$$
\begin{aligned}
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$






- $1 \varepsilon \cdot \wedge$

$$
\begin{aligned}
& \text { الملككة المربيّة السموديّة }
\end{aligned}
$$



## الطبعــة الرابعــة <br> …

ه

ز~ر

监
$r$
ترجن المولف
-
خطلبة الكتاب ومنهجه وأبوابث
1
أنبات بعض الصفات أبـات للباةي
ra
القول بالصفات كالقول بالذات
$r$ ما يثبت من الصفات
ra
الـناتي البالمعة
الحاعدة الاولى : في وصف اله تعاله بالانبات , النغي
العاعدة الثانية : في الايمان با أخبر به الرسول
IV الهاعدة الثالثة : في ظاهر النصوص
or الحاعدة الرابمة : في مغابِة صعات اللا لصغات الملورقين QA العاعدة المامسة : الملم با أخبرنا بـ



مو شٌيخ الاسلام تقي الدن ألمد بن عبد المليم بن عبد الــلام ابن عبداله بن المفر بن يمد البن تيـية النيري الحراني الدمثقي

وتيمية مي والدة جده الأعلى (مد) . كانت راعظة راوية .
رنسب مذا البيت الالكري اليبا
ولد في سران من أمهات مدن الجزيرة بين دجهة والفرات سنة ، التتار عل بلادم . وني دمشّق أخذ العلم عن ربجالآها يوم كانت م مونل العم والدين
, كان مشهورأ بالزمــــد والورع والمبادة مح الـنجاعن
 عن عانائد الأمة بلساته وتلم .

وقد قام بالدفاع عن دمشق عندما غز اها التثار ؛ رساربهم


المعرك سلت بلاد الشام وفلسطين و مصر والـجـاز .
, رطلب من المكام متابعة المهاد لابادة أعداه الأمـــــة الذين


, التغريب 6 فا لان وسان ولا خضّ
, كانت كمهته المثهورة :
ما يصنع أعدالئي جي رست 6 فهي معي لا تفارقني
 .

كان يقول في سـجنه ، وما أكثر ما سُسْتِن : المهووس من هبـس تلبه عن ربه ، والمأسور هن أسره هواه.
 ومنها ما شو في المِلدات المتمددة"

خلت من ذي القعدة سنة VYA ، عليم رحة اله .
 الرسائل وسرت نبانثر بطبمبا قريبا ان ثاء اله .
.

المد له نستينه ، ونستغره، د دنعوذ بألته من شرود أنغسنا ، ومنسيتات

ونشهد أن لا اله الا الته


منى فن بعض المالس ؛ من اللـكلام(فى التوسيد (والقدر ) لمسيس الـلاجة اللى تحقيت هذين الأصلين ء وكثرة الامنطراب


 طبع المكتب الاسلامي بتحتيت المحدث الشيخ ناهر الدين الالبالئي .


 تارة ، وبالباطل تارات ، وما يعتري القلوب في فلالك ：من الشبه التي توتمها في أْواع الهنلالات

نالـكلام نجياب（التوحيد والصنات）：هو من باب الهبر الدأر بين
اللي والإبات ．
والل大لام ني（الثرع والثدر）：هو من باب الطلب ، والإرادة ：الدا＂ر بين
الارادة والمبة ، وبين الـكراهة والبغض ：نياً ، وإثبآما ．

والإنسان يجد ين نفسه الفرق بين التي والإنبات ؛ والتصديق والتكتيب، وبين المب واللمض ، والمض والمنع ؛ ستى الن الفرق بين هذا الــرع وبين

 من أمل الظر ، والنحو ، والبيان ، غذكروا أن الكالام ؤوعان ：خبر ، وانشاه ،












 لغغـ، وينّ

تكيبف دلا تثيل ، دمن غير غَريفـ ولا تططل .





ما شتمب ا)الآية.

 الـميع البمير) .

رد للاللاد والتمطيل



 باس (مل تمل لـ سميا) مثيلا أو شيها .





كلّثهي دهو بكل ثيبه علي؟؟).









ربقّالــــالمن )

















 ,








 فهذه طريعة الر سل صلوات اتهت وسالاعه عليم أهمين .
,أها من زاغ وساد عن سيلمه ، من الـكهار والمشركين ، واللين أُوْوا




 , المعدومات ، والملادات ؛ ويعطلون الأاماه والصغـات ، تمطلا يستلزم ني الذات.

ولا


 بالمتمعات ، اذسلب القيفنين بكع النتيضين ، كلاما من المتتنات .

وقد عل بالاضططراد : أن الوجرد لا بد لـ من موجد ، وابتب بذانه ؛
 بيتع وجوده ، نصلا" عن الوجوب أو الو جود أو القدم .
 دونصفات الإثات ، وجملوه هو الوجود الططلق بشرط الاطالاق ، وقدع

 وجعلما هذه المنة هي الاخرى ، فم بيزنوا بين العلم والقدرة والمشينة ، -جهدآ اللعوم الضروديات

 والـميع ؛ والبمير !كالأعلام المهنة التثرادنات ، ومنهم من تال علم بلا مز ، قدير بلا قدرة ، سميع بصير بلا سمع ولا بصر ، فأثبوا الاسم دون ما تصنـنه من الصنات .

لهـيح المنقول : مذكود فن غير مذه اللكات .
وهؤلاء جمعهم يفرون من ثى، فيقعون في نظيره ، و ون شر من ، مع


 صراط المزيز الميد
,لـكنم مر. أهل المهولات ، المثبهة بالمعقولات ، يسفسطون فن
العتليات ، ويقرمطرن ف السمعيات .
وذلك أنه تد عل بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم ؛ ثئي عمـا



 لأنغسـم تسين أن لم خالقآ خلتهم •
 وماهو يحدث عكن ، يقبل الو جود والعدم : فعلوم أن مذا موبجود ، ومنا


 فلا يقول عاثل اذا تيل ان الرش شيء موجرد ، وان البعوض ثيه



 في كل منهـ .
ولمذا سمى الت غنسه بأمعاه ؛ وميى صغاته بأنماه ؛ وكانت تلك الأشمال.



 والتخصيص ، نهنال عن أن يتّهد مسطما عثد الإناتا والتخصيص .










وكذلك بمى اله نغسه علما حلمِ ، و"ميمى بعض تبـــاده علما فقال :





 - البير كالبمير



ولا الاريم كالـيم •



وليس الـلك كالـك .

مومناَ كن كان ظاسقَ؟ لا يستورن ) وليس المؤمن كلمؤمن .
وسى نفـه بالعزيز فقال : (الزيزّالبـبار المتكبر ) وسى بعض عباده

وسىى نفسه الجبـار المتكبر ، وسمى بمض خلفّه بالمبار المتكبر فقال :
(كذلك يطع الت على كل تلب متـكبر جبار ) وليس المبار كلمبار ، ولا







 ( واذك عبدنا داود ذا الأيد) أي ذالالتوة وليس العل كاللم، ولاالتوة كالفوة .

ووصف نفسه بالشيية ووصف عبده بالمشيةّ ، نقالل : (لمن شاه منيك أن


. ( كان علي| سكيا



روصف نغسه بالو ما ووصن عبده بالر ما ، ثفال : ( رمني النّ عنم
 ارادته ، ولا مبته مثل بكته ، ولارضاه مشل رضاه. .

 نَكَكْفُرُون ) وليس المتَ منل المفت .


$$
\begin{aligned}
& \text { كلـكي ، ولااللكيدكالـكيد . }
\end{aligned}
$$


 وليس العل كالمعل .
ورصف نغسه بالماداة والمناباة ، نقـال : ( وناديناه من بانب الطور


 والعدوان) . وليس المناداة ولا المنابماة كلمابلاة والمبادات .










