لم تفــض قـــط بنــا إلى إيقـــــان
 حـرب الحزوب ونخن كــالأخـوان

 فلــــذاك حكمنـــا العقــــوـل وأنتم
 الأصل معقـول ولفــظ الوحمي معـ

لا بــالنصــوص نقـول نحن وأنتم أيضـاً كــاك فنحـن مصطلحـان الشرح: إن النصوص من الكتاب والسنة لا تكفي في إفادة اليقين الذي لا بد منه في باب الإعتقاد ، لأن دلالتها لفظية لا تفيد إلا الظن بـلا بسبب احتا المالما

 فلاذذا تهيجون بيننا وبينكم نار العداوة والمصام وما بينا إلا الوفاق والوئائام؟

## * *

ذاك العـدو الثقـل ذي الأضغـــان
 الله فـــوق جيـــع ذي الأكــــــوان وإليـــه تـــرقــى روح ذي الإيان وكذا ابـن مـريم مصعـد الأبـدان ق العـرش قـدرتـه بكـل مكـــــان
 جســام ايــن الله مـــن هـــــــنـان
 صـوت فهــذا ليس في الإمكـــان

فــذروا عـداوتنــا فــإن وراءنــا فهــم عـــدوم وهـــم أعـــداواونـا تلـك المجسمـة الألى قــالـوا بـــأن واليـة يصعـد قـولنـــا وفعـــالنـــا
 وكذاك قـالـوا أنـه بــالــذات فــو وكـذاك ينـزل كـل آخـــر ليلـــة للابتـــداء والانتهــــــــاء وذان للأ وكــذاك قــانــــوا أنــــه متكلم أيكـــون ذاك بغير حــرف أم بلا الشرح: وإدًا كان الأمر كذلك من الاتفاق بيننا وبينكم على خطة سواء

 كل ضغينة وياهرنا بالعداوة وهم مؤلاء الذين اصنا

 بأقوال العباد وأفعالمم كا قالَ سبحانه : وإلَيْهِ يَصْعَدُ الكَكِمُ الطَيَّبُبُ والعَمَلُ

الصَّالحُحُ يَرْفَعُهُ

 عروجأ حقيقياً حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى . وأن عيسى عليه السلام قد

 كذلك أنه ينزل آخر كل كلية إلا الساء الدنيا نزولاً حقيقياً لورود المديث
 النزول، وجهة انتهاء ينتهي إليها وذلك من خواص

 وقوله فهم عدو؟ أي أعداؤ؟، ولفظ عدو يستعمل كثيراً في الجمع. * * $\star$

و كذلك قــالـوا مـا حكينـا عنهـم

 فلقد كوونَا بـالنصَوصر ومـا لنـا بلقــا







الشرح: و كذلك قالوا ما رويناه عنهم قبلا من إثبات الوجه واليدين والعينين


والكراهية والمقت والغضب والضحك والعجب وغير ذلك مما هو فينا إعراض ،
 فاتر كوا إذن ماربتنا ولنحمل جميعاً عليهم حلة واحدة حتى ندعهم في الميدان أشلاء متناثرة ونشفي منهم غيظ قلوبنا، ونستريح من تطاولم علينا بالنصوص
 ييتمون في هذه النصوص ويعتصمون بها عند المصاولة ويشهرونها في وجوها ونا سيوفاً مسلولة ، فكلما قلنا لمم: قال رسطو الملقب عندنا بالمعلم الأول، أو قال قال الفارابي الذي هو المعلم الثاني، أو قال ابن سينا الذي لقبناه بالشيخ الرئيس ، أو أو قال أبو عبد الله فخر الدين الرازي صاحب كتاب التبيان في تفسير القرآن،
 دفعاً أو نستطيع له رداً، وكذلك كالك حالكم معهم أيها المتأخرون من الأشاعرة
 مقررات العقول أتو؟ بالنص الصريح من الكتاب والسنة . فلنتآزر نكن وأنتم في القضاء عليهم وتشتيت جموعهم حتى تسلم لنا مناهجنا القائمة على العقل العـل وحده الذي وثقنا نحن وأنتم فيه وارتضينا حكمه دون هذه النصوص التي لا تخلوا من إجال واشتباه.

## $\star \star \star$

 فـإذا فــرغنـــا منهــم فخلافنـــا سهـا







ليسـت كالام الله بـل فيـض مــن الفـن الفــال أو خلــق مــن الأكـــوان فـالأرض مـا فيهـا لـه قــول ولا
 الشرح: فلنتحالف بيننا أن نكون عليهم حزباً واحداً ، وأن وأن يكون كل مل منا

 فالعرش عند جماعتنا وجماعتكم (وهو الجسم المحيط بكرة العالم) ليس فوقة شيء اللهم إلا العدم المخض الذي ليس شيئأ موجوداً ، لا في الأعيان ولا في في الأذهان ألمان




 بعد ولا اتصال ولا انفصال، ولا يشار إليه ولا يصعد إليه شيء ، ولا ولا ينزل عنده شيء و كذلك جماعتنا تقول في التوراة والإنيليل والقرآن أنها ليسا ليست كلام الله على الحقيقة، بل هي عندنا فيض من العقل الفعال الذي هو عو عقل القي القمر ،
 والفساد ، وهو الذي يفيض العلوم على البشر بكسب الاستعداد والتوجه
 لأنها حروف وأصوات وألّفاظ مكتوبات، فالاتفاق بين بيننا وبينكم قائم على نفي
 بألسنتنا إما هو كلام بشر أتى بالوحي وليس كلام الله، ونان وان وأنتّ في هذا مثلان (1)
$\star \star \star$
(1) انظر كيف يعقد المؤلف هذا الشبه القوي بين الأشعرية المتأخرة وين الفلاسفة رغم ما كانا يتظاهران به من عداء .

ولــذاك قلنــا أن رؤيتنـا لـــه عين المحــال وليس في الإمكــــان






 فلـه الأداء كما الأدا لــرســـولـــه وأده والقــول قــول الله ذي السلطــــان








 أما المخالف لنا ولكم جيععاً فهو ذلك المجسم الذي يقول بأن القرآن كالام الله،




 ذلك، لأن القول إنا ينسب إلى من قاله مبتدئاً لا إل من بلغه مؤدياً . نعم قد

ينسب القرآن قولاًا إلى كل من جبريل وتمد عليها السلام، ولكن باعتبار الأداء
لا بععنى الابتداء والإنشاء .

عين المحـــــال وذاك ذو بطـــلان









 الشرح: هذا الذي يقوله المجسم من إثبات الكلام اللفظي الذي هو هو حروف

 فإذا كنا قد اتفقنا نخن وأنتم على أن هذا المكتوب بين دفتي المصحف المقروء
 إضافته إلى الله تعالى كإضافة البيت والناقة وغيرها ملا من الأعيان المخلوقة إليـه،
 الوفاق في معظم الأصول والقواعد الأساسية، فإذا أبيتم إلا حربنا وعداوتنا

 لستم منا ولا منهم، وأنكم كالشاة الحائرة بين الغنمين، شأن المنافق صاحب

الوجهين لا تثبتون على مبدأ ، ولا يستقر لكم منهج، فنحن نقول عنكم جسمة
 بلا فارق بين ما أثبتموه وما نفيتموه، فأنم كقوس قزي تجحدون وأخرى تثبتون، لم تطر دووا قاعدتكم في الجحد ولا قاعند
 التأويل-وتسطون عليه بالإنكار .
والحق أن هذه الفرقة التي تسمى بالأشعرية، لا سيل المئأخرين منها، أشدر ألهد الفرق حيرة واضطراباً وتذبذباً ، بسبب أنهم أرادوا الجمع بين العقل والنص ، فلا



 كيف أعان هؤلاء الأشاعرة خصومهم على ضر بهم في الصميم.

## فصل

## في المطالبة بالفرق بين ما يتأول وما لا يتأول

فنقــول فــرق بين مـــا أولتــه ون ومنعته تفــريــق ذي بــرهــان





 أو واحد والجسم حـامـل هـذه الأ وصـاف حتـاً فـاءت بـالفـرقــان

بين الذي يفضي إلى التجسيم أو لا يقتضيــه بـــواضـــــح البرهــان
 الشمح: ونن كذلك معشر أهل السنة والجلجاعة، نقول لمؤلاء النفاة من الأثاعرة الذين يتأولون ما ورد من النصون أنصوص في الصفات الخبرية، ولكنهم


 بالحرف والصوت والنزول إلى سطء الدنيا وإثبات اليد وغير ذلك من صفات الأجسام المحدثة التي يجب تنزيه الله تعالى عنها .



 ونخن نطالبكم أن تأتونا بدليل واضح على الفرق بين ما يفضي إلى التجسير وبين
 لو أقامهم الله من قبورمم، فإنهم لا يقدرون، على الإتيان بذلك الفرقان .

## $\star \star \star$

## فصل

في ذكر فرق مم آخر وبيان بطلانه





فيقــال هــل في العقــل تجسي أمالمعةــــول ننفيــه كــــذا النقصــــان


 فيقـال مـا الفـرقــان بينها ومـا الــ : ــرهـان فــاتـوا الآن بـالفـرقـــان

الشرح: لU طالبنامم بتحقيق الفرق بين هذا الذي أثبتوه من صفات المعاني



 وهو أن هذه الصفات السبع إما أثبتناها بالعقل، ، فإن وجود المخا المخلوقات دل على على القدرة، وما فيها من التخصيصات دل على الإرادة، والإتقان في الصنعة دل دل على

 إلى تأويل الظواهر الواردة فيها .
فأعجب لمذا الاعتراف منهم على أنفسهم بأن عقولم دلت على التج بالبر هان وحينئذ يقال لمم إن كان في العقل ما يدل على ني نفي التجسيم وأنتم تنفونه
 التعطيل التام وإن كان فيه ما يقتضي التجسيم ويدل على ثبوته، فالأي شيء تفرون من إثبات ما وردت به النصوص من الكتان الكاب والسنة ، وإن قلتم نـنفيه في بعض الأوصاف دون بعض فاذكروا لنا الفرق بينها ويلزمكم الإتيان ببرهان صحيح على هذا الفرق حتى يكن قبول دعوا؟ فيه. والحاصل أنه لا خلص لمم من اختيار واحد من هذه الوجوه الثلاثة فيلزمهم حينئذ لازمه المترتب عليه.

ويقـال قـد شهـد العيـان بــأنــه ذ ذو حكمــة وعنــايــة وحنـــــان

 وهــو الدليـــل لنــا على غضــبـو بغغـض منه مع مقــت لــذي العصيـان





 الشرح: ويقال لمم ونخن أيضاً نثبت هذه الصفات الخبرية بثل مها أثبتم به
 يدل على الرهة وإكرام الطائعين بأنواع الكرامة في الدين الدنيا والآخرة يدل علئلى

 صرياً كا جاء بالصفات السبع وبذلك تكون ثابتة مثلها بالنص والعقل معاً فلا فرق.
ويقال لمم كذلك سلمنا أن العقل لا يدل على ثبوت هذه الصفات، فإن ذلك لا يستلزم نفيها فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلو المالول المالع المين. و كذلك نفي مطلق الدليل لا يدل على انتفاء المدلول لا في العقل ولا في الما الشرع، بل لا بد اللنافي من أن يأتي بالدليل على النفي كالمثبت سواء باء بسواء
 ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم .

وهكذا ينهج المؤلف رحمه الله مع هؤلاء الحصوم خطة القصد والانصاف بلا شطط ولا اعتساف، ولهذا يقول لم ليس وراء رفضكم لهذه الخطة إلا كخ

المكابرة والعناد وحيتكم لمذاهبكم الباطلة حية الجاهلية وانضطمكم إلى فئة الشيطان دون معسكر القرآن والآثار والإيان.
*
$\star \star \star$

## فصل

## غي بيان مخالفة طريقهم لطريق أهل الVاستقامة عقلاً ونقلا

واعلم بـأن طـريقهـم عكس الطــر






 إن وافقـا قــول الشيـوخ فمـرحبـا
 الشرح: وطريقة هؤلاء في باب الاعتقاد طريقة عوجاء مائلة عن طريق أهل القصد والاستقامة فهم بدلاً من أن يجعلوا النص أصلاً مكلماً ويردوا إليه ما
 النص المحكم وجعلوه هو الميزان الذي يزنون به به نصنوص السنة والقنرآن وآن وجعلوا
 هذين الأصلين الفاسدين أسوأ النتائج، فمنها أنهم يجعلون كلام شيو صاحب السلطان في الإبقاء على ما يشاء من النصوص وعزل ما يشاء شأن القائد مع جيشه والحاك مع رعيته فهو يتصرف فيها بـا يشاء .

ومنها أنهم يجعلون أقوال الشيوخ هي الميزان الذي توزن به النصوص من

 أجل قول فلان وفلان فا أسوأ ما رضوا لأنفسهم أن يستبدلوا رسوله كلاماً عامته خلط وهذيان

وقوله له الأحكام بكسر المهزة أي جعلوه هو المحكم والنصان يعني السنة والقرآن. وقوله أولاد فاعل تولدت وللغي يعني لغير رشدة.

فظـواهــر المنقــول ذات معـــان







 وسـواه إمــا كـــاذب أو صــح لم أل يـك تـول معصـــوم وذي تبيــان
 الثرح: يعني أنهم يتر كون النصوص لقول فلان من الناس، لأن قوله في


 كالعميان في حاجتهم إل قائد بصير يقودهم قود الدون الدواب ذوات الأرسان ، ولكن العجب من هؤلاء العميان كيف أبصروا اُن مقلدهم ومتبوعهم هو

صاحب البرهان وكيف آثروا كلامه على كلام غيره بمجرد التقليد من غير برهان في الوقت الذي عموا فيه عـي عن الوحيين ولم يروا أنفسهم أهلاً للنظر فيها ،


 واستهولوه واكتفوا بذكر ما يحفظونه من كلام شيوخهم فيه . فلا والله الواحد

 ثقات، والقول هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ، والذي هو أعلم النا
 يخلو إما ان يكون كاذباً من جهة النقل ، أو قاصراً على إفادة المطلوب ألوا أو محتملاً للخطأ، فلا يكن ان يستوي النقلان أبداً عند ذوي الألباب. والأرسان جـر ألمع رسن وهو الحبل المعروف الذي تشد به الدابة.

