

عقلدمة نفيسـة من قل حضرة صاحـب السـادة اللامة أصمر زگى باسا



صندوقالبوستة_معر 19 و

باذن حخـرة المؤف وتحس
س
حقوت الطجّ ححقوظة


وبه نستعين
فى المراق جاءة من النامى يتر اوح عدد نقوسهم بين المَّسة


 إلا أن الشیءء المحق عندى هو ان قسا كبيراً هن عبادة الصـابئة
 الناس
 على كثير من عادات وتقاليد وطقوس وفرق الصابئة قدي؟
 حسبي وهن الله التوفيق .


بقلم حضرة صاحب الـمادة البحاثة الـكبير والأستاذ الجليل
شيخ الـرو بة الـلامة
أصمر زكى باـا

البراعة فى نطرى نوعان : براعة الابتكار ، و براءة الاتقان . 1 أو عرضأ منأعراض اللمياة ، فيتولاه بالثفكير الطو يل و يعالمه نتكرار النظر









- تلك هى ناحية التحقيق العلهى الصعدئ


 نور المران ، بغ تز يينه بطر يغ المّحيُص ومبتكر التحقيق .










درست تلا

路

- Clan suz laLil
保 6 ،
.
(ranlo (1)








"مست ولا خطر ملى قلب بنـر " •



وهن نيام نيام ، ولا أقول غير ذلاك .


 الدور لبخداد . وهو TT بال شلك إلى المز يرة المقدسة .











 أما الصعافة هومىعنوان النهضة، ومرآة الامة، ورسول الوطنية ، فاننى



 في ثوب عaريقشيـب.

 النى توفر مؤلفه البارع على درس الصابثة أو القوم الالانل يسمون أنفسهم

*البراعة التى أثشرت اليهافى صدر هنه الـكلمة .
 وأنا أنتبأ لصاحبه بأن كتابه هنا سيتناوله المستشرقون بالتر جهة إلى

 اصمر زگىباتـا

ولثل هذا فليعمل العاملونـا عن دار المروبة

الصابيت قد يما وحديتا
تو طئتح
 تّ .
 .... سبـ人




 .

 بالظروفن والا' حوال . فتمل وجودات الالسان فـكرية كانت

 واحدتشعبتمنهوطوّرتالانسان وتطورت مهه ولكنها أصبحت بعرور الأزمان غختلفة تام الاختلافـور متباينة تباينسلانئل الانسان
. الحاضر
 يدل المتنتع على أصلها النى نشأت منه ، ويلوّح المى الى الموامل







 الاعتقاح :بقوة واحدة تد بـر هذا الـا

 رد ا"طوارى" الـكَو نية وبجابهة الهاديات فأ كبر الماصفة وارتمدت
 خاصة قاسهاءا له هن و جود وادرالك وحياة ورTها مثالا للقوة التى
 الـكهون واستهر البشم .يؤلّه كـل أويرى فيه شيدا غريِا حتى تطورت فتكرة الدين بتطور الإشـر وأصبحت المظاهر الطبيمية تنضوى قو اها و تستتّر صفاتها فیقوى

محصورةة
 والنار المتأجتة ورما سو اها بن . .

 تالك الالكوا كـع. واستهرت هذه الف.

 ووجهات النظر اليه بِد انكان نزالا و خلانا فیثركائه وأقرانه .
 فان جذور تالك الاعتقادالت لا تزال باقية و لا يزال قـم هن الالشـر



فالصابئة وان أدخلات على مهتقداتها بهض التمهاليم الـديثة فانها من تلاك الممتقدات التى كانت فى الدورالأُول للاتفكير البشرى


 بالУ, كاء والمتقدات ، وهذا ها نراه فـ أصول ديانة الصابئة وفى
-
أحوار اللديانة الصابئيت
ا ا - الصابئة فى الدور الاول

 - للاجرام السماوية بين تلك المظاهر المقام الأول والـا والقد



.متنأليه مظاهر الطبيمة وتقديس الاجْرام العلوية . وإذا اعتبر نا أنديانة الصا بئة هى عبادة الـكوا كتبوا الْالنجوم فلا شك انهـا أقدم ديانة عرفها البشر فـ ععر التاريخ. أها أصول

هذهالديانة فهى الاعتقاد بتعدّدالقوىعالمدبرة لهذا الالـونوبوجود




 فَ أوقات



 الــK




-تتجه بها إلى جeته توr وكأن هذه الميزة التى امتاز بها هذا الـكوكـ انما جاءته من






 ومن الخسووف والـكسوف بـكان يفقدها صفة الثبات التى امتاز .
r - الصابئة فى الدور الثانى

