# تبيه خُوْير الألباب السليمة عر الوقوع في الإلزفازلا المبتكعة الوخيمة 

$$
\begin{aligned}
& \text { تأليف العلامة الشيخ } \\
& \text { سليمان بن سحمان النجلدي } \\
& \text {-ه1rミ9-ه1r77 } \\
& \text { اعتنى به وخرج أحاديثه } \\
& \text { عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن الرحمة } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

## $\square \square \square$ حقوق الطبع مئوظة

O الطبعة الأولى -


قامبالتجهـيزاتالفنتيةوالمراجعـة
دار التابعين للنشر والتوزيع
 تلتبون ؛

تنبيه ذوي الألباب السليمة


إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنـا ومن سيئات أعمالنا ، من يهـــده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شريك لـه ، وأشهد أن

محمدًا عبده ورسوله .
أما بعد :
فهذا كـتـاب ( تنيـهـ ذوي الألباب الســليمة عن الــوقوع في
الألفاظ المبتدعة الوخيمة ) للعلامة الفاضل : سليمان بن سحمان
 للدفاع عن عقيدة السلف ، وأوقف قــلمه للذود عن حياض السنة

الغراء ، وقد صدق فيه من قال : كم سنة صاح أحيا رسم دارسها
فصار يحكي سناها ساطعَ القمر
وبـدعة درست وانـــكَك شَامـخها
والــــق يعلو وليلُ الجهل ذو غير

تنبيه ذوي الألباب السليمة
كم جاهل جال في الميدان حلَّ به
من مخلب الليث فتكًا غير منجبر
ولقد أثرى ابن سحمان - رحمه الـله - المكتبة الإسلامية، بكتب وردود قوية ، رفـيعة الشأن ، عظيمة المقـام، امتازت بقوة الحـجة ونـصاعة البرهـان ، وهي محتويـة على العـقيدة السلــفية المستقيمة ، ومن تلك الكتب الــرائعة ، كتابنا (تنبيه ذوي الألباب
 -رحمهم الله- ، ونبه على أشــياء في الأسماء والصفات هي من
 الكتاب - ولــله المحد والمنة - من أجــمع الكتب التـي ألفت في

تلك الألفاظ المبتدعة الوخيمة . وإن حاجة الأمة عامة ، وطلبة العلم منهم خاصة ، جعلني
 وثوب قشيب ، يسر الناظرين ، وأحذف منه بعض التعليقات التي كانت في غـير دحلها ؛ وهي تــل - أي التعليتات - عــلى بعد معلقـها عن السنة الغراء ، وعـن النظر في كتب المتـعتدمين ، من أئمة الدين ، من سلفنا الصالحين.

تنبيه ذوي الألباب السليمة
هذا وقد خلدمت الكتاب بأن خرجت أحاديثه ، ووضعت له عدة فهارس تراها في آخر الكتاب ، والله العلي العظيم ألهألأل بألها بأن له المهد لا إله إلا هو ، الحنان المنان ، بديع السموات وات والأرض،


ويرزقني فيه القبول في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب . اللـهـم ارزقنـا هديًا فــاصداً ، وجــنـنـا منكــــا
 على نعمة الإسالام والــسنة ، وصلى الله على نبينـا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكتبه فقير عفو ربه :

عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن الرحمة . في مكة - زادها الله شرفًا
بعد ظهر الثلاثاء r|/ • 10/1 1 هـ


تنبيه ذوي الألباب السليمة
ترجمة المؤلف - بإيجاز -
اسمه وكنيته ولقبه ونسبه :
هو العـالم الفاضل ، الذابٌُ عــن حـياض السنـة ، المجاهد بقلمه ولسانـه ، المدافع عن الدعوة السلفية : سلـيمان بن مصلح ابن سحمـان بن حمدان بن مسفـر بن محمد بن مالــك بن عام

الختُعمي - صلبًا لا ولاءً - التبالي العسيري أصلاً ومولنًا .
. يكنى : بأبي عبد العزيز
 عن دين الـلـه ، وذبه عن الــدعوة السلــفية وأهلـها . لقب بــهـها
 ومنته ، وكم من حق أوضحه ، بفضل الله ورحمته . نسبه : يرجع نسبه إلـى قبيلة خثتعم المثهـورة ، وقد جعله
 عراها ، وفرية بلا مرية ، بل الصواب أنه خثعمي صلبًا لا ولاءً، وقد دافع الشُيخ عن نفسه ، وبين أصـله وفصله (والناس مؤتمنون على أنسابهم ) فليتنب بـعض من يترجم له إلى هذا الأمر المهم ، ولا يقع في الخطأ والزلل من حيث لا لا يدري .

تنبيه ذوي الألباب السليمة
مولده : ولد في قـرية السقا ، إحــدى قرى مدينــة أبها ، التابعة لإقليم عسير في جنوب المـملكة العربية السعودية ، وذلك الـك

 بالعلم وتحصيله ، فقد كان والده - رحمه الله - من حفظة كتاب




 الشُرعي وطلبه حتى عُّد من العلماء المبرزين ، والفقهاء الراسخين

في العلم
خروجه مع والده إلى الرياض وطلبه العلم فيها وفي الأفلاج :
 اللدولة السعودية - وذلك في عهد الإمام فيصل بن تر تركي - رحمه الـي
 وأكرمه وقطع له ولـعائلته راتبًا من بيت المال . فـلما رأى الشّيخ

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

سليمان - رحمـه الله - الرياض زاهية بحلقات الـعلم ، ومشرقة بنور المعــرفة ، كاظَّة بالعلمـاء الأفذاذ ، كالشُـيخ عبدالــرحمن بنـ حسن - رحمه الله - فجد واجتهد في التحصيل وثابر وصبر على طلب العلم ، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأفلاج ، لـصول الفتنة في الرياض ، واستقر فيها أمِلًا ليس بــاليسير ، وفيها قرأ المطولات ، وطلب العـلم بهمة وعزيمة قويـة ، على العلامة الشُيـخ حمد بن عتيق - رحمه الــله - واجتهد في العلوم الــــرعية ، ثم عاد إلى الرياض عام 1 . باهـ بـعد خمود الفتّنة ، وأخذ يحـضر حلقات الشيــخ عبداللــه بن عبد اللـطيف - رحمهـما الله - مــع أنه من أقرانه، وفي ذلك أكبر دليل ، وأبين برهان على تواضعه - رحمه
الله- .

أشهر شيوخه :
1 - الإمام العالم العامل الفاضل : عبد الرحمن بن حسن
بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - .
Y - ابنه الإمام المناضل عن دين اللـه الشيخ : عبداللطيف ابن عبد الرحمـن بن حسن بن محمد بن عبـدالوهاب - رحمهم . الله

تنبيه ذوي الألباب السليمة
r - الإمام اللـوذعي الفاضل الشــيخ : حمد بن عـتيق -
رحمه الله -
ع - الشيخ العـلامة : عبد الله بن عبد اللـطيف - رحمه

هذه سمة العلماء الربانيين لا يتكبرون عن العلم
مؤلفاته وآثاره العلمية :
إن النـاظر بيـزان الاعتدال ، في مـصنفـات أئمة الــدعوة النجدية - رحمهم الله - يجد أكثرها في جانب الردود ، الـا ذلك إلا لكثرة أعداء الدعوة، من أنصار الشرك والبدع والضلالد، وقد كان للــئيخ العلامة : سلــيمان بن سحمان - رحــمه الله - اللا الحظ الأوفر من تلك الردود ، فقد كان سيفًا صارمًا مسلولا علا على
 والحاقدين الظالمين ، كل ذلك بقوة حجة، ونصاعة عبارة ، جامعًا أمرين قــلما يجتـمعان في عالم، ألا وهــما جودة الإنشاء الأنـاء والــنر وجودة قرض الشعر ، فأصبح - رحمه الله - يرسل على الأعداء
 بقوة الـجه، وسطوع البرهـان ، وحسن الاستدلال، فأخذ بذلك

تنبيه ذوي الألباب السليمة
يدحض أقوالهم ، ويرد على شبهـم ، ويوهن حجتهم ، وأرسل
 المحكمة وأبـياته التوية الرصـينة ، ما يدحض تلــك الشُبه ، ولا غرو في ذلـك ، فهو ذو القـلمين وصاحــب الصناعـتين ، وهو اللسان المحامي عن الدعوة ، والسيف الـذائد عن الملة. وهاك الآن بعد هــذه الإلماعة ، بعض هذه المـؤلفات والآثار العلمية ، شواهد صدق ، ناطقـة بالحق على ما ذكرناه من قبل الا فمـن تلــك الردود القـاطعـة ، والحجــج الدامغــة ، والبـراهين الساطعة :

1 - الأسنة الحداد فـي الرد على علوي الحـداد . طبع في
عهد الملك سعود في الرياض IYVT هـ هـ Y - الصواعــق المرسلة الــشهابيـة على الشـبـهـه الداحـضـة
 r - كشف غــــياهب الظــلام عن جلاء الأوهام .طـبع في

عهد الملك سعود في الرياض 1YV7 هـ . ع - الضياء الــشارق في الرد عنى شبـهـات الماذق المارق . طبع عن دار العـاصمة في الرياض ثم طبع حديـثًا عن دار الإفتاء

تنبيه ذوي الألباب السليمة
. $-1 \leqslant 10$
0 - إقامـة الليل والمحــجة . طبع عـن دار العاصمـة في
الرياض •
1 - الجواب المستطاب على ما أورده المرتاب . مخطوط.
ك ك - V طبع عن دار العـاصمة في هذا العام ا¿٪ اهـ فـ في مسجموع سماه محققه الأخ الفاضل عبد العزيـز بن عبد الله بن الزير آل حمد : (إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة المهمية).

دار العاصمة في الرياض . . 1 عاهـ هـ
9 - الرد على عبد الله بن عمرو . مخطوط .
. 1 - كشف شبهات البغلادي . مخطوط
11 - مشروعية الجهر بالذكــر بعد السلام . مطبوع عن دار
العاصمة عام ^• • عاهـ .
ع

با - رد علـى جريدة الــبلــة . طبع عـن دار العاصـمة

عا - البحواب المنكي في الرد على الكنكي . مخطوط.
10 - إرشاد الطالب إلى أهم المطالب . مطبوع .
ا7 - الجيوش الربانية في كشف الشبهه العمروية - رد على
عبد الله بن عمرو - . مخطوط .
IV أشعة الأنوار با في " لا إلـه إلا الله " من الأسرار .
مطبوع
. الهـ الهية السنية . مخطوط
19 - الرد علـى الكتاب الذي ألفـه عبد الله بـن عمرو .
. مخطوط
مصر - Y ت تبيه ذوي الألباب السليمـة ، هو كتابنا هذا وقد طبع
في دصر عام
اY

بعناية سعد بن رويشد - رحمه الله - .
وغير ذلك مـن الكتب المفيدة ، والــرسائل النافعـة الماتعة،

تنبيه ذوي الألباب السليمة
التي أثرى بها - رحمه الله - المكـتبة الإسلامية ، جعلل الله ذلك في ميزان حسناته ؛ آمين
وله بعـض نرسائل مفرقــة في فتاوى علمـاء نجد الأعلام،
 اللوذعي الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن وني حسن آل السيخ - رحمهم الله - وجعل لها مقدمات وترابجم. ذريته :

خلف الـشيخ من الأولاد ثنلاثة هـم : عبد العزيـز وصالح
 والمنـة - من أهل الصـلاح والتقى ، وبــضهـمـ من أهل العـلم والقضاء .

## مرضه ووفاته :

لقد كف بصر الشيّخ العلامــة سليمان بن سحمان - رحمه


 كانت لـه اليد الطولـى ، والقدح المعـلى في الردود والتـــليف ،

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

والدفاع عن عقيدة السلف ، والذود عن الشُريعة المحمدية ، والملة
(1) الحنفية ، حتى عد من أكبر المجاهدين بألسنتهم وأقلامهم قلت : هذه عجالة نافعة ، من ترجـمة العلامة سليمان بن سحمان - رحمه الله - وترجمته أطول من هذه الوريقات، والله العلي العظيم أسأل أن يسيِّ من يفـرد له ترجمة وافية ، يشير فيها إلى جهود الــشيخ - رحمه الله - فـي الدفاع عن عقي وأعماله ومؤلفاته ، إن ربي لسميع الدعاء .

(1) راجع علماء نجد خلال ستة قرون (YAV/) .

تنبيه ذوي الألباب السليمة

## 

وبه نستعين
من سليمان بن سحمـان ، إلى جناب عالي الجناب ، الأخ
 تعالى وهداه ، وحغظه وتولاه ، وجعـله من حزبن بالين وأوليائه الذين يغضبون لغـضبه ويرضون لرضاه ، آمين ، . ـلام علـيكم ورحمة الله وبر كاته ، وأزكى وأشرف تحياته .

أما بعد : فإني أحمد إلـــك الله الذي لا إله إله إلا هو ، وهي


 ذكرته من جهة المرزوقي ، فاعلم يا أخي أنه قد تد تبينت لنا حا حاله ، ،
 وقد اجتمـعنا بك في البحريـن ولم نسمع منك إلا ما يـسرنا من من الِّه
 ذكره وألفه شيخ الإسلام ، وقدوة العلماء الأعلام ، الشُيخ محمد ابن عبد الوهـاب ، أجزل الله له الأجر والثواب ، فلا نـــــبل بعد

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

ذلك إلا ما تحقتنـاه وبان لنا كالشُمس في نحر الـظهيرة ، والقول السديـد والكواكب الدرية وصـلت إلينا فلــما قرئت علي دِّ ديـباجة الكواكب الــدرية ومر بسمعـي قولك وقد كنت قــرأت في تراجم
 والشــيخ الإمام محـمد بن عــلي بن ســلوم ، لم تســمح نفـــي بسـماعها ، بـعد أن ذكرت هـذين الرجــلين ، لأنه قد كــان من
 سلوم ليس هو من أئمـة أهل الإسلام ولا من الأفاضل الأعلام ، بل كان منن شرق بهذا الدين ولم يرفع به رأسًا ، بل عاداه وعادى أهله واتبع غير سبيل المؤمنين ، وكان من المعلوم أيضًا عندنا أن آل الشطي من أئمة الضلال ، ومن يدعون إلى دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين ، ويجيزون الاستغاثة بهم في المهمات والملمان الـمات ، ولا ومن كان هذا سبيله فليس هو عـندنا من الأئمة الأعلام ولا من أفاضل أهل الإسلام ، وإن كانوا من المنابلة

ثم إني بـعد برهة مـن الزمان أشرفــت على ورقة اعــترض صاحبـها على أشياء مــا في هنين الكــتابين مما يخالــف ما ذكره المحققون من أهل السنة والجمهاعة الذين هم الأسوة وبهم القدوة ،

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

وقد ذكرت لي أني إن عثرت على شـيء ما يذكره المعارضون لها ما يخالـف الكتاب والسنة وأقـوال سلف الأمة وأئمتـهـا أني أبين ذلك لك وأنك ترجع في ذلك إلى الحق والصواب مما قاله السلف
 مقصوده طلب الحق والإنصاف وترك التعصب والاعتساف ، فلما تأملت ما في هذه الورقة وقابلتها بما في هذين الكتابين من الأشياء المخالفـة لما عليـه المحققون مـن أهل السنـة والجماعة أحــبـت أن أنبهك على ذلك ، فمن ذلك ما ذكره الشارح على قوله : ثم الصلاة والسلام سرمدًا . ، قال : الصلاة من الله الرحمــة ، ومن الملائكة الاستغفار ومن غيرهم التضرع والدعاء بـخير . وهذا خطأ والصواب ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال : ( صلاة الله ثناؤه على
 المسألة، فــلا ينبغي للعالــم أن يترك ما هو الراجح المــطوع به ،
(1) أخر جه البخاري معلقًا في كتاب التفسير ( باب إن الله وملائكته يصلون على النبي) وقال العسقلاني : أخرجه ابن أبي حـاتم من طريق آدم بن أبي إياس قال : حدثنا
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس به .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

ويذكر القول المرجوح الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ، ولا
 بعدها ، والله المستعنان

ومنها ما ذكره في الكواكب فـي صفحة أربعة وعشرين قال

 من أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئـمتها الذين لهم قـم

 حيث وقف الكتاب والسنة وحيث انتهيا.
قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : ( لا يوصف الله
 وذلك لعلمهم بالله وعظمته في صدورهم وشدة هيبتهم له وهـه وعظيم

 الاستواء والعلو والارتـفاع والفوقية فهو قول باطــل ضال الـال ، قائله مخالـف للكتـاب والسنة ولإجمـاع سلف الأمة مـكابر للـعقول

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

الصحيحة والنصوص الصريـحة ، وهو جهمي لا ريب من جنس ما قبله ، وإن لم يُرد هذا المعنى بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع اللذي دل عليه لفظ الاستواء، فيقـال فيه: هو مبتدع ضال فال فال في


 الشيخ عبد اللـطيف بن الشيخ عبد الرحمن بـن حسن في جوابه على بعض الجهمية.