آيانت ويزكهم ويعلبم الـكناب والـاكة ) وليس التحلم كالمعم • .



الضضبك



الفُلكُ ) وتوه : (واستوتْ عل الموديت ) وليس الاستواهكالاستواه .




 كجودم . ونظا"ر هذا كثيرة .

فلا بد من أبات ما أثبت الش لنغسه ، ونني عائله بخلتة .

 والمادات .

 اثبات بلا تمثيل ، وتزيه بلا تعطلـ .

ويتين هنا
بأملين شـيفين.
ومثلين عضروبين
, وخـاتّة بامسة

## إباتبعضلّصفاتاتثباتل للبا





 والعقريات.

فيقال له : لا غرق بين ما نفيته ، وبين ما أنبثه ، بل التول في أحدهـا
 ورماه وغنبه وهذا هـر التْثيل .

وإن تلت : إن لـ إرادة تليق به ؛ كا ان للمخلوت ارادة تليق به ب قيل لك : وكذلك له عبة تليق به ، وللخخلوق مبة تليق به ، وله رما و وغضب يليت به ، وللمخلوق رها ونضنب يليق بهـ .

وان قلت : الئضب غليان دم الثلب لطلب الانتقام ، فيقال له : والإرادة

ميل النغس الي جلب منغة ، أُ دفع مغره ، فان قلت : هذه إدادة الخلوق.
تِل لك : وهذا غضنب الخلوق .



وان تالل : انه لا حقيثة لمذا الا ما يختص بالملولوقين ؛ فيتب نتيه عه .
قيل ه : وهكذا السمع ، والبصر ، واللكلام ، واللم ، واللعدرة .
هضالالمفرق بين بعض الهنات وبعن يقال له : نيا نغاه مكا يقوله هو ملازكعه فيا أنبة .


 والر ماونحو ذلك.


 أر شد ذلك .


الن ما سلكت من الليل العتلي لا يثيت ذلك ، ظانه لا ينفيه .
وليس لك أن تنغيه بغير دليل ، لان النافي عله الدليل كَا على المبثت ،
 إثبات مأنتبه الدليل ؛ الـلمالم عن المعارض التاوم .

الكانيأن يقال : يككر إثبـات هذه المفات بنظير مأثبت به تلك
من العتليات
فيتال نغع العبـاد بالإحسان اليمه يدل عل الرسمة ، كدلالة التخصيص

 واللايات المحردة فى منعولاثه ومأمورانه _وهي ما تنتهي الله منعولاته


 على عهن الثيثية .

وإن كان المخاطب عن ينكر الصنات ويقر بالأمياه ، كالمتزلب الذى يتول :
انهـ علم قدير ، وينكر أن يتصف بالـياة واللم والقدرة .
تيل له :لا فرت بين إبأت الأمطاه ، وإبنات المفات ، فإنكُ ان قلت :





- الالالجس

.
وإن كن الخُاطب من العلاة ناة الأتما. والصفات ، وتال لا أتول : شو


قيل : : وكذلك اذا تلت : ليس بموجود ، ولا حي ، ولا علم ، ولا




أر لا بوجودآ ولا مددوماً ، ويتتـع أنذيكون يوصف ذلك باجتياع الو جود
 وننى الحلياة والموت،ونئ اللم والمبل .


ولا بصير ، ولا تيولا ميت • إذليس بقابل لما .








وقيل للن نانيأ :فا لا يقبل الاتصطلف بالمباة والموت والمىى والبر ويخو






 لايغيل العدم مو أهظم المتتهات . ومنذا غاليةالتاتهن والنساد.















 - سيطانوتنالي.


 لـيكنب الناس بالمق الملموم باللسع دالمعل \& وبهته المريقة : أفسدت


والبُالة ، وإلبن النيو المنلالة



 بأتم تُثتونه وتسـونه وتوهيأ.



وذالكأن من المعلوم فن صريع العقول أن ليس معنيكون الثيء معنى
 ان بوز ذللك باز أن يكون وبود هذا هو و جود هدا ، فيكون الو بود واحدا
 كل يغلوق يِـدم بعدم وجوده ، ويوجد بعد عدمه : شو نغس وجود المت



بإطلة على كل تقدير •
 الصنات : لا ينّ شييًا مرارآ كـا مو يحذور اللا وقد أثبت ما يلمّمه فيه نظري




 يالبال : أُ يدود في الميالـ.

التول بالصفات كالتول بالذات
 ليس كثله ثي. لا في ذأه ، ولا في صنـــــاته ، ولا في أفعاله . فاذا كان
 سانر الصنات


 ولا يكنهم الإمابة عنه .



 كينية ذاته .




وهنا






 , كنـا تاقصهم ن الإثبات ؛ غان من تأول الئهوص على معنى من الملانى

 قاذا تال قاثل : تأويل يجبت ورحناه ، وغضبه و يخطه : هو ارادته للثواب واللعابب ؛كان ما يلزمه في الإرادة نظلير ما يلزمه في المب والمتت ، والرضا ,



 مثرا ، وإن أثبقو عل خلاف ذالك فكذلك المنات .


ما يـئبت مِن الكِها ت


 وحورأاتصوراً.

إلا الخّآماه .


 اللنخلوت ، ومباينه هخلوقاثه : أعظم من مباينة موجود الآخرة لم جوجود اللانيا ،

 كالـلف ,الأْمة وأنّاعهم : آمنوابمـا أنهبر الش به عن نغسه وعن اليوم

الآخر ، مع علمم بالمابنة الي بين ماني الدينــا وبين ما في الآخرة ، وأن

والغريق الثانى : الذين الثبوا ما أنخبر الهه به نـ الآخرة من الثواب

أمل الـك大لام .

والفريق الثالث : ننوا مذا ومذا ، كالقرامطة ، والإطنية ، والفلاسنة
 نغسه وعن اليوم الآخر .






 زفآتات

وقد يقولون الثرأنع تلزم العامة دون الـلـامة ، فأذا مسار الر جل



هذه المذامب.
ومولا.البـاطنية : مالملاحدة اللين أمع الملـون عل أبم أكغر من اليود والنصارى ؛ ومايكّج به على الملاسدة أمل الإيمـان والالانبات :


 ويجدم أساس الالـاد والضلالاتلا





 - مصلت برانتة فا الالم وهكذا القول فـ (المل الثانى) .

 ونسل منهكا تسل الثعرة من الهبينة .

 فى البدن ، وتول بدضهم: إنها المياة أو المزاج ، أو نفس البدن.

ومنهم طواثفـ من أهل الفلسنة يصفونبا با يصا يصون به واجب الونجود

 ولا تصعد ولا تجبط ، ولا مى جسم ولا عرص .

وتد يقولون : انها لا تدكُ الأمور المعينة والمعانت الموجودة في الـلمارج وإنا انترك الآمور الكلية المطلةتة .

وتد يقولون : انها لا داخل العالم ولا شارجه ، ولا مابينة له ولا مدانخلة ،

 من الصفات السلبية ، التى تلحمبا بالمعدوم والمتتع ،

وإذا تِل لم : إنبات مثل هذا تمت فَ ضرورة المقل ، قالوا : بل مذا مـكن بلدلل أن الكليات مككنة موجردة وي غير مبـار إليها ، وتد غغلفا

 غالب البجـلا.
واضططراب الناة والمبنة في الروحكير .

وسبب ذالك أن الورح ـ الثى تسى بالفن الالناطتة عند الفلاسفة ـليست


 المشودة وكلا اللقولين نطا .

رإطلاق التول عليها بأنها جسم أو ليست بسم يحتاج إلم تفصيل .

