
المل والخــل للامام أَبي النت
عمدبن عبـدالكريم الثهرستاني
المتوفي سنة O\&人






 وكن لالميان لطمف مسنغ * لذ السأل المانين الكلم ولمفي المئى
 نقلت لـ الماين مطـئن * لنا طلب المابنة الثليل

***

## ＊个承


＊＊＊）桯


 رسول الرمة خات النيبين وعلى ال الطيبينالطامرينصهلة دائة


 تالى لطالهة مفالات اهل الما
 الاهراء والغل＊والرقو على





 لا بد دنْناندمثمس ． （ المقدة الاور ）في ياناتاتسام



 في الكلينة ونَ بهدرها ومن

مظرها（ المقدمة الرابعة ）في بيان اولشبهةوقتتفيالمالةالاسلامية
 ومن •وزيرها（المقدمة الخامسة） في السبب الذي اوجب ترتيب هذا الكتاببعل طلر يقالحساب ＊
في يان نقّسي اهل العالم جملة مرسالة＊من الناس منفــم اهل العالمبكـبـبالاقاليم السبعةواعطى اهل كلم اقليم حظهمناختالاف الطبأع والاغنس التى تدل عليها الالوان والالسن＊ومنهم من قستهـ بـسب الاتطار الار بعة الي هي الثرق والغربوالجنوب

 وهنهمنق قسمر：كسبالام مقال كار الام ار رعة العرب واليُم والروم والمند عَّ زالوج يِين امهة وامة نذكر ان الهرب والمند
 －ميلم الى نقر ير خواصاصوالاشياء والـمكباحكمبالماهـاتوارالدقائق واستهال الامور الزيهانيةوالورم والمدجيتقار بانعلى مذهب واهد



 （（ له ولا مدبر（




 في بيضها فاقروا بيض الانيياء عليهم السلام وانكروابهضهم






المطلن لم يزل معه







فعل شيتًا من الاشيـاء وتد كنى بهضهمعن ذلك بالكا بالمرش



 المدوث وبالهالتالى التوفق والمون لا اله الا هو




 اخخلف الناس فيه يُرجع اليا انـ شاء الهُ تعالى








 رطو بات الارض والماء لبقال اجسامها لِلى ما مي عليه ولنائها
 يعاودها ذ＇كرما وتيميزهافيقول من يعول انها يكانتخذاكرة قبل ذلك وانها

واكثث ميلهم الى نعرير طبائع الالياء والـاكباحكامابكيفيات والكمبـات واستمال الامور الجمسمنية \＃ومنم من قسهم بسب الآراء والمذاهب وذلك غرضنا في تألّف هذا الكتاب وم منقسـون بالتسمة الصهيحة الاولى اللى اهل الديانات والملل واهل الاهوراء واليخل هـ هارباب الديانات همطلقَا مثل الجِوسواليهودوالنصارىوالمسلمين ＂واهل الاهوراء « والآراء مثل الفا（سفتوالدهريةوالصابثةوعبدة الكواكبـبوالاوثان والبراهة ويفترق كل منهم فرقا＊فاهل الاهواء ليستتنضبط مقالاتهم
 الديانات قد انصرت مذاهبهم بي الخبر الوارد فيها فافترقت المجحس على سبعين فرقة واليهود على الحدىوسبعينفرتةوالنصارى على انتنتينوسبعينفرقةوالمسلمون على ثلاتّة وصبعين فرقة والناجية ابد＂ا من الفرت والحدة اخ المق من الaصيتين الم＝فأبلتينفيواحدة


## 类 ( 登

متتاقضتان متقابلانان على شرأع اللتابل الا وان نتّتسا الصدق والككب فيكونالمتفي احداهـا دون الاخرى ومن المحال الـحم على المتخاصمين المضادين المادن في اصول المعقولاتبانهماععتارن صادقان واذا كان الحق في كل مسأله عقليةواهداَانفالمقفيجمع المسائل يـب ان يكون بع فرنة واحدة واناعاعرنا هذا بالتمع * وعنه اخبا التن يلفيفولهعزورجلومن
 *واخبرالبيعلبهالسلامستغترق امتي عـلى ثلاث وسبعبن فرة الناجيةمنها واحدةوالباقرنهلكى

 السنة وابلماءة (قاله، ما انا عليه اليوموامحابي* *والعالجها السـلام لا تال طالئنة من ابتي ظالمرين على الحقالكيوماليّامية وفالعليه

 فانون بينى عليه تديد الفرت الاسلامية (اعل ) ان لاصهاب

كالفيقمنمض" هاول " ما يكدث لما من التميز الذي ينفرد به الناطن






والرينتوالمطرب والمفزع






 * ومن ذلك عله بانه لايكون المبمان في مكان واحد فانك تراه ياه ينازع على المكان الذي يريد أن يقعدفيه كلا منه بانه لا يسعه ذلك المكان المان مع مافيه






 المت والباطل فانه اذا الخبر بخبر يجده هي بيض الاوتات لا يصدقه حتى

اذا تظاهـ عنده كينبر Tآخر وآخر صدقه وسكن الى ذلك





 آخرشيئً قال من اءطالك هذا * ومنها معرفته بأنفي الـبـبر صدقا وكذبًا
 مشاهد من جميع الناس في مبدا نشأتهم

 ومن غيره وليس يدري اهد كِف وقع العلم عهنه الاشيا، كالا بوجه من








 بالمانين لان الاستدلال على الثئ لايكون الا الا في زمان الا ولا ولا با بد
 العالم الا في وقت وليس بين اول اوقات تيّيز النفس في هذا اللألم وين

المعالات طرقَ في تعديد الفرق الاسلامبة لاعلى قانون مستند
 الوجود فا وجدت مصنفينمنهم متغتين لـى منهاجواحدفيتعديد الفرق
ومـن الملوم الذي لامراء فيه ان ليس كل من ثيزينتغيوه بعالة مافي مسألة مآلّا عد صاحب . معالةوالافتكادتخرج المقالاتعن
 انفرد بسألة في احكام الجوراهر مثالاً بمدودٌ ! في عداد اصحاب

الملالات
فلا بد اذا مـت ضابـ في مسائل هي اصول وتوانوا يكون الاختلاف فيها اختلافًا يعتبر معالة و يعد صاحبهصاحب مقالة وماوجدتلاحدمنارباب المقالاتعنايةبتقريرهذالالضابط الا النهماسترسلوافيا ايرادمذاهب الامة كِف اتْقووعلى الوجهالإيا وجد لاعلى قانون مستقر واصل "فتهتهت على ما تيسر مـت النغدير ونقدر من اليسبر حتى

## *

حصرتاهنفيربتواردوي الاصول


 جالة

 وفيا الملان بين الالثرية والكرامية والمبسة والمتزة
 وي تثتــل علي مسائل التضان والتدر والجيبروالكسبـي ني ارادة الخيّ والثرورالتقورورالملموم اباتاتا عند جاعةونبًا عند جاجاعرفيا الملان بين القدرية والجنارية والجرية والاثعرية والكامية

 ، سائل الالابان والتوبة والوعبد , الارجاباوالنكفيورالضيليابابًا

 والوعيدية والعتزالة والانشرية , والكرامبة السع والمقل والرسالة والايانة وئ تثتّل على هـايأل التّالـين




















 مهة موت من مات ورلادة منولدوعزل من عزل ورلاية من وليورصض




( وم مبطلا المحائق ؤر الـوفسططائية )

 حت عند من ڤي عنده حت ووي باطل ع:د من ڤي عنده باطال وعمدة ما ذكر من اعتراضهז فهو اختالف الحواس في المحسوسات كادرالل البصر

 الباد البعيدة
( قال ابو عمد ) وركل هذا لا مهنىله لان الخطاب وتعاطي المعرفة انمايكون

 المستقرة في الاشياء المعرونة وكونها ابداًا الحى صغة واحدة ما في اليعظة وكذلك يشهد اللحسايضأ بأن تبدل المحسوس عن صفته اللازمة لمتحت
 رتّة واحدة لا نَحول وهذه ي البداية والمشنأهدات التي لا يكوز الـن يطلب عليها برهان اذ لو طلب على كل برهان برهان لاتضیىذلك وجود موجودات لا نهاية للا ووجود اشياء لا نهاية لما محال لا سبيل اليه على ما
 لانه لا يمعل ذلك الا وهو مثبت لبرهان مًّ فاذا وقفنا عند البرهان الذي ثبت لزمه الاذعان له نان كان لا يثبت برهانًا فال وجه لطلبه ما لا يثبته
 ان ينال لم قولم انه لا حقيقة للاشياء حت هو ام باطل فان قالوا هوحت
共

اوالّمتيت والصلاع والاصلع واللطغ والعصمة في النبوة وشرائط الامامة نصاً عندجاعة واجاجاعَعند جاعة وكيفية اننعالما على •ذهب من قال بالنص وكيفة اتباتا على مذهب من قال بالاجاع والحـلاف فيها يـن الثــــعة والحوارج والمعـتزلة

والکرامية والاشعر ية
فازا وجدنا انمراد واحد من ائة الامة بمقالةمن هذهالقواعدعددنا معالته مذهبَ وجاعته فرقة وان وجدنا واحدًا انفرد مكساًّة فلا نجعل معالته مذهبآوجاعته فرقة بل نجعله مندرجًا تحت واحد كن وافق سواها معالته ورددنا باقي مقالته اللى الفروع التيلاتعد


الى غِر النهاية وازا نعينت المسائل التي قى قواعد الحلاف تيـنت اقسام الفرت وانصرت كِارها فياربع بعدان تداخل بعضها في بعض \# كار الفزق الاسالمية اربع العدر ية الصفاتة الخوار ينركببلعضبامعبعض و يتشعب

عن كل فرقة اصناف فتصل
الى ثلاث وسبهين فرقة ولاصحاب كـب المـــالات طر يقانفيالترتيب* احدهالنهم وضعوالمسائل اصولاَّ ثَ اوردوا فيكلمسئلة مذهبطائنةطائنة وفرقةفرقة شوالثاني انها وضهوا الرجال واتحابالمقالات اصولا ث

وترتبب هــنا المختصم على الطر يعة الاخيرة لاني وجدتها اضبط للاقسام والين بابواب المساب وشرطي على نفـى ان ان اورد مذهب كز فرقة على ما وجدته في كتههم مـت غير تعصب لمم ولا كـر عليهم دون ازايبن حيجحه من فاسدهوواعين حعه من باطله وان كان لا يخنى على الافبام الذكة فية في مدارج الدلائل المقلية لمات المق

ونفات الباطل㿈 اول شيهة وقعت في الخليفة ومَ هصدرها في الاول ومن مظرها في الآخر (اعلم) ان


 بـق الا الالبات












تعالى التوفيت
准 (




 القون بالمدوث وحع اذلا سبيل اللى وجه ثالث ككنا لا نقنع بذلك حتى الم


( (

























## * \| *




 بعدأنلاينتع بطا


 آ
 لا يزيد ذاكاك ;
 غي الاطلاق وكا تا لألمصوصنا

 قولي لايجدالا ف
 ، من الُّبرة المني ، من الجنة مي وبا :لكبعدأن ولو منعي

K بوسوتي
 الـكهة في "
,





 والاءراض لم تزل موجودة











 صدقوا وابطلوا استدلالمم وان قالوا نم كابروا وادعوا مالا سبيل اللا
 وذو الاول هوغير الذي لم يزل لان الذي لم يلم يزل هو الاني لا الا اول له ولا سيل الم ان يشُاهد ماله اول مالا الاول له مشُهدة متصلة فبطلّ هذا



لا يخلومن ان يفعل لانه او لهلة هذه قسمة ناتصة و ينقص منها القسم


 انه لا علة لفعله اصلا ولا لتركه البتة فبطل هذا الثا ولا

 المسل ليس فعلا اصلا على ما نبين في فساد الاعتراض النامس ان شاء اله تاله














 على وجه من الوجوه او أنغي ان يوجد فاعل الـ وفعل البتة فالن ني الفاعل

ولعني
 على اولادهحت ارائمنخيثلا يرونيو وتؤثر فيهم وسوستي ولا
 واستطاعنهم و. الـكمة فيذلك بعد أَن ون وخلهمه على النطرة:ون

 والبقبالـكمة(والسابع) سمت هنذا
 واذ لم اطع لغتني وطردني واذ اردت دخرل البنّة مكيني وطرقي واذهملت كعملي اخرجي " استهلتهاهلني نقلت أنظرني الـي
 الي يوم الوقت المليلم وها الحـكة في ذلك بعد أن و و اهكاكي في


 المتزاجه بالشُر* قال فهذه حجي على ما ادعيته في كي كل .سئلة قالشارح الانجيلفأوحى الشّهعالى


انك في تسليك الاول الني المك واله الـلّل غير صادق ولا بخلص اذ لو صدقت اني اله العالمينما احتكت علي "بلم فانا الش الذي لا الد الا انأ لا انسأل
 الذي ذكرته مذ كور في التوراة ومسطور في الانجيل على الوجه الذي ذكرته وكنت برهة من الزمان الفغكر واقول ان من منلملوم الني لا مـاء فـه ان كـل شبهة وقت لبني آدم فانا وقعت من اضلال الـيطان الجـيم ووساوسه نشأت من شبهاته واذ كانت الثبهات محصورة فيمبع عادت كبار البدع والضالالات الى سبع ولا يبوزأن تهدو شبهات فرق الز يغ والكفر هذه الثبهات وان اختلفت المبارات وتباينت الطرق فانها بالنسبة الى انواع الضالاتات كالبذورويرجعجملتها الى انكار الامه بعد الاءتراف
 فيمةابلة الص*هذا ومنجادل نوها وهودا وصالـا وابراهبم ولوطَا وشعي؟ وموسي وعيسى

والفعل البتة كابر الهيان لانكارهالماثي والقائع والقاعد والمحرلك والساكن






 لا لا يخلو من ان يكون محدث الاجسام احدثا الا الا



 ذالكهذاهو قولاثاءن نتولمن قال ان المهل لا لثي











ان













 (قالل ابو

 عُدثا الم يزل لا اله الا هو




 كل وقت بهد وجوده واستئناف آخر يأتي بعده اذكل زمان فنهايته
 كاهم نسبجا على منوال اللعين الاول في اظطار شبهاته وهاصلبا يرجع الل دنع التكيف عن انفسهم وجحد اصحاب الثـرائع والتكليف باسره اذ اذ لا فرق بين تولم أبشر يكدونا وبين ابين
 وعن هذا صار مفصل الملاف وعز الافتراق ڭا هو في تونا
 اذ هبا، ها الهدى الا ان قاوْا
 الـانع من الايبأن هرهذا المعنى

 تأل انا خير منهج وقالل المتأخر


 منهم وجدناها هطابقة لاقوال

 فا كانواليوْمنوا با كذبابوا به من
 المتل على منلا يتـي

لزمه ان يجري حك المالق في
 والاول غلرو والثاني نُصير فتارمن
 والتناسية والمثبهة والفلاة من الروافض ح:ث غالوا في حق شخضص من الاثخاص حتىوصفوه بصفات البِلال ونارمن النثبهة الثانية مذاهبالقدر ية والجبر ية والمسمة حيث قصروا في وصغ تعالى بصفات الملكوقين فالمتزلة مشبهة الانعال والمثبهة حلولية الصفات وكل واهد منهم اعور باي عينه شاء夫فان من قال الها

 بالملن *ومنال يوصف الباري تالى با يوصف به الخلق او يوصف المللنبا يوصفبهالبالباري
 المت *وسنخالعدر ية طلب العة في كل شيٌ وذالك منسنخاللمبن الاول اذطلب الملة في الملق اولا والـكة في الـكيف ثانيا
 عليهالسلامثالتًا وعنهنشاً مذهب

الآن وهو حد الزمانين فيونهاية الماضي وما بعده ابتداء لكسئقبل وهكنا
















 وان اوجزت قلت هي قوة فيالثيء يوجد بها لى مل ماهو عليه وحصر الهدد


 كلة ذو هاية وسواء في ذلك ما وجد في مدة واحدة اوهدد كيميرة اذ
 مدد مصصاة وكل مكبمناشياء فهو تلكالانياءا/ليركبمنها فهيكلا

## * 17









 في عددهالآن فادن كل ما زاد فيه و يز يد ما يا يأتي من الازمنة منه فانه فانه لا يز يد ذلك في عدد الزمان شيئَ وفي شبادة المس ان كا كل ملا ما وجد من



 الا كبر في تلك الثلاثين سنة احدى عشرة الف دورة ورة غيرة تمسين دورة










الحوارج اذ لا فرق يين تولمم لا حم الا له ولا يكا , بين زورل لا أنسد الا لك
 وبابلملة كلا طر في تصد الامور ذيم فالعتزلة غالوا في الوحيد بزعهم حتى وصلوا الى التعطلمل بنفي الصفات والمثبهة قصروا حتى وصغوا الخالتن بصفات الاجــام والرانض غالوا النبوة والامامة حتى وصلوا اللى الملول والخوارج قصروا حيث نوا تكاكمالرجال هذه الشبهات كالبا نانئة من شبهات اللعين الاول وتلك في الاول مصدرها وهذه فيالآخر مظرها واله الشار التزيلز يل في توله تعالى ولا نتبعوا خطوات الثـطان انه لكعدو ميبن البي صلى الشّ عله وسا كا لا ضالة من هذه الامة بامة ضالة
 بوس هذه الا.ة وقال 'لمثبهة يود هذهالابةوالالافضنةنصاراها وقال علي الصلاة والسلام جهلة لتسلكن سبل الام قبلك حذو

العذة بالقذة (1) والعل بالنعل

 شبهة وتعت في اللما الالسالمية وكفانشعابهاومنمصدرهاومن مظههاوكا قررنا أن الشبهات الي في آخر الزمان هي بيعنها تلاك الشبهات التي وتعت في اول الزمان كذلك يكنن أنـةـر فيزهان كزنبودور كلصا ملة وثر يعة ان شبهات امته في آخر زمانه ناشئة من شبهات خصطاء اول زمانه من الكفار والمنانقين وا كثرها من المنافتين وان خخى عينا زلك في الام السانة لتمادي الزمان فلم يفـ في هذه الامة ان شبهانها نشأت كا كا منشبهات منافقي زمنالنبي علمه السلام اذ لم يرضوا بيكمه فيا كان يأهر وينمي وشرعوا فيا لا مسكح وسأواعاعمنعوا من الحوض ويه والسؤل عنه وجادلوا بالباطل (1) توله الالذة بضم القانـوتشديد الذال|انيُمه ريشةالسهم كزي نهاية



















 وجد من اجناسه وانواعه من الهاية والعدد وغير ذلك من الصفات الات


 وِد الزمت بعض الملدينوهو ثابابتبن تمد الجرجاني فيهذا البرهان فاراد

أن يعكسهعل" في بقاء الباري عز وجل ووجودنا اياه فاخجرته بأن هذا








 قوه تعالى يزيد في الخلم . 1 يشا،







 موجود خرورة بلا شك واذ ذلك كذلك فللعالم اول ضرورة وبالّ

تسالى التوفين


 . مدود وني وجودنا جميع الالياء الي في الطالم مهدودة ايجاب الها ثالث

فيا لا يبوز الجمدال فهـهاعتبر حديث ذي الـوريصرةالتيـي اذ قال اعدل يا تحمد فانك لم تعدل حتى فال عليهالسلام انملمإمدل فن يعدل نعاود اللعين وتال هذه تسية ما ار يد بها وجه الشّ تعالى وذلك خروج صرئ على النبي عليه السلام ولو صار من اهتض على الامام الحق خارجياً فن اعترض على الرسول الحق اولى ان يصبر خارجيَّا او ليس
 وحكا بالهوى في معابابة الص
 حتى فالعاليه السلام سيّيرج من ضنضىن هذا الرجل قوم يرقون
 الرمية الحبر بتامهـة طائفة من المنافقين يوم اهد اذ الم قالوا هل لا من من الامر من شي وتولم لو كان لنا من الامر شيّ ما قتلنا هنا وقولم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلما نهل ذلت الا تـريع بالمدر* *وقول طانفة من المثركين لو شا، الهّ ما عبدنا من دونه من شيء وقول طائفن

انطم منلويشاء الشاطمهمهنل ذلك
 الخرى حيثجادلوا في ذات الله تفكر"فيجاللاوتصرفَافيانفالهحتى منههم وخوّهْمبقوره تعالىويرسل العواعق فيّيب بهامن يشاء وتّ يجادلون في السّ وهو شديد المال فهذا ها كان في زمانه عليه الــالام وهو على شوكته وقوته وصحة بدنه والمنانقون ياديورن فيظرون الاسلام و بـطنون النفاق والغايظرنفاتهمفيكل بالاعتراض على حركاتهوسكناته فصارت الاعتراضات كالبذور وظهر هنها الثنهات كالزات الزات واما الاخ:الافات الواقعة في هالمرضهو بعدوفاته بينالصحابة رضي الله عنهم ذهي اختلاناتات
 منها القامة مرامي الثيع وادامة مناهُ الدين في مرضه عله السلام فِيا رواه يمد بن الماءيل البخاريباسناده
 الشُد بالنبي صلى الهُ عليه وسلم مرضه الذي مات فيهقالائتوني

لبهد ثان وثان بعد اول وفي صعة هذا وجوب' اول, ضرورة وقد نبه اله


 كلَل موجود قبله اذ مالم يأت بعد فليس شيئً ولا وقع عليه بعد شي، من

الاوصاف فله اول خرورة





 الاول والآخر جاريان حادثان في كي مو موجود من ذلك وانا










 لا يوفيهم ذلك الزمتموه خلف الوعد وهو كفر عندك

 ان تصلق المرء با يعول خصهد ضعف وانما يلزم المر ان يخلص قوله يجردا ولا اسوة له في تناقض خصهـه بل لمل خصسه لا يثول ذللك（التالي）ان


 وييكذب فيوهون بها على المهال وما يِّون عليها وهذا الاعتراض من
 يوفيهم نعيا لا
 وفنى وانتغى وانما وعدث تعالى بنعيملا نهاية لهوكل ماظهر ووجد من ذلك


 الفضية و بالنه التوفيت（فان قال قائل）ان الشّ تهالى يقول وانا لمونوه



 وان كان تعالى عنى بذللك نصيب كل واحد من الجنة والنار فهذا صيمح
 الانقض｜ة بلا ز يادةفها وقد قال عزوجل فأ مالذين｜منواوعملواالصالـلـات
 ？

بدواة وقرطاس اكتب كتابِا لا تضلوا بعدي فقال وعر ان رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الها وكثر الll فقال الني عليه السّلم قوموا عني لا ينبني عندي التنازعقال ابن عباس الرزية لا حال ينـناو بين كـابرسولالالها理 انه قال جهزوا جيش اسامة｜ الهُ من تخلف عنها فقال قوم بكب عايـا امتتال امره واسامة قد برز هن المدينة وتال قوم قد اشتد مرض النبي عليه السا＞م فلانسع قلمبنا مفارقته ，الحالتَهذه ف：صبرحتىنبـرايشيـيـيكون من
 لان المخالفِنت د با عدو＇ذلاتِمن المنالفات المو＂ثزة في امر الديت وهوككنل كاله اقامة مرانم الشنرع فيحال تزلز ل لالقلدب ونسكين

المؤثزة عند نقلب الاهور远 السلام قال عمر بن الحطاببمن قال ان حمدامنت قتلتهبسيفيهذا

وانما رفع الىالسطاء كما رفع عيّى ابن مريم عليه السلام ونال ابو بكى الصهديق بن كان يهبد محمدا فان عيدا قدمات ومن كانيعدي ! اله تمد فانه حي لا يورت وقرأ هذه الآية وما تحمد الا رسول فد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتَ على العقابكم فرج القوم الى قوه وقال عمر كاني ما سمعت هذه الآية حتى

قرأها ابو بكر فـ، دفنه عايه الـلام اراد اهل . لانها مستط رأسه ومانّن نغسه وموطيّ قدهـ وموطن اههلوبونع رحله واراد اهل المدينة من الانصار دفنه بالمدينة لانها دار مهرته ومدار نصرنهوارادتج تارجاءة نقله اللى ييت المقدس لانهموضع دفن الانينياء ومنه رمعراجه الى اللهاء لا لا روى عنه عاليه السلام.|لانبياء يدنون خيث بوتون و واعظمخلاف بين الامة خلاف

مسامة الـبنة وكل ما خرج الى الوجود من النيم


 على







 ذكا باللمُاهدة والحس فهذا وجه قد بطل








 فلا بد من صحته وهوأن العالم اخرجه غيره من العدم الى الوجود وباللّ

## * H *

تعالى التوفيق زمانية وحركة دور ية في كون كل جزء من اجن اجزائه في مكان الذي يليه والاثر بع المؤثر منباب















 والمروت صناءة ظاهرة لا ثنك فيها لا ينعصها الالا رؤية الصانع فتط

 فيه كاصباغ الـمجل والثفانين ( اليمام ) والـمان والبزاة وكثيّد من الطير



الامامة|زماسلسيففي الاسلام على قاعدة دينة مثل ما سل ليلى
 تالىذلكفيالحدرالاولفاناختلف اللاجرون والانصار فيا وتالت الانصار منا امير ومنَّك امير واتنقوا على رئسهمهسهد بنعبادة الانصاري فاستدركه ابو بكى وءر في الحال بأَن حضرا سقينة بنيساعدة وقال عمركنت ازورّ في نغي كلامأ في الطر يق فلا وصلنا الى الـقيفة اردت ان ان انك大م فقال ابو بكى مه با باعر
 ك:ت اندّره في نغني كانه يغبر عن غيب فقبل ان يثتشلا الانصار بالك大لام مددت يدي اليهفا بيتهبو بايمهالناسوسكت النائر: الاان يمة ابي بكر كانت فلتة وقي الهُ شرها فن عاد الي الى
 من غير مشورة من البسين فانها تَترّة ان يقتالار وانا سكنت الانصار عن دعواه لرواية ابي بكرعن البي عله الـلام الائة من قر يش وهذه الـيمة وي التي

جرت في السقْعة عَّلا عاد الى المسجد انثال الناس عليه وبايعوه عن رغبة سوى جاءة هن بني هاشم وابي سفيان من بني امية وامير المو＇منينعلى كم اللهُ وجهه كان مشغولا باامره النبي صلى الله عليه وصلم من تجهجزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعةولا

مدافعة准 فدك والنوارث عن الني عليه السلام ودعوى فاطة السلام ورانة تارة وتليكا اخخى حتى دفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبي عليه اللهام


ماتركناه صدقة
¿ 電 قتال ما ني الزكاة فقال قوم لانقاتلهم قتال الكفرة وقال قوم بل نقاتلهم حتى قال ابو بكر لو منعوذي ععالا بما اعطوا رسول
 الى قتالمم ووانته الصحابة باسمرو وقد ادى اجتهاد عمو ني ايام خلانته اللى ردالدبايا والاموال
 والمام والبط وكثير من الحيوان فبالضرورة والمس نعلم ان لذلك
 من ذلك وليس يمكن البتة فيحس العتل ان تكون هذهالمختفات المضبوطة ضبطاًا لا تماوت فيـه من فعل طبيعة ولا بد لها من صانز قاصد الى صنهة كل ذللك ومن درى ما الطبيعة عل انها قوة موضوعة في الثي، تُجري بها
 لا نقوم بنفسسها وانما هي حمولة على ذي الطبيعة \＃ومنها ما نرى في ليف
 النسالج ما تنقصنا الا روية الصانع فقط وليس هذا البتة من فعل طبيعة ولا بنسع ناسِ ولا بناء ولا صانم اصباغهرتبة بلهوصنعةصانع مغتارقاصد الى ذللك غير ذي طبيعة لكنهقادر على ما يشاء هذا امح •علوم بضرورة

 الخالت عز وهل
 （قال ابوعحد رضي الله ع：ه ）قد افسـدنا بحول اللّ وقوته بالبراهين التي
 ما موّهوا بـ
ثال ابو عمد رضي الله عنهاعتمد اهل هذه المعالة على ان قالوا الـن علة فعل الباري تعالى افما هو جوده وحكته وقدرته وهو تعالى لم بزل جوادألما حكهاً قادراّ فالهالم لم يزل اذ علته لم تزل هجا فاسد البتة بالدلالة التي




## 




















 وبانس تهالى انتوفيق

* باب ***

( قال ابو Fمد رضي الشّ عنه )


## 累个

خلق وعاملهم بابسط يد غير ان اقاربه من بنى امية قد ركبوا
 ووقعت اخ:الافات كثيرةواخذوا عليه احداثا كلا معالة على بنى المية * منهارده الحـ الى المدينة بهد أن طرحه النبي
 رسول الهُ و بعد ان تشفع الى ابلى بكر وعهر رضى الله عنها ايا خلافتهما ذا اجابا المى ذلكونغاه
 ومنها نفِه اباذر الى الربذة

 وقدبلغتمائتي الف دينار *ومنها أيواوُه عبد اللّ بن سعد بن البي سرح بعد ان اهدر البي عليه


 الى غير ذلكممانتموا عليه \#وكان امراء جنوده معاو ية بن ابي سفيان عامل الشام وسعد بن ابي وقاص عاهل الكوفة وبعدهالوليد ابن عقبة وعبدالهُ بن عامرعامل




 بالشّ الزمأن المهوود عندنا * لان المكان المعووعندناهو المهيط بالمتمكن فيه من



 -دة وجود الفلكوما فيه من'الحوامل والحمولات

 وزمانغيرما يعهد بالادلبلعلىذلثكولین لا بدمن أيراد البراهين على ابطال

 بطل بكدوث الفلك ما كان منه في مكان الفلك قبل أن يكدث الفـ الفـلك








فان كان معه في حيز و＇حد فالفلك فيه هدث خرورة وقد فلتم انه لم




 لا يعرف ذو عقلسواهث
 واحد وهذا حال وتخليط＊فان فالوا بطل بكدوث الفلك ما ما كان منا
 اما من طر يق الوجود بالبطلان اذ لا يفسد و يبطل الا ما كا كان حادتًا لا لا لا







 من كَ






البحرة وعبداللّ بن سعد بن ابي مسح عامل مصر وكاهم خذنوه ورفضوه حتى اتىقدره عليه وقتل مظلوما في داره وثارت المتنة من الظلا الذي جرى عليه ولم تسكن بعد
转
 وجهه بهد الاتفاق عاليه وعڤد
 الى مكا ثمهل عائشةالى البحرة〒 نصبالتقال معهو يعرفـدلك بكرب الململ والحق انها رجها
 الزير فتتله ابن جرموز وتت الانصراف وهو في النار لقول البي صلى الثّه عليه وسلم بشر اتلا ابن صفية بالنار وأما طلمة فرماه مروان ين الــ الاعراض خغر ميتا وأما عائشة
 تابتبعدذلكورجعت ينه و وين معاو ية وحربصصين ووغالفةالحوارج وتها على الئكيم ومغادرة عهرو بنالهام اباموسى الانشعريو بعاءالملانة｜لل وت

الوفاة مشهور \＃كذلك الملاف ينـه و بين الثـراة اللارقين
بالنروان عقدَّاو قولاْ ونصب
 وبابلمة كان علي معالحق والمق معه وظهر في زمانه الحوارج علي
 ابن فدكى التميب وزيد ون الا حصين الطائي وغيره وكذلك ونك ظهر في زمانه الغلاة في حنه مثل
 العريقين ابتدأت ألبـدعة والضلالة وصدق فيه قول البي صلى النّه عليه وسلم بهالك فيك ＊اثان معب غال ومبغض قال وانتست الاختلانات بعده الى قهين أحدها الاختلاف في الامامة والثاني الاختلاف في الاصول والاختلاف فيالامامة على وجهين اهدها العول بأن الامامة تثبتبالاتعاقوالاختيار والثاني القول بأن الامامة تثبت بالعصوالتمين

 الامة او جاعة مـبـبرة من الامة











 تناهيا من جهة نلاقيها لزمتها المساحةو وجبا




 من الذدع ضرورة ولا بد للذرع من مبدأ لانث كمية والكمية اعداد مركبة




 ام غير بائن فان فالوا لاماس ولا بائن فهذا المر لا يمعل بالحس ولا

يتشكل في النفس ولايقوم على صحته برهان ابدّا"الا في الاعراض المهولة












 حس سلم ان كل مركب فهومت:ناه بالمرم والزمان بالدلائل التي قدمنا




 هن باق به وهو •ن باب الاضافة والمدة وي البقاء الما هي ثيولة وناعتة


 لم يزد ذلك فيامده كانت مكابرة لانها مدة متصلة بها مضافة اليها وعدد

اما مطلعًا واما بشرط ان يكون قرشيَّ على هذهـ قوم و بشُرط ان يكون هالئميَّ على هذهب قوم الى شرائط أخر كا مايأني *ومن قال بالاول نقال بامامة مساو ية واولاده *و إمد
 زمان على وانحد هنهم بشرط 'ن ان بيبق على مقتغى اعنقاد همو يجري
 والا خذنُوه وخلعوه ور با قتلوه قا بالنص اخنيلفوا بعد عليت علِه


 من قال انه لم يت و يرجع فيّالُ
 مات وانثقلت الامامة بعده الى
 فنهه من قال الاماهة بقيت في عقبه وصـة بعد وصية ومنهمهن قال انمنلت الى غيره واختلفوا في ذلكا الغير *فنْهم من قال هو بنانبن سمعان النهدي*ومنمهم من قال هو عي بنعبدالهّ بنع عباس

ومنهم من قال هو عبد الهُ بن حربالكندي*ومنهم من قال هوعبد الهّ بن معاو ية بن عـد الله بن جعفر بن ابي طالب وهؤلاء كا هم يَّولون ان الدين طاعة رجل و يـأولون احكام
 ستأتيمذاهههم بالص على عمد بن المنفية فقال بالص على الحسن والمسينونال الامامة في الاغورين المسرن والحسين مناجرى الامامةفي اولادالمسن نقال بعده بابمامة اب:ه :كلمسن
 ابراهمي الاماميّن وقد خرجا في ايام المنصور فقتلا في ايامه*ومن هؤلا•من يقولبرجعة *ومنهم مناجرى الوص:شنياولاد الـسبن وقال إبده بالمامة ابنهعلي
 بعده*فقالت الز بدية بامامة ابنه زيد ومذهبهم ان كل فاطمي خرج وهو عالم زاهد شجاع شيني كنامامام واجب الاتباعوجوزوا رجوع الامامةالى اولاد الحسن










 وكل ماسلكته الطبيعة فهو متناه خرورة٪فان ارادورا الزالمنا في الباري














## *

يضاف الواحد الاول الى شيٌ ما دونه لا في فدد ولا كيمة ولا ولا في جنس










 بالسند ومع ثلاثةبالمراق وم ثلاثة بالصينفيوقتواحد المالانه لو كانذلك



 تهالى في الآية نفسا الا هو مهم ابنا كانوا كانوا انما اضاف تلالى الاينية








ومنهم من وقف وقال بالرجعة ومنهم من ساق وتال بالمامةكل منهذا عاله في كلزمانووبيأتي بنُصيلمذاهبهم *واما الامامية
 نصا عليه ₹ وصية اليه م اختلفوا بمده في اولاده من المصوص عليه ور خهسة يمد واسطاثيل وعبدالش وموسىوعلي *فنهممنفال بامامة *ـدوهوالمار ية * ومنهم من قال بامامة اسماعيل وانكر موته في حياة ايه، وم المباركية ومن هؤلاء من وقف كليه وقال
 في اولاده نصا بعدنص اللم يومنا هذا وه الاسطاعيلةتشومنهم من قال بالمامة عبدالشا الانط وقال برجته بعد موته لانه مات ولم يعب *ومنهم من ثال بامامة موسى نصاً عليه اذ فال والده سابعك فائم الاوهوتيمياحبا التوراة ثُ هؤلاء اختلفوا فـنهو من 'اتتصرعله وقال برجيته اذ تال لم يمت هو *ومنهم بنتوتف في موته وم المطورة و ونهم من
:فطع بوته وساق الامامة المابنه عي بنموسب الزضى وه القطعية ثُ بعده * فالاثنا عشرية ساقوا الامامة من علي الإىى الى ابنه تحمد الحسن ثُ الي ابنه المتظر الثاني عثر وقالوا هوحى لم
 ساقوالاامامةالىالمسنالعسكيري زٌ مالو بامامة اخيه جهعر وتالوا بالتونغ عليه او فالوا بالثك في
 سوق الاما.ة والتوقغ والعول بالرجهة بعد الموت والقولباليبة Fُ بالرجعة بعد الفيبة خهذه جملة الختلافات في الامامة وسيأتي تفصيل ذلك عند ذڭر المذاهب * * غدثت في آخر ايام الصعابة بدعةمبدالمهنيوغيلانالدمشتي ويونس الاسواري في القول بالقدر وانكار اضافة الحير والثر الم التدر ونج على منوالم واصل الما


البتة والمد له رب الهالمين ( ويسألون ) ايضا هذا الزالمان والمكان اللذان يذ كران أهها واقعان تحت الاجنا









 والناية فيهما موجودة خرورة اذ المقولات كلها كذلكثشوايضا فان المكان

 في المكان فور گّل زمان لذي الزمانفالا فرق وان كان















 وبالنَ التوفيق


 فتط و بانشالتوفيت
（ وذ كروا النه لا يناهى وانه هكانلا متمكن فيه برهان ضروري لا الا انفكاك منه واطرف شيٌ انه برهانهـ الذي موهوا به وشنبوا بايراداده وارادوادوا به








 وسفل المواه حينّذ وبُد المججمة تص المسم الارضي اللى نفسا فليس

الحسن البصري وتلمذ لـ عمروبن عيـد وزاد عليه يـ مسائلّ القدر وكان عمرومندعاة يزيدالناتص ايام بني انـية ثج والى الـصور وقال باماه－ه ومدحه المنصور يوما نقال نثرت الـب للاناس فلتططوا غير عمرو＊والوعيد ية ية من الحوارج والمرجئة من المبرية والقدر ية ابتدأت بدعتهم في ز． وعن استاذه بالتولى بالمنّة بين النُّلْين وتى هور واصعابه معتز وقد تكذ لل ز يد بن عي واخذ الاصول منه فاناناك صارت الز يدية كrم معتزلة ومن رفض زي يد ： آبابه في ألاصول وفي التبري

