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

$$
\begin{aligned}
& \text { يْ } \\
& \text { (s) } \\
& \text { إعـَـْرَاد } \\
& \text { راكُبّْهَ }
\end{aligned}
$$

# 手 <br>  <br>  

## كـادئ

صرّب : VENT- الدّام

## 





TNrYo\&r:

 يٌ

## المتَـْدَّة

إنّ الحمد للّهنحمده ونسـتعينه ونستغفره ، ونعوذ باللًّه مـن شـرور
أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اللّه فلا مُضلَّ له ، ومن يُضضِلـِ فـلا
هاديَ له .
وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللّهو وحده لا شريك له .
وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله .


$$
\text { مسلمون \$ [ آل عمران : : • } 1 \text { ] . . }
$$


 والأرحام إنَّ اللهُ كان عليكم رقيباُ هُ [ النساء : 1 ] ـ


[ الأحزاب : • VI -

أمَّا بعد :

فإنَّ أصدق الحديث كتاب اللّه، وخير الهدي هـدي محمــد ، وشـر
 في النار .

فلقد دأب علمائنا منذ أن ظهرت أول بدعة في الإسلام علـى إحقـاق
 حتى أصبح ستر - أهل الضلالة - منفضحاً ، ونظامهم متصدعأ ، وجمعهم متبدداً ، وصاروا بعد ذلك عبابيد وانفضوا شماطيط (1) هـرا (1)
 من التحذير من كتب أهل البدع والضالال ، فما زال - بحمد اللّـهـ وفضلـه - في كل عصر ومصر من ييين ما حوته تلك الكتب من الضـلال و الكفـر والانححلال ، ومن هؤلاء الأفذاذ شـيخ الإسلام ومفتي الأنـام ابـن تيميـة -


والفلاسفة والمتصوفة والمبتدعة وغيرهم .

 ر رمادي
(Y) وقد قام الأخ الفاضل مشهور حسن بجمع الكتير من هذه الكتب ، اودعها في كتاب سمّاه „ „كتب حذّر العلماء منها ، يسر الله طبعه .

ولما رأيت هذه الكتب كثيرة وفيها مـن الآراء والمعتــدات الفاســدة
الخطيرة ما فيها ، قمت بجمعها ، مبينـأ تحذير شـيخ الإسـا منها ، وسمّيته بـ ( الإعلام بذكر المصنفات التي حذر منها شيخ الإسلام «، ،
 الذي قام بجمعه وترتيبه عبدالر حمن بــن القاسـم وابنـه وهـو يحتـوي على فتاوى شيخ الإسلام والكثير من رسائله وكـان منهـابي في الكتـاب كمـا

يلي
أولاً : جمعـت المصنفـات المُحـنَّر منها، ورتبتهـا علـى حـروف
. الدعجم
ثانياً : ذكرت بعد ذلك النص الذي وقع فيه التحذير من ذاك الكتـاب


. لاختصار
ثالثاً : ذكرت مناهج المؤلفين لتلك الكتب المحــنّر منهـا مـن كـلام
 هشيماً ، وجذاذاً رفاتـأ ، مثـل ابـن سينا وابن الفـارض وابـن عربي وابن الخطيب الرازي وغيرهم ممن عاج في سيره ، وزاغ عن الحق قلبه . رابعاً : بعض المصنفات المحذّر منها قد احتوت على فوائــد و كـلام جيد ، كتلك التي في الزهد والرقائق ، إلا أنه وقع فيهـا الخطـأ والخطـل؛ ؛ِ

وسقط مصنفوهـا في مزالـق الخبط والزلل ، وكثُرت فيهــا الأحــاديث

 من البدعي " وغيره ، فذكرنا من كلام شيخ الإسلام النص الكــامل الــذي احتوى على مدح الجيد ، وذم القبيح منه . وأغتنم هذه الفرصة لكي أحذر من كـــب أهـل الضــلال التـي ذاعـت
 جمع هذه المصنفات في اجزاء ورسائل ؛ نحذّر منها . وكما أحذلر - أيضاً - مـن أدعيـاء العلـم هـؤلاء ؛ الذـيـن ليسـوا مـن
 التأليف والتحقيق مهنةً رابحةً ؛ طالبين بذلك - ايضاً - السمعة والشـهرة ، ، فجمعوا بين التكثير والتزوير ، فإذا ما سطى أحدهم على كتاب مـن كتـب
 بما لا فائدة فيه ، ولا طائل تحته إلا زيـادة عــد الأوراق ، فيجعـل الجزء الصغير مجلداً ضخماً ، والمجلُّد الواحد عدّة مجلـدات ، و والأدهـى والأمـر من ذلك ؛ انه قد وجد من هولاء من يقوم بانتحال مصنّف كامل لم ايخط فيه حرفاً سوى أنه اضاف عليه بعض التمويهات التي لا تخفى علـى على كـل عاقل لبيب ، ومهها تمادى هؤلاء واستطالوا في غيهـم ؛ فإنه سيأتي عليهـم زمان ؛ ينكشف فيه أمرهم وينفضح فيه سترهم كما قال الأول :

ومهما تكن عند امرئ من خليقـة
وإن خالها تخفى على الّْاس تعلم
فالىى اللّه المشتكى من التعالم والمتعالمين (1)
واللّه أسأل ، وبأسمائه وصفاته أتوسـل ؛ أن يجعـل عملي صالحــأ ،
لوجهه خحالصاً ، ولا يجعل لأحد منه شيئاً ، إنْه ولي ذلك وانِ والقادر عليه .
وأخيرا ...
أتقدّم بالشكر الـجزيل للأخ يوسف البكري الذي قام بوضع الفهارس العلمية لهذا الكتاب؛ فجزاه اللّ خيراً وبارك فـيـ.
$4 \%$

كتبه
رائد بن صبري ابن أبي علْفة
عمان - الأردن
19 / رجب / عاء عاهـ
(1) انظر مبحثأ رانعأ للشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - في رسالته ( التعالم " .

## هرذ المززة

( آراء المحينة الفاغلة «للفارابي\$ .
قال شيخ الإسلام عندما تعرض لموضوع العلم الإلهي ( 7 / 7 / ) : الحر ... كما أنَّ الفلاسفة الإلهيين المشائين وغيرهم متفقون على الإقرار بواجب الوجود ، وببقاء الروح بعد الموت ، وبأنّ الأعمال الصالحـة تنفع بعد الموت ، ويخالفهم في ذلك فلاسفة كثيرون من الطبيعيـن وغيرهم ، بل وبين الإلهيين من الفلاسفة خــلان في بعض ذلـك ، حتى الفـارابي ، وهو عندهم المعلم الثاني يقال : أنْه اختلف كلامه في ذلك .

فقـال تـارة ببقـاء الأنفـس كلهـا ، وتـارة ببقـاء النفـوس العالمــة دون
الجاهلة .
كما قاله في „ آراء المدينة الفاضلـة ، وتـارة كـذب الأمريـن ، وزعـمـ الضـال الكـافر : أنّ النبوة خاصتهـا جـودة تخييـل الحقـائتق الروحانيــة ، وكلامهم المضطرب في هذا الباب كثير ه . . وقال أيضأ ( ov/ / ( ) :
„و وكان الفارابي قد حذق في حروف اليونان التي هي تعاليم أرسـطو

وأتباعه من الفلاسفة المشائين ، وفي أصواتهم صناعة الغنـاء ، فقي هـؤلاء الطوائف مـن يرغـب فيه ويجعله ممـا تز كـو بــه النفوس ، وترتـاض بـه ، ، وتهذب به الأخلاق ه .
 وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء ، وحكايته مع ابن حمدان مشـهورة ،


## (\%)



هر فـ ا1ؤف
" إبطال التأويل «) لاقاضג أبهخ يهلخ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( 17 / 7 /
„ فإن طائفة ممن انتسب إلى السنّة ، وعظّم السـنّةٌ والشـر ع ، وظنـوا أنّهم اعتصموا في هذا الباب في الكتاب والسنّة ، جمعـوا أحـاديث وردت في الصفات ، منها ما هو كذب معلوم الكذب ، ومنها ما هو إلى الكــنـب أقرب ، ومنها ما هو إلى الصحة أقرب ، ومنها متردد . وجعلوا تلك الأحاديث عقائد ، وصنّْفوا مصنْفات ، ومنهم من يكفـّر من يخالف ما دلت عليه تلك الأحاديث ...

وهذه الأحاديث قد ذكر بعضها القاضي أبي يعلى في ككاب (ٍ إبطـال
التأويل " ، مـشل ما ذكر في حديث المعراج حديثاُ طويلاُ عن أبي عبيدة : (أنَّ محمَّداُ رأى ربَّه " .
( إثبات التنزيه ه لإبن عقيل .

$$
\text { قال شيخ الإسلام ( } 7 \text { / ع ه ) : }
$$

(ر فابن عقيل إنما وقع في كلامه المـادة المعتزليـة بسـبب شـيخحه أبي

علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان المعتزلينن ، ولهذا له في كتابه ه إثبات التنزيه ه وفي غيره كالام يضاهي كلام المريسيونحوه ، لكن لل في الإثبات


 غيره ، ولهذا يقول بعـض الحنبلية : أنـأُثبـت متوس سطاً ، بيـن تعطيـل ابـن عقيل ، وتشبيه ابن حامد ، .

.
قال شيخ الاسلام ( • / / - ا - oor ) :

ومصنْفات الصوفية :

 الفتة ، وتال : المراد بالكركب والشمس اللواتي رآهن إيراهيم صلوات الـاتلها الله عليه أنوار هي


 المصرية الصادرة عن ملوسسة الحلبي .
„رأمّا ما في „الإحياء" من الكلام في المهلكـات مثـل الكـلام على الكبر ، والعجب ، والريـاء ، والحسـد ، ونحـو ذلـك ، فغالبهـ منقـول مـن
 مردود ، ومنه ما هو متنازع فيه .

و" (الإحياء" فيه فوائد كيرة ، لكن فيه مواد مذمومة ، فانْــهـ فيـه مـواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد ، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أحذ عدوًاً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين ، وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه . وقالوا : مرَّضه \# الشفاء "(1) يعني ابن سينا في الفلسفة . وفيه أحاديث وآثار ضعيفة ، بل موضوعة كثيرة .

وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم .
وفيه مع ذلك من كلام المشـايخ الصوفيـة العـارفين المستقيمين في أعمال القلـوب الموافت للكتـاب والسـنّة ، ومـن غير ذلـك مـن العبـادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنّة ، ما هـو أكتئر ممـا يرد منـه ، فلهــذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه ه . وقال في موضع آخر - عند مبحث بدعية الذكر بالاسم المفرد، وأنّه

حيان التوحيدي .

يؤول بصاحبه إلى وحدة الوجـود وهـو لا يـدري مبينـأ مبالغـة الغزالي في
كتابه لمدح الزهد - ( • / rqv /
„روأما أبو حامد وأمثاله ممن أمروا بهذه الطريقـة فلـم يكونـوا يظنـون أنها تفضي إلى الكفر - لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر - ولكن
 مكان مظلم ويغطي رأسه ويقول : اللّه ، اللّه . وهم يعتقدون أنْـه إذا فرغ تلبـه استعد بذلـك فــك فيـنزل علـى تلبـه مـن
 يحصل للأنبياء . ومنهم من يزعم أنْه حصل له أكثر مما حصـل للأنبيـاء ، وأبـو حــامد
 الزهد ، وهذا من بقايا الفلسفة عليه .

 يقولون : النبوة مكتسبة ، فإذا تفرغ صفـى تلبـه - عندهـم - وفـاض علـى قلبه من جنس ما فاض على الأنبياء .

 لموسى وأعظم مما حصل لموسى .

وأبو حامد الغزالي يقول : إنَّه سمع الخطاب كما سمعه موسى عليـه السلام ، وإن لم يقصد هو بالخطاب ، وهذا كلـه لنقـص إيمـانهم بالرسـل وأنّهم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض ، وهـذا الـذـي قــلوه
(1) ${ }^{\text {(1) }}$

مقازنة بين الغزالي وابن عقیل :
قال (7/7 ؟ ) :
(وأمَّا المادة المعتزلية في كلامـه - أي الغزالي - فقليلـة أو معدومـة
كما أنَّ المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة ... .
وبينه وبين ابن عقيـل تـدر مشـترك مـن جهـة تنـاقض المقـالات في

المصنْف الآخر ، وإذا صنّف على طريقة طائفة غلب عليه مذهبها ه .

$$
\begin{aligned}
& \text { قال شيخ الإسلام ( ع / }
\end{aligned}
$$

" وتجد أبا حامد الغزالي - مع أنَّ له من العلم ، بالفقه ، والتصون ،




والكـلام ، والأصـول ، وغير ذلـك مـع الزهــد والعــادة وحسـن القصــد ،

 واعتقدت فيه (أسرار الحقــائق ه هو غايـة المطـالب ه وجدتـه قـول الصابـــة المتفلسفة بعينه ، قد غـيرت عبـاراتهم وترتيباتهم ، ومـن لـم يعلـم حقـائت مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد أنَّ ذاك هو السر الـذي كــان بيـن
 الذين أدر كوا الحقائق بنورٍ إلهيّ .


وكثفها لهم ، حتى يُزِنوا بذلك ما ورد به الشرع .
 المتكلّْمين والمتفلسفة من الاضطراب ، وآتاه اللّه إيمانـأ مجمـلاُ - كمـا




 والمعاملات العبادية مالم ينله أولثك ، نصار يعتقد أنَّ تفصيل تلـك الجملـة

يحصل بمجرَّد تلك الطريق ، حيث لم يكن عنده طريق غيرهـا ، لانسـداد
 الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلميـن ، حتى حـالوا بينه وبيـن
 ذاك لعلمه الذي سلكه والذي حجب به عن حقيقة المتابعة للرسالة، وليـس هو بعلم وإنْما هـو عقـائد فلسـية و كلاميـة ، كمـا قـال السـلف : رٍ العــم بالككلام هو الجهل "و كما قال أبـو يوسف : " مـن طلـب العلـم بـالكلام تزندق ه .



$$
\text { قال شيخ الإسلام ( } 9 \text { / / I I ) : }
$$

„ر وكذلك من صنْف على طريقتهم كصـاحب (الأسـرار الخفيـة في
 ولا تخلصّص من إشراك ضلالهم مطلقاً ، بل شار كهم في كثير من ضالالهمه،
 ينصفهم في بعض ما أصابوا ، وأخطاء لعدم علمه بمر ادهم أو لعــم معرفتــ

(1) انظر (( دقائق الحقائق ) . .


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ONV ) } \\
& \text { قال شيخُ الإسلام ( } 1 \text { (1) } 9 \text { ) : }
\end{aligned}
$$

„السهروردي المقتول على الزندقة صاحب "التلويحات" و» الألواح " و ( حكمة الأشراف " .

و كان في فلسفته مستمداً من الروم الصابئين والفرس والمجوس .
(1) وتستى بـ „ الالواح العمادية ه ، انظر „ كشف الظنون ه ( ( 109 ) .
هرت البــاء

قال شيخ الأسلام ابن تيميــة ( ع / 7 ) بعلمـا ذكـر منهـج الغزالمي المتردد بين كالم الفلاسفة وأصحاب الطرق الأُخرى مع جالاله وعلمه فـي

كثير من العلوم :
" ولهذا صار طائفة ممن يـرى فضيلتـه وديانتـه يلفعـون وجـودد هـنه
الكتب عنه $،$ حتى كان الفقيه أبو محمد بن عبداللولام - فيما علُّقه عنـه -
ينكر أن يكون (٪ بداية الهداية ) من تصنيفه ، ويقول : إنّما هو تقوُّلٌ عليـهـ ، مع أنَّ هذه الكتب مقبولها أضعـاف مـن مردودهـا ، و المـردود منهـا أمـور مجملة ، وليس فيها عقائل ، ولا أصول اللدين " •

قال شيخ الإسالام ( / / V^) :
"(أمَّا الكذب والإسرار التي يدعونهاعن جعفر الصادق : فمن أكبر
(1) وهو مطبوع عن دار الجيل .