## $\star \star \star$




 إنــا عــزلنــاهـــا ولم نعبـــأ بها
 مسن لم يكـن يشفيـه ذان فلا شفـا مانـا

 الشرح: يعني أن انتصار هؤلاء لأقوال شيوخهم وتقديهم إياها على الكتاب

والسنة دون ان يكفلوا بها هو الذي أرث بيننا وبينهم العداوة وجعلنا خصمين في



 والأفكار ، بل كفايتنا في ذلك القرآن والآثار ، فإن من لم يكتف بها بلا وعقيدته فلا كفاه الله أبداً ما يلقى من زمانه من خخطوب وأرزاء ، ومن ومن لم الم يجد فيها شفاء قلبه وعقله فلا برئت له علة ولا انحسم له داء ، ومن لم يجد فيها الغني
 الدهر . ومن لم يبد فيها المدى كل المدى ، فالا فا ذاق طعم الهداية أبداً إلى طريق الحق والإيمان.

## $\star \star \star$









 الشرح: إن كلامنا ومناظراتنا في قضايا العقيدة الكبرى إنا نتوجه بها إلى رؤساء القوم والمتصدرين منهم لنصرة هذه المذاهب الباطلة الألة، ولسنا نعني بها أولئك الأخساء الأرذال الذين مم شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون، ولما بل بل هم أقذار هذا الوجود وجيفه وأخباثه ، فقد انطوت نفوسهم على الحقد القاتـل

والعداوة اللدود لأهل العلم والإيان، يودون لو خلت منهم الدنيا حتى يستريكوا



 فعلوا ذلك عن جدارة و كفاية ، و كان عندهم من العلم والمعرفة ما ما يؤهلهم للنزول


 بأقدارمم صلفاً وغروراً، ومم مع ذلك متخلفون أشد التخلف، قاصرون كل القصور عن أقل درجات الإيمان والإحسان.

ولا يعجبن القارىء من وصف الشيخ رمه الله لؤلاء الجامدين المتعصبين با


 ما يقوله التقي السبكي في العلامة ابن القيم خلال رده المايل المايل المتهافت على تلى تلك النونية العقطء. فقد قال عند تعليقه على قول الناظم في شأن إمام الحرمين

 هذا المتخلف النحس أنه الحلاد ، فهو الملحد عليه لعنة الله ما أوقحه وما أكثر تجرأه؟ أخزاه الهله .

غَ يعلق على تلك العبارات البشعة التي تدل على قذارة قائلها وخلوه من كل

معـاني الأدب والإيان. تلميـذه ومشـايعـهـ في الجهـل والضهال المدعـو زاهــد الكوثري، فيقول في تكملته :

اترى المؤلف على ورعه البالغ يستنزل اللعنات على الناظم في كثير من
 المسلمين بتلك المخازي لكن الحاتُة بهولة، فـالأولى كف اللسان الآن عن

وأما استنزال المؤلف اللعنة عليه فكان في حياة الناظم، وهو يضي على زيغ
 مظلم مليء بأنواع الكيد والأذى كان يعيش المؤلف وشيخه وغيرها من أئمة السنة والحديث، رمهمم الله ورضي عنهم أجمعين.

## * *





الشرح: إذا قلت من لي بفلان كان معنى هذا التعبير أنك تطلب من يكفيكه ويريكك منه ، فالمؤلف يود لو أن لـ له بهؤلاء الباهلملين قوة، ويرميهم بشبه



 بالشرك، والإيمان منا بالكفران. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والمراد بعدم الإحسان في التأويل هو التمسكك ببعض المتشابه من الآيات من غير ردها إلى المحكم الذي يوضح المراد منها. وقوله: فأتوا من التقصر في

العرفان معناه أن تقصيرهم في فهم النصوص ومعرفة المراد بها كان هو سبب فتنتهم وضلاطم .

## $\star$ *

## نصل

في بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بانهم أشباه الحوارج وبيان شبههم المحقق بالخوارج








 الشرح: والعجيب من أمر هؤلاء المنحرفين عن طريق الكتاب والـنـي والسنة أنهر


 رموهم با مم منه براء (1) بل هم في الحقيقة أولى بهذا الوصف الذي نسبوم لـوم اليه

 الله بعضه ببعض ولا يقيمون للسنة وزنا ومي التي جعلها الن بياناً للكتاب

على حد المثل القائل (رمتني بدائها وانسلت) فهم يشبهون الخوارج في عداوتهم
 التعطيل، ولهذا ترامم يكرون عليها بالاببطال والتأويل والتهوين منا



 إغا كفروا فساق ملته عليه الصلاة والسلام. وأما هؤلاء فيكا فيكفرون أصحا سنته، فمن يلومنا إذا ، إذا خن قلنا أن الخوارج خير منهم حالألا وأهدى سبيلاً، ،
 ومكفر بالفنقق والعصيان فشتان ما بينها شتان.

## $\star \star \star$

قلتم تـــأولنـا كــذاك تــأولــوا و كلاكا فئتــان بـــــاغيتـــــان












الشرح: فإن قلتم معتذرين عن تكفيرى لأمل السنة والحديث واستحلالكم لدمائهم وأعراضهم أنا متأولون في ذلك فالمنرين




 متأولين أهل الإيان فأنتم ومم في حكمه سيان.
ومع اشتراككا كذلك في خالفة النصوص إلا أن هناك فرقأ فـأ بينكم وبينّهم من جهتين تجعلانهم خيراً وأقرب إلى الحق منكم، الجهة الأولى أنهم ينالفون النص لتمسكهم بنص آخر معارض له في الظاهر "، ولم يفهموا طريق الانير الاحسان في
 ترون تقديها على موجب النص لأنها في زعمكم قواطع تفيد الئنيّ اليّمين، والجهة الثانية أنهم يقدمون ما يفهم من ظاهر الآيات على الأحاديث المبينة لما ، وأما أنتم
 أنتم وهم بعد هذا الفرق البين عدلان أم هم أقرب منكم إلى الإسلام والإيعان لقد وضح الصبح لمن له عينان.

## * *

بـالعـــدل والإنصـــاف والميــزان
 ل خصـومنـــا واحكـــم بلا ميلان
 تعـدل ومـــا ذي قسمـــة الديــان


والله يكـــــ بينكـــــ يــــوم الجزا
 فـــــــــع إذا قـول الموارج

 وكـذلـك الجهمــي قـــال نظير ذا




 وكذاك قلـت اليـه يعـرج والصـوا الشرح: بعد أن حكم الشيخ المؤلف بأن الموارج خير وأقرب إلم الإسلام
 الجزاء فيجازي كلاً منهم بما يستحقه في قانون إلون العدل الإلمي والقسطاس المّا المستقيم

 هؤلاء الحصوم ومنها يتبين جلياً أنهم هم أثباه الخوارج عند كلما كل من له علم ومعرفة بآراء الفريقين.

فالموارج قالوا للرسول رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، وقالوا عن قسمته هذه قسمة ما أريد بها وجه الهُ

و كذلك الجهمي المعطل قال مثل ذلك وزاد عليه ، فلم يعجبه قول الرسول أن
 هذا اللفظ الصريح إلى ذلك اللفظ الموهم للعلو والإرتفاع، و وكذلك الك لم يعجبه قول


 على الله والصواب عنده ان يقال فوق السرء سلطانه لا ذاته.

وينكر المهمي كذلك ان يقال أن الملائكة والروح تعرج اليه إذ هو لا يؤمن

بإله فوق العرش، فكيف يصعـد اليه شيء ، والصواب عنده ان يقال تعرج إلى الى وله

 بعد م العدل في المقال.

## $\star \star \star$












 أتــــراه أمسى للسط مستشهـــــــــا حـالشـاه مـن تحريـف ذي البهتـان

 الصواب أن يقال ان نزوله من اللوح المحفوظ أو في كيل آخر كأن يخلي

 ذلك و"كذلك يغيظ الجهمي أشد الغيظ ويكوى قلبه بنُّر الحقد أن يسأل الرسول

我 قالت في السطاء حكم بايانها، ويقول الجهمي ان الأين ونياني


 ولا يستريح الجهمي كذلك الى ما وردت به الأن أنبار الصحيحة من من ألمن أن الرسول عكا بأصبعه الل الساء يشهد الله عز وجل على البلاغ والأداء قائلا ( اللهم فاشهـد الها لأن تلك الاشارة المسية عند ذلك الجهمي متنعة على الله لاقتضائها الجهة ، فهو
 هذه الأمور ، ولا يدري ماذا يقول في تأويلها ، فان قال النا الأكن الأك والأبصار انـا

 اليها حتى من لا يعرف أن الشرع أمر به، والناس طبعاً فيأ في توجهرم ني


 على عمله كله، والذي هو منزل الفرقان ولو كره هلان ذلك المحرفون الجهاءاء.

## $\star \star \star$

وكــذاك قلــت بــــأنـــه متكلم و كلامــــه المسمـــوع بـــالآذان





قول بلا حـرف ولا مـوت يـرى مـن غير مـــا شفـــة وغير لســان أوقعـت في التشبيـه والتجسيم مــن الشرح: وكذلك يسوء الجهمي ويغزيه ويأتي على تعطيله من القواعد وصف


 نَادَى رَبُكَ مُوسَى أَنْ أْئْتِ الْقَوْمَ الْظَّالِمِيْنَ هِ


وهو سبحانه الذي نادى آدم وحواء حين أكلا من الشجرة ووقعا في الخطيئة

 الْشَيْطَانَ لَكُمُا عَدُوٌ مُمِيْن"
وهو سبحانه ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كا كا يسمعه من قرب ويقول : ( أنا الديان لا ظلم اليوم ه. كا ورد بذلك الحديث .
وهو سبحانه موصوف بأنه قال في الماضي وقائل في الهال، ويقول في المستقبل فالقول ثابت له بكل صيغ الاشتقاق، ولا يعتل قول بلا حروف وأصوات.
 العبارة جانباً للصواب في التنزيه وموقعاً لمن لا علم له بنفيه عن الرحمن في التجسي والتشبيه.

والثقلان الانس والجن، والديان صيغة مبالغة من دانه بععنى جازاه، وقوله قول بلا حروف الخ، هو اسم ليس في البيت قبله.








 وتلـوت شــاهـــده مـــن القـــرآن تلــك الوجـــوه كثيرة الألـــــوان


اللغة: يقال انتصف من خصمه اذا غلب عليه بالحجة وقهره، والغرض هو




 أنك لو لم تقل بأن الله فوق السرء ولم تشر اليه بالاشارة الـسية اللى جهة الفوق ، لما ولم تتحدث بتلك الأحاديث المستفيضة التي تصرح باثبات تلك البـلك البهة لله، ولو


 لكنك منحتهم بهذه الأحاديث والنصوص سلاحاً جباراً يطعنوننا به كللا شاؤوا

دون أن نلك مقاومة، وأصبحوا بتلك السهام النافذة التي منحتهم اياها ، يرموننا في مقاتلنا ، ويتخذون منا غرضا لما حيثلا ثقفونا .




 يشهد لها من القرآن، هناك تغبر وجوه القوم وتعلوها الكآبابة ، وتضيق صدئ وتكاد تنفجر من الغيظ، ثم يندمون على ما ما كان منهم من ابد ابداء دخائلهم و و كشف ضائرهم حتى ليكاد أحدهم يصرح بأنه سيجتهد مستقبلا في اخفاء ذلك و كتقانه.

يـا قـوم شــاهـدنـا رؤوسكـم على هــا





 الا رأيست الطير في قفــص الردى يبكـى لــه نـــوح على الأغعــان


 المفردات: الرؤوس : الزعاء والقادة - الغل : الحقد والغيظ. الحيف: الجور


برجليه فلم يستطع النهوض. الردى: الهلاك ـ النوح: جمع نائح، والمراد به الطير التي تنوح على الأغصان. يخبط: يضر ب بينا بيناحيه فرجة العيدان : ما ما بينها



 هذا لم ير من انسان قط الا و وكان متملى الفؤاد غيظأ وغا وغلا على السنة وأهلما ونها .



 كل من ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة صدق، ، فليقرؤها من من شاء ليتأكد من


 يلبث أن يقع أسير شباكها ، تبكيه نائحة الدوح على غصنها ، وليا وهو يكتهد في طلب
 أغصانها العالية حلوة المجتنى طيبة المأكل، وهبط الى المزابل وأمكنة القذارة يتقمم الفضلات كا تفعل الديدان والحشرات

 غلقه فهو يضرب بجناحيه طالبأ للخلاص منه فلا يِد فرجن بين العيدان من فرج.
وما أجمل أيضاً تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات شهية كريعة الذذاق على أغصان عالية، بيث لا يصل اليها فساد ولا يلحقها تلوث، وتشبيهه لعقائد

هؤلاء الزائغين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في احدى المزابل ، فلا يأوى اليها الا أصحاب العقول القذرة والفطرة المنتكسة.

## * *

 جـربـت هـذا كلـهه ووقعـت في نـي تلـك الشبــــك وكنـــت ذا طيران


 أخذت يـداه يـدي وسـار فلم يـرم حتى أراني مطلــــــــــــع الايــــانـان

 حصبـــــاؤه كلآلىء التيجـــــــــــان ووردت رأس اللاء أبيـض صـافيـا
 ورأيت حوض الكوثر الصـافي الذي ألا




الشرح: يككي الشيخ هنا في صورة نصيحة يقدمها الل هؤلاء الملكي شفقة
 أوتي من قوى التمييز والفهم ما يقدر به على التخلص من أغلال التالتاليد التا ـ فا فا أن قيض الله له شيخ الاسلام وأكرمه بصحبته حتى انفتح له باب الخلا الاص كا كا كا كان

 يستحقه من نعيم الجنان وكريم الرضوان. فهو الذي أخذ بيده وسار فلم يتر كه

حتى فتح عينه على مهبط الايان ومشرق النور والعرفان. وهنالك رأى المدينة


 الأوهام


 يصب فيه ميزابان، ميزاب الكتاب الكريم والسنة المطهرة كا أن حورئ الموقف يوم القيامة سيصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي شرب من حوض علمه الصافي في الدنيا فهو الجدير أن يرد حوضه


 وردوا أكرم المناهل وأعذبها، وأما أنتم أيها المعرضون المنا المخذئلونا موارد العذاب المهين تبقون فيها خزايا نادمين.