وأما فــول الشــارح في صـفحــة خمـس وعشــرين مــهـه :


 بعض مـن ينتسـب إلى السلـف من أهل الكــلام الذين لا يلا يعـتـد بقولهم ولا يعول عليه في هذا الباب ؛ لأن هذا اللفظ لم الم يرد في في كتاب ولا سنة ولا قول صاحـب ولا ولا قول أحد من الالئلئ الألمة ، ومن زعم هذا فعليه الدليل ، والديل على بطلي بلان هنا هذه الزيادة : ما ما قاله الإمام عبد العزيـز بن عبد الله بن أبي سلمــة اللاجشون وهو أحد

أئمة المدينة الثلاثة الذين هم : مالك بن أنس ، وابن الماجشون ، وابن أبي ذئب ، وقد سـئل عما جحدت الجمهمـية : ( أما بعد ، فقد فهمت ما ســألت فيما تتابعت المهمية ومن خـالفها في صفة الرب العـظيم الذي فــاقت عظمـته الوصف والـتقدير ، وكــلت الألسن عن تفسير صفته ، وانـحسرت العقول دون معرفة قدره ،
 حسيرة، وإنــا أمروا بالنظر والـتـفكر فيمـا خلق بالتقـدير ، وإنـا
 ولا يزول ولم يزل وليس له مثل ، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ،
 يكون لصـفة شيء منه حد أو منـتـهى يعرفه عـارف أو يحد قدره واصف ، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، الدليل علـى عجز العقول عن تحقـيق صفته : عجزها عـن تحقيق صفة أصغر خلقه ، لا تكـاد تراه صغرًا يحول ويزول ولا يرى له
 عليـك للا ظهر من سمـعه وبصره ، فتـبارك الله أحسن الحــالقين


## تنبيه ذوي الألباب السليمة



 يصف ؟ هل تستـدل بذلك على شيء من طاعتــه ؟ ؟ أو تنزجر به عن شيء من معصيته ؟ فأما الذي جحد ما ما وصف الرب مبي من نفسه

 قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون لـه كـا كـا ، فعمى عن البِيّن
 منها). إلى آخر كلامه رحمه الله

 وصف منها ، إذا لم تعرف قدر ما وصف فما منا تكلفك علم ما ما لم




## تنبيه ذوي الألباب السليمة

استواء منزهًا عن المماسة والتمكن والحلول ، وقد ذكرت بعد هذا ما ذكــره الإمام ربيـعة بـن عبد الــر حمن والإمــام مالــك والإمام الشافعي والإمـام أحمد وإمام الأئمة محمد بن خــزيمة - رحمهم الله تعالى - ولم يذكر أحد منهم هذا القول المّخترع المبتدع ، ولو الـو كان هذا مذهب الــسلف لذكره أئمتهم المذكــورون ، فعلم أن هذا ليس هو مذهب السلف الصالح والله أعلم ومنها ما ذكره في الكواكب أيضًا على قوله :
ولــيس ربــنا بـجـوهــر ولا

عرض ولا جسم تعالى ذو العلا
فاعلم وفـقني الله وإياك للعـلم النافع والعمـل الصـالح أن لفظ البوهر والعرض والجمس ألفاظ مبتـدعة مخترعة لم يرد بنفيها ولا إثبـاتها كتـاب ولا سنة ولا قول صــاحب ولا ولا أحد من أنــمة التابعين ، ولا من بعـدهم من الأئمة المهتدين الذين يعـتد بقولهـم في هذا الباب فإذا تحققت ذلك فهذه الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتـها لا تطلـق حتى ينـظر في مقـصود قائلـهـا فإن كان مـعـنى صحيحًا قُبلَ لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجمــلة ، إلا عند الـــاجة مع قــرائن تبــين المراد مثل أن يـكون

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

 ذلك، فإذا تبين هذا فالواجب على من منحه الله العلم والمعرفة أن ينظر في هذا الباب - أعني باب الصفات - فما أثبته الله ورسوله أثبته ، وما نفاه الله ورسوله نفاه .

والألفـاظ التي ورد بـها النـص يعـتصم بــها في الإثـبات والنفي، فنثبت ما أثبته اللـه ورسوله من الألفاظ والمعاني ، وننفي ما نغته نصوصها من الألفاظ والمعاني

وأما كون شــيخ الإسلام ابن تيـمية - قدس الــله روحه -
وتلميـنـه ابن القيم مالا إلى أنـه لا وجود للـجوهر الــفرد فحق رون الـا ولكن المـقصود بذلـك الرد على من أثـبت الموهر الــفرد وأنه لا حقـيقة لوجـوده ، ولا يلزم مـن ذلك إذا رده ونفاه أنـه يرى أن إطلاق هذه الألفـاظ على الله نفيــا وإبُباتًا جائز فقــد ذكر - رحمه الله - في بعض أجويته ما نصه: ( فإن ذِكر لفظ المِسم في أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنـ سنة ولا من سلـف الأمة وأئمتـها ، ولم يقـل أحد منهـم أن الله تعــالى جسسم، ولا أن الله تـعالى ليس بجسم، ولا أن الله تـعالى جوهر ولا أن الله تعالى ليس بجوهر ) انتهى

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

وكما صرح بذلك فيما ذكرنــاه عنهما ، وفي بعض مواضع
أخر خلافًا لا ذكره الناظم وأقره الشارح
إذا تقرر هــذا فلابد من ذكر كــام أئمة أهل الإســلام على هذه الألفاظ المبتدعة المخترعة التي أدخلها بعض المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم في العقائد ، ونسبها بعضهم إلى مذهب السلف - رضوان الـله عليهم - وذلك مثّل لفـظ الجموهر والمـمـم والأعـراض والأغراض والأبـعـاض والمدود والـــهـــات وحلــول الحوادث وغيرها .

قال شــيخ الإســلام ابن تــيمـية - قـدس اللـه روحه - : (وكانت المـتزلة تـقول : إن الله مــنزه عن الأعراض والأبـعاض والحوادث والـــلـود ، ومقصودهـم نفي الصـفات ونفي الأفـعالل ونتي مـباينته للــخلق وعلوه علـى العرش ، وكانوا يعـبرون عن مذهب أهل الإثبات أهل السنة بالعبارات المجملة التي تسُعر الناس بفساد المذهـب ، فإنهم إذا قالوا : إن الله مــنزه عن الأع الـا يكن في ظاهر العبارة ما ينـكر ، لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستـحالة والفساد ، كالأعراض التي تـعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام ، ولا ريب أن الله منزه عن ذلك ، ولكن

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

معصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ، ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها هم أعراضًا ، وكذلك إلا


 مباينًا للخلق ولا منفصلاً عنه ، وأنه ليس فوق السموات رئ رب وبا ولا
 شيء ولا يصعد إلـيه شيء ، ولا يتقرب إليه بـسيء ، ولا ولا تلا ترفع الأيدي إليه في الدعاء ولا غيره ، ونحو ذلك من معاني الـي الجهمية،

 متصودهم بذلـك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفســه ولا تلا تقوم به صفة
 الحوادث ) أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يـكون مان محالا للتغيرات

 أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنغسه ولا له كلام ولا فعل يقوم به

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

يتعلق بمشيئه وقدرته وأنه لا يقلر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء ، وأن المخلوقات التي خلقها اللـه لم يكن منه عند خلقها
 ومفعول وخلـق ومخلوق؛ بل المخلوق عين الخلــق والمفعول عين الفعل ونحو ذلك ، انتهى

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى- في ( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) : ( ويقـولون : نحن نتزه الله تعالى عن

 ينزهـون الله عمـا يفهم من مـعانيها عـند الإطلاق من الـعيوب والنقائص والحاجة ، فلا يشك أنهم يمجلـونه ويعظمونه، ويكشف الناقد الـبصير ما تحت هذه الألـفاظ فيرى تحتها الإلـــاد وتكذيب الرسن وتعطـيل الرب تعالى عما يسـتحقه من كماله ، فتـنزيههم عن الأعراض هـو جحد صفاتــه كسمعه وبـصره وحياته وعــلمه

 الأعراض .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

وأما الأغــراض فهي الغــاية والـكمـــة التي لأجــلها يخــلق
 |الطلوبة من أمره ونهيه وفعله فيسمونها أغراضًا منه وعلاًاً ينزهونه

وأما الأبعاض فمـرادهم بتزيهه عنها أنـه ليس له وجه ولا
 على أصبع والمـاء على أصبع فإن ذلك كله أبعـاض ، والله متزه عن الأبعاض

وأما الحدود والجهات فـمرادهم بتنزيهه عنهـا أنه ليس فوق السمـوات رب ولا على العرش إله ولا يـشار إليه بالأصـابع إلى


 كذلك لزم إثبات الحدود والمهات ، وهو منزه عن ذلك الـك .

 القيامة ولا يجيء ، ولا يغضـب بعد أن كان راضيًا ، ولا يرضى

تنبيه ذوي الألباب السليمة
بعد أن كان غضبانًا ولا يقوم به فعل البتة ، ولا أمر مجلد بعد أن






 فإن هذه كلها حوادث ، وهو منزه عن حلول الموادث). إلى أن قال : ( واعلــم أن لفظ البسم لم ينطـــ به الـ الوحي

 لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه


 (O.Y) والبغوي (OVA) (

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

فلا يقال للهواء جـسم لغة ولا للنار ولا للماء فهذه الـلغة وكتبها بين أظهرنا ، فهذا المعنى منفي عن الله عقلاً وسمعًا وإن أردتم به المـركب مـن المادة والصــورة ، والمركـبـ من
 الممكنات أيضًا فليس جسم المخلوق مركبًا من هذا ولا من هذا، وإن أردتم بالجسم ما يوصف بالصفـات ، ويرى بالأبصار ويتكلم
 تعالى ، وهو موصوف بها، فلا ننفيهـا عنه بتسميتكم للموصوف بها جسمًا ) إلى أن قال : ( وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه إشارة حسيـة فقد أشار أعرف الخلـق به بأصبعـه رافعًا بها إلى الـسماء بششهد الجمّع الأعظم مستشهدًا له لا للقبلة، وإن أردتم بالجِسم ما يقال له أين، فقد ســأل أعلم الحلق به عنه بأين منـــها على علوه على عـرشه، وسنمع السؤال بــين وأجاب عنه، ولم يـقل : هنا السؤال إنا يكون عن المسسم وإنه ليس بجسم ، وإن أردتم بالجسم ما يلحقه (من ) و (إلى) فقد نزل جبرائيل من عنده وعرج برسوله إليه ، وإليه يصعد الكلام الطــيب ، وعبده المسيح رفع إليه . وإن أردتم بالجمسـم ما يتميز مسنه أمر غير أمـر فهو سبحانـه موصوف

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

بصفـات الكمال جـميعها مـن اللسمع والبـصر، والعلــم والقدرة والحيـاة ، وهذه صفات مـتميزة مـتغايرة ومـن قال : إنها صـفة
 أعوذ برضاك من سخطك ") (1) . المديث ، قال : وأما اسـتعاذته大忽
 بإحلى الصغتــين من الأخرى مستعيذ بالموصـوف بهما منه ، وإن

 أطلقها على نفسه ، وإن أردتم بالجِسم ما يكون فوق غيره ومستويًا على غيره ، فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه . وكذلك إن أردتم بالـتشبيه والتـركيب هذه المعانـي التي دل
 اللفـظ والمعنى وجـناية على ألـناظ الوحي ، أمـا الخـطأ اللــفظي


 شرح مشكل الآثار

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

فتسهـيتكم الموصوف بذلــك جسمًا مركبًا مؤلفًا مشبهُـا بغيره ،
 القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة ووضتّم لصفاته الفاظًا ، منكم بدأت وإليكم تعود ، وأمـا خطؤكم في المعنى فنفيكــم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب ، فنفيتم المثنى الحق وسميتموه بالاسم المنكر ) .







 وفرية وبهت على الله وعلـى الشرع وعلى العقل ، وإن أر أردتم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليًا على خلـــه بائنًا منهم مستويًّا على الـى

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

عرشه ليـس فوقه شيء ، فهذا المـننى حق ، فكأنــك قلت : لو كان فوق العرش لكان فوق العرش ، فنفـيت الشيء بتغيير العبارة وقلبها إلى عبارة أخرى ، وهذا شأنكم في أكثر مطالبكم وإن أردتم بقولـكمم: (اكان مركبًا)" أنــه يتميز منــه شيء عـن شيء فقد وصفته أنت بصفات يتميز بعضها من بعض ، فهل كان عندك هــذا تركيبًا ؟ فإن قلت : هذا لا يــال لي وإنا يــا فـال لمن أثبت شيئًا مـن الصفات ، فأما أنا فلا أثبت لـه صفة واحدة فرارًا من التـركيب، قيل لــك : العقَل لم يدل عــلى نفي المعـنى الذي سميته أنت مركبًا ، وقد دل الوحي والـعقل والفطرة على ثُبوته ، أتنفيه بمجرد تسميتك الباطلة ؟ فإن التركيب يطلق ويراد به خمسة

الأول : تركيب الذات من الوجود والماهـية عند من يجعل وجودها زائلًا على ماهيتها فإذا نفــيت هذا جعلته وجودًا مطلقًا ،
إما هو في الأذهان لا وجود له في الأعيان .

الثاني : تركيب المـاهية من الذات والصفات ، فــإذا نفيت هذا التركيب جعلته ذاتًا مجردة عن كل وصف لا يسمع ولا يبصر ولا يعلـم ولا يقدر ولا يريـد ولا حياة له ولا مسـسيئة ولا صـفة

تنبيه ذوي الألباب السليمة
أصلاً، فكل ذات في المخلوقات من هــنه الذات ، فاستفدت بهذا التركيب كفرك بالله وجحدكَّ لذاته ولصفاته وأفعاله الثالث : تركيب الماهية المسميــة من الهيولي والصورة كما
. يقوله الفلاسفة
الرابع : التركيب من الجواهر المفردة ، كـما يقوله كثير من
أهل الكلام
الخامس : تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت
 يدعيه الفلاسفة والمتكلمون قـيل لك : جمهور العقلاء عندهم أن


 اللذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويؤلف بين الأشياء فيركبها كما

 الواحد لا اسم له ولا صفة ولا وجه ولا ولا يدين ولا ولا هلا هو فو فو ولا يصعـد إليه شيء ولا يـنزل منه شـيء ، فلا وعوى ذلك عـلـلى

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

العقل كذب صريح عليه ، كــما هي كذب صريح على الوحي الم


 هذا المنیى

وإن أردتم بالجهة أمرًا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه

 وولتم : ليس بتحتيز وسميتم الصفات أعراضًا وفلتم : الرب الع منزه عن الأعراض ، وسمـيتم كلالمه بمشيـئته ونزوله إلى سمـاء الـياء الدنيا ومجيئه هـوم القيامة لفصل التـضضاء بمشيئته وإرادته المـتارنة لمرادها وإدراكه المقارن لوجود المدرك وغضــبه إذا عصي، ونيا ورضاه إلـاه إذا أُطيع وفرحه إذا تاب إليه العباد، ونداءه لموسى حين أتى الشّجرة، الشيرة ونداءه

 هو كل يـوم هو في شأن ( حوادث ) وقلـتـنم هو متزه عــن


## تنبيه ذوي الألباب السليمة


 ولاجـوهر ولا مـركب ولا تــــوم به الأعــراض ، ولا يلا يوصـف


 وتكليمه لخلقه ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامرامته ، هله الما الألفاظ

 الموعد وإليه التحاكم ، وبين يديه التخاصم. نـحـن وإيـاهـم نــــوت وتا
أفلح يوم الحساب من ندما ) .

