



## 




أكرم اللّهُ عبادَه الصالحين بالقُرْب منه . . وجعلهم

 وظهورهم، وأن يكون نفعُ البعضِ الآخَرِر منهم من

خلال عُزلتهم وعدم رغبتهم في الظهور .
ولقد كان سيدي الوالد ـ رحمه الله ـ منذ بداية أمرِه ميَّالاً إلى عدم الظهور أسوةً بوالده الإمام العظيم الجد عبدالله وبأخيه القدوة العم حسين بن عبداله
 طلب العلوم وسلوكِ طريقِ القوم . . ولكنَّ إقبال الناسِ
 منه والأخذِ عنه كلُّ ذلك جعله معروفاً حتى لدى الذين هم من خارج بلاده . . فضالًا عن أبناء وطنه وبلده . . ورغبةً مني أن يُلِمَّ قارىءُ هذه الوصيَّةٍ (التذكير المصطفى لأولاد المصطفى وغيرهم ممن الجتباه اله واصطفى) بطرَفِ يسير من سيرة سيدي الوالد. . كتبت هذه الأسطر الآتية:


ترجمه الإمام العـارفـ بـاشه والدال علـيـه
الحبي أبي بكر العطاس بن علد الشه بن علوي الحبشي

$$
1 \text { ـ نسبه الثريف: }
$$

هو الحبيب أبو بكر (العطاس" بن عبد اله بن علوي بن زين بن
 أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن منـين بنمد أسد اله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدم.


 أحوالهم وأخبارهم وأسمارهم وأذكارهم وعلومهمهم ومشاهـماتهم وشهودهم ودعائهم .

* ولادته:

كانت ولادته - رحمه الش - في حوطة (ثبي) في شـهر
 الصالحات - مضمونها ـ أنها رأت جماعة من الناس رأس على رأسهم

 الإمام عبد الشه بن علوي الحبشي وكان وان ذلك في يوم ولادة المترجّم له فعند ذلك وتفاؤلاً بالرؤيا ـ سماه والده أبو بكر العطاس

 والده لازم الإمام الحظيم العم/ حسين، وكانـي رلنت له منه العناية الحسية والمعنوية، وقد ذكر سيدي الوالد الد شيئاً من ذلك والك في كتاب (تعريف اللذرية الحبـُية) ـ الـجزء الأول ـ صفتحة YYO، بقوله: : وقد من الله
 ومحبته، وتكرم عليَ - بعد وفاة والدي عبد اله - بتربيته، إذ كانت (أي وفاة والده) حين بلوغ سني ومراهقتي، وتفضّل علي بحفظي
 بالقراءة عليه في كتب العلوم النافعة في مـجالسهه ومدارسـه، واستماع واع
 هرالإغتراف من بحر أسراره والمرافقة له في التردد إلى قرى فـي
 الطريق الظاهر بالعيون الباصرة، وكان هو دليلي
 وفيما يوصل إلى الهُ خير رفيق. إنتهى ما أردنا نقله.


 القربات، من أوراد وأذكار وعبادات وتآليف وتصحيح كتب الـبا السلف، ومطالعات في كتب العلم النافع، مرتضياً بذلك العزلة والسكون .

شيوخه :
米
أولهم والله الحبيب/عبد اله بن علوي الحبثي ثم أخواه

الحبيب حسين بن عبد اله الحبشي، والحبيب علوي بن عبد اله

 والحبيب أحمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب أحمد بن محسن الهدار والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب محمد بن بن سالـم محمد بن هادي السقاف، والحبيب علوي بن عبد الشّ بن شهاب والحبيب عمر بن أحمد بن سميط والحبيب حسن بن من محمد بن إبراهيم بلفقيه، والشـيخ محفوظ بن عثمان، والشـيخ سالـم سعيد - بكير

ولسيدي الوالد مشايخ كثيرون غير هؤلاء من أهل الفضل والكمال والعلوم والأعمال حصل له الأخذ عنهم والإتصال بهم.

ثناء علماء عصره علـهـ :
كان الحبيب محمد بن هادي يقول لسيدي الوالد ـ عند ملاقاته ــ أهلا بالخليفة. وكان الحان الحبيب أحمد بن محسن الهدار ـ صا صاحب الوقت - يقول للوالد مراراً: سيكون حاللك أكبر من حال والدكُ . ولقوة اتصاله بالحبيب العارف بالله علوي بن شـهاب اختصه
 يلحده في قبره وتد قام سبدي الوالد بتنفيذ وصية شيخه الإمام .
 أحمد بن سميط: أدعوا لنا بزوال الحجاب، أجابه الحبيب عمر : ماشي حجاب.
وكذلك كان الحبيب علوي بن عبد الله العيدروس يقول مراراً: كل له صبوة إلا أخينا عطاس .

ومن مكاتبةٍ من الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف ـ تنبيء
 احتضنه التوفيق وسار على الطريق، احتى صـارمامن خيار الفريق،
 العطاس. . إلى آخر المكاتبة.
 في زمن الفترة، جامع أسرار سلفه العارفين، وحامل مواريث أهله الصالحين سيدي العارف باله والدال عليه: أبي بكر العطاس . . إلى آخر المكاتبة.
ومن مكاتبة من السيد محمد أمين كتبي قال فيها :
 ونثر الدار على القرطاس، حتى تلألأ الكراس، وزال الإلتباس وحَتُن الإقتباس (اذلك من فضل الله علينا وعلى الناس" . وهو الحبيب أبو بكر عطاس الحبشي.. طيب الأنفاس، حفظه المولمن . .
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته . . أرجو أن تكونوا الـوا جميعاً بخير وسـلامة . . وقد تشرفت بهديتكم الـجميلة الحسـنة كتاب (تذكير الناس) الذي جمع لباب العلمه، وصفوة التصوفـ . . وظهر فيه ما كان مخزوناً في صدركم المبارك من الفوائد والنفائس . . فجزاكم الشم اله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. . ونحن على محبة الشه تعالئ ورسوله صلى اله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبّلموا مني كل إلـي إجلال وتقدير والباري يحفظكم ويرعاكم
محـبكم المخلص
محمد أمين كتبي

عبادته وحفظه لأوقات :
يروى عن الإمام الحبيب//عبل الله بن طحسين بن طاهر عندما أهديت له ساعة لضبط الوقت أنه قال لهمم: ما عندي وقت لتملية السلاعة . لكون أوقاته موزعة . و هذا الوصف ينطبت تها تماماً على سيدي الوالد، حيث أنه كان موزعاً أوقاته، فالا يخلو وقت من أو أوقاته في ليله أو نهاره إلا وهو مستغرت في ذكر أو طاعة أو عمل من أعمال


الممسلمين وتحمله لهمم.
وعند محجيء فتنة الثّيوعية إلى الثطر الحضرمي، وهـجرة البعض منه وحصول الأذى على البعض الآخر كان سيدي الوالد من
 لا يخلو وقت من أوقات دعائه إلا ويبتهل إلى الله في رفـع ما نزل


التي كان كثيرأ ما يلهج بها:
وفرقة شيوعية خخبيثة ، الله يقطعْهم ويقلَعْهم ويردَغْهم ويـمنَعْهم. . . إلى آخر دعائه، حتى استجابِ الله وكشف هذه الغمة. وهنا سنوضتح نموذجاً من عمله في اليوم واللِلة ليقف القارىء على بعض ما كان عليه من الكجد والاجتهاد والتـتـمير مع اللديمومة في ذلك، فقل كان ـ رحمه الله - يستيقظ آخر الليل فيتوضأ ويغتسل، وذلك ديدنه لكل فرض صر صيفاً وشتاء . . وحضراً وسـراً، ثـم ينتصب في مصلاه كالعمود إلى أن ينادَى لصلاة الفجر فيجيب الـمؤذن ثم يركع السنة بعد أن يأتي بالأذكار قبلها وبعدها ثم يصلي الفجر ويجلس في مصلاه ذاكرآ مستغرقآ إلى الإشراتِ، فيصلي الإنشرات ثم يتناول ما تيسر من طعام الإنطار ، ثم ينام إلم الـى

الساعة العاشرة صباحاً، يقوم عندها فيتوضاً ويغتسل ثم يركع
 أربع ركعات يقرأ في كل ركعة مقرأ من (يسّ) وآية الكرسي وثنلاث من ؤقل هو السه أحدهِ ثم يصلي الفرض ويعقبه بالركعات البعدية، يأخذ بعدها قسطان من الراحة مستلقياً ثم يتناول طعام الغد الغداء وينام
 ركعات . . يأتي بعدها بالإستغفار (سبعين مرة)، ثم يصلي العصر ، ويستغرق بعدها في أذكار وأوراد حيث تعقد بعدها الروحة التي تُقرأ فيها كتب القوم في شتى العلوم حتى يؤذَّن للمغرب فيـت فيقوم للصـلاة
 المغرب وصلاة الأوابين إلى أن يدخلى ولر وقت العشاء فيصلي قبليتي والفريضة.... ثم يشرع في قراءة الراتب التشهير للإمام الحداد جماعياً . . . ثم يركع بعدية العشاء ثم يتناول طعام العشاء العشاء ويذهب للنوم . . . حدود الــاعة العاثرة مساءاء . . ليستيقظ عند الثانية . . .
 حالة الكبر . . وأما أيام الشباب والنيال والنـاط فقد كانت لنا مساهدات وأعمال غير ما تروننا عليه الآن.

* الحبيب القدوة:

كان الوالد ـ رحمه الهّ ـ يذكًّرنا بما نشّاهله فيه ـ بأسلافنا وأجدادنا أهل القرون المالد
 والتمسك بسنته في جميع الأحوال والأوقات . . فقد كان متر متبعأ لـنـة
 وقعوده (حتى أجمع كل من رآه أنه هيئة نبوية كاملة).

نموذج من شعره: يمتاز شعر سيدي الوالد بالرقة والعذوبة والــلاسة بلا تكلف فقد كان شُعره بحق من الـهـل المـتنع. . وهنا سنختار مقتطفات تبِّن بعض وصـف تشعره، وتغني عن الكل ببعضه. قالل ـ رحمه الها - في قصيدة كتبها إلى أخيه الحبيب/ الحبي سالم البار بن عبد الشّ الحبشي عند عَمه على بعض الأسفار :









إللن آخر القصيدة.

وفي أخرىن قدمها إلى حضرة جله سيد الكونين صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مطولة:





 إلى آخر القصيدة
 كتاب (المجموع) للحبيب عبد الها بن حسين بن طاهر - لبغض






 إلى آخر القصيدة.

نموذج من توجيهاته في متور كالاهـا
لـبدي الوالد العديد من المكاتاتات التي تحوري النصح
 والمنظوم من ذلكّ. وهنا سنذكر نموذجاً من مكاتة أرسلها إلى بضض القرابة في بلاد الجاوة، يحثيم نيها على النقلة إلى الأوطان

## بسم اله الرحفمن الرحيـم

إستغفروا ربكم إنه كان غفارأها
الحمد له مطلق الأسارى'، ومرشـد الحيارى'، ومنقذهم من

 الذي مكروا أهلُهُ مكرآ كُبَّارأ. إلى أن يقول:

وما وجدنا أخبار من الأعمار، وإذا كان الأمر يجري بلا اختيار، فالبدار البدار، واللبيب تكفيه الإشـارة، ويلقفها وهي فارَّة،
 وإذ يغشاكم النعاس، والقلوب محفوظة، والذنوب ملفرظة ها . . ، إلى آخر المكاتبة.

وفي مكاتبة أخرى أرسلها تعزية في الحبيب مـحمد بن
 وقضى، وحكم فأمضى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والـي والصلاة
 حق جهاده حتى أتاه اليقبن، وكان موته أعظم تذكرة للعالمين،
 وعلى الثلاثة الذين خلفوا لِيَخلُفوا بالخلافة الحسنة من خلَّفهم في الحمىي ولا يتخلفوا، ويمشوا على آلثارهم القويمة ويقتفوا، ولا ولا
 وعلي وأبا بكر بني أخينا المرحوم مححمد جمال الدين ابن الحـي الحبيب

البركة سيدي علوي بن عبد الش بن شهاب الدين....) إلى آخرها.
 يقوله :


 . . إلى أن يقول. .



انتهى المراد نقله من الرسـالة. وقال ـ رحمه اله - في رسالة بعث بها إلى الحبيب عمر بن أحمد بن سميط.

بسم الش الرحمن الرحــم
يا سيدي الوالد الأبر . . عمر، بعد إهداء التحية، في كل بكرة بكرة وعشية، طالعنا (النفحة الشذية) فعثرنا فيها على أبيات سنية خاطبتـم بها الحبيب مصطنى المحضضار فوجدنا فألنا خير فالها فال، وغاية المناسبة للحاله، فاستحسنًّا أن نجعلها - مع ما زدنا فيها ـ ـا كتشفيع لنا، يخاطبكم بها بالنـابة عنا، وذلك من باب الإستلاف والالارتشاف من خير سلاف، لوارث الأسلاف، ونوينا منها الإغتراف، مع الإعتراف، بأن الجواهر لا تشبه الأصداف، وربما تصرفنا في بعض

أبياتها بعلم الرضا، ونرجو العفو عما حدث وما مضى . .اه. . حرر

 هُوْ شُيخنا بن سميط الجامعُ الحُسْنَزْ وللوالد العديد من المكاتبات والرسائل والعديد من القصائد أيضاً . . وسنقوم إن شاء اله بجمعها في كتاب ليفرح وينتفع بها الأحباب. .

* اهتمامه بتاريخ الأحداث

كان لسيدي الوالد اهتمام كبير بعمل التواريخ على حـلى حــاب الجمَّل وكان من الملهمين فيه للدرجة أنه قد لا يستغرق عمله أحياناً سوى' لحظات بسيطة - وهو فَنِّ يعرفه أهله ـ ت تحتوي على الـى الفأل الحسن، الذي كان يعجب المصطفى جد الحسن ـ صلى اله عليه . وآله وسلم
فللوالد العديد من القصائد الشعرية المتضمنة للتاريخ بل وربما تكون القصيدة بكاملها يحوي كل شطر منها على تأريخ. فكان الوالد يعمل التواريخ لكل سنة هجرية، ولكل حدث
 أو حصول نعمة من النعم إلا وغالباً يتبعها بعمل بيت يتض ألضمن تاريخه، بل أن عمل تأريخ لحدث أو أمر ما لا يستغرق منه غير لحظات معدودة. .

وسنذكر فيما يلي بعضاً من ذلك . بلك . منها: القصيدة التي أنشأها عند البدء بعمارة دار الحضرة لآل البار - في القرين - سنة . ITVA

وأهداها للسيد/عبد الله بن حامد البار ـ حفظه الله ـ يقول

$\qquad$ ATVA $\qquad$

$\qquad$ sIrVA a $\qquad$


هIYVA $\qquad$

$\qquad$


$\qquad$ dYVA $\qquad$

—IrVA

 Y\&7 $1 \cdot r$ 1..
$\qquad$ هIrVA $\qquad$ VYo

$\qquad$ sIrVA $\qquad$



هذه الأبيات . . وهي تتضمن أيضاً تأريخاً لعام الإنتهاء ـ في كل شطر من الأثطار .



$Y \cdot V$
1.Y.
lor

$F A+1+1$

^7 Ir.r
ه1rva



IrA YeORQURITYI
drva
 vVV rl ovi Clirva

粎 مـما قيل في مدحه شـعرأ ـ في حياته رضي الله عنه ـ: قال بعض محبيه :













لاقت إقبالاً وقبو لا وانتشرت انتشارأ كبيرأ.
منها:
1 - تذكير الناس بما وجد من المسائل الفقهية وما تعلق بها في مجموع كلام سيدنا الحبيب الإمام أحمد بن حسن بن عبد اللّ

العطاس
Y Y Y Y _ التذكير المصطفى لأولاد المصطفى - وغيرهم ممن الجْتبَاه اله واصطفى - وهذا هو الكتاب الذي بين يدي القارىء. ع - تيسير الأمر لمن يقرأ من العوام بقراءة أبي عمرو . ألفي استجابة لطلب تلميذه النجبب الشيخ زين بن أبي بكر الراقي بافضل .
0 - رسالة في الأذان تسمى (تشنيف الآذان بأحكام الأذان) .
7 - تعريف الذرية الحبشية. . في مـجلدين.
وناته :

 ذلك شأن أهل التمكين والكمال . . . بعد عمر مديد قارب التسعين
 الأمة وما نزل ويتزل بها .



