

شץ باب ذا كـر الاستوالم على العرش
■ \&
\& خ خطبة المؤلف
v
والمرورية وسرد الآيات
, اللدعة
人
vv والسنة
والبصروراليدين والثات ذلك
جـل وعز من اللكتاب و السنة
وهو مذهب السلفـ أهل السنا
17
بالابصار
اء باب الرد على الملهمية فن نفيهم


شا 1 باب

النa غير بغلوت


الملمتزلة وايراد أسلةٌ والمواب
تو
عاب
بr نمل مايلزم المجهية من ثورم
بان كلام التّ يخلوت



ولا أثولا انه غير مُلوت


## معتّرتَة




 الفعال(









 *












 ,لا حجة ف.









 وانكسرت بي عنا الشبات . وإنكشفت به عنا النيابابت . وظريت لنا لنابه البينات


 تردى وحث الته فيكتابه على التسسك بسينة رسول علبه السلام فقال عزوجل








 وقال (انماكان تولل















 ( ( ) (
©
. .


 الالمين ولا عن السلف المتقدمين نغالثوا روايات إلصـطابة عليهم اللسلام من

































 منالمجمية والمرجثة والحرورية اهل الويغ فيا ابتدعواوخالفالفوا الككتاب والسنة

 والتأيد ـ ومنه التوفيت والتسديد هـ



















 الم

















 الـى التّ ونثبت المالاجة والفةر فـلا


 فن المنة كالمال المّهع و.

























 ا!











 (1) (1) (1)
 لا لُمة المسلمين بالصلاح والاقرار بامامتهم وتضناليل من رأى الدر و ج ج علهم





















باب اللكلام فـ البـات رؤية الته تعالى بالأبصار فـالآخرة


 عغى نظر الانتظار لقول (ماينظرون الاصيحة والحدة) أريكونغنىنظرنظرالرؤية













 اللى ألا تُى أن الها عز وجل


الانتظأر لم تثل الي: وثال الهؤ القيس


右






















 عن دين المسلمين ،
ع











بائزة غير مستحيلة. :،









الابصار يعنى لاتدرك أبهار اللكفرين المكذد بين وذللث أن كتاب التّه يصدق
 أخرى (لا تّدرك الابصار) علمنا أنه أنـا أراد أبصار الـكفعار لاتدركه $\rightarrow$
m











 ومثلت برؤية العيان لم يكن معناها الا الؤِية بالعيائ.





 انما سأل النب صلّ التّ عليه وسلم عن دؤية الته عز وج











 الا







 النهة عز وجل







 العين ورؤية القلب
الم








 فـ جنانه
m





 كان عموم القولين واحدا وكانت الابصار إبصار العيون وأبصار القاوبي لان


وقال أول الاليمى والابصار : أى نهي بالابصار فاراد إبصار الجــلوب وهى






















 انتكون دؤيةالليونوابصارهالش عز و وجل ليسباماطة ولا ادرالك





左 : قيل له














ليرونه ملى ظاهر الآلاية :




كلامه وتوله فلا أمهما بالقيام فقامتا لا ميو يان كان قيالمها بامه وتالل عز

















 وثّبت أن له عز وجل













 (



 عن تول الجمبية علواكبيرا .


 الشجرجة مغارتامن المخلو









俍










 و ينطةها لا تكون اله








لمد

شى سو, سكا لا بحوز ذللك في العلم



 m










 كخلوقا لان كلامه شهادته هـ

















 الته له من وراء هجاب با









 لايهوز أن يكون كلام الت يخلوةً فـ شجرة ،














 والارض ثالثا التيا طانعين






















 مخارة



- الرد






و




النعوت لا تبقى طرة كيهن لانبا لا تحتمل البقاء وهذا يوجب أن يكون











 كيعلد النسانا ويميته وهذا هالا يكوزع على كلامه عز وجله


























 نستطع انغكى كلام المجمية قال تمد يقو لن نخاف ان ان نكفر ولا نلمر م: وذك

 *


































 ومالك بن أنس والشأنى وأمعابه والليث بن سعد وسفيان بالن بن عيينة وهشام








 رعاع الناس وجهالل من جهالمَ لاموقع لتوطمم والمباج اللدي قد مناه في ذلك

 - الا أقول انه غير يخلاوق






 لم فلا تقفوا عن أن تقولوا غير يخلو التو تِ ״


 , الألا



 قبل هذا الموضع ؟ ؛


 هو آيات بينات


عز و:جل (bأجره متي يسـع كلام التّ):