 ；لك شيوخ المتز الفالسفةتحينفسرتايام المأمون
 وافردتَا فنَّ من فون الما وسمتها

 الك大لام فتى النوع بابها واما
｜ فنادنفنون كلهم بالمنطت والمنطق وال＜＜ام مترادفان فَكان ابو الهذيل العالف شيههم الالكر وافق الفاسعة في ان الباري
 قادر بقّدرته وتدرته ذانه وابدع بدعأ في الكهام و＇الارادة وافعال
 والارزات ．هذهـه وجرت بينه و بين هشام
 ألتشب！وابو يعقوب الثهـام والادميصاحبا البى الهذيل وافقاه
 النظام في ايام المتعم
 وانْرد عن السلفت يبدع في الرفضوالقدر وعناصحابمبمسائل
 شيبـ وابو شمر وموسىنـن وانفّل الحدثي واحد بنحايط ووافقه الاسواري في جمَع ما زهب اليه من البدع وكذلاك الاسك大فية اصعاب ابي جعهو الاسـكاني والخعفرية اصعاب





 عدم الخلا،＊شَ نظرنا في قولنا فوجدناه يعلم بالثشاهد
















 عرقة ليست من جنس هذه النار وكل هذا حتى وهوس

*     * 







 تَيليط كثير














 | المسين و يصووون شهر رهضان ويستقلون في صلاتهم الكببة البيت

الجمeر ين جهفر بن مبشروجعفر
 ابن المتـتر هن انقولا بالاتولد
 من الفلاسفة والقول بأن الشا تالى قادر على تعذيب العّلمل




 ائمه جرت اكثـ، التشديدات

 ابن سويد صاحب المزداد وابر جعفر 'لاسكمي =يسى بن اهيتح
 ومن بالغ في المُول بالقدر هشابر

 ان الا.امهة لا تمهد الا باجماع الامة =ن بكزة ابيم, والهوطي والاصم انتقا على ان النا تعالى
 قبل كوها ومنع كون المهدو شئنا وابو المسن الـياط واهد

ابن علي الشُطوي صمـا عيسى الصووثي



 فك大冖وا في زه ن واحد متعاربين
في الرأيوالاع：عاد هنفرديمن عن اصحابهم بسائل تذكرها والمتاخرون منها ابو على الجبائي وابنه ابو هشام والقاضي عبي الجبار وابر الحسبن البحري قد لاصواطرق اصهامهم وانفردوا


 والواتق والـتوكل وانهاؤه من الصاحب بن عباد وباعة من
 هتوسطين مثل ضرار بن عمرو وحغص الفرد والحسين البجار
 في مسائل ونغ جهم بن صفوان في ايام نصربن سيلار واظهر بدعته في الجمبر بتّرهذ وقتله سالم ابن احوز المازني في آخر مالـ


 المرب والدقاقوة في السودان حتى آل الأهـ عح طول الزمان الى عبادتهم




 ما احدثوه من تهظيم



 يسندونها اللى هرمس و يعولون انه ادر يس والى قوم آخوين يذكرون آههم
 الموصوف وعاظيمون و يوداسف وغيرهم وال：صارى لا يعرفون هوٌلاء




 ان الهالم هو مدبروهلا غيرئ الج－ة ووالديصانية والمزقونية والمنانية القائلون
 بامنزاجها（ فاما المانية ）فانهم يقولون ان اصلين لم ـز الالا وها نور وشلمّة




 حـة * وقال ديصان ثي موات وكان مانى راهـا بكران واهدث هان هذا
 ماركسفند موبذهوبذان في هسألة تطع النسل وتهجيل فراغ المالمنقال


















بي المية برو وكان بين المالمتالة وبين السلف في كل زمارن ون اختلانات في الصفات وكا انسلف يناظزونهم عايها لا على قانون كالي بل على تول اقمائي
 صفات الباري تعالىمعانيَ قاءاءة"

 الكتابوالسنة في قدم الانكلام ملى قول ظالمر وكن عبد الها بن سعيد لكالكابي

 كاما هجرت مناظرة بين 'بي






 جماءة من الكالمقين . ابي بكى الباقالاذي والاستاذ ابي
 بكر بن فوراء وليس بينهم كثيـ

## * ${ }^{*} V^{*}$

اختالفـونغ رجل متمسبالزهد


 كتابه وروجد على اذ:ام غرجة وغور وسواد بالادخراسان فاتخذ نا.وسه وصار زلاك مذهـًا قد
 وصبالبلاء على اصحاب المديث والشيعة هن جـهتهم وهو اقوب مذهب الى •ذهب الحوارج ووي
 الbيم فانه مقارب库 الذي'وجبترتيبَ هذالاكتاب ثلى طر يق الحسابوفيهيالشارةالى
 الحماب على الحمروالاختصار وكن غرضي هن تاليف هذا الکک:اب حصر المذاهب ع ع الاختصار الخترت طريت الاستيفاء ترتيبَ وقدرت اغراضي
 ان ايننكيمة طرت هذا الهلم وكية اقسامه لثلا يظن بي اني من حيث انا فقـه ومتك اجن اجنبي

عز وجل اذيينا بالبراهين الضرور ية ان الهالم محدث كا بهد ابه أن لم يكن
 في وصفهمالفاعلين وكِفية افعالم اذ لا تكون صغة الا لموصوف فاذ ابطل المال الموصوف بطات الصفة التي وصفوه بهاء واها الاشتفال بأَحكامهم






















والاثنى عشر برجًا ومن قال بالطبائع الار بح وهرأَن قالوا لا يفمل الفاعل

























الظظر في،سـالك، وهساسمه ايجمي القر بداركه ومساله فآثرت من طريق المساب احكهكا واحسنها وايُت عليه من حِّج البرهان اوضها وامتها وقدرتها على علم العدد وكان الواضع الاوا، منه استمداد نمدد الخسابتدندئّنمنواهد وتتهي الى سبع ولا تجاوزها البــة الم الـساب وهو الموضوع الاول الذي يرد عله النقس الانيم الاول وهو فرد لا زوج جل باعتبار وجمالة يقبل النتسيم والتفصيل باءتبار فن حيثالهفرد فهو لا يستدئى اختًا تساو يه في صورة المدة ومن

 انتكون من الطرف الى الطرف ويكتب تعتا حشُوا بمالات التفاصيل وهساتات التقدر والثقر .روالـقلزوالثحو يلوكايات وجودالمبئ وحكايات الالـلات والمونوع بارزا من العرف الا يسر كمات مبالغ الجموع


وشكلا عحق وهوالتـتـبمالاول الذي ورد على اللجموع الاول وهو زوج ليس.بفرد ويجبحصره في قسيمن لاييد وان الى ثالث وصورة المدةيبَ انيكوناقصر من الصدر بقليل اذا البزء اقل من الكل ويكتب عتها حشو ما يغصها من التوجيه والتويع والتفصيل ولما اخت تساويا في المدة وان لم يِب ان تساو الما * في المدار من ذلك الاصل وشكله ايضأ ععق وهو الئقم الثاني الاذي "رد على الموضوع الاول والثاني وذلك لايكروز ان ينّص من قسين ولا يورز ان يزيد كلى اربعة اقسام ومنجاوز من اهل الصنهة نتد اخطاً وما علم وضع الحساب وسنذكر السبب فيه وصورة هدته اقصر من مدة منها ا'اصصل بقليل وكذلك يكتب تحتا ما يإن بها حشوا وبارنا , المتر وشكا هكانا طوذلك يبوز ان بياوز الاربهة واحسن الطرت ان يقتصر كلى الإل ومدنها













 او غير ذلك من سائر الصغات من جهة الاستدلال هالثى ار بعة المطا




 ان يمى الش عز وجل بـئ كلى اي شي؛ تسمتهبا ورد السع وان ذلك تسمية لا يراد بها غيره تنالى












 المساحة من الجمة التى لاقَ منها لآخر وغير متناه من جهاته المس وان














＊اتصرمامضي من ذلك الصنير وشكك هكا هـا ص وذلك يمِز الي خيث
 ＊اتصرمامضي منها الموج ，وش وذلك ايضاً ڤبرز الى حـث ينعي التصيل
 ويكّ هكذاللا ولكن يّد من الطرف الى الطزف لا على انه اخت صدر المساب بل من

 الحساب نقــا وكية ابوابها جالة
 تعابله وزرج يساويه في المدة لايجرزاغفال ذلك بُللاوالمساب تاريُ وتوجيه والآن نذكر كية هذه الهـرة：وايعار الاتسام في سيع ولمار الصدر الصدر الاول فردِ＇لازورت له في الصورة ولمَ انغصرت من الاصل في تسبهن لايعد وان الى الثا من ذلك الاصل في اربهة والما خرجت الاقسام الاخر عن

المصر فاتول ان المفالا• الذين تكَوا في عل المدد والـداب اختلفوا في الوامد اهو من المد
 في المدد وهذا الاختلاف انما ينـأ من اشترالك لفظ الواهد فالواحديطلق ويراد بهمايتركب منه الهدد فان الاثينين لابمني الاوانحدمكركرأَولت تكر يرو كذلكِ الـلانة والاربمة وبطلق وبرايراد
 ولايدذل في المددايلايتركب منه المدد وقد تلازم الواهدية جميع انزعداد لالعل أن المدد
 في جنسه او نوعه اوتخضه واهـد يقال انسان واهد وشخص واهي وني الهد كذلك فن ن الثالانة في انها ثلانة واحدة فالواحدة بالمنى الاول داخلة فيالمية المدد
 الثالث ملازمة للعدد وليس من الاقسام الثلانة قسم يطلت على الباري تهالى معناه فور واحد لا كالآماد اي هذه الوهدات والكثثرة منه وجدت ويستيل







 يسنّلون في الارواح ان اتزوا بها
 التائب النور ام الظلمة فايذلك فالوا هو هدم مذهـهمهوقدجوزورا الاشتحالت















## 







 مـهـاصالَ
 اللحوران البري والحشرات وحيران المياه والـحار التي نقتل بسضها بعضا









 و بالث تعالى الوفيق





عليه الانتسام بوجه من وجوه الآتهدة واك كثر اصحاب العد على ان الواحد لايدخل فيالعدد فالعدد هصدره الاول انتان وهو
 ثلإثة والزوج الاون ار بعة وها
 فانا مركة هن عد العدد اللائر والستة مركبة هـن فردين ويسى العددالتام والـبعة مركّةهنفردوزوجوينـى العدد
 وهي بداية اخرى وليس ذلك منغرضنافصدرالحسابفيمقابابة الواهد الذيهيو عالة العدد وليس يدخل فـوولنلك هو فردلااخت

 قسمين ولا كان العدد منعـهـا اللى فرد وزوج صار من ذللك الاصل معصورا في ار.بعةفانالفرد الاول ثلانثةوالزوج الاولاربعة وثي النهايةوما عداهامركب منها فكان البسائط العامة الـكية في العدد واحد واتثان وتلانة واربة وثى الایلال وما زاد علها

## 

فوكات كالها ولا حصركافافنالك لا تخعر الابواب الاخر فير يدد
 الحساب عّ تركي العد المدودوندندرانبس_طع على المركب
 ذكرنا .ذاهب قدهال الفالانفة فاذا بزجت المقد.ات على اونى
 .

 ونكتب تحت كل باب وتسم ما يليق به ذكا حت يمرف لم وضع ذلك اللعظ لنكك الباب ونكتب تحت ذـر الفرنة اللذكورة ما يم أصنافها .ذهـا وـا وـا واءتادا وتحت كل صنف ما خص.وانفردبهئن|اصمانبونستوف اقسام الفرق الاسلامية ثلاثا وسبهبن فرقة ونتّعر يـ اقسام الفرق الحارجة عن الملة الــيـفية
 وقاعدة فنغدمما هو اولىبالتفديج ونؤخرما هواجدر بالتاخيرونرط الهناءة|الـسايةان يكتببازاء







 تلك الاصول التي لم زتل عند ثو والما حدثت فيهم عند ما الصور رة نقط




 جهة منالمهاتوولا تالث لمذينالوجهين


 =




 كان لم يزل في المكان الذي انتقل اليه وهكذا فيا بِده من الامكنة فلم

## * 4 承







 فهو لازم في تكاي المكان والجرم من طر يق الهدد بالمساهة وبالشُ نعالى الكوفت
共

 الزمناه من حدوث الاجسام وازمانها فهو لازم هورلاء وتر كنا الا الزا ولمناه

 اكثر من واهد واعتمدا الميان في اثباتالوالواحد فتط فاذ قد بَ بَت ذلك







 فله موضوعوهورالجنس القابل لصورنه وصورة غيره من انواع ذلك البجنس

المدود من المطوط هايكتب حشورا وشرط الصناعة الكـاية ان بترلك الـواثي على الرّم المهــود ععوا فرايت شُر الصناعتتن ومــددت الابرواب على شرط المساب وتوكت المواني على رسم الكتابور باني الستمبن وعليه اتوكل وهو حسبانا ونم الوكيل(مذاهب ب) اهمل الهالم من ار بابالديانات واللللو'مل
 الاسلامية وغيرو مي من لـ كناب
 ومن اله ثبهة كتاب ميّل المجوس
 دون كتاب بثل الصابئالاولى وعن ليّس لـ كتاب ولا وحدود واحكا شـرتية ه:

 واصحابهاونتلمآخذهاومصسادرها عن كتب طأئنة طائفة على -وجب اصططلاحها بهد الإوفو على •نامجهجا والنحص الشديد



والانبات هو قولانا ان اهل العالم انتسهوا من حيت المذاهب الى اهل الديانات ولا، انهل الاهواء فان الانسان اذا اعتمد عقّدا
او قـال

 مسلم مطع والمـن هو الطاعة والمتسم ور والمطِع هو المتدين
 وني اللنبر عن النبي علم السـلام .اشتي امرؤعن مشورة ولاسعد بإستبداد برأتي ور با يكون


 دون ان يتفكر في حتَه وباطله وصواب القُول فيهوخطئهخـينـذ لا يكون مستفيد الانهما حصل الا الا على فائدة: وعل ولا اتب الامتاذ على إصيرة و يقين الالي من شهد
 فليعتبر ور با يكون المستبد برأيه مستنجطا ما اسنفاده ع على شُرط ان يسلم موضع الاستنباط وكيفـته


وله تحول وهو الصورة التي خصته دون غيره فهو ذو موضوع وذو میول







 مال وموجب للعدم لان وجود شيبُن لا يشتبهان في شيء ولا يـتلفان
 معدوم وهُ قد ابثتوا وجودها فيلزمهم القول بموجود معدوم في وقتواحد

 مشنههن في أن نلم يز'الا ولا يجوز أنتكون هذه الاشيـا، ليستغيرهمالانها صفات عه:ما اعني اشتباههمافي المعاني المذ كورة فان كان اشتباهرا هو




 ان يكون اللُـيُآن مشدهِين بالتهاير فاذ قد ثبت ما ذ كرنا ولم يكن بد"من اشنباه او اخنلاف هو معنى غيرها فقدثبت ثالث واذا بَت ثالث زُمفهم ثلانهم مثل ما لزم في الانثين من السوةال وهكذا ابدأ وهذا يوجب ضرورة ان كل واهد هنم| او احده| مهكب من زاته ومن المعنى الذي

## * 47

بان بهع الآخر او به أشبه الآخر فان آبّوا ذللك لما جميعاً وكلامام



 آلكة اكثر من المألوهين وهذا محال لانه لا لا سبيل المى وجود اعداد قائهة


 فان لم يكن لها عدد فليست موجودة لان


 وثحول فكَل حامل فو منغصل مز خالفَ ورن غيره من الحاملين عجموله

 ما باينَ ف:ه سائر المحولات من نوعه وجنسه وفصله والباري تعالى غبر









لانه حصل العم بقوةتلك الفائدة: لعمه الذين يستنجطونه منهم ركن
 هطالعًا و المنكرون لانبوات مثل الفالاسفة والصابئة والبراهمة وه
 بل يضهون حدو اععلية حتى
 هو العائلون بالن.بوات ومن قالل بالاحكام, الثيرية وفد قال بالمدود المعلية ولا ينعكى ار باب الدياناتاتوالمللـمن المسمين واهل الكتاب وبن كتاب( نتكا ها هن الـا ) في معنى الدين والملة والثـرعة والمنهات والاسـلام والـانـيفـة والسنة والجماعة فانها عبارات وردت في الـنز يل وإلكى واحدة منما معنى

 انه الطاعة والانتياد وقد قال تعالى ان الدين عند الهالاسالا وقد برد بعنى الجز:اه يقال كما تد ـندندان وقد يرديمتىنى الحساب يوم الماد والتناد فال تعالى ذلك الد ين القيم فالمدين هو المساد

المطيع المقر بالجزاء والمسابيوم التاد والمعاد قال الهُ تسالى
 كان نوع اللانسان محتابا الى




 , وصورة الاجتاع نلى هذه الميئة ئيزالملة والطريق الماص الذي يوصل اللى هذهالمئة هو \# شالمنابح والثرعة والسنة والاتفاق على تلك المـة تعالى لكل جهلنا منـم شـرهة ومنهاجًا وان يتصور وضع المنا وشرع الثرعة الا بواضع شأرع يكونغخصوصا منعندالشّ بآيات تدل عـلى صدقه وربا تكا تكون الآية مغنية في نغس الدعوى ور بـن تكون ملازمة ور با تكا تكون


 التضاد وسنذكر كيفـةذلك الن























 شيتًا موجود" اوفد تخلصنا ايضألمي باب البّزي" وكلامنا فيه في هذا

## そと人

الديوان من مـّل هذا الالزا هـا هـا لاك ＊＊


 وانذ كانوا اهل كتاب لا يقرون يهض الانبيا، ولكنا ادخلاناو في هذا المكان لةولم بغاعلِن لم يزالا فالنصارى احت بالاد




 بانطاكِة قبل ظهور النصراينية وكان قولهالتوحيد الجرد الصحيحتوان عيسى

 روح التدس

 هذا التوحيد الجرد وان عيسى عبد مغلوق انسان نبي رسول الشاك كسائر الانبياء عليهم السلام وان عيسى هوروح العدس وكّلة النّ عز وجل



 طاثي المبشة والنوبة ومذهب جّتع نصارى افريقية وصعلية والاندلس

 من نوح عايَ السلام قال الس
 وصى به نوهاَ والحدودوالاحكام ابتدأتمن＇دم وشيثوا：وريس عاليهم السلام وختمت الثشائع
 وانها حستا وجمالا كمهد عليه السلام قال الشّنعالماليوم｜كملت لك ورضيت لى الاسلام ديتا وقد فـِل خص آدمبالاسهاه وخص نوِ بماني تلك الاسما، وخص ابراههم بالجم بينها موسي بالتنز يل وخص عيسى بالتأو يل وخص المصطفى بابلمع بينما على ملة ابيكا براهـهم كـفـة الـقر ير الاول والككيل بالئر يرالثاليبيثيكون，مصدقا كل واحد ما بين يديه من الثـرأِع الماضبة والسنن السالفـة ＇تقدير＇اللامرعلى الخلم وتوفيقا اللدـن كلى الفطرة فن خاصـية النبوة ان لا يشاركمهم فيها غيرث وقد تِل ان الهّ عزوجل اسس

دينه على مثال خلَّهَ لِيُدتدل بخلقه على دينه وبدينـ وهدانيته(المسلمون)ندذ كرنامنى ونى الاسلامونغرق ههنا ينه وبين الايمانوالاحسان ونبين ما البدا وما الوسط وما الكهال والمجبر المعروف في دعوة جبر يل عليه السلام حـث جاء على صعرة أَعرابي وجلس حتى الصقركبته بركة النى صلى الهّ عليه وسلم وقال يا رسولا الهّ* ما الاسلام نقال ان تشهد ان لا اله الا الذ والي رسولا الهُ وأن نتيهالصالاة وتوتي الز كاة وتصومشّهر رمضان وتحج اليت ان استطت اليه
 الايمان قال عليه السلامأنتؤمن بالهُ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخروان تؤمن بالقدر خيره وشره فال صدفت * ثُمال ما الاحسان نال عليهالسلامامن تهبد الشا كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فال صدقت قال متى الساعة ذال عليهالسلام ما المسؤل |











 مصروجمع النوبة وبمّع الحبشة وملوك الامتّين المذكو ريّن










 الذي قد اوجب الهتل والحس بطلانه وليس في باب المال اعظم من ان



 اخبرونا اذ هذه الاشبا، لم تزل كلها وانها







 وجوب ان نكون مدَدَثة لِصر المدد وجرى طبيعة النقص والز يادة فيها كلى حسب ما قدمناه في هدوث الهالم








 يقال فبه انه ابنه

السلام هذا جبريل جاءكيعيلا دينكففرقفيالفُسيرينالاسلام والابان * اذالاسلام قد يرد
 فيالموْن والمنافت فال الشتعالى فالت الاعراب آمنا فل لمتؤمنوا ولكنوولوا المنا ففرق النزيل بينها فكانالاسلامبمبنى التسليم والانتياد ظاعرا الموضع الاشتراك فو المبدأ \$ا معه بأن يصدقبالشا و.لانكته وكنبّ ورسلهواليوم الآخرويقر ععدا بأن القدر خيره وشره من الهُ تطالى بهمى ان ما اصابه لم
 لِيده كان موزمتا حقًا جعبينالاسلاموالتصديق وقرن الجاهدة بالمـاهدة وصار غيبه شهادة فور الكخل نكان الاسلام مبدا" والايان وسطا والاحسان كَ'اوعلى هذا شُمل الفظ المسلين الابجوالمالك*وقديردالايلام وترينها الاحسان قال الش تنالى

 كع الاسلام دينا وتوله ان الدين

عند الله الاسلام وقوله اذ قاله ربه اسلم ثال اسلمتلاب الطالمن وقوله فلا عوتن الا وانت مسلمون وعلى هذا خُصلالاسلامُ بالعرقة
 فيالتوحيد والهدلوالوعدوالوعيد والهمع والعقل نتكم" ههنا فِّه معنى الاصول والفروع وسائر
 الاصول مسرنة الباري تعالي بوهدانيته وصفانه ومعرفة الرسل
 يتعينالحن فيها بين المخاصيان فيمن الاصولومن المعلوم ان الديناذا كا كن منتسا اللى معرنة وطاءةوالمعرفة اصل والطاعةفوع

 والثر يعة كانفروعيا والاصورل ي موضوع عل الكهام والفروع يـ موضوع علم الفته وتالبهض
 اليه بالظظر والاستدلالفهو من الاصول وكل ما هو مظنون ويتوصل اليهبالقـاس والاجنهاد فهو من !اففروع*واما الوحيد
( قال ابو محد رضى الشّ عنه ) وهذا باطل ظالمر الكذبلأن الانجيل



 عزوجلمنطر يقالاستدلال






 ليستاللمياة وايضً فان كان الابن هو العلم وروح القدس هو الحياة فا لـا






( الطق وجب ان يكون الباري تعالى ناطقا






 جوهرا ولا جوهر ا'

 ٪ القـبم قبله بقع الثاني وهذه كا

 الزوج والفرد وهذا ا/كل الاعداد وجب ان يكرن الباري نصالى كذلك لانه غاية النكال














نقد تال اهـل اللـنة وهج الصغاتية ان الها تالى والمد في
 صغاته الازليةلا نظير له وواهد
 العدل ان الش تعالى واهد في
 في افعاله لا شر يك لل فلا قدير فير ذاته ولا قسيم له في افـالها وعحال وجود قدبين ومغدور بين قادر ين وذلك هو التوحيد والهدأ وعلى مذهب اهل الـنـة انالشُتالى عدل في افغاله بعهى
 ما يـا، ويكم ما يريد فالعدل وضع الثي‘موضهوهوهر التصرف
 والظلم بضدهفال بتصور منه جور
 -ذهب امل الاعتزال المدل ما
 اصدلار الْعل على وجه الصواب والمطلية 1 المالوعدوالواوعيدنقال اهل السنة الوعد والوعـد كلامه الاز لموعدعلىما امر وأوْءَ علمانيفنكلمن نجاواستوجب

## 

الثواب فوعده وكل من هلك واستوجب الهقاب فبوعيده فلا كبَ عله ثي" من تضية المعل
 الازل وانیا اله وني وري وعد وأوعد بكلام يعدَث فيفعلهاستحى الثواب ومن خسر فئعله استوجب المقاب والمعلا من حيث الـمكة يتغيولك واما اللمع والمقل فتال اهل السنة الواجبات كها بالـلمع والمعارف كلـا بالمقل فالمتل لا يـسِنْ ولا يقِح ولا يقتغي ولا يوجب والمعلا يمر فـاي لا يوجد المرفة بلي يوجب* اهل الهدل المارف كلابا بعةولة بالمعل واجبةبنظر المعل وشكر المم واجب قبل ورود المع والـدنْ والتبح صغتان ذاتيان للالسَنَ والقيحِ فذه القَاعد المسائل التي تكام فيهـا امل الاصول وسنذك مذهب كلا طائنة مغصلا ان شاه الها تمالى ولىل علا موضوع ومسائل قد
 وغيرم من الجبرية والصفاتة

الزل والفرد جز، الثلالثة والكلاثة كل للفرد ولالزوج معه فالفرد غير الثلاثة والثلالنة غير الفرد والمدد مركب من والياند

















## الصفيهة المهاة





 استحال الآلَ انساتَ فالمستح انسان ولس المآ وان كان الانسان استحال

















 يرى و بالرب الواحد يسوع المسيح بكى المالائق كانا وليس بصنوع
 شي، الذي من اجلنا مـشرالناس وهن اجل من دوح التدس وصارانسانا وولد من مريم البتول وألم وصلب اليام

 الاموات والاحياء ونزمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي هو

والمنّلطة منهم الفريقانمنالمترلة والصغاتيّمتقابلان نقابلى التضاد
 واؤعيدية والثـيعة والحورارج وهذألـضادبين كلفر يقوفر يق كان هاصلا في كل زمانوبانكل فرقة هقالة على حـالها وكتب صنغوها ودولة عاونتهم وصولة

 بالقدرية ؤ ڤد جهلوا لة القدر ية مشتركا وقالوا لفظ القدر ية يطلق كلى من يقرل
 احترازاءن ومعة اللة باذ اذ كان الذم بهمتمناعليه القول النب عليه السلامالقدر يةءجوسهذه الامة وكانتالصعاتيةتهارضهمبالاتاتفات
 نقابل النضاد نكيف يعالق لفظ الْ̈د على الضد وند قال النبى عايه الـلـلام القدر ية خيماء الشا في القدر والخصوهة' في التدر
 ونعل الهد ان تصوروريلمذهب


الاحوال كلا على القدر المحتوم

 الهُ تعالى قديم والتدم اخص وصف ذاتونغورا الصفاتاتلعدية اصلاز فقالوا هو عالم بذاته قادر بذاتهحيبذاتهلابعلموقدرةوحياة


 لشاركته في الالمية واتفقوا لعى الى
 وهو حرفـوصوت كِتب امثانُه في المصاحف حكايات عنه فانما وجد في المل عرض فقد فنى في اللال وانتقوا على ان الأرادة والسمع والبصرليست وعاني قائة بذاتهلكناختلفوافيوجوءوجودها وعمامل معانيها كما سياتي واتفتوا على نقى رؤية الهُ تهالي بالابصار في دار القرار ونى التشبيه عنه من كل وجه حهة ومكانا وصورة وجشاوتحيزَ اواننقالاوزوالاوتنيرا وتأَّثا واوجبوا تاو يل الآيات يات المتشانهة فيها وسموا هذا المنط توحيد اغوانئقوا على انالمبدقادر

مشتن من ابيه روح مبة و بهمود ية واحدة لنفرانالحطايا وبياءةواحدة
 ( وتال ) في اول انجيل يوحنا الثمليذ في البدء كانت الكمة والالكمة عدي الها والشّ كلز الكمكة ( قال ابوعمد رضى الله عنه) فهذهاقوال اله التأملها ذو عقل علا انهاوساوس













 فوض الام الى ابنه والاب اكبر من الابن فهذه نصوص على ان الابن غير الاب اذ لا يقعد المر عن الا عي الا
 والعدرة او غير ذلك لان هذه الصفات لا نتعد عن يمين حاملها
 | من الجنون ما يدخل علي من ادعى الـن الصفات لا مي الموصوف

ولا مي غيره*وان قالوا الاب هو الابنوهوغيره لميكن ذلك بـدع
 لنفسه وان الاب اب لنفسه وابن لنغسه ولبس في المُ ولم والموس







 والياس وسائر الانبياه قد اتوا بّل ما اتى به من احياء الموتى وغيره


 الـذلان\#وامانتهمالتي ذكروا الهم هتفتون كليا موجبة ان الا الا بن هو الذي نزل من اللما. وتِسد من روح القدسوصار انساناًا وقلّل وصلب

 عخلوق بل كان لم يزل قالوا ليس هوغيرالاب بل يصير الابب ودوح القدس عغلوقين *وان
 وهذا عحالوتناقض \#وايضاَ فتد لزم منهذا ان الابن



خالق لافعالهخيرهاوشرهامستى ملي ماينعله تواباً وععابًا في الدار الا خخرة والرب تسالى منزه البـ يضاف الـه سُر وظلم وفعل هو كغر ومعصية لانه لو خلق الظلّا

 لا يفمل الاالصالاحوالميِويجب من حـث الـلكة وعاية مصالا الهباد*واها الاصح واللطف فنى وجوبهةافلاعندئ وسموا هذا الثمط عدلا \#واتفتوابلى انالمؤمن اذا خرج من الدنيابلى طاعةوتوبة استخت الثواببوالعوض'والنفضل معنى آخر وراه الثوابواذاخرج من غير نوبة عن كيرة ارتكبها استخن الالمو في الانار لكزيكون عقابه اخغ من عیاب الكعار وسموا هذا النمط وعداووعيدا" الما والنقواعلى اناصول الممرنةوشكر النعة واجب قبل ورود اللـع والحسن والتبين يجب معرفتهـا بالعتل واعتناق المسن واجتناب التيّح واجب كذلك وورود التَاليف ألطاف الباري تالى ارسلها الى المباد بتوسط الانبياء

## 沗 0 V

عليهم السلام المتحانًا واختبارًا ليهلك من هلك عن يينة ويـيى
 الامامة والقولفيها نصاّواختـارًا كا سيأتي عند مقالة كل طانية والآت نذ كـر ما يختص بطابأنة .
 كان تليذالدسن البصري يقرأ عليه الهلمو والاخبار وكان في
 اللمكوبابلمربالآنمنهم شرذمة قليلة في بلد ادريس بن عبد الش الـيني الني خرج بالمغرب في ايانم إي جعفر المنصور ويعال الواصليةواءتزالمم يدور علىاربع قواعد (القاءدهالاولم)القولبنين صفات الباري تهالى من المر والقدرةوالارادة والحـياة وكانت هذه المقالة فيبدئها غير نضيجة وكان واصل بن عطأئيرع فيها على تول ظاهر وهو الاتثاق على استَالة وجود آلهين قديهت ازلين قالومن ابَتبتمين وصفة قدية فندأبُبت المهنوانمانشرعت

 اذما لا علم له هوبلا ثيك غير الذياله علموالذيلا حـياة لمهو بالاشك الكانير






 فرق والانقد كذب يوحنا اللعين فائل هذا الكفر واهل الكّب الانب هو










 قبل ورود المبر عليك بطالان صالهورقنله



## * - 人 亥


 ابطال جمع الشُرائع بل ابطال كل خبر كا بان في المالم عن كل بلد وملك ونبي وفيلسون وعالم ووتعت وني هذا ما فيه

 بينى






 و يضطر خبرّها سامهُها اللى تصديقه وسواء كانوا عدولا او وفساقَا او كفارًا











اصعابه فيها بعد مطالهة كتب الفلاسفة وانتصى نظرُّ فيها الى
 قادرًا اُم الـمك بانهـا صفتان ذاتِتانها اعتابارانللذاتالقديهة كاقاله الجبائي او هالتان كما قاله ابو هاثمروملابوالمسين البصري الى ردها اللى صغة واحدة وهى الملمينوزلكعيّنهذهبا الفلاسفة وسنذكر تضصل ذلك و'كن السلف يالفهم في ذلك اذ
 الكتابوالـنـة ( القاعدهالثاتية) الترل بابقدر وانا سالك في ذلك مسلك مبد الجهني وغيلان الدمشقى وقرر واصل بن عطال، هذه القاعدة ا كثر ما كانيقرد قاعدة الصنات فقال ان الباري تالى حكي عادل لا جيوز أن يضاف اليه شُروظل ولا يبوز انير يدمنزالمباد شالافمايامه

 والايمانوالكفر والطاءةوالبيصية وهو اللمازي على فمله والربتعالى اقدرهعلى ذلك كله وانغال المباد

## *09 *

مصصورة نيالمركاتوالسكنات والاعتادات والنظروالعلم فان ويستيلانيخاطب المبد بافمل وهو لا يكنـنا ان يفعل وهويكس من نفسه الاقتدار والنمل ومن انهـره نقد انكر الضرو رة واستدلبآيات على هذه الكَكات ور رأيترسالة نسبت المالمسن البصري ك:بها الى عبد الملك ابن حروانوقد سأله عن القول بالقدر والجمبر فاجابه با يوانف مذهب القدرية واستدل فيها بآيات •ـن الك:اب ودلائلمن المقل ولعلها لواصل بن عطاء فاكانالمسنمنيـالف الـلف في ان التدر خيره وشره من الله
 عنده والجُبانه همل هذاللمظ الوارد في المبر على البلاءوالهافية والثدةوالراهة والمرض والثفـاء والموت والمباة اللي غير المى دلك من افعال الها تالى دون المير والتـروالمسنوالتِيحالصادر ين من اكتـاب المباد وكنلك او رده جهاعة المتّلة في المفالات من اصهابهم( التاعدة الثالة )
'ندم على حضور موضع صلبه بل كانت وافنة على بعد تنظر هذا كهله في
 ظاهره على انه مكتوم متواطأ علِه وما كان الحورار يونليلتئذنصنص الانجيل

















 " بينا النال لم نكن كانة تط وحتى لوصح انهاكانة فكيف لا يبوز ذلك



ومهيل لا لَكروج النبي صلى الهُ عايه وسلم لِلة هاجر بكضرة مائة رجل.
 عن الله عز وجل بانه شبه على الكافة فلا يكوز ان يقال ذللث لانه قطع
 بذللك يقين عن الله عز وجل فيلزمقوبل ڤواما التشبيه على ا'واحد و'لاثنين ونحو ذالك فانه جائزوكذلا فقد الفقل والسيافة يجوز ذلك على الواحد

 النصارى واليهود انه عليه السلام قتل وصلب فوعا
 المد"عون انهم قتلوه وصلبوه ؤ يعلدون انه لم يكن ذللك وانما اخذوا منَ المكنم فقنالوه وصلبوه في الستار ومنغ ثن حضور الناس ثم انزلوه ودفنوه تمو يهأعلى العامة التي شبه الـدبر لها



 كل هعی=a
 والامر بعبادته وهن جنس وطء الاماء وساترما نسبوه الى داود وسليمان

 نقل آحاد كذبوا فيه واما خوار المهل فانما هو على ما رو ينا عن ابن عباس



القول بالمنزلةيتن المنزلّين والسبب فـي انه دخل واحد كالى الحمن البصرى فقال هالمام الدين لقد ظهرت فيزماننا ـجاعة يكفرون اصحاب الجابأر وانلييرة عندئ كفر يخرجبهن المالةؤوعيـدية الـوارج وجاعة يرجؤن اصحاب الكباتُ والكبيرة عنده و لا تضر مع الاعمان بل العـلعكىمذهبهم لِس ركانا هن الاويان ولا يضر مع الايمان هسصية كا لا ينف ع ع الJا فرطاءةو ;كيف تحك لنا في ذلك اعتعادا فتفك الحسن في ذلث وقبل أن ـِيب اقول ان صاحب الکكيرة هؤهـ، . في منز لة بين المنزليت لاهو"من ولا كافر ڤ قام واهتز ل الم السطوانة من السطوانانت المسيد يقرد ما اجاب به على بأنة من
 اعتز ل عنا واصل فیى هو واصحابه معتز لة و وجه نقّ مره انه قال ان الايمان عبارة خصطل خير ازا ابتمعت سهى

المر مؤمنا وهو المـ مــدح والفاسق لم يستّم خصال المير ولا السحّق＇سم المدحفلايسىى مؤْنا وليس هو بكا ولمرمطانق ايضآ لان الشهادة وسائراعهال الحيرموجودةفـهـه لاوجهلانكارها

 الار خالداً فيها الديسنيفيالآخرة الا الفرينــان فريق في البـنة
 الهذاب ونكون دركته فوت

 القدر وانكار الصفات（ التاعدة
 من اصحاب البمل واصحه الصاب صفين ان احدها يغطي＂لا بعينه وكذلك توه في عثمان وقاتليه وخاذليه ان احدالةر يقين فاسق لا عالة عا ان اند المد المتلاغينين فاسق لابعينه وقد عرفت تور فيالفاسقوانل درجاتاتالريبين

 شادة

التوة التي كانت في القضة التيتضهـا السامري من اثر جبر يلعليهالـلام













 فهذا كه لا يلزم منه شي＊










الباري ولا الملم ما كانا عليه ولا انتعلا ويقال لممهذا ابطال للانحادوتول







 نصف المسيحلا كلالانه طبيعتان ولستم تمبدون الااحدامها دون الاخرى
 ان الموت والعلب النا وقع على الانسوتخاصة مات المستخ وصلب كاذبون لانه النا مات نصفه وصلب نصفه فتط لان الم
 اهدها دون الأخر وكل من قال من اليععرية الانسان والآل مئ
 الانـان زةد عبد انسانًا ور به انسان بغلان






 فِيا في كتابكوما كانإبشر أنيكه الش الا وحيا اومنوراه حجاب الن انها

بقل وجوزآن يكون عثّان وتلي كلى الـطا هــذا قول رئيس العمتزالة ومبدأ الطر يقة في اعلامام الصعابة وائة الهترة ووانقه عيرو ابن عبيد على مذهبهو زاد عليه في تفسيق الهد الفريعين لا لا بينـه بأن قال لو شهد رجالون من اهد الفر يقنينمثلعلعورجل
 شهادتهما وفيه تفسيق الفر يقين وكونها من اهل الذاروكانـن
 بالازهد ورواصل مشهورَبابالفضـلـا والادبعندها|المذيلية)اصعاب ابيالمذيلـ -مدانـن بن ابيالمذيل
 ومقر ر الطريةة ولمناظر عليها
 الطريلِ عن واصل بن عطان و ويال اخذ واصل عن ابيهانم عبد الثّ بن يمــد بن الـنفية ويقال اخذه عن الـدن بن ابي الــسن البعري وانا الفا