رحمه اله - في آخر شهر رجب.. وذلك لا يستغرب في حق من



 الأولياء وقد انتظرت الكموع الغفيرة من الناس في دارنا طوال الليل إلى أن تم الغسل والتكفين. . ثم خم خرجنا بالجنازة إلى الـى


 مئواه الأخير في حوطة السادة بها . . وقد عُقدت حفلات التأتأبين في مكة وجدة وحضرموت وعدن وعن ومناطق متعددة من العالـم الإسلامي حزنآ
 في هذه الحفلات . . وسوف نذكر هذه القصائد والكلمات في كتاب مستقل يجمع بين دفتيه ترجمة واسعة لسيدي الو الد مع قصـيائده ومنثوره وما قيل فيه وجميع ما يتعلق به - إن شاء الله تعالى -ـ

عبدانه أبو بكر (عطاس) الحبــي
مكة المكرمة •هـ


| 鴯坷 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| THE PRINCE GHAZI TRUST |  |
| FOR QUR'ĀNIC THOUGHT |  |



صورة عن صفحة الغلاف

11
.
 علالنز, التن,程


 يِ, أنر㾍



 ن ذ
 صورة من الصفحه الأولى من الكتاب






 ? خide

 (1)




 صورة صغحة من وسط الكتاب
 ن



> صورة الصفحة الأخيرة من الكتاب

## تعريف بالكتاب

## بقلم//السيلد مححمد أمين كتبي

الـمدرس بالمسجد الحرام - رحه الشا تعالى

بسم اله الرحمن الرحيم. . الـون قال اللَّهُ تعالى : اؤولقد وصَّينا الذين أوتوا الكتابَ من قبلكم وإِّاكم
 ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصَّينا به إبراهيمَ وموسى وعيسى أَنْ أَقِيمُوا الدينَ ولا ولَ تَتَرَّقُوا . فيه

الحمدُ لهَ ربّ العالمين، وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على
 الأنبياءِ والمرسلين، وتابعيهم إلى يومِ الدّين.
أما بعدُ: فهذا كتابُ (التذكير المصطفى لأولاد المصطفى وغيرهم مـمن اجتباه اللَّهُ واصطفى) أَلّْفه السيد أبو بكر العطاس بن عبد الله بن علوي بن زين الحبشي، إجابةً لطلب السيد مصطفى بن صن صالح

العيدروس، الذي كتب إليه يطلب منه أن يكتب له
 وبعد زمن طويل . والمراد بالمصطفى في اسم الكتاب
 العيدروس، الذي كان موفقاً في هذا الطلب وهذا
الاختيار (1 )

ثم ذكر المؤلف خطبة الكتاب، وذكر فيها سببَ التأليف، وتاريخَ التأليف، ومكانَه وتسميتَه وتصديرها بالقصيدة الأولى من ديوان سيدنا القطب أبي بكر بن عبد الها العيدروس، ثم شرع في الوصية . . وأولُ شيء معرفة الإله المعبود، مع ذكر الآيات والآثار، واصن وذر شيء من النعم العامة، والنعمةِ الخاصة بأهل البيت، وكر
 السيد أحمد بن علوي جحدب، ثم حث على الشكر
 النافع، وحذّر من العلم الذي لا ينفع، ثم رغب في في التزوج، وحذّر من العزوبة، ثم حث على قراءة بعض
(1) وتول المؤلف: (لأولاد الصطفى) ينطبت على جميع أولاد


كتب المذهب، والتجويد والتفسير والحلديث والتصوف
 بالتفصيل، وذكر قصيدةَ الشيخ عبد الشَ بن أسعد الـيافعي اليـمني، ثـم حـث على الـمـحافظة على الـصـلـوات الـخـمس والـوتـر والـــوافـل والـضـحى والاستخارة وغيرها بالتفصيل، ثم حث على قراءة
 ومن كتاب (أنس السالكين) لـ (باهارون) قوله : هذه نبذة من سيرة شيخنا عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر السكران إلخ، وفيها ذكر صلاة الفردوس، ثم أمر بالمحافظة على الإتيان بالأذكار المعروفة وغيرها، مما
 على الاستغفار، وذكر المسلك القريب للحبيب طاهر بن الحسين، ثم حديث سويد بن غفلة في قصة سيدنا علي وسيدتنا فاطمة، ثم ذكر حليث السيد محمدل بن علي خِرِد حديتَ صهلاةٍ الضمير، ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى : وقـد استرسلنا في ذكر الأحاديث التي تقرأ صباحاً ومساءً، وما كان قصدنا إلاً الاختصارَ ، وحَيَّكُم على ما تيسر من الأوراد. . كالورد اللطيف والراتب،

ثم أطال النفَس في الحث على ذكر الله تعالى، ثم ذكر
 الهمزية . . فمن أراد اللدوق بهـم، فليجعل له نية صالحة، ثم ذكر المسلك القر القريب في عمل اليوم والليلة، ثم قصيدة الشيخ عبد الرحمن بن علي علي أبي بكر السكران، ثـم حث على المـحافظة على الأداب المـحمدية، وعلى تربية الأولاد والبنات بها، ثم
 وذكر قصة الشيخ أحمد بن إدريس المغربي، ثم رغّب في زواج البنت الصالحة، وما يقول عند الدخول بهـا ومـا يـقرأ عـلى الـمـولود، وكيـفـيـةَ تربيـةِ الأولاد وتزويجهمه وذكر تراجم (المشرع الروي) ولد فـر في تريـم، وحفظ القرآن العظيم، ثم ذكر ثناءَ الله تعالى على نبِيّه
 جملةً من آيات القرآن الكريـم نحوالعشر، ثم ذكر صفات المؤمنين من كلام سيد المرسلين. . . في نـحو ثلاث صفحات، ثُم عَرَّفَ المروءة، وأمر بالمـحافظة عليها، وذكر قصة الأحنف بن قيس، ثـم قال: وكونوا

حرّاساُ على جوارحكم السبع خصوصاً اللسان، وصالُ

 يتبع ذلك، ثـم ذكر قصة سيدتنا فاطمة، والمسـَحَ الذي على بابها، ثم تكلم على الزهد، ثم الأضداد - وهم المحخالفون لسيرة السلف ـ ــلم تـم على مخالفة الهوى، ثم ذكر قصيدة العيدروس ثم حـّ على التمسك بالطريقة العلوية، وتكلم عليها بـلم بـلاث صفحات، ثم ذكر سندها عن سيدنا علي، وسيدتنا خديجة، وسيدتنا فاطمة، وسيدنا الحسن، وسيدنا الحسين، ثـم ذكر سيدنا علي بن الحن الحسين زين العابدين، ثم ذكر بعده السلسلة حتى وصل إلى زمانه والموجودين منهم من السادة العلوية، وأثنى عليهمه، وبيّن فضلهم، ولا ريب فكلهم علماء أولياء أتقياء، صوفية هداة مهتدون، ثـم ذكر قصيدة السيد عبد الله الحداد، ثم ذكر أن الإيمان والتقوى سببان لحصول البركات، ثـم ذكر الدخولَ في الأسباب، وذ وذكر كلام الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم بَيَّن كيفيةَ الدخولِ فيها، وما يلزم الداخلَ فيها، ثم ذكر الصدقة وكلام

الإمام السيوطي فيها، ثم ذكر الوالدين بكلام جميل،
 وأنه يأخذ ماله، وذكر الأبيات التي قالها والده. ثم ذكر قصة وفد الأشعِرِيِّنَ، وفي الوالدَين 0 صفحاتِ
 ثم ذكر صلة الأرحام وقصة سيدي أحمد الرفاعي، ثم حث على الرحمة لجميع الأنام، ثم قال : وقد أَطَلْتُ النقل فيما يجب للوالدين. . إلخ، وكله نفيس جميل، ثم ذكر من قرأ ليلة الجمعة: إلفلله الحمدبا الآية . .
 ثم ذكر قصيدة الثيخ عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر السكران في الحث على زيارة من بـ (تريم) من السادة العلويين وغيرهم من المشايخ، ثم أمر بالعفو والصفـح عن الناس، وقبولِ الميسور من أخلاقهم وأعمالهمّ، ثم ذكر حكاية ابن خلكان وأبيات الحيص بيص الشاعر،
 وقصة سبايا طيّ، ثم حث على إصلاح ذات البين، وفيه نفائس، ثم أمر بحسن الظن بالهّ تعالى، وبعباده المسلمين.. خصوصاً أهل البيت، وفي ذلك أبيات

للسيد عمر البار، وللسيد أبي بكر العيدروس،
 الإلْية، وفيها: ألا بالله بنظرة من العين الرحبمة مع قصيدة السيد علي الحبشي .

ثم ذكر مسألة دخول الحرمين الشريفين (في ست صفحات)، مشحونة بالنفائس، وفيها كلام الشُيخ علي الـخواص، والشيخ عبد الوهـاب الشُعراني، وذكر الأولياء الذين زاروا (المدينة المنورة) من (مصر)، ومنهم الشيخ عبد القادر الدشطوطي مع ذكر قصته، ثم حث على القيام بالأسحار، وذكر قصيدة السيد أبي بكر العيدروس ثم قال:

خاتمة الوصية في ذكر فوائِدَ نفيسةِ، كنت علقتها منذ أزمان طويلة، استحسنت تعليقها في هذه الوصية، وهي تقع في عشرين صفحة، كلها فوائد ومختارات من مطالعاته، ومسائل منتورة إذا وصل إليها القارىء المستفيد، يعرف قدرها، ثم ختمها بحا بحديث طويل من مسند الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى - عن سيدنا

خالد بن الوليد ـ رضي الله تعالى عنه ـ وهو حديث
 المستغفري - رحمه اله تعالى -، ثم قال المؤلف حفظه اله تعالىى : والحمدل له الذي بنعـيمته تــم الصالحات، ثم قال: وهذه أبيات شعرية تحتوي على تاريخ العام الذي كتبنا فيه هذه الوصية، تكون مسك الختام لما تقدم من الدرر البهية.


إلى أن قال:



 وقد وقفت وقفة طويلة عند هذا البيت، أحمد الشه تعالى وأشكره على أن دخلنا في هذه الإجازة المباركة من هذا السيد المبارك، أمد الش في عمره،
(1) السيد مصطفى العيدروس .

وأدام عليه نعمة الصحة والتوفيق، ونفع المسلمين. وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة على قرَّن آن وحديث، وكثير من أسماء أهل البيت والعلماء وسِيَرِهِم، وفقه وتصوف وعلوم وآداب، وهي مححكمة النسج، واضحة البيان، تنساق انسياقاً واحداً . . صاغها مؤلفها صوغ الذهب، ونظمها نظم العقيان، لا تحتاج إلى شرح ولا
 وذلك من توفيق اله تعالى وتيسيره لطريق الانتفاع، نسأله تعالى أن ينفعنا بها، وبمن ألّْها، وبمن أُلّْفَتْ له، وصلى الها تعالى على سيدنا محمد وعلى أهل اله بيته وأصحابه والتابعين، وسلم تسليمأ كثيراً إلى يوم الدلى الدين،
 محمد أمين كتبي، المدرس بالمسجد الحرام ـ عفا الش
 (1) نقلت عن خط السيد محمد أمين كتبي رهمه اله تعالى.

| 鴯坷 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| THE PRINCE GHAZI TRUST |  |
| FOR QUR'ĀNIC THOUGHT |  |

## تصيدة مدح في المولف وآل بيت النبي
















صلاة من المولى على المصطفى الذلي رأى ربَّه هــــــوجـبـاً رنـــةَ الــــدر كذا الآلِ والأصحاب مٌ نُ نطب وتتنا السيد/ عحمد أمين كتبي.

*     *         * 

 وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقِّ وتواصَوْا بالصَّبرها . الـحمدُ للَّه الذي أمرنا بالتعاون على البى والتقوى'، والتمسك بهما في السرِّ والنجوى'، والصانلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمَّدِ الداعي إلى الله على بصيرةٍ جميعَ الورى'، لما يُسْعِدهم في الآخرة والأولىى. أما بعد: فقد كتب إليّ السيد الشريف الصالح، الحريص على طلب الفوائد والنصائح، سليل القطب الكبير سيدي عبد اله العيدروس وأعنيه صديقنا ورفيقنا وحبيبنا مصطفى بن الحبيب صالح كتاباً يأمرني فيه أن سبب التابف وتاريث أكتب له ولأولاده وحيَّه، تَحْلُوهم إلى سلوك السبيل السويه، التي سلكها جدهم محمد خير الْارير البريه، وذُرُريته ساداتنا وأجدادنا العلويه، فاعتذرت له بعدم الأهليَّه، ، وأني لست من فرسان هذه الميادين العليَّه، فكرر الأمر
 فتركته في زاوية الإهمال مُلَّه، وشهوراً عِلّه، وقبل

هجرتي الأخيرة من (حضرموت) إلى مكة بأيام قليلة،

 في طلب والده وتكاسلي عنه، وطلبتُ منه أن يأخذ
 له بقرب السفر الميمون، والمَمَّل السائر على ألى الـينة العامة (مسافر أو مجنون) فلم يقبل الاعتذار، بل قال : خذه معك. . وإذا كتبت فيه ما تيسر سلمه لإخواني بمكة لِيَّطِلُِوا عليه، ثم يرسلوه إليّ في بندر المكا وبلا،
 ورجوت أن يأتي وقتٌ مبارك تصفو فيه الأذهان، من هموم الزمان، وأَجْبُر بالكتابة فيه خورانِ فحصل السهو من الجميع؛ حتى مضت عليه سنون، وكل شيء في وقته مرهون، فلما آن أوان ظهوره، وكتابة سطوره، وذلك في العام الثامن والتسعين بعد


 إليهم على أيّ حال كان، وإن طال الزمان، ورَدُّه إليهم

بدون المطلوب، يثير مشقة أخرى على القلوب؛
 تحيى به القلوب، وتطمئن به النفوس، وصصدرته
 الأولى من ديوان سيدي الحبيب القطب أبي بكر بن عبد اله العيدروس؛ لكوني أحبها وأحب أن يكون أصلها في قلب كل مؤمن مغروس، ولتكون إن شاء الس شافعةً في قبول قلوب كل من وقف على ما ما يسطر بعدها في الطروس، من علم أو أدب أو سر معنوي أو محسوس، كما بلغنا من رواية الأئمة الثقات الرؤوس، أنها شفعت لرجل في قبره كان لا يجيد من حفظ أبياتها إلاَّ: (وذكر العيدروس) . ونـجا
 الرموس، ولي أسوة حسنة في تقديمي لها بين يدي الوصية للمُوْصَىن، بأمر الله - عز وجل وجل - من أراد مناجاة الرسول بتقديم صَدَقة له بين يدي النجوين،
 (التذكير المُصْطَفَى لأولاد المُصْطَفَىَ وغيرهم ممن اجتباه اله واصطفى) ونسأل الله أن لا يخيِّب آمالنا

فيه والظنون، ويجعلنا ممن يهـون بالحق وبه يعدلون، لا ممن يأمرون الناس بالبر وينسَوْن أَنفسَهمّ، ويقولون ما لا يفعلون، وأن يجعل ما كتبناه حجة لنا لا حجة علينا، مستمرَّ النفع في الظهور والبطون، لجامعه وكاتبه وقارئه وسامعه، ومن كان سبياً في جمعه إلى ويوم يُبعثون، وأن يجعله سبباً في دوام ودّه ورضاه وستره الجميل المصون، والطمأنينة في خير بلاده والسكون، والفوز بالتحلي بجميع المُنْجيات بعد التخلي عن جميع المُهْلكات والبلايا والفتون، والختم بالحـي الحسنى والزيادةٍ بعد طول العمر في المعرفة والعلم والعبادة عند نزول المنون، ومـجاورة زين الوجود في أعلى جنان الخخلود، وفي مقعد الصدق في أعلى مقام الشهود، حيث تطيب القلوب وتقر العيون، ومعنا الأحباب والأصحـاب والأهـلـون والبـنـون، وآخر دعـوانـا أن الحمد لشَ رب العالمين، وهذا أوان الشُروع في المقصود المُصَدَّر بالوسيلة إلى الملك المعبود:


تصبية الحـدروس بـبس البة


بـكـل كـتـاب أنـزلـه تــــالـــن ونـرآن ثــنـا لـلـــــؤمــــــــا
 وبـالــهـادي تــوســـنـا ولــنــا وكـل الأنـبـــا والــــرســــــــا









 وسـتـر اله مــــبــول عــــــنـا وعـــــن الله نــاظــرة إلــيــــا

وَإذْ فرغنا من إيراد هذه الوسيله، فلنَشْرُغ فْ فـي الشروع التجرّي على وصية من ينتمون لخير قبيله، امتثالاًا لأمر فِّ الومية أبيهم المرحوم صاحب الفضيله أسكنه اللَّه أعلى الـجنان

الظَّليله، وفي معدَّمتهم نَنْس الموصي العليله، ومَنْ كان قريبَ وسليلَهُ فنتولن: آول ما ما نوصي الجميع به مما

 الـموجودات التـي مـلأت الأرضـين والسمـاوات، بوحدانيته شهود:

 قال تعالى: (\$وفي أنفسكم أفلا تُبصرون)
 يخرج من بين الصُّلْبُ والترائبُ، ، وورَّد عنه عليه الصصاة والسلام "من عرف نفسه عرف ربها"، ورُوي أن الشا تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: إيا داود اعرفني واعرف نفسك" فتفكر داود فقال: (إلْئي عرفتك بالفردانية والقدرة والبقاء، وعرفت نفسي بالعـيج والفناءش. فقال (الآلن عرفتني" .