 . وغريـب أْنِ يذهب البیض إلى القول بأن الصابئة انتقلت



 إن الصابثة بهد مرور عصور طويلة ي أصبحت تبنى الميا وكا ولا

- い -
 المرتفهات المالية الأوابد والرموز . أما الأسباب التى دعت إلى هذا الانتقال فهى مما تساعد
 وسائر وجودات الانسان الأخرى تتـشى نـ سويتٍ واحدة وتتطور كلى نسق واحد . وتد فطن (المسهودى) المؤ ر خ الشهير إلى هذا المـنى فذ كر





 الـ_كواكب تختتى بالهار وفى بعض أوقات الليل لمـا يعرض



 أنهم إذا عظموا ماصوراهن ألأصنام ، تحركت لم الأجسام





 ولا يزال الصابئة الحاليونيقدسونـمظاهر الطبيمة ويرونف



 فى أدوار ظهوره وهعذا ظلات الاُوابد والمّاثيل المالدة تَهبر لنا

عن تفكير البشر الأول فى خالقه وتصوروه للقوة المدبرة . r بـ الصابئة فى الدور الثالث

 مجال واسع اللنظر والبحث وللفلسفة والتمليل شأن كل ديانة تستقر وتستهر • والذى يظهر من تقتع التاريخ ، أن هذا الدور كاندورتّمليل

وتحليل لأصول الديانة. وكان لانقطاع الرهبانلىالد, اسةهو المبادة؛ شأن فـ إ1

 وان تظهر التحليلات النظر, ية في المهتقدات الدينية ولا سـيا وأن الفالسفة فی تلا
 بصربح اللد
 الفلسفة وكانت الابحاث فيها تندور عن حقيقة المَثيل والقوة وعن
 .
 كل هذهالأشنـيا.
 التیليل人 فى نظرو اذاكتـ, غي ساعة هـينة هـن سامات الههار أو الليـلـل


ف الخلارج

- $1 \varepsilon$ -

أما السبب فى هذا الاءثر وفى هذه القوة الت ظهرت فى
 التأثيم وههكذا كانتتملن كل أصول الدين وأسراره.
 التى ظهر فيها بسض الأنبياء فزهن المليل النى جاء ذـر جره
 جاء فى زمن الفلسفة الدينيةأى الدور الثالث للديانة الصابئية .
 جاءت بعد ان نضهت الفـد السفة وهاولت الاستقالال عن الدين
 وقد يـكون هذا التجدد فـ هاية ألدور الـالث النىدعى بعدذلاك بدور الفلسفة .
ع - الصنابئة فى الدو ر الرابع
كانلازقلاب الأخير النى حدث قبيل المستيع (ع ) وما جاء






- 10 -


 .النى يرى الى تقديس الـكواكب وتأليه النجوم فرق الصابئة



والتقسيم •

ومن الصصب جدً أن نتوصل إصورة تاريخية إلى الأزمنة لاتى تفر"عت فهها الأديان وتجزأت فيها المذاهب ولڭكن ذلك


 .واحداً من المتدينين بهذا الدين ،إلا أن البحث التاريخى يدلنا على

 والفروعوعلىماأصابها •ن تطور فـ، الزمان والمكان .

وقد تطرق العاماء والمدثون إلى تقسيم الصابئة و بيانْ الفرق


 ولا متوغل . ولمل أحسن بن توسع فـ هنا الإتحث و و بيّن الفرق


 يدعى (كتاب أبـكارالأفـفكار )ان أشهرفرقههذهالملة أربعوهى:الفرقة الأولى
أصحاب الروه نيات : وقد يقال ذلك بالرفع أخذاً هن الروح
 هؤلاء'أن أصل وجود الهالم يتقدم عن سمات الحدث وهو أجلّ


 عن المواد الجرمانية ( نسبة إلىالجرم ) والقوىالجسيمانيةوالحركات



ورسائلنا إلى طاباتنا وبهم يتقرب ! الى الله تلالى . وهى المدبرة Uلـكوا كب الفلجية والمدبّرة لها على التناسب المْصوص حيث





شأن إلى شأن إلى غير ذلك من الآثار العلويةوالسفلية . وزءهواأن الألموأكب الفلـكيةهى هيا كل هذه الرو.حانيات وان نسبةالروهانياتاليها فالتقدير لما والتدوير ، نسْبة الأنفس



 وبين الشرف والوبال والأوج والخنيض والمناظر والتثليث

 وقيل ان غارميون هو شيت وهرمس هو ادريس(ع ) الفر قة الثانية أصابالميا كل : فانهمقالو ا إذا كانلابدّلانسانمنمتوستّط