## * * *

نصـاف والتخصيـص بـالعـرفـــان أنتم أم الحشــوي مــا تـــريــــــان أهلا أن يقــــدمكـــــــ على عثان ألـان ــلأ عــن رســول الله والقـــــرآن ـوي حــــامــــل رايـــــــة الايمان في قلبـــــــه أعلى وأكبر ثــــــــــان يقضى لـه بـالعــزل عــنـن أيقــــان


فبحـق مـن أعطـا؟ ذا العـدل والا مـن ذا على ديـن الحوارج بعــد ذا

 واله لــــو أبصرت لــــــرأيتم الـشــ

 ويرى الولايــة لابـن سينــا أو أبـى

أو مـن يقلـدهـــم مـــن العميـــان وتفكــــــروا في اللـــــر والاعلان
 قــول الرســـول ومحكـــم القـــرآن أو تعـذروا أو تـــؤذنـــوا بطعــــان

أو مسن يتــابعهــم على كفـــرانهم يا قـو منـا بـالله قـو مـوا وأنظـروا
 أي الطــوائـف بعـد ذا أدنـــى الى
 الشمح: يقسم عليهم بالله الذي اعطاهم ما يزعمون أنه عدل وانصاف ، وبكق من خصهم بتلك المعرفة أن يبينوا له بعد هذا الذي قدمه من الشرح والبيان أي الفريقين منهم ومن الحشوية هو على دين الحوارج وأقرب اليهم نسباً ولن يجدوا محيصاً من الحـكم على أنفسهم بأنهم أولى بشبه الخوارج من خصومهم فهم الذين


بعد م العدل في القسمة .
ث چ يقسم بالله مرة ثانية أنهم ليسوا عند الحشوي أهلاً لأن يقدمهم في فهم الدين على ثالث الخلفاء الراشدين عثّان ذي النورين رضي الله عنه فضلاً عن أن

 كانوا ذوي بصر وفظنة لأدركوا أن هذا الذي يسمونه الخشوى استهزاء وسخرية هو حامل راية الأيمان لأنه هو الذي وقف عند نصوص الكتاب والسنة
 أن يتلاعب بها أو يهكم عليها بالقصور عن افادة اليقين . أو يتر كها ويهملها من أجل كلام هؤلاء المارقين من أمثال أبي علي ابن سينا الذي يسمونه بالشيخ الرئيس أو أبي نصر الفارالي الملقب بالمعلم الثاني، أو الجهم بن صفوان الترمذي رأس الضلال والفتنة، أو من يشايعهم على كفرهم وضلاهمم، ويقلدهم تقليداً

أعمى بلا نظر ولا معرفة.
ثُ يدعوهم الشيخ مرة أخرى إلى أن يقوموا مثنى وفرادى ، مُ يتفكروا وينظروا في السر والعلانية، وإن شاؤوا مناظرة فليناظروا ليعرفوا أي الطوائف

 ما هم عليه، وإما أن يعلنوها حرباً بينهم وبين خصومهم تمان تفصل بينهم إذ ملم تجد الحجة ولم ينغع البرهان.

## $\star \star \star$

## ( فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحسوية

وبيان من أولى بالوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين وذكر أول من لقب به أهل السنة أم أهل البدعة ه






 بــل قــولم أن السمــــوات العلى
 أتـرونـه المحصــور بعــد أم السا
 الشمح: ومن عجيب أمر هؤلاء الجهمية المعطلة أنهم يسمون أهل السنة والجاعة المتمسكين بنصوص الوحيين حشوية، يعنون بذلك ألك أنهم من حشو الناس وسقطهم فلا يعتد بكلامهم في العقيدة لأنهم لم يتعمقوا تعمقهم في التأويل التويل ولا ذهبوا" مذاهههم في الإنكار والتعطيل. فكل من آمن بظواهر النصوص عندهم،

ولم يشتغل بصرفها عا تفيده من معان توهم التشبيه، فهو حشوي بعيد عن

 يقوم على أن الله في السطاء وأنه فوق العباد ، وإنا أوقعهم في في هذا الجا الجهل توهمهم أن (في) عند قولنا الله في السرء للظرف فتفيد أن الله مظروف في السطاء، وأن
 من فرق الإسلام أنها قالت به وذهبت اليه حتى المشبهة الذين صر
 قولمم، فتباً لمم على سوء بهتهم وعظيم افترائهم، بل قو قول أهل المل الحديث الذئ الذي



جل شأنه كخردلة في يد أحدنا ، فتعالى الله عا يقوله الظالمون علواً كبيراً .


 السنة وبهتم لا يففى على الله الذي لا تغفى عليه خافية في الأرض ولا في الساء وسيجز يهم عليه يوم القيامة أشد الجزاء .

المفردات : الفضلة : الشيء الزائد الذي لا يؤبه له ـ والبهت رميك غيرك بـا ليس فيه - قولم أي مذهبهم، وهو مبتدأ خبره الجملة بعده.

## $\star \star \star \star$

يــ قــوم إن كــان الكتــاب وسـ : ـــة المختار حشوأ فــاشهـدوا بيــان




فــورثتم عمـــرأ كمــا ورثـــــوا لعبــــد اله أنــــى يستــــوي الأرثـــــان

 هــذا هـو الحشـوي لا أهــل الحد الحد
 ووردتم القلـوط جرى كــل ذي الـ الـ أوســـــاخ والأقــــذار والأنتـــــان وكسلم أن تصعـدوا للــورد مــن رأس الشريعـــــة خيبـــة الكسلان

الشرح: فإن كنتم معشر الجهمية تعدون التمسك بالكتاب والسنة والوقوف

 اللاضي؟ أنه رجل من خيار التابعين، هو عبد المؤمنين، فهو حفيد الفاروق الذي يفر منه الشيطان ولا يشي مئي معه في طريق فأنمّ
 في البدعة والاعتزال، وأما أمل السنة والحديث فقد وريث وريوا عبدالنه هذا فكيف إذأ يستوي الارثان، وهذا إرث سنة وهدى، وذلك إلك إرث بدعة وضلا وضلالة.

ولكن هل تدرون أيضاً من أحق الناس بهذا الاسم ومن تكون حالـا
 والضالات التي تخالف متتضى القرآن.

هذا هو المقيق أن يسمى حشويأ، وليس أهل المديث أئمة المدى وأساتذة الإيمان الذين وردوا ينابيع السنن عذبة صافية غير مشوبة بزبالة الأذهان وأقذار الأفكار .
 منكم أن تصعدوا بعقولكم ونفوسكم إلى موارد الشريعة الصافية، وردي ورضي منكم

بالتبعية الذليلة لأصحاب هذه الأوساخ الفكرية، فخيبة لكل متواكل كسلان.

## $\star \star \star \star$

## فصل

في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة

## وبيان أنهز أولى بكل لقب خبيث

بتــه مسبــة جــاهــــلـ فتـــــان




 وأبــوا بـــأن يتحيـزوا لمقـــلــــة غير الحديـــــ ومقتضى القــــرآن



 الشرح: يتجنى أهل التعطيل على أهل الحق فينعتونهم بألقاب السوء التي هم

 متحيزاً حالاً بالمكان، وأحياناً يطلقون عليهم النوابت، يعنون بذلك أنهر نبتوا في الإسلام بأقوال بدعية .
وهذه كلها أسطء سموا بها أهل المديث وناصري القرآن والإيان، ما ما لمم
 ذلك شيوخاً لمم من أمل البغي والعدوان، وجعلوا هذه الألقاب الشينعة مسبة

لأهل الحق لينفروا الناس عن اتباعهم والأخذ بأقوالمم كفعل الساحر الشيطان
 ذنب لأهل المق عند هؤلاء السمجاء إلا أنهم وقفوا عند الو الوحي المنزي المنز من
 أنفسهم كققين وحكلاء ولم يرضوا أن يدينوا بالذي الذي يدين بين به هؤلاء مناء من آراء


 سبحانه وتعالل عا يقول المعطلة علواً كبيراً .









 في ذكـر آيـات العلـو وسـائـر الأ وصـا
 الشرح: على أنه لم يقل أحد منا معشر أهل السنة ألن أن الهُ تعالى جسم ،

 أخبر عن نفسه قلم لنا جسممّ، ولكن الله يعلم أننا لم نتجاوز في وصفه ما ذكره


 وعلاً فإذا سميم إئباتنا لذه الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة



 المجاز حيث لا قرينة تدل عليه. ولم ترد هذه النصوص للألغاز والتعمية، وإثا جاءت للبيان والإيضاح، فلو حل شيء منيه منها على غير معناه بلا داع واع ولا قرينة لا لا لا





 المعرفة زوراً وبهتاناً .

## $\star \star \star \star$



 لفظــأ ومعنــى ذاك إثبـــاتــــــان

 تبـدي فضـائحكـم وتهتـك سترم وتبم

يـا بعـد مـا بين السبــاب بــذاع
 الشرح: فإذا كان الله عندى ليس بقائل على الحقيقة وجعلم القول المضاف



 أن يكون هو متكللً بها ، ونفي الحقائق التي دلت عليها . فهذا حظكا حظم من الإيمان بالوحي إنكار للفظ والمعنى جيعأ .
وأما نخن فنصيبنا إثبات ذلك كله لفظاً ومعنى وعدم إنكار شيء منه. فأنتم الأحقاء وحدى بوصف التعطيل وهو لقب لائق بكم لا كذا كا لألمب فيه ولا علا عدوان

 بين شبابنا وسبابكم، فإن من سب خصم بـر بالديل لا لا يكون ظلاًاً ولا واضعاً للشيء في غير موضعه، ، ولكن الظلم هو سب العبد بالزور والبهتان.

## * $\star$ * $\star$

فحقيقـة التجسيم أن تــك عنـــدم



 وتقـابـــل الصفـــان وانقسم الورى قسمين واتضحـــــت لنـــــا القـطان الشرح: فإذا كنتم مصرين على أن وصف الرب جل شأنه بصفاته العليا التي صرحت بها آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة (وكل منها شاهد عدل) موقع

في التجسير بيث يكون بجساً عندم كل من أثبت صفة من هذه الصفات فتحملوا عنا إقرارنا بذلك التجسي واشهدوا علينا في كل بتمع ونم ومكان أنا
 تشنيعكم علينا بثل هذه الألفاظ لن يغير شيئاً من حقيقة الخلاف بيننا وبينكم بعد أن استعرت بيننا نار الحرب وشمرت عني

 وخن ندين بالكتاب والسنة في الإثبات والنفي، وأنتم لا ترجعون في في ذلك إلكا إلا إلى

 الضلال البعيد والخسران المبين.

## فصل

## في بيان مورد أهل التعطيل

## وأنهم تعوضوا بالقلوط عن السلسبيل

مـــاذا على شفتيـــك والأسنـــــان










الشرح: ينادي المؤلف رحمه الله هؤلاء الناكبين عن صراط الله المستقيم ناعياً


 يلو كون هذه الأقوال الخبيثة وتتلوث بها شفاههم وأسنانهم تبدوا ثارارها القبيحة في ما تضمره قلوبهم من الأخلاق والنيات وما تقوم به جوالو الوارحهم من الأعهال والار كان لأنه لا يكن ان تطيب منهم هذه الأمور وموردها منا منتن خبيث، ثم دعاهم قبل ان يشتغلوا بشتم أهل الحق ويعيبوهم بألقاب الـاب السوء ان ان يغسلوا ألفو أفواههم

 حشوية قد حشوا من الدين والقرآن والسنة والإيمان وهم حشوية حشوهم الهدى الِّ واليقين على حين حشى أعداؤهم من الضلال والشكوك وله والشبهات وهم حشو ونم
 وأعداؤهم حشو الأماكن القذرة من الغائط والقلوط وهم أخيراً حشو الجنة دار الخلد التي أعدها الله للمتقين وأما أعداؤهم فحشو الجنحي عن سبل الله المستقيمة، وبما اتبعوا من سبل الضلال ولا والكفران.

## $\star \star \star \star$


 وختـــامهــــا مســــك على ريحان
 يشرب بـــه مـــع بلـــــة العميــان س الاء فــاقصـــده قــريسـب دان كـاف إذا نـــزلـــت بـــه الثقلان هــــو أسهـــل الورديــــن للظآن

يــا وارد القلـوط لا تكسـل فــــرأ هــو منهـل سهـل قـريـبـ واســـع والله ليس بــأصعسب الورديـن بـل

الشرح: وهنا أيضاً ينادي المؤلف رحهه الله وارد القلوط نداء ترحم وإشفاق


 كأسه على الناس غختومة بمسك وريان، إذاً لعذرته أن احتقر وردك الآلجن وبال فيه ولم يكن من جلة وراده الذين استعذبوه بسبب علاهم عا فيه من أخباث وأقذار .
 رأس الماء فإنه قريب دان والطريق إليه سهل ميسور ، وهو واسع ولا ولا لا يضيق بوراده مها كثروا فلو نزل به الثقالان جميعاً لكفاهم، وهو إلها إذا قيس بالورد الآخر أيسر منه منالاً للوارد الظطآن .

ولعلك أيها القارىء قد فهمت ما قصد إليه المؤلف من المقابلة بين هذين الوردين وما أراده بكل منها ، فهو يكنى بأكرمها عن المصادر الأولى الوالى للشريعة
 بأخبثها المعبر عنه بالقلوط عن تلك الآراء والأقوال المبتدعة التي يزعمها أصحابها عقليات، وما هي إلا أوساخ العقول وقاذورات الأفهام، وهي تفضي بسالكيها إلى الخروج من حظيرة الإسلام .

## * *

## فصل

في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلم نصوص السنة والقرآن

يـــ قـوم والله انظــروا وتفكـــروا $\quad$ في هــــذه الأخبـــــار والقــــرآن


فــأقــل شيء أن يكـونا عنــدم


 ثبـــات للأوصـــاف للــــرحن عنــه بعـــزل غير ذي السلطـــــان


ما أنـزلــت لينــال منهـا العلم بــلالا
 الشرح: من أعظم الشناعات التي وقع فيها المتكلمون من الأشعرية وغيرهم قولم أن دلالة كل لفظ على معناه دلالة ظنية لتطرق الاحتا ولال إليا وليها بسبب ما ما يعتري الألناظ من إجمال وإبهام وحذف واشترال وحنا وحقيقة وباز الخ.





 والاعتساف، وجنفوا بهم عن طريق الحق ورين والإنصاف، ورين والذين صر حورا بعزل نصوص الوحيين عن إفادة اليقين وقصور ها عن رتبة البرهان.