 ذاته قادر بِّدرة وفدرتةذاتهتي

بياة وحياتهذاتهوانا اقتبسهذا الرأيمن الفلاسفةالذين اعئمدو ان خاته واحدة لا كثرة فيها بوجه واغا الصفات ليست وراء الذات معانيقائة بذاته بل وله ذاته وترجع الى السلوباواللاوازم
 عالم بذاته لا بعلموبينقول القائلر عالم بعلمهو ذات، ان الاول الم الصفة واثثاني انبات ذات هو بينه صفة او انبات صفة بعينها ذاتواذ آْبَتابو الهذيل هذه الصنات وجوها لانذات فهي بعينها اقانيم النصارى او احوال ابيههاثم(الثانية) انهانبت ارادات لا ميل لها يكونالباري
 أَّحدث هذه المقالة وتابعه عليها المتأَ الاباري تعالى ان بمضه لا

 والاستخباروكان أمر التكوين عنده غــير أمر التكيف الانيف (اللإبة) قوله فيالقدرمثل ما قاله الها اصعابه الا انه قدَريٌ الاولى

تعالى كلم موسى من جانب الطور من الشيرة من شاطليء الوادي * قلنا
 حدث في الثجّرة وشالطي الوادي وجانب الطور وكل ذلك ولك مغلوت معدث وكذلك تحول جبر يل عليه السالم في صورة دحية انما هو الم أن
 يخلوت تعاقب' عليهم الاعراض بخلاف اللأتعالى في ذلك

 منهم الثرائع التي يعملبها الملكيون والنساطرة واليماقبة والمارقية قاطع لمّ وهي مسُّلة جرت لنامع بهضهر وذلك الهم لا يخلون من الحد وجهِين اما ان يكونوا يعولون يطالان النبوة بعد عيسى عليه السلام والما وان يلان يقولوا بامكانها بعده عليمالسلام الاقرار بنبوة تحد صلى اللّ عليه وسلم اذ ثبت نقا بثلها نتلت العلام عيسىوغيره عليهم الصالاة والسلام ش وانقالوا بـلا بطلان النبوة بعد عيسى عليدالسلام


 اناجيلهر مبطلة لكل ما ؤ عليه اليوم اذ فيها انه عليه السلام قال لم آت لأغير شيتًامنشرائعالتوراةوانه كان يلتزمهو واصحابه بهده السبت واعياد



 نبي آَصلا ني معاص مفترات على الهُ عزوجل بيقينلا شكك فيه



 تكون ابعاضه كاها مساو ية له اذا جزتُت الا توى انالفرد والفرد مساويان للانيّن وان الزوج والفرد ليس مساويآلز وج الذي هو الانثان والثمسة
 العالم فهنا معنى قولناان المساوي وغير المساوي هو خاصة العدد وهذه


 شُك فهو اذْ بالضرورة لِّس واحدا فالواحد خرو رة هو الذي لا لا
 وهو الني اردنا ان نيين وايضأفان الحس وضرورة الهعل يشهدان

 وجوده ولو لم يوجد الواحد لما وجد في العالم عدد ولا معدود اصلا واللالم كا اعدادومعدودات موجودة فالواحدموجود ضرو رة فلالنظرنا فيالعالم الا لظر| طـي
 أَبدا بلا هاية وكل حركة فهي ايضا منعسهة بانعسام المحترك بهاوالزمان
 المحركُ بها الذي هو المدةو كذللك كل مقول من جنس او نوع او فصل وكذللك كل عرض يمحول في جرم فانه منعسم بانتسام مطاملههذا امه يعلم بضرورة المعل والمشاهدةٌ وليس الالم كله شيثا غير ما ذكرنا فصع ضرورة

جبري الآخرة فان مذهبه في حركاتاهل الخالم ين فيالآخرة انها كلا ضرورية لاقدرة للعباد عليها وكالها عخلوقة لاباري تعالى اذ لو كانت مكتسبة للعبادلJانوا مك大 حركات اهل الخلد تلمن تمط وانهم يصيرون الي سكون دائ خودا وتجتمع اللذات في ذللك السكون لاهل الـنـة وتجتمع الالآم في ذلك السكون لاهمل البار وهذا قريب هن مذهب
 وانما التز لانه لها الز العالم ان الحوادث التي لا اول لها كالموادثالتي لا آخر لـا ان كل واحدة لا تثناهى فال الي لا اقول بيكركنت لا تنّاهى آخرا كا لا اقول بحركات لا تنتاهى
 رائح وكانه نالن ان ما لزمه في اللحكة لا يلزمسـه في السكون (السادسة) قوله في الاستطاتة|نها عرض من الاعراضغيرالسلامة والصمة وفوق بين الفال العلوب

## * ( 0 录

وانفال الجوراح نقال لا يعح وجود افنال التلوب منهع عدم القدرة والاستطاعة معهانيهال الفمل وجوز ذلك في افـال الجِارح وتال بيُعدها فيفعل بها في الحال الاولى وان لم يوجد المعل الا في المالة الثانية تال فحال يفعل غير هال نمل تولد من نمل المبدفهونـهي غير اللمن والطم والرائهة وكل مالا يرفر كيفته وقال في الادراك والك الحادثِّن في غيره عـــد
 فيهوليسامن انفالالمالماد(السابهة) قوله في الفكر فبل ورود ال-يمع انه يجب عليه ان يمرفالهالهتالى بالديل من غير خاطر وان فصر في المعرنةاستوجب المعوبة ابداً ويعل اليضا حسن المسن وجِ القِّج فِبِ علِّ الاقدام على
 والاعراض عن التّج كالككب والجوروقال ايضا بطاعات لا يراد بها الهُ تلالى ولا ينصد باليا الغثرب اليه كالتصد الى الظطر الاول والظر الاولفنانلميرف

انه ليس في السالم واحد البتة وتد قدمنا برهان ضروري آنفا انه لا بد بد




 غيره اصلا ولا غختعفاعالا خالتَا الا هو وحدهلاشريك لـا


 وجوب احتال الانتسام لكل جز، في الالما في آلم






 للقيمة ضمورة و باله هالى التوفين * *)



 اتلك الميـية دون هذه نترددساءة فلا لم يجد دليلاً قال فن اين ملتم انتم

إيضا النى هسنه اللـئتي دون تلك فقلت لباهين خمرور ية توجب ما قلنا ونتنيما قلت（منها）انهو كان ما قلت لكان كل من اخرجه اللهتعالى حينئذ من الهدم الى الوجود من الـثـبان والشيون يعلمون ذلك و يحسونه
 حدثوا الآن في طال توليهم لصناكاتهم وتجاراتهم واءالم من حرثو وحصاد
 يعتغي فلم المل الضروري بذلث ولا بد ما يقتضي الملم الضروري كل نتل جاء بآقل منهذا المحي＂ما كان قبلا من الملك والدول والوقائع ولبلغ









 قلناهاما يرجع الى خبر رجل واحدوامرأْ واحدة فتط وها اولمن احدثهم الله تعالى هت النوع الانساني وها كان هكذا فانه لا يوجب العلم الفمروري



 وامرأَة واحدة وجب تصديت قولم（ وبرهان آخر ）وهوانَع قد اتبتج

اللهنتالـ، بعد＇والفعل عبادةوقال في المكره اذا لم يمرف التعريض والتور ية فيما كا كوه عليه فله ان يكذب ويكون وزره هوضوتا عنه（الثامنة ）قوله في الآحبال والار زات ان الإجل ان ان يقمّل مات في ذلات الوقت ولا يكوز ان．زادنيالمراوينقصوالارزات على وجهجن احدها ما خلق اللد تصالى من الامود المنتغ بها يكوز ان يعال خلقها رزقا للعباد فهلى هذا هنقال اناحـد
 للا فيه ان فيالا جسام ما ؛ يخلقه الله وانثاني ما الار زاقتلهباد فا＇＇مل عهنا فهو رزت وما حرم فليّس رزقاًا اي لِيس مأمور＂بنذاونه（التاسعة） كـك الكسى عنه＇نه فال ارادة الله غير المراد فارادته لـا غلت ＂ي خلعه له وخلته للشي＂ع：مده
 لا في مكل وتالا ابه تعال لميزل ＂
范 ＂

 انه فال الحجة لا نقوم فيما غاب الا بخبر عشرين فيهم واهد من اهل الجنتأَّابكثرورلاتخلوالارض عن جماءة م اولياء اللّمعصومين لا يكذبون ولا يرتكبون التكائر فنم الحجة لاالتواتر اذ يكوز أن يكذب جماعة من لايكصون عددَا اذا ملم يكونوا اوليا، الشّه ولم بكن فيهم واحد هعصوم وصحب ابا المذيل ابو يـعوب الثيام والادمي وها لعل معالته وكان سنه مائة س:ة توفيفياولـوخلافة الموكرسنة خسوتثاليّنومائين年 ابنسيار بن هاني النظامقد طالع كثيرِّامن كتب الفلاسفة وخلط كلاههم بكلام المتزلةوانغرد عن اصحابه بسائل ( الاولى) منها النه زاد على القول بالعدر خيروهوشره منا وتوهانانالهُ تلمالى لا يوصف بالتـدرة على الثـرور والمعامي وليست تيمعدورة لباري تمالى خلاواَ لاصحابه فانهم تضوا بانه قادر عالها كنه لا بنملها لانها







 يجرز الاعتراض عليه بالدعوى وانا اختلف عنهم في الاسهاء نقط وليسني
 تسالى التوفقِ
( قال ابو حمد رضي الشَ عنه ) فلم بُد عند




























 عالمن بالعلمر متكلين باللغن هتصرفين في الصناعات بلا تلا تلمي ولا توقيف








قبهة و．ذهب النظام ان القتح اذا كان صغة ذاتيَلقبيحو وهو المانع من الاضافة اليه فـلا فنف
 فيهب انبكونماناتفناعفلالعدل لا يوصف بالعدرة تلى الظلم وزاد ايضآ على هنا الاختـيار نقال انا
 صلامَا لمباده ولا يغدر على ان ان
 صالاحهم هذا في نعلق قدرته با تِملق بامور الدنيا والما امور الآخنرة فقال لا يوصغ الباري تالى بالقدرة على ان يزبد في عذاب اهل النار شبـًّا ولا على ان ينتص منه شيبًّ وكذلك لا لا بنقص من نيم اهل البمة ولا ان يخرج الحد＇من اهمل الج وليس خلك مفدورْ اله وقد الزم عليه ان يكون البأرسـي تالما

 النعل والترل الزمتوني فيالقدرةيلزمكيفيالفعل
 كان مغدورَا فالا فرق وانا اخذ

## * ( ${ }^{*}$

هذه المقالة من قدماء الفالدفة حيث قضوا بأن المواد لا يجوز
 واوجده هو المتدور ولو كان في
 واككل ما ابدعه نظاما وترتيا وتـا
 الارادة ان الباري تعالى يلس موصوفانبهالعل المقيعةفاذا وصف الاري بهاهُركأفي انعاله فالمراد بذلكا خالةهاومنشئهالعل حسبماعلماواذا وصفبكونهميدَا لافعال الهباد فالمنى به انه آح بها وناه عنها
 الارادة ( الثالثة ) قوله ان افعال الهبادكلاحركات خفسبوالسادونون حركة اعتاد والعلوم والارادات حركرت النفس ولم يرد بهـــنه الحركة حركة النقا ونة وانما الحركة عنده مبدأ تغير مّا كا قالت مالت الفالاسفة من اثبات حركات في الكيفوالكموالوضعوالا ين والمتى الب احوالها (الرابعة) ووانتهمايضا فيقولم, انالانسانيوالحفيتهُهو النفسوالروح والبدنالتها وقالبها وهذهيعنهالمعالةالغلاسفة غير انه
 وقبل البرهان بـعريه من البرهان
*




























 ذلك الاصل الفاسد انه كان الاولى اذ خلةهم ان لا يدهمهو والاستدلال










 البراههة عليه وسائر من خالفنا من تفريع هذا الملمنى كمن يقول بالتا بالوحيد


 لم حباه بالمهد في الدنيا دون غيره وهكذا كل مل ما في الطالماذا نظرفيه تلالى الذي لا يسألَ لعا يفعل وت يسألون

نقامرعن ادرالكمذهمهمفالالى
 لطـف مشابك البدن مداخل اللعلب باجزائه هداخلةالمائية في الوردوالدهنيةفيالنمسـبوالـيكتية في اللبن وقال ان الرُح هي التي لها قوة واستطاءة وحياة ومـُـئة


 العدرة من انعّل فيو هن ون فـل
 الشه تسالى طع المجر طبها وخلقه


 واحكا.ها خبط مذهب يخالف المتكـمين والفلاسفة (السادسة) وافق الفاسفةتينينيلمز، الذي لا يجزىواحدثالةولبالطفرة
 طرف اللي طرف انها قطـت ما لا يتنامى وكفـيقطم.ايتنامى
 وبضها بالطفرة وشبهذلكبيبل شد على خـبـة معترضة وسط

البُّطوله هنسون ذراعا وعليه دلو معلق وحبل طورله هنسون
 الحبل المتوسط فان الدؤ يصل الـ رأس البئر وقد تطع مائة
 في زمانواهد وليس ذلك الا ان بعض التطع بالطفرة ولم يلما ان الطفرةتطعمسانة ايضآموازية
 الفرقبين المثّى والطفرة يرجع الم سرعة الزمانو بطئه(السابِة)
 اعراض ايتمت ورافت هـت انشام ابن الحـ والطعوم والروائ اجسام فتارة يقغي بكرن الإجسام اءراضاً وتارة يعضي بككن الاعراض
 تصلى تلى الموجوداتدرنعةواحدة على ما هي عليها الآن دمعادرـ
 خاق آدم عليه السلام خلق
 !بغنا في بعض فانفدم والتأخر انا يِّ في ظهورها من مكامنها




 الوجود بعد ان لم يكن بلا كلانة ولا مباناة ولا طبيعة ولا استعانانة ولا


 فو داخل له تعالى في باب الامكان على ما بينا في غير هذا المكان الا




 النافذ وغير مكن من ذي البلادة الثديدة واليناوة المفرطة فطلى هذا ما ما
 بتع على الذي لابية له ولا طبيعة له ولا عادة عنده ولا رتا رتة لازمة





 وجو باباذا وتمت ولا بدذنقولاذ قد عح ان الهّ تلالى ابتداً المالم ولم يكن



 هذا ولا سبيل له الا في عشرة الافس من السنين ومشاهدة كل مهيض في العالم وهذا يفطع دونه قواطع الموت والشغغل بالا بد منه من اهـ المعاش وذهاب الدرل وسائر العوائت وكما اليْوم ودعرفة دورانها وقطعها

 عيش ولا تصر"ف الا بها ولا سبيل الىالا'فاق عليها الا بلغة اخرىوولابد
 واللاته واليْجن والطبت والـلـب وحراسة المواثي واتخاذ الانسال منها


 الأز واستخراج الملادن ;عمل الابنية منها ومن ال1 لا سبيل الى الاهتداء اليه دون تعليم فوجب بالضمرورة ولا بد انه لا بد
 بوحي حقته عنده وهذه صعنة الن.بوة فاذال لا بد من نبي او انبيا، ضرورة وتد ص؛ وجود النبوة وانبي في العالم بلا شـك اننا بُد كل من لم يشاهد هذه الامور لا سبيل له الى الختراءها البتة كالذي يولد وهو اصم فانه لا يكّن له البتة الاهتداه الى الكام ولا ولا الى مغارج الخروف وكابلاد التي لِيست فيها بمض الصناعات وهذه العلوم المذ كمرة كالاد السودان والصقالبة واكثر الام وسكان البوادي نم والحواخر لا يكن البتةمنذ اول الالم المى وقننا هذا ولا الى انتضائشاهتداء

دون حدوثها ووجودهاوانما اخذ هذه المقالة من اصحاب الكيون والظهور من الفلاسفة واكثتر ميله ابدا الى نقرير مذاهب الالطي (التاسعة) فولهني اعجاز الإران انه من حيث اللاخبارعر نـ الاهور الماضة والآتَّ ومنجهة صرف الدواعي عن المعارضةومنع العرب
 لوخلا يأنوا بسورة بن بثا بله بلاغة وفصاحة ونظا (العانشرة) زوله في
 وكذللك ا:قياس في الاحكام الڭشرعـية لا يكوز أن يكون وانما الحـجتفيقول الامام المعصوم (الـادية (المرة ) مهيله المالزفض ووقيتهفيكبارالصحابة فال اولا لا المامة الا بالنص والتعين ظّاهـ الـكشوفا وقد نص النبي صلى اللّ عاليه وسل على علي كوم الله وحهـفيمواضم واظهره اظارأ! اليشنبه ثلى الجُاعة الا ان عرك كتم ذللكوهوالذي تولى بيعة الي بكر رضى الله عنهايوم

السقيغن ونسبه الى الثك يوم المدبيةينيسواله عناليسول عليه
 اليسواعلى الباطل $ا$ النالنمقال نعطي الدنية فيالدينورجد ان خرج جي النفس عا قضىوحكورزاد فيالقر بة فقال ان عمرخرب بطن فاطمة علهيا الــلام يوم ال!يعة حتى القت الكسن من بطنها وكان يصم احرقوها بن فيها وما كان في الدارغير على وفاطهة والمسن والمسين ونال تير بيه نصر بن الحجاج من المدينة الى اليمرة وابدانه انتراوئ ونهيه عن متمة الحج وبصادرته المال كلـذ احداث تم وقع ني عثمان رضي الهُ عنه وذك كا احداته من رده الـح بـ بن امية الى المدينة وهر طريد رسول الهّ صلى الشّ عليه وسلم ونغيَ اباذر وهو صديق رسول الشّ صلى الشّ عليه وسلم رنعليده الوليدبن عتّة الكوفة وهو من افسد الناس ومعاو ية الشام وعبدالش بن عامر الـصرة
 ؤّ افسدوا عليه امره وضربة عبدالهِ بن مسعود بلى احضار
*VH*
الحد منهم اللى علم يرفه ولا اللى صناعة لم يريف بها فا فلا سبيل اللى تهديهم






 اششاص الإمراض وانواءها وقوسـ العةاقير والمانانة بها وابتداء يعرفة







بتعلمه على ما ذ كـنا وبالشّ تهالى التوفيق






 كصغرة انفلتت عن ناتة وعصى انتابت حية وميت احياه انسان ومئين













 الككذب ولا الوو عايها وان ذلك





 خلك خمورة كبالد السودان وما اشبه ذلك و يلزم من لم يصدوت خبر






المصهف وعلى الeقول الذي شافهه به كل ذلك اسدانه خزيهذلكبأ نعاب عليا وعبا.النّ ابن مسعود التولما اقولفيها براي وكذب ابن مسع,د في روايته السعيد بن سعد في بطن امه والشتي هن شقي في بطنامن وني روايته انشقفات القمر وني تنبيهه
 اللى غير ذلك من الوقيعة| الفاحشة


 متمكت الن تحصيل •عرفة الباريتعالى بالظر

 من افعاله وقال لابد هن بخاطريت احده| يامر بالاقدام والآخر
 تكم في •سائل الوعد والوعيد وزع 'ن مـن خان في مانّهوتسعة وتسعين درها بالمسرقة او الظلم ! يفسق بذلك حتى تبلغ خـيانته زصاب الزّكاة وهو ،ائتا دره فصاعداً فـينذذ يفسق وكذلك

## * V • *

في سائر نصب الزكاة وقال فـ الماد ان الفضل على الاطفال
 الاسواري في جميع ماذهب اليـه وزاد عايه بإن قال ان الثّ تعالى لا يوصف بالقدرة على ماعل انه انه
 لا يغهله ع ان الالانسانظادر على خلك لان قدرة المبد صالـة الضدين ومن المعلوم ان الهد الفـدين وانع ونى العلموم انه سيوجد دون الثاني والخطاب لا بانتطع عن ابي لمب واتـ انخر الرب تهالى بانهسيصلى نارا ذات لمب ووانقه ابو جمعر
 وزاد عايه بان قال ان الها تهالى لا يقدر على ظلم المتلا، وانــا يوصف بالقدرة على ظإلاطنال والجانينو كذلكالجعيران جهعر ابن مبشر وجهعر بنحربوبوانتا. وما زادا عليه الا ان جهعر بن مبشر قال في فساق الامة من هو شـرمن الزنادة واليوس وزع الاريم

















 اللًّ.ون والمعتهم والوانت على سعة ملكهم لاقطار الارض تطع الةُول بان






 نوع الى نوع آخْر دفهة على المقية ولا جنس الى جنس آخر دفهة على

## *Vで

الحقيقة وهذأكله قد ظهر على ايدي الانبياء علهم الدلام فصح انه من







 احالة الاعراض التي يي جوهر يات ذاتيات وهي الفصول التي تؤخذ من الاجناس وذلاك كفلب العصاحية وحنين المذع واحياء الموتى الذين رموا وصاروا عظالما واللقاء في النار ساعات لا تؤذيه وما الشبه ذلك

 احالة الاعراخن من الغيرات التي تزيل بغير فساد مافلها فقد تكون


 وما اششبه هذا والما الثييــل نوع مح







الحدود النص والـوقيف وزعمانْ سارق الـمة الواوحدة فاست منخلع عن الاويان وكان مهد بن شيباب وابو شَر وموسى بن عمر ان من اصحاب النظام الا الهم خالفوه في الوعيد وفي المنزلةين المنزلكين وقالوا صاحب الكجيزة لا يخرج من الايان بيرد ارتكاب الكبيرة وكن بن م:شـر يقول فى الوعيد


 لا يعرف الا بالمتمع وهن اصحياب الـظام الفضل المدثئي واحدبن هانُط فال بن الراوندي انهـا
 احدها قدي وهو الباري تهالى والثاني مددث وهو النسير عليه

 فى رواية الحدثي خأصة لـمن



 ايضا وضها اللى مذهب النظام

## *VV

ثلاث بدع( الاولى) انتات من احكام الالهِة فى المسي عايه السلام موانقة اللصارى على اعنقادو ان المسيع عاليه الــلام هو الذيياسببالخلمفلفالآخرة وهو المراد بقوه تصاللىوجاء ربك
 في ظللل من الناموهو !لميمنيةوله تهالى او ياتي ربك وهو المراد بقول البى عليه السلام ان اله تعالىخلق آدم عنى صورةالرحن وبقوه يضع الجمار قدمهني النار وزع أ جد بن حائط ان المسيح تدرع بالجمد الجمسانيوهورالكمة القدية|المجسدة كماتالتالنصارى

 ععلاء بالغين في دار سوى هذه الدار التي چفيها اليوموخلقفيهم
 ولا يجوزان يكون اول ما يخلقه

 في جيعما امرهمبهوعصاه بعضهم في جمع ذلك واطاعه بعضهم في البعض دون البعض فن اطاءه

كال اهالة الذاتات وما تبت اذ تباتها لا يكون الا لبي فاذ قد تكما على










 لا يجوز في حكـــه أن يتركك عباده همالَ دون انذار



 الرسل والذارة ابدأ الك


 الاوامر وجوده وسبقت الحدود المرتبة للاشياه كونه وامامن سبـ الا

 وعمقها اقرب اللى الفساد من سائر العناصرومن سائر الاجرام الهلو ية وانها

## *VA*



























في الكل افره في دار النعيم التي ابتدأه فيها ومي عصاه نيالتكل الخرجه من تلك الدار "يو دار الهذاب وهي النار ومن الطاعهيف البع وعداه فيالبیضاخرجه
 الكيْفة وابتلامبالبأُسانوالضراه والشدة والرخاءوالآلامواللذات عكى صور ريختلة من صور الناس




 يكون الحبروان ي الديباكِكة بهد كوة وصورة بعداخرى مادامت مسه ذوبه وطاعاعاته وهذا عين

 مانو وهو ايضا من تارمذة النظا مالمتل ماقال المد بن حقائط في التنـائ وخاق البرية حفَة واهدة الا ا:ه قال متى
 ارتهته الـكاليفوبتمتماصارت النوبة الي رتة النبوة واللـك

## *Va*

ارتعتعت ال-كاليف ايضآوصارت الوبـان عالم الجزاه ومنمذهـها

 وجناتوانهار( والثانية) دار فوق هذه الدار ليس فيها اكل وشرب وبعال*بل ملاذ روهانية وروح
 العةاب المض وئينار جهن ليس
 (والرابعة ) دار الابتداء وي التي
 الى الدنا وثيا البـــــة الاولي (والمامسة )ادار الابا:لاءويويالتي كف الملق فيابإمد اناجنرحورا فـ الاولكرهذا التكوينوالتكرير
 مكال الحـــر وبكال الثـالـر

 خالصا فينغل المى الجنة ولميلبث طرنة عبن فان مطل الغنى ظلم وفي المبر اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه واذا امتلأ
 والهامي شريرًا مضضا فينغل الي















 بالم









 الحيوان والشجر والباتوسائرابلماداتفيانكل ذللكاجسامطويلة عر يضة


 كان النطق الذي هو الـمرف في العلوم والصناعات قد خصنا دون سائر الحـوان وحب خـرورةانلايشاركنا شيّ من الـيوان في شي؛ منه اذ لو


 في الهقولألَتَ حـاة على غير صفة اللـيان عندنا ولانماء على غير صفة الناء



 هو الـصرف في العلوم والصناعات ومهروة الاشياء على ما هي عليه فلو


 قيل له وباله التزفيت 'ن هذه طبيعة ضرور ية لان العنكـوت لا يتصرف في غير تالكُ الهـنة من النسج ولا توجد ابدأ الا لذلك واما الانسان فانه يتصرف في عمل الدن:باج والوشى والفباطل وانواعالاصصاغوالمباغ والـأرط
 والتِّارات وفي انواع العلوممن المْوم ومن الاغاني والطب والفبل والمبج

النار ولم يلبث طرفة عين وذللك قوله تعلي فاذا جاء اجلهم لايستأخ خرونساعةولايستعدهون J ام ماورد في الـنـر من رو"ية البارئ تعالي مثل قوله علِه السلام انی
 الجدر لا تضامون في رو'يته على رؤية الهعلى الاول النـي هواول مبدع وهو المقل الفعال المّي منه تفيض الصوزعلى الموجودات واياه عني النبي عليه السارماول

 فقال وعزني وجاللي ما خلقت


 الـحج بينه و بين الصور التي

 يرى أبتة ولا يشـبه الا مبدع


 بيناحبه الا الم امثالك وفي كل

## * (1)

امة رسول بن نوعه لقوله تهالى وان من امة الا خالا فيها نذير ولها طريقة اخرى في الـنابيخ
 , الفلاسفة والمهاتزلة بسضا بیهغ

 المعتزلة وهو اللذي اجدث المولم باليولد وافرط فيه وانفرد عرع ع اتصحابه بكسائلمست(الاولى) منها انُنه زع أن اللونوالطا
 يجوز ان تحصلـ متولدة مت فعل الانير في الغير اذا كانت اسبانها -• فعله وانما اخذ هذا مر • الطبيعيّن الا أْنم لا يمزقون بين المتولد والمباشر بالقدرة ور با لا يثبتون القدرة على منهاج الم=كمبين وقوة الفهل وقوة الانغعهال غير القدرة التي يغبنها المتكز(الـانية)قوله ان الاستطاعة وي سلا.ة البنية وصهة الموارح
 يفسل بهافي الـلالة الاولى ولا في الحالة الثازية لكنى اقول الانسان يفهل والفسل لا يكون الا في

والمهارة والعبادة وغيـر ذلك ولا سبيل لشئ من الـيوان الى التصرف في














لانواع هذه الاشـياٍ
( قال'بو محدرخى اللّه عنه ) وقد قاد الميخف والضهـف والمِهل من يقدر في









القرآن واجب ان يمهل على ظاهره كذلك كلامرسول الش صلى اله عليه






 ．
















 قادر على تعذيب الطفل ولو فعل


 ： وهذاك大（متناقض الرإبهة）الحي
 فـل من العاله وهي على وجهين صفة ذات وصفة فعل فاما صغة


 صلاهَّ وخيرَّا ولا ير يده ，بانما
 غسه في هانالهداثه ونهي خلق له وي قبل الملنفلان مابابيكون



 في ：لارض ايهانـ يستحنون عليه ال：واب استحقاقهت لو آم：وامن

 ولا بِب علِّه رعاية الاصلا لانه

لا غاية لما يفدر عايه منالـهالح فما من اصع الا وفوته اصلحورانا عله ان يكّن العبد بالعدرة والاستطاعة و يزي الهالل بالدعةوة والرسالة والمفكر قبل ورود ال-تمع يعالبالبريتعاليبالظظرولاتستدلال
 عن الا لا بكونان من قبل الثانتالي وانثا ها من فبل اليُيطان والمنكر


 قال بن تاب عن كيرة ثُمراجهها عاد الت:حقاقه المقوبة الاوليفانه قبل توبته بـُشرط ان لا يمود (المعبرية)'صابه بماب بمر بن عباد

 القدر هيربوروشره من الشوال:كفير والـضليل على ذلك وانفرد عن اصحابه بسائل (منها) ا'اله قال ان ان الا تاليالي لم يخلق شيئَ غير الاججسام فاما الاعراض فانهامن اخخراعات الاجسام اما طبـا كالنار التي تحدث الاحراق























 لا سيل من ليس له هذه الاعضا، وتد نص تعالى على صيهة ما النا واخبر

تهالل ان في الناس منلا يسِجد له السِجود المهود عندنا إموله تعالى واسيجدوا







 فيه هسا فاذ هذا كذلاك بال شك فواجِ










 الأول المهو




والثمس الحرارة وانقمر ال:لموين
 الحركة والسكونـ ولا ولا ولافتراق ومن المْجبانحدوث


 يكدث! بِ بـموفنا، مفانالمدوث
 فعل اصال
 هو عرض فقد أهدنجهالبازيفان -





 هد . يكَ ,
 قال الاء:اض لانتّاهي في كـا نوع وقال كل عرض قام بمل وجل

فانها يقوم به لمفي اوجب القـام وذلاك يؤدي الي التسلسلورون اون هذه المسئة تمى هو واصهابه

 اوجب المالفة لا بذاتها وكذاكيك.
 S
 تعالي لاثيّي غير الله وغير خلاعه للاثي" وغيز الاهر والاخبار والحم فاشار الي امر عهوها لا يعرف ونال ليس لمانسان فعل سوىالارادة هـالثرة كاكت
 التيام والeعود والـركة والدكاكون
 ارادته لاعلى طر يق المبانيرة ولا

 الانسان وعنده الانسان هعین او جوه غير المسد وهو عانما

 ولا يرى ولا بيا ولا ولا يكس , ولا يجس ولا يكل موضعاً دون



































 *وا'زجه التا






 ولا يعقور





-وضع ولا يو يه مكـر ولا
 وعلاقته مع الجـد علاقة الا:مبير والتصرف وايا اخذ هذا الةُول من الفالاسفة النفس الانـــاني امرا ما هو جوه فائ بنفسه ولا متيزيز ولا هتَكم, و'بَتو' من جنس خلك موجودات عقلية بـلـ العقرل "بإفارقة
 انفال الـفـس انتي سمها انسانا وبين القا'ب الذي هو جسهه
 خَسب والفُس انسان فقعل الانسان هو الاراءة وما سوى ;الك بن الـركت والسكنات

 كن ينكـ الةول بان الشّ تعالي


 اينضآ هو يتغر بالعاده الزمانيا ووجود الباري تاليليس زمانيا ويكى عــه انه فال الملنق

غـرالمُلْوقتوالا حداثغيرالمدث وحكي جعنر بن حرب عنه انه قال ان الهَ تعالى معال ان يعا

 ان يصا


 هذا المكام الغير المعقول لعمري كا
 تعالى بـ

 حدوته لا معالة ولا يكوز تعلقه بالمدوم على استّرار عدمه وانه V有 وهمäولا شي، واحد فقال ابن عباد لا يقال يعلم تمسهس لانه يؤدي الى تمايز بين العالموالمعلوم ولا يعل غيره لانه يؤدي اللى ان
 ان لا إصح النتز واما ان يمـلمل





 من المديث أ ورا يستحاز روايته ما يقاربالصحه


 بذالك وقد جا ذلاك في اشهار الهرب


وقال '
وقال اللائي

 الهالمين واما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يةتص للمثاة الماما. هن الثشاة القرناء وقد قال الله تعالى وما هن دابة في الارض ولا طاتر
 يـشرون وفال تعالى واذا الوحوش حشرت فصع انها تحتر بلا شك
 الجلا، في الدنيا فله تعالى ان يسلط ابلماء على القرناء في الآخرة يوم الفـامة ولم يأت نص ولا اجاع ولا دليل عمل ولا دليل خبر على ان المواتي متعبدة بشر يـة وهذا مما نقر به ونعول يفعل الاله ما يشا، ولا عا كانا و بالله تعالى التوفيت

共类准
㥩林 عل＿

 الن سبK




 ｜ا تبره هورات فـط تلت نـوته بذلك ورسالته



 مرات في كل قر ية •ن شرق الارض اللى غربه＇بأطلى اصوالتهم قد قرنه



 كذب على قولم وهذا كفر محرد وكذلاك ما اتفت عليه جمي اهل الا


4．）
 ！范相
 ＝ وواله في القدر ن اللّهنتالى يقدر
 وذإ عن قورله（التا： هـا قـل قول الستاذه وزاد عايـه بان جز；وقوع فعا ；＇

 ．
 ها

 ，لا يروث وك伡 قالـ الـ ا11－ك＜ قوهِ لا لا لاله اله وقد


الارض جهيعَا فكفرئمفاتبل عليه ابراهيم وتال البنة التي عرضها الـموات والارض لا يدفلبا الا انت وثلاثة وانفوك فزيزى ولم يجد جوابابَا وقدتلذله الجمعران وابو زفر وتمد ببر بـر سويد
 اللّالاسكا في وعيـى بن المُيثم وجعفر بن هزب الاثُ وتى الانى الكمي عن الجمفر ين انهماتالا
 اللاوح المفرظ لا يبوز ان ينتعل , يستحيل انيكون الثيهي الوامد في مكانين في مالة واحدة وما نعرؤه فهو حكية عن المكتوب الاول في اللوح العفوظ وذلك فلنا وخاتقنا قال وهو الذي
 القرآن وقالا في تحسين العقل ونْتِيحه ان المقل يوجب معرفة
 فبل ورود الثرع وعلهـ ان يملم
 عاقبه عقوبة دائة فاتبت التخليد واجبا بالـ ثَامة بن الشرس المنيري كان

رسول الله فانه باطل على قول هوولاء وكذلك ما عا مل به دسول اللهصلى


































 طول حياته نقط فبطل ان يكون لمم فيها متملق *)



 الرازي الطيب صرح بذلك في كتابه الموسوم بالملم الالمي وهو قول
 الارواو عن الاجساد المصورة بالصور اليهيمية اللى الاجساد المالمصورة






جامبا بين سخافة الدين وذلاعة النفس ع اعتعَ'ده بان الفاست مكالد في الناراذا مات على فسته
 حياته في منزلة بين المنزلكين وانفرد عن اصحابيكـــائل (منها) قوله ان الانفال المولمدة لافاعل لما اذلم مككنه اضافتها الب فاعل السبابها حتى يلنم ان يضيف
 السبـب ومابَ ووجد المؤلدبعده ولم يِكنه اضافتها اللى الهـ تعالى
 وذلك بـال فنحير فيه ونال
 تولهيالكفارووالمركـرينوالمجوس واليهود والصارى والزالنادقة يصر ونفياليِّالمترابا وكذلك قوله في البائم والطير ر واطفال المؤمنين اومنها الوله الاستطاعة وي السلامة وصع الجوارح وتخليتهامن الآاتات وي قبل الفـل (ومنها)قولهانالمرفةفتمولدة من اللظر وهر نمل لا فاعل لـ لـ كـنائر المتولدات ونها ونا) فولا لا


وايجاب المعرنة قبل ورود انسمع مثل اصيابه غير انه زاد عليهم ورو فقال منا"کفار من لا يعلمخالفـ وهو دهذور وتان ان المعارف كلا ضرور ية وان من لم يضطر الى معرفة الها تعالى فو مسحر للهباد كالحـوارن (ومنها) قوله لانعل للانسان الا الارادة و. الا عداها فهو حدث لا ميدث لا لا (وحكى ابن الراوندي عنه) انه
 ولعله اراد بذلك ما تريده الفالاسفة من الايِياب بالذات دون الايماد علىمقتضى الارادة لكن لا يلزمه على اعتقاده ذلا لالك مالزم الفلاسغة من القول بقدم اللالم اذ الموجب لا ينغك عن الموحب وكان ثامة * اصحاب هشام بن عَرو الفوطي ومبالغته في القدر اشد واكثر
 كتن من اطالاقاضافات افهال الى الباري تعالى وان ورد بهـا التنزيل (منهاقوله) الن المهلا يؤلف بين قلوب المؤمنوسن بل بـ

فيها فقال بعضهم ارواح هذه الطبتة في الشياطين






 من لا يعول بالاسلام بان قالوا ان النفس لا تتناهى والهالملا ينّاهى لا'مد مد

 اننقال الاروال الى غير انواع اجسادها التي فارقت وليس من هذه الفرقة اهد يقول بشي"
 ابدآ تالوا ولا يبوز ان تنفّل الى غير النوع الذي اوجب هل الما طبها

الاثمراف عليهوتعقة:ا به







 المراد بقوله تهالى في اي صورة ما شاتركبك انهالمالصورة التيدتب الانتشان

عليامنطولاو تصر اوحسناو قج 'وبياضاوسوادوها اشبه ذلكُوانهالآلآية
 هنما







 كيكي من فساد قولم هذا انه دعوى بلا برهان لا عقي ولا ولا






 الناطق غير :اطق ولو جاز هذا لـطلت المثاهدات ومااوجبهالمسوبديهة



 وردت بخالاف قولم و بيرهان ضروري عليهم وهو انه ليس في العالم كله

الموئلفون باختيارهم وقدورد في الـنزبل الش ألفـينهم(ومنها)قوله ن الله تهالى لايكببالايمانالىالمؤمـونون ولا يزينه في قلوبهم وقـد قال تعالى حبب اليك الايمان وزيـه في قلوبع ومبالغتهفي ني اضالة
 واصعب وقد ورد جميها في التنزيلجالـاللهنعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمههموقال بلـط طـع اللش علها بكـفر: وقا من بِين إيد يهه سدا ومن خلهمه
 الرجل من 'نَكار الفاظ الـنزيل
 بالكفر او انكار ظواهرها من نسبتها الى الباري تعالىووجوب
 (ومنبدعه) الميلالة الـلى الباري تعالى قوله ان الاءراض لا تدل على الاعراض دلالات بلالاجنام ندل على كونه خالًاً وهذا ايضا عجب (ومن بدعة ) في الامامـة قوله البا لا تنعغد في ايام الeتنة

واختلاف الناسوانا يجوزعةدهـا فيهالةالانفاقوالـلامةالوكذلك
 يقول الابامةلاتيعد الا بامجاع الامة عن بكية ابيهم وانا اراد بذلك الطمن فيامامة على رضى اله كهه اذ كانت البيمة في ايام
 الصعابة اذنيتيكيك طرف طائفة على خلافه (وون بدهه)ان المنة والنار ليستا عخلوتين الآن اذلا فائدة في وجوءها وها جميعا خاليتان من ينتع ويتضرر بها
 لالبتزلة وكان يقول بالوافاة وان الايان هو اللي يوايو الماني

 ولر بكيرة لم يكن مستيةًا للوعد وكذلك كلى الهكس وصاحبه عباد من المعتزا وكان يتّع من اطالاقانتول بانالهُ تعالى خلى الكافلانانالكانفركفروانسانوالشا لا يخلت الكفر وقالالبورة جزاء على عمل وانهاباقيةمابقيت الدنيا وحكى الاشعري عن عباد انه








 من اي نوع كانت غير النفس التي في غيره من الاجساد كا الا ضـرورةوفال




 يعسل ذلك الا وقد كانت الارواح عصاة مسيّة للهةاب بكسب هذه

الاجساد لتعذب فيها
 الفاسد في غير هذالالمكن في باب الككلام على البراهمة في كتابنا هذا با با

 ويكنيمنبطالانهذا الاصل النا يـداذيقال لم انططر المرتمهذا الاصل وقعتم فيمثل.