- 11 -

فلابد" من أن يكونذللع المتوسط كا نشاهده و نراه حتى نتقرب إليه ـ والروحانيات لِسـت كـذلك فلا بدّ من متوسط ينهاو بين الانسان . وأقربماليها هيا كاها فهى الآلَّة والآ رباب المعبود واله تعالى رب الأرباب وإليه التوسل والتقرب ـ فان التقرب

 أخذوا فى تر يفها وتعريف أحو الما بالنسبة إلى طبائمها و ييوتها

 إلى كل هيكل وسألوه بـا يناسبه من الدعوات فيا فيا يناسبه من







 فى الأُولوالتسلسل والدور مالان فلم يبق إلا أبذ يكونمستندک






 أحياء ناطقة .
الفرقة الثالثة

 في وقت دون وقت لطلوعها وأفولما وظهور رها وصفلهُها نهارًا فدعت الحاجة إلى وجود أشخاص مشاهدة نصب أعيننا تكون لنا وسيلةإلىالميا كل التىهى وسيلة إلى الر و حانياتالتى هـى وسيلة.



 هى المبود دةلى المقيةة.وهذا هو الأشبه بسبـباتحانجاذ الأصنام •

ويكتمل أن يكون اتحاذ الأصنام بالنسـبة إلى غير هــنه الفرقة




 وجوده قبل وجوده بن المالم العلوى والسفلى ، ما لا يستمجيزه
 لبین الرقاع (كذا ) وهمن لا

اليه ولا مaول عايه
الفر قة الر إبعة




 فتحمل من ذلك المواليد وهى المركبأت والاله زماله يظهر فـ



هن المواليد وقد يتركب بن صضو العناصر دونكدرها واختص بلمزاج القابل الظهور الرب تمالى فيه ،إما بذاته وإما بحسفة من


 الـكَوا كب سهادة وغوسة واجتماعات الهنالهر صفوةو كدورة. وزءوا أيضً أنه على رأمى ستة وثلاثين ألف سنة وأربمانة

 كلدور وافح لـكن فیالدور النى بهده فیهذه الدار لاففغبرها . الفُرق بیت فرق الصابيت

 بينفرتها ،فانايمنى الصابئة الموجودةالآن والتا

وذ كرها القرآن الـكريم • ومن المتمنر جداً أن يتوفق الباحث إلى معرفة هابين هذه


وفــرها المفــرون بمد أنسبوا لها أصو لا وتقاليد تختلفت كثيرً عن الصـابئة الحرانية التى مبيجى" البحث عنها .
 الآَن فـ مدن المراتالنهرية . والحت ان كل فرقة هن هذه الفرق

 قبل الانسام وقبل النعرانية واليهودية، وقد انقرضوا



 العلم بأن المُتع قد عبدو الـكوا كـب وألَّوا النجوم الصابئة الـارانية
 اسحق بن محمد بن استحق الوراق البغدادى المتوف عام





-rro
وكان زيّهم إذ ذالك لبس الأقبية وشعور








 وقد أمهلت وأسلم بـضهم وقص البعض الآخر شعره وصاروا فـ إِططراب


 فى كلّ يوم حتى قال لم فى آخر الأهـر ( إذا رجع المأمون من
 قديم قد ذكره اله فـك كتابه فانتحلوه وأنـيك لناجون ) . واتفقان المأمون مات فـ سفره هــذا ( عامیها هـ ) وكان

الحرانيون قد انتحلو 1 هذا الاسم منذلك الوقت، ولم يكن .يكرّان



 سبيل أهل ترعوز وسالمسين الفريتين المثهو رتين بالقرب من المن حران إلى نيو •r سنة اهـ اله .




 فى القرآن اللKريץ، وانهم اضطروا إلى أن يستشيروا رؤساءم




 هنالك وما شوهد من طقوسهم الدينية وطرز عهادتهم وانتنسابهم
 يدلّنا على أن الـى انية دين قديم أراد أصعا به البقاء عليه فانتحالوا له

السم الصابئة .

 يناقشوه مع هاعرف به الألمانيوذ وساءٔ المستشيرقين من المتحيصى
 القر آن هن الصصابئة و بين الصـا:ئة الحر انية !


 وحتى :أشـشالم وستحنة وجوه








البالد و استوطنهاو احتغظ بعا لهمن تقاليد وعاداتو التز م بالسـغى




العراتالمشهورة .


-التاريُ الدقيت و نظن أنزأحسنروا

 عنوان ( الفرقة الدستائية ) وهى المندائية التى الشتهو .








 ( دبدا) إلى جنو
 فهو لا تاری الصـابِة .
ب促 كانت المعلومات المتقدمة هقصورةعلى التغريت بين الصـابئة
 .