وسئل بعضُ العلماء عن الها. . فقال للسائل: إن سألت عن أسمائه . . فقد قال تعالى وألى اله الأسماء الحسنى وإن سألتَ عن أقواله.. فقد قال تعالى:
"إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكونج، ،
 في شأنن أي شؤون يُبْديها ولا يبتديها! إ وإن سألتَ عن

ذاته. . فقد قال تعالىّ: اليس كمثله شئ وسئل أعرابي عن الدليل على وجود الله العلي الكبير فقال : إذا كانت البعرة تدل على البعير، والروث على الحمير، وآثار الأقدام على المسير، فكيف لا الـا تدل
 فجاج، وبحار ذات أمواج؟! . وقيل لبعضهم : بِـمَ عرفت ربك؟ فقال : بنقض العزاتم! إني لأعزم على الشنيء متحققاً قدرتي عليه، فيصرفني عنه الصارف،

وفي ذلك يقول الشاعر العارف:

 فإذا علمتـم ذلك أيها الإخوان والأولاد، فاعلموا أنه جل وعلا معكم أينما كنتم، لا يخفى عليه شيء
 ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقةٍ وإلاّ يعلمُها، ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطبٍ ولا

يابس !إلاّ في كتاب مبين، واعلموا أنه الخالق الرازق،
 على كل شيء شهيد، وأقربُ إلى العبد من حبل الوريد، فعال لما يريد، مطّلع على الضمائر، مشرف على البواطن والظواهر، محيط بجميع لحظات عباده
 وهم يُـْألون| فإذا أيقتتم بذلك وعرفتموه، وآمنتم به وتحقتتموه، وجب عليكم أن تعبدوه، وأن تتقوه ما استطعتم ولا تعصوه، وأن تستحيوا منه حق الحياء

 السمُوات وما في الأرض وأنسْنَغ عليكم رِعَمَهُ ظاهرةً وباطنه اله الها الذي خلق السمنواتِ والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ، ونمر
 والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تَعُدُّوا نعمة
 عجَزنا عَنْ عَلٌ النعم والإحصاء، فلا بأس بذكر ما تيسر

منها لمن استوصـي، فمنها نعمة الخلق والإيجاد في
 والأنكاد، ليَبْلوَ عابريها إلى دار المعاد، أيُّهم أحسن عملا وأطيب استعداداً بخير زاد، للخلود فيها أبد الآباد
 والتمييز التي ميز اله بها الإنسان من بين سائر الحيوانات والجماد، وألهمه بها الفرق بين الطاعة والـمعصية، والـحَسَنِ والقبيح، والتقريب والإبعاد، ومنها نعمة البيان، والنطق باللسان، ونعمة السمع والبصر والفؤاد، ومنـها نعـمة العوافي الظواراهر والـخوافي للأرواح والأسرار والقلوب والأجنساد، ومنها نعمة الأرزاق الحِسيَّة والمعنوية المقسومة بين العباد، ومنها النعمة العظمئ، وكفى بها من نعمة من الرب القدير :


ومنها النعمة الجسيمة الخاصَّة بنا أهنَلَ البيت، وهي نسة الالتسابِ إ! النبّ
الانتساب إلى خير العباد، وكونُنا من ذريته والأولاد:

ومَن كـان جَدُّه مـــــد تـبـجّع

بـبـركـتـه ربـي يـجــاوز ويـســــع
قال سيدي الشيخ الإمام العارف بالله أحمد بن علوي باجَحْدب: ملاقاة سَيِّد واحد من صن صالـد العلويين أحسن للمريدين من ملاقاة كذا. . . . . كذا صالح من غيرهم في زماننا هذا، وأنفع؛ لأنهم يُدَاوون كُلاكّ على قدر حاله، وَيتَتحمَّلُون عنهم الأشياء. إنتهىى . فالحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه، ويكافىء مزيده .

ثم اعلمو| جعلنا الله وإياكم من الشاكرين لنعمائه الشكر ومعناه أن الله العزيز الغفور، خلق الإنسان الظلوم الكفور، في دار الغُرور، وهداه سبيل الخيور وسبيل الشُرور، فإما شاكرٌ لنعمائه وإما كفور، ولعرا ولعزة وجود العبد الشكور،
 تعالى : شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون| أي لتستعملوها في شكر من أنعم بها عليكم. وقال تعالى : إن تكفُروا فإن الله غنيٌّ عنكم

ولا يرضىي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضهُ لكمبُ، وقال تعالى: ولكّن شكرتم لأزيدنكم ولثين كفرتم إن عذابي
 عذاب، لكفران نعمة الرب الوهاب، وقال تعالى:
 أي لا يسلبهم نعمته حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحالة الجميلة بالمعصية، ومعنى الشيكر : صَرْفُ العبدِ جميعِ
 عباده، أنبياءَ وملائكةً وعبيداً وسادة، إلآلآل للعلـم والعبادة، لا للَّهو واللعب والأكل والشُرب والنوم

 خلت سبع سمنواتِ ومن الأرض مثلكهن يتنزل الألمر بينهن لتعلموا أن اله على كل شيء قديرّ وأن اللَّه قد أحاط بكل شيء علمأهُ، فمن سبقت له من اله السعاده، والحسنى والزياده، امتثل ما أمره الشّ بهب،

 الناّن مسلم"، والمراد به العلم النافع الشارح للصدور،

الرافع في الدنيا ويوم النُور المثُمر للهُدى والحلم والتواضع والنور 6 والأدب والـوهكينة والهيبة والوقار والحضور، والرغبة في الآخرة والزهادة، والخشية والية من الهه في الغيب والشهادة، والورع الحاجز عن المحرمات
 التدنير من العلم من الشهوات المباحات قولاً وفعلا، ، لا علم اللسان الان وجهل الجَنَان، الذي زيّنه الشيطان لكثير من أبناء الزمان، وغرَّبهم في طلبه عن الأوطان، حتى بلغوا من بلاد الكفار إلى أقصى مكان، وخَيَّل لهم أنهم وصلوا في في العلم والعرفان، إلى ما لم يصل إليه كثير من العلماء والأعيان، حتى فتحوا له الـمدارس في البلدان ولد وأدخلوا فيها البنات والولدان، ولم يتحصلوا منه لا على أعمال صالحة، ولا أخلاق حسان، بل على ذميم الأخلاق الـيطانية من الحمق والرياء، والعجب والكبر، والفخر الموجبةِ للإثم والخسران.

وإذا قيل لأحدهم - وقد مضى عليه وقت الزواج ـ لِمَ لا تحصّن دينك بالزواج؟ قال : لا أستطيع • حتى أكمل التدريس، وكأنه في مذهب أبي حنيفة أو ابن إدريس، وهو في مذهب إبليس الخخسيس، ولم ندرِ إذا

طالت في العزوبة عليهم اللسنون. .. كيف يفعلون في
 راججعنؤ، ، وما حالهم الحقيقي إلا كما قال خالقهم
 فإن الله يُضل من يشاء، ويهدي من يشاء وعن طاوس أن سيدنا عمر بن الخطاب قال لأبي الحث عل الزوائد : ما يمنعك من النكاح إلاّ عَجْز أو فجور ! وكان الزوراج ونم سيدنا عمر يقول: إني لأقشعر من الشاب ليست له اله امرأة، ولو أعلم أنه ليس عيشي من الدنيا إلاّ ثلاثة أيام لأحببتُ أن أتزوج فيهن، وروى أبو ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: دخح علـ عَكَّاف بن بِشَ عَكَّاف هـل لك من زوجة؟ قال : لا . قال : ولا جارية؟ قال: ولا جارية. قال :
 الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم، وإما أن تكون منا فاصنع كما نصنع لن لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم، إنَّ سُنَّنا النكاح شِراركم عزابكم وأراذل موتاكم عُزابكمم. أبِالشُياطين

تمرُسُون؟ ما للشيطان من سالح أبلغ في الصالحين من النساء، إلاّ المتزوجون، أولئك المطهروون المبرءون من الخنا، ويحك يا عَكَّاف. . تزون إنهن صواحب أيوب، وداود، ويوسف، وكُرْسُفْ . فقال له بشر بن عـن عطية : ومن كُرْسف يا رسول اله؟ قال : رجل كان كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلانمائة عام، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر باله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة اله عز وجل، ثـم استدرك اللّهَ ببعض ما كان منه، فتاب عليه . ويحك
 يا رسول الله . . قال : قد زوجتك كرج كريمة بنت كلثوم
 الميم وضم الراء من المـمارسة، ولها معان منها ملاعبة النساء! وعلى هذا فالمعنى بإغراء الشيطان ووسوسته

تريد أن تلاعب النساء الأجنبيات وعلا تتزوج. فإياكم أيّها الإخـوان والأولاد، أن يـخدعكـم الشيطان مثلهمم؛ فيصرفكم عن المراد، ويسلك بكم طريق أهل الفساد والعناد، فتضيع أعماركم سُدَىن، ،


يزدد هُدَى،، لم يزدد من الله إلاَّ بُعْدَاه، ورُوي أن الله
 العلم النافع، قال: إلهي وما العلم النافع؟ قاله : أن تعرف جلالي وعظمتي وكبريائي، وكمال قدرتي على

 قال : (العلم علمان . . علم باللسان وهو حجة الله على العباد، وعلم القلب وهو العلم الأعلىّ، لاَ يَخْنـى
 لعباده المؤمنين، وكرروه على أسماع قلوبكم مراراً:



 وأولادكم وأهليكم - إن كنتم تحبونهم - نارَ الجحيمّ، بالعلم والتعليمّ، ودعوتهم إلى الصراط المستقيمّ، بالـحكمـة والـموعظة الـحسنة، والرفق بذي الفهـم السقيم، وفقهوهم في الذّين، فقد قال عليه الصالاة والسلام: (امن يُرِدِ اللَّه به خيراً يفقهه في الدين")، وقال

عليه الصالاة والسلام : (امن سلك طريقاً يلتمس فيها
 والسلام : (مسألة واحدة يتعلمها المؤمن خيرٌ مِنْ عبادة سَنَّة، ومِنْ عتق رقبة من ولد إسماعيل""، وورد عـنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (امن طلب العنم تكفَّل الله له برزقه")، قال سيدنا الحبيب الإمام العارف بالهة عبد الله بن علوي الحداد : وهذا تكفلٌ خاصر بعد التكفل العام، ووَرَدَ: ا(أنَّ نوماً على علم خلم
 يُصلع، ووَرَدَ: "ركعتان من رجل عالـم زاهٍٍ قلبُه، خيرٌ وأحبُّ إلى الله - جل جلارِّله ـ من من عبادة المتعبدين إلى آخر الدهر أبداً سرمدا)، ووَرَدَ: (انظرةٌ إلى العالـم أحب إليّ من عبادةٍ سنةٍ صيامها وقيامها")، وورد: (اعالـم يُنتْفَع به خير من ألف عابد") ، وروى' سيدنا علي بن أبي


 يستحيي من لا يعلم أن يتعلمّ، ولا يستحيي عالـم إذا سئل عما لا يَعلم أن يقولَ : الله أعلمب، واعلموا أن

منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأسُ ذهب الجسلـ، وإذا ذهـ الصبر ذهب الإيمان")، وورد: (امن تعلم حرفاً من العلم غفر اله له البَّةَ، ومَن والىن حبيباً في الله غفر الله له، ومن ومن نام على وضوء غفر الله له، ومن نظر في وجه أخيه غفر
 وقال سيدنا الحسنُ بن عليِّ لبنيه وبني أخيه ـ ـرضي الشا
 فتعلَّموا العلـم. . فمنز لـم يُحسن منكـم أن يُؤديه أو يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. . وقد ضاع العلم والفقه أيها الأولاد والإخوان، على أهل هذا الزمان، لضعف الإيمان، واشتغالهم بِبالفـانْ، فأُمْعَوْا بهمة قوية حسب الطَّاقة والإمكان، في رَدّ ما قدرتم عليه من ذلك الضائع، لتكونوا ممن استيناهم الله في سورة العصر من الخسران، واقرأوا في الفقه على شيخ موافق في المذهب (كتاب المنهاج) للنووي أو كتاب (العمدة) لابن النقيب أو كتاب (فتح المعين) للمليباري أو كتاب (الغاية والتقريب) لأبي شجاع، أو مختصر الشيخ عبد اله بلحاج بافضل، أو (منظومة الزبد) لابن

رسلان وشرحها للفشثني، أو (سفينة النجاة) لابن سمير، ولا أقل من رسالة الدحبّ الفقه والتصوف .

ومن كالام سيدنا الشيـخ عبد الرحمُن السقاف : من لا قرأ الـمهذَّب، ما عرف قواعد المَذْهَبْ، ومن لا قرأ التنبيه فليس بنبيه، ومن لا طالع الإحياء فما فيه حياء، ومن لا له ورد فهو قرد! ، واقرأوا شيئاً من كتب التوحيد ولو عقيدة الغزالي التي افتتح بها الجزء الثاني من الإحياء، ولا أقل من (عقيدة العوام) للـمرزوقي. أبيات البانعي وقال سيدنا قطب الملا عبد الله بن أبي بكر العيلروس :


 تـديـمُ كـلام حــن لا خَرْفَ كـائنٌ ولا عَرَضٌ حـاثــا وجــمٌ وجـوهرُ













واقرأوا شيئاً من كتب التجويد للقرآن، ولو (متن قراءة كتب الجزرية) وشرحها للشيخ زكريا الأنصاري، ولا تلا تغفلوا والتنسيري عن كتب التفسير للقرآن، ولا أقل من (تفسير والحدبث
 من (رياض الصالحين)، أو (الأربعين) للنووي، واجعلوا لكم قراءة في كتب النحور، ولو (كتاب الـمتمـمة) أو (الأجرومية) وشرحها ونا للسيد أحمـد دحلان، واجعلوا لكم حَظّاً وافراً من كتب التصوف؛ التصون وما انتاره السادة فإنها قوت القلوب، ومُقرَبِّة للعبد من علام الغيوب، وبها يَعْرف السالك ما يجب تقديمه على نوافل العورون

العبادات، وهو تزكية النفس من العيوب وتخليصُ
 العلويين بالمطالعة والحفظ، ثم ما أَحَبُوه ومالُوا إليه من كتب غيرهم من العلماء ك (بداية الهداية)، و والوارئ (منهاج العابدين) للغزالي، وكتاب (الأذكار) للنووي، و (الحديقة) لبحرق، و (العهود المحمدية) للشعراني، و (السيرة النبوية) للسيد أحمد دَخْلان. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر :

 وقال سيدنا الحبيب علي بن محمد الحبشي :
 ونسبان
إلى أن قال :
 ومما يعين على حفظ العلمّ، وعدم نسيانه. . ترك المعاصي. فقد قال الإمام الشافعي :



ومما يعين على حفظه أيضاً العمل به، وتعليمه
 وإلاَّارتحل، ومن العيب والعار على الصغار من أهل
 يتعلق بأمور دينها كأمور حيضها مِنْ طُرُوِ المانع وزوراله ، وغُسلها وصلاتها، فلا تجد عندر دنده ما يشفيها عن سؤال غيره من الفتهاء.
 فتعلموا بارك الله فيكمه، ثمم علّموا تسلموا من آفات الجهل وتغنموا، ومتى عرف الإنسان مسألةً
 يعلّمها من يَجْهلها، سأل أم مـم يسأل، ولا ولا سيما إذا كان من أهله وقرابته، فَصِلَةُ الأرحام بالعلـم الذـم ينفعهم في الدنيا والآخرة أعظم أجرأ من صن رأتهم
 أفضِل من كلمة حكمة يزيده الله تعالى بها هُلَى، أو يَرُدُّه بها عن ردى")، فاستدرِكوا ما فات من العمر، واغتنموا ما بقي منه، واحذروا الحن الكسل والسآمة، فإنهمـا من أسباب الحسرة والندامة، هنا ويومَ القيامة، قال ورال

سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد:
الـبــدارَ الـبــلازَ فَبـل الـنـروات



 وحافظوا أشد المحافظة على أداء الصلوات المفروضة في الجماعات، وفي أوائل الأوقات، فإن إن المحافظة على
الملوات الخمس لـم تتـيسر فنـي أوساطها، فقل صدتَ على كثـير من آهل

 ما تيسر من النوافل، ولا أقل من المؤكدات، ولا تتركوا الوتر كل ليلة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (أوتروا يا أهل القرآن")، وورد: (من لـم يوتر فليس منا)". وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يصلي
 بواحدة لا يزيد عليها . . قال: فيقال له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق؟ فيقول: نعم. إني سمعت

رسول اله رِّ ورَوَى عاصـم بن ضمرة قال : بأه نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر . . فقال : لا وتر بعد الأذان، يعني: أذان الفجر . فأتوا عليّاً - كرّم الهِ ونه فأخبروه فقال : لقد أغرق في النزع، وأفرط في الفتيا!