فابن أمل اللانة يقولورن : المسم مو المسد والبدن ، وبهنا الاغثبار






 بل هو مـا يشار إليه ، ويقال : انه هنا أُ هناك ؛ : نعل هنا



جسط بجذالاصعطال
,المقصود : أن الروح اذا كانت موجودة جية ، عالa تادرة ، ممـيعة

 حقيقته بمشاهدته ، أُ مشاهدة نظيره.

فإذا كانت الروح متصفة بـنـه الصغات مع عدم مــألما لــا يشاسد
من المُلوتات :

وأهل العقول م أثعز عن أنيكدهه أر يكفوه منهر عن أن يكدوا الروح أو يكيفوشا .

 مستساهة 1 لا ما من الصفات :


"
القَاعِكَة الاولِ
أن التهسبانه موصوف بالإبات والني
 بصير ، ونحو ذلك .

والني كقرل لا تأخذه سنة ولا نوم .
وينبني أن يِلم أن النيّ ليس فبه مدح ولا
 الئن ليس بثى،، وما ليس بئى، نيو كا تيل : ليس بئيه بضضلا عنأن يكون مدهأوكا
, ولاًن النين المِض يوصف به المدوم والمتع ، والمعـــدوم والمتع لا بوصف بديد ولا
 كقوله :(است لا اللالا هو المي الميوم لا ثأخذه سنة ولا





وكنلك ثرله : (لا يعزب عنه مثقال ذرة فـ السموات ولا في الأرض )
فإن نين العزوب مستلزم لعله بكل ذرة ني السموات رالأرض .


 .






فكان في ني الإدرالك من إنبات عظمته ما يكون مدهاً رصنة كالى , ركا


واذا تأملت ذلك : وجدت لا

 أو لا يرى أو ليس فوت العالم ، أر لم يستو على العرش .

ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه ، ولا مباين اللأم ولا مكايث صل صنة نبوت



 . الا البادات



ومن ثال : انه ليس بي ، ولا ميت ولاسميع ولا بصير ، ولا متكلم : لومهان يكون ميتا أم أعى أبك .

فان ثال : العىى عدم البصر عا من شأنه أن يقبل البصر ، وما لم يقبل البر كالمانُ لا يقال له أهى ولا بمير .

تيله : مذا اصطلالح اصطلحتموه ، وإلا فـا يوصف بعدم المـيـة
 وأيضأ فـكل بوجود يقبل الاتصاف بجذه الأمور ونقاتصنا ، نان اته

 . با مع اتصانه بنتاتصبا .
 أهظم نتصا من المى الألعى الأخرس .

فاذا تِل : إن الباري لا يعكن اتصاه بذلك : كان فـ ذلك من وصغ





 العم والتدرة ، والسمع والبصر ، والـكام والمعل ونح ذللك ؛ وما كان
 اتصاف المخلوق بـ : لـكان المخلوق أكمل منه ه
, أ بالثتينين ، ستى يقولون ليس بوجودو ولا ليس بوجود ، ولا حي ولاليس .
, آخرون وصغوه بالنى فتط ، نتالوا اليس بيحي ولا سميع ولا بصير ؛




 ولا عدث - ولا واجمب ولا هكن ، ولا تأم بنغس ، رلا تأم بنير ، ثالوا مذا| فإذااتنى التخيز انتزتبول هذين المتاتهنين .

لا يستنى منه مو جود. والتهيز المذكرد : إن أُريد بهك كون الأهياز المو جودة



العالم ولا سُارجه .

 رلا بـت ، ,لاموجود ولا معدو ، ولا عال ولا باسل .

التاعِّةَة الثّاينية

 مؤمن الإيان به وان لـ ينهم معناه .
وكذللك ما بثت باتناق سلف الأمة وإئبا ، مع أن مذا الباب يوجد
عانت منصوصا ذي الـكتاب واللنة ، متذت علي بين سلف الألمة .



 وغير ذلثك .



 والاستواه ، والنوقية والعروج البه ونحو ذلك ، وتد ع إن مانَ موبود



 الالم

 أردت الثاني نهو باطل



 الآرضويطري السموات يمينه

 الر حن إلا كردرلة في يد أحدكه ه .



القاعِدَةالثالثة

إذا تال القأل : ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس براد.




 والنين يعهلون ظاهرما ذلك ينلطرن من وجبين :
 يـالف الظامر ، ولا يكونكذلك.

وتارة يردون المثنى المت اللدي هو ظالهر اللانظ ، لاعتادم أنه باطل .










 إنا يمرف عن إبن عباس؟







 .








نتال : (لما خلغت ) نم بال : ( بيدي ) .



الثع ، نصـار كفوله : (بَريري بأعينا) .



 . يستحته ؛ وربا تدل عل مساني أمساته .

والما صيغة الثنية نتدل على العدد المحصود وهو متدس عن ذلك ، فلو كلل:




هذا مع دلالات الألاديث المستغيضة يل المتوآرة وابمـاع السلغ على

 سكهم وأمليهو وما ولوا هو وأمثال ذللع .
وان كن القاتل يتتقد أن ظامر النصوص المتازع في معناما من جنس







 الثلوق ، ولاحآ كمبه ، ولا رضناكر





المـنات ، فيكون الكلام ني الثيم والحا ـ



والكام واللمّ والتدرة .





الموصوف تالسبه.


 " " المرئ بالمرية .

## القاعِدَةاللابِة



نهه • نبقع في (أربعة أنواع ) من المحاذير :
(أحدها ) كونه مثل ما نهمه من النصوص بصفات المخلوتين ، وظن
أن مدلول النصوص هو التمثيل
(النانى) انه اذا جهل ذلك هو مغيومبا وعطـلد بقيت النصوص معطلة

 مو المثيل الباطلـل-قد عطل با أودع انته ورسوله في كلامهـا من اثبات الصفات

(ألالث) أنه يني نلك الصغات عن الشه غز وجل بغير عز ؛ فيكون مسطلا لـا يستحفه الرب.

والماكات ، أو صغات المعومات ، فيـكون تد عطل به طّغات اللكعال التى



(مـــال) ذلا أن النصوص كلا دلت على وصف الإلى ، بالعلو والفوتية عل الخلوقات، واسـتوانه على العرش - فأما علوه ومباينه للمخلوةات فيعل
 وليس ني الكتاب والمنة وصغ ل بأنه لا داخل الالم ولا شارجه ، ولا مباينه
ولا مداخله..







,لا يلم إن مسـى اللثود والآتقرار يقال فيه ما يقال في مسـى الاستواء ؛

 ذالك إلا ما يدخل في مسـى الاستواه فابنات أحدما وني الآنر تحمك . وتد عل أن بين مسـى الاستواه والاستتراد والتعود فروتا معروة . ولككن المقصود هنا أن يعلم خطا من يني الثيه مع اثيات نظليره ، وكن الن



 وكاذك أله مع موتى وهرون يسمع ويرى وأمثال ذلك .
فـلم يذك استواه مطلقا يصلح للمخلوق ، ولا عاما يتناول المخلوق


تغس اللكريعة .








الفالمون والبالاحمون علوأكيرا .



 الباب نغسه .

 طين وأهوان؟





ومليك إذا كان نوت بميع خلثه : كيف يبب أن يكون يكتاجأ الي خلة

 أحت به وأولى.


 حرفـ ( في ) ميعلق با قبله وبما بعده - نهو بحسب المناف اليه .




فلر هال قانل : العرش في اللماء أُ في الارض؟ البنتة في اللمله أم فن الأرض العرش داخل المسوات، بل ولا البنتة .






 كل ثيه


 مناك ظرف وجودى يحيط به ، اذليس نوق اللالم ثىه موجود اللا الش .



