 والمتفكر فى التأويل والمعـنى مالا يفتح على غيره ، وفوق كل ذى ع علم علم

 عنه بهد ماسمهه ، أمر فيه وزجر ، وبشر وأنذر ، وذكر المواعظ ليتذكر ، وضرب فيه الامثال ليتدبر ، وقص فيه من اخبـار الاضاضـن













اللأمور به ، وأما عن الخشوع والتدبر لمانيها ، فاللفظ يشهـل ذلكِّيَ ولـكل من اتصف بشىع من ذلك قـطـ من هذه الآيَي

 لاتنفع قائها الا بشروط سـبعة الاول الالملم بمعناها نفيا واثباتا ، والثفانى


قال العبد الصنعيف محمد سلطان الـعصووى وفقه الله تعالى لا فيه رضاه ، وقد تبيت ما ذال الا
 وان كانت تلاوته عبادة هطالو بة يتعيد بها ، ولـكن المقصد الاصلى منه




- ذاكرمثالينيشرشان الاطلمب
.




معاملة كـنا ، فيعهووا البالد و يؤمنوا الرعية والعباد ، وكذا وكذا . فلما وصل الأكتاب الايهم أخـذوه بالتعظم وقاموا إجالV



 اليسـيو ، فسأُمم آما وصل اليكالفرمان الملكى ، فقالوا نصم وصل ه فقالوا



 عا فيه وآنتم تركتم الهـل ؛ فاجمابؤَ بانهم لم يفهموا معناه ك ألو ظنوا

 , إستحقعون المزل والطرد ، وهنا لايشبك فيه عاقل ؛ ولا يتوقف





وقَ أَسنا القرTن بالاتفـات والاتحاد ونحن متخالفون ومتخاذلون ؛
 النهار 6 وأ-ا


 بالز نا والفاحشة واللواطة ، وهعذا غير نا فغير الله تعالى عليـا فاعتبروا

المال الثالى صندوق ماككينة غرامافوت ورادييون فانهم حبسوا الاصصوات فيه فيغنى ويقرأ ويؤذنويسبح ويهلا ويتلوا القورآن بالهون






 الل الني


أى اذا قرأت والكنما فهمت آو فجمت ولـكن ما عهلت (1) والله سبـهانه

 ع علينا آمين يا رب الهالـي

هل تنفع العمادات الظاهـة بالا تصتحيح الاءتماد والقلب












 ص

 وقد نقل عن الذ ارجة عبيد الله الاحرار اللسهرقندى وحَه الله تعـاللى

 ولنّ اجتمع فينا القصور والنقصان الظاهـسية وحقيقتنا هستقيمة على
 على الهمل ك
 قال الالمع المصشوحى والاصل فى هذه المسئلة ما رواه الثشيخان فى الع,

 ولا صيامك إلى صيـامهم ،شيدُا ، يقرؤن القرآن يحسمبون انه هلم وهو






تشـاهعجد الأنی الدهلوى
 من مكـتوباته اعلم آن مدار الامـ على القالـ ، فان كان القلب متعلقا
 من مجرد الاعمال الصور ية والعبادات الرسـومية 6 بل لا بد من كل من

 وجود الروح بالا بدن غير هتصصور في هذه الدنيا كذللك وجود لاليدن بـون روح :اطل وكثيو من المالـدين يدعون هذه الدعوى فی هـذا


 اليقين والاعتقاد الصحیيح ؛ وقد تقرو عند المالماء آن المريض مادام ميصنا لاينفهه غذاء أصرلا ولو كان من أعز الا كل وأحسنه ، فلا بد أرولا من إزالة مرضه ** الاجتهاد فى تحصصيل القوة بالاغذية المناسبة





 مغرورون بالظاهر، ومفتو نون بالاالفاظ والصور، فلا يتدبرون المهانى ولا يتفكرون فى المقامد والمطالب ، الا النادرئن وفقه اللّ تصالى من

أولى الالباب








 هذه ألغصـلال فى الانسان عزيز نادر في هذا الزمان الا من وفةَه الله





مهتّ








 وليس ذلك بيعيد من الا مدباب التى وصهrا الله للضالال ،فان الدجال



 وتـكيب وصنالة ، نسأل الله تعالى التوفيت والهصمة ؛ والـلاصل ان من لم
 ويوفقنا لالمدل به يخلمـا له تهالى آمين
( فصرل (1)
الفاتحة أم الـكنابب وام الق, آن




,
 اللقرآن ها نزل الا لا جل امور اولها التوحيد ، والثانى الو عد والقبشيه





 آيات ذلك واهثلته ان السـنة الالهية فی هنا الـي

林

بالتد,


 .

ان المسنى فی ذللك ان الام تكون اولا وياَى بعدها الأولاد . نزلت هذه السورة لتعليم العباد كيف يتبو كون بالمـ الله عز وجلى



 خاللها وهكـنا الهم الله الانبياء واوحع الههم ان يعلموا العياد كيعت يتبى يون باسم الله فى اول اعهالمم كالقراءة والاكل ذا كرينوبهم ورحته
 بالز





 وقال ايصنا هذه السوروة زسمى فاتحة الـغ_تاب وام القر آن وام











والترهات رنهمكون التما



 عند الِ





 ـِكـف ماسواها عنها


 فقيل لایى هريرة رهى الله عنه ان ;ـكون خلفـ الامام فقال اقرأ بها


 تّالى اثنى على عبدى قاذا قال عبدى وقال مرة فوض الى عبدى فاذا قانَ






فسهيت الفاتحة صالاة لانها شـرطل فيها وهى هكية وقيل مدنية ويقال نزلت مرتّن مرة بك< وسة بالمدينة والالشبه الاول قال الاهام

 وقيل انعا سميت بذلك لـ جو ع مدالثى القرآن كاه الى ماتضiهنته قال ابن





 الدين وعلى ارشـاده عييله اللى سـواله والتضرع اليه والتبرؤ من سورهم









وكثرة الانساء تدل على شرف الاسـي منا فاتحة الـكـتابمسيت بذلك



 على الآكياتومالك يومالدين يدل لطلمالمادهوايالك نهبدوايالكنستمهين يدل




الالسورة مثتتملة عليها لقبت بأم القرآن .
 آما الثناء على الله بالنسان ، وأما الاشتتغال بالخدمة والطاع الـاعة ؛ وأماطلب












 وأها علمتص فية الماطن وظهور الانوار الالكمية ، والمصصود من القرآن
 الو جوه 6 فقو لا لا


攼
. 16
" القدرة وهو قوله مالا
 والصفات وهو علم الاصول ثم شمرع بعله فی تقرير علم الفو وع وهو











 والشثفاء والعـلوة والسـؤال ، والثنكر والدعاء وغيرهـا قال الفذخر الرازى أيْنا وروى عن اللسست رضى الله عنـهـه انه قال




 .
فصـل
في ما ورد فی فضل الفاتحهه




 أَعظم ـوردة فا القرآن قبل أنخخر ج هن المسجد قالن فاخذ بيدى فالهـا








 منها الاأوتيته واللفظ للنساكيى







 وروى النزار فیمسنده وابن كثيو فى تفسيره عن أنس رضى الله عنه تال






 النشاء الش تعالى





" " ونزل القر آن ليبينه
 ان الاشـياء حادثه بنفس


الايام وقد بين الله عز وجل انبات وجوده ودل عليسه :و جود مخلوقاته وعحجائ, قالت رسلهم أف الله شـك فاطر السهموات والارض. يدعوم ليغفر

 سورة البقرة (ان فَ خلت السهو ات والارض واختللف اللايل والنهار
 ماء فاحياء به الأ رض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتعريفت الرياح





 سو دة المؤمن



 وقالوا ما هى إلا حئاتنا الدنيانموت ونحيا وما يهلـكـنا إلا اللدهوومالهم
















هعيبن ولا وزير وهو غني ءن الصالمين .



الروبوية ولـكنْم اششركوا فن العبادة والالوهية فبذلك صاروا مشركين





 واشركوا فاست:تجقوا الوعيد الشديد .


 كا









وانمايدعون مندونهالباطل ، وان الله هو الهلى اللـكبير ؛ واذا غثيهم


 وعد الله حت فلا تغرنتي اللحياة الدنيا ولا يغرنـيك بالله الغررد






 والأرض وانه مسخخر الشمس والعَر ، وأنن هو الذى ينتل من الـياء







دون الله وعبادتهأوقهم فـ خبال الشرلك وظلمات الضـلال . فاعتبروا
ياأولى الانصار .
تفبيه ان كان اهتراف الـكـفار والمشركين بوجود الله وقولهم
 وتكرارهم ذللك ينفمهم. و يאون هو مأمورا . هـ وذ كارا مشروعا . قد اختلف النام فی ذلك . فبعض الصووفية عدوه ذ كرا مشروعا ـ ذا-روا


 فُن هؤلاء من يأمر المريد ان لايز يد على الفرض لاقراءة ولا زنظرأ . فى حديت نيوى ولا غير ذلك ، !ل قد يأمرونه بالنا الذكر اللى ذكر الهامة وهو لا'إله إلا الله ، وذ كر الناّاصة الله الله ، وذكر

 -









 فـكان يأمر مريده بان يقول هذا الاسم مرات . فاذا اجتهع قلبه القى




 الإم فتى









من الـَّةر والضالال والمحل اللثواب و رضا ذى الملال انا هو لا الهـ
 مسلها ولا مصيبًا الا اذا تال محمد رسورل الثه فكذلك لا يكون الا
 وهذا هو الذكر الذى بخرج صالاحبه من الظالمة الىالنو د و ومن اللكفر الى الايان ومن الجهالة الىى العرفان فانى قد شـاهدت كيميرا من اليهود والنصارى فی اور با وروسيا وتر كستان وعاينت جمها وفيرا من المجوس





قى الاسـلام فانتبهوا يا يها الغانفلون . فصل فى بيان التعوذ من الثيطان الرجيم فی ابتداء القراءة ون كل كل الازمان والـالات



 والدين ₹ مى الالتجاء الى النه تعالى والاتصاف بيكنابد تعالى مرن
*شر ـ نالمياذة تكون لدفع الشر واللياذة تـكون لطلب جلب الغير




 بالاستماذة من شيطان الجِن لانه لايقبل رشوة ولا يؤر فيه جيه الا جيل لانه ثـر ير بالطبع فالا يكفه عناك الا الانى خالةه فالمائذ والمتميذ












ولا يعألع عليها الحد فـكان العبد يقول يالله انت القادر =لى دفع هـذ

 الهي愔 ,


 عd

 بالجوحيد المطات


 والركن الثقالى المستعاذ به . وهذا قد ورد فى القرآن والاخبار على

 نفاذ قدر تهفي!











الـد

 من الشرور الا وهو عحتاج الى دفعه وا بطاله فقوله أَعوذ بالثه يتناول




 هذة الامة وسـيعـائة واكثم خارج عن هذه الامه فةوله اعوذ بالشه

يتناول الاستتعاذة من كل واحدمنها واما من يتعلق بالاععال البدنية فهى على قسهين منها مايفيدالمضأر الدينيةوالدنيوية فاما المضار الدينية فكل

 والعمى وانواعها فقوله اعوذ بالله يتناول الاستعاذة من كل واحد منها



 ولا يفرالى الله ويلتجىىاليه هقراعلى نفسه بالهجز والافتجار فيشاهد سر
 وهذايدل على انهلاوسـيلةالى القرب من وغمرة الله الا بالـجز والا نكسار


 عاد قال أجماهـده قال فان عاد قال اجاهده قال هذا يطول أرأيت اذا
 جهرىیقالهذا يطول قلت فينبخى علي العاقل آن يتهوذ من الشيـيطان بالذى خلتهو سـلطهعلىمن


(
 تتبارك وتعـالى ولهذا لايعرف له في كلام العرب اشتتقاق وان اختلفوا






 غيرمشتق البتةوقال وهوقولالخليلوسيبويهواكثر الاصوليّنيوالفتعهاء. وذ كر ابن كثيـ فـ تفسيره وقيل مشثتق من ألد الرجل اذا تمبد







. الـسنى





والفـ فىالانميل والف فیالزبور والف فى

الأوزية , والال





 و كونه يستحتق هو .
 المعيود النى تألمه القفلوبی






الانــام واiت

فصر
 وأما الشيـيلان فاسم لـك




 شـي



 .


فتفسيرد الشيطان المُتدرد الهاتى من الانس عالجان ومن كلثى= واصله البعد سمى الشيطان شيطلانًا لامتداده فیالثشر و بعده من الذيد و كذلك
 .لمدارك وانـازن وغيرهـا .


 الر الرة وءن اللميات وعن منازل الملاُ الاعلى وقال ابن كثير فـ تفسيره
 وجيم .عمغ راجم لانه يرجم الناس بالوسواس والرباتث والأول اشهر وأصت
فى حع الاستعاذة

 عطاء رمه الله وجوبها سـواء كانت في الصالاة أو خارجها لظا





.مهنى الاरَية عند لـ

 لار بعة بِسندو عن أبيسعيد الاخدرىوضي الله عنهانه قال كانرسسول الله铻 وتبارك اسـماك وتعالى جدك ولاالهغيرك ) ثميعول لااله الاالغ ثلانا
 الترمذىهو اشهرشى" " فـ هذا الباب ، وكذا عنجبير بن هطم وعمر بن





 ولا نها تدرأ شرالشيطان ؛ ومالايتم الواجب الابه فهو واجب ، ولان الاستعاذة أحوط ، وهو أحد دسـالك الوجوب ، وقال بعضهم كانت



 قاله الثورىى والاوزاعى رحمها الله تعالى وحـى استتعيذ بالله من الشيّ الصصحيحه أولى بالا تباع من هنا



 فينبیى لى
 وهو سـيد المرسلـن سـيدنا

 انه سميع عليم

 * لازيتن هم

 بلث

المؤمن ان الذئ يمادلون فيآياتالله بغيرسـاطان أتاهو. انفي صدوره الا حم السَجِة




 وذزيتجا مت الشيعـان الرجيم

 وقآل بوسـفـ عليه السلام حبن راودته المر أة هي هعاذ الله انه ربى أحسن عنْ وإي

 ولا
苂 هو


فـ بيان عداوة الشيطان لبنى آدم








 إلى حيت الا


 تَجد أ كثثم

 سـوآتها ؛ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا تاترونهم ، ألا جملنا الشياطينى

أولياء للذين لايؤمنون| فانظروا الىى هذه الآيَات وتفـكروا فيما يفعله




















 بسنتى . وسيقوم فيهم دجال قلوبهم قلوب الشيـاطين فی جسهان انس

 ومعاونون يضالون النـاس عن العراط المستقيم الى صراطـ الالجميم . قال




 وموسىجار الله الروسى واضرابهم فالهم|فسدواعقيدة المسلميت بلدعوا
 والمششريت والبلاشـفة واللادينيت .

 الله عنهيقول

























فى خواص التعوذ ونتايُه
فاءن آن الاستعاذة تطهر القلب عن كل شى يشغله عن الله تعالى،


 فقى الاستعهاذة الالتججاء إلى الله تعالى القادر على دفع وسـوسة الشيطان

 وتطييبـل لتلاوة كام الش تعالى ، وهى الستهأذة بالله واعترافـلهالهالقدرة

 بالاحسان بخالاف الهدو من نوع الانسان . كا دلت على ذلك آيات من
 ومن قتله العدو الظاهـى البشرى كان ثهـيدا . ومن قتله الهدو الباطنى كان طريدًَ • ومن غلبه الaدو الظاهرى كان مأَجورًا ، ومن فهره الهدو

 ك كثير فیتفسيره الثههير

وينبنى للمستهيذ أن يستميذ بالله من جميع المهيات والمظورات
سوواء كانت اعتقادية أو عملية ، والاقدام على الطامات لا يتيسر إلا



 ورهبت-ه عن المرمات فلهذا السبب صارت قراءة القق آن من أعظ

 - قراءة القران الاستمهاذة ـ والمبد حين يفر الى ربه قائالا أعوذ بالله من
 والـيد يطهر باطنه وظاهره من تلويثاث النفس والشيطان باعوذ باله

ببسم الشه الر حن الرحيم

ثماعلمان ارباب الاثشاراتقالوا انلك عدواناحدهما ظاهروالانخر

 عدوا



انغليناكَنا مأَجوريت والaدو الباطن انغلبنا كنا مفتونين. ومؤزوريت








 قو





 الآ






 بالقر آنعلى
 على
 ربك الذى خلق
 عنها ذللك وهى قوله اهو ذ بالله من الشثيطان الرجيم, روراه



 كان بتلكالمنزلة رواه .
 اليوم عثنر مرات وّكّل الله تعالى به هلمك يذود عنه الشيطـان " رواه وعرن
(ا من تزل منزلا فقال : أعوذ بكلات الله التامات من شُر ما خلت



 لا تضمره ه رواه أُو داود والترمنى . وكان عبـد الله بن عمر رصى اللّ





يعوذ بهها السماعيل واستهاق عليهـا السـلام . رواه وعنسويد أ نهقال سمهت أبا بكرالصديق رضىالله عنهيةول على المنبو


 من شرالشيـطان الرجيم وثشر كلذى

 ما رواه مسلم وأبو داود واحیل عن ألى هويوة رصى الله عنه أَنه هال


 هو المواء الشافى. والـُرز اللعبن الوافي اللكفى . فنعوذ بالثه من شـر
. الشيطان وعنشروراً نفسنا الـونا

ذكى شمر
انالتعوذ والاستتصاذة انمايكمونباللهوبصفانه وبكلاتهالتامات لاغيرها

 :الالستعاذة بغير الله : لان التعوذ والاستعاذةالالتجِاء وإلاعتصام عبادة









يستعيذو ابهتمالىى. لا




 يـكـونفيراشـرك
قال الجامع الغريس الماج انهلايستعانالالا بالله . ولايتوكل ولا يعتهدالاعلى الله ولايعبداللااياه . ولا

 لهم . فالتعوذبيروتحاللى جبل يؤدى صاحبهالى



والتلبيس






الوقوع فيا وتعوا : وعن الاتصاف با اتصغفوا حغظي اللهتهالى وإياك



















 هو غير خف على أولى الابصـار

 الشمراء






「「和


 المائدة







 وفى سورة النور ومن يتّبح خطوات الشيطان فانه يأمس بالفحشاء والمــك, . ولو لافضنل







 الشيطان الاندفاع الى التحرم والتحايل لاجل المنافع التى تلبس على المتجرى: عليها بالمصلهة وسياسـة الناس كانه تمالى قال لا تتيهوا وحى الثر وخواطره تلم بـكم وتطوف فى نفوسكم لان الشيطان انما يأمس

 الشـر فاجأه السوء وتاجلهالضررومن الاعمال .لالا يظهى السوء فی بدايته ولـكنه يتصبل بنهايته . كـن يعدهد عن طلمب الملم ان بعض المتمهمينث
 شـيطاتى يعرف !عض الناس عن طلمب العلم بانفسهم : وبعض الالاَباء














 الثشرانع واسـتبدال الذى هو ادنى بالذى خير اليس من القول على الله




 ركن الزكاة ، وهو من أعظم أركان الاسـلام ، وأليس من القول ملىالله

 إلى 5تاب الله أو كام المعصوم فهو من الذين يقوولون على الله بغيع علم .