وواظِبوا على أربع ركعات أو ركعتين في أول النهار تنوون بها الإشراق والضحى وان رالاستخارة في جميع الأمور. فقد روى عقبة بن عامر أن رسول اله تُّ
 وعن أم حبيبةَ - رضي الله عنها ـ ـ قالت : قال ركا رسول اله بنى الله له بيتاً في الجنة)"، وواظبوا على قلى قراءة ما تيسر من القرآن كل يوم، ولو جزءاً واحداً لتختموا القرآن في كل شهر مرة، وقد روى أوس بن حذيفة قال : كنت في
 مالك، أنزلَنا في قبة له فكان يختلف إلينا بين بيوته

وبين المسجد، فإذا صلى العشاء الآخرة، انصرف
 أهل مكة، ثم يقول: الاَلْ سَواء كنا بمكة مستذَّلِّين ومستضعَفين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا")، فمكث عليه الصلاة والصلام عنا ليلة لم يأتنا، حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال : قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول اله؟ قال : ا(طر أ عَلَيّ حزبٌ

 كيف تحزّبون القرآن؟ قالوا: نتحزّبه ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة سورة، وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل من قاف حتى يختم. قال كاتبه: ومراده بحزب الثلاث سور من البقرة إلى المائدة، ومراده بالخمس سور من المائدة إلى يونس، واللسبع سور من يونس إلى الإسراء، والتسع سور من الإسراء إلى الشُعراء، والإحدى عشرة سورة من الشُعراء إلى الصافات، والثلاث عشرة سورة من الصافات إلى قاف.

ومن كتاب أنس السالكين ل (باهارون) قوله ـ سبرة الشيخ
 عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر السكران قال رضي الله عنه _: كان والدي يلمي يأمرني إذا بان الضي الضور بأخذ المصحف للقراءة فيه، فما ينبسط الناس وينتشرون إلا وقد قرأت ربع القرآن، وكان يَحُضُّنا على ذلك ولك كثيراً، قال : وكنت أنا والشيخ أبو بكر ـ يعني العيدروس

 واحد منّا في ناحية، قال: وكنا على على عهد والدي
 جاء المقرا قرأنا، وإذا سكتنا رجعنا إلى أورادنا من صلاة وذكر ودعاء، ولا يُنكران علينا، وأنا إذا شُفت والدي أو الشيخ عبد الله في شيء معاد أسمع فيه قولَ مخالِف، لو يكون من كان، وكان وان والدي يحضُّ على النى حلقة الأسبوع، حتى إنه مرة سقط واحد في البير، فلم يضرِّه شيء، فقال: هذا ببركة مححافظته على حلقة الأسبوع. (1) التُمال : بِع شمله وهي كِساءٌ دونَ القِطَيفة يُنْتَمَلُ به. (لـــان العرب"

قال:
 لا يتركها. . وقام لِلةَ بعد المغرب إلى الصالة، فقلتت لوالدي: ما يريد أن يُصلي؟ فقال: صالاة الفردوس . . قط لا يتر كها .

قال كاتبه: وصلاة الفردوس ركعتان، تَقرأ في

- الركعة الأولى الفاتحة وأول سورة البقرة - إلى يشـعرون، الثانيـة: هو الرحمُن الرحيـم' إن في خلقت السمـونات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى - يعقلون受، ثم تقرأ خمس عشرة مرة من سورة الإخلاص، وتركع فإذا قمت إلى الركعة الثانية، قرأت
 خاللدون ، ثم وأن تُبدوا ما في أنفسكم .... إلى آخر سورة البقرة، تم خمس عشرة مرة من سورة الإخلاص وتركـع، وقد ذكر أبو طالب المكي في كتابه (قوت القلوب) لهذه الصالة فضائل عظيمة، فلينظرها من أرادها، وركان سيدنا الشيخ العارِف بـالهَ وجيه اللدين عبد الرحمُن بن

الشيخ علي ـ المتقدم ذكره ـ يقول: كان والدي يغضب إذا غيَّر المصلي هيئة جلوسه التي كان عليها في الصلاة قبل الدعاء إذا كان يريده، ويقول: إن الدعاء أُجْرَتُهُ
 الأولاد والإخوان كلام هذا الإمام بقوة، إن كنتم من

 بالأذكار المعروفة، والدعوات المشهورة، بعد الصلوات الالزكار بع الصلوات
 المغرب وصلاة الصبح، واجعلوا من جملة أدعيتكم بعد الصلوات هذا الدعاء المبارك؛ الذي خَصَّ به الـمولى جل وعلا، حبيبَه محمداً فتدلى، وأوحى إلى عبده ما أوحئ، وقال له : فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فكان من جمانلة مواهبه العُلى قوله : يا محمد! قل إذا صلَّيت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وَحُبَّ المساكين، وأن تغفر لي وترحَمَني وتتوبَ عليَّ . وإذا أردتَ بعبادكَ فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون. وما رواه الترمذي عن النبي

صلاة صار عالمأَ ألبَّتَّ، وهو: (ربّ زدني علماً، ووسع لي في رزقي، وبارك لي فيمال فزقتني، واجعلني محبوباً في قلوب عبادك، وعزيزاً في عيونهـم، واجعلني وجيهاً في الدنيا والآخرة، ومن المقربين يا كثير النوال، يا حَسَن الفعال، يا قائماً بلا زَوَال، يا مُبْدِئاً بلا مثال ، فلك الحمدُ ولك المِيَّة، ولك ولك الشرف على كل حال) . وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: "إني أحبك فقل في دُبر كُلِّ صلاة: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" . وما رواه أبو سعيد
 إني أسألك بحق السَّائلين عليك، فإن للسائل عليك حَقِّاً أيُّما عبدٍ أو أمةِ من أهل البر والبحر، تقبلت
 ما يدعونك، وأن تُشْرِكهم في صالح ما ندعوكُ ، وأن تُعافِيَنا وإياهم، وأن تقبلَ منا ومنهمّ، وأن وأن تَجاوَزَ عنا
 مع الشاهدين"، وكان يقول: لا يتكلـم بها أحد من



رضي اله عنه - عن النبي كُّ
 رَقّ فُختِم بخاتم، ثـم رفعها إلى يوم القيامة، فإذا بعث الهه العبد من قبره جاء الملَك ومعه الكتاب ينادي : أين أهل العهود حتى تُدفع إليهم؟؟"، والكلمات أن يقوه اللهمم فاطرَ السمـوات والأرض، عالـم الغيب واللشهادة، الرحمّن الرحيـم . . إني أعهد إليك في هذه الحياة الـي الدنيا بأنك أنت الهه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الك ، وأن محمداً عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من السُوء، وتباعدني من
 عهداً تؤدّيه إليَّ يوم القيامة، إنك لا لا تخلف الِّ الميعاد، وعن طاوس أنه أمر بهذه الكلمات المذكورة، فكتبتْ في كفنه، وما رواه محمد بن يحيين قال : بينما علي ابن أبي طالب يطوف بالكعبة، إذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يشغله سمع عن سمـع، ويا من لا يُعَلّطه السائلون، يا من لا لا يتبرم بإلحاح الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك! فقال له علي: يا عبد اله! دعاؤك هذا، قال: وحد

سمعته؟ قال: نعم. قال : فادع به في دبر كل صالة، فو الذي نفس الخضضِر بيلِه، و كان علـيك من الذنوب عدد نجوم السماء ومطرها، وحصباء الأرض وترابها، لَغُفِر لك أسْرَعَ من طرفة عين، وورد عنه عليه الصلاة ونِ
 فقولي: سبحان الله - عشرآ، والله أكبر - عشراً، والحمد لله - عشراً، ثم سلي ما شئت، فإنه يقول لكِ نَعَم ثُلاث مرات"). وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول
 من آل عمران:
 حساب冖⿻ معلّقات بالعرش، ما بينهن وبين الشه حجاب.

 صالة إلاّ جعلت الجنة مثواه على ما كان منه، وإلا ولا أسكنته حظيرة القدس، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم سبعين نظرة، وإلاّ قضيت له كل كلا يوم سبعين حاجة، أدناها الـمغفرة، وإلا عذته من كن عل علو ،

ونصرته منه")، وروى ابن مسعود عنه عليه الصلاة والـــلام: امـن قـرأ: وا
 بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي عند الله وديعة . . جيء به يوم القيامة فقيل : عبدي هذا
 عبدي الجنة)!!! وورد عنه عليه الصالاة والسلام : (امن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، لـم يمنعه من دخول الصـ الـا الجنة إلا أن يموت")، وفي رواي يتولى قبض روحه بيله، وكان بمنزلة من قاتل عن أنبياء
 الصلاة الأخرى، ولا يحافظ عليها إلاّ نبيّ أو صدّيق أو شهيد، وفي رواية : (ومن قرأها حين يأخذ مضحعهه،
 وكان السلف الصالح يقدمون قبل قراءة آية الكعاء بّة الكسسي الكرسي هذا الدعاء: (اللهم إني أقدم إليك بين يَكَي كلّ نَفَس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهلُ
 كائنٌ أو قد كان، أقدم إليك بين يَدَيْ ذلك كله : الله

 بعد كل صلاة مكتوبة قبل آية الكرسي، عن رسول
 سيدنا جبرائيل عليه السلام، عن المولى جَلَّ وعلا . وورد : "أن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه". . وقال عليه الصالاة والسلام : (اعلّموهما نساء الاءّكم وأبناءَكم؛ فإنهما صلاة وقرآن ودعاء٪ .

 صلاة الغداة، لم يلحق به ذلك اليوم ذنب، وإِنْ جَهِدَ
 صلاة مكتوبة عشر مرات، أوجب الها له اله رضوانه ومغفرته، وواظبوا وفقكم الله على هذا الذكر المبارك
 والسلامة من أهوال الموت والقيامة. كما ورد فـا فـا في حديث المظلل بالغمامة، وهو مـع ما في آخره لكاتبه من تتميـم الزيادة، على ما وردد في الحديث التي استحسنها في ورده الحبيب الإمام عبل الله بن حسين

بلفقيه : أعددتُ لكل هول ألقاه في الدنيا والآخرة،
 الحمد لله، ولكل رخاء وشدة الشكر لله، ، ولكل أعجوبة سبحان الله، ولكل ذنب أستغفر الله، ولكل مصيبة والـن إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل ولـ قضاء
 ولا قوة إلا باله العلي العظيم، ولكا ولكل حركة وسكون
 وساعة الصالاة والسلام على رسول اله صلى الله وسلم

 هو الهَ أحد رُفع له ذلك اليوم عملُ خمسين صِدّيقاً)! وقد رأيتُ حديثاً عظيماً في تفسير قوله تعاللى :


 استعظم ما ذكر فيه من الفضل الواسع، واس واستكر ما لقارئه من الجود المُتتابع، للرب العظيم الجامع،

الذي لا تحصىي مواهبُه، ولا تنفد عجائُه، ولا تُخْصَر
 وقد قال الشيخ أبو عمر القرطبي: إن أهل العِّم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل، فيَرْوونها عن كلِّ ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام .

وقال الحبيب أحمد بن حسن العطاس : إن المححدثين بسبب اصطلاحاتهم ضيعوا مِن الشُّنَّة أكثر مـما حفظوه، ولكنهـم حفظوا اللدين من التدليس
 وطمعنا في فضل الله الواسع المغيث، نذكره الآلن في هذه الوصية، لنواظب عليه مع الأولاد والإخوان والذرية، فقل ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قاله: "امن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بَلَغَه أعطاه الله ما بلغه، وإن كان الذي حدثه كاذباً"، ونروي الفـا الحديث المذكور إذا رويناه بما تيسر من ألفاظه وجميع معناه . فقد رُوي عن سيدنا عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنه
 الســـوات والأرضهو ، وفي رواية أن السـيائل عن تفسيرها هو سيدنا علي بن أبي طالب - كرم الله

وجهه -، ولعل السؤال كان منهما جميعاً، فقال
 والحمد لله، وأستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا باله العلي العظيم، هو الأول والآخِرُ، والظاهر والباطن، وله الملك، وله الحمل، يـلـي الحيي ويميت، بيده الـخير، وهو على كل شيء قدير . . من قالها عشرأ إذا أَهْبَحَ، وعشرأ إذا أمسىي أُعطِيَ ست خصَ خصال : أما أولهن فيُحرس من إبليس وجنوده، فلا يكون لهم عليه سلطان . . وأما الثانية فيُعطى قنطاراً من الأجر في الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أُحُد، وأما الثالثة فتُرفع له درجة في الجنة لا ينالها إلا الأبرار، وأما الرابعة فيزوجه الله من الحور العِين، وأما الخامسة فيحضرها إثنا عشر ألف ملك يكتبونها له في فيّ منشور، ويشهدون له بها يوم القيامة، وأما السادسة فله من الأجر كمن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وله أيضاً من الأجر كمن حـج واعتمر، فَقُبلَتْ حجتُه وعمرته، فإن مات من يومه أو ليلته أو شهره، طُبع بطابع الشهداءا" . . انتهى . وقد رأيت بين الروايتين اختلافاً يسيراً في ألفاظ

الذكر دون معانبه، فجمعْتُ بينهما للاختصار، وأتيت فيهما بما يفيد الزيادة الناقصة من الروواية الأخرين، كما استعمل ذلك الإمام النووي وغيره في الجمع بين روايات الحديث.

ورَوَى سيدنا علي بن أبي طالب ـ رضي الهُ عنه عن النبي كِّنِّ أنه أتاه جبريل عليه السلام، فبينا هو عنده إذ أقبل أبو ذر فنظر إليه جبريل فقاله: هو أبو ذر. قال: : فقلت: يا أمين الشّ وتعرفون أنتم أبا ذر؟ قال: نعم. والذي بعثك بالك بالحق إن أبا ذر أعرف في أهل السماء منه في أهل الأرض، وإني وإنما ذلك لدعاء يدعو به كل يوم مرتين . وقد تعجبت الملائكة




 مَلِيِّا، ثم أدعو بتلك عشٌ كلماتِ . . اللهم إني أسألكُ إيماناً دائماً، وأسألك قلباً خاشعاً، وأسألك علماً نانفاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قَيَماً، وأسألك

العافية من كل بليّة وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الثنكر على العافية، وأسألك الغِنى
 بالحق نبياً، لا يدعو أحد من أمتك بهنا الدعاء


 وفتحت له أبواب الجنة، ونادت الملائكة: يا ولي الشا أدخل أيَّ باب شئت".

وورد عنه عليه الصلاة والسلام بروايات مختلفة
أنه قال: (ايا قبيصة! إذا أصبحت وصليا الرانيا الفجر فقل أربعاً لدنياك، وأربعاً لآخرتك، فأما أربعاً لدنياك فقل ألا سبحان اله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالا بالش العلي العظيم، فإنك تُعافَى،، وفي رواية يقيك الهُ من ونا بلايا أربع: من الجنون والجذام والعمئ والفالج، وفي رواية بدل العَمى البَرَص، وأمنا أربعاً لاَخرتك




عنهن، ولا نسياناً لفَتَحن له أربعة أبواب من الجنة،

 يقول: من قال من أمتك يا مححمد في كل يوم مِائةً لا إله
 وأنْساً من وحشة القبر، واستجلب به الغنن، الْا واستقرع
 "امن سبح الله مائة بالغداة، ومائة بالعشي، كان كان كمن حجّ مائة حجة، ومن حمد اله مانح مائة بالغداة، ومائةٍ بالعَشي، كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الشه،
 بالعشي، كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد الون
 في ذلك اليوم بأكثر مما أتى به إلا من قال مثل ما قاله ،
 (امن قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده ألف مرة، فقن النـ اشترئ نفسه من الله|).