الأشياء كذاباً حتى يُقال : ما كُذب على أحد ما كُذب على جعفر رضي اللّه عنه .

ومن هذه الأمور المضافة : كتاب „ الجفر ه؛ الذي يدعون أنَّه كـــب




تفسير القرآن ه. .
وقال في موضع آخر (
"ونحن نعلم من أحوال أئمَّتا ، أنَّهـ قـد أُضيـف إلى جعفـر الصــادق

 أعظم الكذب ، حتى نُسـب إليـه أحكام الحر كـات الفلسـفية ؛ كـانتالاج الأعضاء ، وحوادث الجو من الرعد ، والبرق ، والهالة ، وقوس اللَّـه الــذي
 كله ه. .

وكذلك نُسب إليه ( الجـــول " الـذي بنـى عليـه الضــلال طائفـة مـن
 بالكذب ، مع رياسته ، وعظمته عند أتباعه .

و كذلك أُضيـف إليـه كتـاب „ الجفـر «، و „ البطاقـة "، و (ٍ الهفـت "
وكل ذلك كذب عليه باتفاق أهل العلم به ه .
(5) \%

## حرف النتاء

( تأسيس التقَيسر " فخرالصين محمح بن عمر الرازني (ا) ( ت777 ) . ذكر شيخ الإسلام ( 7 / 7 ( ) : أنَّ أبا عبداللُّـه الـرازي جمـع فيـه الأصول التي تأسست عليه الجهمية وعامَّة حججهم، وقال : " لم أر لهم مثله") .
(P) «()
قال شيخ الإسام ( / / P09 ):
" موسى بن عبدالرحمن هذا من الكذابين ، قال أبو أحمد ابـن عـدي فيه : منكر الحديث . وقال أبـو حاتم : دجال يضع الحديث ، وضـع على
(1 (ألْفه للملك العادل سيف الدين ، وأرسله إليه هدية ، انظر „ كشــف الظنــرن "

- ( (1)
(Y) واسمه تنوير المقباس من تفسير ابـن عبـاس قـال السـيوطي فـي الإتقـان ه :
( وأوهى طرقه - يعني : ( تفسير ابن عبال " - : طريق الكلبي عـن أبـي صـالح عـن ابـن
 الكذابين ، وكثيرأ ما يُخرِّج منها الواحدي " .


ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباُ في التفسير جمعه من كلام الكلبي
ومقاتل ه .


$$
\text { قال شيخ الإسلام ( } \text { ( } 1 \text { / / ) : }
$$

(روأمَّا الواحدي فإنْه تلميذ الثعلبـي ، وهـو أخحبر منـه بالعربيـة ، لكـن الثعلبي فيه سلامةٌ من البدع و وإن ذكرها تقليداً لغيره .

وتفسيره (ر تفسير البسيط والوسيط والوجيز ) فيها فوائد جليلة ، وفيها
غثٌ كثير" ؛ من المنقولات الباطلة وغيرها ه ه .

## 






 عن دار المعرفة - بيروت .
تال شيخ الإسلام ابن تيمية في (1 مقدمة في أصـول التفسير (
هو في نفسه كان فيه خير ودين، لكنه كان حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسر =
" وفي التفسير من الموضوعات تطعـة كبيرة ، مثـل الحديـث الـذي يرويه التُعلبي والواحدي والزمنخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة؛ فإنّه موضوع باتُقاق أهل العلم .

والثعلبي هو نفسه كان فيه خير ودين ، وكان حـاطب ليـل ينــل مـا
(1). ${ }^{(1)}$.



من الأسرار المصونة والعلوم المخزونـــة : مـا إذا تدبَّبره مـن لـه أدنـى عقـل
 حتى قد يكذب بصدور ذلك عنهم ، مثل ( تفسير حديث المعراج ، الــنـي

= من صحيح وضعيف وموضوع ".
 في هذا „ التفسير " : (॥ ليس فيه ما يُعاب به ، إلا ما ضمّنه من الأحاديث الوامية التـي هـي في الضعف متنامية ، خصوصاً في آوائل السور ه .

(1) وقد اختصر تفسره البغوي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التـي فيـه


الهمداني ، فإنْه روي حديـث المعراج بسيات طويـل وأسـماء عجيبــة ، وترتيـب لا يوجـد في شيء مـن كــب المســـلمين ، لا فـي الأحــاديث الصحيحة ولا الحسنة ، ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم .


بعض الزنادقة .
 والتفسير والسيرة ، وعدوله عما يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يسمع من عـالم ، ولا يوجـد في أثـارة مـن علـم - فسَّره بتفســير الصابِـــة الضالــة المنجمين ، وجعل معراج الرسول ترقية بفكره إلى الأفـلاك ، وأنَّ الأنبيـاء الذين رآهـم هـم الكواكـب : فـآدم هـو القمـر ، وإدريـس هـو الشـمس،

 أفهام المؤمنين، وعلمائهم ، حتى إنَّ طائفة ممـن كـانوا يعظمونـه لمـا رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب ، وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله، وقد كتبها في ضمن كتابـه الـذـي سـماه ( المطـالب العاليـة ه، وجمـع فيـه آراء الفلاسفة والمتكلمين " .

الزمخشريا ( تתشهر ) .



 بمعنى
وقد كتب على (پ الكشاف "الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المنير الدـالكي كتابه ( الانتصاف ) بِّيّن فيه ما تضمنه من الاعتزال ، وناقشته في الأعـاريب وأحسـن فيهـا الجدال .

وقال الشيخ حيدر في حاشية (ر الكشثاف )؛ إلى قريب الجزء الثالث بعـد قولـه : الحمــ للَه الذي صور بكمال فضله وجوده وجود الإنسان ... إلخ .

 ولفرط تصلب في باطل الاعتزال ، وأخلا له بإجلال أرباب الكمال ، أهابته عين الكمـال
 الصافية ، وتضيقت موارده الضافية ، وتنزلت رتبه العالية .
 ومدلولها لا يطـاوع مستستهاه ؛ صرفهـاعـن ظاهرهـا بتكلفـات بـاردة وتعسـفات جـامدة ، وصرف الآية بلا نكتة من غير ضرورة عن الظاهر لكاملام اللّه سبحانه وتعـالى ، وليتـه يكتفـي
 بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادر إلى الأنهام ، والخفية التي لا يتسارع إليها الأوهام ، بل =

قال شيخ الإسام (
״ وأمَّا الز مخشري فتفسيره محشو بالبدعة ، وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات ، والرؤيـة ، و القـول بخلـت القـرآن ، وإنكــار أنَّ اللـّه مريـد

للكائنات ، وخالق لأفعال العباد ، وغير ذلك من أصول المعتزلة ه، .
وقال أيضاً (r/ / ع /

لا يهتدي إلى حبائله إلى وارد بعد وارد مـن الأذكيـاء الحـذاق ، ولا يتنبه لمكـائده إلا واحد من نضلاء الآفاق ، وهذه آفة عظيمة ومصيبة جسمية . ومنها : أنّه يطعن في أولياء اللّه المرتضين من عباده ، ويغفل عن هذا الصنـع لفـرط

 يليق بالعاقل أن يكتـب مثلـه في كتب الفحش ، فهب أنه احتر أ على الطعن في أوليـاء اللْــه تعالى فكيف احتراوْ احترأ على كتبه ذلك الكلام الفاحش في تفسير كلام الله المجيد .
 والخيالات ، وأن يعـرف طبتـات الآفـات مـع تبحره في جميع العلوم على 'لإطـلاق ، موصوف بلطائف المحاورة ونفائس المحاضرة ، أورد فيها أبياتـأ كثـيرة وأمثـالأ غزيـرة ، بنيت على الهزل والفكاهة أساسهما ، وأوقدت على المزاح البارد نيرانهما ، وهذا أمر من الشُرع والعقل بعيد سيما عند أهل العدل والتوحيد . ومنها أنه يذكر أمل السنة - والكماعة وهم الفرقة الناجية - بعبـارات فاحشــة ؛ فتـارة يعبر عنهم بالمـجبرة ، وتارة ينسـبهـم علـى سـبيل التعريـض إلى الكفـر والالـحـاد ؛ وهــنه وظيغة السفهاء السُطار لا طريقة العلماء الأبرار ه ه .
 . ( $M$ ( $-r r \cdot$ )
(ر وفي (التفسير ) من هذه الموضوعات قطعة كبيرة ، متـل الحديـث
الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سـور القـرآن سـورة
() . (1) هورة فإنْه موضوع باتفاق أهل العلم
„ ( تفسير عبدالرحمن بن كيسان الأطمر ) .
قال شيخ الإسالم (
„ ورهذا كالمعتزلة مثلاً فإنْـه مـن أعظـم النـاس كلامـأ وجـدالاً ، وقـد

 ومثل كتاب أبي علي الجبائي ، و( التفسير الكبير " للقــاضي عبدالجبـار بـن أحمد الهمداني ، ولعلي بن عيسـى الرمـاني ، وٍ الكشـاف "لأبي الـي القاسـم الزمخشري ، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدور مذاهب المعتزلة ه .
„ر والمقصود أنَّ مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثمَّ حملوا ألفاظ القـرآن عليـه وليس لهـم سـلف من الصحابـة والتـابعين لهـم بإحسـان ، ولا مـن أئمــة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفاسـيرهم ، ومـا مـن تفاسيرهم الباطلـة إلا وبطلانه يظهر مـن وجوه كثيرة ، وذلك مـن جهتين : تـارة من العلم بفساد
(1) انظر „ تفسير عبدالرحمن بن كيسان الأصم ") .

قولهم ، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القر آن ، إمَّا دليلاً على قولهم أو
وجوباً على المعارض لهم .
ومن هؤلاء من يكن حسن العبارة فصيحاً ويدس البدع فـي كلامـه ، ، وأكثر الناس لا يعلمون ، كصاحب „ الكشـاف " ونحـوه حتى إنَّه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء اللّ . وقد رأيـت مـن العلمـاء المفسـرين وغيرهم ؛ مـن يذكـر في كتابـه و كالامه من تفسيرهم ها يوافق أصولهم التي يعلـم أو يعتـــد فسـادها ؛ ولا يهتدي لذلك .
 انظر „ تفسير عبدالرحمن الأصمه" .
„

$$
\text { قال شيخ الإسلام ( } 7 \text { / } 7 \text { ) : }
$$

"ومعلوم أنَّ في كتب التفسير من النقل عـن ابـن عبـاس مـن الكـنـب شيء كثير ، مـن رواية الكلبي عـن أبي صالح وغيره ، فلا بـدَّ من تصحيح




النقل لتقوم الحجة ، فليراجع كتب التفسير التي يحـرر فيهـا النقـل ، متـل (ر تفسير محمد بن جرير الطبري « الــني ينقـل فيـه كـلام السـلف بالإسـناد (1) . وليعرض عن ( تفسير مقاتل ") و( الكلبي ")
( تفسير الوجيز "لواححيخ .
انظر „ تفسير البسيط " .
( ( تفسير الوسيط "للواحصغ
انظر ( تفسير البسيط " .

## 

(1) وبعد ذلك ذكر أصح كتب التفسير وأنضلها، وانظر أيضا (امجموع الفتاوى ه).
(rло/ir)
 ( تفسير الكلبي باطل ) . ولمزيد الفائدة انظر كتابنا (٪ معجم المصنفـات الـواردة في فتـح





 مشهور حسن (صعז٪) ( رقم: :
 من النقل الكذب نحاصة عن ابن عباس ، فقال محذراً : „ وليعرض عن " تفسير مقاتل " و» الكلبي " .

## 

$$
\text { قال شيخ الإسلام ( } 9 \text { / } 1 \text { ) : : }
$$

„ السهروردي المقتول على الزندقة صاحب ( التلويحات ه و „ الألواح " و ( حكمة الإشراق ") و كان في فلسفته مستمداً من الروم الصابُين والفـرس

المجوس
( تنقلات الأنوال ، أحمد بن عبداللَّه البكرايه .



 جعفر البرمكي ، وحكايات العيارين : مثل الزئبق المصري ، وأحمد الدنق، ونحو ذلك .
لكـن هـؤلاء يفترون الكـنب على مـن ليس مـن الأنبياء ، وصاحب

الكتاب الذي سماه „ تنقلات الأنوار ه يفتري الكذب على رسول اللّه صلى
 كذب مثله في كتاب ، وإن كان في بعض مـا يذكره صـدق قليـل جــــاً ، ،
 فرسان الجاهلية ، وله شـعر معـروف وقصيدتـه إحــدى السـبع المعلقــات ،


من الأكاذيب .
و كذلك أبو محمــد البطـال كـان مـن أمـراء المسـلمين المعروفين ،
ركان المسلمون قد غزوا القسطنطينية غزوتين :
الأولى : في خلافة معاوية ، أمَّر فيها ابنه يزيد ، وغزا ما معه أبـو أيـوب



القسطنطينية .
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه
وسلم أنَّه قال : ( أول جيش يغز اليخاري القسطنطينية مغفور له ه ه .
والغزوة الثانية : في خلافة عبدالملك بن مروان ، أمَّر ابنـه مسـلمة أو خلف الوليد ابنه ، وأرسل معه جيشاً عظيماُ وحاصروها وا وأقاموا عليهـا مـدّة
 المسـجد بـاق إلى اليـوم ، فجــاء الكذابـون فــزادوا فـي ســيرة البطـال

وعبدالوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا اللّه ، وذكـر دلهمـة والقـاضي
عقبة وأشياء لا حقيقة لها .
والبكري صاحب (ر تنقلات الأنوار ه ســلك مسـلك هـؤلاء المفـترين

 وغرائب الموضوعات ما يجل عن الوصف ، مثل حديث السـبع الحصـون وهضام بن جحاف، ومثل حديث الدهر ، ورأس الغول ، و كلندجة ، وغـير اير اي ذلك من كتبه ، وغير ذلك مـن ذكـر أمـاكن لا وجـود لهـا ، وغـزوات لا

 تواتر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم .
وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى النبي صلى اللَّه عليـه وســلم
 وأشباههم ، الذين يختلقون ما فيه غلو في علي وغيره ، وفيه من القدح في في
 جاهلاً استتيب ، فإن تاب وإلا قُتل . وأقل ما يُفعل بمن يروي مثل هذا أن يُعاقب عقوبـــة تردعـه عـن مثـل ذلك ، و كذلك يستحق العقوبة من يكريها لمن يقرأها ويصـدق مـا فيهـا ، ومن ينسخها إيضاً كذلك .

ويجب على أهل العلم إظهار ما يعلمون مـن كـذب هـذه وأمثالهـا ، فكما يجب بيان كذب ما نقل عنـه في الأحـاديث كأحـاديث البخـاري ، يجب بيان كذب ما كذب عليه من الأحاديث الموضوعــة التي يعلـم أْنهـا كذب ، كما بين أهل العلم من حال مـن كـان يكنـب عليـه مـن الـرواة ،
 الموضوعات إنْما يُعلم أنْها موضوعة خواص أهل العلـم بالأحـاديث ، وأمَّـا مثل ما في „ تنقلات الأنوار ه من الأحاديث فهو مما يعلمه من له أدنى علـم
 هذه أو يعين على ذلك بنوع من أنواع الإعانة ، ولولي الأمــر أن يحرقهـا ، فقد حرق عثمان رضي اللّه عنه كُبناً هذه أولى بالتحريق منها ، واللّ أعلم .

$$
\% \%
$$

## هر فـ الـيم

„ الجحول «) المنسوب لجهفُر الصادg .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( \& / VA ) :
(وأمَّا الكذب والإسرار التي يدعونها عن جعفـر الصـادق فمـن أكـبر الأشياء كذباً حتى يُقال : ما كذب على أحد ما كذب علـى جعفر رضمي اللّه عنه .
ومن هذه الأمور المضافة : كتاب „ الجعفر "، الذي يدعون أنـّه كتـب
فيه الحوادث ،، والجعفر : ولد الماعز ، يزعمون أنهّ كتب ذلك في جلده ؛ و كذلك كتاب „البطاقة « الـنـي يدعيـه ابـن الحلى ونحـوه مـن المغاربـة ؛ ومثل كتاب „ الجدول « في الهلال ، وپ الهفت " عـن جعفـر ، و كثـير مـن
(1). تفسير القرآن وغيره ه(
وقال في موضع آخر ( / Mr / O ) :

״ و كذلك نسب إليـه „ الجداول " الذي بنى عليـه الضلال طائفـة مـن
(1) انظر كتاب (٪ الحفر ) .
 المشهورين بالكذب ، مع رياسته ، وعظمته عند أتباعه ه .
( الجفر ") المنسوب لجثفر الصاحو (I)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( \& / / ) :
"و وأمَّا الكذب والإسرار التي يدعونها عن جعفـر الصـادق فمـن أكبر
 اللّه عنه .