وقال شيخ الإسلام ، الشُيخ محمــد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - فـي رسالته إلى عبد الـله بن سحيمه، وقد طـلب منه أن يذكر له شيئًا من معنى كتـاب الموليس ، فقال - رحمه الله - في الجواب بعد كلام لـه : ( وذلك أن كتابه مشتمل عـلى الكلام في

تنبيه ذوي الألباب السليمة
ثلاثة أنواع من العلوم :
الأول : علم الأسماء والصفات الذي الذي يـسمى علم أصول الدين ، ويسمى أيضًا العقائد

والثاني : الكلام على التوحيد والشُرك . والثالث: الاقتداء بأهل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك .
 ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ، وهذا الإنكار جمع بين انتينـ

إحداهما : أنه لم يفهم كلام ابن عيدان وصاحبه .




 وغير ذلك ، وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه مثل



## تنبيه ذوي الألباب السليمة

والسلف مـبتدع ، ومن أثبته مــل : هشام بن المكم وغـيره نهو

 الـنابلة في هذه المسألة).

 رحمه اللـه تعالى - : ( فهذه الألفاظ لا يـطلق إلثا وراتها ولانـفـيها
 ولهذا لـا سئل ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين المين وقال:

 ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع . والمقصود أن الأئمة كأحمد وغيره إذا ذكر لهم أهل الـبلع الألفاظ المجملة ، كلفظ : الما البسم والجوهر والحيز لم يوافقوهم ، لا على إطلاق الإلثات الاتي ولا على إطلاق النفي) . انتهى كلام الشيخ تتي الدين
 الخطيـب الككلام في هذا هو عــن الصواب ، وقد اتبعـا في ذلك

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

إمامهما أحمــد بن حنبل وغيره في إنكارهم ذلك عــلى المبتدعة،





 وأصحابه والسلف بريئون من الجميع من أثبت بدَّعوه ، ومن نـي




ومن كلام أبي الوفاء ابن عقيل قال : ( أنا أقطع أن أبا بكا بكر وعمر ماتا ومـا عرفا الجوهر والعرض ، فإن رأيـت أن أن طريقة أبي علي الجلبائي أو أبي هشام خير لك من طريق الـية أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت ) انتهى .

وصاحبكم يـدعي أن الرجل لا يكون من أهل الـــنة حتى

تنبيه ذوي الألباب السليمة
يتبع أبا علي وأبا هشام بنفي الجوهر والعرض ، فمن أنكر الككلام

 أخذه من مذهب المهمية والمعتزلة ، وأن ابن عيدان وصانيانيه ألما أنكرا ذلك مثل ما أنكره أحمد والعلماء كلهم على أهل البدع • انتهى . فتأمل - رحمك الله - ما تحت إطلاق هذه الألناظ المبتدعة المخترعة التي خالف من وضعها سلف الأمة وأئمتها واغتر بها من المن حسن ظنه بهـؤلاء الذين قلدوا من ابتدعها من المتـكلمين ، الذين ليـس لهم قدم صــدق في العالـــين ، حيث أرادوا بـهـا التـنـزيه ،
 دليل ولا برهان من الكتاب والــسنة ، ولا كلام أحد من الأئمة ،

فالله المستعان .
وتأمل ما ذكر شــيخ الإسلام مححمد بن عبــد الوهاب حيث قال : ( فمن نفاه - مــل صاحب الـطبة التي أنكــرها ابن عيدان

 قال : وقد تبين لكم الصواب أن عقيدة أهل السنة هي السكوت ،

تنبيه ذوي الألباب السليمة
من أثبت بــدَّعوه ومن نفى بدَّعوه ، فــالذين يقولون ليـس بجسم ولا . . ولا . . . هم الجهمية والمعتزلة ، والذين يُبتون ذلك هو هشُام وأصحابه ، والسلف بريئون من البمميع ، من أثبت بدَّعوه،


ومنها ما ذكره الناظم بقوله :
وإن ما جـــاء مع جبريل
مـن محكم القرآن والتنزيل

أعيا الورى بالنص يـا عليم
فقوله : ( كلامه سبحانه قـديم ) هو من جنس ما قبله من الألفاظ المبتدعة المخترعة التي لم يـنطق بها سلف الأمة وأئمتها
 اللـه سبحـانه وتعـالى حادث الآحاد قــديم النوع ، وأنـه يتكــلم بسشيئـته وقدرته إذا شاء لا يتنــع عليه شيء أراده وأن اللــه تعالى




## تنبيه ذوي الألباب السليمة

فَيَكُونُهُ( (1) وأهل البدع المخالـفـون للسلف ينغـون ذلك، ويسمون
 واللـه لا يكون محــارً للحـوادث ، ويريدون بـهـذا أن لا يتكــلم بقدرته ومشيئته .

ولا ينزل كل ليـلة إلى سماء الدنيا ولا يأتي يـوم التيامة،
 كان غضبـانًا ، ولا يقوم به فعـل البتة ولا أمر مجـــا



 للمصلي إذا قال:
 وَالرَّحْمْنِ الرَحِيمَ يَوْمُ الدِّنِ هِ قالَ : مجدنـي عبدي (Y) فإن هذه كلـها حوادث،
. (Y) سبف تخريجه (Y)

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

وهو منزه عـن حلول الحوادث كما تـــدم بيان هذا وإيضـاحه في
 أقوال أهل البدع المخالفين لأهل السنة : والآخرون أولو الحديث كأحمد

ذاك ابـن حنبل الرضي الشيباني
قـد قــال : إن الـلـه حقاًّ لم بـزل

متـكـــمًا إن شـــاء ذو إحــــان
جـعل الكالام صفات فعل قـائم
بالذات ملم يفقد من الرحمن
وكذاكُ نص على دوام الفعل بالإ
حسـان أيـضًا في مكان ثان
وكــذا ابــن عبـاس فـراجع قـوله


مقبول عند الملّق ذو العرفان

## قد قال لم يزل المهيمن محسنًا

برآ جــوادًا عنـد كــل أوانِ

تنبيه ذوي الألباب السليمة
إلى آخر كلامه ، فإنه قد أجاد فيه وأفاد فراجعه فيها ، وأما ما ذكره في القول السديد في الأبيات التي نسبها لشيخ الإسالام

قدس الله روحه - إن صح النقل بذلك عنه حيث قال : وأقول في القر آن ما جاءت به
آيـاتـه فــهـو الـقديم الـمنزل
فهذا القول إن صح لا يـنافي كونه سبحانه يتكــلم فيما لم
 خلافًا لأهل الكلام من المبتدعة وغيرهم ، والله أعلم



 علماء أهل البرح والتعديل الذين يعتد بهم في هذا الباب وقد ذكر هذه الأحاديث أبو عيسى الترمذي في جامعه وهو إمام فاضل من أئمة أهل الجرح والتعديل فقال - زحمه الله تعالى - :

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

## باب ما جاء في المهلي

حدثنا عـبيد بن أسباط بن محـمد القرشي أنبأنا أبـي أنبانا


 سعيد وأم سلمة وأبي هريرة : هذا حليث حسن صحيح
أخرجه الترمفي (1rrr) و (rrrr) .

قلت : وأحاديث المهلي أحاديث ثابتة متواترة ، رواها

 المهدي في آخر الزمـان ، واحتج بعضهم بأن الأحاديث التي بـاء الـاءت فيه ليس في الصحيحِن منها شي؛ ، وغير ذلك من الترهات والأباطيل ، التي أتى عليها جميعًا

 المهدي المنتـظر " وهو مهدي أهـل السنة والأثر ، لا مهـدي سرداب الروانض ولا
 السلامة والنجاة ، أن يقف حيث وتف القوم ، فإنهم عن علم وتفوا، ويصر نافذ كفوا ، كما قال ذلك غمر بن عبد العزيز - رحیه الله - فالله الله في الثبات على الله الإسلام والسنة ، والاغتصام بآثار الـلف ، ، وا-لمدد لله في الأولى والأخرى

تنبيه ذوي الألباب السليمة
حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار أنبأنا سفيان بن عيينة عن
 من أهل بيتي يـو إلئئ اسمه اسمي " قال عاصم وأنبـأنا أبو صالح


 سمعت أبا الـصديق الناجي يحدث عن أبي سـميد الحدري قال :

 الشُاك، قال : قــلنا : وما زالك ؟ قال : " سنين " قــال : فيجيء إليه الرجل فيقول : يا مهلي أعطـني ، قال : فيحثي له في ثوبه

 بكر بن عمر ، ويقال : بكر بن قيس ) . فهذا ما ذكره الإمــام أبو عيسى الترمذي جازمـــا بصحة هذه

تنبيه ذوي الألباب السليمة
الأحاديث ، وأنـت لم تذكر لأحاديـث المهلي علة عـن أحد من العلمـاء على عدم ثيوتهـا إلا مجرد الدعوى من غـلـا

 التصليق به والإيمان به وأنه حق كائن لا محالة ، وأحاديث رسول
 ابن خلدون وأمثاله ونعارض ما صححه الإمام الترمني
 الأماثل ، بل ذكر لي بعض الإخوان أنه إنـون الخباري صاحب
 من لا أتهمه في حديثه ، وأنا ما رأيــت شيئًا من كتبه ولا ولا وألا أعرفها


يذكر لها علة ولا جرحها بشيء من الأمور التي تقدح فيها ومنها ما ذكره في صفحة تسع وسبعين في الأبيات التي ذكر فيهـا مفاخرة علـي رضي الله عنـه قال : ومما نسب إلـى علي رضي الله عنه - . محمد النبي أختي وصهري وحـمزة سيـد الشهداء عـمي

تنبيه ذوي الألباب السليمة
وجعفر الذي يمسي ويضحي
يـطير مع الملائكة ابـن أمي
وبنت محمد د كني وعـرسي
مسوط لـحمها بدمي ورلمي
وسبطـا أحـمد ابـــاي مـنهـا
فأيـكم 'ــه سـهـم كسهـمي
سبقتـــم إلـى الإسلام طرًا
غــلامًا مـا بلغت أوان حلمي
فهذه المفـاخرة التي ذكرها الـشارح لم يذكرها عـن علي
رضي الله عنه - بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف ، ولم الا ولا عزاهيا إلى شيء من الكتب المعتمـدة ، ولا ذكرها علا عن أحد من من أئمة أهل


 رضوان الله عليـهم - ينهون عن الفخر والحيلاء والاسـتطالة على الـي
 والجماعة ، وعلي- رضي الله عنـه - أخشى لله وأتقى له من أن

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

يفتخر بهـذه المفاخرة على أحد من الصحابة --رضـي الله عنهم

 تعالى :



 وبأنسابـــم بل كان ذلك من أمـر الجاهلية، وقد أذهـبـ الله ذلك




(1) سورة البقرة: :
(Y) سورة الحجرات : rir
 والبيهتي في شعب الإيمان . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

حتى لا يفخر أحد على أحد " رواه مسلم (1" فإذا تبين لك هذا، ففضائل عـلي - رضي الله عنه - ومناقبـه مشهورة مذكورة الـي لا تخخى على أهـل العلم ، فالعدول عنها إلى هــنه المفاخرة التي لم تذكر في شيء عن الكتب المعتمدة من الغفلة التي لا ينبغي لمن نصح نفسه وأراد نجاتها أن تنسب إليه ويذكر بها ، فالله المستعان . ثم إني بعد مـا حررت هنه الكلمات رأيت مـا ذكره شيخ
 أصل هذه الأبيات التي وضعها بعض الكــذابين فنظمها من نظمها ونسبها لعلي - رضي الله عنه - فقال رحمه الله تعالى :



## تنبيه ذوي الألباب السليمة

## الفصل الحادي عشر

قال الرافضي : وعن عامر بن وائــلة قال : كنت مع علي وهو يقـول لهم : لأحتجنَّ عـليكم بما لا يسستطيع عربـيكم ولا عجميكم تغبير ذلك، ثم قال : أنشــدكم بالله أيها النفر جميعًا ،
 أنشدكم بالله هل فيكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطيار في الجنة
 فيكــم أحد له عم مثـل عمـي حمزة أســد الله وأسم رسولــه سيد


 فيكم من له سبطان مشل سبـطي الحسن والحسين سيدا شباب أهل
الجنة غيري ؟ قالوا: اللهم لا .

- وذكر أشياء أخــرى غير هذا اقتصـرنا منها علـى ما ذكره منها صاحب النظم . فــقال شيخ الإسلام في جوابه : أما قوله عن عامر بن واثلة وما ذكره يوم الشــورى فهذا كذب باتفاق أهل


## تنبيه ذوي الألباب السليمة

المعرفة بالمديث، ولم يقل عـلي - رضي الله عنه - يوم الشُورى
شُيئًا من هـنا ولا ما يشابهه . . - ثم ذكر كــلامًا إلى أن قال : وفي هذا الحــديث الذي ذكره هذا الــرافضي أنواع مـن الأكا الأكيب
 وعلي - رضي الله عنه - أفضــل من هؤلاء ، وهو يعلم أن ألـأكرم الخلق عند الله أتقاهم ولو قال العباس : هل فيكم أحلي

 احتجاجه بعمه ولو قال عثمـان : هل فيكم من تزوج بنتي نبي ، لكان من جنس قول القائل : هل فـيكم من زوجته مثل زوجتي، وكانت فاطمة قد ماتت قبل الشورى ، كما ماتت زوجتا عثمان ،
 فيكم أحد له ولد كولدي، وفيـه أكاذيب متعددة ) . . إلى آخر ما
ذكر - رحمه الله تعالى - .

هذا ملخص ما ذكر الشيخ في المنهاج في الجزء الثالث في صفحة خمسة عشر . ولكن العجـب كل العجب أنك لما ذكرت أحاديث المهدي ذكرت أنه لم يثبت فيـها حديث واحد، وقل تقد تقدم ما ذكره

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

حفاظ أهـل المديث كأبي داود وأبي عـيسى الترمذي مـن تحسين


 علي ومنـاقبه وأقر تهها ، فــكان الـق والواجب علـى مثلك أن لا





 . سواء السبيل

واعلم يــا أخي أني ما كــتبت لك إلا ما قــاله المحققــون من أهل العلم الذين هم أئمة هذا الشأن من سا سادات الحـن ينغون عن دين اللـه تحريف الغالين وانتحال المبطلــين ، ليتبين لك
 يكن في صدرك حرج منه ، فبإنه الحق .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة



 ذلك، وبالله التوفيق ، وبه الثئة والعصمة .

تنبيه ذوي الألباب السليمة
فصل
إذا تبين لــك ما قدمتـه لك من كلام عـلماء (1 (المحققين، ،
وكان المتصود هو ظهـور المق وبيانه فهنا أشياء أخر يجــبـ التنبيه
عليها ولا ينبغي السكوت عنها .
منهـا قوله في الصـفحة الثمـانية عشرة، قـول الشارح : فيجـب على كل مكلـف أن يعرف الله تـعالى بصفات الـكممال، ، الـا
 علد ، فرد صمد ، إلى آخره ، فأقول وبالله التوفيق :




 ولا أغراض ولا أبعاض إلـى غير ذلك منا خالفوا بـه سلف الأمة وأئمتها قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في كتابه (1) كذا في النــنة ، ولعل أصله : العلماه او علمانثا.