## *94多

.






 وكذبا وباطلا وبابنة تالملام التوفيق
كا . بزع

 عـن آخذي ( قال ابو





 مـينة للمضائل من الرذائل موقفة على البراهين المفرّقة بين الحق والباطلمل فلا بد من نم ضرورة فيقال له اليس الفالاسفة كهم قد قد قالوا صا صلاح المالمالم بشيئين احدها باطن والاح خر ظاهر فالباطن هو استمال النفس الثشرائع الزاجرة عن تظالم الناس وعن القباعُ والظاهر هو الخّصين بالاسوار واتخاذ

زع انه لا يعال ان الهّ لم يزل مائلا ولا غير قائل ورانقـه الاسكانيكلى
 الاشياء تبل كونامعمدو،ةلبست اشبا، وي بعد إن تمدم عن وجود تمى اثياه ولهذا المعنى كان بَ القول بانَ الشّ تعالى قد
 كونها فانها لا تنى اثيبا قال وكان يبوز القّلـ والغيلة على


 اصحاب عَرو بن بكر الجاحظ كان منفضلا• •المتزلةوالمصن
 الفلاسنة وخلط وروج بمباراته البليغة وحسن براءته اللطيفة وكان في يايا المتصم والمتورك وانفرد عن اصطابه بسائل(منها) تولهان المارف كانا ضرور ية طباع وليس شيُ من ذلك من افـال المباد وليس لالهباد كسب



انكراصل الارادة وكونها جنسا من الاعراض فقال اذا انتمى السهو عن الفاعل وكان عالـَ با با يفعله نهو المريد على الحيَيت واما الارادةالمتعلةة بفسل اليني فهو ميل النغس اليه وزاد على ذلك
 الطبيميون من الفلاسفة وابثت لها افوالا غضصوصـة بها ونا ونال بإستالح عدم الجواهرفالاعراض تتبدل والجوهر لا يجو زان يانیى (ومنا) فقوله فياهل الانار انهم لا يذالدون فيها عذابَابَ بل يصيرون الى طبيeه النار وكان يقول النار النار تجذب اهلها الل نفسها دون ان ان يدخل احد فيها ومذهبهمدهـب الفلاسفة في ني الصفات اتين وفي اثبات القدر خيرووشرومن المبد هذهب المتزلة (وحكى الهكبي) ع:ه في ني الصنات الته قالل يوصف الباري تعالى بانه مـيد كمنى انه لا يصح عليه السهو في انعاله ولا المجل ولا يجوز ان
 من العفلاء عالمون بان الشّ تعلى خالهن وعارفون بأهم محتاجون







 كله ولفسدت اللهوم كلا ولكان الانسان قد بطلا




 وزور غغتلت وايجاب لمالا يجب وبا
 واعظم الثر لا يت صلاح العالم الذي هو اللرض بالمن طالب الفضائل الابه






 ليستصلحها بذلكوفي دفاع الظالمطلى سبيل الـقية وفي الحرب كذلك

فيلزهم في هذا ما ألزمتمو ايانا من انالثذب صار حقًا وفضيلة










 على خالاف حكـنا في ذلك













 "به فالماهل معذ وروالهالم عمهجوج ومن انتحل دين الاسالم فأن
 ولا صورة ولا يرى بالإصار وهو عدل لا يجور ولا ولا يريد الماصي و بعد الاعئقاد والتبيت اقر بذلك كله فهو مسلم حقَا وان عرف ذلك كه ثج جحده وانكره

 في شي، من ذلك واعئْد انالش ربه وان محدَا رسول الله ههو هؤمت لا لوه علهـ ولا تكيف
 الراوندي عنه)الن القرّآن جسد
 حبوانتا وهذا مثل ما كـكيعنـابي بكر الاصم انه زع ان انا الاقرآن جــ اصلان وانكر صفات الباريتعالى
 هذهب الفلاسفة الا ان الميل
 منهم اكثر منه الى الالفيبن
( المياطية ) اصحابابي الحسين ابن ابي عمرو الحياط استانا ابي
 مهتزلة بغداد على .ذهب واحد
 المدوم شيئًا وقال الـئيْ ما يملم و يغبر عنه والموهر جوهر في الْدم والعرض عرض وكذلك
 والاصناف حتى قال السواد سواد في القدم فلز بـق الا صفةالوجود والصفات التي تلتّم الوجود والمدوث واطلق على المعدوم الهظ الثبوت وقال في نيوصفات الباري مثل ما فاله اصحابابه وكذا التول في العدر والتمع والهعل
 (منها) قوه ان ارادة الباريتنالى نيست صفة فائة بذاته ولا ها هو اليا ميد لذاته ولا ارادته هادثة في ععل ولا فيعليل فلاذاذا أطلق
 غير هكره في فسله ولا كارْ تَاذاذا قيل انه حهيد لافعاله فالمراد بد
 قيل هومريد لانفالعبادهوفالمراد

الفلسفة جملة وايضً فان كانت الشُرائع موضوعة فليس ماوضهه واضع










 كلها حعا






 .








 ففرض كلى كل ذي حس طلب تلك الترية واطرا





 ومل الاتوال كلى السير بالبراهين فسنزيف الباطل والدعاوي التي لا
 و بيد من كان ولا حول ولا قوة الا بالهُ الملى العظيم

（مذهب الصابْين وعلى من اقر بنبوة زرادشت من ）









به انه آمر بها راض عنها وقولهي
 ايضا فو سمع بمهنى انه عالم بالسموعأت و بصير جيني انه عالم بالمصرات وتوله فيلويوية كترل اصعابه نفيـَ واهالة غير ان اصعابه قالوا يرى الباري تصالى ذاتها و يرى المرئيات وكونه مدركا لذلك زايد على كونه عانَا وقد انكر الكمي ذلك قال مسنى قونا يرى ذاته و يرى المرئيات انه
 الصاب باب عي عي الوهاب الجمائي وابنه البي هائم عبد الســاهاه وها من معتزلة انبصرةانفرداعنزاصحابها بسـائل
 الما المسائل اتئي انفردا بها عن اصعابم）فنها النما الثتا＇رادات مادثة لا في معل يكون الباري تالى موصونًا مر يد＇ا وتظظيا لا لا لا لا في علا اذا الراد ان يعظم داته وفناح لا فيعيا اذا اراد اذيني العالم واخص اوصاف هــــه الصغات يرجع اليه ن خيثانه تعالى ايضا］لا في عل وائبات

موجودات هي اعراض او فيحك الاعراض لا عیل لـا كا كانبات موجودات هي اعراض او فيجك الاعراض لا عمل ها كا كابات －وجودات هي جواهر او في هـ مك المواهر لا． من هذهب الفالاسغةجيث البّتوا عالا هو جوهر لا في كيل ولا في ． ，المقول المفارقة ومنها انها）هـكا
 في معل و＊فيّة الك大لام عندها اصوات．．ططهة وحروق منظومة والمك大م من فل المكلام لا من قام به الك大لام الا ان المبابئي خاله اصحابه خصوصا بتوله يِدث اله تعالى عند قراة كل فاري كلامَا لـفسه في معل القراه وذلك حين النم ان الذي يعراً القاري ليّ بكلام الشّ والمسموع منه ليس بكلام الشّ فالتزم هذا المحال من اثبات امر غير معقول ولا مسوع وهو ابثات كلامين في معل واحد وائنفا لِى ني رو ية الهّ تالم بالابصار في دار العرار وعلى القول بابثات الععل

ولم توراة غير التوراة التي بايدي سائر اليهود ويطلالون كل نبوة كانت في

























 عليه| السلام اكثتر من هذا




 ا-حق باطلا" والطاعة معصية والباطل حقًا والمصصية طاعة














 مبامَا يوم الاهد وكالصيام والترابين وسائر الشرائع كلها وهذا بهينه هو

للعبد خلةً وابداءاَ واضافة الـدير
 اسـئلالا واستبدادا وانـر الاستطاءة قبل الفعل وي قدرة زائدة على سلامة البية وصحة الجوارح وابٌب:ا البنية شُرطتا في قـام الماني التي يشترط في بَّبوتا المبوة والنقالعل انلمالمرنة وشكرك
 واجبات =علية وابنتا شر يعة ععلية ورد الثر يعة النو ية الى معدرات الاحكام وموقنات الطاعات التيلا يتطرقالهيا عقل ولا بتدي اليا فكا فكر و بمتضى العقل والــك تواب المطع وعقاب المامي الا ان التأقيت والتخليد فيه يعرف بالسمع والايكان عندها المم مدح وهوعبارة كن خعال الحير اذا
 ومـ ارتكب كبيرة فو
 ولا كانرا وان لم إنب ومات
 ان الها تعالى لم يدخر عن عباده شئًا ماعلم انه اذا فـل بهم أتوا

بالطاc والاصلع والالطف لانه تادر عالم
 ولا ينیص من خز آثنه ولا يز يد في ملكه الادخار ولئس هو الاصلع هو الالذ بل هو الاجود في العاقة والاصوب في العاجل وان كانذ
 الادو ية ولا يعال انه تعالى يقدر على شي" هو اصلم مما فعله بعـده
 الانبياء عليهم السلام وشمع

 الطافـ ( ومـــا شخالفا فيه الما في صنات الباري تهالىفتال الـلـائي عالّ لذاته وادر حي لذانه ويمنى وقه لذاته أي لا يقنضي كونه عالما صفة هي حال علم او حال بوجب كو:ه عالَّا وعندابيهنم هو عالم لذانه ؟"نى انه ذو حالة قي صغتة مسلومة وراء كونه ذا تا تا هوجوداً وانما يعل الصفة على على الذات لا بانفرادها فاثبتِ احوالا ي صفات لا معلوهة ولا مجهواة
"
 فرق في شين من العتول بين إن يعرف الله تعالى و يخبر عباده ب؟ بر يد
 يعرفهم به اذ ليس عليه تهالى شرط ان يهرف عباده ؟؛ بو يد ان يأمروڤقـل
 شر يِة يعقوب عليم السلام
 عليه السلام هذا هع قولم ان هوسى عليه السلام كانت عمة إيه اخت جده وي يوحا نذا بنت لاوي وهذا في شُ يهة هو میى حرام ولا فرق في

 كان يـينحا فرت وفي توراتهم ان الله تـالى افترض عليهم بالوحي الى •وسى عالـه السالم وامرؤ موسى بذلال في نص تورانهم ان لا يثركوا •ن الأم





 هو النسـغ الني انكروا بلاكفةة • وفي توداتهم البداء الذي هو اشد من
 الامة واقدمك على امة اخرى عظ؟ّة فا يزل هوسى يرغب الى الله تعالى



## *1. 个*

 الها تلالى سيرتب في آخر الزمان من الفرس خداما ليته





وي بيوت الش تاللى







 عليه فوجوب تصديق موسى وييسى وتمد صلى الش عليه وسلم واجب




 !بابوة ادريس وغيره وكل هذهالفرق والملل نقول في موسى عليه السلام
 بذلكِ، تواريغهم وكتهم وي موجودة مشوروة واقرب ذلك الــــايمرية

اي ئي علح جيالها لانترفكذلك بل بع الزات قال والمعل يدرك فرَّا ضرو ريا بين معرزة الثيّ
 فليس من عرف الذات عرف كون عرف كونه متهيز" قابلا للعرض ولا شك ان الانسان يدراك اشترالك الموجودات في تضية
 نلمل ان ما اشتركت فيه غير ما انترقت به وهذه الحّايا العقلبة لا ينكرها عاقل وي لا ورج الـا اللات ولا اللى اعراض وراء الذاتفنايوْدي المقيامالمرض بالعرض فتعين بالخرورة الها احورال فكون المالم عالَّا هالـ صفة وراء كونه ذاتا اي المهوم منا غير ولمهوم مبت اللذات
 اللباري تمالمطالة اخرى اوجبت
 وسائر منكي الاحوال الاح وردوا الاشترالك والانتراق الىالالانال واسطاء الاجناس وقالوا ليست .لاحوال تشتر؛

أُحوالاَ وثنترق في خصا:ُصص كذك نتول في الصفات والا
 ويفضي الب التـلسل بل مي
 وضهت في الاصل كلى وجه يشُرك فيها الكبير لا ان مفهونها مسنى او صفة ناتة في الذات على وجه يتمل اشــأ، ويشترك
 يرجع ذلت الموجوه واءتبازات عقلية يـ المنووهة من تضايا الاشتراك والالاتراق وتلت الاجوه كالنسب والاضافات والعرب بو والعهد وغير ذلك ما لا يمد ه.اتاتبالاتفاقوهذا هو انتيار إبي الـنسين ال!عري وأَيالمسن الاشعري وبنوا لعلى

 المتزلة فلا ييق مـر صفات اليوت الا كونه موجود ا فملى خلك لا يثبت لمدرة في ايِاجارها ائر ما سوى الوجود والوجود لطى مذهب ناة الاحوال لا يرجع الا الى الالفظ الجُرد وعلى مذهب









 عليه وسلم فور شنبضضيف بارد لانهملايخلون من ان يكونوا الها صـا صدقوا




 او كذبوه والباطل باطل صدفه النالس ام كذبوه ولا









## (1. 4

بنبوة هوسى الذي انذر بنبوة تَمد صلى الشّ عليه وسلإ وبالتوراة التي فيها الانذار برسالة *مد صلى الشَ عليه وسلم بالمهم ونسبه وصفة الصعابه رضي














 -ن لم نتصص عليك فنـن نؤمن بالانياء جملة ولا نسيمنهم الا منيسي (




 صلى الها عليه وسل انه سقى المسكر فى توكل ومٌ الوف كثيرة من فدح

مبتي الاحوال هوهالة لايوصف مالاججود والمدم وهذا هـا ترى مس النائص والاستخالة ومن نانة الاحوال من يبتـتشينًا ولاينميه بصفات الاجناس وعدلجالجائي اخص وصف الإري تعالى هو القدم رالاثتراك يوجب الاشترالك فيالاءمبوليت شعري كِف ئكنه 'بَــات الاشتراك والاكترات وات والعوم
 الاحورال فـا على مذهب ابين هائم فلعري هو هعرد غير ان ان ان القا الى ني الخولوبة وانيّ يستحبل

 الجلباني مسنى كوئه ميها بصيرا انه حي لا آنة به وخالفه ابنه

 ها هل بصيرا وكونه سوى كونه بالا لاخلاف المضيتبت والمهوبين والمتعلةِن والاثرين وقال غغره من اصعابه معناه كونه هدركا للمصرات مدركا
 بض مسائل اللطف فقال

 ثوابه اقل القة مشقُنهو ولو آمنبلا الطف كَن ثوابه اكثر لهظم
 يكا_نه الامع اللطف ويـوى بي:ه وبيـن الميلهوم من حاله ال: لا: لا ينعل الطاعة على كل وجه
 كافه مع ثدم اللطف لوج ان يكون مستفسراً حاله غير مزع لملته و ويالفه ابو هانيم في بعض المواضع في هذهالمسئلةقال يكسن منه تصالى ان يكانمهالايمان على استواء الوجهين بلا لطف واخنالفا فيفعل الالماللعوضفقال المبائي يجوز ذللك ابتدا لاجل الا الموض وعليه الم الاطنال وقال ابنهانما يكسنذ الك بشرط العوض
 الجابئي في الاعواض على وجهين الحدها انه يقول التفضل بثل الاعواض غير انه تهالى علم انهلا ينغه عوض الاعلى الم مينقدم

صغيرنع فـــهـ الماء من بين اصابعه عليه السـلام وفعل أيضاً مثل ذلك
 وفي منزل جابر ايضآ ورى هوازن في جيش فمت عيون جميعهم بتراب




















 ذراريهم وتد اضربوا عا دعاهم اليه من المعارضة للقرآن جملة
( قال ابو محد رضى الله ع:ه ) وهذا لا يخفى على من له افل فهم انه افا
 ينهم وبين ذلا







 رام هذا هن قبلا فقال لِ صدقت والنه واظهر الندم والاقرار بقبهه
 ا!


 طبات الابلاتة
 الله عزَّ وجل ان يKون
 ان ياتي في غد ما يعار به بل ما يفوته ولىن الايعباز في ذلك انما هو ان اله اله
 بهة وهذا مثل لو قال قائل اني امشي اليوم في هذه الطريت الحدا بهدي ان يمشي فيها وهو ليس باقوى من سار اللاس وامالو كان

ر والوجهالثاني انه انما يسسنذلك لان الهوض مستحت والتفضل غير هستحت والثواب عندو ال ينغضل على التفضـل بامر ين احدها تعظم واجل يقاترن با'نُعيم والثاني وَدر زائد
 العوض **زى الثواب لانه لا
 ولا بز يادةصفة وقال ابنه يكسن
 والموض منعّع غير دايم وقال الإبائي بجو'ز ان يقع الانتصاف
 باعواض يتفضل بكا علي ازا ! يكن على الشّفيعوض تين خسرد :
 يكب فعله وقال الجلبائي و!

 اذاككلهم فسل انواجب فيتقوهم واجتاب الف: اللثهوة للمبيح والنغور من الحسن وركب فيهمالاخذات الذثيمةفانه


اكهال الهـل ونصب الادلة والفدرةوالاستطاتة وتَّهئةالآلة بيثيكون مز يـاً لـلاهم فيا المرو ويجبع اليه ان ينعل بهم ادئى




 فيغالف كلام البصر بين فان من شيوخهم بن يـل الى الروانض ومنهم •ن يمــل الى الخوارج والمائيم وابو هائم قدوانفا اهل اهل الس:ة فيالاهامة وانها بالاخخيار وار الصعابة مترتبون في
 غير انهم هنكرورن الكر الكرامات اصلا الاوليان منا الصعابة وغيرو , ويالغون في ععهة الانبيا، عن الذنوب كائرها وصغائرها حت
 الالعلى نأويل والمأتأخرون من

 وخالفه في ذلك ابو المسر الم الإمري وتصغ ادلة الثيونخ

اليجز كن المثى لصموبة الطريق وتوة هذا الالمي لـا كا كانت آية ولا ميزّة









 الا بالثه الهلي الهظم

















 الناس ولا الساتهم يصنعون فيمنازهم ما احـوا و ينشرونه عيند من يـقونبه

 معارضته ها تأ خر عن ذالك من له احنى حظا من استطاعة عند نفسه على

 بغير هذه الثير يعة



 الآيات لا توجب تصديت غيره ازا اتى بها في شي" دعا البه فهي غير

 (نصديق الثريمة موجبة للا ية والآية موجبة تصديت الثريهة ومن
 ( قال ابو عهد رضي اله ع:ه ) وايضاً فان هذا القول المنسوب الى موسى
 يدي تيوة وهو كاذب فلا تصدقوه فان قلتم من اين نعلم كذبه هن صدقه


واعترض على ذلك بالتز:يف والابطال وانْرد عنهم ؟سـائلّ هنان نی الحال ومنها نی المعدوم
 وهنها قوله ان الموجودات نتا
 ومنها رده الصغات كاكّا الى كون
 وله ميل الى مذهبهشــام وا كوكناوالإجلفاسفـ المذهب الا ا
 المذاهـ
 اللى الـرب تعالى والمبرية احـناف ؤلمبرية المالصة وي التي لا
 الفعل احـلا والبإرية المالمسطة ان يثبت اللهد قدرة غير •و"


 هن لم يثبت لالعدرة الحادثة في الابداع والاحداث اسئقاللا" جبريّا ويلزههم ان يسموا من قال

من اصعدبهجبان المتولدات افهال الا للقدرةالحادثةفيهااثر＂اوالمصنفون فيالمقالاتعدوالنجاريةوالحمرارية من المبرية وكذلاك بجـا
 سموه ：ارة حشو ية وتارة جبر ية ون＜سمعنا اقرادؤ على اصحابهم من الثنجار ية والضرار ية فعددناو من المبرية ولم نسمع اقرا， غيرو و فعـدن家 صفوان وهو من المبرية الحا ظرّت بدعته بیّرمذ وقتله سالم بناحوز المارني بروني آخر ملك بني امية ووافت المعنزنة في ني الصفات الازلية وزاد عليهم
 يوصفسالباري تعالى بصغةيوصف


 شي＇من خلقه بالقدرة والفعل والمللت وهنها انباثه علو ما حادتة لالباري تهالىلافي معلقاللايجوز ان يعلم الني＂قبل خْلقه لانه لو

 وانذاره بقتل الكذابب الهنسي و يوم ذي قار و بخلّعكـرى و بغير ذلك
 في التأو يل لانه كذلث ايضأ فيها ان هذه البلاد يسكنونها ابدا وقد

 علـه وسلا لا نبي بعدي قيل اد

 من الوجوه فان قال قائل وكيف نُولون في الدجال وانتمترون انه يظهر له

 يكون لها ية وإما ساثر فرق المسلمينفالا ينفون ذلك والغعائب المذ كورة ونه الما جاهت بنعل الآ عاد وقال بعض اصحاب الكهام ان الدجال الما يدعي الر بو بية ومدعي الر بو بية في غفس توله بيان كذبه قالوا نظهور الآيَّعليه
 عيه لانه كان يكون ضلالاً لهى ذي عتّل
 الدجال اءا وي حيل من غيوما صنع سحرة فرعون ومن باب امال الملاج
 صلى الله عليه وسلم ان معه هنو هاء وهنر خابز فقال له رسول الله صلى الشّ عليه وسلم هو اهون على الله من ذلك حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث مدثا المد بن عبد الرحم حدثنا عمد بن عبد السلام الحشني هدثنا
 الزردوسيحدثنا هيمد بن هالال عن ابي الدهاءعن ععران بن حصين عن



 النه صلى الشا






 كنت تكون معجزة ظاهزة لا شك فيها ولا يعدر غير بني علهيا ألمبتة وقد رأيما الدبر يلق في الما، حتى لا يشك احد انها ميتة ثم
 1 1

 الك大لام المسوع جِضرته ولا يرى المتكم وتمت إمض الصحابه ان يسمعني




 او لم اللم بان سيوجد غير العلم بان قد وجد وان لم بـبق فقدتغير ولمّتغير مغلوق ليس بعديم ووافققي هذا
 قال و'ذا ثبت هدوتٌ العهل
 تعالى وذلا يوّدي الى انتغير في
 واما ان يكدث في معل فـيكون
 فتهين انه لا عمل له فاتبت
 ومزنا قوه هي القدرة الـادنادنة ان الانسان نيس يعَدر عِل شيّ ولا يوصف بالاستطاعةواناناهوج.ور في افقالها لا قدرة 'a ولا والا ارادة
 الافهال فيه على حسب وا با يخلق في سائرابلماءات وينسب اليه الافعال بماز المادات
 الثمس وغربت وتاتغيت اللماء وامطرتوازهرتالارضوانبتت

الى غير ذلك والثواب والعقاب جبر كما ان الانعال جبر قالواذا


 ينيان بعد دخول اهلهم) فيمها وتاذ اهل الجمنةبنعهـا وتأَّالها الناريكحيمهالاذلا يتصورحركات لا نتاناوي آخرُا حركاتلا نتاهى اولا وهل نول تعالى خالالدين فيها على المبالة


 خالدين فيها ما دامت الـموات والارض الاها ثاءاء بك فالآية الاية



 والمعرفةلا "زولبالجهد فهومومن قال والايان لا يتبعض اي لا لا

 وايان الاهة على كط واهِ واهد اذ


الملعون في ان الكهلام اندفع بغختَم وكان المتكم في ذلك يمد بن عبد الله الكاتب صاحبه فان الهاض





















 بلا شكك وساعير هو موضع مبـث عيسى عاية السلاموفاران بالل شكي

مك موضع مبعث محمد صلى الله علمه وسلم بيان ذللك ان ابباهيم عليــه النمالم اسكن السماعيل فاران ولا خالافبيناحدفي انهانماالكنهمكة فهذا نص على مبهث الني صلى اللّ عليه وسلم والرويا التي فـيرها دانيال في









 وكل ما ذَكنا في هذا الباب انه يدخل على النصارى الذين يِّولون بنبوة عيسى عايه السالم فقحط من الاريوس:ة والمقدونية والبولقانية سواء سواء
 ( ( قال ابو عحم ردى الله عنه ) وهذا غاية البيان لمن عیّل لان المسيع عليه


 وهذا لا يكيل بيانه على ذي حس سلم وانصاف ونسأل الشها اليزاع الشكر
 زرادشت وقوم من اليهود بنذوة البي عيسى الاصبهاني وقوم من كفرة الفاليالية


كهمه من اشــد اللإدين عليه ونسبته الى التعطيل المحض وهو ايضا موافت للانتزلة في ني الروّية وانبات ضات المعارف بالعقل قْبل ورود الشترع
 النيار واكثت وحوابيها على مذهبه وءّ وان
 في المساتل التي عددناها اصولا ؤ مرغوثّةوزعفرانيةومستدركة وافقوا المتزن
 وا'ستع والـُسرووانقو! الحمفاتية في خلت الا= $=$

 وقال هو مر يدالخيr والشُروالنفع والمنسر وقالـ إضا معنى كونه مر بد الانهضيرمستَكره ولامغلوب ونال هوخالتو العال العباد خيرها

 الأدنة وسمى ذالتدكسبا على حسب ما يـتِه الاشعري ووافته ايضاَ في ان الاستطانعة هع الفعل

واما في مسئلة الرؤية فانَكِ روئة الهُ تعالى بالابصار واحالها غير انه قال يجوز ان يكول اله تالها القوة التي في القلب من المعرفة الى المين فيعرف الهّ ها وا يايكون
 كك: انفرد عن المتزلة باشيان
 اذا فرى ${ }^{\text {فو }}$ عرض واذا
 الزعزر':ية قانت كام اله غيره
 ذلك قات كلم من قال القران عنلوق فو كا كار ولعلهم اذا رأوا بذلك الاختلافـوالا فالتاقض ظاهر *والمستدركةمنهمزعهوا ان كا(مه غيره وهو خغلرقنكنى النبي صلى الشّ عليه وسلم قال كلامالنَّ غير يخلوق والسلف اجمعت على هذه المبارة فوانقتاهو وجلناقولم غير يخلوق اي على هذا الترتيب والنظّ من الحروف والاصوات بل هويخلوقعلى غير هذهمالحروف بعينها وهذه حَّكاية انها ( وحكى الكمبي عن الجّار انه قالوالباري تعالى بكَل •بكان ذاتًا ورجود"

وغيرثم من كلاب الاليالية فالمواب و بالله تهالى التوفيق

 بنقل الكواف وكل هؤلا

 كثير من المسبين بنبوتد



 مeتريمنهم و برهان ذلا ان المنانية نُنسب اليه مقالتهم واقوال هؤلا كهم متضادة لا سبيل المى ان يقول بها قائل وانحد صادق ولم ولا ولا كا واذب وقت واحد وكذا المسي عليه الـلام ينسب اليه الملكانية قولمه في الثّليث









 وكذلك التوراه اناكانت طول مدة ملك بي اسرائيل عنــد الكوهن

الا كبـ الماروني وهده لا ينكر ذلك منهم الا كذاب بياهر وكذلك




 وبهور اصعاب اهل الظاهر وتد بينا البراهين الموجية المعة هذا القو المول في
















 Fُ ما لم ينكره اهد من مؤمن ولا كالفرمن انه عليه السلام هارب يودبيني

لا على سعنى العلم والتدرة والزمه تحالاتغلى خلك* قبل ورود اللمع مثل ما قالت المتزتلة انه يُب عليه تحصيل المعرفة بالظروالالاستدلال وفال في الايمان انهعبارة عنال:تصديف ومن ارتكب كبيرة ومات عليا من غير تو بة عوقب بلى ذلك ويجب ان يِرج من النار فليس من العدل التـو ية بينه وبين
 الملب بيرغرث و بتـر بن نياث

 تعالى مريد ا! .زل الهى ماعلم ا:ه سيجدث من خير وشـر واليان وكَفر وطاعة ومیصیi المتزلة يأِّبون ذلا اصصاب ضرار بت عمر وحفص
 قالا الباري تعالى عالم قادر على
 واُمبا لشّ تعالى ما هية لا يعلما الا هو وتالا انهذه المقالة عحكية عن البي حنيفة رهد الله وجاعة من اصهابه وارادا بذلك انه يعلم

## * 110 *

نفسه شهادة لا بديل ولا خبر وغن نعهن بدليل وخبر واثبّا ماسة سادسة للانسان يرى بها با الباري تسالى يوم الثوابفيالج: وقالا افعال المباد عخلوقة للباري تقالى حفيعة والمهد يكتـبيا حقيعة وجوزوبا حصول فمل يين فاعلين وفالا يبرز ان يقلب الشا الاعراض'جسامآوالاستطاعة كجزا والعجز بِض الجّسم والبسم
 !بـد رسولا الشّهلى الشَ عليهوسلم
 فياحك الالدين مناعبارالآلآطاد فيو مقبول ( و يكي عن ضرار ) انه كان ينَر حرفع عبد الشّ بن مسعرد وحرف ابي بن كمب ويقطع بان الشّ تعالي لم بنزله * وقال فيالمنكر قبل ورود الـمع
 يانّه الزسول فيأمهْ وينهاه ولا يجب على الثّ تعالى شی، ،بكم العمل وزع ضرارايضا انالالامامة تصح في غير قريش حتى اذا اجتع قرثي ونـطي قدمنا ال:ـطي اذ هواقل عددَا واضعف وسيلة










 وا كثر عددا ناقالين وادخل في الضرورة ولا فرق ولا غلا غلص في من هن هدا
 "C دهاب دـن الصابئين وانتُطاعهم ورجوع نقلهم اللى من لا يقا يقوم بهم




 بكغظه حتى بـلخ اليه وي كتاب لم اسمه خذاي بانه يغظمونه هدا
 أزدشير خرة وفشا بن ذ'الجرد فقط وكان قبله لا يته الا با بالصطز فتط

 اللى غيه وموبذ موبذ ان ينُرف على جهع تلك الاسفار وما كان هكذا








 من فساء دين اليمود والصارى سواء سواء والُّد لَّهُ رب الهالمين الْ اليهود التوراة وفي سائر كتهته وفي الاناجيل الار بعهة ينيّن














ويكتنا خمه اذا خالف الثـر يهة والمتزلة ران جوزوا الامامة في غير قريث الا الهنه لا يعدمون النبطي على القرئي (الصشاتية) اعلج ان جالة كبيزة من النسلف كانوا ينبتون له نمالى صغات ازلية من الملم والقدرة والمـياة والارادة والـع واللصروالكّلام والجلال والاك كاه والجــود والانعاء وال'

 سوقُّ واحدأ وكذلل يثّتون
 و'لرجلينوولايؤونزنذ
 وانـا


 الـى حد التستبيه !صiات المدثاتات واتتصر بعضهت, كى صنات الافعال
 على وجه يكا ومنهم من توقف في الأن هيل

## * 1 1 V *

وقال عرفنا بعتضى المقل اناله

 منها وتطهنا بذلكا لا انلا لا لا
 ؤوه تعالى الرحن عـى المرئ الستوى ومثل قوله خالةت يديدي" وثل قوله وجاءر بك الى غير
 هذه الآيات وتأويلها بل التكيف قد ورد بالاءئقاد بانه لا نشريك له وليس كمثا شي وذلك قد اثتنتاه يفينا جاءة من التأخر ين زادوا لـا لـلى ما ماله السلف فقالوا لا بد من اجرائها على ظاهرمها والقول
 تهرض التأو يل ولا توفت في
 الصرف وذلك على خلافما اعتعده الكلفووالقد كان التثبيه صرفا خالصآ في اليهود لنهم اله لاي كلهم بل في القرابين منهـه
 كيّيرة تدل على ذلك مُ الـُيعة في هذه الثريعة وفعوا في غلوٌ
 يدعونا الى رهته ورضوانه عند لقائه آمين آين

















 في صدرها فال الشه تهالى اصنع بناه آدم كصورتنا كثيبها






 فِّستي المُنان ومن






 ا
 في سهاك الازض او من متى الى هعر والشاه ولموصل يدري ان هذا


 ال:وم وئر ها بيتن المصيصة وريضها المستى كفرينا حتى يصب




 يِع في دجلة فهذهكذبة شنيعة كيرة لا مغلص مها والشّ تعالى لايكذب

ونتصير الما الغلو فتّبيه بهض
 واما النقصير فتشبيه الاله بواهد من الملنق ولما ظرت المتمنز والتَكمون من الـلفـ رجه بعضالووافضعن الغلووال:مصير ووقعت في لاعتّزال وتخطت جاعة من السلف الى التفسير

 ولا تهدفو! للتشبيه فنمه ماللت ابن انس رضي الشّ ع:ه اذ قال الاستوا: معلمو والكيفية كجهوة
 بدعةومتل 'حدبنخحنبـوسفـيان وداود الاصفهاني ومن تابهr. حتَ انتّى الزمان الى عبد الني بن سعيد الكهلابِ وابِ العباس
 وهؤلا• كانوا من جمالة السالمق


 ودرس بعض حتى جرى بين ابي الحسن الاشعريوبيناستاذه مناظرة ـــــ مسنّة من مسائل

الصلاح والاصف، فتخاهماوانحاز الاشعري الى هذه الطانئة فايد معالتهم بمناهُ كالامية وصاردناك مذهـ] لامل الهـــة وانْقلت سمة الصـفاتية اللى الاشهر والکرامية عن مثيتي الصفات عددناء فزقتين منجمالة الصناتية ( الاشُع ية) اصحاب الـى الحسن كي:بن انساءيل الاشعريالمنسب الى ابى موسى الاشعريرضيالشالش
 ان ابا .موسى الاشعريكن يقرد
 *وقدجرتمناظرة بين *مرو بن العاص و بينه ونعال عمرو اناجد احدا الأمباليه ربى فعال ابو موسى انا زالك المتحا؟ الـه قال عموو أَيعدر علي شيبئًا عليَ قال نع قال عمرو ولم لانه لا يظملك فــكت عمرو ولم يكرجوابآ $ا$ الل الاشهري الانسان ازا نككر في خلعته من اي شئ ابتدأ وكفـد دار فياطوار الـلمة طورا بعد طور حتى وصل الى كال
 وهذه كذبة شذيعة فاحشة هافي هميع ارض السودان المبشة وغير المبشة
 بلاد النوبة





 ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض اللمنة وروي عنه . مبري ومنبري روضة هن رباضالجنةه قلنا هذا حت وهو من الام نوته لانه انذر بمكان قبره فكان ها قال ودلاك المكان إفضله وفضل الصلاة فيه يؤدي المـلـ فيم اللى دخول الجـنة فـي روضة من رياضبا وباب مت أبوابها ومعهود اللغة ان كل شُىء فاضل طيب فانهُ يضاف الى الـانة ونعول لمن بترنا
 هذا الني في توراة اليهودلان واضعها لم يدعها في لمس من كذه بلـ بين انه عنى اليل الميط بارض زويلة بلد الذهب الجيّد ودجلة التى بشرئي الموصل وجيحان الميط بيلد المبشة التى لمخلتق بعد فلم يدع اطالب تأو ويلـ ك

 الكذبة ل مخرج منها اصالً ولو لِ يكن في توراتهم الا هذه الكذبة وحدها لكفت في يان انها موضوعة لم يأت بهاموسى قطولا مي منعند اللُ تهالى



 ارسطاطاليس في كتاهه في الحيوان عند كالامه على النرانيق وقد ذكر كـر سد





















لم يكن ليدبر خلةته وبيلغه دن ترجه الى درجة ويرقيه من

 لا يتصود صدور هذه الانفالُ

 والايقان في المثلقة فله صفات دنت أَّفالة عليهالا يكن جمدها ويُ دلت الافعال على كونه
 و"ارادد لادنـ وجه الدلالة لا يختْف شأهدأوغابّبًا ويضا
 عا ولا للقادر الا انه ذو قدرة ولا لريد إلا 'نا ذوارادةفيفصل



 وو ن شَك وهذه الصفات نـ يتصور 'ن يوصف بها الذاتات الا وان يكرن الذاتحيابيـاتالالديل الذي ذكزناه والزم مــكرو
 وهو اي؟ وافتَوهاذ فام الدليل
 ان يكون المفوومان من الصفتين
 فيهب ان يمل بقادريته ويتدر بعالمته ويكون من علم الذات مطلقًا على كونه عالما قادرُّارونس الامركذلكفنرفـانانالاعتبار ين غختلفان فلا يخلو الما ان يرج
 الصفة وبطل رجوعه اللى اللفظ الجرد فان الهقل يقضي باختالاف مفهومين مسقولين لو فدر عـدم اللافاظ رأسا مارارتابففيايصوره وبطل رجوعه الىالـالـال فانـ اثبات صفة لا نوصف بالوجا رالو ولا بالعدم اتبات واسطة بين الوجود والعدم والاثبات والني وذلك معال ذميمن الرجوع الى
 ملى ان التافى ابابا بكر الباقلالي من اصحاب الاشعري فدردقوله في ابْات الـال ونفيها ويقرد رأيه على الانبّات ومـع ذلك اثبت الصفات معاني قائة لا احوالآ وقال الحال الذي ابثته ابو هاشم هو الذي يسميه صغة

 كل دخل بانها من عند الهُ تعالى高


 ادري كيفهذا




 ورت

 تضيتان تكذب احدامها الأخرى ولا بد بد الا ورلّ




 ز ز

الأ بدلانهذكَ بعد هذا القول ان سام بن توح هاشَ بعد ذلثك ستائة سنة

 وستينسنة وفالغ بن عار عاث مائتي سنة وسبعا وتلاتين سنة رعو بن فالغ





 وثاخثين سنة وء ران بن فهث عاتث كذللك ايضا وفهث بن لاوي عاش




هذا الافكك الذي لا خْاء بد




 متوشالـ فاضـطوا هذا ثمالِانفياليومالسابع عشرمن الشهر الثانيمنسنة.