 كان على أعلى ثى، ثيه" "
(1) وند وضح شيخ الاسلام المراد بالمرش والمطاء والانلاك أهسن


القاعِدَة| اُخامُسَة

أن انلم لما أنبرنابه من وجه دون وجه.





كأه بتدبر الكتابكه




 باس وغير •

وروى عن ابن عباس أه كال : التفسير على أربهة أوجه ، تغسير تعره


لا يعله إلا الته ، من ادعى عله فيو كاذب .
وتد دوى عن بجامد وطائغة : أن الرابهين في اللم يعلمن تأوبه وتد طال



ثان لغظ (التـــأول ) قد صار بتعـدد الاصطلاسات مستعملا نى :



 أو حق أ, باطل ؟

 وانتلف علاه التأويل ، وباهد إمام المفسرين ؛ فال التودى إذا باءك التعسير
 فاذذا ذك أنه يعل تأويل المتشابه فالمراد به معرنة تفسيره .
(الثالث) من مسانى التأويل : هو الحقيقة التي يؤول إليا الككلام ‘م)


تأويل ما ني القرآن من أنيبـار الملاد هو مأنجبر انه به فيه ما يكون :



الـهانى : هو تفسير الكلام ، وهو اللكلام النى يفسر به المفظ حتى يفهم
معناه ، أو تعرف علهع أُ دليه.
وهذا (التأريل الثـالث ) هو عين ما هو موجود في المأرج ؛ ومنه قرل




وترل سفيان بن عيية : اللنة هى تأويل الأمه والهي ، ،إنت نفس الفعل الأمرد به : هو تاويل الأهر به ، ونفس الموجود المخبر عنه ، هو تأويل المنب .






من معرفه ، بغلاف تأويل الـبد

 من حقانت الصفات ، وتأويل ما أنبر الت به تالى من الوعد والوعبد ،

هو نغس ما يكون من الوعد والوعيد .


 يشبه ما فن الدنيا لفظا وممنى : ولكن ليس مو مثله ولا حقينته .

ظأماه الته تعالي وصفاته أوله ، وإنكان بينها وبين أساء اللباد وصناتهم







فهي بذللك الدطاب وفـرنا ذلك .




 معليم ، والكيغ بجهول ، ومن النه البــان ، وعلى الرسول الــلاغ ، وعلنالإلإيلن.
فين أن الاستراه بعلوم ، وأن كيفية ذللك بهول ، ومثل هذا يوجد


 هسلمونيره. .وتال فيا



 والته سبحانه أْنبر أنه علم قدير ، سميع بصير ، غغودرسيم ؛ إلى غير

 الها ، مع تنوع معانيا ، فهى متغتة متراطلة من سيث النات ، متباينة من ججة الصنات .

. والـاشر والاتب
وكذلل أنماء القرآن مثل القرآن والغرةان والمدى والنور والتنزيل
والشغاهوغير ذللك.


 ثترادة فيالذات متباية فى الصغات

وعا يوضح هذا أن الته وصغ الترآن كله بأنه محم وبأنه متشابه ، ون



 كله متشابه .
 فصل بين المتشابهات ، علآ وعلا ، اذا ميز بين المق والباطل ، والمدق


 الثي، إتقانه

ثإحكام الـكلام إتقاه بتمييز الصدق من الـكنبب في أنجاره ، وتميز

 جحله يقص بقوله : (إن هذا القرآن يقص على بنى اسرائل أكثر النى










وكذلك إذا أخبي بئوت شی، لم يخبر بئقيض ذللك ، بل يخبر بئبوته


 أسدما ويذم الآخى.

ثالأنوال المغتلة منا : ثى المتنادة . والمتشابهن : ثى الموانتة . وهذا التشابه يكون في الملانى وان اختلغت الألفاظ ، فاذا كانت المانى

 المثاتنض الدنى يضاد بمضه بمصنا . نذا التشابه العام :لا بنافن الإ-ككم العام ؛ بل هو بصدق له ، ذان الكلام


 مثله ولبس كذللك .
, الإسكام هو النصل بينها • بيث لا يشتبه أحدما بالآخر " ومـنا







كن مشبجأله من بيض الؤهوه .
ومن هذا الباب الشبه التي يضل با بعض الناس ، ومى ما يـتـه فيـا الحت والباطل • حتى تشتب على بعضن الناس :ومن أونى العلم بالفصل بين مذا وهذا لم يشتب عليهالحق بالبالمل ، واللمياس الناسد الما مو من بالب الثبهبات ،








وتد وقع بو آدم ذف عامة ما يتناوله مذا الك大لم من أنواع المنلالات ،





فن اشتبه عليه وبود المالق بوجود المخلو قاتكابا ه حتى ظنوا وجودها


وذلك أن الموجودات تشتركُ ف مسسى اللجـود ، فرألا الوجود واحدآ ولم يفرتوا بين اللاحد بالمين والوا احد بالنوع • وآثرون توشموا أنهاذا تيل : الموجودات تشترك فـ مسـى الؤجود لوم

الثمية والركيب، فتالوا : لنظ الوجود متول بالاشـترالك المنفل ، :نالفوا
 وحدث ، ونحو ذلك من أتــام الموجودات .

وطانغة ظنت أه اذا كانت الموجردات تشترك فـ فـ مسـى الوجود لزم أن


 وهذا كها من نوع الاثبنــاه .
 ما ينهنا من الثع واللغرق ، والنشابه والإختلاف ؛ وشؤلا ولا يمنلون بالمثشابه
 النمل والانثراق .

 باسد ، رلأعوان تابعـون
 ( وإلمى إله واحد ) ونحو ذلك با لا يحتمل الا معنى واحدأ بيل ما مناك من


- والصغات وطاعة المخلوتات من الملاتكك وغير
, أها اسغيقة ما دل عليه ذلك من حعاثق الأنماه والصفات ، ومالك من
 هو ) وهذا من تأويل المتشا به اللثى لا يعله (لا الته ، بغلاف الملكُ من البثر
 ونادهـ ونحوذلك أمروا به ، وتد يعلم ما صدر عثه ذلك اللعل من اعتعاداته

وإراداته وخحوذلك.
وانه - سبعانهوتعالى
 حقائن ما صدرت عئه من المثيثة والقدرة .




بالِنة ، فظلر الفرق بينه وبين ماء الديا .

 الثأويل النى Y يعله الا الته .

وكذلك مدلول أمانث دصناته النى يختص :با ، التى ثى حقيقة لا يعلها


 فِا شكك نيه من متشابه القرآن وتأوله ملى غير تأريله .






ومن لم يعرف هذا : الشطربت أتواله ؛ مئلـ طائنة يقولون إن التأريل

 منهم : لان مذه الآية تقتصى أن هــاك تأويلا لا يعله اللا اله ه ه م م ينغرن الأريل مطلثأ .

وجبة النلط أن التـأويل الذى الســأر الته بعله مو المتيتة الى لا يعلبا الا هو .

وأما التـأويل المنهوم والباطل : نو تأويل ألمل التحريغ والبـع ؛



 كن المنى شثله ، وان كان المنى باطلا متشأ كان الثابت مثله.

 له ، أو با لا يفهم منه ثى،
 نقول
 فلا تسكون دلالته على ذلك المعى دلالة على خلاف الفاهر ، نلا يكون تأويلا .

ولا بيوز ني دلاله على معان لا نعر فنا عل عذا التقدير .




من المحانى ولا يفهم منه معنى أملا لم يكن مشعر آبا أريد به ، فلأن لا يكرن مشترآ بالم رددبهأرله.


لا يلنه إلا الته .
اللهم اللا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهر. المختص بالمللت. .
هلا ريب أن من أراد بالظاهر هنا لابد وأن يكون هل تأويل يالفـ


 كان تليســـــ
, ان أرادوا بالفالهر برد اللفظ أى تجرى على بحرد اللفظ الذيى يظهر
 أر نقاه نقد ثهم مستى من الملانى.