وقالوا إنها أدلة لفظية لا ييوز التعويل عليها في مسائل الاعتقاد التي لا يكفي

 النصوص التي هي أصل الدين فبمعزل عندهم عن إفادة اليقين، وليس لما لايل فيا في عقائد الإيمان حكم ولا سلطان، فبئس ما قاله أولياء الشيطان من الإفك والزين الزور والبهتان.

فبجهـدنـا تــأويلهــا والدفــع في أكنـافهـا دفعـاً لـــذي الصــولان ككبير قـوم جـاء يشهـد عنـد ذي





 لأتـوا بكـل مصيبـة ولـدكــــدكــــوا الإسلام فــوق قـــواعـــد الأركــــان الشرح: وقالو1 إذا كانت نصوص الوحيين من الكتاب والسنة لا تفيد اليقين

 من معان مستحيلة عند العقل، ولندفع في جوانبها بما يكسر قوتها ويضعف صولتها، بأن نوقع في روع الناس أن هذه النصوص فوق ما تناله مدار كنا


 شهادة من غيره تكفي، وليس غرضه من ذلك ألا ألا دفع الحكم بموجب تلك

 دلت عليه من ذلك فلا يستطيعونه عن طريق التكذيب والإنكار ، فيلجأون إلى المراوغة بدعوى قصور الافهام عنها . و كان بودهم لو لم تكن هـن هـن المه النصوص أصلاً، حتى روى عن كبير من هؤلاء، ، وهو عند الله والمؤمنين من أحقر الحقراء الماء
 كل ما فيه ذكر استواء الرب على عرشه، لكن أنى له بذلك وقد ولـ حفظ الله كتابه

من كيد حقود مثله، فليمت غيظاً، وستبقى هذه الآيات الكرية سيفاً مصلتاً فوق رأسه تنادي بفساد قوله وبطلان رأيه، ولولا هيبة الانيا ولا قلوب هؤلاء الجبناء لنقضوا حبل الإسلام عروة عروة، وأتوا على بنائه منه القواعد ، ولكنهم لا يجرؤون على العمل ظاهرين .

فلقـد رأيتم مـا جـرى لأئمـــة الإ لا سيمــا لا استالــــوا جـــــاهلاً ألا
 إن النصيحـة قصـدهــــم كنصــيـحـــة الشيــطـــان حين خلا بـــه الأبـــوان



 فتحوا جراب الجهل مع كذب فخـذ واحمل بلا كيـــــل ولا ميـــــــان ان

الشرح: يستدل على كيد هؤلاء للإسلام وأهله بما جرى على أيديهم من محن
 تيمية رضي الله عنها، ،لا سيا حين يستميلون إليكم الجهلة من الألأمراء الألون ويسعون إليهم بالإفك والافتراء مؤ كدين إفكهم بالأيمان الفاجرة أنهم ما قا قصدوا إلا إلا حضض النصيحة كا أقسم إبليس لآدم وحواء حين خلا بها في الجِنة : إلِّيْ لَكُمَا
 ويؤخذ بزخرف أقوالمم، لا سيا حين يرى عليهم عائم كالأبراج الجا قد ألما أرخوا


 الحصيف العارف بجقيقة هؤلاء وما هم عليه من جهل وضلالول، وإنا تروع كل

أعمى جبان لا يبصر ما تحتها من ضعف وهوان، فإذا ألقى إليهم سمعه ورأوا

 بلاء لعينيه وأذنيه ويبدون له من الجهل والكذب ما لا يقدر بكيل ولا ميزان.

## * * $\star$

وأتـوا إل قلـب المطــاع فتتشــوا عا هنـاك ليــدخلــــوا بــأمــان







 الشرح: وتراهم لكـي يضمنـوا الخيــاز هــؤلاء الأمـراء والـكـكاء إليــــم في







 الجاهلية ويستنجدون بعساكر الشيطان، فهنالك تبتلى جنود الرمّن من جنـي

اللعين بشتى أنواع البغي والعدوان، فمن ضرب مبرح إلى إلقاء في غياهب السجون إل رمي بالتكفير والتبديع إلى أقذاع في الشم والهجاء، بظاهر الإفك والافتراء.

## $\star \star \star$



 تبــاً لكــم إذ تشتمــون زوامـــل الإلـا

 بسبـــــــة القـــــــرآن والرمهــن
 سنــن الرســـول وعسكـــــر الإيمان



وصـددتم سفهـــاءك عنهـــم وعــن الشرح: لقد همل التعصب والتقليد للمذاهب الباطلة فريقأ من هؤلاء الجاهلين أن يرتكبوا أمراً عظياً يتصدع منه بناء الإسلام وتتضعضع له قوى الإيان وهو شتههم أهل المديث ورميهم إيامم بالبلادة والغفلة وقلة الفقه وما نقموا منهم إلا أنهم جعلوا دينهم ومذهبهم التمسك بك بالحديث وريث والعض عليه


 عليهم ويقابلومم بمثل سفاهتهم لولا أن هؤلاء الأوغاد ليسوا كفؤواً هم فرأ فرأوا


[ الأنعـام: 1-1 1 ] فقد نهى الله المؤمنين عن سب الأصنام حذراً أن يممل ذلك
 وجهلاً . فكذلك أهل السنة كفوا عن سب هؤلاء الاء الجهاء الماء حتى لا تأخذهم العزة
 السنة . ويقال لمم أيضاً أنتم صددت سفاءم علاء عن اتباع أهل السنة والأخذ بأقوال الرسول كِّأِّة، وذلك منتهى الطغيان والعدوان .

## * $\star$ ^


 وإلى أولي العرفـان مـن أهـل المد





 وهو الحقيـق بــذاك إذ عــادى روا الشرح: لا يعتد هؤلاء المقلدون بشيء من دينه

 ييبيونهم إلى الأخذ بهذه الأباطيل، ولا يتحيزون إلا إلى الآثار الصحيحة

 وإياناً، والذين قد اختارهم اللهُ لـفظ دينه، ونصبهم حراساً عليه من أهل

الأهواء والبدع حتى لا يفسدوه بتبديل أو تحريف أو زيادة فيه أو حذف منه فهم الثشب التي يرمي بها الش شياطين الإنس حماية لدينه منهم كا كا يرمي بالثها
 الذي يأوي إليه كل من سلك سبيلهم في نصر السنة والكتاب وهم ونم الميزان الذي يعرف به صحيح الأقوال من سقيمها، فا أنكروه هو المن المكر ، وما أقرو ألمروه فهو



 السنة ، وعداوتهم هي عداوة الله الواحد الديان.

## $\star \star \star$

فـإذا ذكـرت الناصحين لــربهم وركتــابــه ورســـولـــه بلســــان


 شتـان بين التـاركين نصـوصـــه حقـا

 فلذاك نـامــوا عنـه حتى أصبحـوا



 وإذا هـم سمعــوا بمبتــدع هــذي صـــاحــوا بــه طـــراً بكـــل مكـــان

الشرح: يقول لهذا الجهمي الخبيث أن لسانك القذر الذي لا ينطق إلا بكل إفك وزور ليس أهلاً لأن يلوك أسطء هؤلاء الأبرار الذين أخلصوا النـا النصيحة لله

 عليه أشد الإنكار أن يسبهم وهو ليس معهم في إلطار إلار ، ولا يقدر على الجري
 الذين لم يعولوا في دينهم إلا على ما قاله الله ورسوله المختار ، فهم ألو ألو وألمر وأقرب إل الإيان من ذلك المعطل المختار ــ والفرق هائل جداً بأ بين من يترك المار النصوص

 من هو بليد غافل قد بال الشيطان في أذنه فأثقل رأسه وأطال نوريه
 يلحق هذا المتخلف المفتون بر كب الله على الطائر الميمون وهم قد قد حلقوا فيا في سطاء الرفعة قاصدين مطلع الإيان من أرض طيبة ليستمتعوا برياضيان المان الأنف وأز ماره ها

 صحته طاروا إليه زرافات ووحدانانا غير متعغرين ولا متخلفينين، وإنا وإذا بدا لما لم علم
 ها وينشر ها في الناس صاحوا با به صيحات الغضا جانب بشهب الآيات والآثار حتى يكشفوا عن بدعته ويجللوه الخزي والعار .

قــد راح بــالنتصـــان والحرمــان

 وتلاوة قصــــــدأ بتـــرك فـــلان كــأبـي الربيـ خليفــة السلطـــان
 واذا استهـان سـواهـم بـالنـص لم
 ليسوا كمـن نبــذ الكتـاب حقيقـة



 وغخالــف هــذا وفطـــرة ربـــه الله أكبر كيــف يستـــويـــــان الشرح: وهم الذين ورثوا علم النبوة وحلوا ألمانته على حين باء أعداؤهم بالنتصان والحرمان لما أعرضوا عنه ورفضوه ه، واذا حل الغي الغرور العقلي أعداء أهم أن


 هؤلاء لم يؤمنوا الا بألفاظ الكتاب يرددونها بلا فهم ولا تدبر ولا ولا يأخذون
 حاى العقل يستفتونه في كل ما يبب اثباته ونفيه ، فصار الكتاب عناب يندهم لا لا حكم

 له في الامور حل ولا عقد بل الأمر والنهي في يد غيره.
فيا عجباً لعقول هؤلاء، كيف ضلت حتى استوى عند

 الكبير

## * * *

مضمـــونها والعقــــلـ مقبــــولان
بــل فطـــرة النه التي فطـــروا على
 والوحـى جـــاء مصـــدقـــــا لما فلا
 سلمان عنـــد مـــوفـــق ومصـــدق فـادا تعـارض نــص لفــظ وارد والعقـــــل حتى ليس يلتقيــــــان

فالعقل امـا فـاسـد ويظنـهـ الرائـي



 الشرح: يرى أهل السنة قبول كل من حكم الفطرة وحكم العقل، فان الله





 والقبول للنضوص والآثار والله يشهد كذلك أنها سلمان لا يعاند ألداند أحدها الآخر ، فاذا بدا تعارض بين النص والعقل فالا بد أن يكون سببه أحد أمرين :
 وهو في حقيقته باطل واما كذب في النقل ، فيكون غير ثابت الورود عن رسول اللَ

و كذلك اذا نسبت النصوص بعضها الى بعض فلا يكن ان يقع بينها تعارض

 الفهم وحصول آفة له تنعه من الجمع بينها ، واما أن يكون أحدنا أحدها ليس بثابت


$\qquad$

الا ويطــرد كـــل قــول ضـــده
 واله لســت بــرابـــع الأعيـــــان
 ـنحـوت بـالأفكــار في الأذهــان
 فـــوق الساء مكـــون الأكـــــوان بـــالبينــــات أتـــــى الى الكتان نــافي صفـــات الواحـــــد الرمن الرن
 فها الى سبــــــل المدى سبيــــــــنـان
 فــاختر لنفسـك أيسن تجعلهــا فلا

 وكـــــذا اله المشر كين نيتــــــهـ الأ لكــــن اله المرسلين هــــــــو الذي تـاله قـد نسـب المعطـل كــل مـن

 فخــذ المدى مـن عبـــهن وكتـابــهـه الشمح: واذا ثبت أن هذه الثلاثة من الفطرة والعقل ونصوص الشرع


 متعاندان لا يككن أن يجتمعا في عحل واحد ، فاذا ها ما اجتمعا فلا فلا بد من من وقوع


 لما ولا ينتصر لأي الفريقين المتحاربين لتوانيه عن تحصيل ما ما ينجيه ، فيجـي العاقل أن يختار لنفسه بين هذه الفرق الثلاث، فان قال قال بقول الجهم في التعطيل


 وأما اله الرسل الذين جاؤوا للتبليغ عنه والدعوة اللى توحيده، فهو الذي فين فوق

تاله لقد نسب المعطل كل الرسل عليهم الصلاة والسلام الى جحود الحق
 الاثبات، وليس فيهم أبداً من هو معطل جاحد لصفات الواحد الرمن ، كا كا أنه
 والبهتان. فعلى طالب المدى أن لا يأخذه الا من مصدريه الحقيقين، وهما عبد الله ورسوله، وما أنزل من كتابه، فها وحدهـا السبيل اليه، فمن تر كها ضل الـل وجانبه الصواب.

## * $\star \star$

## فصل

## في بطلان قول الملحدين ان الاستدلال بككلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين

واحـذر مقـالات الذيـن تفـرقـوا شيعـا وكـانـوا شيعــة الشيطــان
 قـالــوا الهدى لا يستفـــاد بسنــة كـا كــا



 اذ بعضهـم في البعـض يقـدح دائا الما والقـدلح فيهـم فهـــو ذو إمكـــان جـدا فـأيـن القطـــع بـــالبرهــــان ذاك المــارض صـاحـب السلطــان والنفـي مظنـون لـــدى الانســـان

وتـواتـــر وهـــو القليــل ونــــادر هــذا ويكتـاج السلامــة بعــد مـــنـ وهو الذي بالعقل يفـرض صـدقـهـ
 الشرح: من الضلالات الشنيعة التي وقع فيها أرباب الككلام المذموم، وكانت عل أتفاق بينهم رغم ما هم عليه من عداوة ولئ وخلاف، زلا زعمهم أن الأدلة اللفظية وحدها لا تفيد العلم واليقين، ولكن تفيد الظن الذي لا قطع معه بأحد المعنيين،
 أو لعدة معان على السواء، ، فاذا أطلق لا يدري ألها هو الما المصود منا منه، كلفظ العين مثلا ، فانه موضوع للباصرة والجارية والشمس الخ الخا
ويعرض هلا كذلك الاجمال الذي يكتاج اللى بيان وتفصيل كا فما في قوله تعالى


 والنقصان، والاضطر الذي لا يعرف معه مرجع الضمنير ، والحذف الذي لا لا لا لا




 يكتاج المى السلامة من المعارض العقلي. هذه هي الشبه التي أدت بهم الى تلك




 ووصفهم بأنهم شيعة الشيطان أي حلفاؤه في الاضالال والاغواء، وقال سلا سل بهم خبيراً، يعنى ننسن، فانه درس مذه المذاهب كلها دراسة تعمق واستيعاب،

وكان من عللاء المذهب الأشعري قبل أن يتصل بشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحها اللّ تعالى، وجزاهما عن دينه خير ما يزيري به الناصحين الأمناء.