 هوومن كنْ مسه فوجبمنهذا خرورةلا معيد عنها انمتوشالُ بنـحنولـ دخل السفينة وانه فيها مات قبل خروجهم منها بشهرين غير ثلاتة ايام

خصوصا اذأْبَت حالة اوجـت تلأ الصفات*قال إو الحسن البا, حي بـياة مريد بارادة متك
 في الـقاءاختافـفرأيقال وهذه
 هي هوونلاغيرهولالاهوولالاغير والد ومريد بارادةوقدية فاللقام الديّيل al قلى انه تعالى . الامر والنمي فوا' مرناه فلا يخلم الم'ات يكوبع اوبامرمعدت فان كن محدثنفا يخلو 'ما ان يكدثه في ذاته اوفي
 ز'ته لانه يو"دي "لا ان يكر
 ويستيـل ان يكون في عـل لانه يوجبان يكون الكمل ابهموصوفا
 لان ذلا قدم قائث به صغة له وكذالـك اللقّنيم في الارادتورالُمهع والبعر
 الملومات المستحيل والمـائز

وانواجـبـ والموجود والمدوم
 وجوده من المالئزات واراداته
 الصفات وكالامه واحد هو أحـر ونحیوخبر واستخبار ووعدوروعيد وهذه الوجوهتزجم الىاعتبارات في كالهه لا الى عدد في نس الكאام والعبارات اذ للالفاظ
 عايهم｜السا＞مدلالاتعلى الك大لام الازلى والدلالة يغلوقة عــدنة والمدول قدير ازلي والثرق بين القرااءة والمقر！إِ والـلاوة والمكلـو كالفرق بين الذـك والمر والمدكور فالذكر محدث والمذكور قديم وخالف الاشعري بهذا الـدقـقِ جهاعة منالخشُو يةاذ قضوا بكون
 عند الاشثري مهني قائُ بالنفس سوى العبادة بل الهبادة حلالة

 من فهل الك大لام غير ان الهـادة كام اما بالمجاز واما ．باثتراك الها اللفظ فال وارادته واحدة قدبة

 ينج من الغرق انـى اصالاُ ولا حيوان في غير التابوت وهذه كانـا

 ذ








ومسامــاله كثيرة
测











## *1ヶそ*

كنعان بن هامطلى جمي الارضونوح حيوسام تنوح حي لان في نص


 زى خبر نوح معكوسافان قالوا ان السودان تمالكو اليوم قلنا وفي السودان
 ينهم سواء يِكون طوايف من بنيسام
وهانَ نَّ ان يكذبَ نبي
|l













 اعامالمحاوالجمليل الثالثاولاد يععوبا وساخار وز'بلون و يوسف وبـالمين و:اي وهباد وعاذ واشاد واولاد

ازلية متعلقة يبيع المرادات من انطاله الماصة وانفال عباده من جيث انها يغلوة المامن حيث



 في اللوح الكفوظ فذلك حكه ونضارْه وقدره الذي لا يإنيا ولاينبل وخارف الملموممدفدرر البنس محال الاوقوع وتكايف مالا يطان جائز عل مذهبه لالملة التي ذكزناولانالاستطاءة عنده عرض والمرض لا ابـت زمانين فني هال الككيف لايكونت المكف قط قادراولان المكفـ لن يقدر على اهداث ما ما امر بـه فاما ان يبوز ذلك في حق من لاتدرة له اصلا على الفـملفـدالل
 في كـابه*قال والمبد فادر على الفال الهباد اذالالنسان يِّد من نفسه تفرتةضرورية بينحركات الرعدة والعشثة وبين حركات الاغتباروالارادةوالتغرتةراجيهة اللمالـ المركات الاختيارية

حاصلة بـيـثا ن القدرة تكون -توقفة كلى اختيار القادر هعن هذا قال المكتسبهوالأتدور بالقدرة المارثة والـاصل الـمادتَة
 لان جهة المدوثقضية واحدة

 الحدوث'لثرتفيقضيةحوت
 الالو ان والطعوم والزوايع وتصع لامدات الحواهـ والاجسام فيوَدي الى ثّو يز وقوع الدياء ملى الا رض .القدرة الـالدثة ان النّ تعالى اجرى سنته بِان
 او تحتها ومهجا الفعل الحاصل اذا اراده اللمد وتجرد له وسمى هذا

 العبدعمولاَّختقدرته والتاضي ابو بكر ا!باقاني تخطي عن هذا العدر قليلا فقال الدليل قـــد قا ت~

عيصا ومن كان فيتهدادها من سائر =قب ابراهيم واللميل الرإبع 'و اولاد ڤو"
 منهم وأما رجع الى الشام بنص توراتهم واجها=



 من اولاد يعغوب بِل كانوا مبرور ين وو المِيل النالث بنص توراتها حرفًا على هl نورد بعد هذا ان شاد الله تهالى فانما ابددأ الـعذيب في ابناه




 السرائيل بمصرفانما ذلاك بعد هوت يوسف عليه الــلام الى ان خخرج بهم موسى عليه السلام نصا اذ في سياق توراتْم ولال مات يوسف وجماخوته
 عند ذلك بصر ملك جديد لم يعرف يوسف فقال لاهل مملكته ان بني المرائيلقد كثروا وصاروا اقوى هنا فاذ دلؤَ بيمنا نها لئلا يزدادوا كثرة ويكونوا عونال لمن رام معارر"تا فقدم عليهم اصحاب صناعته لسغرتهم هذا
 يعقوب من ولده وولد ولده ان فاهث بن لاويبن يععوب والد عمران بن فاهاث وهو جد مودى عليه الـلام وكان ممن ولد بالشام ودخل مصرهع

 المذ كور كان مائة سنة وسبـا وثلاتين سنة وذ كر فيها الصا ان موسى عليه السلام توراتهم حرفًا بحرف باجاع منهم اوكم عن آخروه فهبك ان فاهاث اذ دخلها ابن اقل من شهر وارـن عـمراذ ولد له سنة موته وان موسى ولد
 وهذه كانت مدتهم بصر من يوم دخولا المى ان خرجوا عنها على هذا
 مصرمc ابيه لاوي المدة التيكانت من ولادة عمران لفاهث الى موت فاهات والمدةالتي كانت من ولادةموسى عليه السلام الى موت ابنهعمـران وفي كتباليهود ان فاهاث دخل مصروله تالِث ستينوانه كان اذ وله لـ عمران ابن ستيت سنة وان عمران كان اذ ولد له موسى عليه السلام ابن

 عام فكيف ولا بد ان يسشط من هذا العددالاخير مدة حياة يوسف مذ
 هذا الامد لم يكونو！مستخدمين ولا معذين ولا هستعبد ين بل كا كانوا اعزا． مكرْيْن وفي نص توراتهم انيوسف عليه السلام كان اذ دخل على فرعون ابن ثلانين سنة ودخل يعقوب ونسله مصر بِع سنين من سني المِع فليوسف حـنثّذ تسع وتلانون سنة وفي نص توراتهمان يوسف كان اذ هات ابن ماية سنة
 كانت احدى وسبعين س：ن فقط ولا بد فالبافيماية سنة وستواربعون سنة ايسغط مها ولا بد بنص توراتهم مدة بقاء من بق من اخوة يوسف بعده ولم بجد من ذللك الا عمر لاوي فقط فانه على نص التوراة كانيزيد

صفاتالفسلاووجودهواعتباراته على جهة المدوث فقط بل ها ها هنا وجوهاخرورآ الـدورت من كون الجوهر＾تحيزا قابال للعرض ومن كون العرض عرضا ولونا
 عند مثتي الاحوال قال بفـة

 ذلك كسبًا وذلثـهو اتر القدرة الـادته فال فاذا جاز على اصل المهتزلة ان يكون تأثير القدرة او القادرية القّديَة في حال هو المدوت والوجود او في وجهمت

 هو صمة للمادت او في وجه دن وجوه الفهل وهو كون الـركّ متال على هيمة مخصوصة وخللك ان المفهو من الحركَتهـطلقًا ومن．
 مت المياموالمقودوغيروهامامالتان متَايزتانتانزكز تيامحركت وليس كل حركة قيامأومن المـلمو ان الانسان يمرت فرقا ذ－روريابين قولنا اوجدو بين قواناصلى وصان

وقعد وتام وكا لايجوزان يضاف الى الباري تهالى جهة ما يضاف الى الهــد فكذلك لا يبريز ان ان الـا يضاف المى المبد جهة ما يضاف الى الباري تعالى فاثتت القاضي
 الحالة الماصة وهي جهة مرت جهات الفعل حصات من تعلق الــدرة المادثة بالفعل وتلك الجهة يو المتمينة لان تكون معابلة بالثواب والعقاب فاس الوجود من حيث هو وجود لا يسحق علِـــــ ثواب وعقاب خصوصآلى اصل المتزلة فان جهة الحسن والتج هي التي نُقابل بالجزاء والمسن والقج صنتان خاتيتان وراء الرجود فالموجود من حيث هو موجوديلي بـسن ولا قِعِ قال فاذا جاز لى اثبات صفتّن ها حالتان جازلي اثبات حالة يـ متعقلة بالعدرة المادثة ومن الل ي ح هالة بجولة فينا بقدر الإكان جهنا وعرفناها ايش وي ومثال:ا ها كيف هي ان المام الحرمين أبالمالي المويوين قدس الشا روحه تخطل عن هنا
 فقط ولا بد من هذا العدد فالباق ماية سنة وثلاث وعاث وعشرون سنة هذه




 المضضوح الذي لا يدري كيف خني عليهم جيلا بعد جيل ورأَيت لنزل







 ستة وثَانين عامآ









## ＊1 Y 人

＂ومى عليه السلام او يخطى＇فيا اوحي الله تهالى اليه فوضع يقينًا لكل من


 ，النتممية ولكنها بال شك من عـلا كفر مسخّف ماجن سغر بهم وتطايب



 وطيب والد كان في هذا الفصل كِفاية لمن نصح نغسهلولم يكن غيرهفكيف ومسه عجائب جهة ونحهد الشه تعالى على نعمة الاسالام كثيرا有


 وني هذه المساوة الصحاري المثهورة المتدة والخضار
 انتضاء دولتهم ولا ملكوا قط من الفرات ولا على عشرة ايام منـ منه بل بل بين





 انما مسافة مجراه هن بكيّة الاردن الى مسفطه في البهيرة المنتنة نحو ستين

البيان قليلا قال أها نتجالقدرة
 واما اثبات قدرة لا اثرطا بوجه فشي كني القدرة اصلا واما انبات تأثير في حالة لا تسعل كني الـتأثيرخصوصأوالاحوال على اصلهم لا توصغ بالو الوجود
 الهبد الى قدرته حقيقـة لا لاعلى وجه الاحداثوالـلنقفانالخلم يشمر باستفالال اليماده منالعدم والانســان كا يكس من نفسه الاقتدار يكس من نفسa ايضـا ＝دم الاستعادل فالفمل يستند
 وجود 1 الى سبب ا＇خريكونـن نسبة القدرة الى ذلك السبب كنسبةالفعل اللىالمدرةو كذلك يستندسبـ الى سببحتىينتهي الى مسبب الاسـاب فهو المالالق للامباب ومسبباتها المستنیى على الاطالاق فان كل سبب مستفن
 تهالى هو الغي المطلق الذي لا هطجة له ولا فتر وهذاالرأي انما اخذه منالـحك大：الالمينوأبر زه

## * 1ra*

في معرض الككام وليس يختص نسبة السبب الى المسبب على اصلهم بالفعل والقدرة بل كلما يوجد من الـوادثفذللت حكه

 الطبائع في الطبائع الحدأثّاوليس ذلك هذهب الاسالاميين كيغ
 لا يو'ثر في ايِهـاد البسم قالوا الجا لا لا يجوز ان يصدر عرئ جسم ولا عن قوة ما في جـم فان الجسم مصكب من مادة وصورة فلو اتر لا' تر من جهته اعنى بادته وصورته والمادة لــا طبيعة عدمية فلو اثرت لاثوت
 اذا محال فنقيضه حت وهو ان الجم وقوة ما في جسم لا يكوز ان يؤتت في جس, وتخطى منهو اشد تَحققا واغوص نفَكرأ عن المسم وقوة في المسم اللى كـل ما ما هو جائز بذاته فقال كل ما هو جائز بذاته لايڭوز ان يكدث
 بشاركة المواز والجواز له طبيعة لاحد








 ذلك فوضح الكذب الفاحش في الاخبار المذكورة وصع انه ليس من ون


 اتون الككردانيتن لاعطلك هد اندا البلد حورا فقال له ابراهيم يا رب بعــاذا اعرف اني ارت هذا البلد

 على ذللك برهانا فانقال


 اللى رو'ية الكيفيةفي ذلكفقط
 عن نفسه لكن ليرى الميئة فتط واما زك انك يا عليه السلام فانما طلب آية تكون له عند الناس لـّلا يكذبوه هذا نص كلامه والذيذ كروهعن ابراهيم

## *1世.*




 وتيد على الارض وقال ياسيدي ان كنت قد وجدت نمّ فئ في عينكفلا





 واقف عليهم تَحت الشُشرة وقال كلوا









 وهذا ما يزيد في ضلال النصارى في هذا النصل وهذا ايضأ عال فـل في
 عليه وسل وخليه لنير الهُ تعللى وليلاوق مثله نهذه كذبة وان قالوا بل لد

عدمية فلو خلى الجائز وذ'آته كان
 لادى اللى ن يؤثر العدم في الوجود وذلك يعـال فاذا لا بوجد على المقتقة الا واجب انوجود بذاته وما سواه مــ الاسباب معدات لقبول الوجو= لا عمدثات لـميقة الوجودولهذا
 مأخذ كلام الامام ابي المطالي اذا كن بهذه المثابة فكيفئكن اضافة الفعل الىالالاسبابحقفقة هذا ونوود المك كلام صـاحبا المقلة الال ابرالحسن الاتشعري اذا كان المالت على المقـقة هو الباري تعالى لا يشاركمكيالملنّ غيره فاخص وصفه تالي هو العدرة كلى الاختراء قال وهذا هو نفسير المه تصالى الشا وقال ابو اليهق الاسفرا'ئيني اخصص وصنا وهر كون يوجب تيَيْه على الاكوان كانا وتالل بعضهم نم يقينا ان ما من موجود الا وئتمن عن عيره بالم .أَ والا فيتغى ان تكون الموجودات كلا ششتركة متساوية والباري

تصالى موجود فيجب ان يتيز عن سائر الموجودات باخص وصف الا ان المقل لا ينتهي اللمهعرنة ذلك الاخص ولم يرد به سمع فيتوقف العقل فيـه خلاف ايضاً وهذا قريب من مذهب خرار غير ان خرارّا اطلق لفظ الماهية وهر وري - من حبث المبارة منـر ومر ،ـهب الاشعري ان كلموجود فيص ان يرى فانالمصحع اللرؤية الثا هو الوجود والباري تعالى موجود فـصح ان يرى وقد ورد في الـمع أن المؤمنين يرونه في الآخرة قال اله تعالى وجوه يوميّذ ناضرة اللى ربها ناظر: اللى غير ذلك من الآيات والاخبار قال ولايبوز ان يتعلق بـالوالواية على جهة ومكان وصورة ومعابلة و'تصال شعاع او على سـبيل انطباع فان ذلك مستحيل وله الو قولانفيماميةالووية احدها انه عن مخصوص ويني بالحعوص آنه يتعلق بالوجود دون العدم والثاني انه ادرالك وراء العالـا لا لا






















 من الط الدواي والسلامة واللم منهم بعيدة مه فيالمباء قال مأرجعاليكميل هذالالوتتمنقابلويكونلهابابنوسارةتسعفي



 وفحدت سارة وقالتلماضهكا لانها خافتوقال !السيد ليس كا نقولين بل

قد ضهكت فقام القوه منگّ"




















عنه وابثت الـمع والبصرلباري تقالى صفتّن ها ادراكان وراء المل يتعلقان بالمدركات الخاصة
 اليدين وائوجه صغات جبر بيا فقول ورد بذلك الـيم فيجب الالقرار به كا ورد ووصغوه الب طريقة السلف من ترلُ النعرض لثأوريل وله قول ايضّا في جواز
 والويدولالاسما،والاحكـكـوالنمع والمعل كـ" وجه قال الخيمانْ هو التصديق


 تعالى واعترف بالرسل تصديقا هم فيا جاور" به من عند اله
 . ,لا يغرِ من الايان الا بأنكر شيّ من ذالك وصاحب الكيبرة اذا خرج من الدنيا من غير توبا

 البني صلى الشَ عله وسلم اذ قال اسسكوا

شفاعتي لاهل الكبائرمن امتي واما ان يعذبه بعدار جرمسهن يدخله الجنة برهته ولا يـا يورز انيخايثيالنار معالكفار لماوردبه
 قلبه ذرة من الايان قالولوتابت لا اتول بانه يُب عيلي الهُ قبول تو بته بك مالعا فلا يجب عليه شيّ بل بل ورد السـعبقبول توبةالتأئبنواجابة دعوة المضطر ين وهو المالك في
 فلو ادخل المالائق باجهمهمالجا لم يكن حيا ولو ادخلهم النارلم يكن جورا اذا الطلم هو الـصرف فمِا لا يِلكَه الماتصرف او وضع الثىء فيغير موضهوهوهر المالك المطلق فلا يتصور هنه ظلم ولا ينسب اليه جور فالوالواجيات كلا سمعية والعتل ليس يوجب شيئا ولا يقتضي تحسينا ونقيّيا فـعرفة الهُ تعالي بالعقل تحصل و بالسع تجّبتال اله تعالموما
 رسولا وكـا والابة المطِع وعةاب الهاصي

 ( (قال ابو




















 السلام فأُوكلماما ذك كعن بنتي لوط عليه السلام من قولما ليس المد في

## *) 世家



 فكيف والموضع همروف الى اليوم ليس ين تلك المين المارة التيكان فيها لوط










 .










بجب بالدمع دون المتل لا
 لاالصلاحولاالاصلحولاال|لطف وكل مايقتضيه المعل من الـكمة المِجَة فيتغَضى نتيضه من وجه

 اليه نع ولا اندفـع به عنه خر وهو قادر ولى بجازاة الميد ثوبا وععابا وقادر على الانضال عليهم ابتدا، تكما وتفضلا والثواب والتضل والنعيم واللطف كا منه نضل والمقابورالعذاب كها

 اجبأزمة لا الواجبة ولا الستحيلة وابكـت بعد الانعاث تإيد بالمجزات وععمهم من الموبعات من جمالة الواجبات اخ لا بد من من طريق ليلـتم يساكى فيعرفبه صدن المدعى ولا بد من الزاهة الهلل فالايتعفيالتكليف تالتض والمجزّة نعل خارق العادة مترنرن بالتدي سليم عنالمارضة
 القرينة وهو منقّم الى خرق

المعتاد والى اثبات غير المعتاد والىرامات للاولياه حق ويمن وج4 تصديت للانيـاء وتأكيد

 ｜l التوفيت عنده خلق القدرة على الطاهة والـذلان خلق القدرة على المعصية وعند بعض اصحابه تيسير اسباب المنيو هو التوفيت وبنده الحذلال • وما ورد به السـع هن الااخبار عن الالهور الغأبة مشل القَل واللوح والهرش والكرسي والجـــة والنار فيمب اجراؤها غلى ظاهرها وا والامكان هrا اتباتها وما ورد من الاخبار عن الامور المستعبلة فيالآخرة مثل سو＂ال القبر والثواب والمقاب فيه ومثل الميزارن والـ والحساب والصراطوانقس｜مالفريقين فريت في الجـنة وفريت في السعرِ حت يجحب الاعتراف به واجراوگّا
 وجودها والقرآن عنده ميجز من حـثت النبالاغةوالنظموالفصاحهةاذ خير العرب بين السيف وبين

ومّانية عشر متانل لحرب الذ ير ．سبوا لوطا وماله حتى استنعذوه وماله فكِف يضيمه بعد ذلك هذا التضيتع لِّست هذه صilات الانبيا．ولا
 وضعوا لمم هذهالحرافات الباردة التي لا فائدة فيها ولا موعظة ولا عبرة

 واخذها ملكث الخلص ابو ماللك مرة ثانية وانر• اللّ سبیانه وتعالى ارى
 ابراهم عليه الهلام اذا نحدر هن حران خهـة وسبعون عاما وان انمعیت ولد له وهو！

 وقد جاوزت تسعين عاما ومن المال ان تكون في هذا السن نقّن ملكا

 توراتهم الىابراهيم عليه السلامانه تزوج اخته وقد وقفت على هذا الكهلم من بعض من شاهدناه منهم وهو المهاعِل بن يوسف الكاتب المعروف
 العبرانية ملى الاخت وعلى القربة فقلت ينع من صرف هذه اللفظة اللى القربة ههنا قوله لكن ليست من الي وانما هي بنت البي فوجب انه اراد
 ولم يأت بشئ范 المهاتطورة وولدت له زصان و يقشان ومدان ومديان و يشبت وشوحا



 ان قطورة هذه ：iت ملك الر بذوهو موضع عان اليوم بقرب البلقا وهذه اخ：ار يكذب بیضها بعضا共




 و بعد ذالت خرج اخوه و يده ممسبك بعقب عيسو فسماه يعقوب

 في ان عيسو لم يخدم قَط يسقوب و＇ن بني عيّسو ！اَخدم قَط بني يعقوب بل في التورادّ نحـا ان يعقوب سجد تا لا الارض سمع مرات لیيسو اذراه وان يمقوب ！يغاطب كيس，الا بالمبودية والتنلل المفرط وان بهيع

 و بعُر وحير وضاًّن ومهزوات يعقوب راَها منة عظمة اذ قبلها منه وان بني
 إما يملكرن عايم أو يكونون على السواء مغهم وان بن اسرائيل لم يكاكوا




المعارضة فاخناروا الشدالتسهمين اختيار عجز عن المقابلةومناصحابه من اعتقد ان الاععاز في القرآن من جهة صرف الدواتي وهو المنغ منالمتعاد ومن．جهة الاخهبار عن الغيـب وقال الامامة نْتُتـت
 والتصئ اذ لو خخى والموابي＇：تؤر على نقله و＇آتْقوا في سقـيفة بني ساعدتعلى


二تَ ن رخی اللّ عـهو اتمقوا بهـده
 ي انْضل＂；＂نهها في الامامة

 وطانحةوالز بيرمت العترة

 الاماء الحت فقاتلهم على مغاتلة اهل البخب والما اهل النهن فها الشراة المارقون عن اللـين بذبر
 كن كي＂ فصل

## (1wV

 حيث دار (المشبهة ) ان السلفـ من اصعاب المديث للا روا
 السنة التي عهدوها من الائة

 خلفاء بني الهـاس على قولم بــئي الحـفات وذالق المرآن تيريوا
 , الجاعاءة في متشابهات الك:
 وداود بن تيل الا صفهاني وجهاعة

 انصعاب المديث مثل مالـث بن انس ومعاتل بن سلميان وـــلـكا طريق السلامة فقالوا نوّن با با ورد به الک-اب والسنة ولا ولا
 ان الهُ عز و جمل لا يشبه شيبًا من المنلوقات وانكا ول ما تمل في الؤ فانه خالته ومغدره وكانوا يكتَزون عنالتهجيه اللى غايتان قالوا من سركُ يده عند قراهت

竍


















 تكسرنيره عن عنعلك


 فكيغ بن نبي مع ابيه نبي ايضا هذه سوآت مضاعنات اين ظلمة هــذا
(1F入

الكذب من نور الصدق في قول الهُ تمالى يخادع عون الشّ والذين آمنوا وما









 ك大










 سيكون هذا فلنا لم قد حصلت على الصغار يتينا والأماني بضائع السنغاء

خ: نت بيدي أو اشار باصبعه عند روايته قالب المؤمن بين
 وجب تطم يده وتنع اصـهـه وألوا الما توقفنا في تفـيـر الاية وتاويلها لامر ين ' 'احدهم ' 'المن انزارد في التنزيل في قوله نسالى فما اللذين في قلبه


 ا
 الا:اويل امر •ظنُوبـت الاتفاق والتُون ي معنات الباري تعالى بائغُر عير جائز فربا اونا الآبَ على غير مراد الباري
 نتول كا فالل الاساسون في الملم
 وصدقنابياطنه ووكا:ا عليالى الديا


 احتياطستىلميفـراليدبالغارسية ,لا الوجه ولا الاستواه ولا ما

* 1ra*

ورد من جنس ذلك بل الـ: احتاج في ذكرمها اللى عبارة عبر



 اصعابالمديدثـالمـنـوية هرحوا





 والهموت والاسنعرار والتمكين
 .

 نعر وكمئ وانهد المجيمي

 المسلين يعاينونهيالدالدناوالآلآخرة اذا بلغوا من الرِياضة والاجنتانياد اللى حد الاغلاص والآيكا المض(وحكىمالكبي) اعنزبيفصم انه كان يجوز الرؤية في الدنبا

*     *         *             * 


























ملك بنوا 'مسر'تُل تط بني عيسو ولا بني لوط ولا بني الماعيل باقرارF



 معكوسة هنكوــة
共

 وهدم يعقوب في راحيل ستع ح:





 ابنه اتَكون هُ ز زوجة
 ان يعقوب عابه أُسلاه - تزج جنج بال :



 (1)
 الحوادبي انه قال اعغوني عن الفهج واللعية واسألوني عا وراء خلك وقاّ ان معبود ودم وله جو'رِ واعضا: من يد ودجل ورأس ولسان وء:ينت
 كالاجسام ولـ لا كالحور وده





 ما ورد ي التنْيل من 'لاسترا
 و'لاتيان والعوقـة وعبـ ذلا
 عـد الاطا>ف شلى "لاجـا وكذلث ما وبن في الاخبانز •ن الُصورة فيتونهعليبا'سلالم「"د على يخع الجمار فدهـه في البا, +وقوهُ

 آدم بيده ار بعينصمباحا * وقوله

وض وقوله تي وجدت برد الامله في صدرياللىير ذلت اج اجروها على

 وضهوها ونسبوها الى النبي عليه الصلا: والسلاه واكتثهـها مقتبسة هن اليود فان التُتبيه فيه طباع حتى قالوا الشتكت
 طوفان نوح حتى رمدت عينا. و'ن العرش ل! ! كططط الزِل الجمديد وانه
 اصابع وروى المثبهة عن الني عله الصلاة والسلام انه فالل لت:ي دبي نصالفي وكالفني
 وجدت برد انامله وزادوا على التشبيه تولم في القرآن ان الحروف والاصوات والزور المكتوبةفدئة ازليةروقالوالايمعل كلام لِس بكرف ولا كاركة واستدلوافيه باخبار (منا)ماروي عن البي علين الصلاة والسلام ينادي الهُ تهالى يوم التيامة




 موسى علیه الــلام
准













 تحذيرا'بن انكهم

 الذي لاينعه الا امل البطالة واما اهل المقولففلا لنير ضرورة بَّلم يكتفوا

## (14ヶ)

.












 .




 الـلاه با'تأهب لذلث





بعوت يـيمبالاولونوالآخرون ورووا 'ن مومى عيه السملاكان يسع كلام الش كمرْ
 على ان العرآن كلا عغغلمق ومن تال هو يخلوف فيو




 في الآد. وء عجوجون 'يضا

 ,



 الباري تهالل لا نبمرما ولا


 كام. الشا ازلم على 'سان جبريل عبه اللـلام فور البك-وب في المصاحف وهو في اللوح المعفوط

## （14）\％

وهو الذي يسـسه المومنمون في الجمن من الابإيتهانكبنير حجاب ولا والسطة وذلك مبنى تولر
 وهو توه تعالى لموبى اني انـا الشّ رب الالمالين ومناجاجته بن غيور

 الناس ：رسالاتيو ：بكلايور．وي

 التوراة يده وخلق جن اني عدن
 التزيل وكتبنا لـ ي الالوار من كل شيء
 －ن انْسنا شيئا ولا تـدارك
 ما بين الدنتـين كالاب الدّ فلنا هو كذلكت，استنهدواعليمبتوله تعالل وانأ أحد من المشركيناستجارل


 كاب ．


竍


模








 التمزير الضهعف نقطط供


 ＂
 المدس بعد رحيل من فدان ارام بدهر والشّ تقالى لا يتمد الككذب ولا

ينـي هذا النسيان拱 لـ لي شيخوخت
( قأل ابو عهد رخـى الله عنه ) هذه العلة توجب عجة بينامين لانه ولد لa


 لا لا

 اهمتا المهةفتزوجها فولدت الها فتزوجهافولدت هنهافولدت







 القـهة في هذا الخبر كذب مغطوع به ضرورة ولا بد ولا يبوز قلـل الكذب . حيلة او ساغ فيه تأويل ماذذكاه ونسأل اله العافية • وفي توراتهم عند ذكر اولاد عيسو خبال شديد وتخلـطـفي الاسها، والوالدات الا انه ر با وا



المطرون تنز يل من رب العالمين وتال في صحف مكرمة مرفوعة .طهرة بايدي سفرة كرام بروة

 القرآن الى عير ذلكمنالآ يات
 انلملولية وتال يجوز الـنـ يظهر ابلباري نسالى بصورة شيغص كا جي صورة العزبلي وقد تَتل لمري علها اللـلاه سشرأ سو ياَ وعليه مـر قول النبي صلى النه عنـه
 حورة وي النورا'ذ ع. علـa انـسلام ش شأفهت النه تسالى
 مدهبهr الملمول يكون ججز" وقد يكون بكَى على
 تـا تانه نعالى 'أف عَبد اله ثددناه مت الصفاتية فانه كا ثمن يذَت الصفات الالنه ينهي فيها اللى الِّسيم والتشبيه رتد ;

الى اهل السنة وثّ طوائف عدد إ الى اثني عشرفرقةواصولا ستة العابدية والنونية والزرينية والانسحاقية والواحدية واقية والريهم الميصمية والا الا انه لم يصدر ذلك عن علا معتبرين بل عن ســفـهاء اغنام جاهلين فلز نفردهامذهبآواوردنا مذهب صاحب المقالة واشُرنا الى ما يتفرع منه نص ابو عبد الله لِلى ان همبوده على العرش
 واطلف عليه اسر الموهر فقالفي كتابه الممىى عذاب التبر انه احدِى الذات احدِى الجِهر
 العلبا وجواز الانتعال والتحول والنزول ومنهم من قال انه على بعض اجزاء العرشوفال بعضهم امتالأ العرثى بهوصار المتأخرون منهم الى انه تعالى يبهة فوق وععاذ للعرش ثا اختلفوا فقال العابدية ان ينه وبين الرئ من البد والمسـافة مالو قدر مشغولاً بالمواهر لاتصلت به وقال محد بن الميم ان ينه

حو حـنـذ يرعون اذواد وكان مع رجل من اهل عدلآّ يدعياسمه حيرة فبصرني ذلك الك الموضع






 ارملة في يت ايـك الى ان يكبر ابني شيلة وكان يتونع ان يصيبـ من الموت ما اصاباخاه ان ضاجها فسكنت في بيت ابيهاوبعد ايام كثيوة توفيت بنت شوع امرأَ يهوذا فتصبر يهوذا وتسلى عنه حزنها وتوجه الم الم الى




 تعطيني ان امكنتك من مضالعتي قال لها ابعث الـك






*19** النصل يـ الللل اول

## *1ヶ7*










 المِط الارجوان وسمي زارح ت م الفصل



 (





 يتّوجهاهذا فلعل فيهم الآن ولادات وانساب فيكتيهمهمل هذه نهذه



وبين المرثّ بعد الايتناكّى وانه مباين اللمالم ينونة ازلـيـة ونيـي
 والمباينة واطلق اكثرّم لفظ البمس علي والمقاربون منهم قالوا يهن بكونه جسطاً انه قائ بذاته وهذا هو هد المسيعندئدو وبنوا على هذا ان من حك عـع التائيون بانفسما ان يكونا

 بالتاينور بما فالوا كم موجودين فالا ان يكور الحدها بيـت الآخر كالرض ع البُرهر واما ان يكون بيهة منوالباري تمالى ليس بعرض اذ هو فائر بنفسه
 المل الجلهات وانرفيا جهة فوق فقلنا هو بيهة فوق بالذات حتى اذا رُو"ى رُو" ${ }^{\prime \prime}$ فيمن تلك المهة ثَ لم اختلاف في الناية فن الجسمة من اثبت النهاية لـ من ست جهات ومنهم من اثبت الناية من جهة تحت ومنهم من انكع النهاية فقال هو عظم ولم في معنى المطمة خلاف فقال

بعضهممعني عظمته انه مع وهدته ملى بجمع اجزاه المرش والمرش حته وهو فوق كهله على الوجه الذي هو فوت جز" منه وفال بضهمهمعنى عظمته انه يلاقي وهدته من جهة واحدة اكثر
 العرش وهو اللمى المظيم ومن
 الحوادث بذات الباري تعلى
 النا يكدث بِدرته وما يمدث مباينا لذاته فانا يكدث بـدث بواسطة الاهداث ويعنون بالاحداث الايجادوالاعدام الوافعينفي ذانهـ بعدرته من الایوال والارادات وينون بالمدثما باين ذاته من البواهر والاعراض فيغرقون بين اللملق والخلموقوالايجادوالموجود والموجد وكذلك بين الاعدام

 والمدوم|الغايصيرمعدوما بالاعدام الوانع في ذاتهبالقدرةو وزعوا ان في ذاته سبعانه حوادث كثيرة مثل الاخبار عن الامور الماضية


 ابن عميناذاب بن نورام بن حصرون بن با فارين الما الرمولين الفاضلين مولودين من تلك الولادة اللميثة راجيانين الما الئا مُ اقج ما يكون من الزنا






 السلام
 وغيرثّ من الانبياء عليهم السلام بربيبته زوج الني ايهه وام اخر يه ث
 بامرأة ولديه فبلت وولدت من الزنا ولداَ منه انتسل داوودودوسليمان عليها




 رجل من جنده محصنة وزوجها حي وانها ولدت منه من ذلك الزينا البنـا
 عليما السلام









 يشبها تبديل ولا تحر يف والمد لّه رب الما المالمين




 اخوته وصار معجيرةالهدلايوورأىابنة رجل كنعاني اسمهشوع فتّوجها




 اذ منهها شهلة ابني وذ كر بعد ذلك انها تحيلت حتى زنت بيهوذا نسه

والآتيةوالكتب المنزلتعلى الرسل عليهم الــلام والقصص والوعد والوعد والاحكام ومن ذلك التسمعاتوالتصرات فيما يجوز انيسموبيصروالايجِادوالاعدام موالتول والارادة وذلك قوله كن للثيء الذي يريد كونه واراداته لوجودذللك الثيُ وقوري الميي كن صورتان وفسر ثمد ابن الميصم الايجاد والاعدام بالارادة والايثار قال وذلك مشروط بالقول شرعّا اذ ورد في
 ان نول ال كنفيكون*وتوها انا امهْاذ اراد شيئًا ان يقول له كنفيكون*وعلقولالا كثرين منهم الخلّل عبارةعهـ القول والارادة فقال بهضهم كلك موجود ايجاد واكلى معدوماعدامثمقال ايجاد واحد بصل لموجدبن اذا كانا من جنس واحد واذا اخنلف الجنس تعدد الايجاد والزم بيضهم لو افنتر كل موجود او كل جنس الى ايجاد فليفتُتر كل ايهِاد اللى قدرة فالتزم تعدد

القدرة تعددالايباد وتالبعضهم ايضا بتعسـلدد القدرة بتعدد الاجناس المهدثات واكثرو على انها تنعدد بتعدد اجناس الموادثالتي تحدث في ذانهمن الЈهف وانون والارادة والتسمع والتبصروئي خسة اجناسومنهم من فسر السمع وا'الهر بالقّدرة على النستع والتبصر ومنهم من ابنبت لهّهعلالى السمع والبصرازلا والتسـعات والتصرات اضافة المدر كاتاليهماوقد اتنتوا لاله تعالى مشيئة قدمبة منعلقة باصول اليدثات وبالحوادث التي تحدث في ذانه وابثتوا ارادات حادتة تُعلت بتفاصيل المدتات واتمعوا على انالحوادث لا نوجب لله تعالى وصفا ولا صمات له فيحدث في ذاته هذه الحوادث هن الاتوال والارادات

 سميما ولا بصير' اولا يصـر بخلت هذه الحوادث عحدنًا ولا خالتً وانما هو قائل بـائليته وخالق بخالقيته ومريد بر يديته وذلك

والد زوجها وحبلت منه وولدتمنه تؤامين فارص وزازح كا زكرنا فـلـل ثَ ذ كر بعد ذلك نسل يعقوب واولاد اولاده المولودين بالثام ودخلوا معه مصر فذكر فيهم حصرون وحامول ابني فارص بن يهوذا ناضبطوا هذا وذ كرفي توراتهم ان يوسف عليه السلام اذ بلغ ست عشرة سنة كن يرعى ذودا "ع اخوته عند ابيه وانهم باعوه فصع انه كان ابن سبع عشرة سنة اذ باعوه وهكذاذ كر في تورا' علم السالم كان اذ د دل على فرعون وفسرله روياه في البقرات واللـنابل