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

- المسمى بالعقل والنقل الذي قال ابن القيم - رحمه الله تعالى

فيه
واذكر كتاب العقل والنقل الذي
مـا فـي الـوجـود لـه نـظير ثـان
قال بعد كلام له :( وكثير من أهـل الكلام يقول : التوحيد
له ثلاث مسعان ، وهو واحد في ذاتـه لا قسيم لـه ولا

 وفيها ما يخـالف ما جاء به الرسول - فذكر كلامتًا حسنًّا إلى أن الم
 فهذا اللفظ وإن كان يراد به معنى صـحيح ، فإن الله ليس كمثله شيء ، وهو سـبحانه لا يجوز عــليه أن يتفرق ولا يـفسد ، والـا ولا يستحيـل ، بل هو أحد صمد، والصمــد الذي لانجوف لها لها وهو وهو

 إن إبُبات ذلك يقتضي أن يكون مركبُـا منقسمًا وأن يكون له شبيه


## تنبيه ذوي الألباب السليمة

















 إلخ . فلعله حصل تحريف في النسخة المطبوعة فسرى إلى ماهنا .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

والجماعة من المتكلمين وغيرهم .

وأما قول الشــارح في الأحد : أنه أحد لا من عــلد ، فه
كلام لا طائل تحته ولا يفيد شيئًا من المعاني ، بل بل الذي ينبغي ألن يقال مـا قاله فيه شـيخ الإسلام ابن تـيمية - قدس الــله روحه -
 في الصمد ولم يدخلها في أحد لأنه ليس في الموجودات ما ما يسمى أحدًا في الإثبات مفردًا غير مضاف بخلاف النفي ، وما وما في معناه كالشرط والاسـتفهام ، فإنه يــقال: هل عندك أحد إلا أكــرمته ، وإغما استعمل في الـعدد المطلق وقال (Y) أحد اثنان ويـقال : ألحا أحد
 والمقـصود هنـا أن لفـظ الأحد لــم يوصـف بـه شـيء من الأعيان إلا الله وحده ، وإنا يسـتعمل في غير الله في الـنغي ، قال أهل




- كذا (Y) (Y)
\&V : سورة الماقة (r)

تنبيه ذوي الألباب السليمة



ومنها ما ذكره الشارح في الكواكب في صفحة ثلاثة عشر :
فكـل مـا جـاء مـن الآيـات
أوصـح فـي الأخـبـار عـن ثقات
مـن الأحـاديث نــره كـما
قد جاء فاسمع من نظامي واعلما
قوله : ( فـكـل ما جاء) أي : عن الــله تعالـى من الآيات
القرآنيــة أو صح مجيئه في الأخبـار بالأسانيد الصحيــــيحة بخلاف الضعيفـة ، فإن وجودها كعلمها ، فلا بد مسن أن تكون الأخبار عن رواة ثقات في النقل من الأحاديث والآثار ، فما يوهم تشبيهًا فهو من المتشـــابه الذي لا يعلمه إلا الله ، نؤمن بــ الـا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأحزاب : } \\
& \text {. } 1 \text { : } 1 \text { : ( } 1 \text { ( } 1 \text { ) } \\
& \text {. } 19 \text { : سورة الكهف : } 19 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

عدم الخوض في هذا والــسكوت عنه ونفوض علمـه إلى الله قال ابن عباس : ( هذا من المكتوم الذي لا يفسر ، وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين، وأما أهل الـتأويل فأبوا إلا أن يفسروا ويئولوا حتى خالفوا سلف الأمة وأئمتـها وابتدعوا في ذلك ، وكل بلعة خلالة ) انتهى

فأقول : اعلــم وفقك الله أن هذا الكــلام الذي أوردته في هذا المقام لا ينغني أن يؤخذ علـى إطالاقه ونسبته إلى مذهب أهل السنة والجماعة من اللسلف - رضوان الله تعالى عليهمم- بل فيه ما هو حق من كلام السلف ، وفيه ما هـو من بعض أقوال المتكلمين الذين يتتسبون إلى أهل السنة مكن كثر في باب أسماء الله وصفاته اضطرابهم وكشف عن معرفتـه حجابهم ، فـإن السلف - رضوان الله تعـالى عليهم - لا يدخــلون أسماء الله وصفــاته الواردة في الكتاب والسنة في المتشابه الذي لا يـعلم تأويله إلا الله ، نعم فيه ما ذكـر عن السلـف أنهم يمرون آيـات الصفات وأحــاديثها كـما جاءت، وميأتي بيان معنى ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى-، قال شيــخ الإسلام ابن تيـمية - قدس الـلـله روحه - في الــرسالة المسماة بالإكليل في المتشابه والتأويل

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

## فصل

( وأما إدخال أسماء الله وصفاتـه أو بعض ذلك في المتشابه
 استأثر الله بعلم تأويله ، كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحــابنا وغيرهم ، فــإنهم وإن أصابوا فـي كـي ونجوا من بلع وقع فيها غيرهم ، فالكاملام على هذا من وجهين :
 فنقول : أمـا الدليل على ذلك فــنـي ما أعلم عن أحــد من سلف الأمة ولا من الأئمة ، لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك
 وجعلوا أسماء الله وصفاته بنـزلة الكالام الأعجمي الذي الـي لا يفهم
 كلمات لها معان صحيحة .

قالوا في أحــاديث الصفات : تر كما جـاءت ، ونهوا عن تأويلات الجههمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها الـيا تعطيل النصوص عما دلت عـليه ونصوص أحمد والأئمــة قبله بينة في أنـهـم كانوا

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

يبطلون تأويلات الجههمية ويقـرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهــون منه للبعض ما دلت عليه كمـا يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل ، وغير ذلك ، وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات تــر كما جاءت في أحاديث الوعيد
 ومقصوده أن الحديث لا يُحرَّف كَلمُه عـن مواضعه كما يفعله من يحرفه ، ويـسمى تحريفه تأويـلاً بالعرف المتأخر ، فـتـأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل ، وكذلك نص أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والمـهـهية أنهم تسكوا بتششابـه القرآن ، وتكلم أحمد علـى ذلك المتشابه وبــيَّن معناه وتفـــيره بما يخالــف تأويل الجهجمية ، وجرى في ذلك على سن الأئمة قبله ، فهذا اتفاق من الأئمة علـى أنهم يعلمون معـنى هذا المتشابه وأن لا يـسكت عن بيانه وتفسيـره ، بل يبين ويفسر فاتفاق الأئمة مـن غير تحريف له عن مواضعه أو إلماد في أسماء الله وآياته ). انتهى





## تنبيه ذوي الألباب السليمة

فتأمـل ما ذكره شيخ الإســلام - رحمه الله - حـيث قال:
فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يـعلمون معنى هذا المتشابه وأن لا يسكت عن بيـانه وتفسيره ، بل يبين ويفسر ، فـاتفاق الأئمة من غير تحريـف له عن مواضعه أو إلــاد في أسماء الله وآيـاته . ثـم تأمل ما ذكر الـشارح بقوله : ( فمذهب الســلف عدم الخوض في
 اتفاق الأئمة علـى أنهم يعلمون معنى هذا المتـشابه وأن لا لا يسكت عن بيانـه في تفسيره ، فتـبين أن هذا ليس هو مذهـب السلف ، وأنه من القول عليهم بلا علم ولا برهان يدل على ذلك انك
 الاضطراب أن أهل الـسنة متفقون عــلى إبطال تأويلات الجــهـمية ونحوهــم من المحرفين المـلحدين ، والـتأويل المردود هـو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالــف ظاهره ، فلو قيل : إن هذا هو التأويـل المذكور في الآيــة ، وأنه لا يعلـمده إلا الله، ولــيس هذا مذهب السلف والأئمة، وإغا مذهـبهـم نفي هذه التأويلات وردها
 جاءت دالة عــلى المعاني لا تحرف ولا يــلحد فيها . وذكـر كلامًا

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

طويلاً أجاد فيه وأفاد ، وبلغ غايـة المراد ، فمن أراد الوقوف عليه فهو فـي الرسالة المسمـاة بالإكليل في المـتشابه والتأويـل وإثما لم
 وأما قول الشـارح : فمذهب السلف عدم الحوض في هنا هـا والسكــوت عنه ، وتفويـض علمه إلـى الله ، فاعلــم يا أختي أن

 أقوال أهل البلع والإلماد ، قال شيخ الإسلام -قدس الله روحهـ


 الإعراض عن فهـمهه ومعرفته وعقــله ؟ ؟ فذكر أقوال الفــلاسفة ثم
 المق على مـا هو عليه مع علمـهـم بأنه لم يبين ذلك فلك في الكي الكتاب

 اعتقاد ما لم يدلهم إلا على نـــيضه ، والمؤمن يعلم بالاضطرار أن

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

كلا القولين باطل ولا بد للنفاة أهل التأويل من هذا أو هذا ، وإذا

 عن ذلك لزمه من الفساد ما لا يقوله إلا أهل الإلحاد ، وما ذكرنا
 بينـهـم ، إذ قالوا : إن الرســول كان يعلــم معاني هذه الـنصوص المشكلــة المتشابهية ولكن لــم يبين للناس مراده بــها ، ولا أوضحه إيضاحًا يقطع به النزاع ، وأما على قول المّ أكابرهم : إن معاني النصوص المشكــلة المتشابهة لا يعلمه إلا اللـه ، وإلا وإن معناها الذي أراده الله بـها هو ما يوجـبـ صرفها عـن ظواهرها ، فعـلى قول
 عليـهـم من هذه النصـوص ولا الملائكة ولا السابـقون الأولون وحيئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف
 معناه ، وكذلك نـصوص المثبتين للقدر عند طــائفة ، والنصوص المثبتة للأمر والــنهي والوعد والوعيد عند طائفة والـنصوص المثبتة للمعاد عند طائفة ، ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء ، إذ

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

كان الله أنزل الـــرآن وأخبر أنه جعله هلى وبيانًا للناس ، وأمر
 وأمر بتدبر القرآن وعقله ، ومع هــنا فأشرف ما ما فيه وهو ما ما أخبر




 ما علمته بـرأيـي وعقلي ، وليس في النصـو وص ما ما ينافي ذلك ، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ، ولا يعلم أحد معناها وما وما لا لا

 ويقول : إن الهدى والبيان في طريــنا لا في طـي اليان الأنبياء ؛ لأنا نحن نعلم ما نتول ونبينه بالأدلة الــعلية ، والأنبياء لم يعلموا ما ما لألما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم م فتبين أن قول أهول التهو التويض
 البدع والإلـاد. . . ) إلى آخر كلامه - رحمه الله - .

تنبيه ذوي الألباب السليمة
وأما قـول الشارح : قال ابــن عبــاس : هذا من المكـتوم اللذي لا يفسـر ، وكذا قال غيره مــن الصحابة والتـابعين ، وأما أهل التـأويـل فأبوا إلا أن يفـسـروا ويئـولوا الوا حتى خالفـوا سلف


انتهى
فاعلـم يا أخي أن هذا الــون الذي نسـبـه الشـارح إلـى ابن عباس-رضي الله عنه - وغيره من الصـحابة إن كان صحيحا النـا ثابتًا فليـس معناه ما تـوهمه الشارح من أن نـــصوص الكـتا
 المتشابه الذي لا يعلمه إلا اللـه ، وأنه ما لا لا يعقل معناها (Y) وأنها

 هذا الكتاب حيث قال : وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفـين

 لــــت من المثـابه اللني لا يعقل كما تومتم الثـارح
 (معناها) لرجوعه إلى النصوص ، وربكا كان سهواً في النـخ .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

اليوم الآخر فـهو نفس المقيقـة التي أخبر عنهـا وذلك ، في حق الله هو كنه ذاتـه وصفاته التي لا يعلمها غيـره م الها ولهذا قال مالك




 غير ما أريد به ، وفسر هو جميع الآيات المتشابهة وبين المانير المراد به . وكذلك الصحابة والتابعون فسروا جميع القرآن ، وكانيا وانوا يقولون :

 ما أعده الله لأوليائه من النعيم ما لا عين رأته ولا كا أذن سمعته ولا ولا خطر على قلب بشر ، فذاكُ الذي أخـبر به لا لا يعلمه إلا اللا الله بهذا

 والتابعين الذين فسروا القرآن كله وقالوا : إنهم يعلمون معناه الـاه كما قال مجاهــد : :عرضت المصحف عـلى ابن عباس من فــتاتـته إلى

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

خاتْته أقف عند كل آية وأسأله عـنها ، وقال ابن مسعود : ما في

 يجعلـون القرآن يحيط بكل مـا يطلب من علم الديـن ، كما قال
 القرآن؛ ولكن علمنا قصر عنه . وقال الشعبي: ما ما ابتدع قوم بدعة إلا في كتاب الله بيانها ، وأمـــال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة بالأسانيد الثابتة ما ليس هذا موضع بسطه . انتها فهذا ما ذكره شُيخ الإسلام ابن تـيمية - قدس الله روحهـ من علم الكيفية عما أخبر الــله به عن نفسه ، وكذلك لا يعلمون
 رأته ولا أذن سمعتـه ولا خطر على قلب بشُـر ، فذاكُ الذي أخبر
 الإسالم هو الذي يحمل عليه قول ابــن عباس وغيره من الصنـ الصحابة

 نفسه ، وإن علمنا تفسيره ومعناه ، فكان من المعلوم أن ابن عباس

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

وغيره مـن الصحابــة وأئمة السلـف كانوا يفــرون ما تشـــابه من القرآن ، يعلمون معنى ذلك ولم يسكتوا عن بيان ذلك وأما قول الشــارح : وأما أهل التأويل فأبــوا إلا أن يفسروا ويئولوا حتى خالفوا سلف الأمة وأئمتها وابتدعوا في ذلك ، وكل بدعة ضلالة . انتهى

فاعلم يا أخـي أن التأويل المردود الذي سلكه الجــهـمية ومن تبعهم من الــتكلمين هو صرف الكلام عن ظاهـره إلى ما يخالف ظاهره ، فلو قيل : إن هذا هو الــتأويل المذكور في الآية، وإنه لا يعلمه إلا الله لكان في هذا تسليم للجهمية أن للآية تأويلاً يخالف دلالتها ، لكن ذلك لا يعلمه إلا الله ، وليس هذا مذهب اللـه والأئمة ، وإناا مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها لا التوقف عنها ، وعندهم قراءة الآية والمديث تفسـيرهما ، وتمر كما جاءت دالة على المـعاني ، لا تحرف ولا يـلحد فيهـا ، فكان من المـعلوم أن السلف الذي قالوا: لا يعلم تأويله إلا اللـه كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفـة بينهـم ، ولم يكن لفــظ التأويل عنــدهم يراد به مـعنى التـأويل الاصطـلاحي الخاص ، وهو صـرف اللفـظ عن المعـنى الملول عليه المفهوم منه إلى معـنى يخالف ذلك ، فإن تسمية هذا

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

المعنى وحــده تأويلاً ، إنما هو اصطـلاح طائفة من المتـأخرين من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم ، لــيس هو عرف السلف الـو من الصا الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيـرهم ، كما ذكر ذلك شـيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - والله أعلم
إذا تبين لك هـذا فاعلم أن مراد من قال من الـسلف رضي الله عـنـهم أنه لا يفـسر يعنون أنه لا يـئول ويحرف فيـن الـا ظاهره إلى ما لا يدل عليه ظـاهره ، كما أولوا الاستواء وفسروه
 السلف عن تفسيره وتأويله بهذا المعنى ، والله أعلم .