من بعـد هــذا القـول ذي البطلان

 أيظـن ذلـك قــط ذو عـــرفــــان لم يـرفعــوا رايـات جنكسخــانـان وقضـــوا بها قطعــاً على القـــــرآن ــينـا حين ولـوا منطـق اليـونـــان وسـط العـــريـــن منزق اللحانـان والتخصيـص والتـأويـل بــالبهتـان شاؤوا بـدعـواهـم بلا بـــرهـــــان

 أحكـــامــــهـ لا يستــــوى الهكمان ، بـدمـائهـم ومــدامــع الاجفـــان






 وانظـر الى نـص الكتــاب بجنــدلا
 والاشتراك وبـالمجـاز وحـذف مـا وانظـر اليـه ليس ينفـــذ حكمــهـ وانظـر الـــه ليس يقبــــل قـــولــــهـ
 يبكــى عليـــه أهلـــــه وجنــــــوده الشرح: فانظر يا أخا الاسلام كيف هدم هؤلاء بمقالتهم الجائرة بناء الاسلام وانظر كيف غزلوا القرآن الذي أخبر الله عنه أنه أنزله بيانأ للناس
 وبصائر الل غير ذلك من الأسراء الواردة في القرآن، كيف عزلوه عـوه عن سلطته في
 البرهان، فأي هوان لما وراء هذا الما الموان؟ ومهانها تصنع هؤلاء التوقير للكتاب والسنة بصيانتها عن متناول العقول والأفهام، فلن يجوز ذلك على أحد من أهل

الععرفة فانهم في الوقت الذي يعزلون فيه النصوص الشرعية يقيمون يُرائع المغول

 آيات مقدسة، حين قدموا منطق اليونان وجعلوا ألها له الولاية والسلطان الوان، في الوقت الذي جعلوا فيه نصوص الكتاب مزقأ وطعنوا فيها باحتال الاججال واليال والاضار ، والتخصيص والتأويل، والاشتراك والمجاز والمذف، الم غير ذلك مألما زعموه بلا

 موارد الخلاف. ولم يقبلوا كذلك قولما فيا في صفات الر حمن جل شل شأنه . لأنها تثبت

 مزق اللحان يبكى عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدمع الاجنفان انـيان

## $\star \star \star$

عهـدوه قـدمـــاً ليس يیكـــم غيره وســـواه معــزول عـــن السلطـــان ان غاب نابـت عنـه أقـوال الرسـو


 والله ما انقادوا لجنكسخــان حتى أعـــ والله مـــا ولـــونه الا بعـــد عـــز ل الوحـي عـن علم وعــن ايقـــــان عـزلــوه عـن سلطــانـه وهـو اليقـــ ــين المستفـاد لنـا مـــن السلطـــان هــذا ولم يكـف الذي فعلـــوه حتى تمـــــوا الكفـــــران بـــــالبهتـــــان جعلــوا القــــرآن عضين اذ عضــ ـهـوه أنواعاً معـددة مـن النقصـان الثرح: يعني أن أهل القرآن وجنوده كان عهدهم به في الزمان الأول أنه

هو وحده الحكم والفيصل في قضايا الدين كلها أصليها وفرعيها وسواه من


 علان. ولكن الآية انعكست ووقع ما الم يكل يكن في حسبان أحد حين وقعت البان الباد

 والطريقة المحمدية مثل ما فعلت جيوشهم بأمة الاسلام من التنكيل والميل والعدوان ال فهم وان تظاهرووا بالدخول في الاسلام


 يفيد اليقين بما فيه من حجة وبر هان وبا وانما اشتمل عليه من تفصيل وبيان.

 النقص فعل الجاهلية المارقين يضاهئون به قول من تقدمهم من المشر كين كاما حكاه الله عنهم في كتابه المبين.

## $\star \star \star$





 مـن أيـن للمخلـوق عين صفـاتـه الله أكبر ليــس يستـــــويــــــان

بين الصفـــات وبين خلــــوق كا با بين الالــــه وهــــــه الأكــــوان





 فلم اللامـــة اذ عـــزلنـــاهـــا وولينـا العقـول وفكـرة الأذهــان


 الله، بل من اللوح المحفوظ الذي هو الوا مو مكتوب فيه، ومنهم من يقول ألن ألن جريل


 تشريف لمزيد اختصاص به كاضافة البيت والناقة ، وليست اضاضافة لمانيا لموصوف، فهلاكاً لمؤلاء اللمدين الذين ألحدين ألدوا في آيات الله ونفوا تكلمه بها فسلبوا دبها وبه
 يصلح أن يكون الما معبودأ للأنام، ولهذا أنكر الله على بني اسرائيل علايل عبادتهم


وعجبا لمؤلاء كيف تستوي في عقولم النسبتان. نسبته اللى البشر ، ونسبته اللى الرحن،، مع أن الله توعد رأساً من رؤوس الكفر وهو الولئ الويد بن المغيرة بأنه سيصليه سقر لقوله في القرآن : وإِنْ هَذَا إلاَّ قَوْلُ الْتْشَرَهِ وكيف يضاف كلامه الذي هو صفته الم كخلوق فيكون صفة لذلك المخلوق

وأنى للمخلوق بثل صفاته ؟ وكيف تستوي صفة الخالق وصفة المخلوق مع أن بينها من البعد كا بين الحالق والمخلوق سبحانك هذا بهتان عظيم وما عضدوه به أيضا أنهر عزلوا نصوصه عن امرتها في افادة العلم واليقين، ،

 لا تطابق معانيها الحقائق المارجية فلا فلا بد من تأونا الظاهرة منها الى معان أخر فتحمل على أنها باز بار بالزيادة أو النقصان أو أو على أنها كنايات يراد منها لوازم معناها دون المر المعنى الأصلي أو على أنها استعارات ألما استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة مع امتناع المارادة معانيها الحقيقية أو على الما أنها تشبيهات أو بجاز ثان وهو المجاز المرسل الخ. وعلى الجملة فهي لا تفيد الا

 ولايتها ولم نَتكم في باب العقائد اليها ـ وولينا بدلا منها العان العقول والأذهان لان لأنها هي التي تعطينا البرهان المفيد للعلم والايقان. هكذا يقول هؤلاء الثيران فان الثان أعظمه من افك، وما أقبحه من بهتان.

## * $\star$ «

يـــا أمــــة الآتـــــار والقــــرآن


 هـم بـالحطـــاب لمقصـــد التبيــان
 هــذا مـــع التقصير في الانســـــانـان هـــو ,دونــــه في ذا بلا نكــــران

فـالله يعظـم في النصـوص أجـوريم مــتـت لـدى الأقـوام لا يكيـونها
 مع كونه أيضاً خلاف الفطـرة الأو فــالله قـد فطـر العبـاد على التفـــا

 اذ كـــلـ لفـــظ غير لفـــظ نبينـا
 الشرح: المقصود من الالفاظ هو الدلالة على المعانى، واللفظ بلا معنى كالجسد بلا روح، فاذا كان هؤلاء قد سلبوا النصوص دلالتها على معانيها ،
 الروح التي به حياتها، وتلك مصيبة من أعظم المصائب، دونا دونها فقد كل علي عزيز وصاحب، فالله يعظم أجور أهل الايمان في مصيبتهم في النصوص التي لا لا خلف الت





 عارفاً بوضع الألفاظ قطع براد المتكلم منها مع قصوره في البيان، فانه مها كانـا كانت درجته في الفصاحة والبلاغة فلا بد أن يكون فيا في بيانه قصور ، ، وانا تا تام البيان له
 الغاية القصوى التي لا تنال وهو الذي يتطامن عنا عنده كلا كل مقال.





هـ مــــــان
 نر الظهيرة مـ
 مـن رؤيـة القمــــريــنـن في ذا الآن نــع خشيـــة التقصير في التبيـــان

كـالبـــر ليــل تمامــه والشمس في
 ونفى السحــاب وذاك أمـر مــــــع انـع فــأتـــى بـــالمتضى ونفــــى الموا

صلى عليــه الله مهـا هــــذا الذي مـاذا يقـول القـاصـد التبيـان يــا أهــل العمـى مـن بعـد ذا التبيـان الشرح: فنصوص الكتاب والسنة هي الغاية في البيان والدلالة على المعنى المقصود ، بحيث لا يكن ان يتسامى إلى رتبتها في ذلك كلام أحد من الناس، فاختصاصها بالإيضاح والبيان كاختصاصها بالجودة والإتقان، فليس بعد بلم بيان



 دونه سحاب وكا ترون الشمس صحوا ليس دونها دلما سحاب \# ولم يرد الرسول

 وهلا في أتم أحوالهلم من حيث الجلاء والظهور ، وهو أن يكون القمر بدراً، وأن تكون الشمس في نحر الظهيرة، وقد انتفى عنها كل ما يحول دون رؤيتها من الم


 اللهم إنه العمي والخذلان وغرور الإنسان، يكول بينه وبين رؤية الحق الظاهر

## $\star$ * $\star$ *

ذا اللفـظ معـزول عــن الإيقـــان ـــاكر التـأويـل دفعــأ منكــم بليـان
 وغـدت علـوم النـاس ذات هـوان

وضـربتـــم في وجهـــــــه بعســ
لـــو أننــــم والله عــــاملم بــــذا
فسدت تصانيف الوجـود بــأسرهـا

هـذا وليسـوا في بيـان علـومهــم ميــــل الرســول ومنــزل القــرآن


 فهنــاك لا علم أفــــادت لا ولا




 عن الدلالة على معانيها يترتب عليه من الفساد ما لا يكصيه إلا الله، فلو أنكم ألهم
 مسائل العلوم، ولفسدت تصانيف الوجود كلها ، ولأصبحت العلوم شيئاً تافهاً لا لا


 ومن قرآن، فإذا كان ذلك التفصيل لفظيأ ومعزولاً عند؟ عن إلانـا بل عن إفادة الظنّ والرجحان كانت النتيجة أن هذه النصوص التي لا لمعرفة تفاصيل العقائد لا تفيد عللً ولا ظناً ، وهذا غاية الحرمان، بل غاية الجهر المِل والمذلان.

## * *

 أصـل الفنــاد لنـوع ذا الانســـان كــة ولا وا إيـــان

لو صـح ذاك القـول لم يمهــل لنــا وغدا التخـاطـبـ فــاســـدأ وفسـاده مـا كـان يكصـل علمنـا بشهــادة

وكذلـك الإقـرار يصبـح فــاسـداً إذ كـــان كتملاً لسبـــع معـــان


 بـل لا يسـوغ لشــاهــد أبـداً شهـا
 بـل لا يبـاح الفـرج بـالاذن الذي

 الشرح: ولو صح قولكم أيضأ لما أمكن القطع براد أي متكالم بكلامه لاحتاله لهذا المعنى ولغيره، وحينئذ يفسد التخاطب بلم بين الناس ولا يلا يكن لألأحد

 النوع كلها واضطراب أموره، فإذا شهد شاهد مثلاً على أمر ما ما لم تكن شهادته المانه
 لا يكن إثبات حق ما عن طريق الشهادة.
وكذلك إذا أوصى إنسان بوصية لا يككن فهم ما أوصى به علي على وجهه ،
 بالمحلوف عليه ولو أقر بشيء لا يؤخذ بإقراره كذلك ولا لاحتاله لعدة مرا معان ،







لعدم إفادة ذلك اللفظ للعلم برضاها ، ولو استشهد على ذلك شهود ملم يككنهم
 التي سيبوء بإثها من قعدها وقصد من ورائها صرف النا الكتاب والسنة بججة أن دلالتها لفظية يترتب عليها من فـلـي لا يدخل تحت عد ولا حسبان، بل مي هذيان لا يليق بكرامة الإنسان.

## * $\star$ 夫


 متـواتــرأ أو نتـــل ذي وحـــدان أم قد جرت برى الضروريـات لا تلان








 الشرح: ومن ججلة افتراء هؤلاء ادعاؤو هم أن اللغات في دلالتها على معانيها إنا نقلت بأخبار آحاد ، وخبر الواحد إنا يفيد الظن . وهنا وهذا كذب فيا فإننا نجد




بوضعها الى نقل صحيح، وهذه قد بينها عللء اللغة ونقلوا الشواهد الدالة على مغأنيها

وأدهى من ذلك وأمر قول بعضهم مستشهداً على قصور اللغات وعدمح


 هل هو من إله يأله آلهة ، بععنى عبد ، أو من إله يأله إلهاً إذا تحير ، أو من وله اله يوله إذا أصابه الوله ، وهو شدة الحب الخ الـ

قالوا فإذا كانت أظهر لفظة نطق بها لسان، هذا حظها من الخلاف والشقاق فكيف يكن الثقة بمعنى أي لفظ مما هو دونها في الظهور والبيان . وهذا منهم تلبيس مكشوف وبهان مفضوح فإن أحداً من العقلاء لم يختلف في مدلول هذه اللفظة، وأنها عالم على رب العالمين مدبر الخلائق أجعين ليس فيها إجال اليال يحتاج
 لم توضع إلا لمذا المعنى وحده ، يعرف ذلك كلك كله من له علم بالوضع اللغوي لما لما ، فأين إذا ما ادعوه من خلاف على معناه؟ اللهم أن القوم في ضلال مبين.

في وضعـــــه لم يختلـــــفـ رجلان فيــه لم قـــولان معــــــرورفـــــان حـــرم الإلـــه وقبلـــــة البلـــــدان فيــه لمم قــو لان مــــذ كـــــوران الان منـــه رســــول الله ذو البرهــــــان يـا قـوم فــاستحيـوا مـــن الرحمن ص الوحـي عـن علم وعـن إيقـــان ما بلام يــــا ذوي العــــرفـــــان

والخلـف في أحـوال ذاك اللفـظ لا وإذا هــم اختلفـوا بلفظـــة مكــــة
 وإذا هــــ اختلفـــوا بلفظــــة أحمد أفبينهـم خلـف بــــأن مــرادهــــم ونظير هــــــــــا ليس يكصر كثرة أبمثل ذا المذيان قد عـزلـت نصـو

 ولأجل ذاك غـدوا على السنـن التي


الشرح: فالملاف الواقع في ذلك اللفظ ليس في المعنى الموضوع له، فإن



 إذا امتص كل ما فيه لذهابها بالفضل على سائر القرى.

ولكن أحداً لم ينازع في أن هذه اللفظة عالم على حرم الله الآمن وقبلته التي



 بثل هذه المذيانات فعزلوا نصوصها عن إفادة العالما واليقين، فالميا

 بكل قبيح من الألقاب، وبكل فاحش منا من السباب من أجل قاعدة موهومومة يكسبونها شيئاً وهي سراب، ولكن هؤلاء ولاء مبرؤون منا يبهته به هؤلاء الأفاكون ، وهم عنداله أولوا الألباب.