 فيها بلا خالاف من احد منهم فصع يعينا انه لم يكن بين دخول يعقوب "
 وتد ذ كر في توراتهم ان في هذه المدة "زوج يهوذا بنت توع وولذت
 فزوجت بعده من اخيه فـكان يهزل عنها الثالت ولم تزوج منه فزنت بيهوذا والل زوجها فولد له منها تو"مان زُ ولد لاحد ذينك التؤمين ابنان وهذا مكال متـع لا خهاء به لا يكي الـتة في طبيعة بشر ولا سبيل اليه في اللمبة واللنية بوجه عن الوجوه هبك ان لا لا لا يهوذا اعتزل غن اخوته وتزوج بنت شوع باتر يتع يوسف يـيوم وحبلت
 في عام ثالث وهبك ان الالك كبر زوج ولة اثنا عشر عامًا من جملة اثين

 ان يكبو شيلة وتزوج منه حتى طال عليها ورأت انه قُد كِّ ولم زوج منه وهذا لا يكون البتة في اقل هن عام فهذه ار بهة عشر عامًا ز زنت بيهوذا











 فيالحساب تعالى الشه عن ان يغطي، في المساب او ان ان يمطي، فيه موسى
 سور


 ستة وستون وابناء يوسف اللذان ولدا لـ ؟عر اثنان فجـيم الداخلين المى
-عصر سـعون
 المذكورة تسعة وستون فاذا استطت منهم ولدي يوسف اللذان ولدا ولدا لـ

 لم التوراة كان ضميف البصارة بالمساب وليست هذه صفة الشّ عزوجل

ددرته على هذه الانيائثومن اصلهم ان الحوادث التي يـدها في ذاته واجبة البقامحتيستيل عدها اذ لو جاز علهيا العدم لتعاقب عـلى ذانه الحوادث ولشارك الجوهر في هذه القضية وايضا فلو قدر عدمها فلا يخلواهما ان يعدرعدها بالقدرةوامابابعدا يكلته في ذاته ولا يبوز ان يكون عدمها بالقدرة لانه يؤدي اللى ثبوت المعدوم في ذاته وشرط الموجد والمدم ان يكونا متـاينين لذاته ولو جاز وقوع معدمفي ذاته بالتدرة من غير واسطة اعدام لجاز حصرل سائر لمعدومات ثـ يـب طرد ذلك في الموجد حتي يبوز وقوع موجد عمدث في ذاته وذلك عيال عنده ولو فرض
 ذلك الاعدام فيتسلسل فارنكبوا لهذا التُك؟ اسثخالتعدم ما يمدث في ذاته ومن اصلهم ان المدث النا يكدث في ثاني هال بكا الاهداث بلا وصل ولا ولا ثر للاحداث في هال بقائهث ومن اصلهم ان ما يكدث في ذاته من

الامر فـقسم الى امر التكو ين
 ما ليس امر التكو ين وذلك الـا خبر والما امر التكيف ونىى التكيف وي افعال من حيث دلت لعلى العدرة ولا يقع تحتها مغعولات هــذا هو نفصيل مذاهبهم ي معل الحوروث*وقد اجتهدابن المصر في ارمام معقالة ابي عبد الها في كل مسثلة حتى ردها من المال الفاحت الم نوع يفهم فيا بين العقلاء دثل التجسيم فانه اراد بالجسم القائ بالدات ومثل الفوقية فانه هلما على العلو وابت الينونة الغير المتناهية وذلك الملاء الذي ابتّه بعض الفلاسفة ومثل الاستواه فانه نئ الجاورة والماسة والتكن بالذات الات غير مسئلة معل الحوادث فانها ما ما قبلت المرمة فالتزهاكما ذكراكا وئ من اشنع الملالات عقلاً وعند التوم ان الموادث تيلو تيد على عدد العدثات بكثير فيكون في ذاته اكثيُ من عدد المدثاثت عوالم من الموادث وذلك عمال وشنيعوما ابمعوا عليه من البّات

ولا صفة من معه مسكة عكل تردعه عن الكذب وتمهده علا اللّهتالموعن







 المكذوب يده اليمنى على رأس افرايم بن يوسف واليسرى على رأس منسي بن




 اذ دخلوا الشام وقست عليهم الارض اثنين وتمسين الفـمقاتلومسيهاية



 الف معاتل حتي كاد يستأ صلهم وفي كتاب لم مَ آخر معظم عندم ايضا
 السلامالى ان ذمب الاسباط المذك كرون وسبا كانت مدتها جميع ستة وعشرين سنة نتط وها باريعام وابنه باباط

ووليهم من بني منسي خسسة ملوك واتصلت دولتهم مائة عام وعامين وها
 ．


 اذ اخرجوا هن معر ار بهين الف بعاتل وغيهائة معاتل ومائتي معاتل


 البُجكت لا على وقت خاص قايل ويصير المباركا مدبرا والمدبر عباركا في الابد竍

號




 قررت على هذا الفصل اغلهمه واجدلم وهو المُموال بن يوسف اللاون

 ورياسة فقلت هذا خطأ لان رأس الجالوت لا ينغذ امره كلى امد من

الصفات قولم الباري تعالى عالم بسلم قادر بقدرة حي بيحاة شال بشيئة وهجيع هذه الصفاتقديمة الزلية قائةّ بذاته ور با زادوا السمع والبصر کا ابته الالشثري ور بازادوا اليدينواوالوجهصات قائةُ به وقالوا له يد لا كا كلايدي ورجه لا كالوجوه واثبتوا جواز رؤيّت من جهة فوق دون دون سائر الجهات＊وزعابنتالميصم انالذي اطلعه المشبهة على الهّ عز وجل من المئة والعـهورة والجوف والاستدارة والوفرة والـُص｜غة والمانتة ونغودلك لا يتبه سائر
 آدم يد．وانه الستوى على عرشّه وانه يبيّيوم التيامتملاسبةالخلت وذلك انا لا نهيُقد من ذلك
 وعوين نُفير＇ا لليدين ولا مطابة المكان واسئقلال الرش بالرحمن نفسيرا الاستواء ولا تردداَ في الاها كن التي تحيط
 خلك الماطاطلاق ما اطلeلجهالقرآن فتط من غير تكيف وتثبيه وما

لم يرد به القرآنوالمبر فلانطالقه كا الطلةه سائر المبثبهوالمبسمة وقال الباريتعالب عالم في الالزل باسيكونعلى الوجه الذيسيكون وشاءً لثتغيذ علمه في معلوماتمفالا ينتلب علمهجهلا＂وهيد لمايخلى في الوفت الذي بخلت بارادة
 بابوله كنـحتى يكدث وهوالفرق بين الاحداثورالمدث والخلنق والملوت＊وقالخن تنبت التدر خيره وشره من الهّ تمالى وانه اراد الكائناتكنانيرهاوهاوشرما وخلق الموجودات كلا حسنها
 المادثة نسمى ذلك كسباكوالقدرة المادثة موثّثرة في ابثات فائدة زائدة على كونه مغعولاً عغلوقا الباري تعالى تلك الفائدة مي مورد التكيف والمورد هوالمقابل بالثواب والمتاب وانتعوا على ان
 وثجب معرفة الله تعالى بالملّلما قالت المتزلة الا الهم لم يثبتوا رعاية الصلاح والاصلِ واللطن عنالّا ما قالت المعتزلة وتالوا









 ان يكذب نبي
（نَ في يعقوب وأفرتها في انسرائيل



病








بنوة "له الى جهتع بني المرائيل وهم اوسخ الام واردّلم وكفرؤ اوحش وجهلهم اففت وعبيده فصارت حية فدعى فرعون بالعل| واليحرة وفعلوا باللق المصري

 وعيده نعاد دمَا ومات كل حوت فيه ونتن النهر ولم يجد المصريون سبيلا
 مصر بر قاه منا وغطت ارض مصر فقعل السحرة بر قاه مثل ذلأتوانقلوا بالضفادع على ارض مصر ثّ ذكر أن هارون مد يده بالعصا وضرب بها غبار الارض
 ارض مصرفلم يفعل السحرة مثل ذللك بر اهاهم ورا•وا اختّاع البموض فل يعدروا عليه فعال السحرة لفرعون هذا صنع الس
 ولو صع هذا البطللتنبوة موسىعليه السلام بلنبوة كلمني ولوقدر الـدحرة
 النبوة واحداً ولما انتفع مومب بازدراه عصاه لعصيهم ولا بعيزهم عرمـ البعوض وقد قدروا لِل قلب الهصي حيات وعلى اعادة المـــاه دما وعلى لا
 لـكان فرعون صادتا في قوله انه لكيركم الذي عملم الستر ولا •نفعة لمهم في تول السترة في الموض هذا صنع الشه لانه يعال لبني اسرائيل فملي




الاعمان هو الإقرار باللسان نتط دون التصديق بالقلب ودون ساثر الاءمال وفوقوا بين تّنيمة
 الظام والتكليف وفيا يرجع الى|-حكامالآ خرةوالمزاءِفالمنافن عـدم مؤمن في الدنيا حــــة مستّنى للمعابِالابديفيالآخرة *والوانيالامامانهاتثبتبابماع الامة دون النص والتعـين ثال اهل السنتة الا انهم قالوا يـيوز عتد البيعة لإمامين في فطوين وغرضهم انبات المامة معاو ية بالثأم باتفاق بماعة من المهابة وابٌات المامـــة المــير المو²منين علي" بالمدنية والمراقيـن باتغات جاعة من الصحابة ورأوا تصو يب معاوية فيا الستبد به من الاحكام الشيرعية تتالا على طلمب قتلة عثّان رضي اللّ عنه واستفالالْ بمــال يتت الال ومذهبهم الاصلي اتهام علي رضي اله عنه في الصبر على رجري مع عثّان رضي الله عنه واللكوت عنه وذللث عرت نز

والمجْئة والؤعيدية كلمن خرج على الامام المق الذي انتّت
 كان الخروج في ايام الصحابةكلى الائة الاشاشدين او كان بان بعدم على التابعين باحسان والائمة في كل زمان*والمرجئة صنف آخر تككوا في الايمان والعمل اللا انهم وانقوا الحوارج في بعض المسائل التي تُعلق بالامامة *والوعيدية داخلة في الحوارج ؤ وّالنائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليد في النار فذكركا مذاهبهم فيايثناه . ان اولمن خرجعلى اميرالمومّمنين علي ابن ابي طالب رخي اللهع عنه جاعي من كان كان معه في حرب صغنِ واشدمٌ خروجا علبـ ومورَا من الدين الاثمث قيس ومسعود : ند فدكي التيـي وزيد ابن حصين الطائي حين قالوالعوم يدعونا اللى كتابالها وانت تدعونا الى السيغ حتى فال انا اعلم با فا في كناب اللد انفروا اللى بعية الاالى من يعول كذب الله ورسوه

موجب قول السحرة لم يكن من صنع الله فلب الهعا حية والماء دمَا

 صنعوا كيد ساحر) واذيقول تهالى (وجاء السحرة فرعونقالوالوأ ئن نا لا جاجرا








 المقول لا في الكتاب المبدل العرف حقيعة لما وهذا الذي يصحعه البرهان اذ لا لا يميل الطبائع الا الا خالقها شهادة لسسه وانيائه وفرفا يين الصدق والكذبلا ونا قولم عمل السحرة مثل مائمل







 اذ لا فرق بين البي وغيره الا في هذا الباب فاذا المكن لغبر البيفلم بيبق

الا دعرى لا برهان عليها ونعوذ بالشّمن الفيلال * ولعد شاهدنام متفعين









* متريكا لاصدق الارجلين فقط
 الكذب وهي انْفي نص الك大لام الذي يزعئهونه التوراة قل لهارون مديدك بالهصالعلم ميامهصروانهارهاواواوديتها ومر وجها وجناتها




 من النهر


 زمل موسى وهارون ابي الشّ الا فضيهة الكذابين وخزي
 بلا ماه اصلا اليسهذهفضائ مرددة وهل يخنى ان هذا من توليدضعيف

وانتَ ثنولون صدق الهُ ورسول قالوا لترجعن الاشتر عن قتال المسلمن والا لنفعلن" بك كم فـلنا بعثان فاضطر اللى رد الاشتر بعد ان هزم البُ وولوا مدبر ين وما يتى منهم الا شُر ذنة فليلة فيهم حشاشة قوة فامتيلالاشتر امه وكان من احـ الـكمين الس الحورارج هلوه عل التحكيم اولا وكن ير يد ان بـعث عبد اله
 وثالواهو هنك فـفلوه بلى بعث ابن موسى الاشعري بطى انيكا بكتاب الها تهالى فجري الامر كلى خالاف ما رخي به فلا لم الم برض بذالك خرجت الحوارج عيه وقالوالم حكت الرجال لا ع ع الا لـا اجتعوا بالنهر وان وكبار فرق الحوارج ستةالازارقة والنجدات والصغرية والججاردة والاباضية والثعالبة والباقوتـ فرالـن ويجمهم القول بالنبري عن عُّان وعلي ويعدمون ذلك على كل طاءة ولايصعحون المناكاتات الا على ذلك ويكفرون اصهاب

الكبائرو يرون الخروجكلى الامأم اذا الالف الســنة حقا واجياً (المكمة الاورلى) م الذين خرجوا

 واتمتعو' بحروراءمن ناحية الكوفة ورئيسهمعبدالشّ بن الكواوعتاب ابن الاعور وعبد الهّ بن وهب الراسبي وعروة بن جرير وـيريد ابن عامم الماربي وحرقوص بن زهير المعروف بذيالثديةوكانوا يومئذ فياثنى عشّرالفرجلاهوريل صيام وصلاة اعنى يوم النروان فيهم قال الني صلى الهِ عليه
 صلاتهم وصوم احدك في جي جنب صياهمر ولكن لا ياوز ائانهم تراقيهم*وو المارقةالذ ينقالفيهم سيخرجمنضئضي ههذالالجلنوم
 من الرمية ؤ الذين اولمم ذو
 خروجهم في الزمن الاول كلى امر ين احدها بدعتهنجي الامامة اذ جوزوا ان تكون الامامة في في غي قريش وكل من ينصبونه
测
 وبقرك واغنامك بوباب شديد ويظر السيـد هذا في الارض فقعل السيد
 فاشتد قلب فرعون ولم يأذن لمه








 في الفدان فنل ما الدر كه البرَد فيالفدان ولم يدغل البيوت فن




 ذلك المنس واهلالك البرد في جميع ارض مصر كما ظما ولمر به في في الفدادين
 تيُ في ارض قوس (1) حيث كان مان بنو اسرائيل (1) نسّة الترواة التي بابدينا ارض جاسان اهـ مصحد
 ان موسى اتى بالوبا، واخبر عن الهُ تعالى انة قال لفرعونساهلكـدكسبك












 والـودان وافريعة فظهر كذب من عمل ذلك الكتاب المبـد
 من مثل عملمهوضلالملم كثبرا وثل وثلائين منة فلل انتضت هذه الـنـون خِجذلك اليوم معسكر السيد من ارض هعمر


 ايه لاوي وعع سائر اعامه وبي اعاهمه وان ععر فاهاث بن بلاوي المذكري

برأيهم وعاشُر الناس على ما مثلما له من العدلواجتناب الجوركان اماماومن خر التال معه وان غيرالسيرةوعدل عن الحق وجب عزله او قتله و اشد الناس فولاً بالقياسوجوزورا انلايكونيالحالمالمامام اصلآوان
 حرًا اونبطـا اوترشي] * والبدعة
 اذ حع الرجال لا حكم الا
 عليه السلام من وجهين احدها
 ولِس ذلكصدقا لانهم مٌ الخين
 تـكم الرجال جائز فان القوم الحاكّون في هده المسثلة وت رجال ولذا ثال عليها الـــلام ** عن التخطلثة الي التكفيروالمنوا علبا علــه الـــلام فـا فا فاتل النا كثين والتاسطين والمارقين نقاتل النا كيّين ومااغتز الموالمم ولا سبيذرار يـم ونساهم وقاتل


ولاسبي ثُرضي بالتحـكيم وقانل مقاتلة المارقين وما اغتن الموالمم وسبي ذرار يهم وطهنوا في عثّان للاحداث التي عـدوها عليه وطعنوا نياصحاب الجـهلواصاماب صفين فقاتلهم على عليه السالام بالنروانمعاتلة شديدة ${ }^{\text {الفقلت }}$ منهم الا اقل من عشرة وما قتل من المسلمن الا اقل من عشرة فانهزم اثنان منهماليعانان واثنان الى كرمان وانثان الى بيستان واثنان الي الجز يرةوواحداليتل مو رون بالئ وظهرت بلـع المع الحوراج في هذه المواضع منهم وبيت اللى اليوم واول من بويع
 بن وهب الراسبي في منز ل زيد ابن حصين بايعه عبدالها بن الـكواوعر وة بن جريز ويزيد ابن عاصم الماربي وجاعنة دهمهم وكانيتغعليهمحرجاو يستقبلمم
 الا بو وكان يوصف براي ونجدئ فتبرًا من الــكا بغولما وصوب احهطا وكنروا

كان ماثة سنة وثلاثة وثلاثين سنة وان عيران بن فاهاث بان بان لاوي





 اربع ماثة سنة وثلايثن سنة















او مستخف سخر بهم ولا بد وق


قوَّي ومديكي لالسيدوقدصارخالاصيهذالمي المجهراله ابياعظمه السـيـد
 : ارّ
( قال ابو عهد رضى الله عنه ) هذه سوًّة دن السوآت لتشبيه اللهعز وجل بالرجل القادر ويْبِ بانه نار اله تعالى يقولعند ₹ (اللهنور الستواتوالا

 نور السموات ولارض اذ ثبت انه ليس هو النور المرثي الملون انه الهادي



 نفسها (نو ر على نور يهدي اللّ لنوره هن يشاه ) فصح ما قلناه يفينـا من انه تعالي انما عني بنوره هداه للمؤمنين فقط وهذا اصح تشّيه يكونلان نور هداه في ظلّة الكف, كالصباح في ظلة الليل屋
 المن شبهها بزريعة الكزبر ولونه الى الصفرة وكان طمهس كطع الـمبز

المُمون بالز يت ( قال ابو حمد رخى اللّ عنه ) هنا ناقض في الصفة واللورنـ والطم واحدى الصفتين تكذب الاخرى بلا شك展
 وهارون وناداب وابيهو وسبعون رجلا من المشايُ ونظروا الىاله السرائيل

اهمِ المومنين عليا عليه السلام وقالٍا انه ترك الرجال وقيل ان اول من تلفظ بهذا رجل من بني سعد بن ز يد ابن مناة بن تيم يقال له الـمحاج ابن عبيد الله يلقب بالبرك وه وه الذي ضرب معاو بة على الَّلـهـه الا سمع بذكر الــكين وقال

 رجل
 المومُمنت على عليه السالم مذه الكّة فال كمّة عدل يرادبهاجور الما يقولون لا امارة ولابد مرـن المارةولا بد منامارة.برة اوفاجرة ويعال ان اول سيف سل ثن الحوارج سيفن عروة بن اذينة وذلكانهاقبل على الاشعثفق عرالما
 آَّ خ ش شهر السيف والاشعث تولى فضرب به عجز البغلة فشبت البغلة فنغرت اليمانية فلما رآى ذالك الاحنف مشبي هو واصحابه اللى الاشعثفسالوه الصي فنعل

وعروة بن اذينة بـا بعد خلك منحرب النروان ويايق اللى ايام معاو ية ومعه موليله فساله ز ياد عن ابي بكر وعر فقال فيهـا خهيرا وسالد عنعثان فقال كنتاتوالى عثان كلى احواله في خلانتهستة منبن
 الق احدّا وشهد عليه يالكِفر فساله عن المير المؤمنين عليكركوم

 علي بالكفغفنسأَله عن معاو ية فسبه مبا تِيها فقال اولك لزينة وآخرك لدعوة وانت فيا يينها بمد عاص ربك
 مولاه وقال له صف لـ اله واصدق فقال اطنب الم الختصر فقال بل اختصر فقال ما آَيتّه بطعام فينهار تط ولا فرشت لـلـ
 واجتهاده وذلك خبـه واعتاده (الازارنة) اصعاب اليواشاشدتانم ابن الاز رن الذين خرجوامب نانع من البصرة اللى الاشمواذ

وتحت رجليه كلبنة من زمرد فيروزي وكسماء صافية ولميد الرب يد



من ني الدرائيل
 وليسهذا كقول الثّ تعالى(وجار بك والملكصعا صفا)ولا كتولا








准







 لمارون ماذا نعلت بك هذه الامة اذ جـعلم تذنبون ذنبا عظهِّآ نقال له

## *17








 على تزت يبالقر بان لكجلج

















فنلبوا عليا وعلى كو رها وما وما وراءههامن بلدان نارس وكركانان في ايام عبدالهُ بن الزير وتكاريلوا عا له بهذه النواحى وكانمعنانع من الماء الحورارج عطية بن
 ماخونواخوامعئّان والز يرير ويكر ابن عير المنبري وتطري بن النجأ: المازني وعبيدة بن هلالال اليشكري واخوه ععرز بنهلال وصغر بن حبا التمـي وصالح ابن بخراق المبدي وعبدر بها الكيروعبد ربهالصيغير فيزهاه ثلا ثِن الف نارس من 'يري
 اليه عيدالشّين الحرث بن بوفل النولى بصاحب جيشه مسل بن عنبس بن كويز بن حيبنفتارله الحورار ج وهنموا اصحابه فاخزج اليهم ايضا عثان بن عبدالشا بين معمرالتيـى فيزموه ناخر جاليهم هارئة بن بدر المتابي في جيش كثبر فزمنوه وختيا واهل البصرة كي انفسمع وباد م من الحورارج فاخرج اليهم الملب بن ابي صغرة فبي في هرب الازارفة

## * 17 采

تس عشرسنة الي ان فرغ من امرّّ في ايام الحجاج ومات نافع قبل وقائع الهلب مع الازارتة وبايعوا بهده تطرى بن النجاه: و"مــوو المير المُمُمين (وبدغ الازارقة ثلانية) احداها النـكفر عليا عليه السلام وقال ان الهِ انز ليشأن
 ويشهد الهُ علي ما في قلبه وهو

 انز لـ الشا في شانهو ومنالنالم من يشري نفسه ابتغاه حرضات الشا وقال عمران بن حصان وهو
 الا كبر في تصو يبهبن كطبم لمنه
 * الاليبلغ من ذيالمرت رضوان الني لاذكره يومافاحسبه* او في البر ية عند اللّهيزانا * وعلى مذه البدعة مضت الازارةة وزادورا عليه نكفبر عثّان وطلمة والزير وعائشة وعبدالشا بنعباس رضي الشَ عنه وسائر المسلين معهم وتخليد ${ }^{\text {وتي النار والثانبة انهك كفر }}$









 ( دئ دعني اغضب عليهم واهاكهم واقدمك لِلى أمة عظمية وان موسى رغي

 الارض الي وعدتهم .با ويلكونا فـن السيدولم يتما كان اراد انزالمالمن البكروه بامته






 تعالى واما البدآ جن صفات من يهم بالثى


فوله فيا ويلكونها وهذا كذب ظاهر ما ملكوها الامدة عُخرجوجوانها الى الابد والش تعالى لا يكذبولا يخلف وعده桯



 تالك بالطريق فلا سمعت المامة هذا الوعيد الثديد عجا



 بنغي بينيديك



 لا أفـل


 لكان ارسال الملك اقوى ما يوجد في العالم فاذ قد بطل فقد فـد نتلة ولا بد ＂ بغمكا يكام المُد صديقه وان موسى رغب الى الشّ تعالى ان يراه وان اله

التعدة وهو اول ما الظهر البراءة من التعدة على التتال وان كان موانقا على دينه وكغر من الما باجر اليه والثالة باجاحته قتل اططال الخالفين والنسوانوالوالبع استاطه الزجم عن الزانياذلئس في الترآن ذذره واستاطه العذف عمن قذف المصينين من الالجال عموجوبالحدعلىقاذن المعنات عن النساء المالمسة حكهبان اطفال المثركين في النار مع ابانهم السادسة انالـقية غيرجائزة في فولولاعمل السابعة
 يكفر بعد نبوته اوكان كافرا قبل العثتورالكبائر والصنانرانراذا كانت بـابة عندهوبي كفر ونيالامةمن جوز الكائروالصغائر على الانبيا عليم السلام في كفي الثالمنة اجتمت الازارقة كِي ان من من ارنكب كيرة من الكبائر كنر كفر ملة خرج به عن الاسالام بهلة ويكون مخالدا في النار مع سانر اللكنار واستدلوا بكفر ابليس لمنبالشا وتالوا مارتكبـالا كبيرةحـيثام بالبجود لآدم

فامتنعوالا فوعارفبوحدانيةاله تعالى（النجداتالهاذر ية）اصماب بخدة بنغامرالـنينى وقيل عاصم وكانمنشانه انه خرجمناليامة مع عسكره يريد اللموتبالازارقة فاستقبله ابو فديك وعطلـة بن الاسود الـنىى في الطالُعة الذين خالفوا نافع بن الاذرت فاخْبروه با احدثّه ناف من الحـن بتـكفير القعدة عنـه وســاؤر الاحداث والبدع وبايعوا نجدة وسموه المير المؤمنين عَ اختلفوا على بجدة فاك كغره قوم منهم لامور نقموهاعليه منها انه بعث ابنه مع جيث الى اهل القطيْ فقتلما وسبوا نساو وشُوها على انفسهم وقالوا ان صارت قيهن في حصصنا فذا！والا رددنا الفضل ونكعوهن قـبـل القسمة واككوا من الغنيمة قبل القسمة فلل رجعوا اللى نجدة واخبر وه بذلك قال فلم يسعك ما فعلت فالوالم نعلم ان ذلك لا يسعنا فعزو ．بعد ذلت فنهم من وافته وعذر بالمهالة في الـــ
 وتبصر وراتي لانك لا نقدر ان ترى وجهي فئي هذين الفصلين تشثيه شنيع قيـح جدًا من ابُأت آخر بشالاف الوجه وهذا مالا عخرجمنه شا


 هذا المكان لميتتخفف فيه وعدنا لانها شريعة مك大ة ملزمة ومن الملال ان يكفف الله الناس عملا＂لا يفهمونه ولا يعقلون هعنى الامربه淁 مصر الثادر ين على القتال فاصة من كان ابن عشرين سنة فصاعدا كانوا ساتائة الف معاتل وثلاثة الافـ مقاتل وتخسهائة مقاتل وتخسين مقاتل وانه لا يدخل في هذا العدد من كان له اقل من عشرين ولا منلايطيت التتال ولا النسا، جيلة وان عددو اذ د خلوا الارض المُدسة ستمائةالف

 وعلى من كان دون العشّر ين ايضآ \＃وفيكتهمه ان داود عليه السـلام احصى في ايامه بني اسرائيل فوجد بني يهوذا خاصة ختسهاية الف مقانل ووجد التسع الاسباط الباقية حاش بني لاوى وبني بنيامين فل يكصما الف الف معاتل غير ثلاثين الفاسوي النساء وسوى من لا يـــلـدر على
 والا ردن و بعضن عمل الغور فتط والبلد المذكور بیالته كا كان الم يزد بالاتساع ولا نقص ونيكتهم ايضاً انابنا ابن ربعام بن سليان بن داود تصل من العثرة الاسباط من بي اسرائيل خس مانثة الف رجل وان ابنا تلل اثنين ونهسين الف معاتل














 مواب وهة: برجّون عن رنه نقط وطول بلاد بني السرائيل المذكورة







 هذا المل الذي بشرقي الاردن بزعهم وتع لبنيرو'ا بين و بينجادو نصف

وتانوا الدين امهاناهدهمامبعرة الشّ تالمالى ومعرفة رسله عليهم الـلام وتحريم دماه المسيان يعنون موافقيهم والاقرار با جا جا من عند الشّ جلة فهذاواجب الجمتع والمهل به لا يِذر فيه والثاني ماسوب ذلك فلك فالنا معذورون فيه الي ان نعوم عليهم للحجة في الحكال والحكرام قالوا ومن خاف المذاب لمالم المهتد المخطى" في الاحكام فبل قيام:لحيجة عليه فهو كاكفر واستحل
 والذمه والموالمم في دار التقية وحع بالبراهة من حرهبا فال واصعاب الحدود من موانقيه له الله تهالي يعفوا عنهم وان عذبهى فني غير النار ذَ يد يدخلهم
 من نظر نظرة او كذب كذبة صغبرة واصر علهيا فور مشركت ومن زنا ونرب وسرق وير غير مصر عله فهوغبر مشرك وغلظ النام في هد الثخر تغليظا شديدا , ولا كاتب عبداللـك بن مروان واعطاه الاضا نتم علب اصعابه
| فيه فاستتابوه فاظهرالتوبة فتركوا
 طائفة على هذه الاستتابة وقالوا الخطأنا وما كان لنا ان ان نستيب الامام وما كان لة ان ينتانتبا باستتابنا اياه فتابوا عن ذلك واظهروا الخأُأُ وتاوا لa تب عن عن نوبتك والا نابذناك فتاب من توبته وفارقه ابو فديك وعطية ووثب عليه ابو فديك فتتله 'ّ بريُ ابو فديك من عطية وعطية من البي فديك وانغذ عبد الملك بن مهوان بعمر بن عبد اله بن مممر المى حرب ابي فديك خار به اياياً فتّله ولحى عطية بارض سبستان و ويالم لاصابه العطوية ومن اصعابة عبد الكر مي ابن عجرد زعيم اليجاردة وانا قيـل اليُدلـات الماذر ية لانهمجذروا بالمهالات في احكام الفروع وحكي الكمبي ي في القول والمل كله وان الي كان في قتل النفس قال والمع الجندات على انه لا هاجة النالم الى امام قط وانا عليهم ان

بن مني بن يوسفعلمهالسلام لانه كان يصلح لؤبيالموائيوكان هؤلا











 لا يقاتل وسوى النـاه اين هذا الكذذب البارد من الحت الوا الواض







 بنيمني بن يوسف بشرقي الاردن باثان وعملها وان مدان النهم المعصنة
 ثلاث مائة مدينة غير اربع مدن ولم بذكر عدد مدائن بني رؤابينولا









 ول* وشنعة المال وظهور التوليد وبشاعة الانتعال ذـك اذ ذكر خروج بني اسرائُلِ عن مصر مع موسى علي السلام ان ان الهُ تعالى










(1) (1)
(r) (r) في التورا: الي بابدبنا زيادة ثلات مائة اهـ بصحمد

ينناصفوا فِا يبنهم فان رأوا ان ذلك لا يتم الا باملم يكملهم عله فاقامونج جاز ثا افترقوا بعد بيدة الل عطو ية وفديكيكة بريّ كل واحد منها عن صاحبه بعد تـل ثجدة وصارت الدار لابي فديك الا من تولى نجدة واهل سِستان وخراسانـ ونـ وكرمان وقهستان من الحوارجلىمذهـ عطة وقيل كان نجدة بن عانـر وناف بن الازرق قد اججتعا بكمك ع ع الحوارج على ابن الزي نغرقا عنه فاخنلف نانف ونجد نصار نافع الى البصرة ونجدة الى اليامة وكان سبب اختلافهما ان ان الان نانمَا قال المقية لا ححل والتعود عن التتال كفر واحتج بقول الهُ تالى اذا فر يق منهر يخـئون الناس ككثية اللو وبتوله تعالى يعاتلون يـ سبيل الشُ ولا يغافون لومة لأُ وخالفه نجدة وقال

 تمالل وتال رجل مؤمن من آلا فرعون يكتم ايكانه وتال التعود جائز والجهاد اذا امكنه افضل
(وفضل الاُلمِاهدينعلى التاعدين اجر" اعظماً ) وقال نافع هذ في اصياب النبي صلى الله عليه وسلم حين كانوا مقهود ينواما فيغيرج م الاهـكان فأقعدة كفر لقوله تعالى ( وقهد الذين كذبوا اله ورسوله) ( الليهسية ) اصصعابابي بيهس الهيصم بن جابر وهو اهد بني سهد بن ضايمة وقد كا كا الـحجاج طلبه ايام الوليد فهرب اللى المدينة فطابه بها عثان بـ جبان المزني فظفر به وحبس وكان يسامهالمى انوردكتاب الوايد بان يقطع يديه ورجليه غ

 الواقفية وزع و انه لا يسلم الحد حتىيقر بمرفة اله تعالى وممرفة رسله و•عرفة ما جاء بدالنبيصلى الله عليه وسلم والولايةلاولِّاء اللّ تعالى والبراهة من اعداء الله فن جلة ما ورد !ه الثرع معا حرمالله وجبا به ألوعيد فلا يسعه الا معرі" عنه ومنه ما ينبني انيسرفهباميه

لاوي في قبائلم جرشون وقهات ومراري وابنا جرشون بابني وشمي في





 فيغاس وقال في صدر السفر الرابع فكَم السيد موسى في مغازسينا وقال له الها


 وعزيئل وولد مراري عـلي وموشي واني



 فصاعدا فوجده


 رجلاً وذذك انه حسب بني مراري ععليوموشي بنيمراري ومن كان بنهم ابن شهر فصاعدا من الذك كور فوجدهوستة الافـومائتين مقدمهم صور يئيل
 ثلانِّسنة فصاعدا اللى خسينسنةفوجد أ ثلاتة اللافـرجل ومائتيرجل (1) في التورا:القي بايدبنا -بعة آلان ونمسمائة اه مصحهد












 فاهات بن لاوي ڤشر مدائن بني دان وبني افرايم ونصف سبط منـي









 (1)

ولا يضران لا يعرنه :تفسبرءحتى بيتلي به وعله ان ية ئف عند مالا يملم ولايأتي بشي الا إبلم ابوبيس عن انواقفية لقولم انا نتف فين واتع الحرام وهو لا يعلم الحال وانع الم حرام كان من حفه ان يه الم ذلك
 باطل وان الايانهو الكم بالعلب
 انه فال الايكانهو الالفرار والكلم ولِس هو احد الاهريت دون الآخرپوعامة البيسية على ان ان العلم والافزار والمسل كهله ايان وذهب قوم منهم بلى ان ما يكرم سوي مافي قوها تنالى (قل لا لجد فِيا اوحى الئ عحرمَا على طاع
 ملال
 من رجع الى دار الهجرة الى
 نتولاه لانهم رجهوا الى امركان
 ان الامام اذ كفغر كفرتالوالوية الفائب منهم والثاهد*ومـر

البيهسية صنف يقال لممماصماب التفسير زعموا ان من شهد من المسلمين شهادة اخذ بتفسيرها وكفيتهاثوصنف:يقالهم اصماب السوءّال قالوا ان الدجل -سلماً اذ اشهد السهادتين وتبراً وتولى وآـن بعا جاء من عند الله جملة وان لم يعلمفيسال وما افتوض الهُ عليه ولايضره انلا يها حل حتى يبتلى به فيسأل لـ وان واقع حرامـا لم يعلم تحريه فقد كفر شورقالوا في الاطفال بقول الثهلمية اناطفال "المؤهين مؤمنونس الكافرينكافوونووافقوالالقدر ية في القدر وقالوا اناللهنعالىفوض الـى المباد فليس له في العال المباد مشيئة فبرئت منهم البيهسية \#وقال بعض البيهسية ان واقع الاجل حراما لم يـك بكفره حتى يرفع امره الى الالمام والوالي و يـده وكل ما اليس فيه حد فهو مغفور* وقال بعضهم ان
 فالِ يوا ${ }^{2}$ وفهل وقالت العونيةالسك كغر ولا يشهدون انه كفرما ما ينغ

ابنارام بنحصرونابن فارصبن يهوذا بنامرائيل \#وانهاحصىبني يساكر



 الياببنحيلونوانهحسب بنيوسف عليه السلام الذ كور خاصة من كان منهم ابن عشُرين فصاعد الملبار زين للعرب فاصة فوجدو اثنين وس.عين الفـ رجل وسبعاثّة رجل منهم هن ولد افرايم بن يوسف اربعون الفـ

 وانه حسب بني بنيا،بن النَكور ذاصة هن كان منهم ابن عشرين سنة
 رجل مقدمهم ابيدن بن جدعوتي وانه حسب !ني دان الذكور خاصة من

 حوشيم بن دان وانه حسب بني اشير الذك كور خاصة من كان منهمابن


 غاصة فوجدو ثالاثة وخخسين الف رجل واربيائة رجل معدمهم اخيرع ابن عينن وان هذا الحساب كان بهد عام واحه وشهر واحهد منخروجهم من مصر طاشا قسمة المدائت المذكورة وانها بعد دخوله فلسطين والاردن
 الذي لاخفاه به والمهال المتتع والمهل المفرط الموجب كل ذلث ضرورة انهاكتب معرنة مبدلة من تُحريفـ فاست سخر مهم والها لا تَكن. ألبتة ان

تكون من عند الش ولا من عند نبي ولا من عمل صادن الالهجة +فذ ذلك اخباره بان رجال بنى دان كانوا اذ خرجوا من هصر انثنين وسبعين الفًا









 ليس يعد فيهم من له اقل من عشر ين سنة وكا وهم راجم الى المافرايم ومنسي



 اوصى ما يكن. ان يكون للرجل من الاولاد
 هذا الْدد والامر في ولد دان الخش من سائر ما في ولد اخوته وان كان

 من ولد يوسف واما الاثثان وستون الف رجل ونيف لا يعد فيم ابن



اليه كيرةاخرىمنترك الصالاة او قذف الحصن اصحاب صالُ بنمسرح ولم بـلغنا عنه انه احدث قولا تِيز به عن "صعابه غنرج على بشر بن مروان فبعث اليه بشر بن الهارث بـ بن عميرة او الاشتغ بن عمهرة
 فاصابت صالح جرالهة في قصر حلولا فاستخلف هـ ها نا شبيب بن بزيد الشيباني ويكني ابا -لضناري وهو الذي غالب على 'الكوفة وقتل من جيش الــجاريات اربعـة وعشرين الميرا المرا 'لجيوش ث انهزم الي 'لاهواز وغرق في نه天 الاهورز وذ اليِان ان الشيـية يمسون مرجئ الحوارج لما ذهبوا اليّه من 'ونف
 منه وفارقه

 الا ان شوك

 التو'رئ (المباردة ) الصيابعهد
 بدعهمهوقيل انه كانمناصمحاب ابي بيس ثجب البراءة عن الطفل عتى يدعى اللى الاسلام ويڭب دعاله اذا بلخ واططفال المثركين ويا في الارارمع آباءو ولا يرى المـال ف:ا حتى يقتل صاحبه و ويتولون المان اللقدة اذاعرفوهمبابالديانةو يرون المجرة فضيلة لا فرضأوبكفرون
 كون سورة يوسف من القرآن و يزَمون انها قصة من التصص