تنبيه ذوي الألباب السليمة
فصل
ومنها ما ذكره في الوجه الرابع والعشُرين على قول الناظم: سبحـانه قــد استـوى كـما ورد من غير كيف قد تعالى أن يُحَلَّ
فقال : تـعالى الله أن يحـد ، وفيه الرد علـى من زعم أن يلزم من كونه مستويًا على عرشه أن يحد ، تعالى الله عن ذلك ، اللـ ، إذ المحدود محدث والمحـدث مفتقر للـخالق ، والخالق سرالق سبــحانه:
 الأول من غير بدايــة ، والآخر من غير نهاية ، والظــاهر من غير تحديد ، والباطن من غير تخصـيص، موجود بالوجود القديم من
غير تشبيه ولا تكييف .

فأقول :اعلم وفقك اللـه أن هذا الكلام الذي أورده الشارح في هذا المقام من الألفـاظ المجملة الموهمة المطلقة المحتــملة لمعنيين حق وباطل ، فلا ينـفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المـعاني وتنزيل ألفاظها عــليها ، كما قال ابن الـــيم - رحمه الله تعــالى - على الـى هذه الألـفاظ المبـــدعة المختـــرعة التي لــم ينطــق بها سلـف الأمة (1)

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

وأئمـتها : ( ويــولون : نـتحن نــزه الله تــعالى عـن الأعراض والأغراض والأبعاض والمدود والمهات وحلون المنـر الحوادث ، فيسمع الغز المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزهون ونا الله عما يفهم



 وقال شيـخ الإسلام - قدس الله روحـه - : : ( وكذلك إذا قالوا : إن الله منزه عن الحدود والأحــياز والجهات أوهموا الناس
 المصنوعات ، وهذا المـنى صحيح ، ومعصودهم ألنه لــيس مباينًا

 ولا يصعد إليـه شيء ، ولا يترب إليه إليه بشـيء، ولا ولا ترفع الأيدي
 فإذا تبين لك هــذا فاعلم أن قول الشارح على هــنـ الـنه اللفظة المحتملة الموهمة المطلقة حيث قال : تعالى الله أن يحد، وفيه الرد

تنبيه ذوي الألباب السليمة

 للخالق . . . إلى آخر كلامه، ، هو من كلام أهل البلع من الجهمية وغيرهم كن نحا نحوهم من المتـكلمين ، فإذا كا كان هذا هِا هو المّهوم من كلام الناظم والــــارح قطعًا ولا محيد عنه لإطــا
 الله عليهم - بل المتكلم بهـا من هؤلاء المبتدعة يوهمون الناس الناس ألنا
 وهذا المعنى صحيح، ولكن متصودهم هو ما تقدم بيانه عنهم من كلام شيخ الإسلام آنفا ، وإذا كان ذلك كذلك فين فنحن نسوق كلام أئمة الســلف - رضوان الله تعالى عـليهم - في هذا المقام لـيتيبين لك خطأ الناظم والشارح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في العقل والنقل بعد أن ذكر كلامًا طويلاً ، قال : ( و وقال حنبل في موضع

 ليس يشبهه شيء ، فنعبد الله بصفاته غير محلودة ولا معلومة إلا

تنبيه ذوي الألباب السليمة
با وصف به نفسـه ، قال : فهو سميع بصير بــلا حد ولا تقدير ولا يبلغ الــواصفون صفته وصفـاته منه وله ، ولا نتـعدى القرآن والحديث فنقول كــما فال ونصفه كما وصف نفـسه ، و ولا نتعدى ذلك ، ولا تبـلغه صفة الــواصفين ، نؤمن بالــقرآن كله محــكمه ومتشـابهه ، ولا نـزيل عنه صفة من صفاته لشنـاعة شنعت، وما وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بـعبده يوم القيامة ووضعه
 والتحديد في هذا كله بدعة والتسـليم لله بأمره بغير صفة ولا حـلا حد إلا ما وصف به نفسه ، سميع بصير لم يزل متكلمًا عالًا غفورًا عالم الغــيب والشُهادة علام الـغيوب . فهذه صفــات وصف بها
 تعالى :
 شيء ، وكما وصف نفسه سميـع بصير بلا حد ولا تقدير . قال إبر اهيم لأبيه :

تنبيه ذوي الألباب السليمة
فنـنبت أن اللـه سميع بـصير ، صــاته منـه ، لا نتعدى الــقرآن والمديث ، والخبر : " يضحك الله "(1) ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول ، وبتُبيت القرآن ، لا يصفه الواصفون ولا يحله

أحد ، تعالى الله عما تقول المهمية والمشبهة قلـت : والمُـــبهة مـا يقـولون ؟ قال : مــن قال : بـصر كبصـري ويد كيدي وقدم كــقدمي فقد شبـه الله بخلــقه ، وهذا يحده . وهذا كـلام سوء ، وهذا محدود ، والكــلام في هذا لا . أحبه
وقال محمد بن مخلد : قال أحمد : نصفـُ الله بِا وصف به نفسه وبــا وصفه به رسوله . وقال يوسـف بن من موسى : إن أبا

 شاء، وإذا شاء ، وقوله : وهو على الـعرش بلا حد كما قال :
 له ، ليس كميُـله شيء يبين أن نظره وتكليمه وعــلوه على العرشن واستواءه على العرش ما يتعلق بمشيئته واستطاعته ، وقوله بلا حد


تنبيه ذوي الألباب السليمة
ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد ، نفى به إحاطة علم الحلق

 خطبة الرسالة: الحمد لله الــني هو كما وصف به نفسه وفوق ما
 ولا غاية . فنغى أن يدرك له حد أو غاية . فهذا أصح القو القولين في تفسير الإدراك ، وقد بسط الكلام عـلى شرح هذا الكلام في غير -هذا الموضع
 وبلوغهم صفته لا ينافي ما نص عـليه أحمد وغيره من الأئمة كما ذكره الملال أيضًا ، قال : حدثانـا أبـو بكر المروذي قال : سمعت
 المبارك أنه قيل له : كيف نعرف الله - عز وجل - ع بـ العرش بحد . قــال : قد بلغني ذلك عنه وأعجـبه ، ثم قال أبو (1) كذا ، وفد سقط من عبارة الثشانمي كلام بين المهد وهذا الوصف يتمتل أن يكون

 1. هـ.

تنبيه ذوي الألباب السليمة



 يحكي عن ابــن المبارك وقيل له : تعرف بينا ؟ جـ قـال : في السماء
 وأخبرني حـرب بن إسماعيل قــال : قلت لإرـحـاق - يعـني ابن





 وفي كل موضع، كمـا يعلم علم ما في السمـاوات الات السبع وما ورا


$$
\begin{aligned}
& \text {. YI : سورة البقرة الآية ( } \\
& \text {. سورة الفجر الآية : } \\
& \text {. سورة طه الآية : } 0 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

تنبيه ذوي الألباب السليمة
يعلمها، ولا حبة في ظلمــات البر والبحر إلا وقد عرف ذلك كله وأحصاه؛ فلا تعجزه معرفة شيء عــن معرفة غيره . فهذا بينوا أن



 بن عبد الله بـن الماجشون وغير واحد من السلـفـ والأئمة ينفون

 بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي في كتابه الاني الأصول ، و ورواه أبو


 اللذي فاقت عظمسته الوصف والتقدير، وكلَّتَ الألسـن عن تـنـ تفسير صفته ، وانحسرت العقول عـن معرفة قدره. . إلى أن قال : فإنه
 يبلى ؟ وكيف يكون لصفة شـيء منه حدٌ أو منتهى يعرفه عارف،

تنبيه ذوي الألباب السليمة
أو يحد قدره واصف. الدليل عـلى عجز العقول عن تَثيق صفته


 وصف فما تكــلفك علم ما لم يـصف











> . Yr ، YY : (1)
> . 00 : سورة القممر (Y)


 عثمان بن سعيـد ، على الكافر العنيد ، فيما افـتـراه على الله في في التوحيد ) فقال :

باب الحد والعرش
قال أبو سعيد: وادعى المعارض أيـضضا أنه ليس لله حد ولـا ولا ولا





 فالشيء أبـدًا موصوف لا محالة، ولا سُيء يـو وصف بلا ولا حد ولا غاية، وقـولك: لا حد له، تعنـي أنه لا شيء، الـا قال أبو سـعيد: والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا ولا يجوز لا لأحد ألمد أن يتوهم للده غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد وبكل علمه .انتهى ولا

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

إذا فهـمت هذا وتحعــتـته تـبين لك مـنـافاة ما قــاله النــاظم والشارح لكلام أئمة السلف رضوان الله عليهم ؛ لأن مرادهم في
 وقوله : وكمـا وصف نفسه سمـيع بصير بلا حـــ الـ ، وقوله : لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد ، فمرادهم بقوله بلا حد معناه ما ذكره شيــخ الإنسلام - قدس اللـه روحه - بقو الــه : بلا بلا حد ولا بلا صفة يبلغها واصف أو يحده أحــد ، نفى به إحاطة علم الخلق به وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه إلا بما أخبر به ، عن نفسه ليتبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال الشافعي في خطبة الرسالة : الحـمد لله الذي هو كـما وصف به نفسـه ، وفوق ما يصفه به خــلقه .ولهذا قال أحمد : لا تدركـه الأبصار بحا ولا غاية فنفى أن يدرك له حد أو غـاية ، وكذلك ما ذكره الإمام عبد العزيز بـن عبد الله بن أبي ســلمة الماجشون حيـث قال : اوكي يكون لصـفة شيء منه حد أو منـتـهى يعرفه عــارف أو يحد قدره واصف . . . إلى آخر كلامه .

فهذا ما ذكره أئمة السلف - رضوان الله عليهم - في معنى قولهم : بلا حد ، وهو خلاف ما فهمـهـ الشارح في معنى قولهم

تنبيه ذوي الألباب السليمة
 مستويًا عــلى عرشه أن يحد ، تعالى الـلـه عن ذلك ، إلـ إلــلـ المحدود محلث ، والمحدث مفتقر للخالق ، وهذا يوافق الم ما ما قاله أهل البدع


 المعارض أيضًا أنه ليس للـه حد ولا غاية ولا نهاية ، قال : الما وهذا



 أنه ليس شيء يقع عليه اســم الشيء إلا ولا وله حد وغائ الا وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة فالشيء ألباء الـا مورا موصوف لا محالة ولا شيء يوصف بــلا حد ولا غلا غاية ، وقولك : لا ولا له تعني أنه لا شـيء قال أبو سعيد : والــله تعالى له اله حد الا ولا يعلمه
 يؤمن بالحد وبكل علم ) . انتهى

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

فإذا كان ذلـك كذلك ، تعين ما ذكـره أئمة السلـف حيث قالوا : كيف نعرف الله عز وجل ؟ قال : على العرش بحد، كما رواه علي بن الحسين بن شُقيق عن عـبد الله بن المبارك رضي الله عنه ، وكــما رواه الخلال بإسناده إلـى الإمام أحمد أنه قــيل له : يحكي عن ابـن المبارك وقيل له : كيف تعرف ربــنا ؟ قال : على عرشه بحد ، قال أحمد : هكذا هو عندنا، وذكر أيضًا عنه حرب ابن إسماعيل قال : قلت لإسحاق - يعني ابن راهويه - هو على العرش بحد ؟ قال : نعم بحــد . وذكر عن ابن المبارك قال : هو على عرشُه بائن من خلقه بحد.

ثمم قال شيخ الإسام بعد أن ذكـر أقوال أئمة السلف : إنه بحا ، قال رحمه الــله : بينوا أن ما أثبتوه له مـن الـد لا لا يعلمه غيـره ، كما قال مـالك وربيعـة وغيرهمـا : الاستواء معــلوم ، والكيـف مجهـــول . فبـيـن أن كيفية استوائه مـجهولة للعباد ، فلم ينغـوا ثبـوت ذلـك في نـفـس الأمر ، ولكن نفوا علم الخلق

واعلم أني إنــا أعدت هذا الكلام وكررتـه ليتبين لـــك مـا بـين اللفظتين من قوله : بلا حد ومن قوله : بحل ، لتعلم الفرق

بين هاتـين اللفظتين ، كــما بينه شيــن الإسلام فيما تقــدم، والله أعلم
وأما قول الــشارح : والخالق هو الأول ، والآخر والـظظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ، الأول من غير بداية، والآخر من غير نهاية ، والظاهر من غير تحديد ، والباطن من غير تخصيص، إلى آخر كلامه .

فاعلم وفقك الله أن في هذا الكلام ألفاظًا لم يقل بها أحد من أئمة السلف رضي الله عنهم كقوله : والظاهر من غير تحديد، والباطـن من غير تخصـيص ، فلنسلــم معنى ما ذكره مـن هـذه الألـفاظ لـا تقدم بيانه .

والذي ذكره أئـمة السلف هو مـا ذكره ابن القيــم - رحمه
الله- في سِفْ الـهـجرتين حيث قال : وقد فسر أعــلم الخلّق بربه

 والآخر الذي ليس بعله شيء ، والظــاهر الذي ليس فوقه شيء ، والباطن الذي ليس دونه شيء .
(1) سورة الـديد الآية : r .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

فهذا تفسير أعلم الخلق بربه ، ولا حاجة بنا إلى تفسير من لا عصمة فـي قوله . وقد بينـا فيما تقدم أن هــذا من كلام أهل ألا
 المخلــوقات، ولا تحوزه المـصنوعـات ، وهذا المعـنى صحـيح ، ومقصودهم أنـه ليس مباينًا للــخلق ولا منفصلال عنـه ، وألنه ليس فوق السمـوات رب ، ولا على العرش إله ، وقد تـــدم هذا في
 تخصيص ، فهو أيضًا من كلام أهل البدع كما ذكره شُيخ الإسلام عن ابن التومرت الذي يسمونه المهلي وهو من نفاة الصفات والجواب عما ذكره ابـن التومرت مذكور في العـتل والنتل في صفحة سبع ومائتين في المجلد الأخير في الجزء الثالث ، فمن أراد الوقوف عليه فليراجعه هناك ، والله أعلم .
ومنها ما ذكره الشارح في صفحة سبع وعشرين على قوله: ونهجـه ، أي نهج اليل والوجـهـه ونحوهما ، أي كــل ما ورد من الأوصاف من الرِّجل والقَدَم والصورة فأقول : اعلم أن ما ذكره الشارح مـن قوله : والصورة إن أراد به ما


## تنبيه ذوي الألباب السليمة

 الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن النبي عِئِّقُّهُ مرسلا ولفـظه : " خلــق آدم علـى صورة الرحــمن "(Y) . . قال شيخ




 واليهتي في الأسماء والصفات (ص (ral) .
قلت : وهذا الحديث صحيح ، صححه الأئمة أحمد وإسحان بن راه راهويه وغيرهم







 المسالة اللمهة، ودحض بعض الثبهات، نكان الواجب الدعاء له بالثواب من الله=

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

الإسلام : ورواه الأعـمش مـسنــًا ، وكمـا ورد في الحـديث :
= على هذا الجهد المبارك ، نم أي إساءة بلْ وأي جـرم في موانفةَ أثمة أهل السنة


 رحمه الله - : ( من تال إن الله خلق آدم على صورة آدم نهو جهي











 مذا الدين: رلة عالم ، وجدال منافق عليم بالقرآن ، وحكم الأئمة الضضلبنه. =

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

("فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم"|(1) فما أخبر




فإطلاق هــنه الألفاظ على اللـه من أقوال أهل البــدع التـي تلقاها مَنْ خلف منهـم عمن سلف .