ومن هذه الأمور المضافة : كتاب „ الجفر ، الذي يدعـون أنَّه كـــب

وقال في موضع آخر ( / / / ا
" ونحن نعلم من أحوال أئمَّتنا أنه قد أُضيف إلى جعفر الصـادق مـن

 ( الحر كات السـفلية « كـاختلاج الأعضـاء ، وحـوادث الجـو مـن الرعــد ، ،

. (1) تد أعاد طباعته بعض الفسفة الفجرة في أزمة الخليج



والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلـك كله ... و كذلـك أُضيـف إليـه كــاب
 العلم "،

## 

أنظر „ السعادة " و ( الاربعين ") .
(\% \%
(1) طبع عن دار الكتب العلمية في لبنان ، وكذلك عن دار الجيل.

## روذ الحاء


الهفيح
قال شيخ الإسلام بعدما ذكر المشاهد والقبور المكذربة ، وبيَّن أنّها
ليست قبور الأنبياء وبعض الصحابة ( \& / Olv ) :
 أنَّ شدَّ الرحال إلى هذه المشاهد ، والصلاة عندها ، والدعاء والنـــر لهـا ،

 المفيد ، شيخ الملقب بـالمرتضى وأبي جعفـر الطوسي ، سـماه : „ الحـج إلى زيارة المشاهد " ذكر فيه من الآثار عن النبي صلى اللّا علهِ عليه وسلم وأهل بيته ، وزيارة هذه المشاهد والحج إليها ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت اللّه الحرام
وعامَّة ما ذكره من أوضح الكذب وأيين البهتان ، حتى أني رأيت في ذلك الكذب والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهـود

والنصارى ، وهذا إنّما ابتدعه وافتر اه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقـة ليصدوا به الناس عن سبيل اللّه ، ويفسدوا عليهم ديـن الإسـالام ، وابتدعـوا




 وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص الأنبياء وغيرها .


حتى فتتوا أُمماً كثيرة وصدوهم عن دين اللّه .

وأقل ما صار شعاراً لهـم ؛ تعطيـل المسـاحد ، وتعظيمـ المشــاهد ،
 ولا رسوله ولا أحــد مـن أثمـة الديـن ؛ بـل نهـى اللّهـه عنهـ ورسـوله عبـاده


॥ وقد ذكـر أبـو عبدالرحمـن في » حقـائق التفسير " عـن جعفر بـن

محمد ، وأمثاله من الأقوال المأثورة ما يعلم أهل المعرفــة أنـّه كـذـب على


 جعفر إليه أصحاب „ رسائل إخوان الصفا ، ينسبونها إليه ه .
وقال في موطن آخر ( (
", وو كذلك كثير ما يذكره الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي في كـــاب "


 واختالافاً من الر افضة من حين نبغوا هـ ه.

وقال في موطن آخر (TY/
" و كتاب » حقائق التفسير "لأبي عبدالرحمن السـلمي يتضمـن ثلالــة

أحدهما : نقول ضعيفة عمن نتلت عنه مثل أكثر ما نقلـه عـن جعفـر
 وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبدالر حمن ، حتى كاطن كان البيهـي إذا حدث عنه يقول : حدثنا من أصل سماعه .

والثاني : أن يكون المنقول صحيحاً ، لكن الناقل أخطاُ فيما قال . والثالث : نقول صحيحـة عـن قـائل مُصيـب ، فكـل معنى يُخــالف الكتاب والسنَّة فهو باطل ، وحجّته داحضة ، و كل ما وافق الكتاب و والسنّة والمراد بالخطاب غيره إذا فسره به الخطــاب فهـو خطـأ ، وإن ذكـر علـى





كان قد اعتقد انَّ ذلك تفسير نقد كفر ه ه .
وقال ابن الجوزي في „ تلبيس إبليس " (ص (صY - -
" وتد حمع أبو عبدالرحمن السلمي نـي تفسـير التـرآن مـن كلامهـم الـذي اكـثـره


 يبين فيما وتع في الكتاب من الضلال والهذيان ، ثـم تال :
" و وحميع الكتاب من هذا الجنس ، ولقد همـت أن أثبت منه هامنا كثيرأ ، فرأيـت
 الباطنية ، فمن أراد أن يعرف جنس ما في الكتاب فهذا أنموذخه ... "، . . وانظر - أيضأ - : „ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم " لابن الجوزي (

( حكايات هارور الرشيد ووزبرd البرمكخ " .
انظر : كتاب „ تنقلات الأنوار ه. .

قال شيخ الإسلام ( 9 / 9 ) :
„ السهروزدي المقتول على الزندقة صاحب „ التلويحات) و„الألواح "،
و» حكمة الإشراق ".
و كان في فلسفته مستمداً من الروم الصابئين والفرس والمجوس "، . قال أيضاً في معرض حديثه عن الفلاسفة (19/ 9 (IMT) :
"و كذلك من صنف على طريقتهم: كصاحب (المباحث المشرقية "، وصاحب „ دقائق الحقائق « و( رمز الكنوز «)؛ وصاحب „ كشف الحقائق «، وصاحب „ الأسرار الخفية في العلوم العقلية)، وأمثال هؤلاء ممن لـــم يجـرد القول لنصر مذهبهم مطلقـاً ولا تخلـص مـن إشـراك ضلالهـم مطلقـاً ، بـل
 وتخلص من بعض وبالهم ، وإن كان أيضاً لم ينصفهم في بعض ما أصابوا، وأخططأ لعدم علمه بمرادهم أو لعدم معرفته أنَّ ما قالوا صواب، ثـَّ إنَّ هؤلاء إنّا يتبعون كالام ابن سينا .




## 

( ت ت
قال شيخ الإسلام في معرض رد على من نضَّلّ الأوليـاء علـى الأنبياء
وأنَّ لهم خاتماُ يُعرفون به ( / Y / Y - Y - ) :




ما هو خطأ وغلط ، مخالف للكتاب والسنة والإجماع ع
وهو - رحمه اللّه تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة ، وله مـن الكـلام
الحسن المقبول والحقائق النافعة أثياء محمودة - ففي كلامه من الخطأ مأ ما ما يجب رده ، ومن أشنعها مـا ذكره في كتاب „ ا ختم الولاية ") مثل دعواه فيه


أنْه يكون في المتأنرين مَـن درجتـه عنـد اللّه أعظـم مـن درجـة أبـي بكـر وعمر ، وغيرهما .

ثَّ إنَّه تناقض في موضع آنر ؛ لما حكى عن بعـض النـاس أنَّ الولي
 هذا أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر ، وأبطل ذلك . ومنها : أنَّه ذكر في كتابه ما يُشعر أنَّ ترك الأعمـال الظـاهرة - ولـو أنْها التطوعات الشرعية - أفضل في حق الكامل ذي الأعمال القلبية ، وهذا
 وسلم ، وخير الهدى هدى محمد صلى اللَّه عليه وسلم ، وما زال محافظـا على ما يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى مماته . ومنها : ما ادعاه من خـاتم الأوليـاء الـذـي يكـون فـي آخـر الزمــان ،
 ضلال واضح ؛ فإنَّ أفضل أولياء اللّه من هذه الأمة أبو بكر وعمـر وعثمـان


ثبت ذلك بالنصوص المشهورة .
وخير القرون قرنه صلى اللّه عليه وسلم ، كما في الحديث الصحيح: ( خحير القرون قرنـي ؛ الـذي بُعتـت فيهـم ، ثـمَّ الذيـن يلونهـمـ ، ثـمَّ الذـين يلونهم ).

وفي الترمذي وغيره أنّه قال في أبي بكر وعمر : „ هذان سيدا كهـول
أهل الجنة ، من الأولين والآخرين ، إلا النبيين والمرسلين ، .
قال الترمذي : حديث حسن .

أبت من خير الناس بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ فقال : „ يــا بنـي
 عنه أنهّ قال : ( خير هذه الأمَّة بعد نبيها أبو بكر ثمَّ عمر ه ه .
وهذا باب واسع وقد قال تعالى :
 العباد : أفضلهم الأنبياء ، ثمَّ الصديقون ، ثمَّ الشهداء ، ثمَّ الصالحون . وقد نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يفضـل أحــد منــا نفسـه على ألى

 ففي (صحيح البخاري ) عن ابن مسـود عـن النبي صلى اللَّه عليـه وسلم قال :(لا يقولن أحدكم أني خير من يونس بن متى " .


وفي لفظ : „ أن يقول : أنا خير من يونس بن متى " .

وفي البخاري - أيضاً - عـن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليـه وسلم قال :(\# من قال أنا خير من يونس بن متى نقد كذب " .
وفي „ الصحيحين ") عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أُنـه


ابن متى ه .
وفي „ الصحيحين ") عن ابن عباس عن النبي صلى اللّهـ عليـه وســم ، وفي لفظ : فيما يرويه عن ربه : „لا ينبغي لعبـد أن يقـول : أنـا خحير مـن

يونس بن متى " .
وهذا فيه نهي عام .

متى " ويفسره باستواء حال صاحب المعـراج ، وحـال صـاحب الحـوت ،
فنقل باطل وتفسير باطل ، وقد قال النبي صلى اللّـه عليـه وسـلم : „رأثــبُت


الصِدِّيقين
ولفظ ( خاتم الأولياء ) : لا يوجد في كلام أحد مـن سـلف الأمــة ، ولا أئمّتها ، ولا له ذكر في كتاب اللّه ، ولا سـنـة رسـوله ، وموجـب هـا هـا



وهـم علــى درجتيـن : السـابقون المقر بــون ، وأصحــاب اليميـن المقتصـدون ، كمـا قسـمهم اللَّه تعـالى في سـورة فـاطر وسـورة الواقعـة و الإنسان والمطففين (M)

هر فـ الـالد
.
قال شـيخ الإسـلام ( 9 / /r ا 1 ) في معرض حديثـه عـن الفلاسـفة
والمتكلمة :
" (و كذلك من صنف على طريقتهم : كصاحب ( المباحث المشـرقية )،
وصاحب (» حكمة الإشر اق «، وصاحب „(دقائق الحقائق ") و( رمز الكنوز "،
وصـاحب „ كشـف الحقـائق "، ، وصـاحب „ الأسـرار الخفيـة فــي العلـوم العقلية ، وأمثـال هـؤلاء ممـن لـم يجـرد القـول لنصـر مذهبهـم مطلقـاً ولا تخلص من إشر الك ضلالهم مطلقاً ، بـل شار كهم في كثير مـن ضالهـمـ ، وشار كهم في كتير من محـالهم ، وتخلـص مـن بعـض وبـالهمه، وإن كـان أيضاً لم ينصفهم في بعض ما أصابوا ، وأخحطأ لعدم علمه بمرادهـم أو لعـدم معرفته أنَّ ما قالوا صواب ، ثهَّ إنَّ هؤلاء إنّا يتبعون كالما ابن سينا .
(1) يريد كتاب „ ( دقائق الحقائق في الحكمة ) لأبي الحسن علي بن علي الملقـب بسيف الدين الآمدي ( ت آזهـهـ ) .

وابن سينا تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع لــم
 استفادها من المسلمين ، وإن كان إنّما أخل عن الملاحـدة المنتسـبين إلـى المسلمين كالإسماعيلية ، و كـان هـو وأهـل بيتـه وأتبـاعهم معروفيـن عنـد المسلمين بالإلحاد ، وأحسن ما يظهرون ديـن الرفض ؛ وهـم فـي البـاطن يبطنون الكفر المحض ، وقد صنَّف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك
 أحق من اليهود و النصارى ، ولو لم يكن إلا كتاب „ كشف الأسرار وهتك الأستار " للقــاضي أبي بكـر محمـد بـن الطيـب ، و كتـاب عبدالجبـار بـن أحمد ، و كتاب أبسي حـامد الغز الـي ، و كـلام أبي إسـحاق ، و كـلام ابـن فورك ، والقاضي أبي يعلى ، والشهرستاني ، وغير هذا مما يطول وصفه . والمقصود هنا أنَّ ابن سينا أخبر عن نفسه أنَّ أهـل بيتـه وأبـاه وأخـاه كانوا من هؤلاء الملاحدة ، وأنَّه إنَّما اشتغل بالفلســفة بسـبـب ذلـك ، فإنَّه كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس ، وهـؤلاء المسـلمون الذيـن ينتسـب إليهـم ، هـم هـع الإلحـاد الظـاهر والكـافر البـاطن ، أعلـم باللَّـه مـن ســلفه
 عند عبَّاد مشركي العرب ما هو خير منه .

鼠 鼠

هر فـ الـراء
(I) " (I) "

قال شيخ الإسلام (0 / ع / ال ) :
" فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين أو اليهود أو النصارى أنَّ
ما يقوله أصحاب „ رسائل إخوان الصفا " مخالف للملل الثــلاث وإن كــان في ذلـك مـن العلـوم الرياضيـة، والطبيعيـة ، وبعـض المنطقيـة ، والإلهيـة ، وعلوم الأخلاق ، والسياسة والمنزل ما لا ينكر ؛ فإنَّ في ذلك من مخالفـة الرسل فيما أخـبرت بـه وأمـرت بـه ، والتكذيـب بكثير ممـا جـاءت بـه ، وتبديل شرائع الرسل كلهم بمـا لا يخفـى على عـارف بملـة مـن الملـل ، فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث .
(1) ( هم أبو سليمان محمد بن نصر السبتي المعروف بالمقدسـي ، وأبر الحسن
 اجتمعوا وصنّفوا إحدى وخمسين رسالة ه ه .
 كتابه » ر رسائل أخوان الصفا ه .

oy

ومن أكاذيبهم وزعمهم : أنَّ هذه الرسائل من كلام جعفر بن محمــ
الصادق
والعلماء يعلمون أنَّها إنْما وضعت بعد المائة الثالثة زمان بناء القاهرة ، وقد ذكر واضعها فيما ما حدث فـي الإسـلام مـن اسـتيلاء النصـارى علـى سواحل الشام ، ونحو ذلك من الحوادث التي حدثت بعـد المائـة الثالثـة ، وجعفر بن محمد رضي اللَّه عنه توفي سنة ثمان وأربعيـن ومئـة ، قبـل بنـاء القاهرة بأكثر من مائتي سنة ؛ إذ القاهرة بُنيت حول الستين وثلا'ثمائـة كمـا
 وأنّه في سنة اثنين وستين قدم معد بن تميم من المغرب واستوطنها ". وقال في موطن آخر بعدما نفى نسبة هذه الرسيائل إلى جعفر (
$:(1 \wedge r$
" وضعها جماعة زعمـوا أنْهـم جمعـوا بهـا بيـن الشـريعة والفلسـفة ،
فضلوا وأضلوا " .
وقال أيضاً ( / Y / Y ) :
" وصنفـوا " رسـائل إخـوان الصفـا " وغيرهـا ، وجمعـوا فيهـا علـى
زعمهم بين مقالات الصائبة المتأخرين التي هي الفلسفة المبتدعـة وبيـن مـا جاءت به الرسل عن اللّه ، فأتوا بما زعموا أنه معقول ولا دليـل علـى كثـير منه ،وربّما ذكروا أنهّ منقول .