 الفضية والاعالم أمامها 6 وبالاجتّاع لقر اءة الدلائلوعحوها من الاوراد
 وليس فى الاسـلام صيحة غيو صيمهة الاڭذان ، ولا شـلك أن كثيراً من


 ولقد دخلنت كـثيسـة ( بيت لـم ) فسـمعت هنالك اصواتا خيل إلى




 الطرق والاسواق بالاوراد والاحزاب لايةيهون الصالاة. الاع ومن عساه.




 فانهم فى كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الهـ استئناسً عا الفوه
 تقليد أحد من الثاس مهما كبر عقله وحسن سيره اذ ما من عاقل الا

 فكيف يرغب العاقل عما أنزل اله إلى اتبـاع الآباء مع دعواه الا الايمان




 المستق: انشاء اللهتعلى . ومنصفات الشيطانالآسراف والتبذير : ومنعحت ذوى الـتُوت




كانوا إخوانالثيـياطين وكانالثـيطان لـ بـه كفورا )












 وقدذكرالماممةابنالقيمفىالجوابوالـكا







 عغال عن ذكرالله تعالى تك
 با با




 ابن آدم عند غضغهه وشهو ته من قربان الو صو





 وزينو الهالتكلم بالباطل بطل طريت


 منقسوسالنصارىورهیان الدير ومجشريهم وخاخام الههود و بطارقّهم




ذلك حيت كال

 أَعيان القرن الـادىعشر الحو المم وتالل ان علماء زمانتايلدعونويتقولون

 وكنتقتى منجند إبليس فارتقى و













 ولا يصناح المقام اذَكر الِ قصهة من قصصص ابليس لتعرفوا كيف



 فى اننار خاللدن فيها وذلك جزاء الظالمي وابت عباس رصى الله عههم كان راهـ فی الفترة يقال له برصيـهـا . كا
 ابليس اءياهامره *فمعذاتيوم مردةالشيـاطينفقال ألا أَجد أحداً منـيم








 لا يفطر الا


 عَا أرى وكان يِلغil عil






 الشيطلان فـكان اللايض يفمهل مثل ذلك بالناس ويرشـد الى برصيصـا







 عليه أُم aظم






 الثيطلان بطرف ازارها حت ابقاه شارجا من الاتوابب تم دجع بوصيصا الى صودعته فاقبل على صلاته فالم الشيـيطان اللى أوليائها فذهبوا عند

 وعلماء



 له فقال يابر صیصصا هذا الذى كنت أردت منك ، صمارت عاقبة امرك
 وكـذاذ كـره الامام البغوى فی تفسيوء

 .








وان الاموربيد في فيطلبورتن منهم قصناء حوأئهم وحصول صرادتهم




 العلم والزهد يِنون على قیور








 وهكذا فى عامة اليلاد ابتلى المسلمون بامثال هذه الـِهالات والصخلالات وحصل الابليس متهم مراده . وهو اللكفق والثشركـك .





 ,



 وغيهو . فالحن, فيج


 فانه لاعاهم ولا



 مَ اعلمانذكل



 الخصـنصس الواضaة ) أن عمُان بت .
 قط الا انـ أة أخذت بيدى وحملنى الى ثمار . وقالت له مثل هذا . ثم





 شـيطان ؛ وكل فتان و بطال ودجالشـيطلان ؛ فان كان الام ههنا فيغ:غى أذيلاحظ المستعيذ هذه الاهور كلها . فيتعوذ بالثه مز شر ها ؛ ويشترط





إلا من هداه الله ؛ فنستعيذ بك يا ربنا من شمرور الثياطيت، ، فعذنا يا رينا انك على كل







 فيتقوى. وأما اذا الستمملالالغذاء कبل ازالة المرض فر.







 إذا أردت أن تزين نفسك وتلبس الالبسة الحسنة الجميـلة تنت ع أولا

 فلما كازالامر كـنلكوهوقاعدة كية مـطردة اقتضتها حكمةالبارى











 . الin





الدى خلق



 ربك بك رة وأصيلا





 الدار قطنى في سننه وذ كره السيوطى فـ الدر المثنور عن على بن إلى

 وذ كر السـيوطىى فى الدر المنثور والجامع الصـغير وقال ذ كره عبدالقادر
 قالوسول الهو





 وفيا ذكرناه كفاية












 -






 فض
 .

الاحـك م قو لا وكتابة بالسم السـلـلان فلان
 , الآ يات وغير ها هورلله ومنه اليس لاحد غيرالله فيه شیع ك هم اختلفوا







 وابن عباس وابى هريرة رضى أله عنهم .
 .



لااهنا آية على اقو الل اللملاء سـلفا وخلفا . فصل




 اللث大ال


 مشابهة الممسكنات لانالواجب لذاته ليس الا هو . والاكممل لذاته ليس الالاهو . والموجد لكملماسـواهليس الاهو








 الله ابدالا بد. بعفاتيح الغي






 الماصة بالمؤمنين ـ والذى أقول ان صيغة فـلان تدل على وصف فـلى



 صفات الله عزو جل التى تحفا عن مكاثلة صفات المْلموقين . فلفظ الرحمن
 والا حسان . ولفظ الرحيم يدل على منشداع هنه الر حة والاحسـان . وعلى






 على غيرمثال صغاتالمخلوقيت . ويكونذ كرها بعدالاحتن كن كر الدليل


 كلام ابنجريو مايضهممنه حك ايةالاتفات لى هذا






 وهذا قال تمالى

 خي الداريت بلإيع خلقـهه والرحيه خاصة بالمؤمنين ، لـكن جاء فى الدعاء
 به

 تعالى لا يعددتعلى غيرهلانمن عداهفهو مستفيض بلمففه وانعامه .وانا
 الامور هو المعبود اللقيقق الذى هو صولىالنعم كلها ااجلها وTآلهلا جليلها وسقيرهافيتوجه بشراشره الى جناب القدس تبارلك وتعالى ويتمساك .
( فصصل في فضانيل بسم الله الرمحن الرحيم وخواصـ4 )



 وبين اسم الله الVاكهر الV وهکیذا رواه ابو بڭر ابن مردويه . وقال جابر بن عبدالله رضى الله عنه وحلفت الله تحالى :هزته وجالله ان لا يسمى اسمه على شیىء الا بارلك فيه وعن ابن •سـعود رضى الله تعأى عنه . من اراد ان ينَجيه الله تعاللى من





 رواه النسـأى فى عهل اليوم والليلة . وابت مردو يه فى تفسيره فهنا من







 اوالصـالاة اودخول الدار اوالييت اوغيرها تبر الاوتيمنا واستعانـيـة على




 وذكر العلاهة الفخز الرازى في تفسيره الـكـبير . ان نوطا عليه





فاز علكا اعدنيا والآخرة .


 الر حيم للظالمين ، وايدضا الله هو مـطى الaطاء والر من هو المتجاوز عن










بصيغة المتريض والله اعلم بالصـواب .
 رصن الله عنه Tي

 وكذللك روى ان عيسى بن مرم عليمها الــالم مر على قبر فرآى

 قصلى ودما الله تعالى قاوحى الله تعالى اليه يأ عيسى كان هذا الهجبد عاصيا ومذ مات كان محبوسً فن العذابب وكان قد تولك أرأة حهـلى فولدت



وهو جل جاله أرحم الراحتي .
 من الاعمال (أى الألمور به والمبالح ) الا ويقول بسى الثه فاذا نام قال




 وعالمة السـلامة والنجاة فداوموا عليه فيكل الـلالات ، حتى تنالوا آعلى

- الدرجات




 كال الشاطبى
سـواها وفى الأ جزاءخير مت تلا ولا بد هنها فـ ابتدائك سـورة

 والأجر 6 فان كان هـكذا أليس يزيد ثواب القر اءة باليسهـلة ، وأليس


 آية واحده تامة 6 آفتهت











 الثناء الجي
 عم جّي الأكائنات، ;لان



有

 ربك







 , مالقلم







机





بالر حهة التى كان سـبـا فـ الثناء .


 الحـريهاللققلية وان ينسـو وا الفضنلوالاحسان القليل الصادر من المْملوت



بتظر د ف العوالم و.林




 وقبتح القيـتح
 اذذالك (انالم نأ;س

 آدم وحواء إخوة لاب وأم •الُ والعبادة والحالد مختصـان باللهعز وجل







الا متقهقرين ورنغـمسين فى الضالالات












*كوت الديدان.








 ه م模
 والديارات وغيوها . والألم السفىل ملفى اليحح من مخلوقات حى وماعلى




 حقشش

















 رجالا وأما قصوا منا أرضنا ، ولا يزالون يتصون ونا وحرمونا الما منها جزاء


 وأعرف بالمُد






 الحـد لله إذ


 .






المِمرى الـطنطاوى فى تفسيره


 انیم ملى عباده












 حسنه التر دذى




 كذا ، واما الرب فالا يقاللالا لله عز وجل :وقد قيلانهالالسم الاعظم

والعالمين جُع عالم، وهو كل موجود سوى الله عنوجل . و وتال الزجاج





ووحدانيته .كا قال ابن المهتز :

 وقال الهلامة ناصر الدين البيضاوى فى تفسيره : الرب


 وهو كلما سـواه من الجواهر والاعـاض . وفيه دليل على أنالمكَنات








الفرس . ومنه قوله تصالى اذ اذ كرنى عند ربك؛ فأ أنـاه الشيطان ذ كر ربه 6 وارجع إلى ربك ، وهعاذ الله انه ربي آحسسن مثواي
 .
 النعمة أ كثر كان وجوبالشكر أزيد وأوفر . والشكرلله العكو يم المنمه،
 السنة والجاعهة . ثم اتيان الاعمال والاحَكام الثشرعية على وفت ما وردت


- ~~~
~~~




 واتلوف والر جاء والتأله المتضهن اللألاوال1



- وجلة وتغصيلا
 ذ الalالم الما والقرآن يذ كر فيه الرد على المططالة تارة كالقرعون . وعلى المشر كينـ

اكثن . وصض الثركك فیالناس ا كثت من مهض التعطيل ـ قال الهبد







 ان الاله حل فورام وكرشن وامثالهـا من آلهة الهنو د ـ وت وان وان كانوا




للaبادة انعا هو جنابالـا




 العلم به :ظريا ـ والعلم الزطرى لايعكن تحعبله الابالداليل . ولا دليل


 الدال على وجود الاله القادح الــكيم وان اللالمين اشـارة الى كل ماسوى











 عبارة عنصفة القلب . وهى اعتقاد كون ذلك المِمود متفضالا ملا منعـا مستحقا للاتهظيم والاججالال لذاته . واعلم انحقيقة المإد وماهيته عبارة



فهو ان يعتقد فيه كو iه عوصوفا بصفات الـكمال والاججلل . واما فعل

 بصفات الـكمال والاجلال • فجذا هو المراد من المُد والله تمالى يربى
 الىتطرة النطغة اذا وتعت من صلب الاب المي وحم الام . فـكيف صارت عالقَ او لا



 , والمثال الثانى ان الـمبة الو احدة اذا وقعت فیالارض فاذا وصلت
 أَعالا





 العروت تنتهى اللى أطواذها وبجذب الى نفسبا المياه غاصة فى الارض

 الاذفلالك ,الال大و



 .






 F تتقون


تعالى استدل بخلت الانسان على وجود الصـانع تمالى . وإذا تأمات فـ العرآن وجدت هذا النوع من الاستدلالال فيه كثيراً جداً وها انا أذ كر هنا بعض تلك الآيات الق حمدالشه تعالى بها نفسهـ.

 خلق السـهوات والارض وجهل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون


 ولا يطعمَم • قلانى أمرت ان أ أكون أول من أسـلم ولا تـكونت من






 يعيده ليجزى الذين آمنواوعملوا الصـالـاتبالقسط ، والذين كفروالفم




 ان الثه عليم با يفهلون


 سـيقولون لله ، قل فالى تسحرون



 وقَ سورد المّل أما يشركون ـ امنت خلق السهوات والارض وانزل لـــم من السطاءماه



 الهد الهع قليلا ما تذكرون ـ أمن يهديكمف ظلمات البـ والبحر ومن

يرسلل الرياح بشراً بين يدى رهته ، أاله محالش . تهالى الش هما يشركون .





 من زنل من السياء ماء فاحيا بها الارض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد



 قل المحد ته بل أكـنـ


 ـ؛

 ما تدءون من دوناللهان ارادنيالله بضر هل هن كار الانـفات ضره ، أو
 المتوكلون ـ أم آخخذوا هن دون الله شـفعاء ، قل أولو كانوا لا يما
 * اليه وَوجمون . واذا ذ كر النه وحده اشمأزت قلوب الذين لا يورُمنون




 حت قدره والارض ججيعا قيضته يوم القيامه والسـهواتمـطويات ويمهينه




 الحسنى يسبيع له مانف السـموات والارض وهو الهز يز الـلعيم ( و سبع اسم و بك الاعلى الذى خلت فسوى والذى قدر فهـى و'لذى

الخرج المرعى )
 متهتعالى بدأواليهيعود.وليسى لاحد سـو اهشئ



 نبأ ابراهيم اذذ قال لا بيه وقومهه ما تعيدون . قالوا نعيد اصناما فئل

 انتم وأباوٌ F الاقدمون. فاههم عدو لى الا رب العالمين . الذى وخلقَ فو




 الالاص والتوكل وعبادة الله وحلهد لاشر يكك له . والثبرى مت الشـرك

 الا الذى خالق اللملت و قدر الاقدار وهدى اللملائق اليه ـ وههو الخالتى

الرازت والستر و يسر مـت الاسباب الـياو ية والارصية . الح.



قسمان . تر بية حقيقية وتر بية ظاهر ية فالحقيقية عختصـة با له تعالى لايشاركه فيها احد. كتر بية السـوات والارضين واجرائها
 والـفظ عن الاقسام والانات ونحوها . وكاءطاء التوفيق والهـا والاية

 الدينية والاخالاق الفاضلة والصنائع والـغظ عن غخالطة القرناء السوء



 ويسمونها تر بية د وحانية قيسكفون على قبو ر المشابخ و ينذ رون اليها






 فهو حسبنا وعليه تو كلنا .

واما قوله تعالى ( الر هَن الرحيم ) فآيَّ ثانية من الفآحة الثريفة


 وهى ان البهض يفهم من مaنى الرب الجبيوت والقهو . فاراد الله تعالى






 الاخرة للأين يتمدون الحدود ويiخهتَون الحرمات فانه وان سمى قهرا





 الاسـتاذ الــلامة الشثيخ تحمد عبده فق تفسيره .

هال الaامة الـافظ ابن كثيه فی تفسيوه قال الaرطى انا وصفـ نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب الalالين ليKون من باب قرن التوغيـ بعد الندهيب عم) قال تعالى (نبي عيادى انى انا الغفور الرحيم . وان عذابى هو المذاب الاليم ) وقوله تعالى ) ان ربلك لسـريع الـقادب وانهـ

لغفور الرحيم ) فالرب فيه ترميب والرتمن الر حيم فيـه توغيـ. .
 الرحيم ) واعلم ان الحوادث على قسمين منه ما يظن انه رحة مع انه لا

 فالاول كالو الد اذا|همل ولده حتى يفعل ما يشاء ولا يؤدبه ولا يحمها
 اذا حـسس ولده فی المـكتـ وحمله على التعلم وهذا فى الظاهر نقمة وفى،

 يخنتر بالظــاهـو والیـاقل ينظر فی السراتُر فاذا عرفت هــا ;

 إلى اعمال الابِار ؛ وجذهجا من دار الفرار إلى دار القوار ، فاذا رأيت







الـall الرحتن الرحم •



 شـيـع














 الله المستتم

 الشهوات واللذات . نعم أن ضمأو


 المِسنين فأ نفسهم وللناس منيبتلى .



(\%




 تشهد بذلك آيات القرآنالـكشيرة وان عذابى هوالعذاب الاليم



 والىىالثا نى بقوله تابع للاعمال . وترى حكومأت الار ض قاطبه نصبت القغناة وأقامت الجنود


 اوجهلمم جهل الغه الجزاء الاوفيوم القيامة لتجزى كلامل نفس باكاكسبت وهو لا يظلمون

فالثه عز وجل مالك جميع الامور محيط باللماتفى الدنيا والآخرة.




















وتأهبوا الهوض الا كبد على من لاتخفق عليهاعمالـم) ( يوهئذتعرضنوذ



 الحد سواه فان ترتب الــع على الوصف يشعر بعليته له ه وللا شمـار
 ـيمهد فضال عن ان يعبد فيـكمون دلِيلا ملى مابعده فالو صفـالاول لبيان ماهو الموجب للحمد وهو الايكاد والت بية . والثانى والثالث للدلالة على انه متفضل بذلك يختار فيه ليس يصدر منه لايماب باليا بالذات او وجوب

 والوعيد للمعرضين .





 الوقتهو بوم الدين فينتقَ فيه من الظالم للمظالوم. وأما الدنيا فدار عمل.

 كانت يطريق الحقيتة أو المجاز عالك يوم الدئ . ويومئذ يذـادى اللمت سبحانه ويقول الـة والحسرة . وقد أخبرالله تمالىفي القر آن المِيد عنشـدة ذلك اليوم . فلا







 يغفر لمن يشاء ويعذب بن يشاء ، والله غفور رحيم ، وسن يخفوالذنوب إلا الله

 علىيديه يقول يا ليتنىا"تخنت هع المسـول سـبيال ، ياويلتا إيتى لم اتخِن






 الانفطار








 وآما قوله تعالى




أى غخصك بالمبادة والڭضوع فضالاعنالمالد ـ فالنصف الاول مبـن





 واقترب




*








## - M9 -

متتهى أصه . وهوأنْمِوض لِّة الوصول . ويصيه من أهل المثماهدة


اللـامعين لV"
والمعادة أقصى غاية الخضوع والتذلل . والاستتعانةطلب المهونة.


طلبـالـاجة أدعى الى الا جِابة .
 هى الـطاعةمعغاية اللضضوع واذاتتبعنا آى القرآنوأ سـاليب اللغةواستتعال

 .قالو ا انلفظ العباد ـ مأ خوذ من العبادة فتكتر إضافتهالىاللهتهالىولفظ



 المتششهار القَوب عظمة للمعبود ولايهرفمنشاؤها واعتعادهبسلمطة له
 - غوت ادرا كفذنينتهى إلى اقصى الذل لللكمن الملوك لا يقال انهعبده ،وان


ظالمه المهو د ، أو الرجاء بكرمه الهمدود اللام الابالنسبة للذين يعتقدون


 ,



















 عن دو ن الله تعتقـد لمم السلطة الغيبية ، ويدعون لذلك من دون الله






 والفاتيكة ي自 هى اشـراببالقَلوب خشـية الله وهيتهه والرجاء لفضله، لا الاعهال المعروفة من فعل وكفوحركات اللسانوالاعضlء ، فقد ذكرتالهبادة فـالفاتحة



ومغ "اعيادة الفـغر والاهبرة .