 افترقت اصنافاَ ولكَل صنف
 كانوا من جملة الهجاردة اوردناو كلى حك التفصيل في المدول
 ابن ابي الصلت والعلت ابن ابي العلت تفردوا عن المجاردة بان الرجل اذا السلم توليناه ونبرانا من اطفاله حتى يدركوا فيعبلو الاسلام منهم انهم تالوا ليس لاطغال

منة من الاجال والاغلب انهم تريب من عدد المجلوزين عشرين سنة



















 اثنان ولدان و'هد فيا الناس كيف يكا يكن ان يناسلاسل هن ولادة واهد




## *IV鿊



 هذا التويه نفد سدت عليك توراتك كل المذاهب لان فيهابيابكلك حيث



 الاسباط بخلاف ما تزع فلا بد فيها من الكذب الماتمتن كيفغ تصرفت







 وحقاق الذهب وعدده اذ وقفوا على الجلبين للبركة واللعنة وعددم اذ اذ نتشت المنوّ"



 الحوامل ولابطاه مل المرأَّة بين بطن و بطن ونكثرة الموت في الاط


المثركير. والمسلين ولاية ولا عداوة حتى بيلغوا فيدعوا (اللى الاسلام يفعروا او ينكروا (المزية) اصعاب هزة بن ادرك وانقوا المبهونة في القدر وني سائر بدعها الا فياططالعغالفيهر والمثركين * فانهم قالوا هؤلاء كهم في النار وكان هز اصعابالحصين بن الرقادهـالذا خرج ج-سّستان•ناهلاوقورخالفه خلف الـارجي في القولبالقدر واستخقاق الرياسةبفبئيّ كلواهد منها عن صاجه * * وجرز هز امامين في ثصر واحد مالم تجتمع
 خلن المارجيوهمخورارج كمان وبكان خالفوا المزبة في القول بالعدرواضافوالآتهر خيره وشيره الليالّ نالى وسلكوا في ذلك -ذهب الـينة وقالوا الجزية ناتضوا حـث قالوالو عذب الش الهباد على انمال تدرها عليمها او علمالم يعمعوه كالظظالماوتضوا بان اطفال المثركين فيالنار ولا
 ما يعتد منالثناتض (الثشعيية)

اصعاب شعيب بن تمدوكان مع *يون من جهلة الجهاردة الا انه برى" منهحين اظر القول مبالقدر قال شعيب ان الها خالق الهال الماد والعبد مكتسب لا فدر المال
 بجازيكليها ثوابآوعاباً ولا يكون شى شي الوجود الا بشُيئة اله تعالى وهو لى بدع الحوارج في الالامالةوالوعيدوعلى بدعالئجاردة في حك الاطفال وحم القددة والتولي والترــيـ (الكيونية) اصحابميمون بن خالد كان من جملة اليجاردة الا انه تفرد عنهم بانبات القدر خيره وشره من الهد وابّات الفعل للعد خلقَا وابداءَا واثبات الاستطاعة قبل العـل والتول بان الش تالى يويد الميّ دول الشر وليس له مشيئة فيمعمامي العباد* وذكر المسين الكرابيسي في كتابه الذي حكيفيمقالات الحوارجان اليمونية يبيزون نكاح بناتالبناتو بناتاولادادالاخرة والاخوات وقال انالأهدرمنكاح البناتو بناتالاخروةوالاخوات

كون الاناث في الولادات ايضا ولوطلبنا ان نعد من عاث لـ عشرون







 في اخبار من سلف من عرب وعّم في كثير من الام فـا ونا وجدنا في ذلك



















 بنى نفر من .لاك بلادا تظـمة وابو الهمار بن ز يري ابن منـّكاد فكان




 وان آخر منهم| ايضا من مبط منسى يسى بابين بن جلعاد كان له انثان



 كرمان كز له تسعون ابنا ذ كور" بالغون فاذا كانت هذه الصغة لمنجدها منذ نحو ثلاتة الافف عام الا في اقل من عشر ين انسانا في مشارت
 وكثرت امواله وعياله فكف يتأَتى هن هذا الهدد ما لم يسهع بثال تط في
 -شهورة لا يقدر احد على انكارها وي النم كانوا في حياة يوسف عليه السلام في كفاف من الميش اصيابغ خ كنوا بهد موت يومف واخوته على الدلام في فاقة عظيمة وعذاب ونصب وسیغة هتصلة وذل رابت و بلاء داتُب وتعب زاهت يكاد يتطع

ولم ويـكى الکّبي والاشسري عن
 يوسغمن القُرآن وقالو إوجوب قتل الـلطان وحده وهن رضي بك قتاله اللا اذا اثان عليه او طهن في دين الحوارج او صـار دلِالا لالساطان واطفال الكفار عنده في المنة(الاطوافية) ورقة على مذهب هزة:في القول بّلقدر الا انهم عذروا اصياب الاطراف في ترلك مالم يعرفوه من النشريعة اخ انوامايعرف لزومه من طرم الهعل وانثتوا واجبأت تقلية قالت العدر ية ورئيسهه: غالب بت شاذل من مسستان وخالفهته عبداله السرنوري وبّرأ منهه ومنه زرو وكنهن اصحاب الـيصين F هازم بن علي ثلى قول شعيب في ان الله تعالل خالت اله اله الهباد ولا يكوت في سلطانها الا ما يشاء وقالوا بالموافاة وان اله تهالل انا يتولى الهباد على

انهم صائرون اليُ في اخخر امرم من الايمان وبتبرأُ منهم على ماعلم انهن صاتُرون الـه في آخرامرمر من الكفر وانه سبحانه لم .يذل حبا لاوليانه مبنضا لاعدانه وكي عنهم الهم يتوقفون في امر على عليه الـلام ولا يصرحون بالبراةة عنه ويعـرحون بالبا بالبراءة في حت غير (الثعالية) من ذلكاصصاب تُملبة بن عامر كان مع عبد اللكريم بن عِبرد يدا واحدة الى ان اختلفا
 ولايتهم صغارا وكباراحتى زي المى منهم انـكارا للحق ورصى بالمور فتبرأت الهجاردة من ثُلبة : في حال الطفوليةمنولاية وعداوة حتى يدركواويدعوا فان فبلهوا فذالك وان انكروا كغروا وكان اخذ الزكوات من عبيدم وتال اني لا ابرأ منه بذلك ولا ادع اجتادىفي خلانهوجوزانيايصبر
 مال الثية (الرثيدية) اصحاب الطوسى وينال لمـم العشربة

عن الثبع فكيفعننالالساع فيالميال والأنُ فيالاستكثار منالوالدنهذه كذبة عظمة مطبعة فاضمت \# وثانية وي ان فيتو وانتهانهم كانوالوا في ارضقوس فتط وان معاشهم كان من الموايثي نقط * وذكر في توراتهم


 يقنيَّان ان ارض مصر كالا تضيق عن مسرح هذا المقدار من المواثي




 في توراتهم انهم كانوا كلهم يميرون في عمل الطوب













## (1VA







 عددهن كمدد الرجال وهذا من المُق الذي لا نظّيرله ومن تلة المياء في


















واصلعمان الثعالبة كاوايوجبون فِما ستى بالانهار والتى نصف
 الرعن ان فيها المشر ولا يُ بِّ البراهةمن قال فيها نصف المشر تبل هذا فقال الرئيد ان لم يجز البرالة منهم فانا نمل عبا عـا عملوا فانترقرايفذلكفرفتين(الشيانية) اصحاب شيبان بنسمة الحارج فيايامابي مـلم وهو الميمن له وللى بن الكرمانى على نصر بـن مياروكانمن المعابة فلمباعاعانها
 ذك ثوم توبت فقات الثعالبنلا
 فيالمذهب واخذ اموالمُولايقبل توبة من قتل مسالا واخذ مالها الا بان يتص من نفسه ويرد الالاموال او توهب لـ خلك ومن مذهب شيبان انه قال بالجبر ووافق جمبمبنصغواني مذهـه الى الجبر ونغ التدرة المادثة *وينغل عن زياد بن عبدالمـن الثيباني ابي خالد انه فال انانه
 وان الاثيـاه الما تعير معلومة لـ لـا

## (1va)

عند حدونها ووجودما ونتل عنه انه تبراً من شيبان وكفره حين نصرالججلينفوقمتعامةالشيبانية بيرجان ونساورارمينية والذسيـ تولى شيبان وتال بتوبته عطـة البرجاني واصعابه (المكرمية) اصحاب مكرم بن عبد اللّ المبلى من بجلة الثالبة وتفرد عنهمبان قال تَرك الصلاة كفرلا من 'هل ترلك الصلاة ولكنن لجهله بالهُ تعالى وطردهذا فيكل كيرة يرتكهها الانسان وقال انما يكفر لِهله بالثّ تعالىوذلك انالمارف بالنّ نعالى وانه المطله على سمره وعاليته الجازي على طاعله و،هصيته لن يتصور منه الاقدام على المعصيةوالاجتراء على اليالفة مالم يغفل غن هذه الممرفة ولا هبالي بالتكـيف فيه \# وعن هذا تال النبي الى الن عليه وصلم لا يزنيالالنيحين يزنى وهومؤمن ولا يسرت السارق حين يسرق وهوموُمن *الحبر وخالفوا الثعالبة في هذا الeول وقالوا بابيانالمواناة والـحكم بان اله تعالى انا يوالي عباده ويعاديهمهلملمامم صائرون

الحد انالاعداد المذكورة الما مي يّتمع مها واحد وعثّرون الفًا وثلات




 يدعنا في لبس من ذللك ولا فيشكمن فسادماآتى بهبل أَكد ذلك وبي وبينه وفضيه واوضمه بانقال ان بكو د ذ كور بني اسرائيل كانوا الثينوعشّرين الفًا





 فهذه ست كذبات في نسق لو لم يكن فيتوراتهممنهالالا واحدةكالا



 بن ارام بن حصرون لا يختلفون في ان عونيذ المذكور جد داو ود


 اذ خرجوا منمصر كان خشتونتنعمينادابالمذكو روانصاخوامرأْةهارون عله السلام *وفينصتوراتهم انهمثالوا قال مالهُ تعالىانهلا يدخل الارض
(1入-3


 ولادات نقط وهذه ولادة بوعز بن شلومون الداخل

 سنة عند تام الستائة سنة وست وستينفين.







 هذه الكتب ديانة فاسدة هكذو بآمن عمن الفسات ضرورة كالشىئ المدرك بالمـان والثمس ونهمد الهُ على السلامة竍








اليمن مواناة الموت لالالى اعالم التي هم فيا فاست ذلك لبّس بوونوق به اصرارا عليه مالم يصل
 خينئذ انبقى بلى المايتعدهونذلك
 فيهاديه وكذلك في حق اللي تعالى حكم الموالاة والمعاداة على ماعلم منه حال الموافاة المعلومية والمهولية كنوا فيالاصل مازيمية الا ان الملوميةةقالت من لميرفـ الثه تعالى بيمتع السمائه وصناته فهوجامل بهحتيصير عالمَابيمع خلك فيكون مومنـــا وقالت
 عخلوق المبدفبرئت منهمالمازمية واما المجولية قالت من علم بضض
 فقد عرف الهُ تعاللوقالت افنال المباد عكلوتة له تنالى(الاباضية) اصحاب عبد الشابن اباض الذي خرج في يايام مروان بن عهـد فوجه البه عبد الشا ابن تمد بين عطية نقاتله بنبالة ويلـ ان عبد الهُ بن يِيى الاباضي كانرفيعًا له في بمع احواله واقواله وقال

## * 1人1*

ان مغالفينا من اهل العبلة كغار غير مشركين وهناكتهم جانزيز وموارتتهم هلال وغنية امورالم من السالاح والكراع عندالـراب حالال وما سواه حرام وحرام فتلهم وسبيهم في السر غـلة الا بعد نصب القتال واقامة الحجية وقالوا ان دار عغالفهس من املر الاسالامدار توحيد الا مسار مسكر السلطان فانه دار بني واجارواروا شهادة عخالفهم كلى اوليأهم ونالوا في مرتكبي الكائر الهم |موحدون لابوزمنون * وحيك الكبيعنه انالاستطاعة عارض من الااءراض وثِي قبل الفعل بها


 الماهم المير المؤمُمين ولا انفسهم مهاجر ين وقالوا اللالم ينى كا كلا اذا فنى اهل التكيغتالو والجموا على ان من ارنكب كيرة من الكائر كفر كفرالنعمةلا كفر اللة وتوفوا في اططال المشركين وجوزوانتذيهبهلى سبيل|الانتام واجزازوا ان يدخلوا الجنة تنغلا





في الثهر الثاني من خِروجهم من هعر















 **

 واليوس والحرفان والجديانوالبعرواليجوللالىقة المهد*وذذ كوا نيآخرما
















 وبكر انما سالا ان يمرفا الوجه الذي منه يكون الولد فتط لان اني اني يالالغة



 الها الخذاه وادعياه هذا موظاهر الآ يآين التاين ذ ذكنا من القرآن دون

وسكي الكمبي عنم النهم فالوا بطاءة لا يراد با الشا تعالى| نالل ابوا المذيل ثم ا اختلفوا في النفاق ابسى شرك الَام لا فالوا ان المنانتين في عهد رسول الن الها صلى الشَ علبوسالِكانواموحديُنِ الا انهـ ارنكبوا الكبائر فكفروا في الكيرة لا بالشرك وقالوا كا
 ليس بـّص وتد امـ به لمومُمن والكافروليسنيالترآن خصوص ونالوا لا يخلّ الهُ تهالى شيبًا الا دليلا على وهدانتهـ ولا بد ان بدل به واحداً * وقالقوممهت يبوز ان يخلت الش تنالي رسولا بلا دلبل و يكغ المباد بايودى البهولا يجب عليهاطهارالمجزة ولا بـب على الهُ تلالى دلك لـلى ان يظر دلبلاٍ ويخلق ميزة وت . الثمالبة والجاردة(الحنصية) منهم امعاب حنص بن ابي المدام تبّ عنهم بان فال ان يبنالثرك والايان خصلة والحدةويميمرفة
 باسواه من رسول او كـاب او

تِامة او جنة او نار أوارنگّ الُبائر من الزنا واللـرقة وشرب الثمر فو كان, Nكنه برى' من الترك (الـارئَة)|امعابالمارت الاباضي هانف الاباضـةيني توله بالعدر على مذهب المعتزلة وفي الاستطاعة بِل الفعلوني ابثات عاعةلا يرادهبالآثتالى(اليزبدبية) اصحابب بزيد بن نيسة الذي قال يترلى المكة الاولى تبل الازارةت وبتباً من بعدو الاو الا الالاباضية فانه بتولامٍ وزع ان ان اله تعالىسيبث رسولاً مناليمج وينتل عليه كتاباً قد كتب في الهrاء وينزل عليه جهلة واهدة ويترك شر يمة المصطنى صلى الشّهليه وسلم وبكون كِيلى ملة الصابئة المذكورة في القرآن وليست يو الصا:بة الموجودة بكران وواسط وتر بـلى يزيد من شهد المصططى عله السلام من
 في دينه وفال الـن الصحاب المدود من موافقيه وغيرّ كنار مشركون وكل ذنب صفير اوكيرينوشنرك(الصغرية)

ركنف نأويل، بنغل لفظ او زبادة اوهذف بخلاف ما حكيتم عن مومى من الكهام الذي لا يكتـل الا التكيل الكـيب فتط




號

 واخرجت من المسسكر سبمة ايام حتى برئت











 ككل نص توراتهم حرفا حرفاَ

## * 1 人4*


 عيارًا ماجنا مستخفًا لا دين له سغر هنهم بامثال التيوس والـلمير لانه اذا




 او ان يغلط في دقيقةاو اقل وحاشا لنيـهاصلى الشه عليه وسلم من مثلذلك وصج انها مولدة موضوعة
را
 ابنا، المة الاجناس فالا تمعوواله





 من الكاذبين الا ما صحح نبوته من الميجزات فلا لما لمتت معصيته اذا امر
 يباطل اذ كان في المكن ان يكون نبي يأتي بالمعزات يأمر بياطل وحات
 كذب عليه الكذب المبدل لاتوراة وكذلك حاثى لله ان يظهر آية على يدي من يكن ان يكذب اويأمر يـاطلمـلـا هو التليس من الله على عباده

الزياديةاصحاب زياد ابن الاصفر فالفوا الازارقة والئدات والاباضية في امورثمنها انهمه لم يكفروا الفعده عن القتال اذا
 والاعتعاد ولم يسةطوا الزج ولم يكهوا بتَت اطغال المشتركين وتكغيرو وتخليده وقالوا التيَية جا جزّة فيالتولدون العمل وفالٍا ماكان من الاعال عليه هد

 والعذففيسمي زانيآسارقًا قاذقًا لا كفرأمشركا ومن كان من
 قدرهمثل تزلك الصالاة فانهيكفر بذلث ونعل عن الضيالك منهم ابا كـار قوههم في دانرالتمية دون دار الهالانـة ورأَى زياد ابن الاصفر بجّع الصدقات سصها
 انه فال نحن مؤمنون عند انفسنا ولا ندريلعلناخرجنا منالايمان عند الشوقال الشركشركا نشرك هوطاعتالشيطانوشرك هوعبادة

الاوثان واللفر كففران كفر بالنعمة وكفر بانكار الاوبوبية والبراءة براء تان بواهة من اهل المدود سنة و براءة من اهل الإتحود فريضة بذ كز رجال الحوارجمن المَمدمين عكرهة وابو هارون العبدي وابو الشعثاء واسماعيل بن دميع ومن المتأَ خر ينالمّان بن رباب ثـعلي
 ابن حربوي يمى بن كامل اباضبي
 وحييببنحدرة صاحب｜الضحالك ابن قيس والذين اعتزلوا الى جانب فلم يكونوا مع علي رضياله عنه في حرو بهـ ولا مح خصومه رقالوا لا يدخل في غارة الغتنة من الصحابة رضي الله عهه عهد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص وعمد بن مسلمة ون الانصاري واسامة بن ز يد بنحارتة الكبي مولي رسول الش صلى الله عليه وسلم وفال قيس بن ابي حازم كـنت •ع علي رضي الله عنهفي جـتح احواله وحرو به حتى قال يومصفينانفروا الىيقيةالاحزاب

ومزج الحق بالباطل وخلطم｜حتى لا يقوم برهان لى تحقيق حت ولا ابطال باطل＊واعموا ان هنا الفصل من توراتهم والفصل الملعون الذي فيه ان المعرة عملها مثل بعض ما عمل موسى عليه السالام فانهما مـطلان على اليهود المصدقين بها نبوة كل نبي يقرون له بنبوة قطع］لانه لا فرت فيـم｜




 （ قال ابو محمد رضي الله عنه ）هذا كام صميع وهذا هضاد للذي قبله

 الى الانبياء عليهم السالم الیففر والصالال والكذب والعد كالذي ذ كرنا قبل وكنسبتههم اللى هارون عليه السلامانههوالذيعمل المجل لبني اسمائيل وبنى له مذبيا وقرب له القر بان وجرّد استاه قوهه اللرقص والغناء قدام
 الكدي وانه قتل يواب بنصوريا صبرًا وهو نبيمثله وكا نسبوا الى شاول وهونبي عنده يوحي اليه قتل النفوس ظللاُ ونسبوا الى بلعام بن．باعوراوهو ني عند
 ملعون يعبد الاوتان و يقنال الانبياء و ينسبون المئزات الى شمسون الد وهو عند

ه

竍

* 1 1 7 ${ }^{\text {家 }}$

في ارض موابمعابل ييت فنور ولم يرفـآديموضع قبره الى اليوم وكان






 عدل و برهان تام ودليل قاطط وحجة صادة





وانه تارئ أُف بعد دهر طوريل ولا بد

 النصارى ايضاً بلا خلاف منهم فيها من الكذب الظلاهر في الاخخبار وفيا





 باعيانها عند النصارى والكذب لأئ ولا بد في المدى الحككيتين فانظنك

انغروا اللى من يقول كذب النّ ورسوله فعرفت ايش كا يـتغند في الماعةفاعتزاتَعهن ( المرجئة)

 والثالي اعطا الرجاء المم المرجئة على الجاعة بالمنى
 يوُخرون الهمل عنالنـة والتصد واما بالمنى التاني فظاهر فانهـ كانوا يقولون لا تضر •ع الاليان

 انكيرة المالقيامة فايلايقضي عايه
 المنة او من اهل البار فملى هذا المرجيةواولوعديةفوفتانمتقابلىان ويل الارجا، تأخير عي رضي
 الرابعة فلى هدا المرجئةوالثيمة
 ار بعة مرجئة الحوارج ومرجئة القدر ية ومرجئة الجبر ية ولمرجئة
 والحاللدي من مرجئة القدرية وغن انا نعد مفالات المرجئة
| الـالصة(اليونسية)|اصحاب يونس السري زعمان الايمان هوالمعرفة بالشّوالحضوع علهوتركالاستكار
 فيه هذه الحصال فهو مؤمن وما سوى المعرفة من الطاعة فليس من الالغيان ولايضر تر كها الحاحقيقة الايان ولا يعذب على ذلك الا الا

 بالشّوهدهغير انه كفر باستكاره علي البى واستكبر وكان من الكهرين*قالومن تَكن في قلبه الخضوع لّا والمبة له على خلوص ويقين لم يظالفه في معصية وان صدرت منه مسصية فلا يضر يقِنه واخالاصه والمؤمن النا يدخل الجنة باخالاصه ومهبته
 عيد المكت حكي عنه انه قال مان دون الثرك ميفور لا ما مالة وان العبد اذا مات على توحيده لم يضره ما اقترف من الآثام واجنجحمنالميئات وحكياليان عن عيـد المكت واصيابه إنه قالوا ان علم الشّ تهالى لم يزلثئ





 من كتهجم وائقاق من علأهم دون خلا
 وبالثّ تعالى نستمين






 , والتزا للدين ${ }^{\text {م }}$






 اسرائيل كلهم وارتدوا وعبدوا الاوثان عالانية ذُكهم كذلك عقلون .لك


 "

 هوذا وكان زوجها رجالا يسمي السدوث من سبط افوايم الى ان ماتـ


 افرايم وقيل بل من سبط منـيوو مِ يصفون انه كان نبياً وكان له واهد












 اول من يلعاه من منظل فاول من لقيه ابنته ولم يكن له ولد غبرها فوفي

غيره وان كلامه غيره 'وكذلك دين الها لم يزل شيَّغيره وزع ان الهُ تهالى قولم على صورةانسان وحل قوله صلى اللّ cليه وسلم خلم آدم على صورة الرحن (النسانية) الصحاب غسان الكوفي زع ان الم الايمان هو المعرفة بالش نعالى ورسوله والاقرار با انزل الشابهمان الانيا جا، به الرسول في الجملة دون التعصطلوالايمانيزيدولا ينعص وزع ان قائلا لو قال اعلم ان
 ادريهل الـنزير الالذيحرمهـهذه
 فال اعلم انالند قدفرض الخّج الى الكمبة غير اني لا ادرى اين
 ومعصوده الـت امثال هذه الاعنعادات امور وراه الايانلا انه شاكا
 في ان الكمة الى اية جهة هي وان النرق بين المانير والثـاة ظاهر* ومن اليجبان غسان كان يكى عن الي حنيفة رحه الها

مثل مذهبه ويعده من المرجئة ولمله كذب ولمعري كان يعال لابي حخيفةواصحابهمرجئة السنة وعده كثيرمن اصيابالمقالات من جملة المرجثة ولعل السبب فيه انهلا كان يقول الايمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولاينتص ظنوا انه يؤَخر الممل عن الاميان والرجل ع عرج في المل كِف يفتي بترك المالمل وله سبب آخر وهو انه كان يخالف القدرية والمتزلة الذين ظهروا في الصدر الاول والمتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهر الانهم فياالقدر مرجتأركذلكالونيدية منالحوارجفلا ببعدانالالتبانانا لزمه من فرابقي المتزلة والحوارارج والشَ العم ( الثوبانية) المحابابي توبان المرجئي الذين زعهوا ان ان

 ما لا يكوزني المتل ان يعهعلهوما جابز في العقل ترك فليس من الايعان وأخر المنل كاله من الايمان ومن التائلين بعالته ابو مروان غبلان بنمروان الدمشتي

بنذره وذبها قربانَا وكان في عصره نبي فلم يلتفت اليه وانه فتل من بني افوايم اثيّن واد بعين الف رج
 فوليهم سبع سنبن و:يل ست سنين



















 اربهين عامَ *تاتأملوا ابي كتاب بيقى تمادي الكغر ورفض الايمان هذه

















 حال التوراة والديانة في ايام دواتهنه (



 ييت المقدس فاخذها عنوة بالسيف وهرب رحبعام وانته .لك مصر

وابو شمر ويونس بن عران والمضل الرقاشي وتحمدن شيبا والمتابيوصالم اخـهوركنغيلان بي قول بالعدر خيرهونشره هنالمبد وني الامامة انها تصلي لغيز قريشوكل من كانقامَّابابك كاب والسنة كان مستحًا 16 وانها لا نتثت الابابجاع الامةوالمجب
 لنير قر يشو بهذادفعتالانصار عن دعواهِ منا الميرومنيك امير
 القدر والارجا، والحروجوبابلماءة
 لو عفا عن عاص' في القيامة عفا

 اخرج من هوفي مثل طاله ومن البجب الهمه

 عن معاتل بن سلميان ان المعمية لا تضر هاحبالتوحيد والايمان

 المامب بعذب يوم الجّامة لعلى

الصراطوهو علمتن:-همبيميه
 معدار المعية ومثل ذلك باللمة على الملاة المو"جِّة بالنار ونتل غياث المريسي انهالالانادن ادخل اصصاب الكبائر الــار فانهمه سيخرجون عنها بِد ان عذبرا بذنو بهم واما التخليد فيها فيهال ولـي بهـل وقلِ ان اول من قال بالارجاء الحسن بن بن لـى بن ابي طالب وكارنـ يكتبفيه الكتب المالالامصار الا انه ما اخخ المحلعن الاميمان كا قات الماترجئة واليونسية والميدية لكنهح عكبان صاحب الكيرة لا بكفر اذ الطاعات وتر ك الماصي ليست من اصل الإيان حتى يزول الايارن بزالها(التومنية) اصحابابيميمعاذ التومني الذي زع انالايمانهو ماعصد من الكفر وهو اسـر
 وكذلكولتركخصلةواحدةمنها كفر ولايا ياللِيلةالوالواحدقمنها البان ولا بعض ايمانوركلمعصية


















 السلام بالمجارةُ



 الاوثان هووجميم رعيته الى ان مات وكانت ولايته اثين ونمسين مـن

وهو قتل عاموص النبي عليه السلام الداووديفولى بمده ابنه يونام بنعزيا

 الاوثان وكانت ولايتهست عشرة سنة فاعلن الكفر وعبادة الاوثان الىان مات فولى بعده ابنه حزتيا بن اجاز وله خـس وعشرون سنة ونـوكانت ولايته
 على الزيان الى ان مات هووجتم رعيته وني السنة السابعة من ولابته انتطع ملك المشُرة الاسباط من بني السرائيل وغلب عليهسسليِانِ الاعسر









 يا مسشر السامعين بلد تعلن فيه عبادة الاوتان وتبني ميا كلا ولا ويتا وينل من

 وعشَرين عامًا فكانت ولايته سنتين على الكفروعبادة الاوثان المان مان مات


 الـرداق

صغيرة او كيرة لمتجنّع علها المسلوبت بانها كفر لا يعال لص'حهبافاسق ولكن يقال فسق وعصى وقال تلك الـعال هي
 والاخلاص والاقرار با جاة با به الرسول فال ومن ترك الصاناة والصياممستحلا كفروانتركهما
 نيكا او لطه كفر لا من اجل
 الاستخفاف والعداوة والغض والى هــذا المذهب ميل ابن الاراونديو بشر المريـي قالا الايمان هو الـصديق بالقالب واللسانجميعا والكفرهورالمحود والانكرا والــجود لثتُسوروالتُر والصنم ليسبكفر فينغسهونكن علامةالكفر (الصالـيم) اصصاب صالبين عمرو الصالمي وتمد بن
 حرث وعمد بن التُـي كملهم جمعوا بينالعدر والارجاء ونخن وان شُرطنا ان نورد مذاهب المرجتةالـالصة الا انه بدالنا في هؤلا لانغرداه عن الما باشياء فاما الصالجيفقال الايمان

هو المُرنة بالثة تهالىعلى الاطلاق وهو انلالعالم صانها فتط والكفر هو المهل به على الاطلات قال وتول التائل ثالث ثالاثة ليس بكفر كننه لا يظر الا من كا وزع ان معرة الش تعالى هواليمبة والـضضوع له و يصح ذلك مع جحد الرسول ويصحفي المعلان
 ان الرسول عيه السلام قد قال من لا يؤمن بيفليس بورمّنبالهُ تعالى وزع ان الصا الصلاة ليست بعبادة لهّ تهالى وانه لا عبادة الا الايمان بهوهوه هعرفته رهو خص.لة ولا واحدة لا يزيد ولا ينعص وكذلك الكفر خصلة واحدة لا يزيد ولا ينعص وانما ابو تُمر المرجئالعدريفانهزع انانالايمان هو المعرفة بالله عز وجل والمبة
 انه واهد ليس كثثله ثيُ ما لم يقم كلبهجة الانبياء عليهمالساملام فاذا قامت الحجة فالاقرار بهم وتصديتهم من الايمان والمرقة والاقرار با جاوأ به من عند اللان غير داخل جي الايمان الاملي

السرادت والنابوت والنارواخغاها حيث لا يدري الحد لملهبةوت ذهاب امرمّ ${ }^{\text {م }}$






 تلاثة اشهر والمرو بخت نصر فولى مكانه عهه متينا بن يوشيا وتلقب











 |












 على أشد ما يكون من الكفر وعبادة الاوثان احدى وعشا ولا





 سدنته الا انه لم ينقص قطع عبادة الاوثان بل ترك النا
 بن ياهو ستع عثّرة سـة فبني بيوت الاوثان واعلن عبادتها هو ورعيته الى ان مات ويكتكهم ان اح الاسباط المشرةض الا معه منالمندالا خمسون فارساَ وعشرة آلافق رجل فتط لان ملكدمشت
 على اشد من كفر ابيه واخذ في عبادة الاوثان وهو الذيغزا يـتا المدس

وليس كل خصنة من بخال
 اجتعت كانت كلا ايانانا وشرط في خصال الايمان معرفة العدل ير يد به القدر خيره وشُره من العبد من غير ان يضاف الى البإري تهللى منهيّئواما غيلان ابن مروات من العدرية ;
 با جاه به الرسول وبا با جان من عند الشا والمرفة الاولى فطر ية خرورية فالمعرفة على الصاله نوعان فطر ية وهو كمه بان للعالم صانعا "'نفسسه خالقًا وهذه المُرفة لا تسىى ابِانَا النا الايمان هو الميرنة الثانيقالبكتسبة(نتّه) رجال المرجئة كا نتل الحسن بن بمحد بن علي ابن ابي طالب وسعيد بن جيـ وطلق بن حيب وعمرو بن مرة ومارب بن دثار ومعاتل بن سليمان وذر وعمرو بن ذز وهار وناد ابن ابي سليمان وابو حنيفة وابو يوسف ويَد بن المسن وقديد ابن جعفر وهؤلا• كاهم ائة الم المديث لميكةروا اصعابابكباءر

بالكبرة ولم يكيوا بتخليده
 (الـُـيمة) و الذينشايموا علياعليه السـالام على الـصوص وفالوا بامامته وخالفته نصآ ووصاية اما الما
 لا خَخرج من اولاده وانخرجت
 ع:ده قالوا وليست الامامة قضية
 و ينتصب الامام بنصبهم بل في وضية اصولية هو ركن الدين لا بـجوز للرسول عايَه الدلام اغغاله واههالله ولا نفو يضه اللى العامة وارساله و يِمعهم القولبوجوب

 والقول بالتولي والتبري قولاً
 و يخالفهم بعض الزيدية في ذلك
 كثير وعند كل تعدية وتوقف معالة ومذهب وخبط و\$ خمس فرت كيسانية وز يدية وامامية وغلا:واسمعيلية و بعضهم يميلفي الاصول الى الاعنزال وبيضهم

واغار عليه وعلى الميكل وأ خذ كل ما فيه وهدم من سور المدبنة اربهانة

 المقدس وهرب امامه ملكها الداوودي نأ تبعه فقتله ثَ مات وولى مـكانه ابنه زخريا بن بارنعام بن يوات بن بهواهاز بن ياهو بن ثمسي ستة اشهر


 على عبادة الاوثانووالNف: ومات
 بن مليامن سبط دانى فلاك كانيا وعشرين سنة على الكفر وعبادة الاوتان



 الا عسر مللك الموصل وحلa والأسعة الاسباط ونصف سبط منسي الى

 أُمد واللمز يرة الى بالد بني اسرائيل ؤ الذين ينكرون التوراة جملة وعندؤ
 السلام ولا يعولون بفضّل بيت المقدس ولا يعرفونه ويقولون ان المدينية
 يوجهون فيها الى ني اصلا ولا كانوا ه:اللا ايام دولة بني اسرائيل وانما
 سبط يوذا وبنيامين ومن كان يينهم من بني هارونبعدسليمانعليمالسلام

مدة مانتي ثام وواهد وسبعين عامَ لم يظهر فيهم قط ايِان ولايومأ واحهاً



 ينهه متملكِن وانقطع رسم رمئهم الى الابد نلا يمرف منهم عين اهد وظهر يقينـًا ان بني يهوذا وبني بنيامين كانت مدة ملكهم بعد موت سلِملان
 بضهة عشر عامًا وقد قلنا انها كتب مدخولة فاسدة ملك هذين السبطـن في هذه المدة من بني سلمان بن داود عليم| السلام تسعة عشر دجالا ومن
 بيادة الاوثان حاتًا حسهة منهم فتط كانوا مؤمنين ولا مزيد وه اثشا بن آَّا ولي احدى وار بعين سنة وابنه سوشا فاط بن الشاولي خهسً وعشُرين




 وعشرين سنة ثر انصل الكفز بعد في عامتهم وملوكهم وعبادة الاوثان
 يل بهده الا كفر معلن بهبادة الاوثان مدة اثـين وعشريز عامَا وستة


 كانتلىمدينةيلت المعدسوهيكلهالذيلميكنالتوراتعنداهدالافيهلميترك
'لى السنة و بسضهم الى التشبيه (السِسانية) اصحابك كِسان مولي امير المومـينين عي عليه السلام

 الحاط:ه با'علوم كا واقا وتـباسه من اللسيدين الاسرار بيملهها هن علم الـأُويل والباطن وعلم الاتانت , الانغس ويجـعهم الحّول بان اللدين طاعة رجل حتى ملهمه
 منالصاهةوالصياموالز كاةوالـج وغيرما كلى رجال خـمل بیضهم على تزلك الفضايا الترعـية بعد الوصول الى طاعة الاجل وحمل بهضم عِ بالتيامةُوتل بعضهم على القول بال- اسخوالخالولوال جعةبعدالموت فنمتمنصر على واحد معـُتد انه لا يوت ولا يجوز ان يوت تیت ايرجع ومن معد حقيعة الامامة اللى غيره تَمتحسر عليه متحير فيه ومن يدع حـ الامامة فليس الحـية وكاع مـتمّامون ومن اعْتَد ان اللدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين

لل ونعوذ بالهُ من الحيرة والمور بمدانكور(المختار ية)اصنابابالغنتار بن أبيعبيد كانخارجيَاتَصار زييرياُّ صار شيعيا وكيسانيا فال بالمامة ميمد بن الحنفية بعد
 عنها وقيل لا بل بعد الحسن والحسبن وكان يدعو الناس اليه
 ويذكر علوما مزخرفة ينوظا بها ولماوقف چهد بن الحنفية على زلك تبرأ منه خاصة واظهر الطر لاصحابعغند العامةبرأهـ ليصرف الناس عنه لـئي المره على المارة المسين ويميعمامر زينالهابيدين

 المره ويجتع الناس عليه وانا انتط له ما انتظ بالمر ين احدما انتسابه اللى يجد بن الـنفية علاًا ودعوة والثاني قيامبثبارالمسين عيه السلام واشتغالهليلآونهارًا بتَال إلثلمة الذين ابتمتموا على تكل المسين فن مذهب الئتار انه يجوزالبدأُعلى الشّتالموالبدأ له معان البدأ في الكلم ومو ان













 الكنائس فيكل قرية بخلاف هالم طول دولثا


 وموضع السرادق بل بنيان يـت المدس فتط و و برهان هذا ان في سيفر




 فني دون هذا كغاية لمن عقل في النا كتاب مبدل مكذوب موضوع

## *19へ*

ودين سمول خلاف الدبن الذي يُرون ان موسى علي الـلام التام به

 الملك بعذظهور التوراة وفشّوهايو يغالةة للتي كتهيا لمعززرا الوراق وتدكي






 واصعد الى المبل, وائل تابوتَا من خـب لا لا كتب في اللوحين الهشر


 هذه الهود في هصهف واستوعبها المر بي لاوي هاملمي تابوت ثها







 الميكل نتط تحت تابوت الهد وفي التابوت نتط عند الكوهن الاكير

يظر هـ خلاف ماع علم ولا اظن
 في الارادة وهوانيظريرلصواب على خلاف ما اراد وحكعوالبدأ في الامروهو ان يأُمر بُبيّث
 بيرز النغ ظن النالاوامر المختافنة
 صـار الغـتار اللى اختيار التول بالبد! لانه كار يالن يدى علي ما يجدث من الاحوال الما بوتي يوجي انيه والما بسالة من قبل الامام فكان اذا وعد اصحابه بكون شيء وهدوث هادثة فان وانق كونه توره جِله دليلانَ عِلى صدق دعواه وان لم يوافق قال قد بدا لربك وكان لا يفرق يون النع، والبدإ قال اذا جاز النـئن في الاحكامباز البدأذيالاخبار وفد قِل ان اللسيد الحنغية بَبراً من الليمتار سبنوصل الـ انه قد لَبس على الناس انه من دعاته ورجاله وتبرأ مـت الضلالاتالتي ابتدعها الغمتار مناالتأو يلاتاتلاناسدة والخارين


## 

"كري فديم ثد غثـاه بالديانج وزينَ بانواع الزينة وقال هــــا
 الـلام وهر عندنا بنجّالة التابوت لبني السرائيل فكان ادرا هاربّ خصونه يضعه في براح الصنـ ويقول قاتلبرا واكع الزلفروالنعمة وهذا الكرسي عحلي فيكم عيل الكابوت في بي السرائيل وفهـ السكنة والبقية والملائكـ من
 المامات البيض اليّي ظهرت في
 الملانكَ تنزل لعلى صورةالماماتات اليض معروف والاتياع التي ألفها ابرد تألّف مشهود وانیا
 الحنفية حسن اعئقاد الناس فيه وامتلان التلوب بكه والـي كان كثيْر المل غزير المعرنة وقاد الفكر مصيب الـاطر في
 عن احوال الملاحم واطظلهـ لـلى مدارج الملالم مداختار المزلتوآثر المُول على الثهرة وقد فيل انها كان مستودعَ عل الامامة حتى

وهذه لانه باجماءهم لم يكن يصل الحى ذللث الموضع اهدد سواه وبه إينا



 وايضًا فانه قال في الــر المذكور


 يسمعوا ما يلزهمه




 موت سلميان عليه السلام المىان انتطموا وان بي بيوذا و بنيامين لاميتعموا



 النه خدموا الاوثان و يوتها من بني هارون وني وبي لاوني
 معت تبديل توراتهم وتحر يغها
 عله السلام امر بان نكتب وتعلم مهع بني اسرائيل ليفظظوها ويعوموا بها
 قولي وتسععالارض كلاي يكث كالمار و بل كلالزذاذ كلابيو يكون كالمطر





















 برزوا الهكتهم رماكَا وان خصنوا الهكت الشاب منم والهذار والطنل

سلم الامانة الى المال وما فارق الدنيا حتى اقرها في بستعرها وكان السيد المهيري وكثير الشاعر من شيعته فال كـيرفيه

الا ان الائة من قريش ولاة الـق اربعة ســواه

عي والثلاثة مـــ بنيه

فسبط سبط ايمانـ وبر
وسـبط غيَّبَه كربالا
وسبط لايذوقالموت حتى
يقود الـيلِ يعدمه اللوا
ينببولايرى فيهم زماناً
برضوى عنده عسل وماه
وكان السيد الميري ايضا يعنعّ انه لم ئت وانه في جـل رضوى الـي

 وعسل و يمود بعد اليبة فيلان العالم عدلا عكا ملئت جوراوهذا هو الاول عـ ع بالغيبة والمود．

 اعنغدوه دينًا وركنًا من اركان التشيب＊＊م اختالف الركسانية بهد انتال＊＊د بن المنغية في

سوق الامامةوصار كلاختلاف مذهبا(المايتمية)اتاع ابي ماثم ابن *未د بن الحنفية قالوابانتقال ريد بن الـنفية الى رهة الند ورضوانه وانتقال الامامة منهالى ابنه ابي هاثم قالوا فانه الفضى الانمى اليه المرار العلموواطلعهلعلى مناهي تطيـيقالآفاقطلى الانغسونغدير التنز يل على التأو يل وتصو يو
 ظاهر باطنتَ ولىل شخص روها
 مثال في هذا العالم حقيتة في ذلك الطالم والمنتشر في الآفاق من الــع؟ والاسراد متمع في الثخص الانساني وهو الطم الذي استأثر علي عليه السلام به ابنه عيد بن المَنفية وهو الضى ذلك السر اللى ابنه ابي هاثي وهر وكل من
 *واختلفبعد ابي هانم شيتـه تهس فرق*قالتفرقة ان اباباثم مات منصرفًا من الشأَّ بارض الثراة واوصجالى يمد بن علي بن عبد الله بن عباس وانجريتّ في اولاده الوصــــة حتى مارت
.