وعن الزبير بن العوام عن النبي رجل يدعو بهذا الدعاء في أول ليله وأول نهاره إلاّ
 الرحيم ذي الشأن، عظيم البرهان، ششديد السلطان، كلَّ يوم هو في شان، ما شاء الله كان، أعوذ باله من الشيطانه .
 من نور، حولَه ملائكة من نور، على جنى جبل من نور،
 سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ، سان ذي العِزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا وان يموت، سُسبوح قُدوس ربُّ الملائكة والروح، فمن قالها في يوم مرة



 سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله العظيم وبحمده، سُبوح قدوس رب المانلائكة والروح، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، لـم يمت حتى يرى مكانه مانه من الجنة، أو يُرى' لهال، ، وورد عنه عليه الصلاة والسلام: (امن قال في كل يوم ثلاث

مرات صلوات اله على آدم، غفر الش له الذنوب، وإن كانت أكثر من زبد البحر، وكان في المان الجنة رفيق آدم"، ، وقال سيدي الشيخ الإمام العارف باله علي بن أبي بكر السكران في كتابه (معارج الهداية)، ومن أنواع الحث الاستغفار المأثور المشهور، ما رُوي عن النبيّ
 هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. . زَبّ اغفر لي خمساً وعشرين مرة، لـم يَر في بيته ولا في أهله، ولا في أهل داره، ولا ولا في مدينته، ولا في البلد الذي هو فيه ما يكره"، فتنبغي المواظبة على هذا الاستغفار صباحاً ومساء، فقد كان
 ويوصون به تلامذتهم وأولادهم وأخدامهم وأصحابَهُم، ويُحَرّضونهم على المواظبة عليه والملازمة له، لـما رأوا فيه من عظيم النفع، وجزيل البركة وكريم الدفع، منهم الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عباد، والفقيه العالم مـحمد بن حَكم قشير، والشيخ سعد بن علي مَذْحج
وغيرُهم - رضي الش عنهم - انتهئ .

وذكر الحبيب الإمام طاهر بن حسين بن طاهر في

مسلكه القريب أنه يُؤتى به سبعاً وعشرين مرة.

 أَسَدَيْن فألقاهما في جُبَ معه فَطَيَّن عليه وعلى الأَسَدَين خمسة أيام، ثم فتح عليه بعد خمسة أيام فوجد دانيال قائماً يصلي، والأسدان في ناحية الجُب لـم يَعْرُضا له، ،

 الذي لا يُخَيّب من دعاه، الحمد له الذي لا يَكِلُ من توكل عليه إلى غيره، الحمد له الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحِيَل ، الحمد لله الذي هوه هو رجاؤنا حين تُوء ظُنُوننا بأعمالنا، الحمد له الذي يكثنُ ضُرَّنا عند كربنا، الـحمد له الذي يجزي بالإحسان إحساناً، الحمد له الذي يجزي بالصَّبر نجاةً، وعن سُوَيْد بن غُفْلَ قال : أصابَتْ عَلِيّاً خَصَاصَة فقال لفاطمة : لو أتيتِ صبر سبنـ علٍ وسبتا ibi النبي ؤَّ
 ولقد أتتنا في ساعة ما عَوَّدَتْنا أن تأتينا في مثلها، فقالت يا رسول اله: هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيح

والتحميد، فما طعامنا؟ قال: والذي بعثني بالحق ما اقتبس فيل البيت ال ولقد أتتنا أعْنُز فإن شئتِ أَمَزنا لكِ بخمس أعنز ، وإن شئتِ علمتك خمس كلمات علمنيهن جبريل؟ فقالت : بل علمني الخمس كلمات التي عَلَّمَكَهُنَّ جبريل . قال : قولي ياأول الأولين ويا آخِرَ الآخرين، ويا ذا

 فقالت : ذهبتُ من عندكُ للدنيا وأتيتكَ بالآخرة، فقال : خير أيامك" .
 موكلاً بمن يقول يا أرحم الراحمين، فمن قالهـا ثُلاثاً قال له الملك : إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك، فَسَل" .

وقد بَلَغنا أن السيد الإمام المححدِّ محمدل بن علي خرد ذكر في بعض كتبه بسنده المتصل إلى النبي ذر حديث اللّه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلان الضسير

(مائة مرة)، قضى الشه له مائة حاجة، ثلاثين في الدنيا،
 للسالك المنيب أن يواظب عليها. فقد رأينا كثيراً من الصالحين يأتون بها في مححل الصالاة قبل أن يكلموا أححاً، وقد أْمْتَرْتَنْا في ذكر الأحاديث التي تُقرأ صباحاً ومساءء، وفي أدبار الصَّلوات، وما وما كان قَصْدُنا في هذه
الحث على

 الحبيب عبد اله الحداد من الأحاديث الصححيحة الواردة
 فيكون الورد اللطيف في الصباح، والراتب المشهور له في مساء كل ليلة، ثم انشرح الخاطر بسرد ما ما تقدم ذكره من كلام سيد المرسلين ترغيباً لكم في ذكر رب

 عز وجل على كل حاله، فإنه ليس عمل أحب إلى اللَّه تعالى، ولا أنجى لعَيد من كل ولى سيئة في الدنيا والآخرة مِن ذكر اله، قيل : ولا القتال في سبيل الش؟ قال : لولا ذكر الله لـم يُؤمر بالقتال في سبيل الله، ولو اجتمع

الناس على ما أُمروا به من ذك الله تعالـى ما كتب اله
 القتال في سبيله، بل هو عون لكم على ذلك، فقولوا: لا إله إلآ الله، واله أكبر، وقولهوا: سـبحان الها
 لا يعدلهن شيء، عليهن فطر الله ملائكته، ومن أَجْلِهِنَّ رفـع سماءه ودحا أرضه وبهنَّ جَبَّلَ إِنْسَهُ وجنَّه، وفرض عليهم فرائضه، ولا يقبل الله ذِكْرَهُ إلا مـَّن اتقى وطهر قلبه، وأكرموا الله أن يرى منكم ما نهاكم
 الجهاد؟ قال: ولا الجهاد يكفي من ذكر الهه ولا ولا يصلع الجهاد إلاّ بذكر الله، وإنما الجهاد شعبة من شُعَب ذكر الله، وطوبى لـمن أكثر في الجهاد من ذكر الله، وكل كلمة بسبعين ألف حَسَنة، كل حسر حسنة بعشر، وعند الله من المزيد ما لا يُحصيه غيره قالوا: يا رسول الله! والنفقة؟ قال : والنفقة على حسب ذلك . قالوا: يا رسول اله! إن ذكر اله هو أهون العمل . قال إن اله كريم إنما فرض على الناس أهون العمل، فأبى أكثر


بجهادهم، فاشتد ذلك على الـمؤمنين، وجعل الله لهـم العاقبة، وجعل لهم النقمة من الكافرين"). وروى سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله (أن رجلاً سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجراً؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراًا. قال : فأي الصائمين أعظم أجراً؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً، ثم ذكر لنا الصالاة والزكاة والحج والصدقة كلـ وَرسول اله ؤهِ ذكراً، فقال أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير ، فقال رسول اله "أجَلْ"، فإن كنتم أيها الأولاد والإخخوان من أهر الهمهم، وتيسر لكم ترتيب ما جرى به القلمه، مـما احتوت عليه أحاديث المشمفع في الأمم، فيا حَبَّذا! وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإلاّ فاقرأوا ما تيسر منه، وإن عجزتم عن الكل فلا تعجزوا عن سبع مرات من حسبي الله لا إله إلاّ هو عليه توكلت ولا وهو العرش العظيم صباحاً ومساءً . فقد ورد أن من قالها سبعاً كفاه اله ما أهمه من أمر دينه ودنياه، صادقاً كان أو كاذباً أي في قوله حسبي الله وقوله عليه توكلت،

ولا أقل من هذا الدعاء المذكور في الورد اللطيف: اللهم أنت ربي لا إله إلآأنتى عليك
 ولا حول ولا قوة إلاّ باله العلي العظيمم . أعلم أن اله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيمه فقد رُد أنه جاء رجل إلى أبي اللدرداء فقال : احترق اطي بيتك . فقال : ما احترق . ثـم جاء آخر فقال : يا أبا الدرداء! انبعئت النار، فلما انتهت إلى بيتك طُفِيَتْ، قال : قد علمتُ أن الله لـم يكن ليفعل، قالوا: يا أبا الدرداء! ما ندري أيّ كلامك أعجب، قولك ما احترق، أو قولك قد علمت أن الهه لـم يكن ليفعل؟ قال : ذاك لكلمات سمعتها من
 حتنى يمسي، ومن قالها آخرَ النهار لم تصبه مصيبة حتى او يصبح . . (اللهم أنت ربي لا إله إلاّ أنت . . إلى قوله إن ربي على صراط مستقيمم، فإن عجزتم عن إلم جميع ما تقدم، فلا تعجزوا عن هذه الغنيمة الباردة الجامعة لكل خير، الدافعة لكل بوس وضير، وهي ما روته أم

المؤمنين سيدتنا عائشة عن النبي
 أسألك من الخخير كله عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلمّ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لـم أعلمّ، وأسألك الجنة وما يقرّب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأعوذ بك من النار وما يقرّب إليها من قول وعمل وعمل ونية واعتقاد، وأسألك

 اللهـم وما قَضَيْتَ لي من أمر فاجعل عاقبتَه رَشَدا، وهِا وما وصىن به رسول الله عنها - يا حي يا قيوم، يا ذا الجالال والإكرام لا إلّه إلاّ أنت برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلع لي شأني كله كله بـما أصلحت به الصَّالحين، واعلموا وفقكم الله، وهداكم
 وغيرهم لـم يَسُوْدُوا سواهم من الورىن، إلاّ بتقوى الله في السرّ والنجوى'، ومراقبته في جـميع الحركيع والسكنات، والمـحافظة على جواهر العمر وساعاته

بكثرة ذكر اله في جميع الأزمان، باللسان والجَنان
 في عبادته والإحسان، والورع الحاجز والزهد والج في كل فان، والقناعة باليسير من الدنيا، والصبر والشكر والحر والرا والـا في جميع الأحيان، قال الشيخ البوصيري في الثنـي العاطر، على أهل البيت الطاهر :
 فإن أردتم اللحوق بهم فاجعلوا لكم نية صالحة في جميع أعمالكم الدينية والدنيوية، فإنها روح الأعمال، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكـل امرىء
 قللته النية، ونية المؤمن خير من عمله أوقاتكم على ما لا بد منه من العبادات، وما وما يعين عليها من العادات المباحات، وعَيّنوا لكل وق وقت شغلا لا تؤثرون فيه سواه، فبذلك تظهر بركة الأوقات وقليلٌ من العبادة تحسنونه وتدومون عليه، خيرٌ من كـير كـير منها لا تحسنونه ولا تدومون عليه. وكان سيدنا الإمام الشافعي - رضي الله عنه - واعي يقول: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، وفسَّرها بعض
 وللحبيب الإمام طاهر بن حسين بن طاهر، مؤلَّف لطيف في عمل اليوم والليلة، سمّاهُ (المسلك القريب لكل سالك منيب)، فينبغي أن يسلك مريد الله نكر والدار الآخرة على منواله ، أو على ما تيسر منه القـلى السبك أو مثاله. ولـلـشـيخ الإمـام الـعـارف بـاله وجـيـه الـديـن
عبد الرحمن بن الشيخ علي بن أبي بكر السكران تمبية قصيدة فريدة في هذا الباب، موصلة إلى الله من أخَذَها عبـ الشحيخ

 العلم، أحبيتُ إيرادها هُنا، ليحصل لوحن وِيتنا بها الشَّرفُ والهَنَا والنورُ والسَّنا .

ألا يابن الفقيه با عبود اسجع بنبه نبقظ في دجى اللبل واسمع ذي الرصيَّ إلى الرحمن تُبْ من ذنوبك والخطهه ولازم ذكر مولالُ بكـره والعــبـه على الصلوات واظب عليها في الجماءه , ولا تنغل عن الذكر لهَ كل ساعه وصُرّ البطن واصبر على طول المجاء، تنغانم ساعة العمر من تبل المـنَّه

وبعد المغرب اركع أو أُرأ بـالندبُّرُ أو اذكر وان صفا القلب فاسبح في التفكر إلى وتت العشا أحذر تنام أصلا وتهمر عسـي تُحمىى وتَحظى بألطاف خفيه

 وتم في آخر الليل صَلْ واقرأ وهلل تـفنَّم سـر مـعـنى كـلام الله ورتـل وباستغفار مولاك تبل الفجر كمل وصل الصبح تكفى من الها كل أذيه وبعد الصبح فاذكر إلى أن تطلع الشمس وكن في اليوم أحسن في الطاعاتمن أمس ولا نكسل من الخير واذكر نَصَّة الرَّمس وقم صَلَ الضَحى بعد إثراف المُضِيَّه ولا تهتم أصلاً برزفك نهو مضمون ضمن به بارىء الكون بسر الكاف والنون وكن باله يا اُبن الفقيه مشجون مجنون فـإن الـبـد بـهـو بربـه في البريـه وغض الطرف يا ابن الفقيه عن كل فاني ولا تعشَ سوى اله واحد ليس ثاني تعالى كامل الوصف في كل المعاني سَعِدْ من كان قلبه سُقي شَرْبَه هنيه
 وكن يا ابن الفقيه للمحبِ الصب مُسْعِلْ بنيًّه صَادِقَه من سوى الـمولى بَريَّه وحُسن الظن بالمسلمين الكل فالزم ولا بالمدح تفرح ولا تتعب من الذم
 وحافظوا أيُّها الأولاد والإخوان علىى الآداب المحمدية، والأخلاق النبوية، ورَبُّا أولادكم بالتربية

الحافظة على
الآداب المحمدية وتربية الأولاد عليها

العَلَوية؛ فتربية البنين والبنات من أهم الممهمات، التي
 وعليها الـمدار عند السلف الصالحين. قال (ما نَحَل والٌ وَلْدَهُ أفضل من أدلْ أدب حسن"، ومعنى

 فَإنَّ حَمَلة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلاَّ ظله مـع

 بنصف صاع") . وقال عليه السلام : رحم الله امْرَأً علَّق سَوْطَه حيث يرَاه أهله، وقد وَّلهِ ورد عنه عليه الصلاة والسلام (ائتي على الناس زمان لأن يربي فيه الرجل

 المفسدين، الذين سُلّمت إليهم مدارس الـمسلمين، التمدير


 فيسقونه ويروونه من مياههم التخبيثة المُرَّةَ، فيعود إلى

أهله بعد حين، وقلبه ناشف من الخير بالمَرَّة، ليس فيه من ماء الإيمان قطرة، ولقِلد صدق عليه الصانلاة والسلام حيث قال : (اكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه أو يُنَّصرانه أو يمجّسانها)، ، وذلك بإدخال الوالد ولده إلده إلى مدارس اليهود والنصارى، أو مدارس المسلمين التي التي تـخرجت أساتذتها على أيدي اليهود والنصارى، فإنها في الإفساد والإغواء والإضلال سواء الاء الاء مائلاتٌ عن الاعتدال والاستقامة والسَّواء، فكيف يجوز للمسلمين أن يُسَلّموا مدارسهم إلى هؤلاء الشياطين المضلين؟
 أعينهم إلى هؤلاء المُرَبّين المفسلين؟؟ ولو أتحبون أن تكون أولادكم على مثال أساتذتهم في
 السَّبع الطّباق!

وقد أشار خير العباد، وسيد أهل الرشاد، إلى ما سيكون في أمته من الإضلال والإفساد بقوله عليه
 وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جُوام قالوا: اليهود والنصارىّ؟ قال: فمَن؟؟" .

وقد بلغنا عن سيدي الإمام العارف باله أحمد بن كلام
 ولما خرج منها قيل له : كيف رأيتَ رجال التدريس؟ إبرس إلرس
 ماذا يقول لو رأى أساتذة مدارس هذا الزمن الخسيس، الذين يلعب بهم لعب الصبيان بالكرة شيخهم إبليس،

فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وينبغي لـمن أراد الذرية الصالحة أن يحسن التزغب فِ الأساس لها أولاً؛ فيحرص على أن لا يتزوج إلا بنتاً زالصاجلحة البنت صالحة عفيفة، ذات تقوى ودين، نانشئةٌ بين أخيار صالحين، يأكلون الحالال، ويحبون الخير وأهله قد اشتهروا بين الناس بالصالح والعفاف والمروعة، فإذا يَسَّرها الله ودخل بها فليحمد الله وَلْتَأخذ بناصيتها، وليقل : اللهم إني أسألك من خنيرها وخير ما جَبَلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشر ما جَبَلتها عليه، ولِيقرأ ما با بِول عـا الدّنول

 الشيطان ما رزقتنا. ويَمْأل الهه عز وجل أن لا لا يخر صلبه إلاّ من أراد صالاحه وفلاحه وسعادته في الدنيا

والآخرة، ويكثر في دعواته من قوله تعالى : لي مِنْ لدنك ذرية طيبة أنك سمِيع الدعاءهُ . ومن قوله تعالى : الرُربنا هب لنا مِنْ أزواجنا وذريتنا قرة أعين


 في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى لـم تضره أم الصبيانه! وينبني أن يقرأ على رأسه سورة القَذْر، ، كيفية فقد بلغنا أنها إذا قُرئت ويد القارىء على ألى رأس الـمولود

 فقد جرَّب الناس تأثير الرضاع والبقاع في الطباع، ثم يُرَبَيه بالترغيب والترهيب، والتخلي والتحلي، على نحو ما في (رياضة الصبيان) للشيخ أحمد الرملي، ويُحَفِّظه أو يُنَهُمه (بداية الهداية)، و(هدية الصَّديق)، ويحافظ عليه من قرناء السُّوء.