 واللى تححديد الصصور التى تمر بها الأْم المتدينة بذللك اللين ،وها

الجطائع اليوم •



- ra -

الشىء القليل كما توصلنا اليه من عقاند الصابئة الحانية التى نرى أن هنالك فروقً جوهرية تستدعى إفرادها بالذ كر وتميينها ••ن بين مواضيع البحث . أما مصطادر ما س:ذ كره فتتحعر فی التعرّيات الشخصمية

 اليقين القاطع ، نظرًا
 تاريخية بذلنا فيها الجهد وأفرغنا فيها الوسع فن شاء فاء فليؤمنن ومن شاء فليكفر .

فكرة الخالق و بدء الـليقة
آ
 وجود الأشياء و.لانوهنا ونا
ولا يكا يختاف اعتقاده في الذالت عن اعتقاد المسامين فيه
 سيتجى البـحث عنه فی ذلك . r





 عوام وملوك .ويقال للقسمالاڭول (انزى ) وللقسم الثاثى ( هالكى ) ش








 بالو اسطة . وتت

الرإبة والقهر فى السابهة ( وهى فى نظرو الفر يبة منا ) والأرض




وهى الصفر اء والسوداء والبلم والرطوبة .
ولم كتاب غاص فی عـلم آشريُ جسم الانسان وتركيبه


 الـكون فی نظر الصابيّة

 ولالاكون أيضنا وجودان كون سرى ويسهو نه ( مشونغ كشطه ) وآجْر علنويدعونه( أره تيبل ) - أى الأرض التى تبلى - ويرون


 بالنس.ة الى عالمنا فهو م:ه .نتلة الميمن من الشمال . وهذا الاءتبار

. بها الأشياء والموجودات .



 . المسلمين
أما العالم الثانى أى (أرَه تيبل ) فهو عالم الـكَون المـادي الما
 . كسـب درجته .






 المظظور وزوّج كلا من الولدين بأخت الآخر ليتم التناسلالالشيري
 الاسطورة، انهم من أولاد آحمغير المنظور . أماءالماءاللدين فيرون
 فـ عالم
خ خاقة
 لذهره ) وقد أراد الله أن شخلت آدم على صورته فانزل (ا ابتاهيل ) وهو ا!ن ( هيوه ز.يوه ) أى جهب ائ.يل الى الأرض نغلقهع ألى صورة







 غ
 عقل و ل

- $\mu \mu-$

فـكرة الخير والشر




 كاانه







 الهد قد بين للانسان طريق الذير وطريق الشر فله الحرية اللطلقة فى إتيان ماشاء وتركمايشاء . الموت فى نظر الصـابئة يهتقد الصـائة ان الموت ا:تقال لافناء واندثار ـ فالروح بهد

- $\mu \Sigma$ -

أن تخرج من هذا الalلمه لاتفنى ولا تنهدم وانا تنتقل مـن عالم إلى
 حية مخالدة فى ذلك الهالم متشهدهة بأنو اع الالذات . و تنتقل الى أنواع




.
 الـدن. لانهم وـقتدون بأن الروح لا تطهر اذا لم تُخر طاهر ولهذا وجـ عندو تغسيل الميت وتخكفينهساعة احتخاره
 وأصبت من المتمذرتطهيره
نادرة طريفة أقصها على القارى.الـكريم :




 روسهه فيموت كانرآ فلم تر السلطة مانعا فسدحت لما بأخذ المريض الم المتضر


وبحرى •رالم نقّل الميتودفنه على وجه مخصوص فيحمهل الجمثة أر بـة أشخذاص من درجة (حـلالى ) وت رجال مقدسون





 حفرة صضيرة صيقة يدخل فيها الميت الل صدره و.يكو ن وجهه
 رجمليه تم تهنال الأتر بة عليه

هذا سؤ ال غريب ، وأغرب منه جوابه ا
 . والولد يصيح ويستغيث فلم يجد مشفقا عليه .و هكکذا غسلوه وكفنوه ور ور وبطوه
 ساعات فوضع (T الة الترموهتز ) على جلد الصىي من بين القصب ولا لاحظ

 الد, اسة ذ، تللك السنة بنجالح باهر فتأمل

الميت مباثمرة. وهى أن كثيراً منا بآهامه القدماء قد نبشوا قبور









 والتهميد لأن الموت جفأة يسبج اعتبار الميت كافرا كام) لو كان قد .
مابعد الموت
فاذاهات الميت ، الستقبل روحه .ـالـكان يدعى أحدها (صاوريل نشرويهه) ويسمى الثانى ( قاميرزيوره ) وها نقلة
 -ن أصعاب الأكمال الحسينى فان روحه تذهب إلى عالم الألموار


وأربهين يومع وتنتهى إلى المينان النى تشاهد بحماته فى السماء ورلـكن فی عالم الأزوار فتوزن فيه الروح ثم يسمع لما بالدخول فـ عالم الأنوار
وأول روح وزنت فی هــذا الميزان فـ اعتقاده ، هى روح





الصهير والشاب غير المتزوج على ماهو بار عار عندنا اليوم • ولو كان آدم تَبَلَ أن يموت عيند هاطلِ اليه الرب ذلك ،
 الروح خبيثة فتجقفى العذاب حسب مانستحق .