وفيه الكذب والتحريف أمر عظيم ، وإنَّما يضلون به كثيراً بما فيه من الأمور الطبيعية والرياضية التي لا تعلق لها بــأمر النبـوات والرسـائل لا بنفـي ولا بإثبات ، ولكن ينتفع بها في مصالح الدنيا : كالصناعات من الحر اثــة ،
(1). (الحياكة ، والبناية ، والخياطة ونحو ذلك ،

قال شيخ الإسلام بعدما ذكر بعضاً من كتب الـتراجم و كتـب الزهــد
والرقائق ( / / / / ) :
" و هذه الكتب وغيرهـا لا بـد فيهـا مـن أحـاديث ضعيفـة وحكايـات ضعيفة بل وباطلة وفي الحلية من ذلك قطع ! ولكن الـذي في غيرهـا مـن هذه الكتب أكثر مما فيها ؛ فإنَّ في مصنفـات أبي عبدالرحمـن السـلمي ، و (ا رسالة القشيري ") ، و( مناقب الأبرار "، ، ونحو ذلك من الحكايـات بـل ومن الأحاديث الباطلة ... «.


.


 النصح بالابتعاد عنها ، أو أن تُهذْب من عالم صحيح العقيدة ، سليمّ العقل " .

وقال في موطن آخر موضحاً محتويات „ الرسالة )( 11 • / „ إنَّ ما يو جد فـي „ الرسـالة «، وأمثالهـا مـن كتـب الفقهـاء والصوفيـة وأهل الحديث من المنقولات عن النبي صلـى اللَّه عليـه وسـلم وغـيره مـن السلف فيه الصحيح والضعيف والموضو ع ؛ فالصحيح الذي قامت الدلالــة على صدقه ، والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه ، و الضعيف الـذي رواه من لم يعلم صدقه ، إمَّا لسوء حفظه ، وإمَّا لاتّهامه ، ولكـن لا


أبواب » الرسالة « فيها الأقسام الثلاذة «(1) "

قال شيخ الإسلام - بعدما ذكر أسباب دخول التتار ديــار الإسـلام -

$$
:(1 \Lambda \cdot / 1 r)
$$

(1) وقال ابن الجوزي في „ تلبيس إبليس " (صه 1 ) في نقد مسـالك الصوفيـة

ومصنّفاتهم :
" وصنف لهم عبدالكريم بن هوزان القتّيري كتاب „ الرسالة "، فذكر فيها العحاثب
 والوדود ، والجمع ، والتفرةة ، والصحـو ، والسـكر ، والـــوت ، والشُـرب ، ، والمحـو ، ،
 والتكوين ، والتمكين ، والشريعة ، والحقيقـة ، إلـى غير ذلـك مـن التخليط الـــي ليـس ، بشيء ، وتفسيره أعجب منه ه .
"وركـان مـن أسباب دخـول هـؤلاء ديـار المسـلمين ظهـور الإلحـاد والنفاق والبدع ، حتى أنّه صنف الرازي كتاباً في عبادة الكواكب والألأصنام وعمل السحر ، سماه : „ السر المكتـوم في السـحر ومخخاطبـة النجـوم "، ويُقال : أنْه صنّفه لأم السلطان علاء الدين محمـد لكـش بـن جــلال الديـن خوارزم شاه ، وكان من أعظـم ملـوك الأرض ، و كـان لـلـرازي بـه اتصـال
 العلائية في الاختيارات السماوية ه وهــنه الاختيـارات لأهـل الضـالال بــل الاستخارة التي علمها النبي صلى اللّه عليه وسلم المسلمين ...
وأهل النجوم لهم اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل نعلاُ أخخذ طالعـأ سعيداً فعمل فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم ، وقد صنـف النـاس كتبـاً في ألـي الرد عليهم ، وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم فيمــا يخـبرون بــه

 الاختيار لشرب الخمر وغير ذلك ، كما ذكر في „ السر المكتوم في عبـادة
الكواكب " .
 المـ大روف بسيف الحين الآمديخ ( تآساهـ ) .
$\qquad$
= (1) تد الختصره الآمدي من كتابه " ابكار الأنكار " .

# انظر „ دقائق الحقائت ه، . 

## (\%)

= حسن محمرد مـن المجلس الأعلى للشُورن الإسـلامية - القـامرة ، والنَّه تعالى أعلـم بالصواب .

## مرون الــسيـن



## 

قال شيخ الإسالام في معرض حديثه عن التتار وأسباب دخولهم ديــار
المسلمين ( / / / / ) :
" والرازي صنف „السر المكتوم)، وذكر فيه عبادة الكواكب ودعوتهـا


 والغناء ، ونحو ذلك مما حرمه اللّه ورسوله .

وهـنا في نفس الأمـر يُقرب إلى الشياطين ، الــذين يأمرونهم بذلك ،
(1) وقد شُكك البعض في نسبة هذا الكتاب له وصحع نسبته له ابن تيمية والإمـام




ويقولون لهم : إنَّ الكو كب نفسه يحب ذلك ، وإلا فالكواكب مسـخرات بأمر اللّه مطيعة للَّه ، لا تأمر بشرك ولا غيره من المعاصي ، ولكن الشياطين هي التي تأمر بشرك بذلك ، ويسمونها روحانية الكواكب ، وقد يجعلونها ملائكة وإنَّما هي شياطين ، فلمـا ظهر بـأرض المشـرق بسـبـب مثـل هــا الملك ونحوه ، ومثل هذا العالم ونحوه ما ظهر من الإلحاد والبدع ؛ سلط اللّه عليهم الترك المشر كين الكفار ، فأبادوا هذا الملك ، وجـر وت لـه أمـور فيها عبرة لمن يعتبر ، ويعلم تحقيق ما أخبر اللّه به في كتابه ، حيث يانِّ يقول:敖 أنَّ القرآن حق ، وقال :
(1). مواضع أُخر هان

وانظر ( الر سالة العلائية في الاختيارات السماوية « .
(
قال شيخ الإسلام ( Yqq / Yq ) :
"(ا ثمَّم من اغتر بما ذكره صاحب كتاب „ السعادة ) فيه ، وفـي كتـاب ( جواهر القـرآن ه، ، وأمثالهـا مـن الكتـب ؛ ففي هــنه الكتـب مـن الكـلام المردود والمحــالف للكتـاب والسـنة وإجمـاع سـلف الأمـة وآئمتهـا مـالا يخفـى على عالم بذلك ، وقـــ ردَّ علماء المسلمين مـا في هـذه الكتب من


أقوال المتفلسفة وأشياها من الضلال المخالف للكتاب والسنة .
ومن الناس من يطعن في نــل هذه الكتب عمن أُضيفت إليه، ويقول: إنّه كذب عليه في نسبة هذه الكتب إليه .
 موضع نقيض مـا يقولـه في هــه الكتـب ، ومـات على مطالعـة البخـاري ومسلم
( سيرة البطال " .
انظر „ ( تنقلات الأنوار ه .

انظر „ تنقلات الأنوار ه .
(\%) \%
(1) وهو مطبوع عن دار الجيل .

هو فـ الشيـز
( الثـفاء "
. ( ( $\mathrm{A} E \mu \boldsymbol{H}$ )
قال شيخ الإسام ( 9 / 9 | ا ) :
" وابن سينا تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعـاد والشـرائع
 استفادها من المسلمين ، وإن كان إنّما أخخل عن الملاحـــة المنتسـبين إلـى المسلمين كالإسماعيلية ، وكـان هـو وأهـل بيتـه وأتبـاعهـم معروفيـن عنـد المسلمين بالإلحاد ، وأحسن ما يظهرون ديـن الرفضض ، وهـم فـي البـاطن يبطنون الكفر المحض ، وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهمم كتاباً كباراً وصغاراً ، وجحاهلووهم باللســان واليـد إذ كـانوا بذلـلك أحق من اليهود و النصارى ، ولو لم يكن إلا كتاب (٪ كشف الأسرار وهتك الأستار « للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب، و كتاب عبدالجبار بن أحمد، وكتاب أبي حــامد الغزالـي ، وكـالام أبـي إسـحاق ، وكــلام ابـن فـورك ، والقاضي أبي يعلى ، والشهرستاني ، وغير هذا مما يطول وصفه .

والمقصود هنا أنَّ ابن سينا أخبر عن نفسه أنَّ أهـل بيتـه وأبـاه وأخـاه
 كان يسمعهم يذكرون العقل والنفس ، وهـؤلاء المسـلمون الذيـن ينتسـب إليهم ، هـم مـع الإلحـاد الظـاهر والكـافر البـاطن ، أعلـم باللَّه مـن ســلفه
 عند عبَّاد مشر كي العرب ما هو خير منه .

وقد ذكرت كالام أرسطو نفسه الذي ذكره في (»علم ما بعد الطبيعة " في ( مقالة اللام " وغيرها ، وهو آخر منتهى فلسفته وبينت بعض ما فيه مـن الحهل ، فإنه ليس في الطوائف المعروفين الذين يتكلمون في العلـم الإلهـي مع الخطأ والضالال مثل علماء اليهود والنصارى وأهل البدع من المســلمين
 في الطبيعيات كلام غالبه جيد ، وهو كلام كثير واسع ، ولهم عقول عرفوا بها ذلك ، وهم قد يقصدون الحق ، لا يظهر عليهم العناد ؛ لكنْهـمـ جهُّالـ بالعلم الإلهي إلى الغاية ليس عندهم منه إلا قليل كثير الخطأ . وابن سينا لما عرف شيئاً من دين الإسلام ، و كان قد تلقـى مـا تلقــاه
 بين ما عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما أخحـذه مـن سـلفه ، وممـا أحدثــه مثـل كلامـه في النبوات وأسرار الآيـات والمنامـات ، بـل و كلامـه في بعض الطبيعيات، وكلامه في واجب الوجود ، ونحو ذلك . وإلا فارسطو وأتباعه

ليس في كلامهم ذكر واجب الوجود ، ولا شيء من الأحكام التي لواجب
 للحر كة الفلكية يتحرك الفلك للتشبه به . فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح حتى راجت على من يعرف دين الإسلام من الطلبة النظار ، وصار يظهر لهـمـ بعـض مـا فيهـا
 فاسدة في المنطق و الطبيعيات والالهيات ، ولـم يعرفوا مـا دخـل فيهـا مـن الباطل فصار ذلك سبباً إلى ضلالهـم في مطـالب عاليـة إيمانيـة، ومقـاصد سامية قرآنية ، خرجوا بها من حقيقة العلم والإيمان وصاروا بهـا في كي الي من ذلك لا يسمعون ولا يعقلون بل يسفسطون في العقليـات ، ويقرمطون في السمعيات .

$$
\text { وقال شيخ الاسلام أيضاً ( } 9 \text { / ror ) : }
$$

„ وقد أنشد ابن القشيري في الرد على „ الشفاء «لابن سينا :
قطعنـا الأنـــوة مــن معـشـر

بهم مـرض مـن كتـاب الشفـا
ركم قلت: يا قوم ! أنتم على

شفا جـرن من كتاب الشفـا

> فلمـا استهـانـوا بــتـبـــــــــــا
رجعنـا إلى اللّــه حتى كفـى

فماتوا على ديـن رسطـالس
وعشنـا على مــلة المصطفى
وقال أيضاً عندما ذكر إنكار الإثمة على الغزالي هذه الفلسفة التي في
كتبه ( • oor / ) :
" وقد أنكر أيمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه ، وقالوا : مرَّضه ",
الشفاء؛) يعني ابن سينا في الفلسفة ه .
وقال أيضاً ( • ra^/ ) :
„ فإنَّ المتفلسفة كابن سينا وأمثالـه يزعمـون أنَّ كـلَّ مـا يحصـل في
 يقولون : النبوة مكتسبة ، فإذا تفرغ صفـى قلبه - عندهـم - وفـاض على




لموسى "
„ و كذلك ابن سينا وغيره يذكر من التنقيص بالصحابـة مـا ورثـه مـن أييه وشيعته القرامطة حتى تجدهـم إذا ذكـروا آخـر الفلسفة حاجـة النـوع ع الم


# (!). يصرحون من السب بأكثر مما يصرح هؤلاء ه 

## \% \% \%

(1) ومن أراد أن يعرف عن كثب حقيقة الزنديق ابن سينا الذي يُلَمع اليوم في كل




## هرف الـصاد

.
قال شيخ الإسلام ( 17 / צr£ ) :
„ر و كذلك أبو علي الأهوازي له مصنـف في الصفـات قـد جمـع فيـه
الغث والسمين ه .
(\%) $\%$

## هر ف الطاء

( طبقات الصوفية "(ا)
قال شيخ الإسلام ( / 1 • • 0 ) :
" ثهَّ إنَّ المتـأخرين على صنفيـن : منهـم مـن ذكـر زهـد المتقدميـن والمتأنخرين كأبي نعيم في ( الحلية «، وأبي الفرج ابن الجـوزي في „ صفـة الصفوة " .

ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين ، من حين حدث اسمم الصوفية كما فعل أبـو عبدالرحمـن السـلمي في " طبقـات الصوفيـة " وصاحبـه أبـو القاسم القشيري في \# الرسالة «ثمَّ الحكايات التي يذكرها هؤلاء بمجردهــا مثل ابـن خميـس وأمثالـه ، فيذكرون حكايـات مرسـلة ، بعضهـا صحيـح وبعضها باطل .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1 نسُره : جون بدرسن ، في باريس ، سنة ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( ) ) ، وأعاد طبعه في ليدن، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وأعاده سنة ( (979 19 ) ، عن مكتبة الخانجي }
\end{aligned}
$$

## مر فـ العيـيز



## 

قال شيخ الإسلام ( \& / N - N ) :
( فلهذا تجد عامة من في دينه فساد يدخـل في الأكـاذيب الكونيـة ،
 بمستقبلات كيثيرة عامَّها كذب ، و كذلــك ابـن سبعين ، و كذلـك الذيـي استخر جوا مدة بقاء هذه الأمة حساب الجمل مـن حـروف المعجـم الـذي ورثوه من اليهود ، ومن حر كات الكواكب الـذي ورثـوه من الصابئة كمـا فعل أبو نصر الكندي ، وغيره من الفلاسفة ، وكما فعل بعض من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي ، ومن تكلم في تأويل وقائع النساك مـن المائلين إلى التشيع ه .
(1) وكثير من الطلبة لا بيزيزن بين ابن عربي هذا النكرة الضال وبين ابن العربي المالكي المعروف والمثهرو صاحب التصانيف الثهيرة .
هر فـ الفـاء

(I). وهُو من أكبر كتب هذا النكرة الظال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( / 11 / Y / ) :
"وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح الذي يزعم صاحب „الفتوحات "
أنّه ألقى إليه ذلك الكتاب ، ولهذا يذكر أنواعاً مـن الخلـوات بطعـام معيـن وشيء معين ، وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالاً بـالجن والشـياطين فيظنـون ذلك من كرامات الأولياء ، وإنَّما هو من الأحوال الشيطانية ، وأعراف مـن هؤلاء عدداً ، ومنهم من كان يُحمل في الهـواء إلى مكـان بعيـد ويـعود ، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشــياطين وتأتيـه بـه ، ومنهـم مـن كانت تدله على السرقات بجعل يحصل له من النـاس أو بعطـاء يعطونـه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك .
(1) طبع في أربع متلدات مرات عديدة ، آخرها عن دار صادر - بيروت . وانظر (( نصوص الحكم ) .

ولما كانت أحوال شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات اللّه تعــلى وسلاهه عليهـم ، كما يوجــد في كـلام صـاحب „ الفتوحـات المكيـة ، و" الفصوص " واستبدل ذلك بمدح الكفار ، مثل قوم نـوح وهـود وفرعـون وغيرهم ، ويتتص الأنبياء كنوح وإير اهيم وموسى وهارون ، ويذم شـيوخ




## 

$$
\text { قال شيخ الإسلام ( } 1 \text { / Y ( ) : }
$$

"ولم نذكر من لا يروي بإسناد مثل كتاب „ر وسيلة المتعيدين "لعمـر الملا الموصلي ، وكتاب ( الفردوس ، لشهريار الديلمي ، وأمثال ذلك فـإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير .

 (Y) طبع الكتاب في مجلده عن دار الكتاب العربي - بيروت ، وقد انتقد آنـــرورن بالإنكار والتكفير فصنف الشيّخ إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى ( سنة 997 ( 9 ) كتابأ في


: (r7v -
„ ما تضمنه كتاب „ فصوص الحكم " وما شـاكـله مـن الكــالم : فإنَّه
 الوحـدة ، وأهـل الحلـول ، وأهــل الاتحــاد ، وهــــم يســمون أنفســهـم :

- المحققين

وهؤلاء نوعان :
نـوع يقـول بـذلك مطلقاً ، كما هـو مذهب صــاحب " الفصـوص " ابـن عربي وأمثالـه ، مثـل ابــن ســبعين ، وابــن الفــارض ، والقونــوي ، ،


خلق أحدهما الآخر ، بل يقولون : الخالق هو المخلـــوق ، والمخلـوق هـو
. الخالق
ويقولون : إنَّ وجود الأصنام هو وجود اللَّهـ ، وإنَّ عبَّاد الأصنـام مـا
عبدوا شيئاً إلا اللّه .
ويقولون : إنَّ الحـق يوصـف بجميـع مـا يوصـف بـه المتحلـوق مـن
صفات النقص والذم .
ويقولون : إنَّ عبَّاد العجل ما عبدوا إلا اللّه ، وأنَّ موسـى أنكـر علىى

هارون لكونه أنكر عليهـم عبـادة العجـل ، وأنَّ موسى كـان بزعمهـم مـن العارفين الذين يرون الحق في كل شيء ، بل يرونه عيـن كـل شـ شيء ، هـ وأنَّ
 ونحو ذلك مما يقوله صاحب (ٍ الفصوص ")

ويقول أعظم محققيهم : إنَّ القر آن كله شرك ، لأنهّ فـرَّق بيـن الرب والعبد ؛ وليس التوحيد إلا في كالامنا .
فقيل له : فإذا كان الوجود واحــأ فلـم كـانت الزوجـة حـلالاً والأُم حراماً ؟

فقال : الكلٌّ عندنا واحد ، ولكن هؤلاء المحجوبون ، قالوا : حرام،
فقلنا : حرام عليكم .
وكذلك ما في شِـعرِ ابـن الفـارض في قصيدتـه التـي سـماها „ر نظمـ
السلوك "، كقوله :
لـهــا صلـواتـي بالـــقـام أقيمها


كـلانـا مصـلِّ واحــد ساجــد إلى
حقيقتـه بالجمـع في كـل سجـدة
وما كان لي صلى سواي ولم تكن
صاتي لغيري في أدا كل سجـدة

ولا فرق بـل ذاتي لـذاتي أحبـت
وقوله :
إليَّ رسـولاً كـــت مني مـرســاً
وذاتـي بـآيـاتـي عـلــيَّ استـدلـت
فأقوال هؤلاء ونحوها : باطنها أعظم كفراُ وإلحاداً من ظاهرها ، فإنّه
قـد يظـن أنَّ ظاهرهـا مـن جنـس كـلام الشـيوخ العـارفين ، أهـل التحقيـق
 و والنصارى وعبَّاد الأصنام

ولهذا فإنَّ كل من كان منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته ؛ كــان أعظم كفراُ وفسقاُ كالتلمساني ؛ فإنّه كان من أعرف هؤلاء بهنا المذهبان وأخبرهم بحقيقته ، فأخرجه ذلك إلى الفعل فكان يعظم اليهـود والنصـارى والمشر كين ، ويستحل المحرمات ويصنف للنصيرية كتباً علـى مذهبهـم ؛ يقرهم فيها على عقيدتهم الشر كية .

وكذالك ابـن سبعين كـان مـن أئمـة هـؤلاء ، وكـان لـه مـن الكفـر
 يناسب أصوله .

فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب، ، ورافقهم عليـه، كـان أظهر
كفراً وإلحاداً .
وأمَّا الجهـال الذيـن يحسـنون الظـن بقــول هـؤلاء ولا يفهمونــه ،
 صحيح لا يفهمه كثــير من النـاس ، فهـؤلاء تجـد فيهـم إسـلاماً وإيمانـاً ، ومتابعة للكتــاب والسـنة بحسـب إيمـانهم التقليـدي ، وتجـد فيهـم إقراراً


يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد ، أو باهل ضال .
وهؤلاء من جنس الجهمية الذين يقولون : إنَّ اللّه بذاته حال في كـل مكان ، ولكن أهل وحدة الوجود حققوا هذا المذهـبـ أعظـم مـن تحقيت غيرهم من الجهمية .

وقال في موضع آخر (
" ومن كلماتهم : ليس إلا اللّه ، فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم،

 تتصور عبادته فكل عابد صنم إنَّما عَبَدَ اللّه . ولهذا جعل صاحب هــذا الكتـاب عبَّاد العجـل مصيبيـن ، وذكـر أنَّ موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل ، وقال : كـان موسى

أعلم بالأمر من هارون ، لأنهُ علم ما عبده أصحاب العجل ؛ لعلمه بأنَّ اللّـهـ
 موسى أخاه هارون ، لما وقع الأمر في إنكاره ، وعدم اتباعه ، فإنَّ العارف ، يرى الحق في كل شيء ، بل يراه عين كل شيء .
ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين ، وأنّه كان مصيبـا
 منصب التحكم ، صاحب الوقت ، وأنه جار في العرف الناموسى ؛ لذلــك قال :

الأعلى منهم ، بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم . ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله ، لم ينكروه، بل أقروا له

 ويكفيك معرفة بكفرهم أنَّ من أُخف أقو الهمْ أنَّ فرعون مات مؤمناً ،


 قبله وقد علـم بـالاضطرار مـن دين أهـل الملـل والمسـلمين ، واليهـود ،

والنصارى أنَّ فرعون من أكفر الخلق باللّه ، بل لـم يقـص اللَّه في القـرآن

 وأخبر عنـه وعن قومـه أنْهـم يدخلـون أشـد العـذاب ، فـإنَّ لفـظ آل

 من هو من أعظم أعدائه فجعلوه مصيباً ، محقاً فيما كفره به اللَّه ، علـم أنَّ ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى ، فكيف بسائر مقالاتهم ؟ وقـد اتفـق سـلف الأمَّة وأئمَّهـا ؛ على أنَّ الخـالق تعـالى بـائن مـن مخحلوقاته ، ليس في ذاته من مخلوقاته ، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته . والسلف والأئمة كفّْروا الجهمية لما قالوا أنْه في كل مكــان ، و كـان مما أكره عليهم أنّه كيـف يكـون في البطون ، والحشـوش ، والأخليـة ؟ تعالى اللّه عن ذلك ، فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون ، والحشوش ، والأخلية ، والنجاسات ، والأقذار .

واتفق سلف الأمة وأثمُّتَها أنَّ اللَّه ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، من قال من الأئمة من شبه اللّه بخلقه فقد كفر، ، ومن جحد ما وصف اللّه به نفسه فقد كفر ، وليس ما وصف اللّه به نـ نفسـه ولا رسوله تشبيهاً .

وأين المشبهة من المجسمة من هؤلاء ؟ فإنَّ هـؤلاء غايـة كفرهـم أن
يجعلوه مثل المخلوقات .
لكـن يقولون : هـو قديـم ، وهـي محدثـة ، وهـؤلاء جعلــوه عيـن
المخلوقـات ، وجعلوه نفـس الأجسـام المصنوعـات ، ورصفــوه بجميـع النقائص والآفات ، التي يوصف بها كل كا كافر ، وكل فاجر، وكر وكل شيطان،


وسبحانه وتعالى عمَّا يقولون علوًا كبيراً .
واللّه تعـالى ينتـــم لنفسـه ، ولدينـه ، ولكتابـه ، ولرسـوله ، ولعبــاده
المؤمنين منهم .
وهؤلاء يقولون : أنَّ النصارى إنْما كفروا لتخصيصهم؛ حيث قــلوا :
( إنَّ اللّه هو المسيح ) فكل ما قالته النصارى في المسيح يقولونه في اللّه ، ،
وكفر النصارى جزء من كفر هؤلاء.
ولما قرعوا هذا الكتاب المذكور - أي „ الفصـوص " - علـى أفضـل
متأخريهم، قال له قائل : هذا الكتاب يخالف القرآن ، فقال : القـرآن كلـه

 فرق بين زوحتي وبنتي إذاً ؟ قال : لا فرق ، لكـن هؤلاء المحجوبون تــالوا حرام ، فقلنا حرام عليكم .

وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم ، أنّها كفر لم يفهــم هـذا اللَّفظ حالهـا ، ،


 نحكي كام الجهمية ، وهؤلاء شر من أولثك الجهمية ، فإنَّ أولئـك كـانـان الْ
 ما عندهم موجودان ؛ أحدهم حال ، والآخر محل . ولهذا قالوا : إنَّ آدم من اللّه بمنزلة إنسان العين من العين ، وقــد علـم المسلمون ، واليهود ، والنصارى ، بالاضطرار مـن دين المرسـلين أنَّ من
 النصارى لم تقل هذا - وإن كان قولها من أعظم الكفر - لم يقل أحـد أنَّ عين المخلوقات هي جزء الخالق ، ولا أنَّ الخالق هو المخلوق ، ولا الح الحق المنزَّه هو الخلق المشبه .

و كذلك قوله : إنَّ المشر كين لـو تر كـوا عبـادة الأصنـام لجهلـوا مـن



 كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معـه إذ قـالوا لقومهـم إنّا بـا بـرءاء

منكم ومما تعبدون مـن دون اللّه كفرنـا بكـم وبـدا بينــا ويينكـم العـداوة

وقال الخليل :

 الحنفاء الذي جعل اللّه في ذريتـه النبوة والكتـاب واتفـق أهـل الملـل على

 وهذا أكثر وأظهر ، عند أهل الملل من اليهود ، والنصـارى - فضـار الًا
 إنَّ عباد الأصنام لو تر كوهم لجهلوا من الحق بقدر مـا تر كـوا هـن هـؤلاء ،
 والنصارى ، فـإنَّ اليهـود والنصـارى يكفـرون عبـاد الأصنـام ، فكيـف مـن يجعل تارك عبادة الأصنام حاهلاُ من الحق بقدر ما ترك منها ؟

 وبمنزلة قوى النفس من النغس ، وعباد الأصنام اعترفوا بأنْهـهـا غيره ، وأنّهـا



والأرض وسـائر المخلوقـات رب مغـاير للــــمارات والأرض وســائر المخلوقات ، بل المخلوق هو الخالق .
 وجعلهم في غير القرب ، وجعل أهل النار يتمتعون في النار كما يتمتع أهل الجنة في الجنة .

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنَّ قوم عاد ، وثمود ، وفرعـون

 من المقر يين ومن أهل النعيم ، فهـو أكفـر مـن اليهـود والنصـارى مـن هــــا الوجه .

وهذه الفتوى لا تحتمل بسط كام هؤلاء، وبيان كفرهم وإلحـادهم،
 اليهود والنصارى ، وأنَّ قولهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل ، كمـا
 الكتاب - فقال : رأيته شيخاُ نجساً ، يكذب بكل كتاب أنزله اللّه ، وبكل نبي أرسله اللّه
وقال الفقيه أبو محمد بن عبدالسلام - لما قدم القاهرة وسألوه عنه -
 فقوله : يقول بقدم العالم ؛ لألنَّ هذا قولـه ، وهـذا كفـر معـروف ، فكفـره

الفقيه أبو محمد بذلك ، ولم يكن بعد ظهر من قوله : إنَّ العالم هــو اللَّه ،
 العالم ، الذين يثبتون واجـب الوجـود ، ويقولـون إنَّه صـدر عنـه الوجـود
. الممكن
وقال عنه من عاينه من الشيوخ : إنّه كان كذاباً مفتر ايــا ، وفي كتبـه - مثل „ الفتوحات المكية) وأمثالها - من الأكاذيب مالا يخفى على لبيب -
 وأمثاله من أتباعه ، فإذا كان الأقرب بهذا الكفر - الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى - فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام ؟ و ولم أصف عُشـر ما يذكرونه من الكفر .

ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من لم يعرف حالهم ، كما التبس أمر
 المتبعون مائلين إليهم ، غير عالمين بباطن كفرهم . ولهذا كان من مــال إليهـم أحـد رجليـن : إمَّـا زنديقـاُ منافقــاً ، وإمَّا

جاهلاُ ضالاً .
وهكذا هؤلاء الاتحادية ؛ فرؤوسهم هم أثمة كفر يجب قتلهـم ، ولا
 يظهرون الإسلام ، وييطنون أعظم الكفـر ، وهـم الذيـن يفهـــون قولهـمـ ، ومخالفتهم لدين المسلمين ، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم ، أو ذبَّ

عنهم ، أو أثنى عليهم ، أو عظم كتبهمه، أو عرف بمساعدتهم ومعاودتهمه، أو كره الكالام فيهم 6 أو أخحذ يعتذر لهم بأنَّ هذا الكالام لا يدرى ما هـو ؟ أو من قال أنهّ صنف هذا الكتاب ؟ وأمثال هذه المعاذير ، التي لا يقولها إلا جاهل ، أو منافق ، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ، ولم يعاون على
 العقول والأديان ، على خلق مسن المشـايخ والعلمـاء ، والملـوك والأمـراء ؛ وهم يسعون في الأرض فساداً ، ويصدون عن سبيل اللَّه . فضررهم في اللدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ، ويتركك دينهم كقطـا ع الطريـت ، و كالتــار الـذي يـأخلنون منهـم الأمـوال ، ويبقون لهم دينهم ، ولا يستهين بهم من لا يعرفهـم ، فضلالهمم وإضلالهـمَ، أعظم من أن يوصف ، وهم أشبه الناس بالقر امطة الباطنية . ولهذا هـم يريدون دولة التتار ، ويختارون انتصارهم على المســلمن ؛ إلا مـن كـان عاميـاً مـن شـيعهم وأتبـاعهم ، فإنَّه لا يكـون عارفـاً بحقيقــة أمرهـم . ولهـذا يقرون اليهود والنصارى على ما هــم عليـه ، ويجعلونهـم علىى حق 6 كما يجعلون عباد الأصنام علـى حـق ، و كـل واحـدة مـن هــنه مـن أعظم الكفر ، ومن كان محسنا" للظن بههم - وادعى أنهّ لم يعرف حالهمم عرف حالهم 6 فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار ، وإلا ألحق بهـمـ و جعـل

وأمَّا من قال : لكالامهم تــأريل يوافقت الشـريعة ، فإنَّه مـن رؤوسـهـم
 معتقداً لهذا باطناً وظاهراً فهو أكفر من النصـارى ، فمـن لـم يكفـر هـؤلاء
 و واللّه أعلم

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر (
"و جماع إمـر صـاحب (ر الفصـوص " وذويـه ؛ هــدم أصـول الإيمـان الثلاذة ، فإنَّ أصول الإيمان : الإيمـان باللَّه ، والإيمـان بر بــله ، والإيمـان

باليوم الآخر
فإمَّا الإيمان باللّه :
فزعموا أنَّ وجود العالم ، ليس للعالم صانع غير العالم .
وأمَّا الرسول :

فزعموا أنّهم أعلم باللّه منه ، ومن جميع الرسـل ، ومنهـهم مـن يـأحذ


يساورنه في أخذ العلم بالشريعة عن اللّه .
وأمَّأ الإيمان باليوم الآخر فقد قال :
فـلـم يـبـق إلا صــادق الـوعـد وحــده
وبـالـوعيــد الحــق عيـن تـعـايــن

وإن دخــلـوا دار الـشـعـــاء فـإنَّهـهـم
عـلـى لــنة فـيـهـا نـعـيـم يـبـايــن
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنهّ قال : إنَّ النار تصير لأهلها طبيعة نارية يتمتعون بها ، و حينئل : فــلا خـوف ولا محـذور ولا عـذاب ؛
 و المأمور ، والمنهي واحد، ولهذا كان أول ما قاله في " الفتوحات المكية "،
التي هي أكبر كتبه :