قال ابن القيم - رحمه الله - في المدارج بعد أن ذكر كلاهًا
 أفعالاً لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وألماء وأحدث، ولم ويسم
 والمتقن ، وغير ذلك من الأسماء التي أطـلـق أفعالها على نفسه ،
= وهذه الـلال هي الآن ، نـكم من مدع لعلــم الـدبث والسنة ، وهــو قد هدم






تنبيه ذوي الألباب السليمة
فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء .
وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتـق له من كل فعل اسمًا وبلغ بأسمائـه زيادة على الألف فسمــاه الماكر والخلادع والفاتـن والكائد ونحو ذلك، وكذلـك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تــسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء موجو النود ومذكور ومعلوم ومراد ، ولا . يسمى بذلك ) انتهى

فإذا تـبين لك هذا فــاعلم أن مـن أدخل اسم الصـورة في أسماء الله قــد أخططأ أقبح خطأ ؛ لأن باب الأفـعال والإخبار عن الله أوسع من بــاب الأسماء ، ولفظ الصورة لم يـذكره أحل من علماء أهل السـنة والملماعة في عقائدهم ، وإنــا ذكر ذلك بعض من ينـسب إلى أهل اللسنـة ، فمن اشتّق مـن أفعال الله سبــحانه
 الإخبار ، فنقول في ذلك ما قاله الــله ورسوله وأخبر به في كتابه
 وقد تقدم التنبيه على أن السلف - رضوان الله عليهم - قد فسروا آيات الصفات وأحاديثها وبيـنوا معانيها ونهوا عن تأويلات الجِهـمية ، وذكـرنا ما ذكــره شيخ الإســلام من أن مذهـب أهل

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

التفـويض أشر المذاهب وأخـبئها ، ونسـبة ذلك إلى السـلف من الكذب عليهم والله أعلم

ومنـهـا : ما ذكــره في صفــحة ثـــمان وسبـعين علـى قول
الناظم:
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال
قال الــشارح : وسـائر الأفـعال مـن الاستـواء أو النـزول

 لكان محالاً للحوادث وما حلت به الحوادث ، فهو حادث، تعالى الى الله عن ذلك . انتهى
فأقول : اعلم أنا قد قدمنا فيما قبل من كلام شيخ الإسلام
 وأئمتهم ما فيه الكفاية ، ولكـن لا بل من الت التبيه على بعض ذلك


 تيمية وابن الـقيم ذكرا أن مذهب السلف وأئمتـهـا أن أفعال الله -

تنبيه ذوي الألباب السليمة
سبحانه وتعـالى - قديكة النوع حادثة الآحاد ، وأن اللـه سبحانه
 الإرادات والكلمات تقوم بذاته شيئًا بعد شيء ، ونحو ذلك . فإذا عـرفت هذا تبـين لك أن قول الشــارح في أفعال الــله الاختيارية : ليس منها شيء محاث ، وإلا كان مان محالاً للحوادث، وما حلت به الحوادث فهو حادث ، تـعالى الله عن ذلك ، ليس هو مـن كلام السلـف وأئمتــها ؛ بل هــو من كالام أهل الـبـدع المخالفين لـلسلف كما قال ابن الــيم - رحمه الله تـعـالى - وأما حلول الحوادث فـيريدون به أنه لا يتكــلم بقدرته ومشــيئته ، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ، ولا يأتي يوم القيامة ولا يلا يجيء ،
 ولا يقوم بـه فعل البتة ، ولا أمـر مجلد بعد ألن لـا بـم يكن ، ، ولا






 كلها حوادث ، وهو منزه عن حلول الحوادث ) انتهى . وقد تقدم ك كلام شُيخ الإسلام وفيه الكفاية
ثُم إن من المعلوم عند من له إلمام بالمعارف والعلوم أن نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل
 يكن قدئّا قبل أن يخـلق السموات والأرض في الأزل ، بل ذلك الك فيما لم يزل إلـى يوم القيامة بمشيئته وقدرتــه وإرادته كما يشاء أن ينزل و كما يشاء أن يجيء ، ويأتي على ما يليق بعظمته وجلاله ،



 المهتدين والله أعلم .

وكذلك ما قالـه الشارح بعد هذا : قال سفيان بـن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسكوت عنه

تنبيه ذوي الألباب السليمة
 الكلام على ذلك ، وإما مقصود السلف بذلك تأويله وصرفه عن
 يروي حديث النـزول ويقول : ينزل بغير حـركة ولا انتقال، ولا تغير حــال ، فأنكر الإمام أحمــد عليه ذلك وقال : فــل كما قال
 فأقول : نعم قد كان أحمد ينـكر هذه الألفاظ التي لم يأت
 من بعدهم من التابعين وكان يحـب السكوت عن ذلك كما قدمنا ذلك عنه في الحد . ولائمة الـــلف ومنهم أحـمد كلام في الحركة والانـتـقال،

 قدس الله روحـه - في العقل والنـقل بعد كالام طويـل قال فيه: (والفعـل صفة كمال لا صفـة نتص ، كالككلام والـــدرة ، وعدم الفعل صفة نــص كعدم الكحلام وعدم القدرة ، فدل الــعقل على صحة ما دل عـليه الشُرع وهو المـطلوب . وكان الناس قـبل أبي

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

مححمد بن كلاب صـنفين ، فأهل السنة والجماعة يثـبتون ما يقوم بالــله تعالـى من الصنــات والأفعال التـي يشاؤها ويــلدر عليـهـا والمهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا فأثبت ابن كلاب قيام الصفات الللزمة به ونفى أن يقوم به ما يـتعلق بمشيئته وقدرته من الـن
 الحسن الأشعري وغيرهما وأما الحلارث المحاسبي فكان يتسب إلى قول ابن كلاب ولهذا أمر أحمد بـهجره ، وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه، ثم قيل عـن الحارث إنه رجع عن قوله ، وقد


 ذلك .

وأئمة السنة والحديث على إبُبات النوعين ، وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهـما ، بل صرح هؤلاء بلـغظ الحركة وأن ذلك هـو مذهب


$$
\text { (1) سورة التوبة الآبة : 0 ـ } 1 \text {. }
$$

تنبيه ذوي الألباب السليمة
الكرماني قول من لــيه من أئمة السنة كأحمد بـن حنبل وإسحاق ابن راهويه وعبد الله بن الزبير المحيدي وسعيد ابن منصور، وقال عثمـان بن سعيـد وغيره : إن الخركة مـن لوازم المياة فـكل حي متحرك ، وجعلوا نفي هذا من أقوال الــــهـية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم ، وطائفة أخرى من السلفيين كنعيم بن حمـاد المزاعي ، والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر ابن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمشاله يشتون المعنى الذي يتّته هؤلاء ويسمون ذلك فعلاً ونحوه لكن يمنعون عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مـأثور، وأصحاب أحمد منهم من يوافق هؤلاء كأبي بكر عبد العزيز وأبي عبدالله بن بطة وأمشالهما، ومنهم من يوافق الأولين كأبي عبد الله بن حامد وأمثاله ، ثم ذكر كلامًا طــويلاً إلى أن قال : وقـال أبو محمــد حرب بن إسمـاعـاعلـ الكــرماني في مسسائله المـعروفة التـي نقلهـا عن أحمد وإســحاق
 وغيرهم مـا ذكر ، إلى أن قال : وأدركت من أدركت مـن علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها ، فمن خالف شُيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائــلها فهو مبتدع ، خارج من

## تنبيه ذوي الألبلب السليمة

الجمماعة ، زائل عن مـنهج السنة وسبيل الحق وهـو مذهب أحمد وإسحاق وإبـراهيم بن مــخلد وعبــد الله بن الـزبير الحمـيدي ، وسعيل بن منصـور وغيرهم عـن جالسنا وأخذنا عنـهـم العلم وذكر
 من أشراط الساعة ، وأمر البرزخ والقيامة وغير ذلك إلى أن قال: وهو سبحانه بــائن من خلقه لا يخلو من علمــه مكان ولله عرش وللعرش حملة يحملونه ، وله حد، الله أعلم بحده .
والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره، والله تعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل ، جواد لا يبخل حليــم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظـان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتـكلم ويتحرك ويسمـع ويبصر وينظر ويقـبض ويبسط
 ويغفـر ويعطي ويمنع ويـنزل كل لِلة إلـى سماء الدنيا كـيف شاء

 والمقصود أنه ذكر عن أئمة السلـف في أفعال الله الاختيارية التي تتعلق بمشيئه وقدرته وإرادته الحركة ، فلسس لنا أن نعدل عن

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

قولهم ونأخذ بذاهب أهل البدع وآرائهم ) .
وقال شيخ الإسلام أيضًًا في العقل والنغل : ( وقال عثمان
ابن سعيد الدارمي في كتابه المعروف بـ ( نقض عثمان ابن سعيد، على المريسي الجهمي العنيد ، فيـما افترى على الله في التوحيد )
 إلى السماء الدنيا حين يغضي ثلث الليل فيقول: هل من مستَغفر؟ هل من تائـب ؟ هل من داع؟"(1) قال: وادعى أن اللـه لا لا ينزل بنفسه إنا ينزل أمره ورحمتـه ، وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال ، لأنه الحي القيوم ، والقيوم بزعمه من لا يزول قال :
 والصـبيان ، ومـــن ليـس عـنـه بِان ، ولا لمـذهبه برهان ، لأن أمـر الــله ورحــــته ينزل في كــل ساعة ووقت وأوان ، فــما بال
 عمل اليوم والليلة (. .
 ( (
الأسماء والصفات ( ص E£q) وفي الستن (Y/Y) .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

النبـي شــطره والأسـحار ؟ ، أفـــأمره ورحـمتـه يدعوان الـعبـاد إلى الاستغفار ، أو يقدر الأمـر والـرحمة أن يـتـكلما دونـه فيقـولا : "هــل من داع فأجيبه ؟ هـل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل
 والأمــر همـا الــلذان يــدعوان العـباد إلى الإجابــة والاستغــفار بكـلامــه دون الله وهـنا مــحال عنـد الســفهاء ، فكيــف عند الفتَهـاء؟ قد علمتم ذلك ولـكن تكابرون، وما بال رحــمته وأمره

 (قد علمتم إن شاء الله تعالى أن هذا التأويل باطل، وله ولا ولا يقبله إلا ساه، وأما دعوالك أن تفـسير القيوم الذي لا يزول عـن مكانه ولا يتحرك فــلا يقبل منكــم هذا التغسيـر إلا بأثر صحيح مــأثور عن
 القيـوم يفعل ما شــاء ويتحرك إذا شـاء ويهبط ويرتــع إذا شاء،

 والدارمي (r£V/) .

تنبيه ذوي الألباب السليمة
ويقبـض ويسطط ويقوم ويـجلس إذا شاء، لأن أمارة مـا بين المي والميت التحرك، كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك

لا محالة .
ومن يلتفـت إلى تفسيرك وتفســير صاحبك مع تفسـير نبي
الرحمة ، ورسول رب العزة ؟ إذ فسر نزوله مشروعًا منصوصًا ،
 ولا عويصًا ) انتهى ، والله أعلم ومنها ما ذكـره الشارح في صفحة ثلاثة ونــاثاثين على قول

الناظم
وكــل مـا يـفعله الــعباد
من طاعة أو ضدها مراد
لربنا من غير ما اضطرار
منه لـنـا فـافهم ولا تمار
قال الشارح : وكل مــا ، أي فعل يفعله العـباد من طاعة، وهي متعلـق المدح في العاجل ، والثواب فـلـ فـي الآجل، أو أو ضدها أي وكل ما يفعله من ضد الطاعة ، وهي المعصية يعني ما فا فيه ذم في العاجل ، وعـقاب أو لوم في الآجل مراد لربنـا تعالى داخل الـل

تنبيه ذوي الألباب السليمة
تحت إرادته ومشــيئته ، فما شُـاء كان وما لم يشأ لــم يكن، وهو
على كل شيء قدير . انتهى
 أطلفـا لفظ الإرادة من غيـر تفصيـل ولا بيان وهو كلام مـجمل الان موهم من جـنس ما تقدم من الألفاظ الـتي نبهنا عليـهـا من كلام أهل الـبـدع ، فإن الظـاهر من هذا الــلفظ الــــي أطلقه الــشارح والناظم إنا يراد بـه الإرادة الكونية القدرية ، وفي المســألة تفصيل


كونية قدرية ، وإرادة دينية شرعية وبيان ذلـك بـا ذكره شـيخ الإسلام ابـن تيمية - قــدس الله

روحه - في منهاج السنة حيث قال : ( الوجه الثالث طـريقة الأئمة الفقهاء وأهل الـــديث وكير من أهـل النظر وغـيرهم أن الإرادة في كـتاب الله نـوعان : إرادة تتعلق بالأمر ، وإرادة تتـعلق بالخلق ، فالإرادة المتعلقة بالأمر : أن يريد من العبد فعل ما أمـر به ، وأما إرادة الخلّق : فأن يريد ما ما
 الإرادة الدينية ، والإرادة المتعلقة بالخلق هي المشيئة ، وهي الإرادة

تنبيه ذوي الألباب السليمة $\qquad$
الكونية القدرية ، فـالأولى كقوله تعالى : طُ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ









 (1) (1) سورة البقرة الآيَة:
(Y) سورة النــاء الآبة : rr .
(r) سورة النساء الآبة : A M .
( ( ) سورة الانئدة الآبة :
(0) سورة الأحزاب الآية : سr
Yo : (T) سورة الأنعام الآية
(V) سورة هود الآية : ع .

تنبيه ذوي الألباب السليمة
والطاعة موافقة لتلك الإرادة وموافقة للأمر المستلزم لتلك الإرادة، فأما موافقة مجرد الــنوع الثاني فلا يكون به مطيعاً وحيـئذ فالنبي يقول له إن الله يبغض الكفر ولا يحبه ولا يرضاه لك أن تفعان ألها ، ولا يريده بهذا الاعتبار ، والنبـي

 وعشرين ، فمن أراد الوقوف عليه فليراجعه في محله .


الإرادة أربعة أقسام ، فقال رحمه الله :
(الأول : ما تعلقت به الإرادتان ، وهو ما وقع في الوجا

 كان.

الثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط ، وهو ما أمر الله به من الأعمـال الصالحة ، فعصـى ذلك الأمر الكفار والــنجار ، فتلك كلها إرادة دين ، وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولم تقع الثالث : ما تعلقت به الإرادة الـكونية فقط ، وهو ما قلره

تنبيه ذوي الألباب السليمة
وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها ، كالمباحات والمعاصي ، فإنه لم يأمر بها ولــم يرضها ولم يحبها ، إذ هو لا يأمـر بالفحشاء ،
 ولما وجدت فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . الرابع : من أقسام الإرادة الذي لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه ، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي ). انتهى . إذا تبين لك هذا فــاعلم أن قول الناظم والشــارح يوافق ما قالتـه القدرية المبريـة حين ردوا ما قالته الـــدرية النفاة لــا أنكروا القدر وزعمـوا أن الأمر أنف ، فقابلـهـم أولئك بالقــول بالجـبر ، وأنهم لا يخرجــون عن قدره وقضائه ، نظرُا مـنهم إلى أن الأمر
 وإنه تعالـى خالق كل شيء وربه ومـليكه ، ولا يكون فـي فـي ملكـ الـا


(1) سورة القمر الآية :
( 111 : سورة الأنعام الآية : 11 (Y الآي

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

(r) ونحو ذلك مـن الآيات ولا ريب أن هنا أصلا أصل عظـيم من أصول
 النغاة، وخالفوا جميع الصـحابة وأئمة الإسلام ، لكن لا لا بد معه من الإيان بالإرادة الشُرعية الدينية التي نزلت بها الكتب الإئبانيانية،

 فَتَّطَنَّ، فهذا الموضع يزيل عنـك إشكالات كثيرة ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تنبيه ذوي الألباب السليمة
فصل
ومنها ما ذكره الشارح في صفـحة خمس وثلائين على قول
الناظم :
وجــاز للــمولى يـغذب الـورى
من غير ما ذنب ولا جرم جرى
إلى آخره .