فقد ورد عنه عليه الصـلاة والسلام: (اكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهه)، وَوَرَدَد (امُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين

فاضربوه عليها")، ووَرَدَ: "أضربوا على الصلاة لسبع، واعزلوا فراشه لتسع، وزوّجوه لـبّع عشّرة إذا كان، فإذا فعل ذلك فليجلسه بَيْنَ يديه ثم يقول: لا اله على فتنة في الدنيا ولا في الآخرة") . ومعنى قوله إذا كان، أي: إذا كان مستهياً للنكاح، وورَرَدَ: "امن بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فلم ينكحه، ، ثم أحلث حدثاً فالإتم عليه)! وبلغنا عن الشيخ الإمام العارف بالها الدث عل
 إبراهيم بن عبد اله باقشير أنه قال : ينبغي لـمن بلغ له ابن أن يبادر بتزويجه خشية المعصية، لِلمَا شَاهَدْنْا، فابذلوا الجهد أيها الأولاد والإخوان في تربية أولادكم بالتربية الحسنة، وتأديبهم بالآداب الطيبة، فقد قيل : لولا الـُمبِّي ما عرفتُ ربي، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام : (أيما ناشِ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر، أعطاه الش تعالى يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين صِدّيقاًا)، وقوموا بـما يـجب لهم عليكم من البر والإحسان في أيام صغرهم، لكي يقوموا بما بما يجب مث الآباء
 سَلَف، كما بلغنا عن السَّلف، و وله جَلِّاء الإحسان ابنائثي

إلاً الإحسانه؟؟ ومَن فرَّط في تأديب أولاده وتعليمهم،
 نفسَه، وفي هذا يقول بعض الشُعَراء:


وورد عنه عليه الصلاة والسلام: (أن أهل الإنسان
وولده يتعلقون به يوم القيامة، فيقولون: يا ربنا! خلذ لنا لنا
 وأكثر تراجم (المشرع الرّوّوي)، في مناقبا بئبنا بني علوي

 ربي فأحسن تأدبيي"، وقال سيدنا الإمام الشافعي: إجعل علمك ملهاً، وأدبك دقيقاً! وقال سيدنا الإمانـا


 الأخلاق الحسنة بغير تعب. وقد أثنى الشّ الحكيمـ على
 ما جاء في القرآن من الأخلاق الحسان هي أخلاق سَيّد الثق السسن

 حَسَنة) فليقر! القرآن الكريـم بحضور قلب، ويستخرج منه الأخلاق المـحمديَّة، ويطلب من مولاه أن يُخَّلّقَه بها

 عني سييّها، فإنه لا يصرف عني سَيّيّها إلا أنت ونسرد لكم الآن أيها الأولاد والإخوان نُبْذَةً من آلآن大اة
 غيرها مما لم نذكره. . . فمن ذلك قوله تعالى : طوأوعبادُ
 الجاهلون قالوا سلاما... . إلى آلى آلخر آيات سورة
 إلى قوله ـ خالدون|)، ومنها قوله في سورة المعارج: وإلآلا الهصلين الذين هم على صلالتهم دائمون - إلى قوله - في جنات مكرموناه، ومنها قوله في سورة لقمان: أوِإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه - إلى قوله ـ إنَّ أنكر الأصوات لصوت الحمير)، ومنها قوله: : ؤيا نِساء النبي لستن كأحد من النساء - إلى قوله - والذاكرين اله

كثيراً والذاكرات أعد اله لهم مغفرةً وأجراً عظيماًُ)، ومنها قوله:

 ومنها قوله: قوله ـ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحكهُ ، ومنها
 في القرآن من أمثال هذه الآيات الجامعات للأخلاق المرضيات، و ولما يلقاها إلا الذين صبرا الا صفات إلا ذو حظ عظيمبف جعلنا اله وإياكم من الذين يستمعون





 ولا يأثم فيْمَنْ يحب، ولا ون ينيّع ما أْمْتُوْدِع، ولا يحسد ولا يطعن ولا يلعن، ويعترف بالحق وإن لـم يُشهـد


الز كاة مسرعاً، في الزلازل وَقورُّ، في الرخاء شكوراً،
 الغيظ، ولا يغلبه الثتح عن معروف يريده. . يـخالط
 وبُغْيَ عليه صَبَر حتى يكون الرحمُن هو الذي يَنْتَحِرُ له"، ، وقال يضحكون جهراً في سعة رحمة ريهمّ، ويبكون سرّاً مِنْ خوف عذاب ربهمّ، يذكرون ربهم بالغداة والعشي في البيوت الطيّبة ـ المساجد ـ ويدعونه بألسنتهم رَغَباً ورَهَبـاً، ويسألونه بأيديهم خفضاً ورفعاً، ويُقِبِلُون بقلوبهم عَوداً وبَذْأ، فمؤنتُهم على الناس خفيفة، وعلى أنفسهـم ثقيلة، يَدِبّون في الأرض حُحَاةٍ على أقد بلا مَرَح ولا بَذْخ، يمشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة، يقرأون القرآن، ويُقرّبون القُربان ويلبسون الحُّلْقان ،
 العباد ويتفكرون في البلاد، أرواحهم في الدنيا، وقلوبهم
 لقبورهم، والـجواز لسبيلهم، والاستعداد لـمقامهمّ، تـم تَلَا :
(يا معاذ، المؤمنُ للى الحق أسير، يعلم أن عليه رقيباً
 المؤمن قيَّده القرآن عن كثير من هوى نفسه وشهواته، وحال بينه وبين أنُ يهلك فيما يهون





 مِنْ وراء ذلك كُلِّه بالمرصاد، يا معاذ إن المؤمن يُسْأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينه، ، با معاذ إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأنْهَيْتُ إليك ما أنهـئ إليَّ جبريل، فلا أُلْفِيَنَّك تأتي يوم القيامة وأَحَد أسعدُ بما آتاك اله منك" . وأوصيكم أيها الأولاد والإخوان بالتواضع ومعرفة الحث عل
 تواضع رفعه الله، ومن رأى لنفسه قدراً فلا قَدْر كله ، ومن رأى نفسه خيراً من أحد من خلق اله فهو متكبر .

ورُوي أن الهَ - عز وجل - أو حى إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام م إن الم الم أجعلك عِلكاً في أفواه الماضغين لـم أكتبك عندي من


 ولكنه في حقيقة الأمر كالطفل الصغير، ليس له تمييز يُزَيّنُ له المليح، ولا عقل يردعه عن الفعل القبيح.

وحَافِظوا على المروءة وهي تركُ المرء ما يُعابُ ذكر الموءة
 نلتَ المُروعةْ؟ فقال : لو عاب قومي شُرْبَ الماء البارد ما شربتُه! وقال بعض الشعراء يَنْدُب المروءة:

 وكونوا ـ حفظكم الهـ ـ حُرَّاساً على جَوَارَارحكم حراسة
 وكبيرها؛ قال الله عز وجل : ولّاوذَرُوا ظاهر الإتم وباطنَهُهُ، والـمراد بظاهر الإثم ـ كما قال قال بعض المفسرين - أفعال الجوارح، وبباطنه أفعال القلوب،

فيدخـل فيه الـحسد واللكبر والعُجب وإرادة الشر للمسلمين ونحوا ذلك. الأعضاء على الإنسان، وهي اللسان، فإن لها آفات كتيرة ولا يُنجي منها إلا الصمت أو الاعتزالل، وصالاح الأعضاء كلِّها منوط بصلاح سيّدها، وهو القلب، فِإِا وإلا صلع صلع الجسد كله، وفي الأحاديث القدسيات الـمرويات عن رب البريات : امـا وسعنـي أرضي ولاحي

ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن" . وقد قيل لبعض أهل المعرفة، عبدٌ فَقَد قلبه متى يجده؟ قال: إذا نزَلَ فيه الحق . قال : متى متى ينزل فيه؟ قال : إذا ارتحل عنهُ ما سوى الحقَ . واعلموا أن اله يحول بين المرء وقلبه، فَأَكْثِروا من قولحم

 أمهات المهلكات القلبية، وهي الحسد والرياء والعجب ومُعْظم أسبابها حب الدنـا الومية واستعينوا على صلاح القلب والجوارح بأكل الحالال،
 أكل الحرام عَصَتْ جوارحه شاء أم أبىى، وكذا بالتوبة

النصوح من جميع الذنوب الظاهرة والباطنة، فإنَّ اله يحب التوابين ويحب المتطهرين
 وكذا بالزهد في الدنيا والقناعة باليسير منها. وقل ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الزهد
 ما يُبْغِنُ خالقك، وأن تتحرج مِنْ حلال الدنيا كما فاطمة تتحرج من حرامها، فإن حلاللها حساب وان وحرامها عقاب، وأن ترحم جـميع الـمسلـمين كمـا ترحم نفسك، وأن تتحرج من الكنام تتحرج من الحرام، وأن تتحرج من كثرة الأكل كما
 حطام الدنيا وزينتها كما تتحرج من النـي النار، وأن تُقُصِّرَ أملك في الدنيا فهذا هو الزهد في الدنيا"، وورد عنه عليه الصالة والسلام: (اطوبى لمن بات حاجّاَ وأصبح غازياّ، رجل مستور ذو عيال متعفف قانع باليسير من الدنيا يدخل عليهم ضاحكاًا وانِا ويخرج عنهم ضاحكاً . . فوالذي نفسي بيده إنهم هو الحاجُّون

الغازون في سبيل الله عز وجل" .
وورد عنه عليه الصالاة واللهام فيمها يرويه عن ربه
 وأسأله عما سوى ذلك: بَبْتٌ يكنُّه، وما يقيم صُلْبَهُ من

 خفيف الحاذ، ذو حظ من صلاة، أطاع ربه وأحسن عبادته في السر، وكان غامصاً في الناس، لا يُشار إليه بالأصابع، وكان عيشه كفافاً، وكان وكان عيشه كفافاًا" .

 وقل تراثه) . قال الراوي : سألت أبي قلتُ : ما تراثه؟ قال : ميراثه .
 اله وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة، قال فقدم من

 عليها؛ فلما رأت ذلك فاطمة ظنت أنه لم يدخل عليها

من أجل ما رأنى، فهتكِتِ المستر ونزعت القُلبَيْن من


 بني فلان ـ أهل بيت بالمدينة ـ واشتر لفاطمة قلادة من عَصَب وسوارين من عاج فإن هُؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا"، . وقوله في الحديث: بمسح على بابها، أي : سَتر، وقوله : قُلْب الفضة، بضم القاف وسكون اللام: سوار يُشَبَّه بقُلُب
 ضربٌ من البرود يُعصب غزله ثـم يصبغ ثم يـحاكّ ، والعاج هو عظم الفيل .
وعن ثوبان أيضاً قال : دخلنت ابنة هُبَيْرة على


 نار؟ فأتت فاطمةً فشكت إليها ما صنع بها فـا رسول اله التي أهداها إليَّ أبو حسن، وقال : وفي يدها سلسلة


 الناس فاطمة بنت محمَّد وفي يدك سلسلة من نار؟" ثم
 بالسلسلة فبيعَتْ فاشترت بـُمنها عبداً فأعتقته؛ فلـما
 فاطمة من النار)!!، وقوله: تُم عَذَمَها عَذماً شديداً، أي لامَها لَوْماً شديداً .
وورد عنه عليه الصَّلاة والسلام أنه قال : (الزُّهد في زماننا هذا في الدنانير والدراهمب، وليأتينَّ على الناس زمان الزهد في الناس أنفع لهـم من الزهـ فـ فـ فـي الدنانير والدراهم") .
وكذلك استعينوا أيها الأولاد والإخوان علمى التدنير مجالسن صلاح القلب والجوارح بالبعد عن مـجالسة الأضداد الأضداد وهـم المتخالفون لسيرة السلف الأمحجاد؛ لأن قلب الإنسان كالمرآة ينتقش فيها كل ما يقابلها من مليح أو قبيح، وقد فيلِ : إن مـجالسة السِّفْلَة من الناس يوماً واحداً يسري مفعولُها السَّيّء في الجليس بـما لا يستطيع

إزالته بمـجالسة أهل العلم سنة كاملة، والسِّفْلة، بكسر
 وغوغاؤهم، ومثال الإنسان الشُريف العفيف، مثال إناء من زجاج صاف نظيف، فمتَى حَصَلت منه والعياذ باله ــ هفوة شَوَّهت صورته التجميلة كتشويه ذلك الإناء المليح إذا تُمم أو كُسِرْ، إذ لا يعوه

 فتنة وبلية، ومخلوق في الطبيعة البشرية، ولا ينجو منه أحد إلاّ من عصمه الهه، ويقال: إن قطرة من الهَوى تكدر بحراً من العلم، ولسيدي الحبيب الإمام العارف باله أبي بكر بن عبد الله العيدروس، قصيدة افتتحها بالتحذير من هوى النفوس، وكلها مواعظ وحكم ودعوة إلى اله الملك القدوس، أحببت إيرادها هُنَا بكمالها، لتترقّى بسماعها النّفوس الأمّارة بالسُّوء إلى دَرَجات
 العني



واصحُب اللـطن ني كل الأمور















 وعليكم أيها الأولاد والإخوان، بالتمسك بالعروة (1)، (1) جنان بكسر الجبم من الجنون، وبالفتح القلب.

الوثقى، والسلوك على الطريقة الحُمْلَى ' في السر الحث عل
 البرية، علـيه أشرف الصحلاة وأزكى التحية، وآله العلوية وصحبه الائممة الـمهـدية، والسادة الأولياء الصـوفية
 (يا أبا هريرة! عليك بطريق قوم إذا فزع الناس لـم يفزعوا، وإذا طلب الناس الأمان لـم يحافوا. قوم من أمتي في آخر الزمان يحشرون يوم القيامة مَحْشر الأنبياء، إذا نظر الناس إليهم ظنوا أنهم أنبياء مـما يرون من حالهمم، فَأَعْرِفُهم فأقول: أمتيّ ؛ فيقول الخخلائق إنهم ليسوا أنبياء، فيمرون بـمثل البرت والريح، تغشنى من نورهم أبصار أهل الجمع (أي تصيبها غشاوة)، فقلت : يا رسول الله! فمر لي بـمثل عملهـم، لعلّي ألحق بهمم، قال يا أبـا هريرة! ركبوا طريقاً صعب الـَـَنْرَجَةَ (أي صعـب الـمـسـلك والـمـمر)، مـررجـة الأنبياء، طلبوا الحوع بعد أن أشبعهم الشه تعالى، وطلبوا العُري بعد أن كساهـم الله تعالىى وطلبوا العطش بعد أن أرواهم الله تعالى، تركوا ذلك رجاء ما عند الله، تركوا الحالال مخافة حسابه، وصاحبوا

الدنيا فلم تشغل قلوبهم، تعجب الملائكة من طَوَاعيتهم لربهم (أي من طاعتهم رُههم)، طُوْبى لهم ليت الهَ قد
 فقال: يا أبا هريرة! إذا أراد اله بأهل الأرض عذ عـاباً، فنظر إلى ما بهمم من الجوع والعطش، كَفَّ ذلك العذاب عنهم، فعليك يا أبا هريرة بطريقهمم. . من خالف طريقهم بقي في شدة الحساب"، ، قال مكحول راوي الحديث : فلقد رأيت أبا هريرة وإنه ليتلوى من الجوع والعطش فقلتُ له : رحمك الله . . ارفق بنفسك
 قوماً وأمرني بطريقهم، فأخاف أن يقطع القوم طريقهمّ، ويبقى أبو هريرة في شدة الحـي وقد أوضحَ الطريقةَ العلويةَ، وبينها كثير من علماء السلف والخلف، ومنهم سيدي الإمام العارف بيان طريةة السادة العلوبة بالهه، الجامع بين علمي الباطن والظاهر، الحبيب
 رحمكم اله - أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهَدْي هَذْيُ محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، قال اله تعالى : هلا

فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكمج وقال تعالى :
 ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون
 والسلام : "اعلـيكـم بسنتي وسنة الخـلفاء الراشـدين
 عباداته وعاداته وأحو اله وأقو اله وأفعاله وأخلاقه مشهورة غير مسهولة ولا مستورة، فقد تَكَنًا على المـحجة البيضاء والحنيفية السمحاء، ليلها كنهارها، فـاتِّعوا ولا تبتدعوا، فالخير كله في الاتباع، والشّر كله في الابتداع. قال الله تعالى : فا وأنَّ هذا صراطي مستقيماً
 تعالى :
 الرسول| وقد سار بسيرته واستنَّ بسنته، وسلك على
 ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وأزواجه الطاهرات، وباقي الصحابة رضي الله عنهـم أجمعين - فكلهم عدول أبرار؛ حكماء