يا ليت شعري من المكلف
الـرب حــت و الـعبـد حــق
أو قـلـت رب أنّى يكلـن
إن قـلــت عبـد فــذاك رب
و في موضع آخر ٪ فذاك ميت " رأيته بخطه .
وهذا مبني على أصله ، فإنَّ عنده ما ثـــم عبــد ولا و وجـود إلـى وجـود
الرب ، فمن المكلف ؟ وعلى أصلـه هـو المكلِّف والمكلَّف كما يقولون :
أرسل من نفسه إلى نفسه رسولاٍ .
وكمـا قـال ابـن الفـارض فـي قصيدتـه التـي نظمهـا علـى مذهبهـم 6
وسماها : " نظم السلوك " :
وذاتي بآياتي علـيَّ استدلت إليَّ رسولاً كنت مني مرسلاٍ

ومضمونها : هو القول بو حدة الوجـود ؛ وهـو مذهــب ابسن عربـي ؛ وابن سبعين 6 وأمثالهم كما قال :

## لـهـا صـلاتي بالـمــــام أقيـــهـا

وأشهـد فيهـا أنّهـها لـي صـــت
كـلانـا مصـل عبـاد ساجـــد إلى
حـقيقـة الجمـع في كــل سجــدة
وما كان لي صلى سواي فلم تكن
صلاتي لغيري في أدا كـل ركعة

> إلى قوله :
> ومـا زلـت وإياهـا وإيـاي لــم تزل

ولا فـرق بـل ذاتي لـذاتي أحبت
ومثل هذا كثير واللّه أعلم .
رحدثني صاحبنا الفقيه الصوفي ، أو الحسـن علـي بـن قربـاص : أنْـه دخل على الشيخ قطب الدين بن القسطلاني، فوجده يصنف كتاباً ، فقـال: ما هذا ؟ فقال : هــنا في الـرد على ابـن سـبعين ، وابـن الفـارض ، وأبي الحسن الجزلي ، والعفيف التلمساني

وحدثني عن جمال الدين بـن واصـل ، وشـمس الديـن الأصبهـاني : أنَّهما كانا ينكران كلام ابن عربي ويبطلانه ، ويردان عليه ، وأنَّ الأصبهاني رأى معه كتاباً من كتبه فقال له: إن اقتيت شيئًاً من كتبه فلا تجـيء إلـيَّ، أو ما هذا معناه، وأنَّ ابن واصل لما ذكر كلامه في التفاحـة ، التي انقلبـت

عن حوراء فتكلم معها أو جامعها فقال : واللَّه الذي لا إله إلا هو يكذب ، ولقد بر في يمينه .

وحدثني صاحبنا الفاضل أبو بكر بن سالار : عن الشيخ تقي الديـن



 كلام ابن دقيق العيد .
وحدثني ابن بجـير عن رشيد الدين سـعيد وغيره أنْـه قــال : كـان يستحل الكذب ، هذا أحسن أحواله .

وحدثني الشيخ العالم العارف ، كمال الدين المراغي ، شيخ زمانـه ،

 ذلك له قال : القر آن ليس فيه توحيد ، بل القـرآن كلـه شـرك ، ، ومـن اتبع ،


 وأمَّا عندنا فما ثمَّ حرام . وحدثني كمال الدين المراغي ، إنّه لما تحدث مع التلمساني في هذا

المذهب قال - و كنت أقر أ عليـه في ذلـك - : فبإنّهم كـانوا قـد عظكّمـوه عندنا ، ونحن مشتاقون إلى معرفة „ فصوص الحكم " فلما صـار يشرحه لي أقول : هذا خلاف القـر آن والأحـاديث ، فقــال : ارم هـذا كلـه خلــف الباب ، وأحضر بقلب صافٍ ، حتى تتلقى هذا التوحيد - أو كمـا قـال - الْ


وحدثني أيضاً كمال الدين : أنْنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي ، الـي تلميذ الشيخ أبي الحسـن ، فقــل عـن التلمسـاني : هـؤلاء كفـار ، هـؤلاء يعتقدون أنَّ الصنعة هي الصانع

قــل : وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على يده فقلـت : أنـا
 يريد أن يتقرب إلى السلطان ، على يد صاحب الأتون والزبال ، فـإذا كـان الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان ، كيف يكون حاله عند السلطان . وحدثنا أيضاً قال : قال لي قاضي القضاة تقي الدين بن دقيـق العيـد : إنَّما استولت التتار على بـلاد المشـرق ، لظهـور الفلسفة فيهـم ، وضعـف الشريعة ، فقلت له : ففي بلاد كم مذهب هؤلاء الذيـن يقولون بالاتحـاد ، وهو شر من مذهب الفلاسفة ؟ فقال : قول هؤلاء لا يقوله عاقل ، بل كــل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء - يعني أنَّ فساده ظاهر - فلا يذكر هـــذا فيمـا يشـتبه علـى العقـلاء ، بخخـلاف مقالــة الفلاسـفة ، فـإنَّ فيهـا شــيئاً م

رحدثني تاج الدين الأنباري الفقيه المصري الفاضل ، إنّه سمع الشيخ
 شيخ نجس ، يكفر بكل كتاب أنزله اللّه ، وكل نـي نبي أرسله اللّه .
 بدمشق أسمع الناس يقولون عن ابن عربي ، والخسر وشاهي : أنَّ كلاهمـا زنديق - أو كاهامً هذا معناه .

وحدثني عن الشيخ إبر اهيم الجعبري : أُنـهـ حضر ابـن الفـارض عــد
الموت وهو ينشد :
إن كان منزلي في الحب عندكم
مـا قـد لقيت فقـد ضيعت أيامي
أمنيـة ظفـرت نفسي بـهــا زمــــاً
واليوم أحسبهـا أضغـاث أحــلام
وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الزنباري ، أنُّه سمع الشـيخ إبراهيم
الجعبري يقول : رأيت في منامي ابن عربي ، وابن الفارض ، وهما شيخان أعميان يمشيان ويتعران ، ويقولان : كيف الطريق ؟ أين الطريق ؟

وحدثني شهاب الدين المـزي ، عـن شـرف الديـن بـن الشـيخ نـــمـ


عربي ، فرأيـت جنازتـه كأنّمـا ذر عليهـا الرمـاد ، فرأيتهـا لا تشبه جنــائز
الأولياء - أو قال :- نعلمت أنَّ هذه أو نحو هذا . وعن أبيه عن الشيخ إسماعيل اللكوراني أنْـه كــان يقـول : ابـن عربي

شيطان .
وعنه أنّه كان يقول عن الحريري : أنّه شيطان . وحدثني شهاب الدين عـن القـاضي شـرف الديـن البـازيلي ، أنَّ أبـاه

كان ينهاه عن كالام ابن عربي ، وابن الفارض ، وابن سبعين .
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر ما عليه الغولات المثبتة الذين يروون الأحاديث الموضوعة في الصفات ( ₹ / اء ا ) :
„ رــــد رأيـت مـن ذلك أمـوراً مـن أعظـم المنكـرات والكفران ، وأحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه مـن

 المقدسي " فيما يمتحن به السني مـن البدعي " فجعـل ذلـك الكتــاب ممـا
 سني ، ومن لم يقرّ به فهو بدعي ، وزادوا ا فيه على الشيخ أبي الفرج أشـياء ألـياء لم يقلها هو ولا عاقل «.



$:(00)$
(1 ( ) طبع في مسلدين عن دار صادر - بيروت ، وتــال ابـن الجـوزي فـي ״ تلبيـس
أبليس " ( ص ع 1 ) عندما نقد مسالك الصوفية في مصنفاتهم :
״ وصنف لهم أبو طالب المكي ״ قوت القلوب " ، فذكر فيـه الأحـاديث الباطلـة ،
ومالا يستند فيه إلى أصل من صلوات الأيام والليالي وغير ذلك من الموضرع ، وذكر فيـه
 الصوفية : أنَّ اللّه عز وجل ورديتحلّى في الدنيا لأولِيائه .
أخبرنا أبو منصور القزاز ، أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : قال أبو طاهر محمــد بـن
علي العلاف : قال : دخل أبو طالب المكي إلى البصرة بعد وفـاة أبـي الحسـن بـن سـالم فانتمى إلى مقالته ، وقدم بغداد فاحتمع الناس عليه في مجلس الوعظ ، فخلط فــي كلامـه فحُفظ عنه أنّه قال : ليس على المخلوق أضر من الخحالق ، فبدّعه الناس وهـجروه ، فــامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك .
تال الخطيب : وصنف أبو طالب المكي كتابأ سمّاه ॥ قوت القــوب " علـى لســان الصوفيّة ، وذكر فيه أشنياء منكرة مستبشئعة في الصفات " .
„ أما كتاب „ قوت القلوب " و كتاب „ الاحياء « تبـع لـه فيمـا يذـكـره
من اعمال القلوب ؛ مثل الصـبر ، والشـكر ، والتو كـل ، والتوحيـد ونحـو
ذلك .
وأبو طــلب أعلـم بـالحديث والأتثر و كـلام أهـل علـوم القلـوب مـن



وأشياء كثيرة مردودة ه .

## هرف الكـاف

## كتاب أبهٍ علهٍ الجبائهِ

قال شيخ الإسلام (
 صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم ، مثل : „ تفسير عبدالر حمن بن كيسـان الأصم n شيخ إيراهيم بن إسماعيل بـن عليـة الـذي كــان ينـاظر الشـافعي ،

 الزمخشري ، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة ه . وقال بعد ذكر أصول المعتزلة ( „ر والمقصود أنَّ مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثمَّ حملوا ألفاظ القـر آن عليـه وليس لهـم سـلف مـن الصحابـة والتـابعين لهـمـ بإحسـان ، ولا مـن أئــــة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفاسـيرهم ، ومـا مـن تناسـيرهم الباطلـة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة ، وذلك من جهتين :

تارة من العلم بفساد قولهم ، وتـارة مـن العـم بفسـاد مـا فسـروا بــه

القر آن ، إمَّا دليلاُ على قولهم أو وجوباً على المعارض لهم .
 وأكثر الناس لا يعلمون ، كصاحب „ الكشــاف " ونحـوه حتى إنْـه يـروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شـاء اللّه . وقد رأيـت مـن العلمـاء المفسرين وغيرهم ؛ مـن يذكـر في كتابـه و كلامه من تغسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلـم أو يعتقـد فسـادها ؛ ولا يهتدي لذلك .

كتب أبه今 الحسن بن سالر

$$
\text { قال شيخ الإسلام ( 1 } 1 \text { / • 7 ب) : }
$$

„ ولهذا تجد كتب „ الكالام والتصوف " إنْما خرجت في الأصل مـن
البصرة .
فمتكلمة المعتزلة أئمتهم بصريون ، مثل أبي الهذيـل العـلاف ، وأبي
 البصري
وكذلك متكلمة الكلابية والأشُعرية كعبداللّه بن سعيد بـن كـلاب ، وأبي الحسن الأشعري ، وصاحبه أبي الحسن الباهلي ، والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيرهم .

و كذلك كتب „ المتصوفة ومن خلط التصـوف بـالحديث والكـلام "

ككتب الحارت بن أسيد المحاسبي وأبي الحسن بن ســالم ، وأبي سعيد الأعرابي ، وأبي طالب المكي " .

كتب أبلهِ سهيد الأعرابهٍ .
انظر كتب أبي الحسن بن سالم .
كتب أبهٍ طالب المكامٍ .
انظر كتب أبي الحسن بن سالم .
كتب أهل الفلسفة .
قال شيخ الإسلام ( 11 / 11 ) :
( إياك والنظر في كتب أهل الفلسـفة الذيـن يزعمـون فيهـا أنـهـ كلمـا قوى نور الحق وبرهانه في القلوب خفـي عـن المعرفـة ، كمـا يبهر ضـوء الشمس عيون الخفافيش بالنهار .

فاحذر مثل هؤلاء وعليك بصحبة أتباع الرسل المؤيديـن بنور الحق والهدى وبراهيـن الإيمـان ، أصحـاب الضيـاء في الشـبـا الفارقين بين الواردات الر حمانية والشــيطانية ، العـالمين العـاملين وا أولـــك


كتب الحارث بن أسيد المحاسبيٌ .
انظر كتب أبي الحسن بن سالم .

## كتاب عبقالرحمن بن منحة .

قال شيخ الإسلام بعدما حذّر من كتـاب أبـي علـي الأهـوازي الـذي جمعه في الصفات وقال فيه ، جمع الغث والسمين ( 17 / § § ) : "( و كذلك ما جمعه عبدالرحمن بن منــدة ؛ مـع أنـهـه مـن أكثر النـاس حديثـاً، لكـن يـري شــيئاً كثـيراً مـن الأحـاديث الضعيفـة ، ولا يمـيز بيـن الصحيح والضعيف ، وربما جمع بابـأ و كـل أحاديثـه ضعيفـة ، كأحـاديث أكل الطين وغيرهن ، وهو يروي عن أبي علي الأهوازي ، وقد وقع ما رواه من الغرائب الموضوعة إلى حسن بن عدي فبنى على ذلـلك عقـائد باطلـة ، وادعى أنَّ اللّه يُرى في الدنيا عياناً .

ثمَّ الندين يقولون بهذا من أتباعه يكفـّرون مـن خـالفهم ، وهـذا كمـا تقدم من فعل أهل البد ع ك كما فعلت الخوارج •

انظر „ تفسير الزمخشري ه. .

انظر (ٍ دقائق الحقائق ه . .
(1) لعله كتاب (\$ كشف الحقائق في المنطق الإلهي والطبيعي والر يـاضي "لأثير الدين الأبهري ( تזד7 ) أو ( كشف الحقائق ) لأبي مشُعر البلخي .

## هرذ الميـم

## 

انظر „ دقائت الحقائق ه .

وقال شيخ الإسلام عند ذكره لبعض الأحاديث الموضوعـة التي هـي
من بنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها ( YON/ ) :
" وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ورهب بـن منبـه وأمثالهمـا مــن ينقل أخحبار „ المبتدأ ه وقصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين ، فكيف إذا نقلهـا مـن لا ينقلهـا لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين ؟!! بل إنمّا ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيـف لا يحتـج بحديثه ، واضطرب عليـه فيها اضطراباً يعرف به أنهّ لم يحفظ ذلك .

ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقــات علمـاء المسـلمين الذيـن يعتمد على ثقلهم وإنَّما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثالـه فـي

كتب „ المبتدأ ه .
, فإذا احتج أحدهم على خلاف القرآن برواية عن الرسل المتقدمين ،
 السماوات والأرض "، أمكننا أن نتول لهم : في أي كتاب هذا ؟ أحضـروه
 وعندهم النبوات التي هي مئتان وعشرون ، و كتاب „ المثنوى « الذي معناه
 „لا تقوم الساعة حتى يقر أ فيهم بالمثناة " ، ليس أحد يغيرهــــا ، قـــل : ومـا المثناة ؟ قال : ما استكتب من غير كتاب اللّه ه ه
( المرشحة " أبيهِ عبداللَّه محمد بن عبداللَّه بن التومرت .

$$
\text { قال شيخ الإسلام ( } 11 \text { / EVV - EVY ) : }
$$

, الحمد للّه رب العالمين ، أصل هذه أنَّه وضعها أبـو عبداللّه محمـد

 بلاد العراق ، وتعلم طرفاً من العلم ، وكان فيه طرف من الزهد والعباذة . ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب ، إلى قوم مـن البربر وغيرهم : جهال لا يعرفـون مـن ديـن الإسـلام إلا مـا شُـاء اللـّه ، فعلمهـمـ

الصلاة والز كاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام ، واستجاز إن يظهـر لهم أنواعاً من المخاريق، ليدعوهم بها إلى الدين ، فصار يجيء إلى الصـ المقابر


 الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت جوراً وظلماً ، وأنَّ مــن اتبعـه أفلح ، ومن خالفه خسر ، ونحو ذلك من الكالام ، فإذا اعتقد أولئك الـبربر


لأمره .
ثمَّ إنَّ أولئك المقبورين يهدم عليهم القبور ليموتوا، ولا يظهروا أمره،


 عند من يعرف حاله عنه . ومن الحكايات التي يأثرونها عنه أنهن واطأ رجلاُ على إظهـار الجنـون وكان ذلك عالماً يحفظ القرآن والحديث والفقه ، فظهر بصـورة الجنـون والناس لا يعرفونه إلا مجنوناً ، ثمَّ أصبح ذات يوم وهـو عـا
 وربما قيل : إنَّه ذكر لهـمـ أنَّ النبي صلـى اللَّه عليـه وسـلم علمـه ذلـك،

فصاروا يحسنون الظن بذلك الشخص ، وأنّه كان لهم يوم يسـمونه : يـوم الفرقان ، فرق فيه بين أهل الجنة وأهل النار بزعمه ، نصار كل مـن علمـوا

 ألوف مؤلفة من أهـل المغرب المالكيـة ، الذيـن كـانوا مـن أهـل الكتـاب والسنة ، على مذهب مــالك وأهـل المدينـة ، يقـرأون القـرآن والحديـث ، „ كالصحيحين "، و» الموطأ ، وغير ذلك .
 يكونوا من أهل هذه المقالة ، ولا يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم .
واستحل أيضــأ أموالهـم ، وغير ذلـك مـن المحرمـات بهـذا التـأويل ونحوه ، من جنس ما كانت تستحله الجهمية المعطلة كالفلاسفة والمعتزلة وسائر نفاة الصفات من أهل السنة والجماعة ، لما امتحنوا الناس في خلافة

 الصفات القائمة بذاته .

وصار كل من وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمـه ومالـه ، ورلـوه الولايات وأعطوه الرزق من بيت المال ، وقبلوا شهادته وافتدوه من الأسر، ومن لم يوافقهم على أنَّ القر آن مخلوق وما يتبع ذلك من بدعتهــم قتلوه ،



 على المسلمين بضع عشرة سنة ، في أواخر خحلافة المأمون ، وخلافة أخيـه

 ذريته دون ذرية الذين أقاموا المحنة لأهل السنة .

فأمر المتو كل برفع المحنة ، وإظهار الكتـاب والسنة ، وأن يـرى مـا
 النافي للتعطيل ، و كان أورئك الجهمية المعطلة قد بلغ من تبديلهم للديـن ؛



 وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غـير تحريـف ولا تعطيـل ، ومن

 ولا في صفاته ، ولا في أفعاله فكما أنَّ ذاتـه لا تشبه الــذوات ، فصفاتـه لا

واللّه تعالى بعـث الرسـل فوصفـوه بإثبـات مفصـل ، ونغي مجمـل ،
وأعداء الرسل الجهمية الفلاسفة ونحوهم وصفـوه بنفي مفصـل ، وإثبـات


 يحب الفساد ، ولا يرضى لعباده الكفر ، وأنّه رضي عـن المؤمنيـن ورضـوا







 . وزيادة .
وقد ثبت في "صحيح مسلم "عن صهيب عن النبي صلـى اللَّه عليـه وسلم أنْه قال :
ر إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، نادى منادي : يا أهـل

الجنة ! إنَّ لكم عند اللّه موعداً يريد أن ينجز كوه ، فيقولون : ما هو ؟ ألـم يُبَيض وجوهنا ، ويثقل موازيننا ، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النـا النار ؟! قال : فيكشف الحجاب ، فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر
إليه ، وهي الزيادة ه. .

وقد استفاض عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في الصحاح أنَّه قال : " إنُّكم سترون ربكم كما تـرون القـمر ليلـة البـدر ، لا تضـامون في

و : ( إنَّ الناس قالوا : يا رسول اللّه ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟

قالوا : لا .

قال :(„ فإنّكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر)،.
فشبه صلى اللّه عليه وسلم الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئـي بـالمرئي ،


وقد قال غير واحد من السلف والعلمـاء : إنَّ الإدراك هـو الإحاطـة ، فالعباد يرون اللّه تعالى عياناً ولا يحيطون به ، فهذا وأمثاله مما أخبر اللّه بــه ورسوله .


 فمن قال : إنَّعلم اللّه كعلمي ، أو قدرته كقدرتي، أو كالامه مثل كالامي، أو إرادته ومحبته ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي وغضبي ، أو اسـتواءه على العرش كاستوائي ، أو نزوله كنزولي ، أو إتيانه كإتياني ، ونحـو ذلـك
 مبطل ، بل كافر
ومن قال : إنَّ اللَّه ليس له علم ، ولا قدرة ، ولا كــلام، ولا مشيئة ،
ولا سمع ، ولا بصر ، ولا محبة ، ولا رضى ، ولا غضـب ، ولا استواء ، ولا إتيان ، ولا نزول فقد عطل أسماء اللّه الحسنى وصفاته العلى ، وألحـد في أسماء الله وآياته وهو ضال خبيث مبطل ، بل كافر .

بل مذهب الأئمة والسلف إثبات الصفات ونفي التثبيه بالمخلوقات، إثبات بلا تشبيه ، وتنزيه بلا تعطيل ، كمــا تـال نعيـم بـن حمـاد الخزاعي
 نفسه فقد كفر ، وليس ها وصف اللّه به نفسه ولا رسوله تثنبيهاً .

 ذلك ، وقد قال ابن عباس رضي اللّه عنهما : ليس في الدنيا مما فـي الجـــة إلا الأسماء ، فإذاً ليست مثل الحقائت ، فكيف يكون الخالق مثل المخلوق

إذا وافقه في الاسم ؟!
واللّه تعالى أخبر أنْه سميع بصير، وأخبر عن الإنسان أنّه سميع بصير،





 وأحمد وغيرهم، على هذا إثبات بلا تشبيه ، وتنزيه بـلا تعطيـل لا يقولـون بقول أهل التعطيل ، نفاة الصفات ، ولا بقول أهل التمثيل المشبهة للخــالق

بالمتحوقات ، فهذه طريقة الرسل ، ومن آمن بهم . وأمَّا المخالفون للرسل صلوات اللّه وسلامه عليهـم ، مـن المتفلسـة وأشثباههم ، فيصفون الرب تعالى بالصفات السلبية ، ليس كذا ، ليس كذا، ليس كذا ، ولا يصفونه بشـيء مـن صفـات الإثبـات ، بـل بالسـلب الـذي يوصف به المعدوم ، فيبقى ما ذكروه مطابقاً للمعلوم ، فالا يبقى فرق البي ، بين

 وجود مطلق ، لا يتميز بصفة . وقد علم الناس أنَّ المطلق لا يكون موجوداً ، فإنــه ليـس في الأمـور

الموجودة ما هو مطلق لا يتعين ، ولا يتميز عن غيره ، وإنّمـا يكـون ذلكـ



 المخلوقات .
ومعلوم أنَّه اللّه كان قبل أن يخلق المخلوقات ، وخلقهـا فلــم يدخـل
فيها ، ولم يدخلها فيه ، فليس في مخلوقاته شيء مـن ذاته ، ولا في الـا ذاته شيء من مخحلوقاته ، وعلى ذلك دلَّ الكتـاب والسـنة ، واتفـق عليـه سـلف
 وغيرهم - الذين امتحنوا المسلمين ، كما تقدم - كانوا على هذا الضلال،
 نفوس كثير من أتباعهم، فصاروا يظهرون تارة مع الر افضة القرامطة الباطنية،
 يزيدون على ذلك .
وصاحب „ المرشدة « كانت هـذه عقيدته كما قد صـرح بذلـك فـي كتاب له كبير ؛ شرح فيه مذهبه في ذلك ؛ ذكر فيه أنَّ اللَّه تعـالى وجـود مطلق ، كما يقول ذلك ابن سينا وابن سبعين وأمثالهم . ولهذا لــم يذكر في ॥ مرشـدته ه الاعتقــد الـذي يذكـره أثمـة العلمـ

والدين من أهل السنة والجماعة أهـل الحديـث والفقـه والتصـوف والكـلام وغيرهم مـن أتبـاع الأئمـة الأربعـة وغيرهم ، كمـا يذكـره أئمـة الحنفيــة والمالكيـة والشـافعية والحتبيليـة ، وأهـل الكـلام مـن الكالابيـة والأشـع والكر امية وغيرهم ، ومشايخ التصوف والزهد ، وعلماء أهل الحديث، فإنَّ




 بأيد
وفي » الصحيح ") عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنّه كان يعلم أصحابه
الاستخارة في الأمور كلها ، كما يعلمهم السورة من القرآن ، يقول : „ إذا همَّ أحدكم بالأمر فلير كع ركعتين ، من غير الفريضة ، ثمَّ ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأسـتقدرك بقلرتـك ، وأسـألك مـن فضلـك

 ومعاشي وعاقبة أمري ، فاقدره لي ، ويسره لـي ، ثـمَّ بـارك لـي فيــهـ ، ، وإن
 عني ، فاصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثمَّ رضني به ه .

والأئمة الأربعة وسائر من ذكر متفقون على أنَّ اللَّه تعـالى يُرى في الآخرة ، وأنَّ القرآن كلام اللّه .

فصاحب „ المرشدة «ـــم يذكـر فيهـا شـيئاً مـن الإنبـات الـذي عليـه طوائف أهل السنة والجماعة ، ولا ذكر فيها الإيمان برسالة النبي صلى اللّه



 يذكرون ذلك في العقائد المختصرة ، بل اقتصر فيها على ما يوافق أصلـه ، ،
 والمشبهة (1) ونحوهم ، ممن اتفقت طوائف أهل السـنة والجماعـة ، أهـل المذاهب الأربعة وغيرهم على إبطال قوله ، وتضليله .
 تعالى ثبوتية ، وزعم في أولها أنه قد وجب عله اله

 والككلام الذي ذكره ؛ بعضه تـد ذكره اللَّه ورسوله ؛ فيجب التصديق بـه ،
(1) في الأصل الشيعة ، ولعلَ الصواب ما أُتّناه .

وبعضه لم يذكره اللّه ولا رسوله ، ولا أحد من السلف والأثمة ؛ فلا يجب





 ؛ إذ جميع أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم موحدون ، ولا يخلد فـد فـي النـي النـار من أهل التوحيد أحد .

## .

قال شيخ الإسلام ( / T / / M / ) :
„ وأمَّا باطنيـة الصوفيـة ؛ فيقولـون في قولـه تعـلى :



(1) والمراد به كتاب الغزالي كمـا أثتـه المســى بـ ( ( مشـكاة الأنـوار ) ، ومـو
 فيما يرويه عن اللّه سبحانه وتعالى من الأخبار ه وهو غير هذا .

$$
1 \cdot \wedge
$$

 المقدس \$\% ونحو ذلك بأحوال تعرض للقلب عند حصـول المعـارف لـه ، وممن سلك ذلك صـاحب „ مشـكاة الأنـوار ه وأمثالـه ، وهـي ممـا أعظم المسلمون إنكاره عليه ، وقالوا : أمرضه „ الشـفاء «، ، وقالـــوا : دخــل فـي بطـون الفلاسفة ، ثمَّ أراد أن يخرج فما قدر ، ومـن النـاس مـن يطعن في هذه الكتب ويقول : إنّها مكذوبة عليه ، وآخرون يقولون : بل ربع عنها،
 في مسائل أكثر منها ، وصرح بأنَّ طر يقتهم لا توصل إلى المطلوب " .
( مصحف القمر "(ا) أبو مثشر البلخا .
قال شيخ الإسام (0.V / IV ) :
„ فالشر دائماً مقرون بالظلمة ، ولهذا إنَّما جعله اللّه لسكون الآدميــن وراحتهم لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنهـا فعلـه بالنهار ، ويتوسلون بالقمر وبدعوته ، والقمر وعبادته ، وأبو معشـر البلخـي له „ مصحــف القمـر ") يذكـر فيـه مـن الكفريـات والسـحريات مـا يناسـب

الاستعاذة منه ه، .
وقال في موضع آخر ( / / / / ا
 الحكيم وهو خواص وطلمسات باعتبار حلول القمر في المنازل )..
" حتى صنفو ا ( مصحف القمر "لعبادته وتسبيحه "، .

## مصنفات أبها عبدالرحمن السله\$\$ .

انظر : (\# مناقب الأبرار ") و( حقائق التفسير " .
.
انظر " فصوص الحكم " .
„ المظنور به علخ غير أهله "لالخزاليخ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر كالم ابن عبدالسلام في إنكار

$$
\text { نسبة (ر بداية الهداية ، للغز الي ( ع / } 70 \text { ) : }
$$

״ وأمَّا „ المضنون به على غير أهله " فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه ، وأمَّا أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أنَّ هذا كله كلامــه لعلمهـم بمواد كالامية ومشابهة بعضه بعضاً، ولكن كان وان هو وأمثالـه - كمـا قدمت - مضطربين ، لا يثبتون على قول ثـابت ، لأنَّ عندهـم مـن الذكـاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلـق ، ولــم يقــدر لهـمـ ســلوك طريق خاصة هذه الأمة ، الذين ورثواءـن الرسـول صلى اللَّه عليـه وســلم العلم والإيمان ، وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن - كمـا قدمنـاه - وأهـل الفهم لكتاب اللَّه والعلم والفهم لحديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وســلم ، وإتباع هذا العلـم بـالأحوال والأعمـال المناسـبة لذلـك ، كمـا جـاءت بـه

ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول - فيما رأيته بخطه -: أبو حامد كثير القول فيه ومنه .

فأمَّا هذه الكتب - يعني المخحالفة للحـق - فـلا يلتفـت إليهـا ، وأمَّا
(1). الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى اللّ

ومقصوده : أنَّه لا يُذكر بسوء ، لأنَّ عفو اللّه عن الناسـي والمّ

 بالمصائب تأتي على محقق الذنوب ، فلا يقدم الإنســان علـى انتفـاء ذلـك في حق معين إلا ببصيرة ، لا سيما مـع كثرة الإحســان والعلـم الصحيـح ،
 في قلب التصوف والعبارات الإسلامية . ولهـذا : فقد رد عليه علماء المسلمين ، حتى أخص أصحابه أبو بكر


 القديم بالحزئيات ، ونفي الصفات ، وكل واكي واحدة منها يكفر الغزالي تائلها هور وأهل السنة أجمعون ، فكيف يتصور أنه يقولها " .


ابن العربي ، فإنَّه قال :(ر شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ، ثــَّا أراد
أن يخرج منهم فما قدر « .
وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يو جد تصديق ذلك فـي
كتبه .
ورد عليه أبو عبداللّه المازري في كتاب أفـــدهه ، ورد عليـه أبـو بكـر الطرطوشي ، ورد عليه أبو الحسن المرغيناني رفيقه ، ورد عليه كلامـه في " مشكاة الأنوار " ونحوه ، ورد عليه الشيخ أبو البيان ، والشيخ أبـو عمـرو ابن الصالح ، وحذر من كلامه في ذلك هو وأبو زكرايا النواوي وغيرهما، ورد عليه ابن عقيل ، وابن الجوزي ، وأبو محمد المقدسي وغيرهم . وقال شـيخ الإسلام في معرض حديثه عمن ســلك مسـلك العقلانيـن

$$
:(r \leqslant 0 / 1)
$$

" والمقصود هنا أنَّ كثيرا" من كام اللَّه ورسوله يتكلم به مـن يسـلك

 المحفوظ" حيث جعله النفس الفلكية ، ولفظ „ القلم " حيث جعلـه العقـل الأول ، ولفظ „ الملكوت " و» الجبروت " و" الملـك " حيـث جعـل ذلـك عبارة عن النفس والعقل ، ولفظ „ الشفاعة " حيث جعل ذلك فيضــا يفيـض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري ، وسلك في هذه
(1). إلأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر

انظر „ تفسير حديث المعراج ه .
„ مقامات الثارفين ، هلابن سينا .
قال شيخ الإسلام ( 1 I / ov. ) :
» وابن سينا ذكره في إشاراته ، في ( مقامات العـارفين" في الـترغيب فيه ، وفي عشق الصور ، ما يناسب طريقـة إسـلافه الفلاسفة ، والصـابئين المشر كين ، الذين كانوا يعبدون الكواكب ، والأصنام ، كأرسطو وشـيعته من اليونان، ومن اتعه كبرقلس، وثامسطيوس، والإسكندر، ولافروديس الاصنام، وكان أرسطو وزير الأسكندر بن فيلبس المقدوني الـذي تـؤرخ لـه

اليهود والنصارى ، و كان قبل المسيح بنحو ثلالثمائة سنة ه .