وبها التقصم : يتبين تناقن كثير من الناس من نغـاة الصـفات ومثبتيا نـ مذا البـــــيا .

## المّاعِدَة السادستة

انه لقالت أن يقول : لابد فن هذا الباب من ضابط ، يعرفـ به ما بكود
 التشيه ، أل مطلق الإنبات من غير تشبيه ليس بسديل ، وذلا والك أنه مامن شيّين الا ينهها تدر مشترك وتدر ميز .

فالنان إن اعتمد نيا ينيه ملى أن مذا تشيه تيل له : إن أردت أنه عاثل من كل وجه نهذا باطل ؛ وان أردت أنه مشابه له من وجه دون وبه أو أو
 التشبيه والمّائل النىى فسرتموه بأنه بهوز عل أحدما ما بيموز مل الآخر ،


ومعلوم أن ابات التتيه بهذا التغسير ما لا يتوله عاقل يتصود مايغول ؛




ومنازعم يقول : ذلك المعنى ليس من التشيه .

وتد يفرت بين الفظ التشيهي والتميل .





 ونو ذلل ؛ والصفة لا توصف بشيه من ذللك .


الابب بصغانه قديم
ومنهم من يقول : هو تديم وصفته قديمة ، ولا يقول : هو وصغانه تديعـــــن .

ومنه من يقول : مو وصفاته تديان ؛ ولكنى يقول : ذلك لا يتتضى

 -لا



 يسمى ناصطلاح بعض الناس تشيها، نهذا المثنى الواجبب تنت ما نغت الآدلة الشرعية والعقلة .

والقرآن تد نقي مسى الثل والكغـه والدد ونحو ذلك. رلكن يقولون المغة في النة الربب ليست مثل الموصوف ، ولا كنزه ولا نده ، فا يدنمل في الص .


 .







وكذلك يوانتهم على العول بتانل الآجسام التاضى أبو يعلى وأمثالد من



وتد يغولرن :ان ها يثبتونه لا ينان الجمسم،كا يقولونه فن سائر الصفات.

وأصل كلام مؤلاء كمبم على أن اثبات المـفـــــات مستلزم عالأاجسام متَالثة .

الثانية ، وتارة بنعكل من المقدمين ؛ وتارة باللاستفصطال .
ولا ريب أن ترلم بِّأل الأجسام تـول باطل ' با يشار الهأر بالقأم بنغسه أر بالموجود ، أر بالمركب من الميرله والصرودت

 العقلا يغالهونبـ فَ ذللك .





لا يشتبان من وبه ويغلفان من وجه ، وا كثر المقلاه ملى خلاف ذلك ،




بها البمس •



 كتتع عليه

 شأه


 . طريثة صيحهة



 به تغسه من الصفات ، دنتى مألثه بشىء من المُلوثات .

 ( قيل ) هب أن الأمركنلل ، ولـكن إذا كار.




 . ينان صغات ألربوبية

وذلك أن التدر المشترك هو مسى الوجود أو الموجود ، أو المياة







 مذا لمه تمطلـ وجود كل موجود .

 ن نو التدر المشترك مططاتَا لزم التعيل اللام

والمعانى التى يوصغ بطا الرب تمالى كلمياة ، والمل والتدرة ، بل الو بود


 ونو دالك .
, إله سبحانه مزه عن خصانُص الخلوتين وملزومات خصائصمم .



مواهن كثيرة .



 بذاته وصفاهد وأنفالد

ولماكن الأم كذلك كان كثير مر.


 ا-اتج به من النفاة .




ون أن المعدوم شل شو ثي.أملاء ون وجـود الموجودات مل هو زاندعلى
ماميتها ألا



- يتق فی الشك والتهير




 فاذذا تـــل : ابا مشكـكه لفافنل معانيا ، نالمشكك

. متغاضلا فَ مرارده أو مّمثا


 وكذلك الأاحوال التى تتاثل فهـا المو جودات وتختلف : لمارجودن
 ختشابه بذلك وتختلف به




 النق الباطلة.

مايسَككه نفاةالصمنات

وأفسد من ذلك : ما يسـلك نغاة الصغات ، أر بسضبا اذا أرادوا أن


 البثر رانه اله





 ماليس نی ذلك ، وكنر صاحب ذللك معلم بالضرورة من دين الإسـلام ،
 بالأنخن ، كا لاينل مثل ذللك فـلمدود
(الوجه الثالنى ) أن مؤ لا. الذين يصغونه بذه الصغات : يككنمأن يتولوا

 الته بصفات الكال وصغات التعص واحـداً ، ويتي رد الثفات على الطاثنتين بطريت واتد ، رهنا في غايةالفساد. .
(الثالث) أن هؤلا ينغون صنات الكال بمئل هذه الطريقة ، واتصطاه
 هذه العاريثة
(الرابح) أن سالكى عذهالطـية متأثصنون، نكل منأثبت شيتا منهم ألزمه

يوانته يه من النن.



لايتومالا بالئم ، أر لأنا لانعرف موصوفآ بالصعات الا جسطا .

وأتم لا تلنون موجودآ حـا

ولا عط ولا تدرة ، وهذا تتاتض يلم بضرورة المقل .
 وييغض ، أو من وصفه بالاستواه والثنزول ، والإتيان والمُى، ، أو بالو
 بذلك اللا ماهو جسم

قالت لم المثبة : فأتم تد وصفتوو بالمــاة واللعل والعدرة ، والسّع
 كذلك ، وان أهكن أن يوصف بأحدهما ماليس بجسم فالآخر كذلثك بفالثفريق . ينهـا تغريق بين الملاتلاين




بملة لا تحت سقآ ولا تطل باطلا .



## منأثبتبعضلصّناتاتأثبتالباية



 وأن يوصف بالمقاتضض التى لا يُوز. علي مع ننى التشييه.





 وتسالى عا يغرل الظلالمون علوآكيراً .

ثاه يقال لمن نون ذلك مع ا'بــات الصغات المبرية وغيرما من الصغات :
ما اللفرق بين هذا وما أثبَ إذا نفيت التشبيه وجعلت بكرد نفي اللشييه كافيا نف الإبات ، فلا بد من اثبات فرت ن نغس الآّر .
 بيعه به الـسع


 يهوز أن يكون ثابتا فن نفس الاهر ، وان لم يرد به السمع ؛ اذا الم بكن نغاه.





 يـشـ بالثبوت




 تديم واجبب القنم : عل امتاع العدم والمدوث علي ، وعلم أث غنى عماسواه.

فالمتقر إل ماسواه فن بعض ما يحتاج اليه لنفسه : ليس مو موجودأ بنغسه • بل بنفسه وبذلك الآخر الديى أهمطلا ما تحتأج اليه نغسه فلا
يو جد [الح به.




وبابلية فالسع قد أثبت له من الانمالم المسنى وصغات اللكال ماقدوردة



فطرق اللم بنى ما ينزه عنه الرب متسعة ، لا يكانج فيا الى الإتصاو على


بأنه ينستلزم التشيب .


لا يتـال لا موجود ولا ليس بعبجدد ، ولا حى ولا ليس بیى ؛ لاْن ذلك تشيي بالموجودأو المعدو فلزم نو التيدنين : وهو أظهر الأثياء امتاعاً .

ثم إن هؤلا يلزمبم من تشميهبالمدومات ، والميتعات ، واليمادات :
 هو منزه عثه متسعة لاتحتأج إلى هنا .