ولا ـ يخفالك ان ملاحظة الغيد ينا فـ الاخلاص فَن جزلّها الرياء وهو خربان . رياء النفات وهو الهمل لاجل رؤية الناس ورياء العادة وهسو
 من يعمل له ويتقرب الايه به وهو ما عليه اكثّ الناس فان صالاة احدم ڤى طور الرشـد ولالمقل هى عـن ما كان يحاكى به اباه فى طور الطفو لية
 ولِّس لله شى ڤفى هذه الصـلاة ـ وقد ورد فى الحاديث كثّرة ( ان من




 فيرهلان السلطة الغيْية النى هى وراء الاسباب ليســت الا له دون غهره
 إيضiا وهذا يـتاج الى البيان لانه امرنا ايضا فى ايات اخرى بالتهاون فقال ( وتهاو نوا على البي والتقوي ) فا هعنى حصر الاستتعازة به مع ذلك


 الثّ الانسـان عا اعطاه من الملم والثوة من دفع بمض الموانع وكسـب

بعض الاسببابوحجب عنه الإيض الاخر فيجب علينا ان نتوم با فـ فـ أستعاعتنامنذلكو نبذلفىاتقان امهالنا كل مانستطيع من حول وقوة واننتعاون ويساعد بعضنا بعضاعلى ذلكو نفوض الامرفيما وراء كسبنا
 والموصالة لثمرته منه سبـهانه دون سوواه اذلايقدرعلى ماوراء الاسباب الممنوحة لـكل البشر على السواء الا مسبـب الاسبياب وزب الارباب خقوله تعـالى ( واياك نستمين ) متمب لمعنى قوله ( الياكت نعبـد ) لان






 أهاهى ضرب من استمعال الاسباب المسنونة وما منزلتهـا الا كمنتلة آلات فيما هى آरا تله.


 السلطان الاعظمـم على مالا يعمل اليـه ســطان احـد من اهل العالم

ومثاو الزراع يمنل جهده فی الـرثورالعذت وتسميد الارض وريها

 -







 الا










 اللغة الذلة 6 يقال طربق معيد و بعير معبد أى مذلل وتى الشر ع عبأرة عا




 وتو كل عليه وما رباك بغافل عها تمملون ، قل هو الر مَن آمنا به وعليه


 زستعيت ج) وفى هذا دليل على ان آول السوردة خبـ من الله تعالم بالثناء


 غ
,

- العبادة ، وان تستهينوه على آمورگ فان قيل فا مینى النون في قوله (ا ايالك نعهد وايالك نستعين ) فان
 وقد أجيـ بان المراد من ذلك الاخڭبار عن جنس العباد والمصلى فرد

 مقام عظيم يشرف به الaعد لانتسابه اللى جنابس الله تهالى . وقد سمى الله

 انزاله عليه الJكعتابواسر ائه به. وأرشـده اللىالقيام بالعبادة فیأوقات . وقال الامام الخغوىف تفسهيره( اياكك نعبد ) أى نوحدك ونطيعـك
 وانقيـاده . ( وايالك زستهين ) نطلب منلك الاكانة على عبـادتلك وعلى.

جتيع آمور انالـ





فالمقصود مر• خلت الانسان هو التذلل لانه تهالى ) قال وماخلةت
الإن والانس الا ليمّبدون )


 التوجه غير الذات الا حدية وحصیل هذه النعمة المظمى موقوف


 لذلته وا نتياده . وقيل العبادة عبارة عن الفعل النى إؤدي به الفر



 وعلى الدوام وعلى اتماهـا وفى غرائبـالقرآنلاصصفهانذعبد الهيوديةاظهار التذلل . والعبأدة ابلغ منها لا
 بالتس خيد وهى الدلالة الصـامتة والناطقة المثبهة على كو نه بخلوةا ـ وانه خلق الق حـكيم: وعبادة بالاختيار وهى لذوى النطق. وهى البآمو د بها

 العبد بالعبـد : وعبدا تملو كا لايقدر على شیع الانانى عبد بالالايجـاد ـ وذلك ليس الا الله .


 على عيده كونو عبادالى بالغيـ . بعبادى ليلا:فوجداعبدامن عبادناج وعبد للدنيا واعر الْهاوهوالمـتكف
 عيد الدينار ه قلتتقد رواه اللبخارى ومسلمفى صصحيته| وعلى هذا النتحو




 عبد الدر و وتعس عبد المُيصه وتعس عجد المِيلة ان أععطى رضى وان أ Il


 أنا أقول قال $ا$ أل
 ويذهبون الى رأى سفيان رحَه الله تعالى والـن الله تعالى يقول :






 قلت الاحبار هم العلماء والرهبان هم العباد
 عبادة الرهبان هى أفضل الاعمال ـ وتسـى الولاية . وعبادة الالاحبار
 الصالـين ـ وعبد بالمعنى الثاقىمن هو من الـلاهلين



اللسلام



ف الالشياء لالثّ لا يقدر عليبا إلا الله وحده
 وانهم كانوا يتهبدون باشرالك الصـالـين فی دماء الله وعبـادته يريدوت ششفاعتهم عند اللهم| قال تعالى خا ويعبدون من دون الله مالا يغرؤ ولا ينفسهم ويقولون هؤ لاء شفـعاؤنا عندالله ه والذين اتخذنوا من دو ته آولياء







 عنه قيل الآذار عن الزنا وغيره حـن نزل قوله تعالى

 -ومع هذا بدأ بالانذار عنه فی أول آية أرسل .

وفيها أيضً : أن لا إله إلا الهه هي الالكمة الفارقة بين الــكـفر



 كونهم يصلونويتصدقون ولكننالمرادقولها محمعرفتها بالقلب وحيتها


 .







 الالهة والوا-سطة هو الاله فقولالمؤمن لاالهالاالله ابطـال للوسائــط وغالب الذين غلوا فى تعظيم الاولياء وشيوخ الطرق وأيعهة آل البيت



 ولايرزت ولايحى ولايميت ولايدبر الامور الا الله وحـده ها قال الله

 الله

 انهم لم يشهدوا لله بتوحيد الالوهية وانهلايدعى ولاورجى الا الله وحده

 كفر ومرسنـ نذر لغيره فقد كفر واذاتاملت جيدا وعرفتان الاكلفار يشهدون لله بتوحيدالي بو بيه. وهو تفرده تهالى بالخلق والرزت والتدبيه ؤ يناجون عيسى والمالائكة والاولياء يقصدون آهم يقربو نهم الى الله زلفو يشـفعون عنده وعرفت أن من الاكאفار خصووصا النصارى منهم من يعبدالله الليلى والهـــار
 الثاس وهو هع هذا كافر عدو لله بسبــ اعتقاده في عيسى أوغيره من.

* الاولياء يدعوهاو يذيح له أو ينذر لـ فاالنه الله يالاخوانى تسسكوا باصل دينڭو أواوله واخره واسهـ ورأسـه بشهادة ان لااله الا الله واءرفوا مهناها وا كفروا بالشا بالطواغيت وانيت وعادوه


















انهم يقولون ماتو جهنا اليهم ودعوناتم الا لطلب القربة والشفاعة زيـت









 والنهار والشمس والقمر لا زسججدوا للشمس ولا لاقمر . واستجدوا لها الذى خلقهت ان كنتم اياه تصبدون
 ولاتحويلا
 ودليل الملانكه قوله تعالى



:

 نفسى ولا آعلم ما فى نفسك ـ ـ انك أك أنت علام الغيوب ـ ـ ماقلت ألم الا

 الآيَه ـ ودليل الاشثجار والآججار حديث ابـى واقـد الليثى رضى الهـ
 بكفر وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينو طون بها السلهتما يقال لها ذات انواط ـ هُررنا بسدرة فقلنا يارسـول الله اجهل النا ذات

 اكا
 قال المصصوتى رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صـيَع . الرابمـة ان مشركى زماننا اعظم شركا ما من الاولين ـ لان الاوولين كانوا يخلصون

 عخلصين لهالدينفلما يُام المى البد اذا وَ يشركون


















 .

وفى الزسالة الثامنة ان اول مافرض الله تمالمـ على بنى آدم الايالن .







 فهو طاغوت . والهبادة الاطاعة



 .طاعته بامتثال اوامره واجتناب نواهيه . وانواع المجادة التى لاتصـلع
 :والنذر . والڭوف . واللـجاء . والتوكل . والانابة . والمحبة . واللشية .


 لل دعوة الـق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم بشى ي ، واياك





 الناس من يتخذ مندون الله اندادا يمبونهم كمب الله والذين آمنوا







الله تعالى فقد اشرك بالثه غيره . واعلم ان الثرك فـ العبادة ينة الانـ




ويتوكل عليمر كفراجافا ، ولا شـك ان دعوة غير الله باطلة أى دعاءًّ

 وْ ثال المصصوى عفى الله تعالى عنه رواه أبو داود والترمذى والفـى
 أمى الاوثان ه وفيها آيضا نقلا عن الزواجر لابن حجر المـكى الشافـى











 دون الهّ تعالى فاعتقاده ذلك كفر ، اللى ان هال وقد ابتلى الناس بذلك هـ








 وقضاء حو ايُّهم بالنذر لممَ وهي بين عيون وشـجر . وطائط وحتر • وف الـديث الذنى رواه عحمد بن اسهحاق وسفيان بن عيينه عنأِى


 فقلنا يارسـول الله أجهل لنا ذات انواط، كجالهممذات انو اط، فقال النبى
 T T
 فانظروا رسمك الله تعالى اينا وجدتَ سدرة أو شـجرة يقصصدهــا ,






 قدر على ذلكازالته . فويللالاماء والعلماء والقضاة القادرينعلىازازلته والنهى عنه . قال الامام ابو الوفاء ابن عقبل الحنبلى؛ لما صغبت التكاليف على الجهال

 وكتبالرقاع فيها والقاء الخرقعلى الشهجر اقتداء بعنعبد اللات والالعزى








على توابها وعبادة اصتحابهاوسؤالمم النصروالرزقوالعافيةوتضضاء الحوائي



 وهؤلاء يوقفون الاوقاف ملى ايقاد الةناديل عليها ．ونهى أن تتخذ






















 و⿻冖⿰亻⿱丶⿻工二又






 قالبشرابن الوليد لا لا لا لا


 وأ كبره بكقفلانأو بیق أنبياثك ورسـلك وبـق البيبتالحارام والمشعر



 نبيًا كان أو غيى نبى فهو من المحرعات المنـكرة باتفاق أكعة المسلمين لم


 وقال: اللهم انا كنا نتوسللياليك إذا أجدبنا بنيبنافتسقينا؛ وا انانتوسل




 علىالمرغيناتى فى كتاب اللَكراهية من المداية الحنفية ويكره أن يةر ل

 لانه يو آتعلق عزه بالهرش وهو محدث ، والله تمالى يميميعضاته قديم.


 الاعطم وجدكك الأعلى وكالتك التامة . ولـكم نقول هذا خبر واحد "شك الا
 وما يبين حكهة الشمريعة وعظم قدرها انها عليه السـلام من رككها ِا ومن تخلف عنه| غرق فالذي خرجوا عن المشروع زين لهم الشيـطان اعمالمم حتى خوجوا الى الشرلك . حتى ان




 المصصوى حفظه الله تعالى جما شـاهـدناعيانا غير مرة ان اهل ماوراء

 وآهل افغانستان يحـجون الى بلغ ومزار شريف لاقبر مزعومهم على



كتبا
 هنهم بالزهد والصحلاح صنف كتابا سمـاه . الاستتغانة بالني عليه




 يكشتون الله بل يخشون المشاهد والمقابِ وعمارهاويخشون غير الله.
 فيا يفعلونه من الإِيائر كان إدا رأى قبة الميت فيخشى عن فعل الفواحش • ويقول أحدهم لصاحيه و يحالك هذا هلال القبة فيـششون المدفون تحتتالهلالو لا يخشون الذى خلق السماواتوالارضوالهلال . وطانّفة منهم فـد جـه كالنبي فَن الميت يطلب قضاء الـلاجات وكشف الـكربات . وأما الحى



 والفائثين وهنا هـثيّ فى زماننا . وعند كل من المشاهد ويت الاصنامي

قد يكون
 الشيـطان . وقله وقع فی هذا النوع



 السـتخفوا به .



 لiعيد الله وحده
 يدعو إلى توحيد الله و إخلاص الدين له . وأن لايعيد الانسـان الا الله .



有







 الموتى جاءه فأخرجه إلى بالاد الاسـلام . ومتها أن بعض الشنيوخ قال لمريده إذا كانت لك إلى الله طاجة فتهال إلى قبرى . وقال الا الا فتوسل !الى الله قى وقال آخر فالاز قبره هو التح ياق الِّرب . فهؤلاء
 ومت هؤلا ع من إذا نزلت به شـدة لاينادى إلا شـيخه ولا يذك كا إلا
 فيعددت ولايكذب . فيكون شـيـهـ عنده وفى صدره أعظم من الله .'






 خلقك ) وأما جهاء زمانتا فيدعون الميت والغائب فيدول ألا أحدو بك بك






 السلام عليك يا آبتى وإذا أراد أحد







 - .

 .
 ليعيدوا إملً , واح

 مسدلمون له التوحيد النى جهحهه اكثتو من يدعى العلم فى هذه القرون • وقــد

 الامو وعظمت الفتنة في الشُرك المنافُ لتوححيد لـا حدث الغلو فـ





 وغيره من المفسريت • فسـل مت صرف من العبادة شـيـئ لغير الله رغبة





 تهرف الى الله فى الرخاء يعرفك فـ الشهدة • إذا سـألت فاسأل الها •
 بشى



 لاتزيدك الا وهنت . فانك لو هت وهى عليك ما أفلحت أبداً ه رواه

أحمد بسند لابأس به -
ومن الشرك أن يستغيث بغير أله أو يدعو غيره • تال ابن تيمية.
الاعتغاثة مي طلب الغوث م وهو إزالة الشدة + كالاستنعصار طلب
 هطلق يمتمعان فـ مادة وهودعاء المستغيث • وقدنهى الله تعالى الاعن دكاء
 عليه إلا الهه كدعوات الإمواتورالغأئبين فهومن الشر كـ الذيى لايشفره


 الجِواب الدين الذى بعثاله به رسله وانزل به كتبه هو عبادة الشالوحده



















 عنهم قالوا يارسـول الله ربنا قريب فنتاجيه أم بعيدفوناديه فتزلت التآيَي وقد أمر الشه تلالىالعباد كلهمبالصمالاة له ومناجاتهوامو كالا منهم|انيقولوا


 وكغ ، وان كنغت تعلم ان الله تعالى اءلم واقدر وارحم فلمــاذا عدلت

عن سـؤانه اللى سـؤال غيوه . فان قلت هذا إذا دما الثه اجِاب دعاءه اعظم مكا مُيـيـ إذا دعوته


 وغيوهم فلم يشرح لنا ان نقول ادع لنا ولا السآل لنا رباك وبحو دللك ، ولم يفعل ذلك أحد من الـصحابة والتابعيت ولا امر به أحد مت
 بالعباس رضى اللعنه . فقال اللهم|نا كنا اذا اجد بنا نتوسهل اليلك بنجينا


. قا⿰㇒夫لين يارسـول الشا ادع اله او استنسق لنا وغنن نشلك اليك مالصـابنا وغحوهذا لم يقله أحد من الصهعابة قط ، بل هو بدعة ما آنزل الله بها من سلطان بل كا كا بأوا إذا جاوًا عند قبر النبي .











الدين ماثـرع تقبيله إلا الحمج الاسود
 سـؤال الميت والغائبـنيِ] كان أو غير نبي من المحرمات المنـكـرة باتفات










 الثيطان ، وسببه شركه بالنه وخروجه عن 'طاءة الله ورسوله إلى الى طاهة
 والوا بج على المبد أن يتوجه إلىالله الذى مياه وماتهاله ، فهو قبلة

 إلى أرواح أهــلـ القبور والاستظهار بهم هو الثشرك الذى لايغفرها الله






الناس انصرفت قلوrهم عن فrم الاتق ومعرفتـه بدليله حتى تمكـنت








 ووجه الدلالة أنه إذا لعنمن فعل ماهو الوسييلة اللى التعظمورالغلو
 وجه وجه4 إلى ارباب القَورد وأرواح الأموات واقبل ولا




 , الخشتوع وغيى ذلك من أنواع العيادة كلمحة واللـاء والتوكل ونحو ذلكت مختص باله تعالى لا يعـلا منه شیى ع لغيره كائنت من كان .



 عنهمالبيليات،ومنهممنت لاورى


 والاستتخاثة و الاستعانة و غير ذلك من انواع العبادات • وهذا هو ديت




 العبادات والارادات كالـب واللميوع والتعظم والانابة والـمثية وغير ذلك إلى آخ الآيات اهل و جالم


والــكـفر وعا يمبد من دون الله وهذا هو أصل الثـين وقاعدته ولهذا
 والالKزفر من الانام : ولهذا جردت السيوف وشرع الـِهاد . ولـك

 والتشفع بهم • وان هم جاهأومتزلة يشفع . ومن أعظم ماعهت به البلوى التوجه الى المونى وسؤالهم النعم
 رب الارض والسهوات . وكذللك التقرب الایهم بالنذور وذ: القربان






 والتابعيت والائمة الار بعة وغيرهم مكن سـلك سببلهم • وأما . الا حمث الا

 أعيادًا وجمل السدنة والنذور لها . فـكل ذلك من حو ادث الاهوروالت
 بالمشر كين . وحیى يعبد فئام من اهتى الاونا




الرسول
فان قيل لابد لنا من واسسطة بيينا وبين الها : فانالانقدر أن نصل




 واسطعة يتخذه الهباد ينههم وبين الش في جلب المنافع ودفع المضار مثل ان يكونواسـطة

 .



 يّعّو و ويتوكل عليهه ويسالهم جلب المناف ودفع المضار فهو كافربابماع المسلمين . فّن أثثيت الوسائط بين الله وبين خلقه كاللحجاب يِن الملك ورعيته بحيث يكونون هي يوفعون الي الله حوانج





 ان تام وان قهد وان عثح وان مرض فذكر إلهه ومییوده من دون الله
 .




وشفيمه عنده ووسـيلته اليه وهكــذا كان عباد الاصتام مـواء



 ولا تتقوا اللا الله ولا تتقو اغيره لاعرف فیعلم اليـيان ان تقديم ماحقه






 المخلوق .وان أقر بالله وعبده فان أقرار المثركـيت بالله وتقر.وهم اليــه لم
 أوحجر أو قبر آو هلا أو حی أو ميت انه ينفع أو يضر . وانه يقرب الى الله أو يشفع عنده في حاجهة -ن حوأئُ الدنيا عیجرد التشفع بـه الى
 القوله تمالى




فاه وما هو بيالغه ج يعنى ان المتحجا! اليه يطلاب مته أن يرلز فاه . وكذللك مايلعوونه بجادا لا يكس دعاءم ولا يستطغع اجا! أراد ان يغر ف الماء بيده ليشربب به فبسـطهrk ناشرأ أصا بعه لا يكون منه فی يده ثى
 وهو يشـير بكـفيه إلى الماء ويدعوه بلسـانه فال يأتيه أبـأً وقال عطاء كالaطشان الجالس على شـفير البيُ وهو يمد يده إلى الماء فالل هو يبلغ الماء




الله لم يدعو غيره فيا لايقدرعليه الا هو اللّه سبيحانه وتعالمه . ونى المجموعة النججديد ان
 كان أو غيره تفرئ الكربات وإغاثة اللمنأت والاستعانتة بهِ فى الامور
 وسـوله ولا فعله أححد من الصصحابة والتابهين لهم ياحسان : ولا المتتحبه
 لم يك, كو بة وشــدة يقول لميت ياسـيدى فلان انا فـ حسبك آو اقض طـاحتى.