 بين جبلين ، أو بتهذيها فيالنار. فاذا خالصت
 فتوزذفيه كسابقها .

- m -

المعاد
المهاد هو الحياة الآخرة التى تحيى بها النفس فـ مالم الأنوار

 بالعذاب المتناسب . أما هذه الأرض التى نسكها فتعود بعد أن
 ويختلف المعاد عند العابـابئة عنه عند المسلمين بأن الأولين يرون أن المجازات والهقوبات تجرى في عالم قبل عالم الآخرة .

 الصوم عند الصابئة



 البجيد ( ياأيها الدين آمنو كتب عليم الصيام مكا كتب على الذين

- من قبلـع ) • أما ثـريـية الصابيّن ، فنظرًّ لقدمها وانقطاع القأمين بها عن

دراسةالملوموالفنون، تكاد تذهبفيها بمضالطقوسى، أُوتشفير•













وما يصل اليه البشر من الالا كتشافات والهلوم .
الصلاة عندئ


 الأُممالبائدة ، فان الصالاة أقدم منه بكثير. فقد صلى البشر القديم

وانینى أمام مظاهر الطبيعة حينا آرهبته وأخافته وهو لايزال
 هذا الـكون .

 البشـر لالعالاة وفى تأدية فرو


 على توالى الأزهانتبدأ بالطهارة والاغنسال وتنتهى بتأدية الصلاة وإيك البيان : -- الطهارة :لا تصصح الحـلاة عند الصـابئة بدون طهارة

 عنده •ن تأدية الصلاة . أما غسل الجنابة وشـرو يكون بالماء الحي ، وهو الماء غير المقطوع بن مجراه الطبييى فـا
 الغسل فهى عبارة عن الارتمام فـ الماء الحي هن دون شثى.••ولـكن الغسل وحده لا يكنى عندم فلا بد من ضم الوضوء



 , أنفـه و.يتلو فن كل ذلا أحعية و تالاو ات خاصة . المیى ذ الماء أوهيّ يولى أسوتا وز كو تا هو يلا .

 خروج الدم هم الفهم أورلمس لأم أج:


 ساءة ور بِعساءة و تؤدى ثلا !الشمهس وعند زوالها وقبيل غرو بها وتِبأ الصصلاة بالأذان وهو عبارة عن أذ بين الـاضريت بدون رفع صوت أو وقو فـ على محل شاهت F

رافع يديه وقليلآ من رأسه مع انحناء قليل بلبامى خاص يدعى
 قراءات يعجد فيها الربو, يدعوه بأسمانه الحسنى ويستمد منه العفو والشفاء من الأمراضورفع الـكَوارث عن قومه وطلب الاانصال . بالم الأنوار
وترى الصابئة ان فرض الصلاة كان أولا على آدم أبى البشر بسبعة فروض يصلى منها خهسة فى الأوقات التى يؤدّى فيّى فيها



 .





 واغا الزمت هذه الأُوقات لمواضن الأُوتاد الثلاثة وهى ؛وتد




ولا تتאون الصلاة الا على طهود ) اهـ .
الزواج عندهـم
.
ورباع •تى تدهد بالمساواة بيت زوجاته هسـاواة فعلية . وتا الـن تمدد الزوجات جانز عنده ، كذللك الطالات عندو فانه مشروع


و تتلغصى هذها"الأسباب فی أربعة أمور وهى : -
—

أما تنفيذ الطالات فيشتوطون فيـه أن لا يكعوذ على أيدى



زوجته المطلقة ، الستطاع ذللك بو اسـطة رجالdم الد.ينيسن . مراسم الزواج

رؤساء الدتن بأوصناع غاصة تبدأ بارسال نسووة الم الخطيبة لتتأ

هن أها لا تزال بكرأ لا'ن المقد على الثيّب ينجس الـكاهن
النى يتولى الهقد فتتعذر عاليه الطهارة .
 مراسم الزواج
 مساءدين له من درجة (ترْيده ) - أى تلمين - فيدخل البيم



 وتذهب الـروم الى بيتها فيقرأ عاليها الـكاهن دعاء خاصـ

 - سرير المرسى -تنتظرمجىء زوجها اليها





 فـ الماء الجارى .