> ( ملاححر ابن غنظب " .
قال شيخ الإسلام ( \& / V9 ) :
"ومثل ما يذكره بعض العامة من (مالاحم ابن غنضب") ويزعمون أنَّـهـ كان معلماً للحسن والحسين ، وهذا شيء لم يكن في الوجود باتفاق أهل


العلم ، و" ملاحم ابن غنضب " إنْما صنفهـا بعض الجهـال في دولـة نـور الدين ونحوها ، وهو شعر فاسد يدل على أنَّ ناظمه حاهل . ركذلك عامَّــة هـذه الملاحـم المرويـة بـالنظم ونحـوه ، عامُّهـهـا مـن
 وقد قررت بعض هؤلاء على ذلك بعد أن ادعى قدمها ، وقلت له : با أنت

 الملك ه .

الطوفهㅇ ( تایع ) .





 استباط الأمة ، وإمَّا لكون الصحابة كانوا مشـغولين عنهـا بالجهـاد ، وإنَّا

لكونه قال لهم في ذلــك مـا لــم يبلغـوه ، ولــم يشـغلهم بالأدلــة لاشـتغالهم
بالجهاد
وهذه هي „ الأصول العقلية «التي يعتمدون عليها هـم ومـن يوافقهـم
كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي تبعاً للقاضي أبي بكر وأمثاله ، وهو وأتباعه يناقضون عبدالجبار وأمثالـه ، كمــا نـاقض الأشـرعي

وأمثاله أبا علي وأبا القاسم .
و كل الأصول العقلية التـي ابتدعهـا هـؤلاء وهـؤلاء باطلـة في العقـل والشر ع ، وإن كانت كل واحدة من الطائفتين تعتقد أنهّا من أعظم الدين ، ويقدمونها على الأصول الشرعية ، فإنّْهم في ذلك بمنزلة مـا يعظمـه العبـاد والزهاد والفقراء والصوفية من الخوارق الشيطانية ويفضلونها على العبـادات الشرعية ، والعبادات الشرعية هي التي معهـم مـن الإسـلام ، وتلـك كلهـا باطلة ، وإن كانت أعظم عندهم من العبادت ، حتى يقولوا : نهاية الصوفي ابتداء الفقيه ، ونهاية الفقيه ابتداء الموله .

و كذلـك صـاحب ॥ منـازل السـائرين " يذكر فيـه كـل بـاب ثــالاث
درجات :
فالأولى : وهي أهونها عندهم توافق الشر ع في الظاهر.
والثانية : قد توافق الشر ع وقد لا توافق .
والثالثة : في الأغلب تخالف ، لا سيما في ( التوحيد " و ( الفنـاء" و


فيه الرسل ، و كثير من العباد يفضل نوافله على أداء الفارئض ، وهذا كثير ؛
واللّه أعلم .
( مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار " لأبلهِ عبحاللَّه حسين بن نصر بــن حمـح
المهروف بابن خميس ( تـ هOP ) .
قال شيخ الإسامام بعد ما ذكر بعض من كتب الرقائق ( / / / VY ):
", وهذه الكتب وغيرها لا بد فيها مـن أحـاديث ضعيفـة، وحكايـات
ضعيفة ، بل وباطلة ، وفي ( الحلية ") من ذلك قطع ! ولكن الني في غيرها من هذه الكتب أكثرها مما فيها، فإنَّ مصنفات أبي عبدالرحمن السلمي ، و(ا رسالة القشيري)،؛ و( مناقب الأبـرار "، ، زنحـو


قال شيخ الإسلام عندمـا ذكـر منهـاج المتكلميـن المدّعييـن لحقـائق
الأمور العلمية والدينية ، المتحالفين للسنة والجماعـة ، وذكـر احتجاجـاتهم
الباطلة (


وقد طبع الكتاب عن دار البئير - الأردن بتحقيق محمود حلاوي .
" وهذه الآثار حق ، لكن ينزل كل منهم ذاك الذي لم يحدث به على
 والكفر والنفاق ، حتى إنَّ أبا حامد الغزالي في " منهاج العا العـابدين " وغيره ، ،

هو وأمثاله تمثل بما يروى عن علي بن الحسين أنّه قال :

لقيـل لي : أنت مــن يعبد الوثنا
ولاستحـل رجـال مسلمون دمي
يـرون أقبـح مـا يأتـونـه حسنــا
فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار

 حقائق العبادات وخالص الديانـات ؛ مـا لـم يمنــح الصــر الأول ، حفــاط ، الإسلام وبُدور الملة ، ولم يتجرؤ وا عليها برد وتكذيب ، مع ظهور الباطل الما
 جانب النبوة والرسالة أحق بكـل تحقيـق وعلـم ومعرفــة ، وإحاطـة بأسرار الأمور وبواطنها ، هذا لا ينازع فيه مؤمن ، ونحن الآن في منحاطبة من في
(1). قلبه إيمان


- ( INV7


## هرف الـنـونوز

» الناموس الأكبر والبهاغ الأعظلر « من كتب الباطنية .
قال شيخ الإسالام ابن تيمية عندما ذكر أقوال العلماء في الباطنية الذين تلقبوا باكثر من لقب وقال فيهم : ظاهر مذهبهـم الرفض ، وباطنـه الكفـر المحض ، وحقيقة أمرهم أنّهم لا يؤمنون بنبي من الأنبيـاء والمرسـلين ، لا بنوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسـى ولا محمــد صلـوات اللّـهـ وسـلامه عليهـم أحمعين ، ولا بشيء مـن كتـب اللَّهـ المتنزلــــة ؛ لا بـالتوراة ، ولا الإنجيل ، ولا القرآن .

ولا يقرون بإنَّ للعالم خحالقاً خلقه ، ولا بأنَّ له ديناً أمر به ، ولا أنَّ لـه
 " وقد دخل كثير من باطلهم على كثير مـن المسـلمين ، راج عليهـم حتى صار ذلك من كتب طوائـف مـن المنتسـبين إلـى العلـم والديـن ،وأن كانوا لا يوافقونهم علـى أصـل كفرهـم؛ فـإنَّ هـؤلاء لهـم إظهـار دعوتهـمـ الملعونة ، التي يسمونها : ( الدعوة الهاديـة ) درجـات متعــددة ، ويسـمون النهايـة : ( البـلاغ الأكـبر ، والنـاموس الأعظـم ه ومضمـون البـلاغ الأكـبر

جحد الخالق تعالى والاستهزاء به ، وبمن يُقر به ، حتى قد يكتب أحدهـم اسم اللّه في أسفل رجله ، وفيه جحد شر ائعه ودينه ، وما جاء بــه الأنبيـاء ،

 ويجعلون المسيح من القسم الثاني . وفيه الاستهزاء بالصالاة ، والز كاة ، والصوم، ، والحـج ، مـن تحليـل نكاح ذوات المحارم ، وسائر الفواحش ما يطول وصفـه ، ولهـم إشـارات

ومتخاطبات يعرب بها بعضهم بعضاً .
وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكـر فيهـا أهـل الإيمـان فقـد


- عن خاصَّتهم

وقال في موضع آخر ( / / / / ا ) :
„ ومن وصاياهم في » الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم « "أنهّم يدخلـون على المسلمين من بــاب التشـيع ، وذلـك لعلمهـم بـأنَّ الشـيعة مـن أجهـل الطو ائف ، وأضعفها عقلاُ وعلمًا ، وأبعدها عن دين الإسلام علماً وعملاً ، ولهذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيعة قديماً وحديثاً ، كمـا وعـا دخل الكفار المحاربون مدائن الإسلام بغداد بمعاونة الشيعة ، كمــا جـرى لهم في دولة الترك الكفار ببغداد وحلب وغيرهما ، بـل كمـا جـرى بتغير

المسلمين مع النصارى وغيرهم ، فهم يظهرون التشيع لمـن يدعونـه ، وإذا استجاب لهم نقلوه إلى الرفض والقدح في الصحابة ، فإنْ رأوه قابالًا نقلـوه ، إلى الطعن في علي وغيره ، ثمَّ نقلوه إلى القدح في نيبنا وسائر الأنبياء . وقالوا : إنَّ الأنبياء لهم بواطن وأيره ، وأسرار تخالف ما ما عليه أمتّهم ، و كانوا
 الشرعية ، ثمَّ قدحوا فـي المسيح ونسـبوه إلى يوسـف النجـار ، وجعلوه ضعيف الرأي حيث تمكن عــدوه منـه حتى صلبـه ، فيوافقـون اليهود في القدح في المسيح ، لكن هم شر من اليهود ، فإنهم يقدحون في الأنبياء . وأمَّا موسى ومحمد فيعظمون أمرهمـا ، لتمكنهمـا وقهر عدوهمـا ، المـا
 باطنة من عرفها صار من الكُمَّل البالغين ... " .
( (ر

ر ر نظم فيها الاتحاد نظماً رائق اللفظ ، فهو أخبــث مـن لحم الخـنزير

 والاعتداد بما فيها من الاتحاد ه. .

(ر وهؤلاء قد صنَف بعضهم كتباً وتصائد علـى مذهبـه ، مثل قصيـدة
ابن الفارض ، المسمات بـ : » نظم السلوك " يقول فيها :
لـهـا صــالاتـي بـالمـــام أقيمهـا
وأنـهــد فيـهـا أنُهــا لــي صـلـت
كـلانـا مصـلِ واحـد سـاجـد إلى
حقيقته بـالجمـع في كـل ركعــة
وما كان لي صلى سواي ولم تكن
صلاتي لغيري في أدا كـل سجدة
إلى أن قال :
ومـا زلــت إيـاهـا وإيـاي لـــم تــــل
ولا فـرق بـل ذاتي لــذاتي أحبـت
إلـيَّ رسـولاً كـنـت مـنـي مـرســاُ
وذاتــي بـآيـاتـي عـلــيَّ استـلـتـت
فإن دعيت كنت المجيب وأن أكن
منـادي أجـابـت مـن دعـاني ولبت
إلى أمثـال هـذا الكـلام ، ولهـذا كـان القـائل عنـــد المـوت ينشــد
ويقول :

مــا تــد لقيت فقـد ضيعت أيـامـي
أمنيـة ظفـرت نفسي بـهـا زمـنـاً
واليـوم أحسبهـا أضغـاث أحــام
فأن كان يظن أنهّ هو اللّه فلما حضرت ملائكة اللّه لقبض روحه تبيـن
له بطلان ما كان يظنه ه .
وقال أيضاً ( YV7 / r ) :
(ر ولهذا تجد كثيراً من عوام أهل الدين والخير والعبادة ينشــد قصيـدة
ابن الفارض ، ويتواجد عليها ويعظمها ، ظاناً أنهّها مـن كـلام أهـل التوحيـد
والمعرفة ، وهو لا يفهمها ولا يفهـم مـراد قائلهـا ، و كذلـكـك كـام هـؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين بالعلم والدين فلا يفهمون حقيقته ، فإمَّا أن يتوقفوا عنه أو يعبرواعن مذهبهـم بعبـارة مـن لـم يفهـم حقيقتـه ، وإمَّـا أن ينكروه إنكارًا مجملاً عن غير معرفة بحقيقته ، ونحو ذلك وهذا ونا حال أكثر
(1). الخلق معهـم ه(
.
قال شيخ الإسلام ( YON - YOV / Ir ) :


Irr
"و وقد جمع أبو الفضل الفلكي كتاباً من كلام أبي يزيـد البسـطامي ،

 حسنة من كلام أبي يزيد ، وكل أحد من الناس يؤخد مـن قولـه ويتـرك إلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . ومن قيل له عن أبي يزيد أو غيره من المشايخ : أنهّ قال لمريديه : إن





 تطلب الشفاعة من الرسل الكبـار : كــوح وإبراهيـم ، وموسى وعيسى ،



 الرسول ؛ كان من أجهل الناس بأصول الإيمان ه .

## حرف الـواو

( وسيلة المتثبحين ) لثمر المها الموطليٌ .

$$
\text { قال شيخ الإسلام ( } 1 \text { / (Y Y) : }
$$

„ ولم نذكر من لا يروي بإسناد مثل كتاب „ وسيلة المتعبدين " لعمـر
 فإنَّ هؤلاء دون هؤلاء الطبقات ، وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير ،

## فهرسر الفوائد.

11

- IY r| ابن عقيل وقع الاعتزال في كتبه بسبب شيخه .
ع ا آخر أمر ابن عقيل الإنبات كما هو في كتابه „ الأرشاد " مـع أنَّه قـد يزيد فـي الإثبـات فمذهبـه فـي الصفـات قريـب مـن مذهـب قدمـاء

الأشاعرة .
1 1 الغز الي مرَّضه „ شفاء ابن سينا " . - 17 المادة المعتزلة عند الغزالي قليلة كما أنَّ الفلسفة عند ابن عقيل قليلة. r.

- أبو محمد بن عبدالسالام من المتشددين في الدفاع عن الغز الي
 . YO الواحدي تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية . .r الأحاديث في فضائل السور سورة سورة موضوعة باتفاق أهل العلم.
 عليه وسلم وأصحابه . . ناسخ الكتب الضالة يستحق العقوبة r يج يجز إحراق الكتب الضالة كما نعل عثمان بن عفان رضي اللّه عنـه في كيرير من الكتب . الجعفر اسم لولد الماعز rV
§ V الصالحون .
^^ لفظ ( خاتم الأولياء ) لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمّة . 10 ابن سينا وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين بالإلحاد . or القاهرة بنيت حول الستين وثلاث مئة . 00 يمكن أن يكون الفاسق صادقاً في بعض الأقوال ، والغالط يمكـن أن يكون حافظاُ .

ه 7 من أسباب دخول التتار ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع.

- الغزالي مات على مطالعة البخاري ومسلم . II ابن سينا لـه كـلام في الإلهيـات لـم يتكـــم فيـه سـلفه استـفاده مـن

. كان لابن سبعين كفر وسحر يسمّى : سيميا vr

V7 V فرعون
. لم يقل أحد من النصارى أنّعين المخلوقات هي جزء من الخالق VA A. والنصارى . ه 9 . 9 . . 97
 وغيرها وأظهر الكتاب والسنة فجعل اللّه عامّة خلفاء بني العباس من
. . . . ६.
 مطابقاً للمعدوم
 مطلق لا يتعيّن .
ه ـ 1 عقيدة ابن تيمية في حدوث المخلوقات وأنَّ اللّه كان ولا شيء معه وأنْه خلقها وهو مباين عنها .
-V • • الأئمة الأربعة متقفون على أنَّ اللَّه يُرى في الآخرة وأنَّ القر آن كـــلام

ـ 1 ـ أرجح الأقوال في الغزالي : أنْه رجع عن الفلسـفة ، فإنْه قـد صـرّح
 . المطلوب
9. 1 الشر مقرون بالظلمة .
(111 كتب الغزالي - يعني المخالفة للحق - لا يلتفت إليهـا وأمّا الرجـل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى اللّه .
Mr أرسطو كان وزيراً للاسكندر المقدوني وكـي ثلاثمائة سنة .
الأنبياء والرسل أحق بكـل تحقيق وعلـم ومعرفـة وإحاطـة بأسرار IIV
 الألمور
البالباطنية ظاهر مذهبهم الرفض ، وباطنه الكفر المحض . 1 19 الشيعة من أجهل الطوائف وأضعفها عقلاُ وعملاُ ، وأبعدها عن دين الإسلام علماً وعملاً .