 ,لا كانوا يقصدولنـ قيورد المدعاء والصالاة عندها . وهذه الاهور المبتدعة عند القبور أنواع أبعدها عن الشرع من يسأل الميت طاجته م|

يفعلهك كـيو من الناس . وهؤلاء من جنس عباد الاصنام وآما بناء القبادب على القبور فهو من علامأت الالكفر وشـعائره

 بينة وعظهوهها . فلما أسدلم أهمل الطائف وطلبوا منه (أى من النبى艮





 ونَكماب الاستتخاثة لابن تيمية . وهو المُروف بالردعلى البكري .


 والمتيين حتى لاقوام فيهم زهد وعبادة وديت تّى احدم يستغيث بعن



 ذنوبه وحوائّه وان لم يذكرها . وانه يقدر على غفرانها وقصاء
 ان هذا الفعل مiه ماهو كفر صريح . ومنه ماهو منكر ظاهرسـواء قدر ان الميت يسهع الذطاب ك| اذا خوطب من قريب ـ او قدر انه
 لستلزم انه قادر على ما يطابـ الحى منه . وقــد مـنـت السنة ان الحى يطلـِ منه الدعاء

 او طعام او لباس او يتكلم اوغير ذلك فيدسبـ ذلك كمامة . وانان هي من الشيــان • وسـبيه شـركه بالنه تمالى وخروجه عن طاعة الله ويسـوله اللى

- ظاهة الشَياطيت




 -لم و يكرمون عليهم • ويشرعون هلم ما لم يأذن به الله فيتبهونهم


ع
 النى خلق السماوات والارضّ فى سـتة ايأم ثم الستوى على العرش يلبر الامس • مامرفن شـفيع الا من هدد إذنه ذلـي الله ربك فاعبدوه أفلا تذكرون
 . علوه المطلت على جیيع خلقه • الحاطته به بعامه وقدرته . وتدبي الامر
 الـلمق والتقدرو . ولا فی التصرف والتدبير . ما من شـفيح الا من بهد اذنه . فله وحده الامر و ييده النفع والضر . و بعد تـقريو هذه اللمقيتة . تو توحيد الزبو بية قال محتجبـ بها على توحيد الا لوهية

فاعبدوه داء ولا مادونهما من مظاهر العبادة • اذ لارب لـك غيره . وانها تِّبـ


ان يشركك به و يخفر عادون ذلك لمن يشـاء



 الaقول فان روحه تـكون فیالآخرة علىما كانت عليه فى الدنيا متعلقة بشُركاء يحولون ينها و بينالنلاوصاليه عزوجل $،$ والشالايقبل إلاما كان
 ثالعيد المهلوك قد يعصى وقد يأ بق فلا العصيـالـنـ ولا الاباق يخرجانه





 من دون المسيت من الاءولياء و!صمدون إلى قيور ؤ أو إلى الصـورد

والمتاثيل التى آنخذها تدماء المفتو نيت .بهم تذ كارًا لهم ؛ والـكمن الله تعالى
لا يقبل العبادة إلا خالصهة لو جهه من كل شـائبة .

 يسـون أعمالهم هذه عبادة ؛ وقد يسمونrا توسـلا وشفاعة ، ولايسهون
 أولياء وشفهاع . وان大ا الحساب والجزاء على الـعائق لا على الاسماء ، ولو

 الهبادة ه رواه أُو داود والترمذى وقال حسن صميح ، وهو يفيد المعادة الحيقية في اللدقاء ؛ وهو حصر على سـبيل المبالغة كأن ما ما عده الدطاء لا يهد عبادة بالنسبة اليه ب:وهذا كمده

 احوال اليشر فى عباداتهم أن الدعاء هو العبادة الحميقية اللفطرية التى

 بالتك


 من سسويداء القَلب وقرارة النفس عند وقوع الذطب وشـدة اللكرب
 ثر • أصحاب الـامِات وذوى الـكريات عiد حدوث الملهات . وف் هيا كل العبادات ولدى قبور الاموات . ذللك الدعاء اخلالص الذى يخشاه جالل الاخ الاص . وناهياك يكا يفجره هذا الخشوع من يناييع الدموع • وذلكالدهاءالذى يستغلهسدنة الهيا كل ويستثهره حـدمة اللمابر ويضن به ويدافع عنه رؤساء الاديان . لاiه آشـد اركان وياسمَّم ملى الaو ام • على آن الموحدين اعلى اخالاصا وأششد حبا لله وخشتوعا ( ومن .لناس من يتخذ من دون الثه انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا

 دونه ملاحظا في دعائه انه يقربه اليه زالف وهذا الذيع •ن الشركك فـ .العبادة الذى يتجلى فی الدعاء هو اقواها . لاز الاعتقاد فيه يكو ينـ
 لانه يطيع من لا يطاع ويوجوا من لا يوجى ويتكون عبداً للاوهام
.


 يدعوا ميتا ولا يسـألوه ولا يدعو اليه . ولا أن آلا





 عند قبره يمابب . ولا لِتمرع لاحــد ان يتوسمل الى الله تعـالى بذات .
 وهذه هى من أصول الشرلك وعبادة الاصخام . فلهنا قالت الفــلاسفة
 يـيمب الداعى . وهى مبنية على ان الله تعالى اليس بفاءل مختار يخلق


 هنها مايفيض . وهذا كاه غارج عن الاسـلام . ولاريبانـهذهالاقوالك وثحوها تدعو الليغي دينالاسـلام . وهؤلاءيعظمونالانتياعوالصاللـن.

من جنس تعظيم النصارى . والنصـارى يهظمونهم تمظيم ربوبية من

 . ونى كتاب الرد على الاخناكُى :أن المقصود من جنسسالعـلاة لى
















 لا يحصى عدده إلا الله ، ولم يختر


 عصصا م استتحق ما يستحقaه امثاله وان كان عتده ما شاء اللا الله من قبورئ. وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تثفعهم وتدفعالبلاء عهم قد آتخذو ها

 عليه السام

 صادقين ، وأليس الله بكاف عيــده ويخوفونك نك بالدين مت دونه ، قل
 فالذين يكحجون إلى القبور هم من جنس الذين يمحجون إلى الاوثان



ولا دعاء عجادة وتأله ، والمثركون يقصدونهذا وهذا ، وكذللك حجاج القنور

 من التتار وغيوهم (قلت كالهنود والصينيت والفرس ) وعتدهم اصنام
 الالسـلامفيعنالونويصنلونولا علم لم بذللك





 اللـنة وأهل النار ، فاهل طاعته هم اولياء الله المتقون وجنده المفاعحوت




 وللنجياء الموتى ويظنون ان هذا منعحبتهم وانیا هومنجنسمعاداتهم















 الهملاء زيارة جبل الطور الذى كلم الله فيه موسى عليه اللدلام ولا جهبل

ثور ولا غار حراء ( ولا جبل آّى قييس ) .
 -0








 عالى . الاصل ان اعال اللالت ينقسم الى عبادات وعادات. فالاصل 3 العبادات ان لا يشرع ثنها اللا ماشر عه الله. والاصل في الهادات انلا يكظر منها
 تشتهل عليه من الفساد فى الدين . واعلم انه لا يدرلك كل واحد فسـاد هنا النوع من اليبع لاسـيا اذاكان من جنس لاءبادات المغروعة . بل اولو الالباب




الالماهلون صالاة الرغائُس مثـلا ومايتّع ذلك من الحداث اطعمة وزينة
 وذللك لانه لا بد ان يعتقد انهذا اليوم افضل من امتاله. وان الصصومفيه
 اللياة افضل من غيرها من المع اذ لو لا قيام هذا الاعتقاد في قليه او
 من غيه مرجَع عتتع وذلك لايعرف الا بالثسرع • واعتقاد مالم يرد فيه




- من السهوم
 وفقه الله تعالى للا فيه رضاه . ان لهندهالمسئلة|مثلة كثيوةمنوكل الابواب

 فير كيون ثنها الادوية حسبـ الامراض بعد مaرفَها فيعالِونها بها .








 فقد ظن الدين ناقصا.وهو يكال بِاستحسان عقلهالفالبـد وخياله الكاسدد
 بعد الهرفان. ,



لما. فالو ينفتح ا بدا ماله سـن بفتاحكه اسنان : وكذا الهكس
 احسن بيان . سـواءكانت فعلية اوقو رية هيلابين فرض صـولاة الفـجر






ومر. عهمس او زاد او نقص فقد تعدى وظلم وصار من المردودين
 اتى بهأقصااوزائدا فrل يتجون اتيابالسنةوينال الفغنل الموعود والظاهر


 اذا كانت صصقا وصورة فهى هقبولة ومؤُؤرة واما اذا كانت صورة فقط فlالَّ


 عْهم وما سـوى ذالك من الامور المدثة (اى فی الدـن والعبـادة )
 رإجحة وقال الاستاذ الموحوم السيد حمد رشـيد رضا فيكمابهالوحى المهمدي ان النصطاري ابتلوا بعبادة عيسى cليه السلام . وكذلاك بعض المسلهين
 الغر ويكلبون هلم النفم بالتصرف الخيبي النلارج عن ستن الله تعالى في الاسـباب وهو خأص بالرب تعالى . الـ .

 وان من توكل على الله واستغاث ؛ه مهتقتدا انه القريب الإصصير القدير ينجو من جهيع غخاوف الدنيا والآخرة وهذه قصته روى ان ز يد بن

 المنافت زیداً واراد وَتله فقال زيد ايغضه فقال زيد يا رهحت اغثنى فسهع المنافت صوت تقتله فخخرج هوسن الخر بة و نظر فلم ير احدا ورجع واراد قتله فسمع

 رهع فضربه الفارس ضربة فقتلهودخل الخر بهة وحل وثاق زيد وقال




 العبوديوة فاعلم !ن الازنسان مرك؟ من جسـد وروح والمقصود من





 وهiا لايتيسر إلا بتوفيق الله و إعانته وعصهته فيلمتجىع إلى الله تعالى


النه تعالى فيتول
 اللغير وهو مأخوذ من قوهم طريق همبد أى منذل . فقوللك إِياك
 نهاية التشظم وهى لاتليت إلا عكنصدر عنه غاية ألا زهام . وأعظموجوه

 نعبد وإياك نستعيت









 عبدة



 الذين أصروا على اليتوحيد وأبطلوا القو لبالثمركاء والاضداد ولم يعبدوا

 الا الله . ولم يستعينوا الا بالله فلهنا قال
 واعلم أن ج إيالك نعبد وإيالك نستهيت مـيحان الله والحا لله ولا إله إلا الله والله اكبِى . ولا حول ولا قوه الا
 الاغراض الا بامانة الله تعالى وتوفيته واحسانه . وانعا قال ايالك نعيد ولم

يقل نییبدلك لانه لو قال نaبدلك


 نـكـتة مهra يوم الدن



 فقالوا ربنا ظالمنا انفسنا . ورب اغفر لنا . ورب هـ لى . ورب ارنى


فالدعاء والطلب 3 الخضرد أولى
قوله تحالى
 عليه الصحلاة والسلام . لانه لما قيد غرود رجليه و يديسه ورماه فى النار

 لان ذللك الغيو لا يككثه اعانتى الا اذا اعتةه على تلا





 علىعظم أُمهه . وكونه من أنوأع البِ يتزلة القلـب اذا صا

 الارض خحلئة لا


 فيمها مشـركوا العرب ولا اللهود ولا النصـارى بل القر آن اليظيم ناص
 والارض وما يينهـا فيه تعلى . والرابعة أنه لا ايستحق غيره العبادة . وهـا

 الهبادة . وان عبادتها تنفع فالدنيا . ورفع الـلمات اليها حت . وزعهوا











 الم







 لا يلتفتتاللى الله اصلا وانكان يعلم ان سلمسلة المو جودات تنصرم الى'لله



 والنصـارى والاشر كيت و بعض الغلاة من منافقى دين محمد صلى الله تعالى







 انواع الخرافات ما ورد فی اللمدي ان المتيركين كانوا يلمبون بهذه

 معى له اشباه وقو الـل والثمرع لا يبحت الا عن اشثباحه وقو البه التى


اللعادة وثين




 وينذرون "فم يتوقهون انباح مقاصد
 واياك زستعیین ) وقال تمالى (فلا تدعوا مع الله احدا ) وليس المراد

( لل اياه تدعون فيکـتفـ ما تدعون )



الالمر . وان ما حر مه هؤلاء حزام يؤاخلذون به فـ نقس الامهر


 كتابس خالصهة الاـKيداتى وغخوه أربابا من دون الله .











 الاعظم ) فنههته ثانيا وافهتمه بذ كر دلائل كثيمة . وقلات ارجع وتب



فانا اللهوانا اليـهراجعون .

 يؤ اخذ به أولا يؤاخذ به • فيكمـن هنا التـكوين سهبا للمؤاخذة وتوكا









والمسجد الاقصى ه الحديث فـ الصـدحالح



 اليس.وى ) وكتحجم المى أوش وقولهم انها ( تخت سليمان علميه الهـلام , وك و ك 5


th وفى الـججة البالغة أيض] ، ومن اءتقادات الالاهلية وان قالوا بانه لا لا



 بالنسبة الى مللك الملوكك ؛ و.
 على الحا جز آلإهال ، وهذا هو الفسـاد
 هو الله ، والذالق المَادر الربالر حم هو الله ، والمعبود المستتحق للعبادة
 كا اذ كر لل نبذة هنه| تذ كرة للك ، وقد قال الشه تحالى في سـورة البقرة模


 وذى الaرجى واليتایى والمساكيت وقولوا للنـاس حستً وآقيموا الصالاة

 الارض لله يورُمها من يشاء م, مـنـ عباده والعاقبة للمتقين وجاوزنا بينى اسرائيل البحر فاتوا على قوم يجكفون على أصنام لمم قالوا ياموسىاجعل

 الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدونذى أسمائه ، سـيجزون



 و ك.
 لم يأمص الشو لا وسـوله









 -
 العبدالصّميف فالذين يقولون ياشين عبدالقادر الجيلاني الغوث الاعغطم




 الفائلون خسرانَا هبينًا . ذسأل الله الهفو والمهداية . وفَ آخر سوورة التوبة ( فان تولوا فقل حسبي الهـ ـ لا اله اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرشى الهظيم ) وفى سـوردة يونس ( قل يا ايها




 به من يشاء من عباده . وهو الآفور الرحيم .


 تولوا فانى اخاف عايـج عذاب يوم كبير الى الله مرجهع وهوعلى كلى
 الا الله انى اخاف

 ربك تتولوا عجرهين ، قالوا يا هود ما جئتنا بيينة وما بحن بتاركى الكـتنا عن




 ن انلعيال والمتان انى آرا وللهغيـ_ اللـهوات والارض واليهبرجع الامر كاء فاعبده وتوكل عايه

ومار بك بغافل عما تعملون وقد ظهو من: هذه الاर्ات ان كل الانبياء والرسمل عليهم الصـالة والسـلام دينهم الذوحيد ودعوة الناس اليه مع توحيد الهيادة لله وحهد والتعذذي من الانشرالك بو جه من الوجوه فُن بخالف فيه فهو خارجع

 .

ذلك من فـتل الله علينا وعلى الناس ورس




 |نا من المشركـت .
وف سـورة الـعد



 الطاغوت .








ونى سـورة الایمراء وقغى ربك انلا تیيـدوأالا إياه وبالو الديت احسانا الها يبأغن عندلك




يـ



,



 مسورةالانبياء


 على نيينا وعليه الصحلاة والسـلام ينفaم شـئًا ولايضرم . أف لـم ولما تعبدون متزدون الله أفلا تعقلون -

وذا النون إذ ذهب مغاضبً فظن أَن لن نقدر عليه فنادى فـ الظلهات


 *



 ضمرب مثل فاستتهعواله ان الذئ تدعون من دون الله لن يكخلقوا ذِبابا


 تفلهون وجاهدوا فى الله حت جهاده . هو اجتبا مك وما جحا







,





 بالصالـين
وفى سـورة المْل وله كل شىء وأصت ان أكون عن المسلهِ وان اتلو القرآن فن

 .القصص ولا ولا

الV


 هرزةا • فا بتغوا عثدالنه الرزت واعبدوه واشتكرواله اليه توجعوت • والى


تشثوا فـ الالرض هغسدنِ . ياعبادى الذين آم:وا إن أرضى واسمة فايالى فاعهدون


 س ولا تُش فی الارض مرط ان ان الش لايحب كل غخنال نور
 ان المِي








 تمعلون \&


 الله لايهدى من هو كاذب كفار . أليس الله بكاف عبـده ويخوفو نك


مــنـل أليس الله بعزيز ذى انتقام

 يو جهون






الاعلى ، ولسوف يرضى با ونى سـورة البينـة

 الآياتووغيهها تدل دلالة ظاهرة ان أس الانساس هو توحيد المبـادة , واخلاصالعهللّه ربالعالمين . وان عبد غيره أو اعتمد وتوكل على الاعيره



相


 لأفلون ．وفقَى الله عزوجل





ف و جوب نوحيد الalبادة


 الوه الإي
 ＊أمرات

 عاه "تهبدونهم كمبندة الله .







 رواه بن مسدويه في تفسير هنه الآية وكذا ابت ماجه وعن ابن عباس


 الله عنها انه كال


 خيها فالان هذا كله به شسرك .










 المسرين كالىازى وغيره على وجود الصانع تعالى ـ وهى دالة على ذلك بطريق الاولى :

 رضى الله تعالىعنها الانداد هو الشـرك أخ أخفى من دبيا

 وقول الرجل لصاحبه ماشاء الله وشئت ـ وقول الرجل لوا لا اللا ولها وفلان وهذاكلد به تـرك . رواه ابن ابى هاتم وهن عمر بن الذطلب رضى الله

 . .













 النج

 حمد ؛ ورك












 ．


 السـع والا بصار ومن يخرج الحى منالميت ويخرج الميت منالحى ومن




 قأتلهم على هذا الثرك ، ودعاء المى إخالص العبادة لض وحده ، وتحمقت










 لفظا ، والـ كـفار الـِهال يعلمون ان مراد النبي

 لشىغ عجاب ）






 عند اله 我 هذا أمر محاكم بينلايقدر احدانيغير هسناه
 عنه 6 منباقولم




－وإنا آرادواالمِلاه والشثفاعة
واعلم أن شُرلك الاولين أحخف من شرلك زمانتا من وجوه • الا



 الله حخاصين له الدئ





راستغ • واله النستع الان




 اذا صدق رسـول الشَ الاسـلام • وكذلك اذا Tمن بیعض القر آن وجهد بهضه بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصالاة وجهد





一梅
 فر يسغة جاء بها الني


准






 سأى ,
 , ا, آ" حتى تؤهنوا باللهو حله ,

الطاغوت ، وما أرسلنا من قيلث من رسـول إلا نو

 أنالتب





يوين هم . .