 ,





 المدلة بايدي اليود وليس في الجبب اكثد من ان يكهلهم انفسهم اولاد





 ثنتا عشر فلى هذا يجب ان يكون اجناس اسبنى آدم اتنتي عشر وليس الام

 بالولادة والموت هذا ها لا شلك فيه فكَل هذه براهين واضحة بانها معرفة



 , والخدمة في عمل الطوب وذبح اولادم عند عند الولادة وهال لايصبر عليها وليا







 معرونة وفي هذاكففانة وهم معرون بلا خالن من احد منهم انه لم يتِع



الملانة الى البي العباس قانوا ولم في الملافة هت لانصال النسب وقد توقي رسولاله صلى الشّهعلي وسلم وعمه العباس اولىبالوراتة وفرقة قالت ان الامامةبعدموت
 عي بن عيد بن الحنفية وفرة قالت لا بل أن ابا هايثم اوصى الى الخيه علي بن عحد وعيا اوصى الي الى ابنة الحسن فالامامة عندئ في بني الـنفية لا خَرج الى غيرئ *وفرة قالت ان الـ ها هانيم اوصى
 الكندي وان الامامة خرجت
 روح'بيهانثماليه والرجلما كانـان يرجع الى علم وديانة فاطنم بعض القوم على خيانته وكذبهفاعرضوا عنه وقالوا بامامة عبد الله بن معاو ية بن عبد الشّ بن جمعر بـ بن ابي ظالب وكان من مذهبعـد الله ان الارواح نتنا الى شخص وان الثواب والمقاب في هذه الاثخاص الـا اشخاص بني آدم واما اشخاص الحيوانات فال وروح اله نـايمخت حتى

وصلت اليه وهتت فـه وادعى
 فبده شيعته الملق وكفروا بالتقامة لاعتعاده و ان التأنغ يكون في الدنيا والثواب والمتاب في هذه الانشخاص وتأَول قوله تعالى ليس المل الذين آمنوا وعهلما العالـات جناحفيا طعموا الآية على ان من وصل الى الامام وعرفه ارنُع عنه الحرّ في جي جيع ما يطموروصل الىالكالوالبالباغ وء:ه نشأت الخرمية والمزد كية بالعراق وهالك عبد الشّ بخراسان وانترفت اصحابه فنهم من قال
 من قال بل مات وتولت روهـه الى الساق بن زيد بن الحارث الانصاري وף الحارنيّ الذين بيِحون المِرماتو ييشئون عيش من لا تكليف علبهو يـناصحاب عبد الهُ بن معاو ية و بيناصعاب *حمد بن علي خلاف شديد في الامامة فان كل كل واحد منـرا يدئ الوصية من ابي هاثي اليه ولم يبثت الوصية على قاعدة تَمتد (البنانة)انباع بنان بن تمعان

موسى امة سوام ولا نقلت لم ثمعزة طائغة غيرهم واما النصارى فعنهم
 والـريانين والمنانية والسمنية والبراهمة والمند والصين والترك والـو فلا اصلا






 نعر الئهود بنبوته كقرارهم بنبوة موسى سواء بسواء ولا فرق بين طرق الي




 *|






 نتطع بانها عرفة مبدلة مكذوبة وو لا يؤمنون بوسى اللذي بشربكمد صلى

الله وعليه وسلم و برسالته وبإحابه \＄فا علموا اننالمنوانتهم قط على التصديت بشي＂من دينهم ولا ما و عليه ولا مما بايديهم من الكتاب ولا بالنبي
 الدواخل فيه
（ نال ابو عحد رضى الهُ عنه ）ونذكر ان شاء اله تهالى طرفا ما فى ساءُ الكتب التي عندم التي يضيفونها الى الانبيا، عليهم السلام من الفساد كالني ذز واكثر اضعاف مضاعفة هن اهتبالمم ！سائر كتب انبيائهم اما كا يوشع فان فيه براهين قاطعة بانه ايضأ تاريُ أُلفه لم بعض متأخريهم
 نصا فلا انتمى ذللث الى دوسرات ملك بيوس التي بني فيها سليمانبن داود

 بني بيت المقدس ويوسُ قبل سليمان بيخو ستانّة سنة ولم يأِت مذا النص فيكاباب يوشع المذكور على سبيل الانذار اصلا انما مساقه بلا غلان
 كوي بن سذان بن شيلة بن يهوذا بن يعغوب علمالسلام غل من المغنم خـيطا ارجوانا وحق ذهب فيه خسونمثتالا ومائتادره فضة فامر يوشع برجه ورجم بنيه ورجم بناته حتى يموتوا كلهم بالـلمارة وامر باحراتمواشيه

 بذنب الا بن ولا الا بن بذنبالابشڭفال بد خرورة من ان يقولوا نغ
 （1）


النهدي قالوا بانتقال＂الامامة
من ابِى هاشم الِه وهو من الغلاة القألمين باللمية امير الموْمنين علي عليه السلام قال حل فيعلِ．جز＂ المي واتحد بيسده فيه كان يعلم النيب اذا ا اخبر عن المالاحموصع الحنبر و ب4 كز يمارب الكـعار وله النصرة والظفر و به قلع باب خيبروعنهذا قال والشما قلعت باب خيبر بعقوة جسدانية ولا بكركة غذايّيَ ولىن قلعته بقوة ملكوتة بنود د بها مضيثة فالتوة الملكوتية في نفسه كالصباح في المثشكاة والنور الالمي كالنور في المصباح قال ور با يظهر علي قي بعض الازمان و6ال في نفـسير قوله تعالى（هل ينظرون الا ان يأ تيهماللد فيظلل من الزام＂اراد به عليا فو الذي يأتي في ظلل والرعد صوته والبرق تِسـه ثا اديى بنان انه قد انتقل اليه المزء الالمـي بنوع هن التناسي ولنلك
 وذلك المز＂هو الذي استحت ！به
 －همبوده على صورة انسان عضوًا
｜فضوأ جزوz｜بذزة｜وقال يجلك كله الا وجهه القوله تعالى（5 الى شيء هالكُ الا وجه4）وهع هذا الـزي الفاحش كـب الى ابن على بن الحسين الباقر ودعاه اللى نغـه ونيكتابه اسلم تسلم وتونقي هن سلم فانك لا بدري
 ان يأكل الزسول قرطاسه التي جاء به فاكله فنات في الحال وكان المي الرسول عمر بن ابي عفيف وقد اجتمعت طاثفة على بنان بن سمعان ودانوا بمذهـه فقتله خالد بن عبد اللّ القسري على ذللث（الرزامية）انتاع رزام ساقوا الامامةمن علي الى ابذهحمد ث علي بنعبد الله بن عباسبالوصية ثخ ساقوها الى عمد بن عليواوصى ع尺د الى ابنهابراهيم الامام وهو صاحب البي مسل الذي دماليم وتال بامامته وهو² بخراسان وـغ ايام ابي مسلم حتى قـل ان ابا مسلم كان على هذا المذهب＿لا قهمساقوا الا مامة الى ابي مسلم نقالواله سظذ في

ايضتا او ينسبوا الظلم وخلاف امر اله اللى يوشع فيعلوه ظالمَا عاصيًا لله
 كل من دخل من بني اسرائيل الارض المُدسة فانهم كانوا عغتونين وفيه



 موت موسىبدهر＊والمد فضحت بهذا وجه بعض علائهم فقال لي كانوا في




 منعطعاً واما اللیماب الزي يسمونه الزبور فني المزمور الاول منه قال لي الرب انت ابن اليوم ولدتك （ كال ابو عمد رضي الله عنه ）فاي شيءّنُكرون على النصارى في هــنا



 （ قال ابو عحد رضى الله عنه ）هذه سوآَة الابد ومغيمة الدهر وقاصمة





يِينك وعةاصها من ذهب اينها الابنة الممي ومبلي باذنيك وابصري وآني عشيرتك وبيت ايـك فيهواك الملك وهو آلرب والشّ فايّجدي

الـ


 حتى اجمل اعدالك كرسي قدميك


 يقال رجل ورجل ولد فيها وهو الذي اسسها الوب الملى الذي خلمها عند كـكته الاهة (









 حتى يعتدل دماغهاويمسق بآشكل ويقذف الناس بالجمارة ويستط عنه


الامامة وادعوا حلولدوح الالّ فيه وهذا ايده على بي امية تلهمعرع بكرة ابيهم وقالوا بتناسخالارواحوالمقن الذي ادعى الالميةلنفسهعلى يمار ين اخرجها كان في الاول على هذالمذهب وتابعمميضيضماوراهالنروهورّلا صنعة من الخرمية دانوا بترك الفرائض وقالوا ألدين معرفــة الامامزقط *ومنهمنفنال الدين امران معرفة الامام واداء الامانة ومن حصل لالالا مران فقد وصل اللى هال الك大ال وارتغ عنه التكايغ ومن هؤلاء من سات الالامة اللى محد بن تيا بي بن عبد الشّ بن عباس من ابي هاثيثم ابن جا طر يق آخر وكانـ ابو •سلم
 الكيسانِة في الاول واقتبس من دعاتهم العلوم التي الختصوا بها واحس" منهم ان هـذه العلمرم مستودعة فههم وكانـ يطلب المستعر فيه فنغ الى الصادق
 الكَة ردعوة الناس عن موالاة -

## *r•V*

بي المة اللم موالاة اهل اليت زار رغبت فلا مزيد عليك فَكتب:البه البعادقة انت انـ من
 ابي الباس بن بحهدوقلدهالمالمانة وكذلك كتباليها.يوسليانفاحرو كـابه(الزيدية)|تاعزيدبنعئِ.
 ساقوا الاعامة في اولاد فالمة عليها السلام ول بجوزوا ثبُوت امامة في غيره الا النم جوزورا ان يكون كل فاطمي عالم زاهد تياع سني خرج بالامامة يكون امامآماجب الطاءة سواء كَان من اولاد الـدن او من اولاد المسينوعنهذاقالتطائفة اونمهم بامامة تحد وابراهيم الاماميين ابنيعبد الهّبنالمسنبن المسين الذين خرجا في ايام النصورة وتتلا على ذلك وجوزوا خرج |امامين فيتطرين يستجمعانهذه الحالصال ويكنز كلواهد منها
 كان مذهبه هذا المذهب اراد ان يُصل الاصورل والفروع حتى ; بتلى بالمل نتـلذ في الاصول

 ان هذا اخجث من قول الصارى لان الالمة عند النـارى من منلاثة وهم


 سرمد"ا"أبدا



















رأ يث بهضهم يذهب الى انه رموز على الكيميا وهذاوسواسآخرظر











اراد عا






 بني عيسو واذهب عن ارضم الادميمين والانفام وافقرم وانتم منمر على يدي امتي بني اسرائيل

 ذلك باد بنو يسسو فا لع اديمالارض منمر|جمد يعرف انه منم وصارت

لواصل بن عطاء الززال رأس
 جـه هلى بن ابيطالبفي حروبه التي جرت ينه وبين اصحاب الملم واميهاب الشـام ما كا كان كلى يغين من الصواب وان اهد
 لا بِينه فاقتبس منه الاعتزال وصارت اصحابه كابامتنزلة كان من مذهبه جواز امامة المضضول عع قيام الافضل نقال كان على ابن ابيطالب انضل الصعابة الا ان الملافة فوضت اللي البي بكر لـصلة رأرهاوفاعدة دينيةراعورها من تسكين ثارئر: الفتنة وتطيب قلمب العامة فان عهد الخروب التي جرت في ايام البيوة كان
 عليه السلام عن دما المثركيكن من قريث لا يـفـبهدوالضهاثن في صدور القوم من طلب الثار كا
 كل الانقياد وكانت المصلحة ان بكون القيام بهذا الشأن من عرفوه باللاين والتودد والثّدم

بالسن والسبق ســـــ الاسلام والقرب من رسولالشا صلى اللّ وسل الات ترىاننلما ارادني مرضه الذيماتفيهنقليدالامرعمر بن
 الناس وقالوا القد وليتعلينا فظا غليظا فا كانوا يرضون بامير المؤمنين عرملشُدة وصابابةوغلظا لـ لـ في الدين وفظاظة على الاعداه حتى سكنهم ابو بكر رضى الله
 المضول امامَا والافضـل قائم فيرجع اليه في الاحكام ويـك بككه فيالتضايا ولا سمعتشبعة الكوفة هذه المقالة منه وعرفوا انه لا يتبرا عن الشئينين رفضوه حتى اتىقدرهعليفنميت رافضة وجرت ينه وبين احيه ميمد الباقر مناظرة لا من هذا الون الوه بل من حيت كان يتلذ لواصل بن عطاه ويتباس العلم من يجوز
 والتاسطين ومن يتكلم في القدر عل غير ما ذهب اليهاهل اليت ومن حيث انه كان يشتوط الحروج ثرطاً في كون الامام

بلادم للمسلمبن وسكانها لـم وغيرم من المرب وبطل بذلك ان يدعوا


 غِيري افأ كون أَنا بلا ابن
 في كون البنين على خلفه وكل هذا أششن من قول النصارى في اضافـة الثرك والولد والزوجة المى الثه تهالى ونعوذ بالثّمن الـنذلان










 والكذبب لكثر ذلك جدًّا وفِّا أوردناه كفاية


 ومن الحمال ان يعر اولثك الانبياه ملى تبديليا


كذبت ما في شيء من كتبك انه رجع الئاليت مع زر بائيلبنصيلثال





 التور'ة وقتل الانبياء وهو كان خامتة الاه وعلى هذا الحال وافاماو انتراض
 بكون الانياء فيهم جملة
 تسالى وكان عنده الانيليل المنزل قال الشّ تنالى (ويمه التوراة والانيجل










 قبل ان يظر من كذب توراتهم وك: تهم ما قد اظرينا واواما بعد ما اوضها من عظيم كذب هذه الكتب بما لا حيلة فيه فاءتراضهم صانط لان بِين

امامآ حتى قاله يومأ عل تضية مذهبك والدك ليس بالمام فانه لم ليخرج قط ولا تعرض للغزوج ولا قتل زيد بن علي وصلب قام
 ومضى المى خراسـان واجمتهت عليه جهاعة كيرة وقدوصل اليه الحبر من الصادقجهعر بن
 ابوه ويصلبک صلبابور جرى علبه الامر كا اخبر وقد فوض الامر بعده الي يكــد وابراهيم الامامين وخرجا بالمدينة وبضى
 عليهافتتلاايضآواخبرم الصادق
 بابه عليهم السلام اخبروه بذلك بذلك كله وانبي اميةيتطاولون على الناس حتى لوطاولتهمالجبال لطالوا عليهاوه يستشعرون بغش اهل اليت ولا يبهوز ان يغّ واهد من اهل البيت حتىيأذن الشا تعالى بزوال مكلكه وكان يشبر اللى ابي المبالس وابي جعفر ابني يمد بن علي بن عبد الشابن المباس انا لا نغخض في الامر

حت يتالاعب بها هذا واولاده اشارة الى الالصورد فزيد بن بن بلي قتل بكناسة الكوفة تتله هشام بن عبد الملك ويمى بن زيد فتل يبوزجانخراسان قتله اميرها وتحد الامام قتله بلدينة يكسى ابن ماهان وبابراهم الامام قتل بالبصرة امر بتّتلها المصورد ولم بنظم امر الزيدية بهد ذلكتحتى ظهر بخراسان ناصر الاطروش فطلب مـKانه ليقتل فاختى واءتزل الى بلاد الدبلم والمبل
 الناس دعوة الى الاسلام على مذهبزيد بنعلي فدانوا بذلك ونشأوا عليه وبقيت الزيدية في في تلك البلاد ظاهرين وكان يخرج واحد بعد واحد من الائة وبلي امرهم وخالفوا بني اعاعهم من الموسوية في مسائل الاصول ومالت اكثر الزيدية بعد ذلك عن القولبابامةالمفضولوطمعنت في الصابة طعن الامامية ؤم اصناف ثلاثة جارودية وسليانية وبترية والصاللمة منهم والبترية على مذهب واهد（المارودية）















 ＊قلناو بالشالتوفيق كل هذا حق حاشا قوله عإيه السالام آمنت با با فيك



الآَ ان شاء الله تعالى بالبيهان الواض الواض








 كذلك فزادوا ونتصروابقى الله تعالى بمضها حجهة عليهم مكا شاه لا لا يسأل
 كا درست الصحت وكتب سائرالانبيا، جهالة فهذا هو الذي فلنا وند


















'صحاب ابي البارود زعوا ان النبي صلى الله علي وسل نص على علي علمه الـلام بالما بالصف دون التّتمية والامام بعده علي والناس تصروا حيث لم يتمرنوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف وانا نصبوا ابا بكرباختيارئ فكفروا بذلك وقد خالف ابو المارود في هذه المقلةّامامة زيد بن بلي
 واختلفت البارودية في الـوقف والسوق فساق بمضهمالامامة. علي الى المسن النيجيبن المسين زين العابدبن ثا لالى زيد بن عي الامام الـسن بن الـدين وتانوا بابمامته
 يعته ومن جمانة شُيعته حتى رفع الامر الى المنصور فنسه حبس الابد حتى مات في المبس وقيل
 الامام في ايام اللنصور ولا قتل تمد بالمدينة بيق الامام ابرحينية على تلكالبيعة يعتُدموالاة المل الييت فرفع هاله اللى المنصور فتم

عله ما ت والذين فالوابامامتة الالام اختلفوا فنْهم من فال انه لم يعتل وهو بعد تي وسيغز فيملا الارض عدلا ومنهم من اقربوته وساق الامامامة الى بحمد بن القاسم بنعليبنا وسالحسين بن علين صاحب الطالقان وقد اسر في ايام المتصمموهمل اليه فـبـه في دارء حتى ماتومنهم منقالبامامةي يكى بن عمرصاحب
 عليه خلق كثير وتل في ايا المستعين وحمل رأُسه الى يمد بن عجد الهّ بن ظالمر حتى قال

فيه بعض العلوية
قلـت اعز من ركب المطايا وجئك استلينكفيالبكلام

وعزعل" ابـ القاك الا وفيِا بينـنـا هـا هد الحسام وهويمى بن عمر بن بيّى بن الــبين زيد بن علي واما ابو الجارود فكان يسمى سرحوب مطاه بذلكابو جعفر يمد بن بلي الباقر رضي الشا عنه وسرحوبي شيطان الئى يسكن البمر فاله الباقر تفسبِ|ْ

رسالته صلى الله علية وسلم بالبراهين الواضمة الباهرة بالنتل التاطع للعذر

 منا اللي ذللك اصلا والمد لله ربالعالمالين*









 فنعر النا هوفيكذب كذبوه ونسبوهالىالتوراة على جاري عاديا الكذب الذي وضعه اسلافهر في تورانته فبكـنهم عليه السلام في في ذلك


 إلاباككذبوهذا خلقخسبسوعار لا يرضى بهمصح ونعوذ بالله من مثل



 الانبياه عليهـ السلام ومن كان في ازمانهـ منالرابانين والاحبار وار الذين

يكنوا انيـاه بل كانوا حكآمَا من فبل الانبياء كليهـ السلام ومن كان في








 (اللهاليك)

 لان الله تمالى انزل فيه الايمان بكمد صلي الله عليه وسلم واتباعدينـ ولا ولا






 تبل ولا سبيل لمم الم اقامة التوراة والانيجل المنزلين بمد تبديلما الا




البلارود فضيل الرسان وابو خالد الالسطيو والسير فزع بضهم ان علم ولد الحسن والحسبن عليها السلام كمل الني صلى الشه عليه وسلم فيعصل لم المل قبل التع فطرم وضرورة وبیهم يزع انم ان الملم مشترك فيهم وني غيرّ وجائز ان يو'خذ عنهم وعن غير وْ من الطامة (السلمانينة) اصحابس بن جرير وكان يعول انا الامامة شورى فبا يين الخلن ويص ان ان ينعغد بعةد رجلين من خبار السلمين وانها تصح في المنفول ع عجود الانضل وائبت امامة ابك بكر وعمر حتًا باختيار الامة
 الامة اخطأَت في البيعة لما عوجود على خطأ لا بيلغ درجة
 اجتهادي غير انه طهن في عثّان بلاهداث التي احثنا وكفر لذلك وكفر عأيشتوالزبير وليلة باقدامهم على قتال علي طعن في الرافضة فقال ان ائمة الإنضة تد وضعوا معالتيتـ

لشيعتهم لا يظهر احد قط عليهم احداما التول بالبد الفاذا الظروا قولاَ انه سيكون لم قوة وشوكة
 ما الخبروه فالوا بدا الله تعالى في ذلك والثاية اللتية وكل ما ارادوا تككوا به فاذا فيل فـ مه
 الططلان قالوا الما قلناه نقية وفعلناه نقية وتابعه على القول بيواز امامة المضضول ع قيام الافضل قوم من المتزلة منهم جعفر بن مبشر وجمعر بنحرب وكثير النوى وهو من اصحاب |لمديث قالوا الامامة من مصالـ الدين ليس يـيتاج اليها لمعرنة الهّ تمالى وتوجده فان ذلك حاصل بالعقل نكنها يكات اليا لاقامة المدود والتضاء يمن المحا كمن وولايةاليتامىوالاياياى الما وحفظ اليضــة واعلاه الكهية ونصب التتال مع اعداء الدين وحتى يكون للمسلين جاعة ونا يكون الامر فوضى بين العامة فلا يشترط فيها ان يكون الامام انضل الامة علاً واقدمه رأًا




 لها رب العالمين
 القول بان التوراة والانيجل المذين بايدي اليهود والنصارى عحرفان وانغا















 ومـلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاًّ فآَزره فاستغلظ فاستوى على سوته

يمبب الزراع ليفيظ بهم الكفار )وليس شيث من هذا فِيا بايدي اليهود والنصارىمايدعونانه التوراة والانيِل فلا بد لـو لا








 قال




 تكذبيه وامكن ان يكون حقا او كذبا لم نصدقهم ولم نكذبهموقلنا ها أُمرنا








وحكة اذ اللاجة تنسد بتيام المفضول مع وجود الفاضـل والافضل ومالت جاعة هن امل السنة اللى ذلك حتى جوزوان ان يكون الامام غيرجّجهدولا خـير بواقع الاجتهاد ونكن يبـ ان ان يكون معه من يكون من اهل الاحل الاجتهاد فيراجعه في الاحكام ويستمت منه في الـلالال والحرام ويجب انيكونفي الملن ذا رأي متين وبصر في الحوادث نافذ
 صالم بن حي والبترية اصحاب كثثِ النوى الا بنروها متفقان في المذهب وقولمم في الامامة كقول السلمِينية الا انهم توقفوا في امر عثّن اهو مؤمن الم كالور فالوا اذا سمعنا الاخبار الواردة
 المبشرين بالجمنة قلنا يـبـ ان يكيك بصعة اسلامه وايمانه وكونه منامل البنتة اذاذارأ ينا الاحداث التي احدثا من استهاره بترية بني المية وبني مروان واستبداده بامور لم توافق سبرة الصحابة قلنا
 بايدهم

امره وتوقفنا فيحالهووكلناه الى احك الـاكمين *واما عليّ فور افضل الـاس بعد رسول المّا بلى الشّليه وسل واولا كنكه سلم الامرهمبراضيا وفوض
 راغبَ فخن راضوت الا
 ذلك ولو لم يرض علي بذلك لكان ابو بكى هالكا ومّ الذين جوزوا المامة المفضول وتأُخير الفاضل والافضــل اذا اكار الانضل راضيا بذلك وفالوا من شهر سيفه من اولاد المسر
 فهو الامام وشرط بعضهم صباحة الوجه ولم خبط عظيميفامامبن وجد فهها هذه الثرائط وشهرا سيفها يـظر الىالانفلوالالازهد وان تسـاوباً ينظر الى الأمنّن
 'نقابلا فنعقلب ألامر عليهم كا ويعود الطلب جدعَا والالامام مأموماَ والامير مأَموردَا ولو كان في قطر ين انفرد كلمواحد منهمها بتطره ويكون واجب الطاعة في






آناء الالبل والنهار نهذا عمر لم يمقتها

 يرجعون في نتلهم لوراتهم وكتب الانيا


 الدين جهارًا










 ان يعول مذا البُنوناً ين هذا الموس وهذه الزعونة من الحق اليراذينول

 امه الشّ تعالى موسى ان اِصورها على الـابـا

 فتد تعرض هدقة عيني*وفي بعض كتبهم ان علة تردد بي اسرائيل C




 يمقوب عليها السلام اذ غصبهاثيكم بن حموروزنا














فوهه ولو افتى احدها بغلاف ما ما ينتى الآخر كان كـل واهد منهما مصيبا وان افتى باستحالال دم الامام الآخر*وا كثرد في زيانـا معلدون لا يرجهون اللى رأي واجنهاد أَّا في الاصول فيرون رأي المتزلة هذور القذة بالقذة و.بطظورت ائمة الاعتزال اكثرْمن تمظهم ائة املاليت*وأَما فِ، الفروع فهم كلىمذهبابيخينةالافيمسائلر
 ( والثيعة) رجال الزيدية ابو البارود زياد بن المنذر المبدي
 ومعاتل بن سليمان والدائي نامر الحقالمسنبنعيبر المـن بن زيد بن عمرو بن المسبن ابن طلي والداي الآخر صاحب
 ابن الماعيل بن المسن بن زيد ابن المسن بن ليلو وتحد بن نصر
 علبه الـلام بعد البي صلى الشّ
 صادةًا من غيرتعريضبالوصف

بل اشارة الـه بالمين فالوا وما كان في الدينوالاسلام امرأَ من تعيين الامام حتى تكون مغارقته الدنيا لعى فواغ قلب من امر الامة فانه اذا بعث لوفع الـلاف ونقرير الوفاق فلا يجوز انيفارقالامةويتر كمهمهايرى كل واهد منهم رأيأتا ويسلك كل واحد طريقا لا يوافقه في ذلك غيره بل يجب ان يمين شخصا هو المرجوع اليه وينص كلى واهد هو الموثوق به والمول المول عله وقد عين عليّا عليه السلام في مواضع تعريضاً وني مواضع
 بعث ابا بكر ليقرأ سورة البراهة على الناسفيالمشهد وبعث بعده عليَ ليكون هو القارئ عاليهمه والملغ عنه اليهم وقال نزل عليّ حجبريل فقال بيلهه رجل منـك او تال من قومك وهو يدل على نقدعه عليآ عليه السالام ومثل ماكان يوزَمر على الي بكر وعمر
 وتد أَمرعايمها عمرو بن العام في بمثواسامة بن زيد فيبت

مدينة هند متا كلابا*وفي بعض كتبهمان المرأُة المدنية التيذ كر فيالتوراة




 ( الل ابو عهد رضبي الله عنه ) عن مثل هؤلا اخذواك كتهم ودينهم عن مثل هذا الرقي الكذاب وانبا
 الن فنطار وستة وثلاثين الف قنطار من ذهب وئ معرون انه لم يلك
 عستالن ولا صورولا صيدا ولا دمشقولا عان الا ولا البلا ولا مواب الا ولا ولا



 ثور وز يادة وستة وثالاين الف شاة سوى الابل والصيد فانظروا ماذا

 ,
 مل ذلك الال لانه كفوٌ ونظبره في الملك وهذه كمات كات كذبات ورعونة

 طبق ذهب طلى كل طبق ثلاثُاثة كاس ذهب فائبوا لهذ الكذبات

## * Y Y *

الباردة*واعلموا ان الذي علما كارن ثقبل الذهن في المساب متصراً

 مساهة كل مائدة من تلك المائد عشّرة اشبار في مثلها لا اقل اقل سوى








 بثلثا الالنياء عليهم السلام داخل كله تحت المككن في بنية العالمو والذي

 المدس في الف الف معاتل وان اسابن ابنا اللمك خرج اليه في ثلاعثاثّة
 السودان*رهذا كذبفاحش متع لان من اقرب موضع من بلد الـو السودان




 و يكثُ عدد م اسم بيت المتدس نكيغ ان يتكفوا غزيوها لبدتللكالبلاد

 الاسلام حين فال من الذي
 تال من الذي بايبني بلى روهه وهو وصي وولي هذا الامر من
 المير المُمُمنين عي علي الـلام يده اليه فايعه على روهـ ورو بذلك حتى كانت قريش تعير ابا طالبانهامر عليك ابنك(ومثل) ماجرىفي كال الاسالاموانتظام الحال حبن مزل توله تالى(يايايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تععل فا بلغت رسالته ) فلا وصل الى غدير خ امر بالدرجات نقمـت ونا ولادوا الصطاةجامبمة ₹ قالع وهو على الرطال فملى مولاء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل منخذله وادر المت معه حيث دار الاهل بلغتثالاتاث * فادعت الامامية ان هذا نص صرئ فانا نظظر من كان البي صلى الثّ علهه وسلم مولم لهو باي

معنى فتطرد ذللك في حق علي وقد فهمت الصحابة من التولية ما فمناه حتى قال عمر حين اسعنبل عليَ طوبى للك يأيلي
 قالوا وقول النبي عليه السلام اقضاك علي نص في الامامة فان الامامة لا مسنى لها الا ان يكون اقضى التضاة في كل مادثة الحأكى على المخخاصمين في كلواقعة وهو ممنى قوله تعالى اطيعوا الله واطيّوا الأسولواولي الامر منمك فاولو الامر مناليه التضائوالـمك
 ثخاصمت المهاجرون والانصار كن القاضي في ذلك هو امبر الموُمنين كل" دون
 لكل واهد من الصيابة باخص وصف له نقال افرضك زيد اقراك| أبياعرفكمبالملالوالحرام رماذ كذلاك هـ وصف وهو قوله اقضاكم على والتضأ إيستدي كل علم ولئ كل عل ايستدعي التضاهـ الامامية خَطت عن هذهالمرجة

عن النوبة واما بلد الوبة والمبشة واليجاة فصنير الحنطة قليل العدد وانما



 والمساهاتوالمدودوالنايات*وفيك المابآخر من التلمو يقال لهسادرناثيم ومعناه نفسير احكام الحيض ان في رأس خالقهم تالجا فيه الف قنطار من ذهب وفي اصبعه خاتم تضي" منه التمسوالكواك كب وان الملك الدي




 احجارم الذين اخذواعنهمدينهموالتوراةو كتب الانينياله ليهم السلامامانفوفا






 كانوا عند

 |"إلا ملمد بريد يسضزبن سواه هعن هؤلا• اخذوا دبنهم وكتب انبيائهم

## *rr*

باقرارم\#فائبوا لمذا وهذا اله لا نعده عنه لانهم قد رائوا ذلك فينا








 وموضع سكنته وبلي على ما الخربت من يتي وبليعيلي ما فرقتمنبيني" وبناتي فامتي هنكسة حتى ابني يتي واردد اليك بني" وبناتي * قال هذا

 'الجينة المنتة فباركت علي ومضيت










 وتكغيرًا واقفل ظللاً وعدواناووقد شهدت نصوص القرآن كلى عدالتهم والرضاعن جها الهُ تعالى (لقد رضي الهُ عـت المومنين اذ بايايونك تحت الشُجرة)وكانوااذذالكالتاكواربمانة
 والانصار(والذيناتبعؤمباحسان) (والسابقرنالاولاونمن المالياجرين والانصار والذين اتبعومباباحسان رضي الها غنهورضوا عنه) وقال (لقد تابالشَعل البيوالماجرين) والانصار الذين اتبعوه في ساعة السرة)وقال(وعداشالدالذين آمنوا مغكعوعملوا الهالحات ليستخلفنهم في الارض)وفي ذلك دلبل على عظم فدرم عند الشا وكامثتم ودرجنه عند الرسول فليت شعري كيف يستجيز ذو دين الطـن فيهم ونسبة الكفر اليهم وند الل النيعليه السلام(عشيرة
 ورلية والزيروسعد وسعيد بن زيد وعبد الرمن بن عوفـوابر


الاخخار الواردة فيحق كلواهد منهم لِل الانفراد وان نتلتهناة من بیضهم فليتدبر النغل فان اكاذيب الروافض كثيرة（ثّان
 بعد الحـن والمسين وعلي بن
 الختلافاتهم آكثرم من اختلافات الأرق كلا حتى تالل بغضهم ان نيفا وسبعين فرقة من الغرق المذكورة في المبر هوفي الثيعة خاصة ومن عدام فهم جارجون عن الامة وم متفتون في مـوق الامامةالمجعغر بن جمدالصادق يختلغون في المنصوص علي بعد． من اولاده اذ كانت لـ خسـة اولاد وقيل ستة يمد واسيات وعد اله وموسي وامهاعيلوعلي ومن ادعى منهم النص والتعيين ＊ وعلي（ثّ منهم ）من مات
 منقالبالتوقفـوالالتظاروالرجعة ومنهم من الل بالسوق والـعدية














 ينتف شعره ويبي قليلاً قليلاً ويلى اذ خربت بيتي وأَيْتَ بيني وبناتي


 ｜افردوا لد الايام المذكورة يمبدونه فيها من دون الما
 النصارى＊ولتدوفت بضضهم علمها فقال ليميططرونملكتمن الملائكة＊
 وبناتي وهل فعل هذا الا اللهعزوجل＊

 هو تحيل منهم عند مك وجوهمهبذلث＊والا فهم فيه فسمان＊قم يعول

## * H そ\%









 حقهم الا الحزي في الديا والملمود في النار في الآخزة وهو تلالى موفيهم


 غير مغضوب عاينا ولا ضالين
 من الكذبالظامروالمناتضاتاتلائئمالتي لا شككمع في ني انها كتب مبدلة







 رضي اله عنه واما الانجيل وكتب النصارى نغن ان شاء الها الم آخره
 اختلغت الروايات عن ائنهم وت大ادى الزمانْ الختار كل فرقة طريتة وصارت الايامية بيضا معتزلة إِما وعيديةوإما تنضيلة وبضها إخباريتاما مشبهة واما سلفية ومن ضل الطرين وتاه
 ( الباقر ية ) والمعفر ية الوافنة اصحابابيجعغر:جدبنعليا الباقر وابنه جعغر الهادت قالوا بامامنها وامامة والدها زين المابدين الا ان منهم من نوفت
 الامامة اللى اولادهما ومنهم من ساق وانا ميزنا هذه فزة دون دون الاصناف المتشيعة التي نذكرما لان منالشيعةمنتوفنـعلى اللاقر وقال برجته كا توفغ القائلون بامامة ابي عبد الشّ جعفر بنـج الصادق وهو ذو علم غزير في الدين وادب كالم في الـكة وزمد بالغ في الدنيا وورع تام عن الثهوات وقد اقام بالمدنة مدة يغد الثيعة المنتهن اليه وبغي بلى الموالين لـ المراد .