أخيار، شهد لهم بذلك كتابُ الله، ومدحهم وأثنى
 ومدحهم وأثنى عليهـم وحذر مِن ذمّهم والوقوع فيهم، وزجر عن ذلك، وشدد وهدَّد، ثم إنه سار بسيرة الصحابة - رضي الها عنهم - أكثر التابعين وتابعيهم بالإحسان مثل إمامنا الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة - رضي اله عنهم - ومن سار بسيرهم، وسلك مسلكهم، ونهج منهجهم، ومثل ساداتنا الصوفية ـ رضي الش عنهم أجمعين - فهؤلاء هم السواد الأعظم، والفرقة الناجية إذ هم السالكون على ما عليه رسول السّ
 والسلوك على سبيل السداد والرشاد، من غير طعن على أحد من ساداتنا الصحابة ـ رضي الشه عنهم - ولا انتقاد، مـع أنه خرج من هذا السواد، من الأقطاب والأولياء، والأبدال والأوتاد، ما لا يُحْصَوْن بحد ولا
 والعلم والعمل مع الخشوع والسكينة، والتواضع وعدم الرعونة، وعدم الطمـع وكثرة الورع، مـع الصدق والإخلاص. فكم لهم من محاسن الـخلال،

وكم لهم من صفات الكمال ما لا عين رأت ولا أذن

 ذكرهـم تنزل الرحمة، وهـم القوم لا يشقى بهـم جليسهم، والنور ظاهر في كلامهمم. فكل كلام يبرز، وعليه كسوة القلب الذي منه برز، ولـم تزل بحمد الله سيرتنا وسيرة آبائنا وأجدادنا وسلفنا العلويين على المنهج القويـم، والصراط المستقيمه، منذ تلَقَّاها من
 خديجة بنت خويلد، وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول، وابناها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين - رضي الله عنهم
 وسلك طريقتهم، ونهج منهجهـم، وأخذ عنهم، وتلقى منهم، سيدنا علي بن الحسين الملقب بزين العابلدين،

 عيسى بن محمد، ثم ابنه أحمد بن عيسى، ثم ثم ابنه عبيد الله بن أحمد، ثم ابنه علوي بن عبيد اله، ثـم ابنه محمد بن علوي، ثم ابنه علوي بن محمدل ، ثم ابنه

علي بن علوي، ثم ابنه محمدل بن علي، ثـم ابنه علي
 علي الملقب بالفقيه المقدم ومن في طبقته، ثم ابنه علوي ومن في طبقته، ثم ابنه علي بن علوي ومن في طبقته، ثم ابنه محمد بن علي مولى الدويلة ومن في طبقته، ثـم ابنه عبد الرحمن السقاف ومن في طبقته، ثـم ابنه أبو بكر السكران ومن في طبقته، ثم ابنه عبد الله العيدروس ومن في طبقته، ثـم ابنه أبو بكر العدني والسيد عبد الرحمن بن علي ومن في طبقتهما، ثم الـيد عمر بن محمد باشيبان علوي ومن في طبقته، ثم السيد أبو بكر بن سالم علوي ومن في طبقته، ثم ابنه الحسين بن أبي بكر ومن في طبقته، ثم السيد عمر بن عبد الرحمن العطاس علوي ومن في طبقته، ثـم السيد عبل الله بن علوي الحداد ومن في طبقته، تُم ابنه الحسن بن عبد الهج ومن في طبقته، ثم السيد الحامل بن عمر علوي ومن في طبقته، ثـم السيد عمر بن سقاف ومن في طبقته، ثـم تلقاها منهم من هو الآن مو جود من السادة العلويين، فلـم يدخـل على سيرتهمم واعتقادهـم شـيء من التبلـيـل والتتحويل، بل بَقُوْا على البيضاء النقيَّة، ، والطريقة

القوية، والمحجة السوية، فلهذا ترى من أدى' منهم
 بنوافل العبادات، وتجنب المكروهات والـمشتهَيات والمنهيات والمباحات، وتحلمن بـمحاسن الأخلاق والصفـات، وتخلـن عن رذائل الأخلاق الرديئات. يظهر عـلـيه مـن الـكـرامـات الـبـاهـرات، والإخبـار بالمغيَّبات وخوارق العادات، ما لا تحويه المـجلدات، هذا وإن كانت الكرامة إنما هي الاستقامة، وليس لهم مطلب سواها، ولا مقصد وَرَاءها، وإنما ظهرت لهم
 الكمال في جميع الأحوال، وأنهم المقتتون له فيما فَعَل
 والأنوار، فَهم المححبُون له العارفون به المستهتَرون بذكره، فوالله لا يحبهم إلاّ مؤمن، ولا يُلْيْغضهم إلا منافق. انتهى كلام الحبيب عبد الشا بن حسين بن طاهر نفع الله به، وفيه من تفصيل الطريقة العلوية مع الاختصار العجيب، ما يُغني اللبيب، ويَشْفي مهجة الصب الكئيب، وقد بلغني عن بعض أكابر السادة العلويين أنه كان يقول: إن الحبيب الإمام العارف باله

عبد الله بن علوي الحداد جمـع طريقة الهادة العلويين بالإجمال في بيل واحال من قصنيدة له فَائيَّة وهو قوله رضي الله عنه -
 وقد أحببت أن أذكر جميع تلك القصيدة في هذه الوصية الـمفيدة، لـما حوته من الأسرار الربـانية، والأخلاتَ النبوية، والآداب الصوفية، والأدوية الطّبِّيّة لأمراض الطوية، وهي هذه:
 تصبدة
 وانـهـهـد جـمـالا أثــرنـت أنـوارُهُ نـي كـل شــيء ظـاهـرأ لا خـافـي

 واســتـكـن ربـك كــل هـم إنـه سـبـحـانه البـر الـلـطبـن الـكاني
 وانـكر على النعـماء واصبر للبلا وتـحــلً بـالإفـــــال والإنـعـاف



وأْــبْ إلـى دار الـكـرامـة والـبـــا وعـن الــــــــة كـن أخي متـجـافي والـزم كــــابَ النَ واتـبـع نــــة


 وأعلَمُوا أن الإيـمان والتقوى سببان لـحصون الإيمان
 أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لحمول البركات



 صصلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الآفاق"، وإن أردتـم أيها الإخوان والأولاد اللدخول في الأسبـاب اللنيوية في زمان البلية، فلا بأس إذا صحت النية، وكان الحبيب أحمد بن حسن العطاس يقول : خصلتان الدخول
 التحراثة وتدبير الدنيا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، الدنيوية

وكل من ليس له ترتيب في أمور دنياه لا يستقيم حاله،
 عَصَى اله سبحانه وتعالىى . وجميع سلفنا مأذون لهم في الحراثة، والقليل منهم من أذن له في التجارة. انتهى كلام الحبيب أحمد، وإذا صصت النيّة لكمّ في الدخول في الأسباب، فقدموا على ذلك تعلُّم ما لا لا مـ بد لمباشرها من علمه من أحكام البيع والشراء، وأحكام الزكاة، وما تعلق بذلك، ولا تدخلوا في شيء من المعاملات؛ حتى تعلموا حكم اله فيه، وإلاّ وقعتم في الشبهات والمحرمات، \$اواسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا علمتم ذلك فانووا بدخولكم فيها طلب الحلال الذي هو فريضة بعد تعلم العلم الواجب، وتحصيل العفاف والكفاف لكم ولمن تلزمكم نفقته كالوالدين والأهل والأولاد، وكفهم عن مسألة الناس والنظر إلى ما في أيديهم، وإدخال السرور عليهم،
 وخصوا القرابة والأرحام، بمزيد المواساة والإكرام، والإحسان بعدهم إلى الجـيران والضيفـان والفقراء والأرامل والأيتام، وخصوا أهل البيت النبوي بمزيد

عناية ورعاية، فإن الدُكُرِمَ لهم مكرم لجدهم الأعظم共 صحة النبة التمسك بالورع الحاجز والقناعة من الدنيا باليسير، لأن

 الكذب والغش والخيانة واليمين والخُلف في والين الوعد والتطفيف وكتمان العيوب، ومن علامات صحة والخي النية
 وفي الجماعة والإحسان فيها، وعدم التقصير في نوافلها
 والأذكار، وقراءة القرآن وأداء الزكوات والنفقات وات وإلا والذا


 ذكر الله وشكره وحسن عبادته فهي تـجارة آخرة،


 ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم

الخاسرون⿻丷木، ووكفي في ملح تحجار الآخرة الذين
 （اأطيب الكسبب كسب التجار الذين إذا حَدثوا لـم يكذبوا، وإذا ائتُمِنُو！لـم يـخونوا، وإذا وَعَدُوا لـم يُـخْلفوا، وإذا اشتـروا لـم يـذموا، وإذا بـاعـوا بـوا لـم يُطْروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم

 في مصر من الأمصار يسعىن على عياله في عُسْرِه أَو يُسْرِهِ جاء يوم القيامة مع النبيين، أما إني لا أقول
 في كدّ حلال على عَيْل محجور أفضل عند وند اله من ضرب بسيف حولاً كاملاً لا يَجُفُّ دَماً مع إمام عادل＂، ، ومعنى قوله على عيل مـحجور الـمراد بهـم آبـاؤه

 للرجل الصالح، إذا أدخله من حِلّه، وأخرجهه في حَقّه، وأنى لنا بالمال الصالح في زمان عما والقبائح، والرجل الصالـح هو القائم بحقوق اله

وحقوق عباده، وقد بلغنا عن سيدنا عيسىي المسيـح عليه
 سم الخياط أيسر من دخول غنيّ الجنة بغير حساب) . وسئل بعض العلماء لـم حُرِمَ الفقراءُ رِفْد الأغنياء؟
 توفيق الأغنياء، والثالث أن الفقراء مرادون بـالبلية، وقد ذكر الإمام السيوطي - رحمه الله _ أن ثواب الصدقة ذر الصدتة خمسة أنواع، فواحدة بعشر وهي على صحيح الجسـم، السيوطيم

 ألف وهي على الأبوين، وواحدة بتسعمائة ألف وهي وهي على عالم أو فقيه، فقدموا يا إخواني ويا أولادي الأهم
 بالصدقة كمانعها، وقد قرن الله شكره بشكر الوالد

 الأعمال التي ترضي الله ولـم يُرْضِ والدَيْه فالمونى على عليه ساخط بيقين، وفي الحديث: "ارضا اله في رضي رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما"، فابذلوا أيها الأولاد

والإخوان غاية الوِسع والطاقة فــما يرضي الله ويرضيهما
 بالحقوق. وِورد عنه عليه السلام "بِّرُوا آباءَكم تَبرُكُمْ أبناؤكم، وعِفُّوا عن نساء الغير تَعِفَّ نساؤكم"، ، فَبِرُ الوالدين يثمر البرَّ من العيال، وعفة المرء عن نساء الغير تثمر عفة نسائه عن ميلهن إلى غيره من الرجال، وروَرَدَ عنه عـلـيه الصـلاة والسلام: (الـجنة تـحت ألـنـ أقدام الأمهات")، وورد (اما من ولد الـ بار ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلاّ كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، قالوا: وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ قال : نَعَمْ ! اله أكثر وأطيب")، وورد: (االنظر في ثلاثة أشياء عبادَهْ: النظر في وجه الأبوين، وفي المصحفن، وفي وفي البحر"، " وورد: (امن قبَّل بَبْنَ عَيْنَيْ أمه كان وِن له سترأ من النار")، وورد : (إذا نظر الولد إلى والده نظرة كان للولد عتق نسمة. . قيل يا رسول الله : وإن نظر ثلاثمائة وستين نظرة؟ قال: الله أكبر"، وورد : "إن أولادكم هبة الله تعاللى لكم يَهَبُ لـمن يشاء إناثاً ويهب لـمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها")، وورد (ايأكل الوالدان من مال ولدهما بالمعروف، وليس للولد

أن يأكل من مال والديه إلاّ بإذنهما)، ، وجاء رجل إلى

 (أنت ومالك لأبيك") ومعنى يجتاح: يستأصل . وجاء تصن

 جبريل عليه السلام فقال يا رسول الها : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سَمِعَتْه أذناه، فلما جاء الشيخ قال
 قال : اسأله يا رسول الله هل أنفقتُه إلاَّ على إلى إلى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال له النبي إيْه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلتَه في نفسك ما سمعَتْه أذناك ، فقال الشيِنِ : والله يا رسول الله ما يزال اله يزيدنا بك يقيناً، لقد قلتُ في نفسي شيئًاً ما سمعَتْه أذناي، فقال: قل وأنا أسمع، فقال قلت :




تـخاف الردئ نفسي علـبك وإنها لـتـــــم أن الـــوتُ وتـتُ مـؤجَّل

 فـلــــــك إذْ لـم تـرعَ حـت أَبـوَتـي نَعَلْتُ كما الـجار الـمـجاور يفعلُ فوافـيتنـي حت الـجـوار ولـم تـكن عــلـيّ بـــالـي دون مـالـك تبـخـلُ
 وعن مكحول قال : قدم على رسول الله
 يا رسول الهه . قال : فإن الله تعالى أدخلها الجنة بـه أمَّها وهي كافرة، أُغِير على حيها في الجاهلية فتركوها وأمها فحملتها على ظهرها، وجعلت تسير بها ، فإذا اشتد عليها الحر جعلتها في حجرها، وحَنَتْ عليها، فلـم تزل كذلك حتى استنقذتها من الِِدىى" قال أبو مسهر : وقال في ذلك بعض الأشعريين شعراً:
 بــأنّ وحــاتــي بــــــول الإلـــه ألا فـاحفظوا مـا حـبـتم وصـاتي وكــونــوا كــوَخــرةَ نــي بــرّهــا تــنـالـوا الـكـرامـة بـعـد الــــــاتِ


 - وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما قالت : قَدِمَـتْ علي أمي وهي مشر كة في ععهـل رسول
 أي طامعة فيـمـا عنـدي، تسألني الإحسان إليـها؛

 مملوكاً، فَيَشْتَرِيُ فَيُعْتَهَهُها ! وعن بريدة أن رجالً يا رسول الها! إني حملتُ أمي على عنقي فرستخين في
 لنضجت. . فهل أدَّيتُ شكرها؟ فقال : "العله أن يكون بـطـلـقـة واحـدة)! أو أحدهـما، وقد افتتحتُ صلاة العشاء، وقرأتُ الفاتحة، فلعتني أمي يا محمد لأجبتُها") . وفي رواية أخخرى : "إن دعاك أبواك وأنت في الصالاة فأجب أمَّك ولا تجب أبالك"! وقال عليه الصـلاة والسلام : (أوصي الرجل بأمه، أُوصِي الرجل بأمه، أوصي الرجل بأملـ بأمه، أوصي الرجل بأبيه، أوصي الرجل بمولاه الذي يليه،

وإن كان عليه من أذى يُؤذيه)، ، وورد عنه عليه الصلاة
 ويُضحكانك أفضل من جلادك بالسيف في سبيل اله عز وجل"! ! وورد : (لا تمشُ أمام أبيك، ولا تلا تستسبَ
 الوالد على ولده أن لا يُسَمِيه إلاّ بما سمَّى إبراهيم به به أباه يا أبت، وَلا يُسَمِّيْهِ باسمه")، وورد : (اما بَرَّ أباه من الِّ شد إليه الطرف بالغضب")، وورد: (امن أحزن والديه
 القَدَر إلاّ الدعاء"، وورد : "الا تقبل صالاة الساخطَين
 إعمل ما شئت من الطاعة، فإني لا أغفر لك، ورد ويقال للبار : إعمل ما شئت فإني أغفر لك"،، ! ووردد: "الم يتلُ القرآن من لـم يعمل به، ولـم يبرَّ والديه مَنْ أحدَّ النظر إليهما في حال العقوق، أولئك بُرَاءُ مني، وأنا منهم

 عنها ـ قالت: قال رسول الله إذ سمعت قارئاً فقلت: من هـال هـا؟ قالوا: حارثة


 عاقاً في حياتهما، ومن لم يبر قسَمَهْما، ويقضي دينهما، واستَسَبَّ لهما كتب عاقَآَ وإن كا كان بان بارّاً في


 وورد: (إن أبر البر أن يصل الرجل أهل وُدّ أبيه بَعْدَ

 (اتعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس على الهان، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يور يور
 وإشراقآ، فاتقوا الهُ ولا تؤذوا موتاكم"ا ، وورد: (امن زار قبر والديه أو أحدهما احتساباً كان كعدل حجة مبرّ مبرورة،

 فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه اله بَرّآ)! ،

وورد: (امن أحب أن يَصِل أباه في قبره، فليَصِلْ إخوان
 من الإخْوَةَ بمنزلة الأب")، وورد: (احق كبير الإخوة







 والطاء والعين وسكون التاء. وذكر سيدي الإمام أحمد الرفاعي بسنده إلى
 صرنّ فِ رحماً متعلقة بالعرش، تشكو رحماً إلى ربها أنها قاطعة الالزدام لها، قلت: كم بينكِ وبينها من أب؟؟ قالت: نلتقي فيا في أربعين أباً!!. انتهى. فتخلقا لـجميع الأنام، ولا سيما والأرحام، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومَنْ

لا يَرحم لا يُرْحمّ إرحموا من في الأرض يرحمكم من
 ابن أبي الدنيا عن سيدنا جعفر بن محمد عن أبيه عن
 مؤمن أدخل على مؤمن سروراً إلاّ خلق الله من ذلك
 المؤمن في لحله جاء السرور الذي أدخله عليه فيقول له : أما تعرفني؟ فيقول : من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي أدخلتني على فلان، أنا اليوم أونس وحشتك، وألقنك حجتك، وأثبتك بالقول الثابت، وأثشهد بك ون الـك مشهد القيامة، وأشُفع لك من ربك، وأريك منزلك من الجنة")، وقال عليه السلام : (أسرع صدقة تصعد إلى السماء أن يصنع الرجل طعاماً طيبّاً، ثم يجمع عليه ناساً

 ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه اله عز وجل وجل، بينه وبين النار ثالاثة خنادق أبعد مـما بين الخافقين" ! وورد عنه عليه الصلاة والهلام: (امن ذهب في حاجة أخيه المسلم فَفُضِيَتْ حاجتُه كتبت له حـه

وعمرة، فإن لم تُقض كتبت له عمرة)"، وورد عنه عليه
 يرضي الله تعالى إلا" أنفق مثلها فيما يُنْخط الله ، وما من عبد يدَع مؤنة عند أخخيه المسلـم والسعيَ معه في حاجته، قضِيَت، أو لـم تقض إلا" ابتلي بمعونة من يأثمم فيه ولا يؤجر عليه" .