 كالهتا الثاعر عجنون
 من بنيت باسمه من العـاللـت وعبدت ه صاروا يقولون لا اله الا الله


 من الاخلاص الدى هو حق اللهعلى عباده ، فيقول لا اله الا الله وةــد

 في علم المقول اليد الطولى فـيجهان كيف جهلوا من الون ذلك ما ما دعت اليه



 وفيه أيضأ نقلا عن الصواعق المرسلة : التو حيد نوعان ، النقولى






 بالقلب واللسان والِوارح للّاوحده ـ ومدار مابهث الله بهرسله وأثزل



الىالشتعلى . وأقربهم اليهوسيلة أولو! المزم وأقربهمالتليلان ـ وغاتّهم




 وأصل عبادة الاصثـام ان قوم نوح عليـه اللـلِم صوروا صور الصانٍ
 الدعاء عندها مستجاب ، غَ ينمالم منوهذه الرتبةا انى الدعاء به والاقسام


 ورأوالاذذلك أنفع هم مندنياه وأخر اهم ك وكل هذا قدعلم بالاضطرار



 اشمأزت قلوبب الذين لايؤمنون بالاَ خرة واذا ذكرالذين مندو نه اذ|

؛يستبشرون
أهل الشـرك




 الاموالا والنتود والمواثى ، ونِّعون ان هذا المذر ينبنى أن يكون
 بالطواف هول القبر والتوجه اليه وطلب الـالمات منـه فيتاتادوردنـ

 وغوغاء ．وإذا نهيتهم عنه قاموا عليك يلمبونانك ويغشبونك إلك إلى الزندقة ．وهكذا رأيتهم يفهلون فق كل اللزارات التى يمتقدونها ．كزار






 " - شـ . S.V゙ =
 عل和 : ;
 على رضى الله عنه على مايلגعون
 .


 ; ق6 هلـد ، ويقومور ڤبهr j

اعتابها، فا من قوية فصنال عن بلدة الا وعن هنه المزارات المعبودة موجودة ، والشيون والسدنة اللدهلون يـكاون حـكايانت خرافية
 والهبد الضيعيف lل دخلـت بلاد الهند ورأيت غلوهم فی ز.



 هعِن الليت ف بلدة اجِيه ششريف ، ورأى وفود الناس وازددهامهم عليه






 فقلت نعم انا انك, انك المنكور انا تال ذللك القول وقعل هافعل لـِخرج الناس من نور الايماند والتوحيل الى ظلمات الثرلك والضلال ، وانا اتهجـب منلك تفتخر بقولك
.
 ان ألاهوات يعلمون ويتعرفون ويقنون الـاجات ، وهنه هـعـية


 قالرا يا اباعلى ما اخلصه واصو به 6 قال ان الهمل اذا كان خالصا ولم


خالصـا صوابا ، والـالصر ما كان لله والصوو اب ما كان على السنة .

 وفيها ايضا الال العلامة عبد الله بن عيد الرحّن المعرو فت بابإِطين


 الـلفف تفسـير العبادة بالطاعة ، فيدخل فـ ذلك فعل ألأمور وتركّ المغظور من واجب ومندوب 6 وترك المتهى عنه مز محرم و مكروه 6




 الااللهو مع ذالك يفعل الشركك الاكِّ كـدعاء المونى والغائثين وسـؤأهم
 مشرلث شـاء آم أخى





 المعبود بكح



 هو القادر على الاختتاع • وهنه زلة عظيهة وغانط فاحش إذا تصورد

 .








 وكل رائس فیالصْلال ؛ وقال



 وسدنة الاو ثان والداءين إلى عبادة أهل القبور وغيرث .
 اليه وقصهده وانه فعلك كنا وكنا عما هو كنب أو من فعل الشياطين
 .



وغير و وهذا حت لا بد منه ، لـكن لا يدخل الرجل في الاــالام ، بل.


 وان الذى يدخل الرجل فـ الاسـلام هو توحيـد الاكَّمية ، وهو آن
















واهثالمم من أهل العـادة والصـلاح فيكل بلدة وقرية ، وقد بين أهـل



 .الـلـكتب تنهى ان يدعى احد من دونه لا دلاء عباء
象



 أحل دماء








اليوم من دعاء غير الله فحى الثدة واللـاء ، هذا يربد سـفرً فيآنى عند قبر فيتذر له ، و هنا تلحقعه الشدة فى البى واليتح فيستخغيث بهبد القادو









 العزيو واللات وناسيمت الجِن ؛ فصارو او والذيت يعتقدون في الاصنام
 الذين يعتقدون فع الاوثان من أللشب والـحجروالذيتيعقدونفي الانبياء ,
 المصتفين على جهالة مبن الثراك الا كبر وهو لا يفطن للالك كقولك



وآمثال ذلك كميوـد
















 !

 خلك من أنواع العـادة الضّامهة والباطنة ـ وافراد الله تعالى بالهبــادة
 لا إله إلا الله بصدت ويتين أخخرجت من قلبه كل ما مسوى الله محبة وتصـيا واجلVلا ومهابة وخشية وتوكال ، وهذا هو حقيقة الاخلاص
 قيل التحسن البعرى رحَه الله تعالى ان نالسع يقولون منقالى لاإله إلاالله
 يقول لا إله إلاالله انكا يقولها تقليداً ولم يحالط الا



- الناس يقولون شـيـًا فقلته ه الـديت

واجهل النـاس من يـتتح على جو از الشرلك ,الضالن بعمل الناس

 شسر من تحت اديم السماء منهم خرجتالفتنةوفيهم تسود a وقولذم لو آن













-





 يا رسول اله هال وأن "َحجزلك عما حرم الذ عليك " وتحقيت هـنا
 خلا يهصى هيبة واجلالا وتِية وخوفا ورجاء وتوكا عليه وسـؤالا متـهـ





 على اللـياء وعلى اللمف بغيرالله وعلى التوكل على غيه الله والاعماد عليه بَ
 وشاء فلان ، وكذا قوله مالى الا الله وأنت ، وكذلك كل ما يقدح في.




 وان كانذالثلايخرجمت الالة بالـكمية، ولهذا الى السلفف كفر دون كفر وتُركد دون شـرك .
وقــد ورد اطالا الاله على الما








 عبـادى ليس للك علمهم سـلطان فهم الذئ حعقوا قول لا اله الا اله
 وا



 عنسِيـل الذ

 حقت عبو دية الله وحده ورم يلتفت مaه الى شىع مت الاغيلار ، ان قول




 ك , ون


 يكيبكالله فالايم محبة الش الا

 لا اله الا الله محمد رسـول الهُ 6 فن قالها صادقا من قلبه حرمه الله على


 اله إلا الله هى كلة التقوى ، وهيكمة الاخالاص وشمادة اللا
 الثلق ، ولاجلبا أرسلت الرمـل وأزلت الـلكتـب ، وهى مغتالح دعوة


, ألهّ ؛ والصراط المستقمَ وهو البى والطاعة والحسنات ، وهو طريق اللمالـكـيت ومنهاج القاصدين والعابدين ، وهو طريت الزهد والعبادة 6 ويسـى الفقر والتصوفف ونحو ذلك وتللك العبادة تؤدى ما وردت عن

 صالانهم وصيامه مع صيامهم و"راهنه مع قراءمهم يقرؤن القرآن لايماوز هناجر هم ؛ يمرقون بن الديت ما مـرت الاسهم من الرمية ) فاهل اليدعة












 ذ كر الاسم المغرد فيهعة لم يشرع تليس هو بكالم يعقل ولا فيه ايكان





 خاطر وانتظار مايتزل ، واناءا هى


 عنه الاتوكل ملى



 اليهم الـسبل الشرعية ، حیى ينغضم فی الیلم والقرآن واللـديث ، ولهذا كال


 فى هنا الشأن ، و كـ









 حول ولا قوة الا بانته ؛ وهؤلاء غاية توحيدر هو هو توحيد المشركين .الذين كانوا يمبدون الاصينام

 السهاوات والارضايعرف ويعبد ويوحد و يكوننالدين كاله له ؛ والطاءة





路






 وان الثشرلك لايغفر مبن دون سـائر النذوب ؛ و تفـغر فيه فان الفرق بين





 متلازمان ، فـكل مشرلك





 عiدهم الم أسباب ووسـائطـاقتضت ايكادها يسهو نها بالمقول والنغوس








 مذهب مشوكى العـابئية وغيرهم ‘ ومنهم من يزعم الالا لا الاصغ

والاVكه الاكبى ؛ وان الاصغر يوصل الى الا كِّ .






率




 والنُرك ينقسم اللى كيير وأكبر ومغفور وغير مغفور غَن الغيرا! الغفور





 مـت الترابب .צب الارباب ، والعبيد عالك الرقاب فاى ظلم|قبح منهذا .








 فی الارض ؛ويتول والله وحياة فالان ، اُو يقول تذرًا لله ولفاللان ، وأنا

تائـس لله والفالانبأو أرج


 . الااعر كاه ه فازمة الامر كلا

 .وحده . والتهظم والاج



ك






 معtا فنالصiل







انتهى ما ذكره ابت القـم ،


 النقص والمبرأ عن صفات اللموت ـ فان المستحق للابادة التى هى عبارة







 المنتحوتة هعبود

 وجوب الوجود وشريك الستحقات العبادة . بل الانم والاحور ج اليـه



 معاملة استحقاق العبادة . وهارغون'عن نق شـريك امستحقاق الهيادة . لايتتحاشون منعبادة الغير . ولا يتـكاسلون من عمارة الدير ، والانبياء
 في لسان هؤلاء الا كابر من يكَون اسيرا لعبادةغير المتسبـدانه ه وان









 لامaعود الا الله.



 بالنفى والاثبات 6 مُ الاشتغال






 اعتقادى وعملى ، فالاعتقادى من اصرول الدت والعهلى من فُروعه ، وفاقد


 اشـرالك شیع بالله تعالى لافى وجوب الوجو د ولا فى استتحةات المبادة 6 ومن لم




 الاص:ام والطاءغت
 نفس ال_K فر وانـKار على واجب الو جود تعالى وتقدس وقد قالل تعالى.






 فيكفرون هن حيث لايشعرون ؛ وما يفعلونه هنذ بـحالحيو انات المنذعرة


 من عند انفسهون ويصشت بنيتهم ( قلت مثل .





 ما قاله وحبذا ما افاحه هذا هو اللـت ، ولـكـه سـاعحه اللش ابتلى . عا زجر
 الستتحسانه الذكر باللفظ المغرد كألله الله او هو هووأمره :به ، فأنه ليس يذكر شـرعى ثافع مفيد ؛ بل يشتركك فيسه المسلم والمثركك والملهدد مـ)






 و الروح وغيوها، وآهثالها من البدع التى ما انزل الله هrا من سـلطان ،
 فى الدين شيئٍ ، وهذا المؤلفـ يحذر عن ارتتكاب البدعهة وينفر عنهـ｜


 ＂ كحس الله ؛ والتدي آمنوا آثشد حبا لله


 ．الماثل المارضالمقاوم وهذاغير صميح لان القر آن قصلناخبر متخذى











 الآتية














 ذلك فعليههم أن يطلبوه يعملمrم لا بإسـنتهم وقلوبهم مص شــكر اللهتعالم ملى هدايَهمم اليهوآقدار هم عليه -




 وغير ذلاك من ضروب التوفيت والالهام . فن قعرفى آخاذ الالاسباب






 برىء من أقو الهم منه لا الله عليه . فالمشـرك مشررك وانصصلى وصام او كان على ألسـهعمامة كالقبة



مسبدة ابو الفـ .
 مبينا للناس ما جاءعن الله ورسوله فيعهل بقوله وان لم يعرق دليـله ويتخْذ رأ يه دينـا وانجـ الاتباع وان ظار أنه عخالفـ لمـا جاء عن الثه


 وزجرهr الآ الْستودى او جامع الرموز吕 متحخذى الانداد . ورجوعهم عندالـاجة الىقبورهم وطلـ النتحاة متبم







 وفيه أيضا ، ويــ

 ,
 فيه قارىع القَرآن . و قد اشتشبه على بعض الماحثين السِبـ في مدقوط
 لا يكاد يظهو لهم أثر • وظان ؛مغهم ان التصوف من اعظم الآسـباب








 أحدثوا اظهار قبور






 وهذا الاعتقاد هو عين أتخاذ الانداد وهو مخالفـ لـكـتمب اللة وسـة



 فلا اعتراض عليه ، و فى المنـكر أنه هن أهل الشمريعة فلا التنات اليه ،

 وعشاد














 طريق لم

 فهيرتقليد لاهل|لظاهر ، ولا جّود على الطواهر • ولغد تشـوهت سـيِة مدعى التصصف فى هذا الزمان ، وصارت وس-ومهم اثبه بالمعامى والاهواء ؛ واظهرها فى هذهالبلاد الاحتفاللات

الأى يسهو







 اذن ان يحرموا ما وعد الله المؤمنين من النعر بلا


والهدوى من الامـ الاخرى .


















. يضر اللّ
وفيه أيصا ، ثال اللهتهالى








渓：






 يهز天 ب大اهيو محم الله تعالى ضروب الشركك وصفات اللكافورت وأحو الهم الا عبرة لم，

 للحهتدآع يه قد انصرضوا ولا يككن أن يوجد هشالهم 11 يشتوط فيهم










 إ







 عنهم

 أَم للا -



 من هزؤ هؤ لا



 حتى دخلنا حـجر الاضبـ الذن دخلوه ولا شـلك ان كل أَجرة يؤخذ على عبادة فهو من أكا اهو ال الناس بالباطل ، و قد مغه العدر الاول وألا


 مرضاته ، ومتى شـاب هنه النية ثـائبة بن حظ الدنيا خرج الزهـلع

 . الarل شـركا



شيـئا ، والثرلك به نوعان احدها يتهلق بالالوهية ، وهو ات يمتصد ان









 القادر النى ييده ملـكوت كلش

 وايقاعهاهو واحد لا



 والتضليل التى جري عليها المشركون ، كقولم فيمن يتخذونهم وسـعاء.










 والميى والميت الستقلالا ، ولو رجموا إلى عقائد الذين اتبعوا سـنهم من المشركينوجدوحم| الالالله تعالى ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفهاؤنا عند الثه ، وأَّت سـأتهم من خلةهم

ليقولن الثه



 اللذن اعتادوا أن يتخذوا وسائل ينهم و بين آلهتهم يعربونهم إلى الله






 , وتوجهإلى وحدى







 آخر أَقوى مi



.:










عباده خ فقد استتمساك بالهرة الوتق لا انفصام فلا

 احدها تصرفية الارواح وتخليصر المقول من شـوائب الاعتتاد بالسلطة




 وأم'أَعال العبادات فانعا شسرعت لتر يية هذا الروح الامهى في الروح

 الناس عن حقيقة الالــلام وادين حجبت عنها الرسـوم:العمطلية ،والتقاليد

المذهيبة ، والنزغات النظرية


 فاما وحدانية الالوهية فهى قوله تعالى
 وتدهوهوتصمداليه لاعتقاد هاانالسلطة الغيبييةلهو وحده ، وأما وحدانية


 تعالى عنه-ا وا فانولوا غير الله بآخاذالثركاء الذين يسمونهم وسـطاء وشفعاء . وآخاذ الارباب



 هسائلّ الدين البهتة ، العبادات والـدلال والـرام

وق قول تصلا

 وتدبير شـيُو

 ويغهلون كل ما يشـاؤن 6 مل يعدهؤلاء من أهل الامـالم ، واتباع القرآن








- اليشر

وقي قوله تعالى


 وجيع المتائدالباطلة لا تز كى نفسه بالتخلى عن الاخلات النميمه ،والتحلى

ياللالـكات الفاضله . فان الوثنى من يعتعد انوراء الالسـبابب الحذبيعية التي





 بالتو حيد المالص
وفى قوله تعالى




 بالله الاو قدذ كوفالقر آن بعض ضروبه عندمشركى العرب . و هوعبادة الاصنام بآخاذي آوليـاء وشفعاء ووسطاء عنداله تصلى يةوبون المتوسل بهم اليه ويقضنونالـاجاتعنده 6 والآياتذذلك كثيرة.والثـرك أنوأووضروب
 اله ، وأشدها وأقواها هوماسماه الش تعالى دعاء وإستشتفاعا وشو التوسلـل

 . ولا صيام ولاعبادة أخرى ، ولا يخف انهذا الثمرلك قدفشى نى السـلمين




|lالا الـدـديقون ورن

 النه تعـاللى على عباده ، لانه منمهم علمهم حاز فم بالارادة 6 فاعلم ان من
 هذا الاعتتاد عنده ان الهـادة حت الشه تـالى علىعباده . وانهمهطالبون



 لايعتقد هذا فهو دهري لاتقع عبادته وان باثشرها با قلبه ولاتفتحبِابً ينهو بيزد به . وكاتت عادة كساءو عاداته .

 فـالارهام كيف يشاء . لاإله إلاهو الالعزيز الـا




فان هاجوك فقلت اسلمت وجهى لله ومن أتبعن الا وتال عيسى عليه السلام داعيا الى توحيد الريويمية ونوحيد الهبادة





 يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كـفروا هؤ لاء اهدى الـا



 با أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا المى الطاغوت



 انه لايغفر لاحد شركهبه البتة . وقد يغفر لمن يشاء من اللذنبين مادون


 ذلكبانالشتركف نفسههومنتمى فسادالا روا حوسـفاهة الانفس ,









 يدعونهم مندون الهأومعاله شركاء . ولكن لا يأبون أن يسهو وأولياء.


 هو العبادة ) رواه ابوداود والترمذى وقال حسنصصحيتع. وهو يفيدحعر العبادة المقيقيةفيالمعاءو هوحعر على سـبيل المبالغة . كان ماعدا الدعاء






 القولأوالمملعبادة وهو الثشهور بالسلطة الغيبية التىمىواء الایــباب


 العبادة فَالداء النى يفيض على اللسان عنسـويداء اللقاسِ وقرارةالنفس عند وقوع الخطب وشـدة الــكرب والثشعور بشـدة الـاجة اللى النتىع وانستعصـاء الوسـائل اليه وتقطع الاسبابعدوته ، ذلك اللداء الذى تسـعهع
 العبادات ، ولا


 الاديان ، لا;

 يفسـد الدقل ، ویِ


ا اعرضة وقد قأ الله تدالِى فن سورة المائدة وقال المسيحع يا بنى اسـرائيل

 ثن إل



 ان أعهدوا الله وبى وربك

ونى سـورة الانعأم













والسالام $/$ انما دعوا الناس الى توحيد الله بالaبادة

 يومغ ان الالمريت الذئ خسروا أنفسهم وأهليهم وتم القيامة، الا ذللك هو
 اجتنبوا الطاغوت أْ يعبدوها وانابوا الى الله لمم البشرى فبشر عيـاد

*









 ابتدعوها ما كتيناها عليهم الا ابتخاء رصْوان الله


 حت رعايتها ولا صارتا والنعرانية ذات تقاليد منظمة فيالقرن الرابع


 وفي خلفهم المرائين وكثير منهم فاسقون






 فذ كر من كل فريت ما حذف مـقابله من الآلخر على طر يقة الا حتبالك أى انیخن اليهوداحبارهم وربانيهم والنصارى قسو وسهم ورهبانهم اربابً
 حت الرب تیالى ، وهم يتّوسـلونبهم ؛ ويتخخذون لممالصورد والمتاثيلف كنأسهrم 6

 عن رؤسأهم ما كان خاصً يبمضالاحوالمت قبل أن يدونوهقى المشنة والتمودهثم دونوهة







من العبادات وتحريـ الهرمات











 مغضنوب عليهم والنصارى ضالون ؛ وهكذا قال حذيفة المّالـــ وابت
 ولبیض المفسرين أقوال فى الآية جديرة بان تنقل بنصها لـا فيها




القرTآ ؛ مانصه
 فانما





 الآية ـ بدليل قول المستيع












 قرأت عليهنم آيات كثيرة من كتاب الله تهالى فى بعض مسانالم وكانت

 الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلا


 والجواب أذ الفاسق وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لايمظهه لكن يلعنه و يستخفت به ، أما اولئكالاتتباع كانوا يقبلون فون الالاحبار

والرشبان ويعظمونهم فظهو الفرق
 تمظيم شييخهم وقدوتهم فقد يميل طبعهم الم القول بالحم الحلول والآتحاد ؛






 كانوا فيه بخالفين لـا

 هذه الوجو













 وتقاليد



 وغيرها الو فعمن الناس على هذه الطو يتةَ والهداية . ومنهم اللدعاة الامها

وأولو الجمهيات التى الستسـت التنعاون على نشرها . وقالالسيد صديت حسن فت تفسيره ( فتح البيان فى مقاصد القر آن)



 الله وبا هينه ونطقت له كتبه وانبياؤه ـ هو كالتخاذ الالهود والنعـارى











 القوال امامهمراماملم : وقدوتهمو قدوتكوهو الامام الاولى

رسول الله المعصوم )
" دعوا




 الذي تتو جه اليه تلوب العباد ـ بالاعمال النغسية والبدنية والترولــللقر بة
 والقد رة على النفس والضر بالامبـب اللمع ونة وغير المروونة اذهو مسترها و بغير باالـن شاه ، واللـيت بالعبادة هو الوب اللالت







 الذاتية غير مقيد بستن الله تعالى العامة فى الاسدباب والمسببات كامثالد من ابتاء جنسسه فقد التخذه ر با . وكنلات من اعطى اى النسان هْت التشهر يع الدينى بوضع اللمبادات كالاو راد المبتدعة التى تتخذ شـعاءو موقوتة كالفرائض. وبالتحر مFالدينى الذىیتبع خوفًا مر.