 وحرام على المروسين وعلى جّيع أفراد الطائفة الرتدالد الداه اللون


 خلالها أدعية خامـة .

 أما المهر فيفرض
 فى الزواج عما هي عليه ع:د المسالمين .
الحدة والـيض و النفاس



زوجته فی .يحر هذه المدة حتى ولو طهرت قبل انقضانها . وبــد انقضاء مبدة اللايض، تذهس الزوجة الىالماء البِارى.گحميع ألمستها
 بلد دغى الأسبوع الأول على النفام على أن بَّدّده بعد انقضاء

الثلاثين يو ع وهى مدة النفامى القانو نية الامكا تقدم .



 الاعتر انت عند الصـابّة









 كهنهمه، فاذا تم تقديدها ، كانت

- منه سمان مالم الا'نوار

وتقدم هنه الأَقراص لأفر اد الطائفة فن أيام الأ عياد حيث

 .
مالو آَمودنها.

كهنة الصابئة ودرجاتههم و وظائفهم




 وانكطاطها، تكKون أزظهمها فنى الا'منم:المتدنة ، نقتصر وظانئه هذه الطبقة على اقامة

 كز حركة من حركات النامى•تو قفة على الاذن والرخصة مننقبن


 والو لادة والتسهمية والن بِ والصـلهة

- رجال اللدين عi






-ثي

.

 في و يتلو علمه| أذ أراً غاصة لأ
- za -








,







 إلا كثار من تلاوة اللكتب والأدعية وإقامة الولاعَ والأفراح

ودق الطبول والأبواق حتى تنتهى المدة المذكورة. . فاذا أتها
 فتّتحصر وظيفته فى المقد على الثيبات ويحرم عندئن من الار وتقاء إلى درجة ( كَنزوره ) ولا يمارمى أعهال دينية غير المقدالمذ كور
 r-



 المذكورة . ويشترط فيه أيضا أن لايكون قد عقدعلى ثير ما ما

 إقامة عريش من قصسب على بئر متصلة باء جار يتممد فيها بـثهـد رجلين من الدرجة التى يسمى إليها واثين آخرين من درجته
 وفى طائفة الصإبئة اليوم لايوجد أ كثثر من عدد ميدود
 فلم يبلغ اليها أحد فـ هذا الهصر لعدم توفر الشروط المطلو بة لما .
 الصابئة المقدسة - أو صاحب اللت فى تفسيرهذا الـكتاب .


ولا يو جد اليوم فى الصابئة من بلغ هذه الدرجة بهد ويشترط للـغخنَوره النى يريد الارتقاء إلىههذا المقام، أن


 انقامة المراسم من طبقته ومن الطبقة التى ير تقى إليها ـ فانه يشترط
 لستفادوا من عاله( وتتلمذوا ) عليه.







الدرجة ، يرتفع إلى عالم الاً'نوار ( آلمى دنهورو ) . ولم ينل هذه المرتبة من السابقين حتى الآن إلا يحيى (ع الا
 شَخصصن بن هذه اللرجهة في عصر واحد .

طعام الـكهiة و بحض و ظانفهم
لا لا


 | لنفسه4

وقد حغر الشيتخ دخيل ذات يوم عندنا فن الدار "وهوهم رؤساء هنه الطائفة a فاهتتععن تناول الطهام و الشـراب رغم طجته




 $=$ على الا' ؛كار دون الثيبات .

التعديـد واقسامه عند الصابئة


صرفة خاصة تؤ هله للقيام بوظيفة دينية .



الأشخذاص وانصفت بها الأشياء بوانسطة التمـيـيد .

 ا; عند عقد الزواج وقد ثـرحنا ذلك فيا تقدم •
"
 ليهين له الزمان والمـكان والنجم والطالع والبرج والانزلة التى ولد



 باسم عرنى وبغيو ها من البلدان يسـووid بأسماء سكان تلاك البلدان . فاذا مرَّ على المولود أر لـون يو. الو لادة. وكَفية ذللكأنذيذهـ به إلى كاهن هن درجة


 الرئيسى يِن تلاميذه على حافة الزهر ويتلو على رأس الطفل أذ كار|
 ثلاث مرات وهو يتلو فن
 .