## فصل في تنزيه أهل الحديث والثريعة عن الألقاب القبيحة الشنيمة



 وكـذاك أعـداء الرسـول وصحبـه وهـهم الروافـض أخبـث الحيــوان اون

 وكـذاك شبـه قــولـــه بكلامنـــا حتـا حتى نفــــــــاه وذان تشبيهــــــــان ان الم وكــذاك شبه وصفـــه بصفـــاتنــا


 لكــن نفــي. صفــاتـــه تشبيهــه بــل بــالــذني هــو غير شيء وه هـو معدوم وان يفرض ففي الأذهان فمــن المشبــه بــــالحقيقــــة أنتم أم مثــــت الأوصـــاف للــــرحمن الشرح: ث إن هؤلاء المعطلة الجاحدين لصفات رب العالمين يـرمـون أهــل الإثبات من المحدثين بغياً بما هم أحق به وأجدر من ألقاب السوء ليدفـة المعوا الذي
 مباهتين، ولذلك يشتبه الأمر على الإغرار الجاهلين فيظنونهم فيا بهتوا به أهل أهل
 يعنون أنهم من حشو الناس أو خلاطهم، فليس عندهم علم ولا تلا تحقيق، وسموهم نوابتا يقصدون أنهم نبتوا في الإسلام بعد اختلاط الأعاجم وفم وفساد اللسان الوان العربي وسموهم جسمين وعابدي أوثان، لأنهم يقولون أن ربهم في السمء وفوق العـرش

بذاته فا أشبهم في ذلك بالرافضة الخبثاء أعداء الرسول وأصحابه حيث نصبوا


الفريقين؟ ورحم الله ابن تيمية حيث يقول :

إن كان نصبـأ حـب صحـب بمد و كذلك هؤلاء المعطلة النافون لصفات الاثبات التي جاء بها الكتاب والسنة




 باللعدوم فاجتمع لمم الوصفان من التشبيه والتعطيل، بل إلذا
 الصفات تشبيه والصفات ثابتة في نفس الأمر فلزمهم التشبيه وما نفعهم التعطيل التار بل أوقعهم في تشبيه شر ما فروا منه فإنهم ما زادوا على أن شبهوه بالجامهامدات والمعلومات.

فهم لمتا توهموا أن إثبات القول لله يقتضي تشبيهه بكلام المخلوقين نفوه
 وبالعج|وات الخرساء ، فهذان تشبيهان.
و كذلك ظنوا أن إثبات الصفات له مستلزم أن تكون كصفات المخلـوقين، ،

 الاثبات، فيسمون ذلك تشبيهاً . فمن أولى بهذا الاسم من الفريقين ؟ الذين مثلوا بلوا فعظّلوا فمثلوا، أن الذين أثبتوا بلا تمثيل ونزهموا بلا تعطيل، مصدق قوله
 ذلك الإثبات يسمى عندمم تشبيهاً - وحاشاه - فهو على كل حال خير من تشبيهرم، فإنه تشبيه له بالأشياء الكاملة ذوات الشأن الشان والرفعة، وأما نفيهم للصفات فيقتضي تشبيهه بالناقصات من الجلادات وغيرها ، بل بلا بالمدوم الذي لا لا حقيقة له، والذي لا يصح فرضه إلا في الأذهان فمن المشبه إذا على الحقيقة منكم، ومن مثبتي الصفات للرحن

*     * 


## فصل

## في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين <br> والملقبين من المشر كين والموحدين

هــذا وث لطيفــة عجــب ســـأبـــديها لكــــم يــــا معشر الأخــــوان









 الشرح: بعد أن بين المؤلف ما وقع فيه هؤلاء المعطلة من التشبيه الذي رموا به أهل الإثبات كذباً وبهتاناً أراد أن يقفنا على لطيفة من اللطائف المنية التي

تدل على عجيب صنع الله في خلقه ، فقال إن الناس منذ كانوا : ثلاثة أقسام : معطل يجحد الخالق جل وعلا وينكر وجوده أو ينكر ما ينبغي له من

الصفات.
ومشبه يؤمن بوجود الله سبحانه ، ولكنه يثبت له مثل صفات المخلوقين. ومؤمن موحد يثبت الله ما يليق به من الأسماء والصفات مع تنزيهه عن مشابهة



 تستر أو كتان، فرموه وهو خيرة الله من خلقه من شنيع الألقاب بما هم أولى بـلـ به وأهله.

ث أتى الذين ورثوهم في الضلال والعداوة، فرموا بهذه الألقاب وراث


وتدبر وألقى السمع وهو شهيد .
وأما الفريق الثاني فهم أهل النفاق الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهم يضمرون في قلوبهم الكفر والعداوة للحق، ويظهرون الإيان المان والمسالمة . وما
 ذلك تنزيهاً لله جل شأنه، قولاً بألسنتهم مع إنطواء قلوبهم على خلافه ، فها فلذه هي -مواريث العباد قسمها الله بين خلقه على وفق حكمته وعلمه، ولله في خلقه

شؤون .
اللغة : اللطيفة، المعنى الخفي من اللطافة التي هي ضد الظهور ـ والحرب مصدر بمعنى إسم الفاعل أي محارب، والعظائم جع عظيمة وهي الأمر الشنيع.
 تجد المعطــــــل لاعنـــــــا لمجس والله يصرف ذالك عـن أهــل المدى



 وكـذا المعطـل يلعـن اسم مشبــه الشمح: ومع هذه اللطيفة التي تقدمت هناك لطيفة أخرى يتسلى بها أهل
 المعطل لاعناً لكل من يقول بالتجسيم وتشبيه الله بخلةه، ولكن هـن هذا اللعن لا لا
 والتشبيه ، وإنا يلحق هذا اللعن من يطلق الجسم على اله أو يشبهه بغلته، ، وذلك

 شتمهم إنا يلحق مذيماً، ولكنه هو محد لا مذا مذمّ ، فهو من من شتمهم في حصن حصين وحرم مصون وقد صانه الإله عن شتمهم ُلفظاً ومعنى، آلما لما لفظاً
 والأخلاق والأعال، والضمير في قوله هـا للفظ والمنى، ، ومعنى كونها ونا صنوان
 [ الرعد : ع ] وكا في قوله عليه الصلاة والسلام في شأن عم العباس ا أن عم الرجل صنو أبيهاه

وكا صان الله عز وجل نبيه عن شتم الكفار وتنقيصهم، فقد صان أتباعه عن شتم المعطل للمشبه، فلا يلحقهم من معرته شيء ، بل هو في الحقيقة راجع إلى

هؤلاء الشاتين، فإنهم هم أحق بكل مذمة وتنقيص ، فالمعطل يلعن اسم المشبه، فلا يلحق لعنه إلا كل من صدق عليه هذا الإسم وهو غير صا صادق على ألى أحد من من أهل المق، بل الذي يصدق عليه أنه موحد ، فهو في هـى اللا مله من كل ما ما يتلاعن به المبطلون.

## $\star \star \star$

ولـدى المعطـل هـــن غير حســـان مــن غير أبـــواب ولا استئـــــذان
 وعلـــوه بـــالجـحـــد والكفـــــران بسرائـر منكــــم وخبـــث جنــــان ورســولـــه بــــالعلم والسلطـــــان أحـد ولـــو جمعـــت لــــه الثقلان فــالـرب يقبـل تــوبـة النـــدمــــان مـن تـاب منكــم فـالجنــان مصيره أو مـــات جهميــاً ففــــي النيران الشرح: يخاطب المؤلف إخوانه من أهل الحق بأن تلك اللطائف التي أبداها هم هي في جالما وروعتها كحسان العرائس المجلوة، حثاً لم على تأملها الما والنظر فيها، ولكنها عند المعطل ليست بذاك لبلادة عقله وغبائه ، فهو لا يــدرك مـا

 صدود ، نعوذ بالله من الحذلان والحرمان.

ثَ ينادي هذه الفرقة الضالة من أهل الجحد والتعطيل التي نفت الإله و كلامه

 فإنها الحق الذي من أوى إليه فقد أوى إلى ركن شديد لا يقدر أحد على النيل

منه ولو أجتمعت على حربه الثقلان من أنس ومن جان ، مُ هو بعد ذلك يعرض عليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه من إمُ تعطيلهم وجرم إنكا
 السموات والأرض، ومن مات منكم على تجهمه وتعطيله فإن مأواه جهن وبئس

## * *

## فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء

واسمع وعـه سراً عجيبـاً كـان مــكتــومـاً مـن الأقـوام منــــذ زمـــان



 دلــت على أن النحــوس جميعهـا سهـا

 الشرح: هذه الأبيات تدل على تُكن المؤلف رهمه اللّه من علم الفلك والميئة وحساب الجمل، وأنا لست كمن يذذقون هذه الفنون، فلا ألا أحسن أن أعبر عا



 جيات في ثلاث كلات، هي الجبر والإرجاء والتجهم، فكل جيم منها مقرونة مع

أحرف بوازنها ، أي بقدرها، وأن في هذه الجيجات الثلاث عند القوم لغزاً بديعاً عن يكلله، فقد حل ذروة المعرفة ور كب سنام ألما الحقيقة ، فإذا رأيت الميا الثور - وهو أحد البروج التي تقطعها الشمس في حر كتها الظاهرية جية جنوبي مدار المار السرطان فئ فصل الربيع - تتقارن فيه الجيات الثلاث وتجتمع شر اجتاع، فاعلا بألن النا النحس
 اجتمعت كانت نوساً و كانت أشأم طالع ، فاحكم بطالعها النحس لمن له هدّه الجيات الثلاث واقترنت فيه بأن جمع بين القول بالجبر وانير والإرجاء والتجا والجهم بانغلاعه من ربقة الإيان وعري اليقين.

## * * $\star$



 لا فـاعـل أبــدأ ولا هــو قــــادر





 فـانظـر إلى مـا قـــادت الجهي الذي للججر مــن كفــر ومــن بهتــان الشرح: هذا خطاب لصاحب الجيم الأولى وهي جيم الجبر الذي يزعم بأن

 الشمس وهبت الريح، فالأفعال والتكليف بها والثواب والعقاب عليها ، كل ذلك
 يحمل ذنوبه كلها على القدر كا يما يمل السقف على قوي الجي الجدر ـ وأن يفتح لنفسه باب العذر في كل ما يرتكب من وزر إن إذ يرى أنه لا فعل له اله وأن الأنفال كلها

 فلا يسس فرقاً بين الذنوب التي تصدر عنه باختياره، وبين رعشة الشيخ الكبير





 ومعلوم أن الأعمى لا قدرة له على ذلك. وفي هذا نسبة العبث إلى الذه جل شأنه.

وهذا الذي ذكرناه من مذهب الجبرية، إثما هو قول عامتهم، واما متصوفتهم


 قد خالف أمر الشرع بارتكاب؛ هذه المحظورات فقد أطاع إرادة الله ونفذ


 يرون لأنفسهم فعلاً وأن الأفعال كلها من الله.
فانظر يا أخا العقل والدين إلى ما انتهت جيم الجبر إليه، وكيف قادت صاحبها إلى شر أنواع الكفر والبهتان، فجعلته يسوي في النهاية بين الإيمان

والكفر والطاعة والمعصية وينفض يده من أحكام الشريعة كلها ولا يفرق بين أمر ونهي ولا يرى ذلك لازماً لأحد بل يرى ارتكاب المنهيات عبادة يتقرب بها إلى
 والحذلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

و كـذلـك الأرجـاء حين ثقــر بـــالمعبــود تصبـــح كــــامــــل الإيمان فــارم المصـاحـف في الحشــوـش وخــرب البيت العتيق وجــد في العصيــان

 وإذا رأيـت حجــارة فـاسجـــد لها وأقــــر أن الله جـــل جلالــــــهـ هو وحده البـاري لــني الأكــوان
 فتكــون حقـا مـؤمنـــاً و جيـــع ذا وزر عليـــك وليس بـــالكفـــــران هـنا هــو الارجـــاء عنـــد غلاتهم مـن كــل جهمـي أخـي الشيطـــان الشرح: الارجاء في اللغة معناه التأخير ، ومنه سميت المرجئة لأنهم يؤخرون
 طاعة . والإيمان عندهم هو مجرد الاقرار بأن الله هو الحالق للمو جودات فمتى أقر العبد بذلك أصبح عندهم كامل الإيان، وليس عليه بعد ذلك حرج أن يرتكب ما شاء من معصنية أو يقصر في طاعة فلير المصاحف إن شاء في الحشوش أي في بيوت الخلاء امتهاناً لها ، وليخرب الكعبة البيت الحرام وينقض بنيانها ، وليجتهد في ارتكاب كل موبقة، وليقتل إن استطاع كل نفس مؤمنة، وليذهب إن شاء الى الكنيسة متبر كا بالقس عابداً للصليب وليسب جيع المرسلين ومن أرسلهم سبحانه علناً وجّاهرة، وليسجد لكل ما قابله من صنم ووثن فإن ذلك ولك كله وغيره لا ينقص من إيانه مقدار خردلة غندهم ما دام يقر بأن الله جل

$$
\varepsilon \cdot \Lambda
$$

شأنه هو الفاطر للكائنات وما دام يقر بأن محداً رسول الله الذي أرسله بالوحي والقرآن، فإن كل ما عدا ذلك ليس إلا ذنوباً لا توقع صاحبا

 فمعناه التفويض في أمر مرتكب الكبيرة إذا مات وات ولم يتب منها بمعنى عدم القطع
 بل هو مذهب أهل المق قابلوا به قول الخوارج إن مرتكب الكببيرة إذا مات ولم يتب منها فهو كافر غخلد في النار .