 او سـجد له له او ذّيُ القرا بين له وذكو عليها أسهه اوطاف بتعبه وتعستع وقبله تقر با اليه وابتغاء مرضاته وعطغه وارضنائه النه عنه وتقر يبه اليه زلنى



وقد ثبت فى الآيات الـهكمهةالقطعيةتالدلالة ان الهنعهالى هو شـارع

 هى اقوى الدلا لاتووآركان الديتالتى لاتثبت الا بنص كـتا الا



 على إقامة المصالح ودفقع المفاسـد ؛ ونصوص الـلـكتاب وهدى السنة وعمل السلف الصالحوكلامهمكثيو فى هذا الباب. ولا سيا التحريم الدينى الني . هو موصنوعنا هنا ، وكو نهلايثبت الا بدليل قطمى الدلالة والرواية : , نقل ابن مفلح عن شيـن الاسـالام تقى الادين ابن تيمية ان السلغ

 أهل العلم يكرهوذفقالفتيأ أن يقولوا هذا حلالولوهذا حرام .الاماكان .
 عسروا مايسره الله من دينه ، وأوقموا أَنفسهم والناس فی أشـد المدر ج ثالدى نفى اللهتمالى قليله وكثيره بقوله

حر ج ك ما يويد الله ليّجمل





 ظل على الاغخذ بالا باحة إعتقاداً وعیلا أو إعتقاداً فتط كعمر بنالذطاب

 وهذاموالاصلفان كان الاصر هكـنا لاتثبتالحرهةَبالدليل الطنى.فابال النـتيقولونانقولالامأم|الفى أكرهاولا يمتجبى|ولاأحبهأولااستتحسنه يدل على الـكـراهة التتحوعية مع الـلم بان إجتهاد العالم حجهة عليه لاعلى
 هذا حالل وهـغا حرام • وسماهكذابً وسمى اتباعه شركا . واعام ان




يأذن به الله












 من الاذكار والادعية المطلقة والميدة بالمار بالمبادات الغْتلفة ؛ وبالازمنة , والامكنة وحدوثاللاوادث وقد يةول نصيد لالبدعة ؛ خذول للسنة ، الـن هـ هـنـه الاوراد بوالاحزاب والصلوات التى وضعها شيوخ الطريةة المارفين وكبار

 سمن الصلوات والاذكار والادعية الأنورة . فكّيف يصح لاحد آن

يأفـ冖 ع

 الجُهل وهعف الايمان ؛ وانه عين ماوقع لم قبلن؟ هن الهباد والــهبان ،






 ورس-وله أو فوق مايیلمان من ذللث فانه أصرح فى اللكفر بقدر هاتدل





层
 مندونهأولياء


 مت دينية ودنيوية كوسائل الـُهاد وتأليف الـكـتـ وبناء المدارس والمستشفيات وتنوري المسـاجِد

 كثيِرأوصلوا عليه وسدلموا ذسليا
 *ن الاكאتاب والسسنة وتقييد ماقيدته ؛ ولذلك قال الفقهاء : وصالاةرجب

 وكيفة مخصوصهة وزمن خخصوص . وهذا حت الشثارع لا المسكف.والا فهـا من الصدلاة التي هىأفصل العبادات ـ وقد فصل هنا الموصوع الامام -الشاطبي فی كتابه الاعتصدام

 .


 ضالالا واتباعالهوى ، ولا ءِكن لا
 .



ورد :يحق على من دَساهل فيه من المتفقهة (







 بالدين وا كتساب الملا والـلاه عند الموام ؛


 ومتى تقوم الساعة ، ويزعمون ان الآيات العريكة في خلانـلـذلك نزات

 ييطل الاونُ ؛ ومنهم من يُتج يبهض الاحاديث الموضو الا


 أصل هذا الوجود ؛ ومنه خلق كل مور


 هذا الحديثرواية ودراية وكذا هافـى معناه فـ المجلد الثامن من المثار ．
 الاوراد والاحزاب والاد الصاورات المبتدعة وايثارها على التمبد بالقرآن






国 شبراً بشـبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضـ لد يارسـول الله اليهود والنصـارى ؛ قال فُن • وما قصص الله علينا ماقص بن



 اللكتابب!س,ور كسور القرآنأوبادعية وأذ كارنبوية كالاذ كاروالادعية المهدية فى وصفت جالال الله وعظهته وأسمائه الحسنى ؛ وطلب آفصنل مايطلب منه تعالى بنتخير الآخرة والدنيا ، وهل كانأهل الهعر الاول ولا ولا ولا
 والستنة ، وهل صارت الشتعوب تدخل غي دبن الله آخوا اجا إلا اهتداء هrم مَ هل صارت الثدهوب الاسلامية بهد ذلك اللى ماصارت اليه من الذل والصغار ، وتنفير الامك عن الاسدلام إلا بتركّ هدايتها الى البدع والالحاد واللالم المبتدعون لمذه الاوراد والصولوات يخدعون الهوا

 كذب صرأح ؛ وما ليس له ستد يعتد به ؛ ويردون على دعاة اللكتاب والسنة باتهم لا يمظمون النج يقفون فيه عند الحد الشرنى ، وباتهم يكرهون الام الاولياء ، وينكرون



 ان فى بعض كتب الصوفية كثيرً من المعارف والفوائد والمواعظ الما








 إلا وهويجنون


 توارت بع اختلاف الدين ، ومنان والنده إلا واقفيE ، أى لايقول آن
 أَصول الديانات والزهد على طريق العـوفية ، فسـئل الاهام ابو زوعهة

 هذه اللكتي عبرة ، فقال من لم يـكن له فتكتاب الشه عبرة فليس له في هذه عبرة 6 هل بلغ
 قوم قد خالفوا أهل العلم ؟ يأنو ننا صمة بالماسـي ، ومرة بعبد الرحم



- رسـوله فِاء بعدو هؤلاء القائلون بوحدة الوجود وغير ذلك بن البدع

الرب حت والعبد حق
إن قلت عيد فذالك ميـت أو قلت رب أنى


واحد فى الـفيتة ؛ وانْا الاختلاف في الصورة ، ومن شتره فیديوانه .

فه فى عقيدته وعبادته و يدعوا العامة الى ذلك ، ونحن نوى المفتونين به

 بالـكتاب والسنة ؛ قلت ومن كان مر• أهمل 'العلم والفهم وأحسـ أن
 خى العبادة فعليه بكتاب ( مدارج السالكین ) للمحعت ابت القم ششرح
 معارفالصوفية التى لآختالف الـَتابووالسنة مع الرد على ماخالفها .



 المستعهرات الفونسية الافريقية ، وثن شیيوخهم هن يأخذ الرواتب




 والنصسوص في دعوة المسـلمـن الى فrم

 ولا ت يغروض الـكفايات مسنـ اللافاع عن الاسدلام وتعزيزه .ودفق الاذى والاستعبــاد والظلمعن أهله ، وإعزاز الالمسـة بالقوة والثروة بالطرت





 ا'
 دبهم ورب كل شیع وملميكه (لا إله إلا هو ) هى تصليل لالمر بالعبادة له


 طويق ألاسياببالمستخرة للاذلق مثل مالله آّمابالذات آو بالواسـطة عتده
受
 - اذنه انتههى







 والبدع \& وبنيت هنه السـورة على الالهية . والر بو يية والر حة ، فايالك

 وعبادiه هي شثكره وحبه وخشيته . فطرى ومهقول للعقول السليمة لــكن طريق التعبد وما يعبل به لاسبيل الى معرفته|لا برسله ؛ وفـ، ونا بيانان ارسـال الرسـل أْس مستقر فيالaعول: يستدحميل تعطيل العالمعنه
 وو لم يؤمن به ولهذا جمل سـبحانه الـكـغر بوسله كفراً به .
 هدى فى هذه الدار إلىـ＿اط الله المستعیمالذى أرسـل به رساله وأزذل به كتبه هدى هنالك إلى الصرط المستقيم الموصل إلى جنته ودارارنوا قدر ثبوت المبد ملى هذا الصراط الذى نصبه الثه تعلى لعباده فى هذد الدار ．يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على ملى متن جهنم ．وعلى．
 عـر كالبدق ، ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يكر كالرئ ؛ ومنهم من

 فلينظر الaبد سـيره على ذلك الصراط من ـيوه على هذا حذوّ الفــذ
 والثهوات التىتعوقه عنسيرهعلى هذا الصراط المستقيمفانها الاهكاليب


 ，الله تعالى ذكر الصراط المستقيم منفردا معرفًا تعريفيت تصريفًا







 وهذا لأن الطريق الموصل إلىالله واحد . وهو مابعث به رسـلهواْنزلذه
 طريتواستضتتحوا من كل ياب . فالطرقعانيهم مسـدودة والانواببعليهم مغلقة إلامن هذا الطر يق الو احد ـ فأثه متصبل بالله مو صللإلىالله.قال الله
 ولا كان طالـ الصراط المستقيم طالـ أمر أكثر الناس ناكيون عنه ، مريد لسلولك طريت مر افقه فيها في غاية العزة ، والنفوسى مجبولة على وحشة التفرد وعلى الا نس بالرفيق • نبه الله سـبهانه على الرفيق فـ


 الهر اط وحشته تفرده عن أهلى زمانه وبنى جنسه . وليملم آن رفيقهفى

 عليلك بطريق اللت ولا تستوحش, لقالة السالهعين ، واياك وطريت




وقد ضربت الك هثالين فليكونا مناك على بال ـ المثل الاول : رجال

 شيطان الانس أقوى منه فقهر ومنهه عن الوصول إلى المسـجد حتى فاتته
 عن الصفف الاول وكال ادراك الجاعهة . فان التفت اليه اطمهـ فى تفسه ورعا فترت عزيمته . فان كان له معرفة وعلم زاد في السعى والمجز بقدر التفاته أو أ كثُ . فان اعرض عنه واثـتخل عا هو بصدده وخاف فوت
 هن الـكلم ولـكـنه إذا أحس به التفت اليه فيضعف ستعيه فيدرك الـكلبفياًخذه . والتصد أن فى ذ كو هذا الرفيقمانزيل وحشة التغرد. - ويحث على اللسير والتشمير اللكات بهم
 أى ادخلني في هذه الزمسة واجعلمى رفيقِ لمم ومعهم . والفائدة الثانية :



 من تصددقت علمه وعلمنى فى جلة هن علهته؛ واحسـن إلى فى جملة من شملته باحــانك





 والترمذى - احدهلا - حديث عبد الله بن بويدة عن أَيه رضى اللهعنه
 الله الذى لا اله الا آنت الاحد الصهد الذى لميلد ولم يولد ولميكن له كفواً

 فهذا توسلل الىالله بتوحيده وشـهادة اللايحى له بالو حدانية وثيوت

 كل فيه جیيع أنواع السودد وقال سعيل بنجبير رضى الشتحالى عنه هو
 خا ولم يكن لهكفوا احد

بالا عان بغلك والثشبادة به هو الاسم الاعظم . والثانى حديث أنسوضى







حقيق بالاجابة .
و نظيّ هذا دعاء الذي


 ووعدلك الـات ولقاؤك حت والمثة حق والنار حق والنبيونسن حت

 ومأأسررت وما أعلنت . أنت الtى لاإله إلاأنت . فذ كو لأتوسـل الئ محمده والثناء عليه و إعبوديته له م مــأله المغفرة



 فساد القصصد وهذان المرضانهما مـلالك الـراض القلوب جميعرا ، فرداية
 هذه الهدايهة افرضر دعاء علىكل عبد وأوجيه عليه كل يوم وليلة في كل

















لغيره (r) بِّره وشسرعه (r) لابالهوى (٪) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم



 مَ ان القلب يعرض له مرضان عظيان إن أ يدار كهما تراميا به



 انواب اله|فية وتحت عليه النعهة ، وكان دن المنیم عليّهم ، غير الأضورب










عن أقى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عiه آن ناسـ مـن أصصابِ النبي

 , من الغنم ؛ فِعل وجل منا يقرأ عليه بفاتحهة الاكتاب ، فقام
 فقال مايدريك اْها رقية ، كاوا واضربوا لى بسهم 6 فقد تضهن هنا

 غير ثابل اما لـكون هنا الحى غير مسسلمين ؛ آو اهل بمخل ولؤم . وآما شهادة قو اعد الطــِ بذلك فاعلم ان اللدغة تکكون من ذوات المات والمسوم 6 وهى ذوات الانفس اللمبيثة التى تتكيف بكيفية
 تفاوت خیث تلك الiفوس وقوتهـا وكيفيتها فهنه النفوس الخصنبية

 وAن هذا نظر الحائز ، فأه إذا وقع بصره على المعيت حدثت في نفسه
 اللدلِح فاذا قابلت النفس الزاكية العـلو ية الثشريغة التى فيها غضنـب
 والسرارها ومحانيها وما تضضمنته مـن التوحيد والتوكل والثناء على الله













 والالمـر آعظم من ذلك ، ولكن بحسب قوة الايمان وصهة اليقين والل

المستعان



كاذكرت




 وإيشاره و تقديءهعلى









 لاثبات الـالت تعالى والرد على من جهده باثبات روو بيته ته لى الالمين




والمثيتون للتخالق تحلىنوعات ، أهل توحيد وأهل اثـرالك ، وأهلى


 ربويته بلميع مافيه من النذوات والعهفات والـركات والافعـال .









بالرى



 يوفوا إيالك نعبد


وخوفًا ورجاء وطاهة وتعظما. فايالك نعبد تحقيق لهذا التوحيد، وا بطال

 عليهم

واعلم أذ الثه تعالى قسم الناس الى ثلاثة أقسام : منعم




 رسـولا
 فتحوا بلاد الـكفر وقلبو ها بلاد الاسـلام ، وفتحوا الحَلوب بالقو آن

 عدو من غيرهم الا كانوا اهعوانْمملى الاسدلام . وکم جهووا على الاسـلام




فسمروه فانه صراطهم الذى كانو اعليه م وهو عین صراط نجيهمَ وهم الذّن



 وانا العبادة عبارة عن الاعتحاد والشیعور بان للهعبود ــلطة غيبية فوق وت
 هنا الاعتقاد والثتعور فهوعبادة . وءشر كوا العربكانوا يقرون بكونه

 ليقولن الله






 حك اتلامس قوله تعالى

والمخرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا






الله على الرب فـ أُول السوروة . اذا عرف هذا فالناس في هذيت الاصصلين وها العبادة والالـستهانة




 وحسن عبادتك . فانفع الدعاء طلــ الهونعلى مر ضاته وافضل المواهـو اسعافه بهil المطلوب وج جيع الادعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع
 زستمین



 يكن عوتا له على مرصانه كانت زيادة له فیشقومهو بعده عن اللهوطرده عنه 6 وهكـنا كول من الستعان به على أمص وسـأله اياه ولم






 ولا ليشعر به ولالمصوم من عصسه الله ولا يظ, الا

 ؛

 ولـكته ابتلاء منىوامتحأتله ، أيشكرنىفاعطيهفوتذلك . أميـكفرنى غابـلبه اياه واحَول فيه غيـه ، وليِس كل من ابتليته فضيةت عليه وزقه
 وامتحان هنى له آيصبر فاعطيه اضهاف آضبافت مافاته من سعة الرزت
 الاززت ا كرام وان الفةد اهانة ؛ فتال لمابتل عبـدى بالخنى لــكر امته





 والمبد لايKون •تتحققا باياك نعبد الا باصلين عظيمبن ، أحدها
 والناس منقسهون بحسب هذين الاصلين أيصنا الم آر بعة اقسام|آحدها

 . ولا ابتغاء الِلاه عندو ؛ ولا طلاب المهمدة والمنزلة فى قلوبهم ؛ ولا هربا
 نفها ولا ضراً ولاموتا ولا حياة ولانشورا ؛ فابهمل لاجل هؤلاء وا بتغاء الـالاه والنزلة عندو ورجاءً
 وعن عرف الله اخلصله اعماله واقو اله وعطاءه وعنaه وحبه وبغضه ؛

ولا يـامل أحشد الـلى دون الله الا لِ

 الذى لايقبل اله من عامل بسواه ؛ وهو الذى بلى عباده بالموت واللـياة



 خالصا وانلالص ما كان للَ والصـوراب ما كارن على السنة ، وهذا هو المذ كور فی قولنتعالى يشرلـيعهادة ربه أححا

 أصرنا فهو رد ه وكل عمل بلا إقتداء ثانه لا خِيد عاهله من الشه الا بِعدًا

فان الله تعاللى انعا يعبد بامره لا بالآراء والاه



 4





والاخلاص والعلم ، فهم آهل الضالالال ول والغضب ،





الههارين صربة ، وأمثال ذلك وان الك
والرابـع بن أهعاله على متابعة الامر لـكـهنها لغير الش كطاعات





* نعيد وإياك نستهين الا


 الالعـفار فان الله أيد رسله وأعططام من البراهين والآيات على صدقهم

مآ"قام بهالمجة وأزال بها المهذرة قال الله تعالىعنقوم فرعون ( وجهدوا .