 لايأتهي دجل الاكان تيميا فكنللك القول فيا سألونا نا مكهن



 ان يكون يخلوةا وان كان المديد يخلوقا هـ انس





 الىالارض





 ألعى السموات ألاتزى أن الته مز وجل ذكى السموات فقال وجعل اللعر


 غر العرش كا لايمطونا اذذا دعورا الل الارضن


















 عليه علهآ كيرا辑 الاشبـيا كلها ما نقله أهل الواية عن رسول الشّ صلى الهّ عليه وسـلم دوى

عفان عن هماد بن سلمة ثال ثنا عمرد بن دينار عن نانِ بن بجيير عن أيه أن











 الِ



 بوحدانيته هستو على عرشه








يا ساكن العرش ومن سلفهم جيعا لاواللنى استجبب بسبع تموات
 أومن وراء حباب أو يوسل رسولا فيوتى باذنه مايشاء) وقد نحصت الآيها












 دليل Tا

 ر ؤية ر به وتككذيهي بكتابه وتول نبيه صلى النه عليه وسلم وروت العلماء عن





























وقد دل ملى

















 سألناه عئه ولن يكد اليه سيلا国









*
 لاسد منوجو

 لقول
















 سؤالّا
 إبدأ ابليس على تولممَا ابتدا بذلك آدم عليه السلام وليس يخلو النسهتان ان



 فعله في بدن آدم من لون او حياة او قوة او غي ذلا


 اجاجو













 الاجماع صحيها وجع اني اني
 اللى ظاهر و وجب ان يكون الظاهر الآخر على حعيةة لايزول عنا الابحجة مه



 (㟶

 اذا كان ظاهر الـكلام اليموم فاذا ورد بلفظ العهوم والمراد به الـهصوص


 خصومنا الا بهجة ولو بهازذللك بلماز لمدع أن يدعى أن مانظاهره العمومنهو


 أذا كانت النعمتان لايهرز عند أهل الللسان أن يقول قألمبم فعلت ييدى وهو يلعى النـعـتين







 قدرة له فقد قالوا اله ليس بلالم ولا قادر ووجببذلك علهم وهذا الها أخذوه

عن أهل الزندةة والتعطيل لأن الزنادةة قال كثير منهم ان انتّ ليس بعالم ولا لا







 والبصير "






 عن التفاتهمه










 فله علم
جr


崩
()


 (جاب





 الا من قادر

 ور'
ر居





 غضن وكذلك اذا أثتثناه راضيا من ألمومنين فلا بد من أثبات رضي وكذلك

















 ز"

,اوافقوا وانقالوا الذا أراد الايمانزفها أرادة قيل لهم وكذللك اذا فرت بين أوريانه















 -



 (




معنى عالم فاذازعتم الن ممني سميع وبصير معنى قادر فهلا زعمتم ان معتى قادر




بالبـالكام





















(



 علرآ كيريا.










 رلايينب عن عله شئ، ولايبوز ذلك عليه



 الهة عز وجل ميدآ لكى كانْ وأوجبوا اله لا يريد أن يكون الا ما ما يكون ©

 وفقد كانت المحامى شاء الته أم أبى وهذه صغة الهنعف والفقر تعالي الهة عن

ذ

 مالا يريد وما يكرهه لكانوا قد اكرهوه وهذه صفة اللثر تعالى الهِ عن ذلك علوأ كيما







والتقصير عن بلوغ مأيريله لحةٌ :







 منه وما كنمن غير هـ (.





 . يخلت مالا يريده ه:
ها








 ألا
 م
艮






 ينسبذلاك اليه 9

 اياه دون فعل مايدعونه اليه ولم يكن بذللك سفيا
 ان يكونسفيا


 ينسب اليه أنه عز وجل سفية تعالي الهي عن ذلا




 قيحا أن ينسب الى السفه سبهاناه وتعالى


 بينه وليس سفيها وكذلك من أراد السِفه منا كان سفيها ورب الشالمين بجل وعزيريد السفن وليس سفيوا

 تككذلكِ يريد الاسف، وليس سفيا با




 شاء أن يقتتلرا هـ










 ماحق منه من القول لانهوملا "جهم واذا











 ذللك لـكانوا جميعا على الـكغز متطابقين ه
-










 لومطله بهمكفروا كهمب"




















 السّ عز وجل اختص بالثةرة على الايمان المومنين .