وتد تقدم أن ما ينني عنه - سبعانه -الالنى المتنسن الإنبـات ؛ إل يرمد




الرب تبارك وتسالى.
والثتص ضد الـكال ؛ وذلك مثل أنه فد علم أنه حـى والموت ضد
 الموت ، وكذللك اللنوب نغص فن القدرة والقوة ، والألك والثرئب ونحو
 به ونحوذلك تصضن الإنتار البه رالإحتياج اليه .


ليس مستغنيا عه بنغس نكيغ من يأكل ويشرب ، والآلكل والشارب
أجوف ، وإلمست المسد أكل من الآكل والشارب .



 الر حن ، أو تى الأصل ن هذا الباب .

 الألوهية ، فدل ذلك عل تنزيه من ذللك بطريق الاوله والآرى .


 يفعل أكل عن لا يقدر على الفعل .




 الحزن ، وبالهنحك دون البكاء ونحو ذلك.






 لـمتة عخلوق آخر


 من الوجوبب والفناه ، فيكون الـقى الواسد والجبا بنفسه غير واجب بنغسه، موجودآ معدوما ، وذللك بمع بين الثيفين .
 كيدي ونحو ذللك ، تسالى انه عن تولم علوأكيراً.

وليس المتصود منا الستغاه ما يثبت له ولا ما يزه عنه ، واسـتيغاه طرت


وانا المقصود منا التيه عل جوامع ذللك وطرةه .
 سكتا عن ، فلانثبش ولانغنب.

كثبتي ما علنا ثيوته ، ونتى ما علنا نفيه ، ونسكت هما لا نعلم تنيه ولا (لباته واله ألم (U)
(1) وانك لتجد في شرح العتيدة الطهاوية تفصيل ما أبمله شيخ

 الشيخ نامر الدنين الألبالئ.

القاعدةالسـابعة
 والقر آن يِين ها يستدل به العتل • ويرشد إله ويبه عليه ؛ كما ذك الته ذلك
فيغير موضع •

بإنه سبحانها ونعـلى : بيت من الآيات الـالت عله ، وعل وحدانيتة ،
 شا دل على نوة أنبياثه ؛ وما دل على المعاد وإمكانه .

نهزه المطالب ثي شرية من جهيّن :
من جهة أن الشارع أهبّر .با .
رمت جهة أته بين الأدلة المعلية التى يستدل با عليا . والآمثـال المنروبة
 عقلية من جها أنبا تلم بالعقل أيصا .


لاتطم الا بالمعل نتط • ثالن السـع مو برد إخبار الهادت وخبر الصادق ؛ الاني مر الني لا يعلم صده إلا بعد اللم بجه الأصول بالمعل .

ثمانهم تد يتنازيون فيالأصول الي توتف ابّات البوة عليا .
, نطاثة ، نوعم : أن تحسين العثل وتتيبهه داخل في مذه الآصول ، رانث لا يكن إنبات البوة بدون ذلل ، ويهملون الـكذيب بالعدر مـا يغبه العثل .



 البوةالا 4 .
"

 بالكتاب واللنتة عل ونق تولم لما تقدم

رمزلا. يضلون من وجوه:



و(منا) : ظنهم آن اللـسول لا يعلم صدةه الا بالطريق المينةالتى سلكوىها،


و(منا) : ظذهم أن نلاك الطريق التي سلـكوها صيحة ، وتدتكونباطلة .




هذا هن الموضع



 أنه ؛ علم ؛ قدير ؛ مريد ؛ وكذلك السمع ؛ والبصر ، والك大لام : يثبت


الآلُمه: مثل أحمد بن حثبل ، وغيره.

ومثل : عبد اللالل اللـك ، وعد الته بن سعيد بن كلاب ؛ بل وكذلك
 تصح دزبته
 من تالك .

 مالا بترقن إلا على أمور وجودية بكون الموبجود الواجب القديم : أسق به من المكن المدث .
, الككلام على مذه الأهود مبسوط فن غير هذا اللمصع .

 اتصطاهب بالأنرى : نلو لم يوصغ بالميـاة لوصف بالموت ؛ ولو لم بيوصف

بالقدرة لوصف بالهجز ؛ ولو لم يوحف بالسمع والمصر والك大ام وصف
بالمممر والحرس والبك.




ومذه الطريق غير قولنا ان هذه صفات كال يتصف بهـا الململوق ؛ فالمالق

.
 به عل الناس ؛ تتى مار كثير من أهل الإثبات يظن صحت , و يضنعف الإنبأت


 .

(1) ني مطبوعة الرياض ( هكذا بالأصل ) كذا .

أما المثقابلان فلا يكتشان ن شيء واحد من جهة واحدة ، دهو اما اللا يصح

 القفنيتين بالسلب , والإيعاب على وجه لا بكتمعان في الصدق ولا ولا في الـكنب لدأتهها ؛ كتر لنا زيد حيوان ، زيد ليس بحيوان .


في الصدت ولا ني الـكنب ؛ إذكون الموجبد واجباً بنفس ومكنا بنغسه : لايجتمعان ولا ير تنغان .

فإذا بعلتم هذا الثقسم : وما • النقيضان ما لا يكتمسان ولا ير تنعان ، نجان لا يكتمطان ولا ير تنعان ، وليس ما الـلب والإيمأب ، فلا يصح حصر




فن جمل المرت مينى وجوديا : نقد بقول كإن كون اللنيـ لا بخلو من
 3، دنـ




خراصة أنه لا امتحالة لأحد طرني .
قيل ه: عن هنا جوابان :

اتصاف الشى، به .
والثانى : سلب بالا يكن أصافة بـ.
نيتال : الأول إنبـات ما يكن انصانه رلا يكب.


فإن هذا سلب عتتع .



المبكنات عن الإبود والعدم








 وتال : أن نفيا ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الإتصاف .4.

نقيها نتصا ، فالن فسـاد هذا معلوم بالضرودة .
 الطرنين :لم يصح أن نقـــــولـول وأتب الوجود ؛ الما موجود والما معدوم

والمتتع الو جود الا موجود واما معدوم : لأل أهد الطرمين منا معلوم الوجو2 . والآخر معلم الإمتاع ع






واما بصير والماليس بيمير ؛ والمنازع يختار النن.


لا وجه له : اذ لا دلِل عليع بو جه .



وسينّذ فيجب القول بوجوب سـده الـهنات لـ






 قـسم تعابل السلب والإيكاب.

ومعوم أن هنا نهلاف المعلوم بالضرودة ، وتخلاف اتغاق العقلاه ،
 بالسلب والإيماب ، على وجه يلزم هن صد





 كإمK نا اذا ببر بلمظ العىي .


يختلا بالسلب والإيعاب ، واما أن لا يختلا بذلك ، بل يكرنان إيكايين
أو سلبين .
كأْول هو النيضان .


 والمإنة والمجانبة ، ونحو ذلك.
 الموصوف عنها وصف بوصف ثالث بينها ، كالمرة بين السواد والبياض ، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدها ، فإذا اتتن تعين الآنر •
(الوجه الرابح) : المل النى لا يعبل الإتصاف بالـلـياة والعلم ، والعدرة
 المجر ونحرهأنتص من الملى الألثى .






 فـ المارج -كان هنا باطلا لو جبين :-

أحدما : أنه يلزمكمأن تككون الملامدات لا وتو صف بأنالا سية ولا ميتة

 يدعرن من دوناسلا يغلتون شيتا و م بخلقون أموات ثير أحياهومايشعرون
 والمرب تقسم الأرص الي اللـيوان والموتان .

تال أمل اللمة : المَّتان بالتحريك خلاف الميبران ، يعال : أشتر الموتان





 ريثال : , ككية خرساه ، ثال أبو عبيدة : مى الئ متّت من كئرة الدروع
-لهس لها تاتق
وأبلغ من ذالك المصت والسكوت ؛ ظإنه يوصف بـ التادر عل اللطق ،

 من اللبن اللأر ، رالمبوت اللدع الي صمت الذا لم يسس لما صوت.