 عرف صدق الرسـول واته ماء بالحق من عنـد الله ، ولم ينقل له اباء




 أخذته الحمية وتعظيم آبأئه ان يرغب عن مالتهم ويشهد عليهم بالكـفـر . وأما كفرالاعراض فان يُرض بسريه وقلبععن الرسواللايصدقه

 أجل في عينى من ان أرد عليك ، وان كـيكت كاذبًا فانت أحقر من أن أكاك


 و نظره فيها فانه لايبتيمعه شماك :لانهامستلزهة

فان دلا Jها على الصدت كدلالة الثهدس على النهار . وأما كفـر النفاق فهو ان يظطه بلسـانه الايمان وينطوى بقلبه على
 وكفر الإتحودنوعان : كغرمـطلمت عام،ومقيدخاص ، فالمطلت انبّمد









 قي النار اقرارپ بان الله وحله هو خالق كل شىะ وربه ومليكه . وان Tالغتهم


-عيوديهم ويسظمونها ويوالونها من دون الش ، وكثيو منهم !ل 1 كثرو



 اذا حرد ، واذا انتهكت حرهات الله لم يغضبووا لها ؛ وقد شـاهدنا غير
 لدانه ان قام وانقعد وان عثر وان مشضوان الستوحش فن كر معبوده والمه من دون الله هو الألـ على قلبه والسانه ؛ وهو لايختكر ذلك 6
 عباد الاصنام سـواء ه وهذا هو القـدر الذى قام بقلوبهم ؛ وتوارثن




 الشُرلك 6 وقد انـكر اله عليهم ذللك فـكتابه وابطله ؛ واخبر ان الششفاعة
 قوله وعمه ، وهم أْمل التوحيد الذئ لم يتخذوا من دون الذ شـنـهاء ؛



 مـأله ، من أَسهس الناس!








艮











 الزمر واذا ذك الذين من دونه اذا هو يستجشرونج

 الدعاة الى توحيد الله لانا السوة . فقد ,أينا ها رأينا من الا بتلى )وهؤلا
気



 (المثا


 له به من النفع والنفع لا يـكون الا عمن فيه خصلة من هنه الاربعة الما







 وهذا هو الذى



 القرآن وذمه ؛ وقع فيه وأقره ؛ ودما اليه وصوبهوحسـنه وهو لايعرفت

 .
 ذلكعيانا ،والڭ المستعان .

 ومنلك ، وانا بالله و بك ، ومالى إلا الله وانت ، وان وان





 إلا في الi..
 حق الشه 6 و


 غير الله ولاتو



اليهم ، و هذا اصل شمركَ العالم فان الميت قد انقطح عمله ، و هو لا يكلا













 الثلاد فنالنار فى دركا الاسـفل ، وهو أن يظهو للمسـلمين ايعـانه بالله
 ـمكذب به ، وقد هتاك الله تهالى أَستار المنافقين و كشّف أسرارهم








ماذ كره ابن الفيم فى متازل الساؤرين قال الllíd أ كشَرنا السك大لم فخشأن به المرسـلون عمو. . . .
 عاأستععنا من"اليـيان والتوفيق والهداية هن الله الوهاب . فيا ربنـا آرنا الـت حقً وارزقتا اتباعه ؛ وأرنا الياطل باطلو وارزقنا إجتنابه ، فلنلك
 انىالعر_أط اللمتتقيم
,الشهداء والصـالـين وحسن أولثلك رفيتا . ثالّ اللغ تاللى علهrم

 الازنسان لف خسر ب الا الذت آمنوا وعملوا الصـالـات وتواصوا بالـت
 والهداية لذة الدلالة بافظ على ما يوصل الى المطلوب وقد منعحالله





 والهامه يمحلانله بعد ولادته بیليل ، بڭالاف الالسـانفان ذلك يكملفيه
 إدرالك الاصوات والمرئيات . خم بعد مدة يْعر ، و لـكنه لقصر نظره





 .
 الـس والالهام : وهى الaعل الذى يصتح غلط الـواسى والمُثاءر ويمين اسـبابه . وذللك ان اليعر يوى الـكبيو على البعيد صغيراً . ويرى الهود





 الزلل واسـترقت اللـظوظ والاهواء الاهقل فصـار يستنيط لها ضروب
 والالهواء ليسى لها حد يقفت الازنسان عنده ، وما هور بعائشى وحده 6



 غلمبتعلى عقولهم.وتبينهم حدودأهمالم ليقفو اعندها.وبي
 قلى

عوجود مابهقوام وجوده . وبانله حياة ور' هـ هذه اللحياة المِدودة . فرل.
 تلكاللسلعطة الذى خلقهَ وسـواه ووهيه هذه الهدايات وغيرها . وما فيه



 والشثقاوة والليى والثمر . وهذدتشتحهل هداية اللواس الظاهرة والباطنة


 تالى
 إيقاف الانسلن علىرؤس الطريقين : الملالك والمنجى مع بيان مايؤذى


 والهقل وشرعالدين :



 والخطاً . وماكان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى إياه الا لان هاجتتــا اليه اشـد من حأجتنا اللىكل شىء سـواء



 الثانية بعنى الاكانة والتوفيق .
والصراط هو الطريق • والمستقيم هو ضد المَوج • وقد هالوا ان ان المراد بالعراط المستقيم الدين او اللـق آو العدل والـدوود ، وبحن نقول







 هختيلال العيد
 عليهم
 وعمدته علوم الاخ والفست والفجور ؛ و بين المُود واليخل والامسسالك والشَع ، والشيجاعة
 واللِزع ، والـــكمة وهى الوسط بين المِل والغبإوة والبالادة : و بين المكر واللداع والاحتيال والطيش في الآراء ، والعدل وهو المساواة بين هذه الامور ، وفرع المالماء على هذه الامامور فروعE شتى توبو على


 - أفاده الِّوهرى الطنطاوي عافاه الها واله

 لعبدى ولعبدى مانأل ه وهذا أكمل احوال السائل ان يمدح مسئولـ

 الإ كل ؛ والمداية مهنا الارشـاد والتوفيق ، وقد تعدي الهداية بينغسـا















 يإمح اهدنا الصراط المستقيم . يقول الهمنا الطريت الهادي وهو دوت الله النى لااعو جاج فيه وتا ميمون بن مُهران عن ابت عباس رضى الله
 ثسعود :عن اناس من أصaحابِال

.
 .

 سـوران فيهما البواب مفتحهة ، وعلى الابواب ستور مرخالة وعلى باب
 وداع يدعو من فوق العراطـ، فاذا أراد الانسان انيفتّعشيما مر.




 وقال





 - .










 ان لا ؛ ولولا احتياجه ليلا ونهارًا إنسوؤال الهداية لـا آرشده اله تالتالى









وليس ذلا من باب تحصيل الحاصل لأن المراد الثيـات والاستتمرار

 إنك أنت الوهاب



إلى غيره





لأن الالطاف والهدايات من الله تمالى لا تتناهى . الث . وقال الهلاهـة ناهر الديهن الالييضاوى فـ تغسيوه : والهداية








عهدى للتى هى اقوم الانثياء بنيله الانبياء والاولياء واياه عیى إقوله الولـي

فبدام＞اقتده 友 وان قالوا ان المغضوب علمهم اليهود والضالين النصارى ولــن المتجه ان يعال المغضوب عليهم الهصاة والضالون الـامهلون بالش لان المنعم عليه من جع ينت مهرفة الحت لذاته واثلـير للمهلُ بهوكان المقابل له منالختل احدىقوت


ضi القوله تعاله وقال العلامة الراغب الاصغبانى فیكتابه مغردات غريـب القرآن


 خلأه ثم هدى


 قلبه










 تصالى الك لا تها



 ماعدا المختصمن الدعاءوتعر يفالطريق ، وذلك كاءطاه المقل والتوفيق






 ولما من المعزف: ولم يُعصل الa<



 قولد تهـلى
 تصالى
 ليعقينا بذلك نوابًا


 لمناب وآمن وعمل,







- أم .




بايهم اقتديتم اهتديّم

 منج. الشيخن المهروردى فى عوارفه، وهذا اصل عظم


 من لايعوف الطريق إلى الله ولا يتعر فهه و والطريق إلى الله هو سلولك مُراطه المستقم الذي !.


الصراطالمستةَ

 فتفرت بيא عن سبيله خرجه بن جويو وغيره ؛ فالطريق الموصل 'إلى

 (الاريـ فيه
 مeاتيتح الغيـب

 , التهطيل والآثبيه ، ولان ثن قال آن فیل الميد كله منه فقد وقع فت.
 والعمراط المستقم إثبات الفعل للعبد مح الاقترار بان الامكل ؛قضاء الله هـ
 ومن بالغ فی توكا وقع فـ البجود ، والصمراط المستقيم هو الوسط وهو



والش عز وجل وصفـ العراط المستقيم بصغتين ا!يابية وسـلبية-
 والصديقين والشَهداء والصـاللـين ، وأما السلبية فهى ان ت تكون .

 ضالوا عن الهقائد الـقة والمهارف اليقينية ، قال المصصوىى كغ الـو من







الثـين عi
 قال جا صراط الذين انعمت عليم له الى الوصول إلى معامات الهدايهة والما
 وذلك لان النةص غالـ على الكتر الـلم ؛ وعقوهم غير و!فية بادرالك الحت وتييز الصوراب عن الغلط ؛ فاللا بد من كامل يقتدي بهالناقص


مدارج السـعادات ومهارج الالـكالات .


 منهم 6 فالل جرم يقول الaبد إلهى اجعلنى فى زمرة الفرقة اللأ, للى وهم



\& الــلام




 فيالاعمال الثمهـ, انية ولا
多 فی الأرض ج وهال أيضت




 والارجاء والوعيد والرفض والخرو ج ، والعراط المستقيم هو الاسـلام



大

وانحر




 زَّ الحق
 فاهدنا العراط المستیتم اشبارة إلى هذه الحلة ، ويدل أيصت] أن المبطل


 ليس إلا بهداية الله تهالى . ومما يقوى ذللك انكّلالا اطبقوا على ذلك .

ثن القوم الصنالين
 أسباب الز
 التزوج . وان يلتزم الدتن والا داب كالتزام الواجيات . وهو حديث

 غليه ه هاذا صار هنا المتشدد أو المتهـت هعلم قوم ورئيسهم ظنوا آلذ





 من الاخرى ، وذلاك أن يكون الالنسان في دين من الاديان تعلت بقلبه علومتلك الاديان ، ثم يدخلى


## _ _

 إسرائيل هعتدلاحت نشأ فيهم المولّدون وا بناء سـبايا الأ مم فقالوا بالرأى
 الملاهلمية وحكة اليو نابن ودعوة البابليت وتاريخ الفارسـيتن والنجوم
 . دانيال . والله أعلم .
 حغظه الله تعلالى . ومن هذا الباب دخلات خرافات الصو فية فيالانسلام•





 - ذلك . فالـنر الـذ





مستقم



 الإ الانهام !



 ولا: وفَ سوروة الاءراف -ن دو نه أولياء. . قليلا ماتذكرون الئ
 تهتدون نطلب من الله تمالى أن

 - الا ثم بیت الله تعالى ذلك الحمراط وقال



 .


 الا•م فی



 الارض ، واجتتاب ما كان سبـبـ الشتاوة أو الهلالك أو الدمار ؛ ومن



يعادونالتار يخياسممالدينويرغبونعنه .ويغةولونانه لا الجةاليهو لافائدة لـ






 الى توح والنبيينمن بعده الآي الآية ـ فالاعتقاد باله وبالنبوة وبتركالثر



 .قرره الاستاذ الشيخ محمد عبده ر همه الله تعالى فى تفسيره .

 لمداية الناس وإرشاد



 مكرمون ـ وقى الدنيا مذ كورون بالثناء البحيل والا كرام ؛ وتمدتاقاليهم

النفوس وتذ كرث الاجيلل ، الـ .




 بالله علما . الله تعالى \&סها
 عياس رحى اللهتعالى عنهـيا أعم وأثشمل ' والله أهملم








اللى الله وححته بكل القلب والاقبــال عليه والتنهم بعبادته رزقنا اللد تهعالى ذلت .
فان قيل ان كثيراً من المثر كیت واهل الصالال متنعمون بنعمة

 الرياسـات والامووال فى الدنيا فأنا تصيـ نممة حقيقية اذا لْ تضر صاحبها



 الله يتعم على العبد مع اقامته على معصيته فاءأ هو اسـتدرالج يستدرجه


 تخر بالاخرة .

 لا, لادها اذ الا الالمان ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بیى ان الله اصطفي للا


الموت اذ قال لبنيه ما تعيدون من بعدى قالوا نعبد الوك واله ابائك







 واسعهيل واليّسع ويونس ولو طا . وكال فضلنا على الـلالت . ومت آبائهم وذرياتهمواخوانهم واجتبيناو وهديناهم الحصراط مستقيم، ذلكهدى

 وكا:ا بها قوما ليسـوا ابها بكافوين ك أولئك النيتهدى الله فههداهمم اقتده




 وبكيا ، تغلف من بعدو خلفـ أضاعوا الصملوأت واتبهوا الشثووات،

فسوت يلغون غيا ـ وقد أفلح المؤمنون الدين تم فى صلاتهم خاشتعون' .




 نوحا والنى أوحيناليك وماوصينا هـ أبراهيم وموسى وعيمى أنأقيموا



 ودذذرت =نها فيجب علينـا أن نلتزم إعتقاداً وعمالا ما أمه به القرآن ،
 أن يهدينا الىذلكويوفقنا لمـاهنالك فاللم اهدنالالصالصراط المتقيم صراط
 . آمين يارب العالمين .

فصـلـ
فتصilات المتدين وعلاماتهم

 الاموال فى سبيل الله وتووـج الدين وتقوية الملة وإالانة الاطلمة والايتام
 بالغيـب ويقيهوناالصالاة وما رزقناهم يذفقون ، والنين يؤمنون عا أنزل
 وأولڭ
 وادآعالزكوات والنغقَة في سبيل الله ، و يصدقون يوم الشيامة والِززاء
 - الـافرون والمنافقون

 الله تعالى وا الدين إذا أصا بتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا اليه راجعون .





العبد داءُّ] و يكـتبون كل ماصدرعنهمن فعل أو قول ؛ وكذا بالكتس

 والسائلـنَو فى الرقابسو يعيهون الـعلاةويؤتون الز كاة ويوفون بعهودم ووعودهم إذاهاهدوا او وعدوا ‘ ويصبرون ملى الغمراء ويشكرونعلى

 وليست دنها تو جيه الو جوه إلى المثرت أو المغرب واللـخول فـ طريتة

 من الاذذار الغنائية والاوراد الميتدعة وجع المريدن حوهم

 حيث قال
 والنبيين 6 وT
السبيل والسائلان وفى الرقاب ، وأتام الصدلاة وT




 وكا آمنالرسول عا أزذل اليه من ربه والؤمنو ن ،كلملآمنبالته وملائكته وكتبهورساله ، لانفرق بينأحد من وساله ، وقالواسممنا وأطعناغفرانكا ربنا واليك المصيـ


 قلص.










 الالبابوالخإِصار
ومن صفاتالمتدينا نفاقأ نفس الاموال فـسـبيل اللا . فیالخيـات منبناء المدارس وتو بية طلبة العلوم والايتام ونشـر لواء الاسـالام وxغظ

 ومنصفات المتدين الدعوة الى التو حيد والاعمال الكيرية والامص


 بالمروف وتهون ويأمصونبالمعروف وينهون عنالمنكرويسارعون فى الذيدات ـ وأولثك من الصـالحين




الله تعالى من شـرورء وروساوسهم ومن صفات المتـدين الهدل والانصـاف والمعاهملة مع الناس بلا خيانة ولا اعتساف وادأء الثهادات على وجr| بالقس وط والخوف من الله , التقوى بقدر المستطاع مى قال الله تهالى فى سـورة اللائدة يا يامها الذين.

 ومن هغات لاهتدين بمد الايكان بالهُ وال:قوى ابتغاء الوسيلة






 ذلك وجلس فـ الزوايا واشتغل بالاوراد والةصانئد وتوجه الى القيبور




 هل الله تعالى فـى سورة الانفال ونا




دوجات عند وبهم ومغفوة ورزت كريم واطيع-وا الله ورسوله ولا
 ومن صفات المتديت الامان بالش والتقوى عن الثركك والسكفو والمحرمات واولكّ و اولياء النه المتدون الذين لا خوف عليمثم ولا


* علئبم ولا ومن صمات المتدين العدل والانصهاف والاحسـان اللى عباد الثد .والفانة ذى القربى والفقراء والوفاء بالعجد والوعد والاحتراز عن الفحشناء




تتقضتوالايان بعد توكيدها .
 فينالون رصاه ويسهدون في الدنيا والآخرة مايينه الشا تهالى فن سـورة الفرقان


 ذللك قوامً . والذيت لايدعون مع الله إله] آخر ولا يقتلون الثفس التى


桹


 ـيخروا عليهـا صها وعميانا . والذين يتولون وبنا هـ انا من ازواجنا



- E.



 .

 .
 الصصف



الله بالسـيف واللسان والقلم مح القـدزة عليه فهو ليس عن المتديت فيكون حرورم من فضل رب الدالمين ، فياخسارة من توك ذلك وتيبت ، آو
 ومشأُخ الطرت الصنالين ، فيهنا تسلطت الاكفرة على كثيو من يلاد
-




共

 منسـو اه .فاليدعونولا يوجونولايـتآغيثونولا يتو كاوتولا يتقر بون




 ولا يتقاتلون الا لله تهالى وفى الله عزوجل . ويلصشعونما أفسهد الناس
 .يارس الالمين .
وقوله تهـالى غير المغ
 فرفضوه ولم يتقبلوه النصرافاع الم الدليل . ورصي . ووقوفًا عند التقليد وعكوفأ على هوى غيروشـيد . وغضـب الله عقو بته
 عليهم والضنالون . ولاشاك ان المغضوب علمبهم ضالون أَيضــ . لانهم بنبذهم اللـت وراء ظهورهم قـد استدبروا الغاية واستقتملو اغيه وجهتها

 الطرق لا يهتدى الى المادة فيها وئ من لم تملغ

 الدين هىالشْبهات التى تلمس الـق بالباطلولشُشبه الصبواب بالخطاً . والضالون أقسام . منهم من بلغْهَم الرسالة وصصدقو! ابهابد!ن نظر
 به فیأصورل الحتاند . وهؤلاء هم المبتدعة في كل ديت . ومثهم المتدعون فىدين الاسـلام . وهم المنتحرفون فیإعتقادهم عماتدل عليه جلة القر آلن .وماكان عليه السلفت الصالح وأهل الصردر الاول . فقرقوا الامــة الهـ

مشارب ومذاهب وطرق ـ فُن جالة آثارهم فیالناس أن يآتى الرجل الىم





 صالال





 عليها ويرج بالتأويل والتحر يف اليبأكا جرى عليه المخذولون وتاه فيه


والآراء فیالدين قاوافت فَقَورلوما خالفه فودود .



 هن الحولا



 فيها وتفسـد الاخالاق وتطرب الاعمال . ويمل بها الشثقاء عقو بة مبن الله








 مرشنـ الحسـاب كأهل بلار وقوقاز وتوركستان اللوسى والصينى و.يخـارا ,


هن الوجود ، „ِلـدا علمنا الثه تهالى النظر والاعتبار في اهوال من









 وصفهم ونعتهم وهم أهل المداية والاستق:مة والطاعة لله وزسمله وامثشال
 الذين'فسدت إرادتهم فعلموا الـق وعدلوا عنه ، ولا عراط الـو الضاليت
 وأ كد الـكام باليدل على أنثم بسلـكين فاسدين وها طر يقة اليهود والنصارى .
وروى ابوعبيد القاسم بن سـام فـ كتاب فضائل القرآن عـنـ


 على وجه التفسير ، فيدل با تلنا من انه انما جىع بلا لتأ كيد النقي لثلا
 ليجدiنـب بالـت والعمل به ؛ واليهود فقدوا العمل ؛ والنصارى فقدوا العلم







.و بهناجاءت الاماديث والآثار وذلك واضتع بين .