 (جرى) من العدم إلى قوله : حتى إثابة العاصي وعقوبة المطيع، إلى قوله : لأنه تعالى لو عذبهم لعذبهم بعدله الخالص من الصن شُمائبة
 محله من غيـر اعتراض على الفاعل، عكس الـظلم.... إلى آخر كلامه

فأقول : اعلم وفــك الله أن هذا الككلام الذي قـــاله الناظم والشارح يخـالفـ ما قاله المحقـقون من أهل العلــم ، بل هو من من كلام أهل البدع الذين قابلوا باطلاً بباطل المخالفين لأئمة السلف الف

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

رضوان اللـه تعالى علـيهم - . قال شــيخ الإسالام ابن تيـمية قدس الله روحه - بعد كلام له سبق :
( وهذه النصوص النافية للظـلم تتبت العدل في الجزاء وأنه




 "الو عذب الله أهل سمواته وأرضه لعـذبهم وهو غير ظالم لهم ،
 العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب . وهذا يـبين أن من الظـلم المنــي عقـوبة من لم يـذنـب .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة هود الآية : 1.1 } \\
& \text {. } \mathrm{V7} \text { : سورة الزخرف }
\end{aligned}
$$


والطبراني في المعجم الكبير (IVA/0) .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة



 يككن القدرة عـليه لا يصلح أن يمدح الممــدوح بعدم إراداته ، وإنا









 التكرير وإيضـاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ولا مـا يستفيده



تنبيه ذوي الألباب السليمة
لكنه لا يـفعله ؛ لأنه حر مه علـى نفسه ، وهو سبحانـه منزه عن فعله مقدس عنه يبين أن ما قاله الناس في حلـي دون ذلك كقول بعضهم : الظلــم وضع الشيء في غير موضعه ،
 موضعه . ومعلوم أن الله سبـحانه حكم عدل لا يضع الأشياء إلا
 مككن لكنه لا يفعله ، لأنه لا ير يـده بل يكره ويبغضه إذ قد حرمه

على نفسه .
وكذلك من قال : الظلم إضرار غــير مستحق ، فإن الله لا

 شيئًا ه(1) وأما من قال : هو الَتصرف في مــلك الغير ، فهنذا ليس


 خلاف ما أمر به ، ونـحو ذلك. أتسلم صحة مـئل هنا الكلام ؟
(1) سورة الكهغ : الآية

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

فالله سـبحانه قد كتـب على نفسه الــر حمة ، وحرم على نـفـنه
 وليس هذا الجواء ـ موضع بسط هذه الأمور التي نبهنا عليها فيه ، وإنا نشير إلى النكت

وبهذا يتبين القول المتوسط وهو : إن الظلم الذّي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المنا المسسن فلا يجزيه بها بها ، ويعاقب
 أو يحكم بين النـاس بغير القسط ، ونحو ذلك ونك مـنـن الأفعال التي
 والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه . وكما أن الله متزه عن
 والعيب، وعلى قول الفريق الثاني ما ثم فعل يجبب تنزيه الله عنه أصلا ، والكتاب والـــنة وإجماع سلف الأمة وأئمتـها يدل على على الـي
 الوقوف عليه فـهو في المجلد الأول من الفتاوى في صـفحة اثنتين وأربعين وثلاثمائة .

إذا تحقتــت هذا وتبين لك من شــيخ الإسلام ابن تـــمية -

تنبيه ذوي الألباب السليمة
قدس الله روحه - أن الله - سبحانه وتعالى - لا يعذب أحدًا من عباده بغير ذنب ، لأنه نزه نفسـه عن ذلك ، فلا يريده بل يكرهه ويبغضـه لأنه حرمه على نفســه وإن كان قادرًا عليه ، فتـبين بهـ بها خطأ الناظم والشارح ، حيث تـوهما أن ذلك جائز بغير ذنب ولا جرم استحق به العقاب والحذاب ، فإن هذا هو حقيقة قول الفريق
 تنزيه الله عنه أصلاُ

وقال ابن القــيم - رحمه الله تـعاللى - في شفاء الـعليل : (في منـاظرة جرت بين سـني وجبري ، قــال السني فـي جواب الجمبري : وصرحت بأنه يجوز عليه أن يعذب أشد العذاب لمن لـم يعصه طرفة عين ، فإن حكمتـه ورحمته لا تمنع ذلك بل هو جائز
 وقلت : إن تـكليفه عـباده بما كلفـهـم به بمنـزلة تكليـف الانـف الأعمى
 الاعتقاد ونـفرته عنه ، وزعمــت أنك تقرر بذلك تــوحيله ، وقد قلعت شجرة التوحيد من أهلهـا ، وأما منافاة البمبر للشرائع فأمر ظاهر لاخفاء به ، فإن مبنى الشُرائع على الأمر والنهي وأمر الآمر

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

لغيره بفـعل نفسه لا بفعل المأمـور ونهيه عن فعله لا فـعل المنهي عبــث ظاهر ، فـإن متعـلق الأمر والـنهي فـعل العـبـد وطاعـته ومعـصيتّه، فــمرز لا فـــل له كيف يـتصور أن يـوقعه بطـاعة أو معصيـة، وإذا ارتفعت حقيـقة الطاعة والمعـصية ارتفعت حـقيقة الثواب والعقاب ، وكان ما يفعله الله بعباده يوم القيامة من النعيم والعذاب أحــكامًا جاريـة عليهـم لمحض المّيـئة والقدرة لا أنـهـا بأسباب طـاعتهم ومعاصيـهـم • بل هاهنا أمر آخـر وهو أن المبر مناف لـلخلق كما هـو مناف للأمر ، فإن الــله سبحانه لـه الخلّلق والأمر ، وما قامت السموات إلا بعدله فـالخلق قام بعدله وبعدله ظهر ، كما أن الأمـر بعله وبعله وجد ، فالـعـدل سبب وجود الخلقق والأمر وغايته ، فهو عليه الفـاعلية الغائية والجبر لا يجامع العدل ولا يجامع الشرع والتوحيد . انتهى
والمقصود من هذا أنه نفى تجويز عذاب الله عباده على ما لم يفعلوه من الذنوب والجرائم ، وقد نزه الله نفسه عن ذلك ، لأنه لا يريده بل يكرهه ويبغضه ، والله سبحانه وتعالى أعلم ). وقال أيضًا - رحمه الله - في عــدة الصابرين علـى قوله

 شكره تعالى يأبى تعذيب عبـاده سدى بغير امير جرم كما يأبى إضاعة



 يعذب الــؤمن الشَكور ولا يضــيع عمله ، وذلك مـن لوازم هذه


والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده ) انتهى


 عباده من غير ما ذنب ولا جرم استـحقوا به ، بل بل الآية تدل على

خلافه ، كما تقدم بيانه مبينًا مغصارً وقال ابن القيم - رحمه الله تـعالى - في مدارج السالكين

$$
\begin{aligned}
& \text {. IEV : سورة النساء الآية (1) } \\
& \text {. } 11 \wedge \text { : سورة المائلة الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

## تنبيه ذوي الألباب السليمة



 عذبتهم مع كونهم عبيدك ، فلولا أنهم عبيد سوء من أنجس العبيد وأعتاهم على سيدهم وأعصاهم له لم يعذبهم ، لأن قربة العبودية تستدعي إحســان السيد إلى عبده ورحمته له فــلماذا يعذب أرحم



 منك با تعذبهم عليه، فهم عبادكُ وأنت أعلم با جا جنوه واكتسبوه، ، فليس في هذا استعطاف لهم كـما يظنه الجهال ، ولا تا تفويض إلى الـى
 هو إقرار واعتراف وثناء عليه بحكمته وعدله وكمال علمه بحالهم واستحقاقهم للعذاب . . ) إلى آخر كلامه - رحمه الله تعالى - الها (ountion

## تنبي ذوي الألباب السليمة

## نصل



 ومعنى الكفــر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبـادة غير الله. . ) إلى الـى آخر كلامه .

فأقول : اعلم وفــك الله ، أنه لا يكني فـي الإيكان بالله



 وأئمة المديث وغيرهم م
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في كتاب

 قول وعمل ونية ، وتارة يقولون : قول وعمل ونية واتباع السنة ،

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

وتارة يقولون : قول بـاللسان واعتقاد بالقلـب وعمل بالجوارح ، وكل هذا صحيح ، فإذا قالوا : قول وعمل نإنه يدخل في القول قول القـلب واللسان جـميعًا ، وهذا هو الــنهوم من لفـظظ القول والكلام ونحــو ذلك . . - إلى أن قال : - والمتصـود هنا أن من قال من الـسلف : الإيمان قـول وعمل أراد قول الـتِلب واللــسان وعمل القلب والجوارح ، ومن أراد أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهـر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالــتلب ، ومن قال : قول وعمل ونيـة ، قال : القول يتناول ذلك ومن زاد اتـباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا لــله إلا باتباع اللسنة ، وأولئك لم
 والأعمال ، ولكن كان مقصودهم الرد عـلـى المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط، فـقالوا : بل هو ڤول وعــمل ، والذين جعلــوه أربعة فسروا مرادهم ، كما سئل سهل بـن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة ، لأن الإمان إذا كان قولاً بلا عمل فهـو كفر ، وإذا كان قولاً وعملاً بلا نيـة فهو نفاق وإذا كان قول وعمل ونية بلا اتباع سنة فهو بدعة ). قال ابن الــيم - رحمه اللــه تعالى - في كتـاب الصلاة :

تنبيه ذوي الألباب السليمة
(وههنا أصل آخـر وهو أن حقيقة الإيمان مركبـة من قول وعمل، ،

 وإخلاص ، وعمل الجوارح ، فإذا زالــت هذه الأربعة زال الإلمان المان بكمــاله ، وإذا زال تصديق الــتلب لم تــنع بقيــة الأجزاء ، فإن تصديق الـقلب شرط في اعتقــادها ، وكونها نافـعة . . ) إلى آخر كلامه - رحـمه الله - إذ المـصصود بهذا الـتنبيـه، فمن . . . أراد

الككلام بتمامه فليراجعه هناك . وقال شيــخ الإسلام محمد بن عـبد الوهاب - رحمـه اللل تعالى - في كشف المُبهات مـا ذكره بقوله : (ولنختم الكاملام إن شاء الله بسسألة عظيمة مهمة جداً - فذكر كلامًا ثم قال- : فنقول:


 وأمثالهما . . . - إلى أن قال : - فإن عمـل بالـ بالتوحيد عملاً ظاهرًا



كما قال شيــخ الإسلام مححما بن عبد الـوهاب في كتاب
التوحيد : ( باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ، وقول

 الرابعة : وهي من أهمها ، ما مـعنى الإيمان بالجبت والطاغوت ؟ هل هو اعتقاد القلب ، أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها ؟ ) انتهى
فإذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتـقاد بطلان عبادة غير الله لا يكغي في النجاة وحده ، بل لا بد مــع ذلك من تكفيرهم والبراء منهم ومن دينهم ، والتصريح لهم بذلك وإظهار العداوة والبغضاء لهم ، كما قال شُـيخنا الشيخ عبد الر حمن ابــن حسن ، على ما
 الإسلام وقاعدته أمران :
الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شـريك له ، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه .

تنبيه ذوي الألباب السليمة
الثاني : الإنذار عـن الشرك في عبادة الله ، والتـغليظ في ذلك والمعاداة فـيه وتكغير من فـعله . . - فذكر كلامـًا طويلاً ثم

قال - رحمه الله تعالى - :
وقد وسم أهل الشُـركُ بالكفر فيما لا يسحصى من الآيات،

 في عبادته كما في الحديث الـصحيح : پمن قال : لا إله إلا الله وكفر بعـا يعبد مـن دون الله ، حرم مالــه ودمه ، وحسابـه على الله|"(1) فقوله : وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي فلا يكون
 وماله ، فهذه الأمور هي : تام التوحيد ؛ لأن " لا إله إلا الله " قيـلت في الأحاديث بـقيود ثـــقال بالـعلم والإخلاص والـالـو واليقــين وعدم الشك ، فلا يكـون المرء موحدًا إلا باجتـماع هنا كله، واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة ) . انتهى ثم إني بعدما حررت هذه الكلمات وقفت على ما ذكره في
 .(r90

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

القول السديد أن أركان الإيمان ثالاثة : قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان فقلت من التعجب : ليت شعري

أليـــــــاظ أمـــــية أم نـيــام
فإذا كان هذا هو الحـق وتعتقد أنها أركان الإيمـان ، فكيف ساغ لك أن تـذكر أن معنـى الإيمان بالله أن تـعتقد أنـه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه ، وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الــله - في كشف الشُبهات ، أنه ، لا خلاف أن التوحيـد لا بد أن يكون بالقلب واللــسان والعمل فإن اختل شيء مـن هذا لم يكن الرجل مسلمُـا ، وأنت لم تذكر
 فقط ، وقد علمت أنه لا بد من الركنين الآخرين ، لأنه لا يكون
 مذهب الجهميــة هو التصليق فقط ،وتقدم أقوال أئـمة السلف في معنى الإيمان ، فلا بد من المصير إلى ما ذكروه وقرروه ، وكذلك ما ذكرته في معنى الطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله ، وقد كان مـن المعلوم أنــه لا بد مع ذلك مـن تكفيـر من فعل الــُركُ

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

والبراءة منـه ، والتصريح لهم بــالعداوة والبغضاء ، فـتأمل ذلك والله الموفق للصواب

ومنها ما ذكره في الكواكب في صـفحة العشرين حيث قال في البصر : ( ولا على سبيل تأثر حاسة ) .
فأقول : اعلـم أن هذه اللفظة مـن جملة الألفاظ المخــترعة المبتدعة التي لم ينطق بها الــــلف - رضوان الله عليهم - لا نفيًا ولا إبُباتًا ، فاعلم ذلك .

وكذلك مــا ذكره الشارح بقــوله في الـــمع والبصر أنـهـهـا

 عن ابن رشد وغيره، وإذا كان من المعـلوم بالاضطرار أن السمع
 فكيف يجوز أن يقال إنهما صفتان زائدتان على الذات ، وليان وهذا من

 كان مفارقًا للذات لا يكون من الصـفات القائمة بذاته ، بل يكون مخلوقًا من مخلوقاته تعالى الله عن ذلك علواٌ كبيراً .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

وقد قال السيخ الإمـام عبد الله ابن الشُيخ محــمد بن عبد
الوهـاب - رحمه اللـه تعالى- فـي رده على الــزيدية لـا أثـبـت الصفات اللازمة القائمة بذات الله : ( قال الزيدي : فإن تُرِدْ آثهـا تدل علـى صفات ، زائلدة علـى الذات لزمك ما لــزم الأشاعرة، وهو أن يكون مع اللـه قدماء وهي المعاني التي لـتــت ذاته تعالى بالوصف ونحن نبرأ من هذا نحن وأنت) .