عيهم الانباه يومذ )

ولكن نيا ما لا يُبل كوت الامنام .
 نـ المادات سياة ،كا بمل عصى موبى سية تتلي المبال دالصصى ـ واذا كان
 كيرة . واذا كان الهادات يكن اتمانها بالمياة وتوابع المياة ثبت أن يميع

 امتناع اتصانة باللسـع والصر والمكام

 لا مو الثى، أرلى بذلك منه .

ومعلوم أن المباة واللم ، والقدرة والسـع ، والبر واللـكلام : ثابت

 يتصن بوا لا تصن بأندادها.
(الو جه السابح) أن يقالن : يكرد سلبيسذه المعات نتصرلنا|ته سواه سميت
 أحدما يسمع، ويصر ، وبتكم ، والآخر ليس كذللك : كان الأول أكلمل من الـــانى .

ولمذا عاب النه سبهانه من عد ما تتني فيه هذء الصشات ؛ نقال تعالي عن








نتابل بين الآلبي الماجز ، وبين الآمه بالعســـل : المى مو مل
مراط مستثيم •

التوحينــل ون العبادانست
 والقدر ميعا. .

نفول : لا بد من الإيمان بخلت الهة والمه ، فيجب الإيمان بأن الته شسالت
كل شيه وربه ومليك ، وأن على
لم يكن " ولا سول ولا توة إلا بالته .

كَ



عل الما. . .
 والإنس لهبادنه ، وبذللك أرسل رسـل ، وأزل ككبه ، وعبادت تتصنمن

.












الها ليس يني و يينه نجي ،
رونا الادين مو دين الإسلام، اللدى لا يتبل الته دينأ فيره ، لا من الأثرلين



أكونَ مِنَالمُلـلـن ) .


.






ربِّالهالمين).
فالإسلام يتضن الااستسلام نه وسده : أن الستسلم له ولغيره كان مشركا


 كل وتت ، بنعل ما أمر به فن كللك الوقت ؛ ظاذا أمر ئي أرل الأمر باستقبال

المسخرة ، ثم المرنا ثانيا باستقال الكهبة : كان كل من المعلين هين أمر به
دا-1


 فـ ثريعة الوسـول الوا احد .
 وآخر , لـ







وجعل الإيان متلازما ، وكغر من ثالل : انهاTن يعصض وكفر يعض










 وان ذعم أنه مسل| أو موّمن .
 منه وهو نى الآخرة من الفاسرين ) ثالت اليهود والنصارى : فنحن مسـلـون :
 فتال تالل : ( دمن كغر فان اله غني عن العالين) .







 اليوم عد الاطالاق يتناول مذا ، رألا الا سلام العام المتأرل لكّل شمريعة بعث

الش با نياً كانه يتنارل اسلام









العداوة واليغنال أبدآ ستي تومنوا بانت ) وثال (والـال من أرمـلنا من تلك




 عل الشكذبا) .

وقد ثال سبعانه : (أن اله لا يغغر أن يشركُ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشا.) ذكَ ذلك فَ موضعين من كتابه .

وتد بين فكتابه الثرك بالملانك، الالثرك بالانياه والثركُ بالككواكب،








 انمّ سسلون)؟ ؟ نبين ان الخاذ الملاتكَ والنيين أربابآ كنر .


 ,





 لا شريك
وتد ذك آرباب المتالات : ما مسعوا من مغالات الأرلين والآخرين ،



م تقلوان ذلك قول الثوية الدين يتولون بالاصلين دالنودغ و الفللةء ، وان

ثمذ


وصغاتها ومنعو لاتهاءن النود .










إلا وم مشركون)
و.وثا وغيره : يعرف اوقع من الئلط فـ مسمى التو حيد • فإن عامة

المك大مين الذين يقردون التوسيد نـ كنب اللكام والنظل : غايتهم أنيملرا
التوحبد ثلألأنواع

وراحد نى أنساله لا شريك لـ.
 أن شالق اللالم واحد ، , ومَيتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة المّانع



ومعلوم أن المثركين من العرب اللاين بمث اليهم مَدم مل اله علي وسلم


حت أنم كانوا يترون بالعدر إيها ، وf


 الهم خلثو! أنهالفم


 الصانع فذالك باحد معطل اللمانع ، كالقول اللنى أظهر زُرعون .

والـك大لام الآن مع المثركين باته ، المقرين بوجوده ، ، ثأن هذا التو ميد
 كا ثُت بالـكتاب والسنة والإماع s وكا علم بالإمنطرار من دين الإسلام .




وتد علم باللتل امتتاع أن يكونله مثل فـ المخلوتات يشارك فيِ يجب
 وعل أ يصنا بالعقل أن كل موجودين تأمين بأنغسها فلا بد يينها من تدر

 وتد تثم الكلام

 كام الن منزل غير عطلوت يقولون : انه مشبه ليّ بموسد .

من قال إن اله علي تدير ، عزبذ سكم : نهو مشبع ليس بورحد.



من تشيهم - بوعمبم-ل بالأاهيال. .






ويسمون نغومهم المرحـدين. .







فتد تبن أن مايسمونه تو جيدا : فيـه ماهو سق ، وفيه ماهو باطل ،

 لا بد أن يعّرنوا أنه لاله اللا اله .


 فإن المشركين كانوا يقرون بهنا وم مشركون كا تقدم بيانه ، بل الإلد

 . الهـ

وانأ تبين أن غاية ما يقرده هؤلا هاللظار ؛ أمل الإنبات اللقدر ، المنتسبون
 كانوا مقرين بذلك بع أْهم مشركون.

وكذلكطواثفف من أهل التصرف ، والمنتسبين المى المعرثة ، والتحقيت والتو جيد : غاية ماعندم من التوحيد مو شهود هذا التوسيد ، وأن يشهد ألن


 لاغية ورامها .

ومعلومان هذا هو تحتيق ما أتر بـ المشركورن من الثوجد ، رلا يصير الرجل بمجرد هذا التوحد مسلا ، هنلا عن أن يكون وليآله ، أر من سادات الآولياه .

وطائتة من ألم التصوف والمرنة : يعَردون مذا الوحيـد م ع إبات
 واخرون يضمون هنا الل ننى الصفات ، فيدخلون ف التمطل مع منا ، وهذا ثر من هال كثير من الثمركين .

وكان جهم ينّ المفات ويقول بالمبر ، نهذا تحعيق ترل جهم ، لكنه اذا أثبت الأمر والثهى ، والواب والعناب : ظارق المثركين من هذالالوهه


والیقاب عنده .





أقوالم فی غير هذا الموضت
 , الكلابية م أتــاع أِ محمد عبد الته بن سعيد بن كلاب ، اللى سلك الأشهرى نَطّه
,أصابب إبن كلابكالمارث الماسبي ، وأبى العباس التلاذـى ونيوما.
 كان توله أعل وأفنـل .



 يخالفة للسنة.
, ألا المعتّزلة نم ينفون الصaات ويقاربون تول جهمم ، لـكنم
(1) يقصد التقارب بين الأثاعيرة والكلابسة .

يثغون العدر ؛ ثهم وان cظموالالامه والثى ، والوعد والوعيد ؛ وتلو نيه : فم يكذبون بالتدر ، غفيم نوع من الشرك من منا اللباب ، والإزار


إنكار الأم والنهى والوعد والوعيد .
ولذا لم يكن فن زمن المسابة والتابهين من ينن الأه والئى ، والوعد



تويت البدءة .
نهؤلاء المتصونون ، اللذن يشهـدون المقتة اللكونة مح اعراضهم

 ولا ورّمنا من ثيه ) والمشركون شر من البجوس.