 عرع
 غضبتت عليهم ( ولا الصنالين ) أى وغيـوالـنالين عن الهدى ، وقيل غير الفضنوب عليهم F اليهود والضناليت ثم النصارى . وقيل غيه المغضوب عليهم بالبدعة ولا الصالين عن الستة ـ و الله آعلم
-

با أذ اعلم به • وكان الضخالون والمنضوب عليهر يبنون المساجد على
 ومن صفة الضالين انهم يمبدون بالاصوات المات المطربة والصور الجا بلجيلة








وهذا حت وما خالف الكتتاب والسنة من هذا وهذا بالطا بال
 الــكبير ان المشهور ان المغضوب عليهم



 الالفظ عام والتقييد خلاف الاصل ويكت الا الا
 ثلاث فرق . اهل الطاعة واليه الاشيارة بقول تعالى : \% انعهت

 يتوم tit مهعوف على الذين أنعهت عليهم ك ولالفوت بين الطريقين ليجتzi باللات والممل به ؛ واليهود وتدوا الممل ، والنصارى فقدوا العلم



 لیאن أخص أوصاف اليهود الغصن ع) قال الله تعالى بن لعنه الله



 مسهل .ن عبدالله رحه اللهتعالى غير المغضوبععليهم بالبدعة ولا المنالين عر.
 غضبت عظيمم ( ولا الصالين ) أى وغيرالضنالين عن الهدى ، وقيل غهي
 غعايهم بالبدعة ولا الصِاليت عن"السنة . والله أعلم .极

با الها اعلم به - وكان المنالون والمغضنوب عليهم يبنون المساجلد على

 فال يهتهورسن باس دينهم باكثر من تلهين الاصوات قال الله تعالى واوقالت اليهودليست النصارى علىثىء وقالتالنصـارى ليست اليهود




 وهذا حق وما خالف الكَتاب والسنة من هذا وهذا باطل .


 والنصارى فـكان الاحْتراز ءن دينهم اولى بل الاولى ان يحمل المغضوب
 الأخالون على كل من اخطاء فى الاعتعاد كاهل البدع واللـكفرة لان
 F الـكفار والضالون F المنافقون وهنه الآية ولت على ان المـلـا


عليهم


 فازقيل مالـ_كهةف|نه تصالى الذين انم الله عليهم . والمردودين فر يقين المنضوب عليهم والضضالين





قيد العلم فهم الصنالون لقوله تعالى ومن الضالين المغنوب عليهم الذين لايوافت اعمالم اقوالهم • ويفسدون فیالناس تحتح سـتار الاسـلام والزهد والتقوى والاصهلا


 القاديانىباعدينه لمِشرى اللانكانت واما الدجال التتارى مودیى ييكى جمار الله
 اللادينية فالـندر كل الـندر . وياخسارة هن اغتّ بها







 تخرجوا من الهدى إلى الضاللة ومن الجماعة الم الفرقة ، ومن الامن الى الخوف ، ومن السنت الى اليدعة ، وهكذا رواه ابن أبى عاتم ،
. نقله ابن كثير فی تفسيره
ومت صفات أه ل الضالال إنـكار ماف القرآن من الاءثـال وعدم. التصديق بها آو الاستهزاء بهـا ؛ ومن صفاتهم الفسق والخرو الـا



 وقد قال الامام اللاملا


- Aジ =

عليهم عليهم تماللى

 الذين انم الله عليهم .. والمودودين.فو يقين المفضوب عليهم والصالين

 قيدالمـل فهم الفسقة وت


قيد الهم فهم الصiالون لقوله تعالم ومن الضالين المغغنوب عليهم الذين لايوافت اعمالمَ اقوالهم • -ويفسدون فیالناس تحـت سـتار اللاهـلام والزهد واأتقوى والاصهلا كيرزا أَحد انَاديالى فى بالاد المند . وموسى يبكى جار الله في بلاد التتار

 القاديانى باعدينه لمبثرى الانكانت واما الدجال التتارى موسى ييكىجار الله فقد باع دينه وأهو ملته لمبشرى الروس وملاحدة الُّلاشـنة الميوعية اللادينية فألذر كل الالنر . وياخسارة من اغتّ بها





 اشتروا الضـلالة بالمدى ، واختاروا اللكفر والشرك على الايماتـن والتوحيد ، واتبعوا التقاليد بالمتدعين فاخذوا الضالمالة وتّكوا المدى ؛



نقله ابن كثير فَ تفسيره


 مثلا مابهوضة
 ويهدى به كثيراً . وما يضل به الا الفالسقين بأ الآية وقد قال الاهـام العلامة ابن تيمية رمحه الثه تعالى فـ كتاب الاب الرد على الإخناذَّ، ، والميتدعون م الصالون ؛ وقد قال سفيان الثورى رمهـ

الله تعالى ؛ المدعة أحمب الى البليس هن المصصية ، لان المهصية قد يتابِ


 عمى صاحب الفتوهات المـكـية والفصوصص وأمثاله ، وعن الضالنالة


وان التبى يأحذَ بواسطة الملك الـ
 تخصصيص زمان او مكان بميد او فضيلة او زيارة فيا لم يِد به الشيرع
 ولا فيه موجب تفضيله ، بل هو كسائر الامكنة او دونها ، فقصد ذلك الـك
 - هالل بيت .



 شاه مردان نى مرغينان ؛ وذا، يسى ای تركستان فى انصـافـ الشتاء ،
 فى ليلة الاربعاء ، وفى بلغ فى الرييع فى منار ستخى ، وفى موسممهـنـن

الظمة . واعلم ابت عموم أصهاب المذاهب يهظم فـ قلوبهم الشخص






 هكـذا' فا الطريق السليممن تلبيس ابليس . فالجواب انهانماكان عليـه
 , وإثبات صفاته ملماورد

عما ليس فى قوة البشر إدرا الكه .








اله تعالى ؛ البدعة أحـب الى البليس من المصصية ، لان المصصية قد يتابـ

 الذين يزعمون ان المُلوت عين المالق وانه يحل فيه كما تقول به ابن.
 قوفم ان الولى افضل من النبى ، لان الولى ياُحذ عن الله بلا واسـطة ،

وان النی يأحخذ وِاسطة المالك
 تخصيصى زمان او مكان بهيد او فضيمة او زيارة فيا لم يود به الثيرع.
 ولا فيه موجب تفصنيله ، بل هو كساؤر الامكنة او دونها ، فقصند ذلك

.
 عز وجل ، كاجماع اهل كاشغر ف் آفاق خواجة ، واهل فزغانه فیاوشى












 هـكـذا فا الطريق السليمثن تلبيس ابليس . فالجواب انها انه ماكان عليـه
 وإثبات صغاته علماوردت به الآيات والاخبار من غير تنيير ولا

عما ليس فی قوة البشر إدر اكه . ,







كزال عبته وتعظيهه فـمتابعته وطاعته واتباع أحسه واحياء سـنتهظاهر وباطنً ، ونشر مابهث به والجهاد على وللك بالقلبواليد واللسان ، فا تـن


 فاترين فقأمه الرسول عما أمهوا بالنثاط فيـه ، وائعام عنتزلة من يملى




قوم قط الا زخرفورا مساجدهده " الخ




وتد قال فى جوهرة التوحيد ونتم ما فالل .


 الاخيار والائه ذووا الوقار رضى الله تمالى عنهم لا كا مل من سلف وان
 اله من الجهال وان كان فى صورة الائة او المثائخ .واصحاب المائم
 وءن بالل بن اللارث المزنى رضى اله تعالى عنه تال : قال رسـول الث هثل اجور من عمل بها من غير ان ينقص من اجورهم


.ماجه وغيرها .









 مـمصل الادخله ه وكذا رواه .


قُ

 باحسان ، وآ كثر هؤلاء الذين تِيّونهم حراصًا على آمثال هذه البدع مع





قوم قط الا زخرفوا مساجدهم ه الغ •




وقد تال فیى جوهرة التوحيد و نعم ما فال .

فتابع الصّال








 من عمـل . بها لا ينعص ذلك من أوزارهم شيئًا . رواه الترمذى وابن

مامجه وغيرها .









 مفصل الادخله ه وكذا رواه . وعن أبى هريرة رضى الشا تمالى عنه قال قال رســول اله
 .

友


مذهثهم من غير انيكون لهم دليل • وذلك محرم .


 - ما كتبناها عليهم



رواه ماللك فی موطّه وغيره .



 من وقر صاحب بدعة فقد الان على هدم الاسـالام • رواه اليبثقى فى مــهـ الايكان ترسدلا . وكذا.

 الالمساب وفى رواية قال من اقتدى بكتابب الله لا يضال فى الدنيا ولا



 عفتهة وعلى الالابوابب ستور مرناة وعند رأس الالعراط د'ع يقول المتقيمو اعلى العسراطل ولا تعو جوا • وفوق ذللك داع يلدعو كلا هو عبد







 حرابب منالهدى ؛ الفتنة وفیهم تهو د رواه ال؛


 أَحلى ثن السكر ، وقلوبهم قلوب الذئاب • يقول الله تعالى أبى يمتوون
 فيهم حيران ه رواه التتمذىىقلت الآيصدت هذه الاوصاف على صو فية العصر وقلندر يتهالذين يتعيشون في التحكاياو الزوايا والـلانة قاهات ، وتلك

الفتنة كفتة الاورباويين والبيلشفة .




 وف كناببالفتن منه ، عنحذيفة رضى الله تعالى عنه قال كنالناس











 اهنع يارسول الهان أدركتذلك . قالتسـع وتطيع الامير وان ضرب - ظهر ك وآخ


. يوم القيامة ه دواه أبو داود والترمذى

 المرقاة : كالذن يدعون النبوة ، ويدعون أهواء فاسـدة ويسندون ذللئ


واللاحدة المتجددد أصحداب العقول السخيفة والآراء الاباطلة .




 مسلموأْو داود والنسالى عن أنس رضىالله تعالى عنه قال قال وسـول رالله














 الرمية
 تهالىقد اتى فیكتابه (الاعتصام ) بـجمل عن عالمات اهل البـدع

والصنلانة ؛ وقد حصق وأفاد ؛ قال رحهَ الله تهالى ان الاسدلام قد كمل













 مع ذلك لايزال ولن يزال طانُفة من النصهعاه فـ الارض من عيـاد الله


. خلفاء الله تعالى فى الارض


عليها مايتعده بالطر يقة الثرعية ؛ كالاختصـاص في الانقطاع العبادة



 لالسدنة حتى يكون ملئ . بإس لايشابه المشروع ه لا نه إذ ذالك لايستتجلس به قـ ذللك الابتداع




 مث الحرم اعتدادا بحرمته ، وكطواف من طاف باليت عريانا قائلمت





 (أتباع| خروج عن الصراطل المستقيم ردى فى عهاية ، وان الثريدهة جاءت





الصر'ط المستڤيم



 يكفيك ما كف من.

والتابهون الاخيار رهى الله تعالى عهن
 في الحد.ث من طريق عئشة رضى الله تعالى عمها قالت قال رسول اله象




 به ؛ فالمبتدع يزيد فى الاجتهاد لينال فـ الدنيا التعظم والمـال والجاهـ

وغير ذلك مشن أصناف الثهوات ، الا ترى إلى انقطاع الرهبان فـ



وصيامه فى صيامه ، الخديث







 وقاعدتهم التى يؤسسسون عليها بنيانهم . فانهم .رون الا



 الش . فيقول القوم ويقول رحم الشا من قالك كذا وكذا مرة الم_د اله ،


 حد الاتباع ولوالى مستتحسن فیالرآى . ويهدون من زاد فى العبادة على

 للهه وتبليغ دينالله . و بيان مايوصل الى الش . رلمانترر ان البدعة ضاللة . وانالمبتدع صالومهضل . ومن صفات
 الآيات والاخيار . ولاتيجد مبتدع] عن ينسـب الىالالة الاوهو يستششهد على بدعته بدليل ششرعى • فينزله على ما وافق عalad وشهو اiه . وهو الـر

 تشابه





 ثال ومن جالة أهل البدع واللضنل هؤلاء الفقراء الذينزعموا الْهم





 المذموم (قلت ( رّكستان ) ويزعمون ان هذا من عیالس الذكر المندوب اليبا ، وكنبوا


 المعتدين والم





 والدعاء بالهيئة التى بیتهع عليr|o tلمساجد المتخذذة لذلك ؛ وهي الر بط التى يسموونها بالصغة .

وفقراء الوقت قد تخيِوا بايات وتميزوا باصوات، هى إلى الاعتد| أقرب مهنا إلى الاقتداء هوطريقَهم الى اتخحاذها مأ كلة وصناعة ،أقرب

 منها العيون ووجلنت منها القلوب اللديث فقال الامام الآ جرى المالم





 يشالك فَ ذلك عاقل ، ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقَصوا




 واشـده من يلازم تلاوة قصيدة الهردة ) أوقاتا خخصوصهة غهي ما وقتس4


خلك من الاوضاع الفلسفية يضنعونهاشرعية ، أى متقو باعها إلى اللِمرة





 العبادة مشروع] ؛ فان كانأصلها غيه مشر و ع فهى بدعهة حقيقية مر كبة



وان ادعوا أثه كرامات







- على الشريعة
 .




 وتغيرت الشريعة .


 واحسب_هذا الفعل من الدخيلـ.لأثى قد شـاهدت في كن:كسى النصـارى



 والنار








 الضَئيل النور على عتجة الـ.


友













- الثتيطان على افواه اوليأه
 ذللك الاختلاف بينزم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمil انها من هسـائل





 على والتراحم والتعاطف ، فـك رأى ادى إلى
 فى قلوبهم زيغ فيتيعون ما تشا به منه يتيهون متشابهات القرآن ، ومعنى المتشابه ما اثـمكل معناه ؛ ولم يبين مغزاه ومن علامانهم اتباع الهوى ؛ وهو الذى نبه عليه قوله تعـالى (ا


افو أيت من آخحن الهَههواه واضاله الله على علم ) وقــد قررنا ان اصل الضilل وحدوث الفوت انا هو الـِهل بعواقع السنة .

 اللعبد ور به هو منه على رجاء . وصـاحب اليدعة ليس هو منز على دجاء 6 انا يهوى به فی نار جrم أا

انتهى ملخصا



 اذن من الشهارع لاقو لا ولافقلا ولا صمريحا ولا اشارة ؛ فاللا يتناول
 قو
 اعلم بامور د نيا F هوالبدعة فى الاعتقاد هى المتبادرة عن اطلاق البدعة

 اذا صادمت سـنة مؤك كدة . واما اليدعة فی الهادة كالمنغل فلميس فهلبا


ان فعل اليدهة اشد غررًا من تُك السنة ، لان الفaّهاء قالوا اذا تردد
فى شى، بين كونه سنة أو بدعة فتّر كه لازم .




 ما يدعيه بعض المتص.

局

 ومن الامور الميتدعة الباطلة الاتى اكب الناس علا



 والواجبات ، وكذا نقله النازلى فى Tآخر كتابه خزينه الالانـرار .

? الاحكام ، وفى العقيدة النسفية والالهام ليس من أسبباب دaرفة الحت بتى: عند آههل الحق ، وكذلك الرؤيا فى المـــام خصوصً اذا


 يكتب الحمدث لايقتدى به فى هذا الامر لان علهنا وهذهبنا هنا

هقيد بالـكتاب والسنة و
 أعطط من اللكرامات حتى توبح فى الهواء فلا تهتروا به حتى تنظروا
 قالل الaبد الضَعيف محمد سلطان المیصصوى عافاه الله تعالى ، وإنیا طولت الاكلام فیشأن أههل الضالال وصiاتهم لكثرةششعوبهم وتشتت


 الذى وفقت لهأنبيائك وعبادك الصـالـين ؛ واحفظ:ا ياربنا عن الوقوع


No@e

الا
 يقول بعدها آمين مثل يسين ، ويقال امين بالقصرأيضا ، ومهناه اللهم الهم الها
 والترمذى عنوا



 تال آمين حَى يسمع من يلميه متالصف الاول ؛ دواه ابِ داود ، وابن.














共
 f
 هندعا لقولهتعالى






 قال اللالمة البيضاوى فى تفسيره ، آمين السم الفهل النى هو استجب ، وليس من العرآن وفاقا ، ولكنن يسن ختم السورة به لقوله

为 على اللكتاب ، و وف مهناه قول على رضى الله تعالى عنه آمين خاتم رب

العالين ختم به دعاء عيده • الح


المد والقعر فيه وجهان ، ، والتشديد فيه خطأ فاحش















 لي نورًا من انوارك ؛ ورع




 الأتر ، ولعل ماتر كته اكثر ما ذكرت ، فالله حسبى وعليه اعتمادى فن
 وسام على المرسلـي والمالد لله رب العالمي . وكان ذلا ضنحوة يوم




 و•درسـة دار الـديث المسـكية. تم
:
الحامد لله الذىوفقنا الذدمة العلم ونشمره من منذ عنفوان الشباببالى آخر شـيبه والعالاة والسالم على رسـول الله الذى بِلغ اليناءن الله تعالى



وطرث صحيحة بايضأح سمبله وإزالة خفائه . أَما بعد فقد وفةنى الله تعالى لطبع تفسيوى لام القُرآن الذى سميته





 رسالت ( حكم الله الواحد الصصدنف حكم الطالب من الميت المدد )وكان
 واكتيغين! .



والمؤلف مؤلفات أخرى يربد طبهها ونشرها ان يسر الله تعالى
هؤ نة الطبع بحول اله تعالى وقوته وهالك بيانها . ( ) ( ) حبل الشترع المثين وعروة الدن الميني ه مرتب على المواد وعددها الفسادة كل واحدة مها مثبتة بالآيات والالطاديث والآثار . (r) ه القول السديد فى تفسير سورة الثديد « بالأغة التركية الازباكية قد بين فيه مافيه سـهادة الدنيا والآخرة .
 وما البو الشوفيزيم ه قد بين فيه ماشاهده بعينه ما فعلته البلاشثنة من الظلم والهدوان والثدمير والتخريب .


وهى باللغة التركية الاز بكية . وغيرها من المُموعات





(
籼 الا
.



- (
| .
Läle.
زقه عبـه . و'
 -ر •
 |دحال امل بخغرى وعبــاد الaبور ر








 .
 s. .ه ع عب|


 $\qquad$ .晾

和
.

النبي
 - شمرك .

|,
r₹•
|
. - أْ



 أصغ



病
居
共 ． ．
الخ الشالتهالىلايثبل الاالصواب
 ．الر＂حدجات

PAA


الا
｜ras －
－
 وواو
و و rat الاعظم
 وشعاه الا بـدان عهج ． ． －


$$
\begin{aligned}
& \text { |إلامة بالثر وة واللأوة . } \\
& \text { 供 }
\end{aligned}
$$



 والمادات الما
 ومن أوصاف
 . الاولد
 -


-
 وافترات أهل الاسـلام اله ثالات

 - الاتو والج
 يأتحزمانلا يبيّين الاساملام|لالميه俍 ان الـير والدعاء المىج
 والغبور يین . وان المبتدع يطرح عن الــكونر .


:باي الخطأ وللعو 'ب
الواقع في طبaة ( ادضع البرهان )