قال الشـيخ عبد الـله في جوابه : ( فــيقال : أهل الــسنة والجمماعة يـقولون : إن الله تبارك وتـعالى موجود كامل بـجميع صفاته فإذا قــال القائل : دعوت الله أو عبلت اللــه كان اسم الله متـــاولاً للذات المتضمـنة لصفاتهـا ، ليس اسم الله اســمًا لذات مجردة عن صفاتها اللازمة لها ، وحــيقة ذلك أنه لا يكون نفسه إلا بنفسه ، ولا تـكون ذاته إلا بصفاته ، ولا يكـون نفسه إلا با هو داخل فني مسمى اسـمهها ، ولكن قـول القائل : إنـه يلزم أن يكون مع الله قدماء ، تلبيس : فإن ذلك يشعر أن مع الله قدماء منغصلة عنه ، وهذا لا يقوله إلا مَن هو من أكفر الناس وأجهلهم بالله كالفلاسفة ؛ لأن لفظ الغـير يراد به ما كان مفارقًا له بوجود أو زمان أو مكان ، ويراد به ما أمكن الـعلم به دونه ، فالصفة لا

## تنبيه ذوي الألباب السليمة


 وأن يكون مستلزمًا لصفات لازمة لها ، وإبثات المات المعاني القائمة التي




 أنه في غاية الفساد ، ولا مخلــص من هنا ها إلا بإثبات الصفات ،
 الصالحات - ثم ذكر كلامًا طويلاً تركناه خشية الإطالة - . وقال الإمام أحمد في الرد على الزنادقة : ( فقالت الجهمية



 ,لا كيف قدر ؟ وقالوا : لا تكونوا موحدين أبدًا حتى تقولوا لوا كان

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

الله ولا شيء ، فقــنا نحن نقول كان الـلـه ولا شيء ، ولكن إذا
 بجميع صفاته وضربنا لهم في ذلك مثلاً فقلنا : أخبرونا عن هـن الـنـ
 واسمهـ اسم شيء واحد نخلــة ؟ سميت نخلــة بجميع صفـاتها

 خلق القدرة والذي ليس له قدرة هو عاجز ، ولا لا نقول قد وقت من الأوقات ولا علم له حتى خــلـق العلم ، والذي لا لا يعلم




 فكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد ).
$\qquad$ تنبيه ذوي الألباب السليمة
فتبين با ذكره الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى إله واحد
 الصفات صفة زائـدة على ذاته كالسمع والبصر ، كــما أن النخلة بجذوعها وكربها وليفها وسعـغها وخوصها وجها ولارها نخلة واحده بجميع هذه الصفات لها ، ولا يككن في العقل أن السعف والليف زائدان علـى مسمى الـنخلة إذ جـعل هذه المسـميات من مـسمى واحد، وليس منها شيء زائد على ذاته والله أعلم . وقال ابن التيم - رحمه الله تعالى - في في بدائع الفيا

 الخالق وما سواه مخلوق ، فلو كانت أسماؤه غيره لكانت مخلا ملانوقة وبـلزم ألا يـكــون له اســـم في الأزل ولا صـــا صفات، وهذا هو السؤال الأعظم الذي قــاد متكلمي الإثبات إلى الـى أن يقولوا الاسم هو المسمى فما عندكم في دفعة ؟ والجواب أن منـــأ الغلط في هنا البـا مجملة محتملة لمعنيين حق وباطل ، فلا ينفصل النتاع إلا إلا بتفصيل تلك الــعاني وتنـزيل ألفاظـهـا عليـهـا ، ولا ريب أن اللـه تبارك

تنبيه ذوي الألباب السليمة
وتعالى لم يزل ولا يـزال موصوفًا بصفات الكمال الــشُتُة أسماؤه
 والصفات العـلى ، وصفاته وأسماؤه داخلة في مسـسمى اسمه وإن كان لا يطلق على الصغة وحدها أنـها إله يخلق ويرزف ، فليست صفاته وأسماؤه غيره ، وليسـت هي نـي الصس الإله ، وبلاء القوم من لفظة الغير فإنها يراد بها معنيين أحدهما المغير لتلك الذات المات المسماة بالله ، وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا

مخلوقًا ، ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا جردت عنها فإذا قــل علم الله وكــلام الله غيـره بععنى أنه غـهـ الـير الذات
 باطل فإذا أريـد أن العلم هو الكلام المغـاير خلحيقته المختـصـة التي
 السنة المعتزلة القائلين بخـــلق القر آن ، قالوا كلامه تعالى داخلى
 ومن تلـك الصفات صـفة الكالام كــما أن علمـه وقدرته وحيـاته وسمعه وبصره غير مخلوق ولا يقــال إنه غير الله ، فكيف يقال إن بعض مـا تضمنه وهــو أسماؤه مخــلوقة ، وهي غيـره ؟ و فقد

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

حصحص الحق بحمد الله وانـحسم الإشكال وأن أسماءه الحسنى التي في القرآن من كلامه ، وكلامه غير مخلوق ولا ولا يقال هو غيره ولا هو هو ، وهذا المذهب مخخالف لمذهـبـ المعتزلة الذين يقولون أسماؤه تعالى غيره ، وهي مخلــوقة ، ولملـهب من من رد عليهم مكن يقول أسماؤه نفس ذاته لا غيره ، وبالتـفصيل تزول الشبهة ويتبين الصواب والحمد لله . انتهى إذا تبين هـذا فقد كان مـعلومًا بـالاضطرار أن أسمـاء الله وصفاته من الله ، وأنها داخلة فـي مسمى اسمه لا مغايرة له ولا منفصلة عنه . وقال الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد أيضًا في رده على الزيدية بعد كلام ذكره عن أهل البلع في لفظ الغير الغير : ولهذا أطلــق كيثير من مـــبتة الصفات عــليها أنها أغـيـيار للذات ، وقالوا يقولون إنـها غير الذات ولا يقول إنها غيـر الله ، فإن لفظ الذات لا يتضمن الصفات بخالاف اسم الله ؛ فإنه يتناول الصفات ولهذا كان الصـواب على قول أهل السنة أن لا يقـال في الصفات
 وإذا قيل هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ كان الجواب أن الذات الموجودة فـي نفس الأمر مسـتلزمة لـلصفات ، فلا يــكن وجود

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

الذات مـجردة عـن الصفــات؛ بل ولا يوجـــ شيء مـن الذوات مجردًا عن جمـيع الصفات ؛ بل لفظ الذات تــأنيث ( ذو ) ولفظ (ذو) مستلزم لــلإضافة ، وهذا اللفظ مولــل وأصله أن يقال ذات علم وذات قدرة وذات سمع كمـا قال الله تعالى : الها فَاتَّقُو اللَّه
 علموا أن نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر رداً وعلى من نفى صفاتها عرفوا لفظ الذات وصـار التعريف يقوم مقام الإخافة بحيث إذا قــيل لفظ الذات فهو ذات كذا ، فــالذات لا يكون إلا ذات علـم قدرة ونحوه مـن الصفات لـفظًا ومـعنى، وإنما يـريد محقققو أهل السنة بعولهـمـ الصفات زائدة على الذات ، أنها زائلدة على ما أثبتـه نفاة الصفات من الذات فإنهـم أثـــبتوا ذاتًا مجردة لا صفـات لها ، فأثـبت أهل الــسنة الصـفات زائدة عـلى ما أثبــته هؤلاء، فهي زيادة في العلم والاعتـقاد والحبر لا زيادة على نفس الله جل جلاله ؛ بل نفسه المقدسـة متصفة بهذه الصفات لا يكـن أن تفـارقهـا ولا توجد الـصفات بــدون الذات ولا الــنات بدون الصفات ، والمقصود هنا بيان بطلان كلام هذا المعترض .

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

إذا تأملت هـذا فاعلم أن ما قاله مـحققو أهل السـنة حيث قالو| : إن الـصفات زائدة على الــذات ، إما مرادهم بذلـك أنها زائدة على ما أنثبته نناة الصفات من الذات فإنهم أثبتوا ذاتًا دجردة لا صفات لها ومقــصود أهل السنة أنها زائلدة علـى ما أثبته هؤلاء النفاة ، فهي زيادة في العلم والاعـتقاد والخبر لا زيادة على نفس الله جل جلاله ؛ بل نفسه المقدسـة متصفة بهذه الصفات لا يكّكن أن تفـارقهـا ولا تو جد الـصـات بـات بـدون الذات ولا الـذات بدون الصفات كما تقدم بيانه .

إذا تحقتت هــا فتخصيص الشـارح السمع والبصر بــأنهما صفتان زائدتان على الذات تخصيص لا أدري ما مقصوده بذلك ،

 غير تفصيل ولا تبيين لا أرادوه مـن إثبات الصفات الزائدة على ما
 رضوان الله عليهم - أن المقصود بـذلك أنها زائدة على نفس الله جل جلاله ، وهذا من أبطل الباطل ، وأمحل المحال وقد قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية :

تنبيه ذوي الألباب السليمة
فعليـك بـالتبيين والتـفصيـل فالـ
إطلاق والإجمال دون بيان
كم أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ
آراء والأذهــان كـل زمـان
ثتم لا يــخفى عـن المحب أن أهل الــسنـة لم يقــولوا : إن الصفات زائـدة على الذات فقط كــما توهمه الشــارح وإنا قالوا: إنها زائدة عــلى ما أثبته النـفاة من الذات ، لأنهـ الـنـ إنـا

مجردة عن الصفات ، فتأمل ذلك والله أعلم م وهذا آخر مـا أردنا من التنبــيه على هذه الورطــات التي لا لا مخلص مـنها إلا باتباع مذهـب السلف من أهل السـنة المحضة ،

الذين هم الأسوة وبهم القدوة في مسائل هذا البـاب وغيره هـاع إذا تحققت هذا فـنحن لم نذكر في هذا التــبيه إلا ما ذكره

 وهو الحق والصـواب الذي لا شك فيه ولا ارتياب ، ومـا خالـا فهو من كلام أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة


## 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد واكله وصحبه ومن تبعهم
بإحســان إلى يوم الديـن وسلم تسـليمًا كــيرًا إلى يـوم الدين الدين ، والحمد لله رب العالين .

(1)

تنبيه ذوي الألباب السليمة
فهرس الآيات حسب ورودها في الكتاب
السورة رقم الآية الصفحة
ليس كمثله شيء وهو السميع
r. الشُورى

البصير
M 1 ف ألا
إنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول
そ. AY يس كل فيكون
تلـك أمة قــد خلــت لهـا ما
\&
يا أيُّها الناس إنا خلقاكم الحمرات
ov $\quad$ قل هو الله أحد.الله الصمد. الإخلاص
فـما مـنكــم من أحــد عنـه
ov EV الحاقة حاجزين
OV Pr الأحزاب كأحد من النساء
وإن أحــد مـن المـــــركـــين
01 التوبة
استجارك
O1 الكهف 19
فابعثوا أحدكم

هـو الأول والآخر والـظاهـر
$v 1$ الحديد $v$ والباطن

V\& الأعراف استوى على العرش

VE Er مريم
هل ينظرون إلا أن يأتهم الله
VV YI. البقرة
vV pr وجاء ربك والملك صفا صفا الفجر
VV $0 \quad$ الرحمن على العرش استوى
وجوه يومئذ نـاضرة إلى ربها
VQ YY- Yr القيامة
في مقـعد صدت عند مـليك
V9 00 التمر
وقـل اعمــلوا فــيــرى اللــه
عملكم ورسوله اله يريد الله بكم اليسر ولا يريد

تنبيه ذوي الألباب السليمة
1.1 البقرة 110

بكم العسر
1.1 النساء

يريد الله ليبين لكم
يريد الله أن يخفف عنكم
ما يريد الــله ليجعل عـليكم
1.171 المائدة

إنا يريـد الله ليذهب عـنـكم
الرجس الأحزاب
فمن يرد الله أن يـهـديه يشرح
صدره لإسلام
ولا ينغعكم نصحي إن أردت هود
 وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء

ولو شاء ربك ما فعلوه الأنعام
وما تشاءون إلا أن يشاء الله الإنسان/ rer rer
التكوير
وما ظلــناهم ولكن ظــلموا
$1.7 \quad 1.1 \quad$ هو

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم
الز V7 V7
الظالمين
وال الذ الذ آمن يا قوم
كلتا الجلتين آتت أكلها
ما يـنعــل الله بـعذابــكم إن
H1 1Ev النسكرتْم وآمتتم
إن تعنبهم فإنهم عبادك المك 11 C المائدة
إنك أنت علام الغيوب
فمن يكفر بـالطاغوت ويؤمن
ll\& YOT بالله البقرة
ألم تر إلى الذين أوتــوا نصيبًا
llv ol النساء
من الكتاب
ذr ذرني ومن خلقت وحيدًا الم المثرا
فاتـقوا اللـه وأصلـحوا ذات
Irv 1 الأنفال
بينكم
الحمد الله الذي هدانا لهذا الأعراف

## تنبيه ذوي الألباب السليمة نهرس الأحاديث حسب الحرون الهجائية

الصفحة
طرف المديث
إذا قال الحــمد لـله رب الـعالمــين ، قال ：
そ1 ، Y＾
$r$.
أعوذ برضاك من سخطك
\｛＾
إن الله أذهب عنكم عبية الجماهلية
\｛＾
إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا
$\wedge 7$ إن الله خلق آدم على صورة الرحمن

17
إن الله خلق آدم على صورته
$9 V$
\＆o
إن الله ينزل إلى السماء الدنيا
إن في أمتي المهلي
$1 \cdot V$
إني حرمت الظلم على نفسي
حتى ينفجر الفجر
IV صلاة الله ثناؤه على العبد في المإ الأعلى
＾人
فيأتيهم على الصورة
そ
لا تذهب الدنيا حتى يكلك

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

الصفحة
طرف الحديث


71
111
vo
\&o

من غشنا فليس منا
من قال لا إله إلا الله
يضحك الله
يلي رجل من أهل بيتي

## تنبيه ذوي الألباب السليمة <br> الفهرس العام لكتاب تنبيه ذوي الألباب السليمة

الصفحة
الموضوع
$r$


الترجمة لمولف الكتاب
10
مقدمة المؤلف
17
الغرض من تأليف الكتاب
معـنى صلاة الـلـه علـى رسولـه وصـلاة الملائـــة
iv
والناس عليه
11 مذهب السلف في ترك التعمق في المماسة كلام ابن الماجشون في ذلك والإيمان بالصفات كما جاءت دون بحث في الكيفية سكـوت السـلف عـن ألفـــا الموهــر والعـرض
YY والجسم
إيراد كلام لابن القيم في تـتزيه الله عن الأغراض
r
والأبعاض . .
إيراد كلام لشــيخ الإسلام محمد بن عـبد الوهاب

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

الصفحة
الموضوع
ro
ذلك
إيراد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك
إيراد كلام ابن عقيل في ذلك
الإيمان بالقرآن وأنه كلام اللـه من غير وصفه بقدم
$\varepsilon$ ．
أو حدوث
$\varepsilon$ ．
بيان أن كلام الله بمشيئته
を
المهلي والأحاديث الواردة فيه وبيان تواترها
そ₹
الإشارة إلى كتاب الشيخ التويجري في المهدي بيان وضع مـا قيل عن افتخار علـي－رضي الله

〔7
عنه－على الصحابة
بيان هعنى الوحدانية عند السلف وعند المتكلمين آيات الـصفــات وأحاديتـها والإشارة إلــى منـهـج
7. السلف في المحكم والمتشابه
مذهب المفوضين في الصفات وبيان بطلانه
TV تفسير الإمام أحمد لبحض آيات الصفات

71

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

الصفحة

17 الإشارة إلى كتاب الشيخ التويجري - رحمه الله الها عــيــدة أهل الإيمـان في خـلق آدم عــلى صـورة

NV - الإشارة إلى كتاب الشيخ الدويش - رحمه الله دفاع أهل الســنة الإيمان عن حديث خــلق الله آدم

الفرق بين الصفات ، والأخبار والـتسمية وغيرها

إيراد من وصفه بالاستواء والنزول والمجيء لفصل

ما نقــله الإمام حرب بـن سليمـان الكرمانـي عن

## تنبيه ذوي الألباب السليمة

الصفحة
الموضوع

9V
نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا
99
1.0
1.7

تحريم الله الظلم على عباده وعلى نفسه بيان الإيمان عــند السلف وأنه قول وعمـل واعتقاد
$11 \varepsilon$
إرادة الله لأعمال العبد من طاعة ومعصية
تنزيه الله تعالى عن تعذيب المطيع

ونية
صفات الله لا يقال فيها زائدة على الذات ولا عين
IY.
الذات
iry
الإشارة إلى أن هذا الاعتقاد اعتقاد أئمة الحنابلة
ir.
الخاتمة
111
فهرس الآيات حسب ورودها
1ro
ITV