 أن لا إلإلا اله ، وأن شمدأ دسول الته .



فإقرار المثرك بأن الته ربكل ثيء ، ومليك وشالثه: لاينبيه من هذاب

 من الككام نى هذين الأصلين :ـ.




 شنغاء مشيكون .


















 ربك ركن حذورأ) .

 ويغانون عذابه .





 . من اللا غيره




فضله ورسوله إنا اللَ اشت دراغبون) .



 واناكاكعنه اتهوا (



 نهر كانيكمكـكم.

 وهذا فن اللنة كقرل الشباعر :

وتقول العرب : حسبك وزيدآ درم ، أى يكفيك وزيدآ بمبآ درم •



 الطاعة للرسول ؛ فانه من يطع الرسول نقد أطاع انته



 ( ) (



 ولِّكي شاشَّرْن ) .

ومن مذا الباب أن البي مل اله عله وسلم كان يعول فن خطبت : > من

ـيهر النّ شيثاً .

**



 وان لم يشا الناس ‘وما شاه الناس لميكن ان لم يشا الته.

الأمل الثاني :
حت الزسول مل الت ملي وسل •
نعلنا أن ؤُمن به و نطلعه ونتبه ، ونرضبه ونجه ونسم لـدكه ، وأمثال


 ومساكنتر هونا:أحب اليكمن السّ ورسوله وجهادن سيله : ثتربصوا-تى

*


الإيمَانبغَاقِالته وأهص

واذا ثبت مذا : فن الملوم أنيكب الإيمان بخلن أته وأمهه : بقضاته
وتر

ومشركية ، وابلبيـية .


, رهزلاء مالمعّزلة ومن وانقهم •
والفرة الثانية : المثركية النين أثروا بالقصناه والقدر ، وأنـكروالالأثه


رمذا قدكثّ فين بدعى المتيقة من المتصونة .





 وكل ثيء أحصاه نف الما مبين .

ويتضمن هذا الأملمن أبات عزالته ، وتدرته دمشبيت ، ورسحلانيه

 ،

 .








 عنه الا واحد - كان بالا


ومن أنفسهم وعا لا يعلون .


البلم با ينع إحرإته .



بسط هنا نِ غير هذا الموهع



ولا بد من الإيمان بالثرع ، ومو الإيمان بالأه والنهى والوعد والوعيد،














الرسل وبانمبالم ومدايتهم مر م
 ’




 والشقاوت ف الشار الآلخة ، ،لا تعرف الا بالشرع •

فأنخرت به الوسل من تغاميل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل
 الته وصفـانه لا يعلسه الــاس بعقولم ، وان كانوا قد يللمون بعقوطم مــل

ومذا التفصيل اللنى يكمل به الإيمان وباء به الـكتاب هو ها دل عليه



تَريبَّ) وقوه تعالى : (تل إما أنذرك بالوحى ) .


 ,أنر جتاه عن هذا القس خلطـت .









الثغيب والثتة .








عالفون إيضآلضرورة الحس والنوق ، وضرورة العقل والقياس ، ناب أهدم



بين ما ينغه ويضرو مو المقيتة الثرية الدينة .






ظالأحوال التى يعبر عنا بالاصصطلام والفناه والـكر ونحو ذلك • إمـا
 -


 وإذا سمعت بعفن الشـيوخ يقول : أريد أن لأريد ، أر أن الهارن لا لا لـ



والناقع والمأر ، نهذا خالف لضريرتالمس والعقل والدين .

فصَل فئ أقتـا مالفتاءالثلاثة









رالما (الفناء الــنا) : وهو اللى يذ كم

 نهذا هال ناتص قد يعرض لِيض المـالكين ، وليس هو من لوالم طريت الته .

رلفذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى اله عليه وسلم وللسابقين الأولين ، ومن جمل هذا نابية اللـالكين ، فيو ضال ضلالا مبيناً ، وكذلك من بعله من لوازم طريت الته فو يغطى • بل هو من عوإرض طريت الشالالتى تعرض لبعض الناس دون بعض ، ليس هو من اللوازم التى تحصل لــكل ساللك .

 والإتحاد ، اللاين م من أْمل المباد .





 فليس بهجة لالك ولالـ .ل

ثقد تبين بضرورة المقل فـــاد قول مث ينظر اللي القدر \& ويسرهن

عن الأمه والنى ، والمؤن مأمرد بأن ينعل المآمور ويترك المغظرد ، ويصبر




 , 1 آخر F "





 أفم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر،

 وأتصاه ، فن أذنب وتاب وندم فتد أشبه أباه ، ومن أشبه إباء نـا نـا

 غفورآر دهيا )



بِنْ لَنُنْ


ونى المديث اللئى روإه أبن أبي عام وغيره :




 .

-من أملين .
 با أم الته به والعمل بذلك.

ثم علي أن يستَغر ويتوب من تغريطه في المأمور وتعديه المدود . ,لمذا كان من المبروع أن بتم ثميع الأعمال بالإستغفـار . فكان الني
 ( والمستغفرين بالايعار ) فقاموا بالثللي وختموه بالإستنفار ، وآخر سورة


 ربنا ويعددك ، اللهم اغفرلى ، يتأول القرآن .

 وترُك اللبُر
 وما أخطأ، لم يكن لِصيبه ؛ وإذا Tذا الناس علم أْن ذلك مقدر عليه.



 , كذذا ،

وذللك أن موسى لم يكن عتب لَآدم لأْجل اللدنب ، ظان آدم تد كان تاب
 من ثلك .

وم مأمورون أن ينظروا الى العدر في المصانب ، وأن يستنفروا من

فن داعى الأْمر والقدركا ذكر : كان كابدآله مطيعآل ، مستعيناً به ،

والصالمين ؟ وحسن أولثل رنقاً .
 رالياك نستعين ) وتوله : (ظابده وتوكل تليه) وتوله : (علي ووكت واليه




وما لم يكن ته فالا ينفع ولا يلو م
ولا بد ن عبادته من أصاين .




 , أصوبه
 له ، والموابب أن يكرن على اللسنة .


 ما ما يحرمه الته.

ثم إن الناس فن عبادته وإتعانه علي أربعة أتسام:

فالئونون المتقون م لـ وبه ، يعيدونه ويستعينون .
 للطاءة ,الورع ولووم الـنة : لـكن ليس ملم توكل واستعانة وصبر : بل فيهم

ع夫ز وجزع
وطاثفة نهـ استعانة وتوكل وصبر ، من غير استقامة على الآثم ، ولا





 , النه بالتة.

 يلرضون عن الشرع ، والأثر والنهى .
, والصوفت م زي القدر ومشامدة تو حيد الوبو ية : نير من المثتزلة، ولـكنى فيهم


ستى يجعلوا اللاية مى مشساهدة توحيد الربوية والثنال نى ذلك ، ويصيرون



الطانُعنتين نشأت من البصرة .
 المستقي ، وهو طريتة أصابِ رسول الته مل النه علي وسلم ، خير القرون


 عن التابعين لم يإحـان .






وتمسك, ابهبهم، فانبم كانوا عل المدى المستيم .
(

وقال حذيفة بن اليمان رضى اللم عنها : يا معثر القراه ! استقيموا وخذوا
 يمينا وشمالا العد غـلثم فلالا بعيداً .




 - غير المغنوب عليه ولا الصنالين )

وقال الني مل آت عليه وسلم : : الهود منضنوب عليهم ، والنصارى منالون ه ب وذلك ألر. الليود عرفوا الحق و ولم يتعره ، والمصارى عبدوا الته بخير عـلم





فى الدنبا ولا يشتى في الآخرة وترأ هذع الآية .

- 1! - -



 نها المئضوب عليه والضالين .