 حبات بن حــ السـسم المقلي الموصوع فیكس خاص فيصصـ
 يلته بأنامل يله المينى 6 يصنهه على جبيت الطفل ثالاث مرات يقول (1) (1) لا بجوز تعميد الطفل قبل خروجهمن الأربعين ولا بعد مرور


فى أثنانما مامعناه ( لقد وُميت بسهة الحياة واسم الحياة واسممعرفة
الـاياة مذكوران عليك)

 فى الماء، وبهذا ينتهى التعميد وينصرف المتمفلون بتمهيده . rإلى تعميد فى ماء جار سـواء أُكان الوقت قيظ] أم شتاء وبعراسم

خاصة يعقهها وضو=ما) مر بنا فى .يكث الطهارة والصلاة . والصابئى ؛ يكنـ إذ لمس الميت أو المولود أو الـانْ أو النفساء أو دم اللميوان المذوج على غير شمريتهم أو إذا ههشته

اللية أو لسمته المقرب أو غيرها من الهوام .
 ( بنجه ) من كل سنة ويقام هذا الميد فى خـوسة أيام بين شهرى كنونالثانى وشباط من كل عام،وينسـب كل يوم من أيامهذا الميد إلى شتصص من أشخاصهم التاريخيين ‘فيلبس الصابئ فى هذا الميد
 تناول الطهام ويدهن شعره بدهن السمسم و والتمميد فى هذا الهيد يشهل الرجال والنساء على حدّ سواء

والقصد مغــه التكفير عن الذنوب بزيارة الـكنائس المقدسة والارتمام فـ البا .

اعياد الصابئة

 التزتبـب بأسماء تختلف قليلا عن أسماء الثهور الرومية .
 آدم، أول تاريخ تضبط به السنين عندم .ويليه عام الطوفان النى
 لاتفرق فی المدة عنو لادة المسيت (ع ) إلا بستة أشثهر، لذلك فهم يتفقونفى بداية تاريخهمالأخيو بع التاريخ الميالادى .
 فى كير بن مساملالتهم الدينية والرميمة لأن ظهور النب محمد (ص ) كان منصوصا عليه فی كتهم المقدسة وهو بداية الدور

الأخير النى يـتاج إلى اصلا وهميقدسونيومالأ حد كالنصارىويعطالونفيه|شنالمم لانهم
 الأنوار (آلميدهورو ) إلىالأرضلته ميدأهل (مشونيكشطه)

ولذا فهم يسمونهذا اليوم بابم القديس السماوى . أما بقيةأعيادم الالميمية فهى : -






 ويراجع اللما= فـ مثل هـذا الايوم، كتـب الطالح المقدسة

 وضع الفوا كه الطريّة واليابسة فـ طبت طيلة ليلة الـيد حتى إلـا

r
 بهـ السنة لا'ن أشهر (1) والتاسع من سنته (1) تبتدى" سنتهم بشهر نيسان كا تقدم
 ويتعمد المامة في هذه الأأام ويقدمون فيه الضتحايا وهو بلدعيد الصغيو بـ rr| يوما وفيه تقدم الـعكنائس المدثة التى تنشأ عادة من حزم القصب على شو اطىى الاV" هه ويكون لها نافذتان مع باب تقابل جهة اللِنوب لِستقبل الداخل فيها نم القطب القأم

تّحته العرمث الرباني .






كتـب الصابُّة المقدسة
 الايو م أهة لانستمد ديانهها من كتـب تعتقد بصدورها من بصدر ملاوى، وحتى الا'مْم المتو حشـة فانها تسند أساطير ها وطقوسـا


 الدطاء كا تدعيه الصا بئة فيصفت آدم المفقودة، أورك| تدعيه اليهود
: تو توراتهمقبل النـى. وقد يكونهذا الدافع طبييى تتقوية الاعتقاد وبناء الايمان على أْسامتيتين . وقد سهت المجامع التى عقدتها الأمة النصرانية فى القرون
 هذا التصتحتح للقرآن في صدر الاسلام حينا أمر عثمان (رض )
 تمتقد بأن كتبها هى المصدر المفيد لليقين بتكاليفها والواسطة الى






 .ولافى التر تيب وقد يكون هذا الثىع مستبهد .
وأه الكتب الى بقيت فى أيديهم حتى الآن ههى :-

 .على حجر فى لاييسك بالمانيا وتختافـ الصابئة فى تاريخه فتهم من

يقول بأن تاريخه ير تقى إلى ماقبل النعـرانية ونهم مهن ذهـ إلى







على استخخاج الطالل والفال .
 مراسيم الزواج والاحتفالات التى تقام أثناء الیقد وعن كيفية

 فـ مراسم الجلناز وتلقين الأموات وكيفية دفهم وأسباب تحريم



 (أمفر ملواثشى) أو(أسفر ملواشا ) وـمـناهسفرالبروج اللى يتمكنون بواسطته منمعرفةالبرج النى ولد فيه الشخص.

فيستنبطون منه اسمه المقدمى النى ييق محفوظت لديهم ويهينون
بهـ طالـِ المولود .
(الاينانى ) أى الأناشيد أو الأذ المار الدينية التى تلى
 رق غزال .