 فيه غير اللنى زهدرا فيه ه م
في
 لايتفضل به وله أنيتفـنله ؟ فالابد منالالابابة اللى ذلك بنعم لان ذلك هو هو

 علي الايمان :وهذا هو توالنا ومنذهنا هـ
 or


تركا قوطم وثالوا بالـقت a



 كان أراد أن يتظالموا

 ذللث أنه عز وجل


 ما قالوه والمد دلهّ رب العالـلين


























 مسثلة ف التكليف


 جواب
 .
 عز وجل أذا أه ان ان يقدر مو وهو بطلان قول القدرية ع

مسألة فـ إيلام اللاطفال







 المستلة

بني السعيلضصعاهم فن النار (1) (1)



 يقدر القادر على ان يؤمنوان يعلم انه لايؤمن واذا كان ها ها لا ها هكذا فقد أله




 (الرد على المّثتّلة


(1) كذا بالاهل ولا يغخى ان فُ هذه المسالة نتصا وتحريغا 04















 - مستلة ف


















 (ولولا أن





 لـان
(0.



 الالفجر غدا ثم طلع ولم يعطه يكون مانثا ه.












 ويقدر ان يبقى العباد و يبانهم ويخرج الرواحهم وهذا الحلاد فی الدين " الا مسثلة في الإرزأقا









رز قه الملرام وهذا كغر عظم الن احتملوا















 اله فيهم فيتركوا القول بالفّدر ،
 يكون بين نسهة يمب مليه ان يشكر الشت عليا أر بلية يكب مليه المبر عليا


 الهامسثلة








 تينج أناللمرآن


症



 بين ذلt
ع








 وان يكونتوفيةا للا وان وان يون ونقوا



 الـا




 :






 اذا ساه ضالا ولم بِد ما يقولو

 إذا كان خلاف لسان الربرب ع



 ,










 ومع ساثر الآياتي التى طالبنا؟ رس إسواب) :



 أن يضنل الـكانرين ليتدوا



 متتفعا بمازأن يقدر من ليس متتدرا واذا استحال ذللك أستحال ألن ينفع من



















 ان يكون القرآن هدى للثؤمنين دو ن الـكانرين ئ




















المعتّ ض ودل على جهها :









 ثنا زاندة عن الاتمش عن أبي صالم عن البى هريرة عن النبي صلم الهن عليـه






























النار والا قدكتبت شقية أو سعيدة هنقال رجزل من اللقوم يارسول التّ أفلا















 أها ولنار أها






 ثم من بعـد الآقرار جهدوهه: وروى عن النبي صل الته علي وسلم انه قبض

 فالوا (ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين) وكل ذالك بامه تد سبت

 عن عاثشة أم المؤمنين ان النبي صلي الهة عليه وسلم دعى اللى بجنازة غلام من




 (















الزور والبهتان والانك والطنيان علوا كبيا




 باطلا متنآتضا نحلاط للحق والسداد






 ذرة كان تأخيرم عن الجنة









 ان المدنينين يخربون من الثلار




 فقالْ ماذكرتم من الموص


 زأُدة عن عبد
重








 عذاب القبر ما ألنمعني
سار








m باب الـك










 وغير ذلك."
س m















 وبجبت امامة عمر لأنه العاقد له الامامة فقد دلد دل القرآن على المامة الصديق





 هو المنصوص على امامته والراوندية تقول العبالس هو المنصوص على الماميمنه


 هو ابو بكى الصديق هو بابماع المسلين والثهادة له بدلك ثم بم رأينا عليا والعباس قد بايعاه واجهعاعلعامامامته فو جب ألم يكون المالما با بعد النبي صلى الته



















 وو جد"با ثلاثين سينة فدل ذلا

 ,





 بكمداتّ تسالى ونق المرام وطبق المرغوبب مستعيّين بعناية الهة تسالل


خخدمة مذا المبدأ السائى والصلاةو والسلام
على سيدنا يمد وعلى آله وصهيه
والتابيزين لمم بالحسان
الـي يوم اللين