## $\star \star \star$

فـــأضــف إلى الجيمين جم تجهــم قـل ليس فـوق العـرش رب عــالم بسرائــــــر منــــــــا ولا إعـــلان







 الشرح: عرفنا ما جنته جيم الجبر من نفي مسؤولة العبد عن فعله وإلقاء اللوم

 والتراخي وفي أداء الواجبات اتكالا على الإيمان الناقص الماء المبتور ، وأما الما ثالثها وهي جمي التجهم نسبة إلى رأس الفتنة الجهم بين صفوان التمهي ألمان ألما أمل

التعطيل فتقتضي نفس صفات الرب جل وعلا والانطلاق في هذا النفي إلى أبعد حد كا أشار إليه المصنف بقوله (وألق بالإرسان) فإن الأرسان جهع رسن وهو الحبل الذي تقاد به الدابة ليمنعها من الجري والجمموح:
فقوله (وألق بالارسان) كناية على الانطلاق في النفى والايفال فيه ، فينفي
 عباده في سرهم وجهرهم وينفي سمعه الذي وسع أصو ولته ولهم مها خلا خافتوا بها وينفي

 الذي وسع جميع خلقه، بل لو حقق الأمر على هذا الجهمي الخبيث لوجد الو أنه لا لا
 يؤمن بأن فوق العرش الهاً متكللأ على الحقيقة بأوامر ونواه، ومتكللًا بالقرآن والتوراة والانجيل بل يقول ان معنى كونه متكللًا أنه خالق للكانلام، ولا ولا يؤمن كذلك بأن كلام العباد يصعد اليه، ولا أن أعالمم ترفع عنده ، كا قال قال تعالى :
 و كيف يؤمن بذلك وهو لا يقر بوجوده فوق عرشه، بل يرى أن حظ

 في البيت مع اضافته اليه، فكذلك ليس مستوياً على العرش، بلى بل هو مستول عليها جميعاً بقدرته ، و كلاهها خال من وجوده بذاته فيه.

هذا هو ما أفادته جيم الجهم من تعطيل الواحد الديان حشوا بلا كيل ولا

## $\star \star \star$

ايان
 جهاتها ولــــديـــــــه تـالله مـا استجمعسن عنـد معطــلـ
 そ1。

أصحــــــابها لا شيعـــــــة الايمان
 ـاع الرسـول وتـــابعـــوا القـــرآن قال الرسـول فهـم أولــوا العـرفــان
 وان $\qquad$ وتخلـــــــــف وتكبر وتـ حاشـا العلى مـن ذا الزبــون الغـاني
 لكـن تقسمست الطـوائـفـ قـولـــــهـ لكن نجا أهل المديث ا لمحـض أتبـــ عـرفــوا الذي قـد قــال مـع علم بما
 مـــدوا يــــداً نحو العلى بتكلــــفـف أتـرى ينــالـوهــا وهـــذا شــأنهم

الشرح: يقسم المؤلف بالله العظيم أن هذه الجيلات الثلاث ما اجتمعت عند أحد وبقى عنده شيء كن الايمان. و كيف يبقى له ايمانه، وقد رأيت ما ترتب على كل واحدة منها من أنواع الكفر والضلال، فكيف بها اذا لو اجتمعت ؟ شك أن من كتب عليه أن تجتمع هذه الخلايا فيه فيكون جبريا مرجئاً جهمياً يصير بها من العتاة في الكفر والالـلاد .

والجهم بن صفوان الترمذي قبحه الله هو الذي أسس قواعد هذه الضلالات الثلاث، فغدت من بعده قسمة بين أصحاب المذاهب والمقالات، كل منهم يأخذ منها بنصيب مقدور ، وهؤلاء الذين شايعـوا جهاً في خلالاتسه هـم وراؤه على الحقيقة وان كان نصيب كل منهم من هذه التر كة الوبيئة يختلف عز، الآخر ، فمنهم صاحب السهم الواحد ، ومنهم صاحب السهمين، ومنهم صاحب السهلمان الكثيرة.

وأما أهل الحديث الصرف من اتباع الرسول وجند القرآن فقد نجوا من
 فاستمسكوا بنصوص الوحين، واستضاؤوا بذينــك النـوريـن ، ولم يكترثـــوا لـا لـا خالفها . وأما سواهم فهو يرتع في جهله ودعاواه العريضة، مع ما فيه من الصلف ولم والتكبر و كثرة الخلط والمذيان. ومن العجيب أنه ينشد المعالي ويد اليها يده مع تكلفه وتخلفه وتكبره وتوانيه، فهل تظنه ينالها الا كل من قدم هلا غالي الأثمان،

من جد وصبر ومثابرة وتواضع وتقوى وايمان.

## $\star \star \star$

## فصل

في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة
اذا سأل المعطل والمشبه عن قول كل منها
 احــداها حكمست على معبـودهـــا بعقــــولما وبفكــــرة الاذهـــــــان سمتـــه معقــولا وقــالـــت أنـــه اولى مـن المنصــوص بـــالبرهـــان
 قالت وقلنـا فيـك لســت بـداخـل فـلا فينـــا ولســـت بغارج الأكــــوان والعرش أخليناه منـك فلسست فـو $\quad$ ق العـرش لسـت بقــابـل ـلمكـــان
 سريــــف تعظياً لــــذي القــــــرآن ان النــزول صفـــــات ذي الجثمان سمـــع ولا بصر فكيــف يـــــــدان الـا ولا يــــوم المعـــــــاد الثــــــــاني
 مثلا على مثــــــل بالا رجحــــــــان ليسـت بـوصـف قـام بـالـــر حن
 ـر الوحيين تنسلخـوا مـــن الايمان أو فــاقبلــــوا آراء عقــــل فلان ثـــــار ولا خيــر ولا قـــــــرآن معـزولــة عـــن مقتضى البرهـــان

وسـل المعطـل مـا تقــول اذا أتــى
 وكذاك قلنا لست تنزل في الدجـى وكـذاك قلنــا لسـت ذا واك وجـه ولا
 وكـذاك قلنـا مـا لفعلـك حكمــة

 هــذا وقلنـا مــا اقتضتــه عقــولنـــا
 بـل فكـــروا بعقــولكــــم ان شئتم فلأجـل هـــذا لم نغكـــم لفــظ آ آ اذ كـــل تلـــك أدلــــة لفظيـــــة

الشرح: يصور لنا المؤلف في هذه الأبيات الرائعة مشهدأ من مشاهد يوم القيامة حين يجمع الله المتخاصمين فيه ليحكم بينهم فيا كانوا بيا فيا فيه يختلفونون، هنالك يظهر الحق ويعلو ويذهب بأصحابه الل الجنة بردة مكرمين، ويسفل الباطل ويغزي ويذهب بأتباعه الل العذاب المهين ، فيقول سل هذا المعطل المطل الباحد لصفات رب العالمين، ماذا يكون جوابك عندما تجتمع الفئتان المختصمتان عند اله

أما احداهما وهي فئة التعطيل والانكار فقد كذبت على ربها وقالت عليه ما

 من الكتاب والسنة، وزعمت أنها أولى باسم البرهان من تلك الكا النصوص لأنها يقينية ، وأما النصوص ، فلا تفيد الا غلبة ظن ألا يا يغني في بي باب الاع الاعتقاد ، ولمذا تراهم اذا تعارض ظاهر النص مع ما يزعمونه قواطع علا علئلية ، فانهم اما أن يؤولوا
 واما أن يفوضوا في معنى النص فيقولوا لا نعلم المراد به ، وان كنا منا نعلم ان هذا الظاهر غير مراد.
وكذلك تجيب هذه الفئة الجاحدة ربا يوم القيامة بأنها كانت تقوم عليه بأنه ليس داخل هذا العالم ولا خارجه، وأن العرش خلو منهه ، فهو ليس فوق العر
 خصائص الأجسام، وبأنه ليس هو المتكلم بالقرآن، اذ اذ لا يجوز عليه الحرف




 وبأنه ليس لأفعاله حكمة تفعل من أجلها، ويخصص كل فعل منها بزمانه

بسبها، بل ليس هناك الا بجرد مشيئة ترجح احد المتساويين على الآخر بلا مرجح دون أن يكون في أحدهـ ما يقتضي رجحانه وتعلق المشيئة به.

ومنهم من يثبت المكمة ، لكن لا يجعلها صفة قائمة بذاته سبحانه، ، بل يجعلها قائمة بالمعول، وتجيب أيضأ هذه الفئة الباغية ربما بأننا انما حكمنا علا عليا اقتضته عقولنا، وبا أخذناه من شيو ألنا والذين كانوا يذذروننا من الأخذ بظا بـواهر الوحينا


 ولا قرآن، وانما جرينا معهم فيا أسسوه لنا من أفك ومن بها لـانـان.

## فصل

مــــن غير تحريــــــفـ ولا كتان ـن الوحيين بـالأخبــار والقـــرآن
 قضـــة لأصــــل طهــــــارة الايمان الريــح مـــن روح ومـــن ريان من فوق عـرشــك يــا عظم الشــان


 هــذا ونطمـع منــك بـــالغفـــران الشرح: وأما الآخرون وهم أهل الحق ، فقد أتوا الى ربهم سليمة عقائدهم

من أدران التعطيل والالحاد ، لم يتبعوا فيها الا ما قاله هو سبحانه، من غير
 كتان، قالوا لربهم حين سألمم: انا تلقينا عقيدتنا عن الوا



 المتطهرين فكا ينضض الحدث الطهارة الحاصلة بالوضوء تنقض آلمار آراواؤم أصل طهارة الايمان فهي كهذا الفساء والضراط المان المارجين من الدبر ، فأين تلك الريا الريح




 ولم نركن اللى هؤلاء المبتدعة بل عاديناهم فيك وفارقنا الانصار والاعوان . وانا خشينا ان تجر علينا صحبتهم أن نصير الى ما صا صاوزوآ اليه من ذلة وهوان في يوم نطمع منك فيه بالغفران.

فــاختر لنفســك يــا أخـا العـرفــان في مـوقـف العـرض العظيم الثــــان
 أيضـا كــذا فـأمـامنــا الوحيـــان

 بـل فيـه قلنـــا مثـــل قــــول فلان


فمـن الذي منــا أحــق بـــأمنــه
 وهنـاك يســـألنـا جيعـا ربنــا
 فافعل بنـا مـا أنـتـ أهــل بعـد ذا ذا

 وهــو الذي أدت اليــه عقـــولنـــا
 تـالله مــا بعــد البيــان لمنصــف الا العنــاد ومــركــــب المذلان

الشرح: يعني اذا كنا نحن معشر اهل الحق قد وقفنا عند نصوص الوحيين واستضأنا بنور هل) ، ولم نقل الا بقولها وكنتم أنتم معشر أهل التعطيل قد عزلتم هذه النصوص وجعلتموها وراء؟ ظهرياً وعولتم على عقولكم وحدها وجعلم هلما لـا الحكم فيا يثبت وينفي، ولم ترفعوا بالوحي رأساً ، فمن أحق منا ومنكم أن يأتي ربه آمنا يوم القيامة

واذا ظهر الحق على جليته وبان الفرق الهائل بيننا وبينكم فليختر كل عاقل
 مشهد يوم عظيم يوم يوقفنا بين يديه للعرض والحساب فيسألنا جميعاً علا قدمناه

 فأطعنا قد جِعلنا الوحي امامنا وقدوتنا، وقد قدمنا عليك وأنت رب كري فافعل بنا ما أنت أهل كه من الكرم والجود فنحن العبيد وأنت الرب ذو الفضل
 مضطرين للعدول عنه الى جواب آخر ليس ورسوله بل ستقولون لربكم حين يسألكم قلنا مثل ما قاله فالان أو فلان، اهتدينا اليه بعقولنا حين وزنا الوحي فرأيناه لا يصلح للا لامتداء بـا به في هـا

 أما نحن فقد أعدُرنا اليكم وبينا لكم الحق فأبيم الا العناد واللجاجة فلاني في الباطل وتلك علامة المذلاننونفخة الشيطان.

## 

في تحميل أهل الاثبات للمعطلين شهادة تؤدي عند رب العالمين


 ـرش استوى سبحان ذي السلطـان

 عيسى ابـن مـرير كــاسر الصلبـــان مـن هـا هنــا حقـــا على الديـــانـان واشهــد عليهـم ان سئلـــت بـــأنهم
 والأمـر ينـزل منـــه هُ يسير في الا

 وكــذــــك الاملاك تصعـــد دائما
 الشرح: ينادي المؤلف هؤلاء البغاة المارجين عن مذهب أهل المق المتجنين عليهم بالظام والعدوان والرامين لمم بالافك والبهتان بأنهم قد حملوم يؤدونها عنهم عند الله يوم القيامة ان كانوا أهلا لتحمل الشان الشهادة بأن كانيان كونوا عدولا أمناء ، فليشهدوا عليهم ان سئلوا عنهم بأنهم كانوا يصر حون أن بان بأن النه النه فوق
 ملك الوحي، ‘ُ تسير في أقطار السموات والأرض ، وأنه يصعد اليه ما ما يشا يشاء من

 قاب قوسين أو أدنى، فكلمه وناجاه وفرض عليه وعلى أمته الصـلـي الصلاة، وأنه سبحانه قبل ذلك قد رفع اليه عيسى ابن مرير بجسده حيا كا قال قال تعالل : وأيَا
 الساعة فيكسر الصليب ويقتل المنزير ويضع الجزية كا ورد المديث بذلك،

وأن الملائكة المو كلين, بأعال العباد يصعدون بها على الدوام متعاقبين بالليل

 جل شأنه فتعرض عليه، يُ ترد اللى روح ورئن وريان. فسبحان من من له العلو كله ذات وقهر وقدرة ورفعة شأن.

## $\star \star \star$

 اه الم المبـــوث بـــالفــــرقــــــان ان لفظـــاً ومعنــــى ليس يفترقـــــان المان
 الاذان الله نـــــــــــاداه بـــا كتمـــانـان الله نـــادى قبلـــــه الأبـــــوان

 اذهـب الم فـرعـون ذي الطغيـان طــهـ ومــــع يس قــــول بيــــان
 سمـــع الأمين كلامـــه منـــــه وأد هـو قــول رب العــالمين حقيقــة
 سمع ابـن عمـران الرســول كالامـهـ وأشهـد عليهــم أنهم قــالـوا بـــأن وأشهـد عليهـم أنهم قـأــوا بــــأن وأشهـد عليهـم أنهم قــالـوا بــــأن واله قـــال بنفســهـ لـــرســـــــــهـ واله قــال بنفــــهـه لـــرســـولــهـ واله قــال بنغنـــه

الشرح: وليشهدوا عليهم كذلك بأنه سبحانه تكلم القرآن بصوت نفسه

 الله. وأما ألفاظه فمن اختراع جربيل أو مثمد عليها السلام الى آخر ما ما يقوله

 وأصوات سمعها موسى عليه السلام بأذنه، وعلم أن الذي يكلمه هو اللهـي عز وجل

وليس بكلام خلقه في المواء أو في الشجرة أو بالقاء المعاني في قلب موسى بجردة عن الألفاظ ، كا يزعم أهل التعطيل .
 قربه نجياً، كا صرحت الآيات بذلك وأنه نادى من قبله الأبوان آدم وحواء

 القيامة بصوت يسمعه الثقلان من الانس والجن كا فا في المديث ، وأنه هو سبحانـا


 وطه ويس وغيرها من الفواتح قولا بينا لا خفاء فيه ولا اثتباه.