 الالكتب ولا يكاد الانسان يستطيع الوقوف على أحدها إلا الا بشق
 عليه الفاعل .
عدد الصا بئة ومنازلمم




 للصابئي أن يتزوج بغير صابئية ولا يزيـد =د الما



وقد كانوا فى أيام الخلماء العباسيين منتشرين فـ كثير من


 الأهنر لأن طقوسهم وعاداتهم الدينية لاتتم إلا بالارتمامن فى الماء المارى یا أسلفنا . وقدحدثت فى الأيام الأخيرة عدة حوادث
 فی أيامالاقطاعات فى المرات وعربستان . وقد قصّ علينا الشيخ دخيل الموى اليهعدة حوادث عن انمطهاد الصابئة لم نثبتها هنا لفقدانتاريخها بالضبط .



 بهد الاحتلال البر يطانى ونزح فريق آخر إلى طهران طلبك للرزق



 ورى قليلة الما. والشجر . . الح •

وقدذ كرلنا الشيخدخيل انبـضأبناء الصا:يّة أخذينسـاهل

 صياغة الميناء
والميناء ( بالكسـر والمدّ ) لفظ فارسى معناه صناعة جوهر

الأوأىى المُينة فتَكسبها رونقًا وجالا .
 عنهم المهريون والفينيقيون ثم انتقلت إلى المند ونارَمى ثم إله
 فنهاية القرنالسادمعشـر للـيلاد . وهى إما شفافة كالزجاج يختّرقها النور وتحـيكى عما ورانها وإما كثيفة تزين بها سطو الأجسام فتشبه اللزفـفالصينى. وكلا ولا ولا النوعين يمتاز بكونه ذا ألوانمتمددة وهى تستمهمل لوجهوه السا التى تثبت عايها الأر قام .
أما طريقة عملها فتكون بسدق الأجزاه المطلوب مزجها


 وراء ذلك عـلية التخطيط على الا' جسسام بالصور المطالو بة. وقد تخصص القسم الاغغلـ بت الصـابئة بهنهالصناءة حتى

 .


an
تبين ما تقدّم6 أنالباحث لا يستطيع أن يصرل لصصورة وطعية إلىمجدأ الدين الصا:ئى وإلى التطوراتالتى طرأت عليه فىالقرون

 طائفة أخرى انتحللت هذا الاسمرما يـدعيه ( هنرى يو نيون ) فـ

 الصا بیى القديم وان. كنا نجهل طرق توصمهم !الى تلاع الطقوسى .


اليقين بأنهاكتبالصـابئة الا'قدمين أوانها باقية من قبل الطوفان
 ولا شثكف ان ماسطر ناه ;قلا عنالـكتبـ التاريخيةواستناداً
 الـكفاية لمن أرادأن يدرمى حياة وأحوال هذه الـو الطائفة الغريبةنف أشـهالها وستحنةوجوه أبنائها والتى تشرف اليومعلى الانقراض وقد تصبت فـسـجالات التاريح بـد حين .

اهم الـكتب التى اعتمدنا عليها فى وضع هذه الـرسالة.
-
r - الفهرست لابن النذيه
r -


-     - 

( 4

- V
-     - تقويمالبلدان V V'הى الفداء
a
. .
—
rir آ ـقدمة ابن خلدون
rir آ القامومى الميطيط للفيروز ابادی
ع اء- المل والنحل لابن حزم
10- 10 ج جلة المشرقاليسوغيين
-17-17 مندأیى
C'... .

مضامين الـكـتاب
الموضوع
كمة المولف
 ○ الصابية قديمَ وحديتّا
A
A الصابئة فى الدور الأول
-
ث据 " " "

10 فرق الصابئة
IT الفرقة الأولى : أْعاب الروحانيات

19 الفرقة الثالثة : أنصاب الأشخخاص
.
الفرق بين فرق الصابئة
r
P P

فكرة الخالق وبد. الخليقة
.
)

$$
\begin{aligned}
& \text { الالوضوع } \\
& \text { سr فـكرة النـير والشر } \\
& \text { rr الموت فى iطر الصابئة } \\
& \text { شr } \\
& \text { seal ra }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { praca } \\
& \text { \&r } \\
& \text { r } \\
& 0 \\
& \text { צ } 4 \text { الاعتراف عند الصابئة } \\
& \text { EV } \\
& \text { هr or or الـكههة و بعض وظانثههم } \\
& \text { or التعميد وأقسامه عند الصابئة } \\
& \text { ج أعياد الصابئة } \\
& \text { 010 } 0 \\
& \text { ا7 عدد الصابئة ومنازلم } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 77 \text { بصادر الرسالة } \\
& \text { IV } \\
& \text { *) }
\end{aligned}
$$