## * $\star \star$


 وأشهـد عليهــم أن قـــول نبيهـــم



 وأشهد عليهـم أنهم قـد أثبتـوا الأ و كذلك الأحكـام أحكـام الصفـا ت ت وهـــــــذه الأركــــــان للايمان الشرح: وليشهد هؤلاء المعطلة على أهل الحق بأنهم يصفون اله عز وجل وجل
 خقيقة ما دلت عليه النصوص من تلك الصفات، لا ير برفون الكلم عن مواضعه، ،

ولا يعتدون على النصوص بصرفها عن حقيقتها الى المجاز ، ويتقدون أن كلام
 معانيها، فهي تفيـد مـن العلم اليقيني مـا تفيــده البراهين العقليـة القــائمــة على الضروريات.

وليشهدوا عليهم بأنهم ينكرون أثــد الأنكــار كلا مـن التعطيـل والبحــد


 وهو الممثل يعبد صنا ، لأنه يعبد الله على الصورة التي رسمها له في خياله الها ، وهي لا تنترق عن تلك المنحوتة من الحجارة.
وليشهدوا عليهم بأنه في باب الاثبات لا يثبتون الأساء دون الان كالمتزلة، ولا يثبتون الصفات دون الأحكام، بلألا بلا يثبتون كلا من الأساء والصفات والأحكام، وهذه كلها عندهم أر كان للايان.

## $\star \star \star$







 مشتقــة منهــا استقـــاق معــــان
 والفعـل مــرتبــط بـــه الامــران


وصفـــاتــه دلـــــت على أسطائــــهـه


ولــربكا يعني بــه الأخبــار عــن آتــــار هــــا يعني بـــهـ أمــــران
 فــاذا انتفـت أوصـافـه سبحـانــه فجميـــــع هــــــــــذا بين البطلان


 والمستقبلات والواجبات والجائزات والمستحيلات
وكذلك يقولون هو بصير وذو بصر وبصيرة، متعلق بكل ما تصح رؤيته من الأشخاص والأكوان مها لطفت، ويقولون هو هو سميع يسمع وسمعه يتعلق بكل
 به، وهو قدرته على أن يتكلم متى شاء وكيف شاء ، وأنه يكلم بالفعل من خصه من عباده بالرضى وجعله أهلاً لسطع كلامها


 والإجسان إليهم.
والوصف هو المعنى القائم بالذات، من العلم والقدرة والسمع والبصر الخ، وأما الأسطء فهي أعلام له سبحانه مشتقة من صغاته ، إلا أن منها ما غلبت علئ عليه

 منها ، فعلم مشتق من العلم، وقدير من القدرة، ومريد من الإرادةة، وهكذا .
 ثبوت المثئق منها له كذلك، فثبوت العلم له يدل على اسمه العليّ العيه، وثبوت القدرة يدل على اسمه القدير وهكذا .

وأما الفعل وهو كونه يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر إلخ. فله ارتباط بكل من الإسم والصفة جيعاً ، فهو يعلم لأنه عليم وذو علم، ويقدر لأنه قدير وذو قدرة، وهكذا.

وأما الـكم فهو نسبة الصفات إلى متعلقاتها، بيث تيث تقتضي آثارها اقتضاء
 بالفعل بذلك العلم هو ما يسمى بالحكم وتعلق القدرة بالمقدور ، بيحث يقع يـع ذلك
 بالمسموعات إلخ. وقد يراد بالحكم الأخبار عن آثار الصفة، كا كقولنا الله يعلم كذا


قد يعني به ما تقدم من نسبة الصن الصفة إلى متعلقها .
وأما الفعل هو إعطاء الإرادة حكمها، أي تعلقها بالمراد مع شرط في الفاعل، وهو القدرة على إبراز ذلك المراد وشرط في المراد نفسه، وهو أن أن يكون مكناً غير مستخيل. فإذا قيل بانتفاء صفاته تعالى كا تقول المتزلة لم يكن إثبات الأساء والأحكام و كان ذلك كله ظاهر البطلان.

كلـــــه جهـــــرأ بـــا كتمـان وأشهـد عليهــم أنهم قـــا لـــوا بهــــا

 هم في الحقيقـة أهــل تـأويـل الذي ألهي





 لا تعـــرفـــــون حقيقــــة الإيان قـول الرسـول لأجـل قـــول فلان إنس وجــــن ســــــاكـي النيران

واشهـــد عليهــــــه أنهم لا يكفـــرو
 لا تعـرفــون حقيقــة الكــــران بــل
 فهنــاك أنمت أكفــر الثقلين مـــن

الشرح: وأشهـد أيها المططل على أهل المق عند الشَ كذلك أنهم يثبتون لله




 مرجوحة ، ومم لا يملون النصوص إلا على معانيها الما الحقيقية التي هي الأليا الأصل ولا


 يبب فيها ذلك من الكتاب والسنة قليلة جداً ومع كل نص منها منا القرينة التي تدنّ

 حل له على اللعنى الذي يفيده السياق وتدل عليه الفحوى، وحينا وحئذ فلا فلا صرف ولا باز .

واشهد عليهم كذلك انهم لا يكفرون أمل التأويل والتعطيل با يقولونه من

 مؤمنين إلا إذا أظهروا المشاقة والعناد، وردوا قول رسول اللة

من أجل قول أحد من الناس فهناك يیكم عبليهم بالكفر، بل يكونون أكفر الثقلين من الإنس والجن الذين هم أصحاب الناز .

## $\star \star \star$

 واشهــد عليهــم أن حجــــة ربهم واشهـد عليهـم انهم هـم فـاعلـــو ن ن حقيقـة الطـاعــــات والعصيــانـان







 واشهد عليهـم أن أصحـاب الرسـو



 الشرح: واشهد عليهم أنهم لا ينفون القدر السابق على حصول الأشياء كا


 الحديث الصحيح: ه أول ما خلق الهُ القلم فقال له أكتب، قال وما أكتب

اكتب كل ما هو كائن، فجرى القلم با هو كائن هـ . والآيات والأحاديث في إثباتِ القدر من الكثرة والصراحة بكيث لا تحتمل إنكاراً ولا تأويلاً.

ولكنهم مع إثبات القدر يرون أنه لا يصلح حجة لأحد على ما يقع فيه من الككفر والظلم وسائر المعاصي، بل يرون أن حجة الشَ الش قائمة على عباده بعد أن
 على الله حجة بعد الرسل، وقد رد الله على المشر كين في تعللهم بالقدر وبين ألن ألنا


 أَنْتُمْ إلاَّا تَخْرُصُونَ [الأنعام:
ويرون أن العباد هم الفاعلون حقيقة لأفعالم من الطاعات والمعاصي، وإن
كانت واقعة بقدر الله ولذا يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب.
ومذهبهم في ذلك وسط بين مذهب الجبرية الذين يرون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار ، وأنه ليس فاعلاً على سبيل الحقيقة ، بل تنسب إليه أفعاله على أله أنه
 وبذلك لا يكون مسؤولاً عنها ولا مستحقاً عليها ثواباً أو عقاباً، وبين مذها القدرية نفاة القدر الذين يزعمون أن العباد مستقلون بخلق أفعالمم الاختيارية



 على ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة بل هو قابل للزيادة والنقص باعتبار رين ركنه الأول الذي هو التصديق فإنه لا يعقل أن يكون إيان أحد العصاة من هذه

الأمة كإيان جريل الأمين عليه السلام ولا أن يكون إيان أحد المؤمنين منا

 سائر العصاة من الموحدين إما بشفأعة الشافعين من الأنبياء والصديقينين والشهداء



 ضباب، فلا ينك ون الرؤية كا تنكر ها ما المعتزلة ، ولا يؤولونها بيا بنوع من الكشف









 وحده يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.

## * * $\star$

## فصل

## في عهود المثبتين مع رب العالمن

يـا نــاصر الإسلام والسنــن التي جـاءت عـن المبعـوث بــالقــرآن










 وحفظتني منا ابتليـــت بـــــه الألل $\quad$ حكمـوا عليـك بشرعــة البهتــــان نبذوا كتابــك مــن وراء ظهـور هــم


 يناجي المؤلف رحه الله ربه بهذه الأبيات الروائع معاهداً له على نصرة دينه وجهاد أعدائه لقاء ما أنعم به عليه من نعمة المداية والتوفيق إلى متابعة السنة


 الجاهلين وإنكار الفاسقين، ويا من أنت المق البين الذي لا شلا شيء أبين منه بشهادين
 غزتك وقدرتك، وعلى أنك الواحد الأحد الذي لا شريك له له في ربوبيته ولا فلا في إلهيته، ، يا من لقاؤك أيضاً حق لا شك فيه، فإنك لم تُلق هذا الخلق عبثاً ولا
 ورسولك هو كذلك حق أرسلته بالبينات والمدى على حين فترة من من الرسل فضلا منك ورحة. ليخرج الناس من الظلمات إلم النور وليهديهم صراطك
 في ربوبيتك، فعلم أنك المنفرد باليلق والتدبير ، ووحدك في في إلتهيتك فعبدك
 وصفاتك فأثبت لك كل ما أثبته لنفسك أو أثبته لك رسولك ملك من غير تشبيه ولا


 والإيمان، واكبت به حزب الضلال وفرقة الشيطان، وانهض بوري وانيك وريك من كان
 واضرب بسيف حقك البتار أعناق أمل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان.

 سطور الإيان، وبما أنقذه من صحبة أرباب الموى با ما مد إليه من أسباب المدى
 موضع شربه هو المنهل العذب الذي هو أصل الماء وينبوعه الصافي لكا بلمل وارد




 وبا أراه حقيقة البدع المضلة وكيف يلقيها الشيا الشيطان في قلوب ألوب أوليائه بعد أن


يضفي عليها من الدهون والطلاء ما يكسنها في أعين النظار ، حتى يظنها الجاهل المغرور حقاً ، وما هي إلا كسراب بقيعة يسبه الظآن ماء، حتى إذا جاءه ملم يجده شيئأ.

## $\star \star \star$


 ولأكشفـن سرائــرأ خفيــت على ضع الِ


 ولأجعلــن لحومهــم ودمــاءهــــم




 شرح المفردات: العدا بكسر العين الأعداء جع عدو ـ والديدن الدأب


 فهجاه أحد الشعراء وفر فلم يلحق به، فقال الشاعر لبغلته : عـدس مـا لعبـاد عليــك امـــارة أمنـــــت وهـــــذا تحملين طليــق والرجم: القذف بالحجارة، والمريــد بفتـح المي الشيطــان، بعنـى المتمـرد ، والثاقب النافذ، والشهبان جع شهاب، وهو النجم الذي ترمي به الشياطين حين

يكاولون استراق السمع . والمراصد جع مرصد، وهو مكان الرصد ، قال تعالى : ولّآَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ما يتقرب به من الذبائح، والزحفان جع زحف، وهو الجيش الزاحف من وضع المع

الشمح: هذا هو ما يقسم عليه المؤلف رحمه الله أن يجاهد أعداء الله المارقين عن دينه الناكبين عن صراطه ما بتي فيه رمق من حياة، وأن يبعل قتالمم وجهادهم ديدنه وهجيراه، وأن يظهر للناس عوارهم ويهن ويهتك أستار هم، ويكشف ما خفي على الجهال من مخازيهم، ويفري أعراضهم بجديد لسانه إن كان قد بقي لهم أعراض.

ويقسم كذلك ليبالغن في طلبهم وتتبع آثارمم إل حيث بلغوا ، لا يني في ذلك ولا يقصر ، حتى يقول القائل : أيكون هناك عباد بادان، وليقذفنهم بسهام
 أن يكيدهم فيه وليضيقن عليهم المناق ، وليجعلن من لـومهم ودمائهم التي فراني


 تهدي إليه العقول بالنظر الصحيح، وما تفيده النقول الثابتة ، حتى يظهر لكيل لكل من له عقل من أولى منا ومنهم بأن ينسب كلامه إلى حكم العقل والبرهان؟ ولينصحن ما عاش لله، فيبين العقيدة الصحيحة التي يكب على كلى كل ألحد ألد أن



 إليه وكال التعقل والتدبر لآياته، والوقوف عند حدوده وأحكامه، والاتعاظ

بواعظه والتخلق بآدابه، ولينصحن لشرائع الإسلام والإيمان كلها ببيانها للناس أتَ بيان، وهذا كله رهن بششيئة الله، فهو الذي إن شاء كان النان وما لم يشأ لم يكن، ، ولا قوة إلا به.

عَ الجزء الأول ويليه الجزء الثاني إن شاء الله وأوله فضل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل

## Mos

## الجزء الأول من شرح

القصيدة النونية للإمام ابن القيّم
$r$
0 TV
110
IV
119
irr
tre
|r| Irr
$1 r z$

$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
177 فصل في التفريق بين الملق والأمر ...................................


 فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الربّ تعالى و كلامه
ivr والانفصال عنه
117
190 فصل في سياق هذا الدليل على وجه آخر ........................... $\varepsilon \mu$

فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سطواته
191
ryr
rıo
$r 99$
r. 1
r.^
rir
rit
rri
rrA
rr.
rq1
rer
reo
rol
rus
ryv rvi

فصل في بيان مورد أهل التعطيل .................................. فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلم نصوص السنة ryr فصل في بيان خالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلاً ونقلاً فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما فصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل فصل في بيان سبب غانطهم في الألفاظ والدكم عليها فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد اللفظ بغلط الفلاسفة ............ فصل في جناية التأويل على ما جاء بل به الرسول

 فصل في شبه المحرفين للنصوص باليهود

فصل في نكنة بديعة تبيّن ميراث الملقبين والملقبين من المشر كين


فصل في بيان إقداء التجّهم والجبر والإرجاء للخروج عن ججيع ديانات : الأنبياء . . ..........................................................

فصل في جواب الرب تبارك وتعالى إذا سأل المعطّل والمشبه عن قول كل ६けr .............................................................
Ely فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدي عند ربّ العالمين