وقد أطلت النقل فيما يجب للوالدين على الأولاد
في حياتهم وبعد مـماتهم من الحقوت، وسردت في ذلك ما اطلعت عليه، واستحضرته من أحاديث الصادت المصدوق، وختمته بالحث على صلة الأرحام وغيرهم من الأنام لِلما فشا في الناس من القطبعة والعقوق، راجياً أن يُمْر لـمن اطلع عليه من المششمرين شهود التقصير ، ومن المقصرين الرغبَه في التشمير ، ولمن فات عليه البر لأهليه في أيام الحياة استدراك ما فات منه لهم بعد الوفاة، وقد اطلع بعض العلماء على أثر أو خبر عن سيد البشر،
 ورَبِّ الأرض رَبِّ العالمين، وله الكبرياءُ في السمُوات والأرضى، وهو العزيز الحكيـمج ، ووهب هو ثوابها لوالديه أو أحدهما. . فقد أدى ما عليه لهما من الحقوت .

ومـما أفاده الحبيب الإمام العارف بالله أحمد بن حديث
 أبي بكر بن عبل الله العطاس، عن الحبيب الإمام وزيارة العارف باله أحمد بن علي البحر القلـيمي أنه اجتمع الاولياء

 أحاديث : الأول ـ ما دامت رائحة قهوة البن في فم الإنسان تستغفر له الـمالئكة، والثاني - من اتخذ سبحة ليذكر الله بها كتب من الذاكرين الله كثيراً، إنْ ذكر بها أو لـم يذكر! والثالث - من وقف بين يلي ولي لله تعالى حيّ أو ميّت، فكأنـما عَبَد الله في زوايا الأرض حتى تقطَّع إرباً إرباً"، . انتهى . وكان السلف الصالح من العلويين وغيرهـم كثيري الزيارة لضرائح آبائهم وأمهاتهم وقراباتهم وأسلافهم في يوم الكمعة خاصة ، وفي غيرها من الأيام في الـخلوات والتجلوات .

ولـلـحبـيـب الإمـام الـعـارف بـالله وجـيـه الـديـن عبد الرحمّن بن علي بن أبي بكر السكران قصيدة في الحث على زيارة من بـ (تريـم) من السادة العلويين،

والمشائخ العارفين، أحبيتُ نقلَّها هُنَا ليتم لنا بها السرور والهَا، وبلوغ المتيني.
(قال رضي اله عنه):


 بنربـ





















 وُكـنْ طَـرِبــنَ وَبـــــــُ




 بــالــنُــحــر خـــلز















 وعليكم بـالعفو والصفت عن الناس، وقبول

"وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر اله لكمب، ،
 وأعرضْ عن الجاهلين . قال لجبريل : ما هذا؟ قال:
 يأمرك أن تصِلَ مَنْ قطعك، وتُعْطيَ مَنْ حرمك، وتَعْفُوْ عمن ظلمك، وقال سيدنا جعفر الصادق - رضي الهي عنه _: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية . وقال رسول الهُ (ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك"، ، وورد: (امَن سرَّه أن يشرف له البنيان، وتر وترفع له له اللدرجات فليعفُ عمن ظلمه، وريُعْطِ من حرمه، ويصل من قطعه")، وورد: (إذا أوْقف العباد نادى منادِ ليَقُم من أجره على الهِ الهِ وليدخل الجّل الجنة . قيل : من ذا الذي أجره على اللّ؟ قال: العافون عن الناس،
 وورد: (ارأيت ليلة أسري بي قصوراً مُسْتَوِيَة مشرفة على الجنة، فنلت: يا جبريل! لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس" .

وذكر ابن خَلِّكان في تاريخه عن الشُيخ نصر الله بن
 الـمنام علي بن أبي طالب ـ رضي اله عنه ـ فقلت : يا أمير المؤمنين! تفتحون مكة، فتقولون من دخل ديل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم تم على ولدك الحسين يوم الطفّ ما تمّ، فقال : أما سمعت أبيات ابن الصَّفي في هذابِ فقلت : لا . فقال : إسمعها منه . ثم استيقظت فبادرت إلى دار حيص بيص، يعني ابن الصفي، فخرج إلي فذكرت له الرؤيا فشهت وأجهش بالبكاء، وحلف بالش الشه إن كانت خرجت من فمي، أو خطي إلى أحد وإن كنت نظمتها

إلاَّ في ليلتي هُذه . ثم أنشدني الأبيات :
 وأحللتــموا تنـل الأسـارى وطالمـا غـدونا على الأسْرى نَعُتْ ونصفحُ حصص بيص
 وعن كميل بن زياد قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه _: يا سبحان اله كثيراً من الناس في خير . . عحجباً لرجل يجيئه أخوه المسلمم في الحاجة، فلا يرى نفسه للخخير أهلاً، فلو كان لا يرجو ثواباً، ولا يخشى عقاباً للكان ينبي له أله

يسارع إلى مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبيل
 المؤمنين، أسمعته من رسول الش

 حاتٌ طين والهامة، درماء الكعبين، خَحْلّة الساقين؛ فلماء رأيتها أعجبتُ بها وقلت لأطلبن إلى رسول الشَ
 فصاحتها، فقالت: يا مـحمد! إن رأيت أنـي أن تخلي عني وما تشمت بي أحياء العَرَب، فإني ابنة سيد قومي، واني وإن
 ويكسو العاري، ويَقْرِي الضيف، ويطمب الطعام، ويُفشي السلام، ونم يرد طالب حاجة قطي . . أنا ابنة


 مكارم الأخلاق، فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الاّالّا !
 نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلاّ بحسن الخلقة" .

وعليكم أيُها الأولاد والإخوان أصلح اله لي ولكم كل شان بإصالح ذات الْ البين، فإن الشه تعالى يقول: طالفاتقوا الله وأَصلحوا ذات بينكمبه، وقال
 لانتسابهم إلى أحل واحد وهو الإيمان، فأصلحوا بين أَخَوَيْكم كما تصلحون إِين إِين أخويكم من النسب، قال أبو عثمان الحيري : إن أُخُوَّة الدين أثبت من أخن أخوّة النسب، فإن أخوّة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوّة الدين لا تنقطع بمـخالفة النسب. وقال وِّ أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالاة والصدقة؟ إصالح ذات البين إذا تفاسدوا، فإن فساد ذات البين هي الحالقة)، ،وورد: "يا أبا أيوب! ألا أدلك على صدقة يَرْضىن اللَّهُ ورسولُهُ موضعَها؟ تُصْلح بين الناس إذا تفاسدوا، وَتُقرّب بينهم بإذا تباعدوالا". وعن أنس رضي اله عنه ـ قال: بينا رسول اله ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر : ما أضحكك يا رسول الهه بأبي أنت وأمي؟ فقال : "رجلان من أمتي جَيَيَا بين يَكَيْيْ رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهـما: يا رب! خذ لي مظلمتي من أخي. قال اله تعاللى:

أعط أخاك مظلمته. قال : يا رب! لـم يَبْقَ من حسناتي شيء، قال: رب، افليحمل وني من من أوزاري! قال :
 ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من
 في الجنان، فرفع رأسه، فقال : يا رب! أرى مدائن من
 هذا؟ لأي صِدِّيق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال : هذا ـلـئ
 تملكُهُ!! قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب! فإني قد عفوت عنه. قال اله تعالى : خذ
 الله وأَهْلِحوا ذاتَ بينكم، فبإن اله تعالى يُصلَ بين المؤمنين يوم القيامة) . وقال بعضهم شـراً :

 وعليكم بحسن الظن باله عز وجل، وبل وبعباده حسن الظن ب المسلمين، فإنه من أَجَلّ الأعمال المُقَرِّبة إلى رب وبلى وباسبّسن العالـمين

وفـي الحـديـت عنـه عـلـــه الصـلاة والـــلام :
 بالله ، وحسن الظن بعباد اللهل)، وورد عنه عليه الصالة والسالام: أن الله عز وجل قال : (أنا عند ظّ عبدي بي، فليظن بي ما شاء". . فأحسنوا الظن بـالله وبخلق الله ، ولا سيما ذراري الصالحين، وخصوصاً أهل البيت النـبوي منـهـم، فـاحترمـوهـم وعظـموهـم، واسـتروا
 وأفعالهم، وأنتم تجدون له محمالا" في الخير . قال الحبيب عمر بن عبد الرحمّن البار في

 صـنغـيـر الــتـوم مـنــهــم ســبــق قـطــب الــمــزيَّـه وقال سيدنا أبو بكر بن عبد الله العيدروس:


وقال الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه :


 المسلمين أنَّه من أهل النظرات الإلهية، واللحظات الربانية، فقد ورد عنه عليه الصالاة والسلام أنه قال : "إن الرب لينظر إلى عباده كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، يبدىء ويعيد ذلك، وذلك من حُبّه لخلقه")، وفي رواية أخرى عنه عليه الصلاة والساملام: (إن لله تعالى ولى في كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة، يلحظ بها إلى أهل الأرض، فمن أدركته تلك اللحظة صرف الله عنه شر الدنيا والآخرة، وأعطاه خير الدنيا والآخرةه"، وكان سيدنا الحبيب الإمام العارف بالله عبد الله بن أبي بكر العيدروس كئيراً ما ينشد هذا الْا البيت في مـجالسه

المباركة، وهو : ألا با الها بنظرة من العبن الرحيمه، تداوي كلَّ ما بي من أمراض ستيمه وقد جعله سيدي الحبيب الإمام العارف بالهه علي بن محمد الحبشني مأخَذاً لمناجاةٍ له عظيمة فتح

 وغيرهـم مدن شـاء الله من العِبَاد، الراغبين في مناجاة

الرب الجواد، ولا سيما في الأوقات السَّحَرية، وعند صفاء الطوية قال رحمها السّه:

تمبِة إلى مرلاي أثـكر جراءتي العظبمه وأعمالي الرذبلة وأخلاتي الذميهه

 نيا ذا الجود جد لي بمأمولي ونصلي
 ويـرَ لي سبيل التُى واصلح نؤادي

 على باب الكرم والعطايا تد ونفنا وحـي


 فيا مولاي با ذا العطا بسْر تصودي وانجز مطلبي واجعل العقبى سليمه




وإنْ منَّ الله علـيكـم بـاللدخول إلى التحرمين انب الجلوس
 أو بـالـمـجاورة والسكنـى بإحدى الـجَنَّتين، فعلـيكم فيهها بالأدب الوافر الكثير، وحسن الظن بالصغير والكبير ، والفني والفقير، والعزيز والحقير، واغتنام مضاعفة الحسنات والأجر الكثير، واحذروا من إساءة الأدب، فإن فيها غضب الرب، والعقوبة في الحال وفي المنقلب، وما كانت تقصد تلك الأماكن المقدسة إلا لحصـول الإمـدادات الربـانية والأرزات الـمعنوية فـانعـكس الـحـال في هـنا الزمـان، وصـار النـاس يقصدونها. . وجُلُّ قَصْدهم تحصيلُ الأرزاقَ الحسيّة فالله المستعان وما شاء الله كان وإذا صلحت النية في دخولها للحج والزيارة، وشابتها نية ابتغاء الفضل من الله والجهاد في سبيل الله بطلب الححلال للنفس والعيال

 أيام الحج، وقال تعالى : ؤْإذا تُضيت الصالِاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل السَّهِ لكن مع الأدب، ومراقبة الرب، واجتتاب المعاصي الحسية والمعنوية،

الحث عل وحفظ الوقت وعمارته بالطاعات القلبية والبدنية، والتقرب إلى||الشه بالفرائض والنوافل المثمرة لمحبة رب البرية، والتقليل من مخالطة الناس إن لـم يتيسَّر الاعتزال عنهم بالكلية، فقد قال الإمام سفيان الثوري: هذا زمان السكوت، ولزوم البيوت، والرضا بالقوت، إلى أن تموت. وقال يوسف بن أسباط: سمعت الثوري يقول: والهَ الذي لا إله إلاّ هو . . لقد حـلَّلَّت العزلة في هذا الزمان. ولـي وقال يوسف رلـي راوي كلام
 وجَبْتْ، وافتُرضت!

وقال سيدنا الحبيب الإمام الجامع بين علمي
الباطن والظاهر، عبد الله بن حسين بن طاهر :


وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام
 المنكر، حتى إذا رأيتَ شُحَاً مُطاعاً، وهوى مترى متباً،
 بنفسك، ودع عنك أمر العوام . . فإن من ورائكم أياماً. . الصبرُ فيهن مثل القبض على الجمر"، ، وفي

رواية "أيام الصَّبر .. الصبرُ فـهـن مثّل القبض على آداب الجوار الجمر، للعامل فيهن مثّل أجر الخمسين رجالًا يعملون بالصرسن مثل عمله . قيلل : يا رسول الله! أجر خـمسين رجالا منهم؟ قال: : بل أجر خمسين منكمب"! وفي رواية زيادةُ: "لأنكم تحجدون على الخير أعواناً ولا يجلدون" . وإن أردتـم المـجاورة لبيت الله العزيز الغفـار، أو مدينةِ نبيه الـمحتار ، فاعرفوا حت الـجوار، وتأدبوا بآداب الصفوة الأخيار، وأنى لنا بذلك في زمان الإدبار، وضعفف البصائر والأسرار، ولكى الـميسور لا يسقط بـالمعسور، وإلى الله تصير الأمور.
 وقل ذكر الشيـخ العارف الرباني، عبد الوهاب الشعراني، في عهوده الـمحمليَّة آداباً لـمـجاورة الـحرمين عَلِيَّة، أحبيت أن أنترل ما تيسر منها هنا؛ لنعرف تقصيرنا وعجزنا، ونقوم بـما يسّره الله منها علـينا، ورما ذلك على الله بعزيز . قال ـ رضي الها عنه ـ سمعت سيدي عليّاً التخاص - رحمه الله - يقول لنشخص من العلماء أراد الحج: إياك يا أخخي أن تجاور في مكة أو الـمدينة، فتعجز عن القِيام بآدابهـا، فيصدق عليك الحمَثُل السائر
(حججتَ ومعك خُرْجُ زاد، فرجعتَ وفوق ظهرك ألف خرج أوزار) أي لأن تبعات كل ثشخصر مهمن تستغيبهم، تُجعل وحدها يوم القيامة، فكانْها خُرْجٌ وحدها انِا فقال له : يا سيدي اسمححوا لي بالمسجاورة، فقال : لا أسمح لك إلاّ إن كنت تدخلى على الشُروط، فقال له : وما الشروط؟ فقال الشيخ : منها أن لا تَدَّخر قط فيها قوتاً ولا دراهم ملة إقامتك بها، ومنها أنك لا تأكرل قط طعاماً وحدك وأنت تعلم أن فيها أحداً جائعاً في ليل أو نهار، ومنها أن تلبس الثياب الـَخلِقَات، ولا تلبس شيئاً قط من الثياب الفاخرة، بل تبيعها وتنفقها على الفقراء الجياع، ومنها أن لا تحن مدة إقامتك إلى رجوعك إلى بلدك أبداً، ولا تشتاق إلى دار، ولا إلى ولد، ولا إلى وظيفة، ولا إلى إخوان في غير مكة ؛ لأنك في حضرة اله الخاصة، وهو لا يأخلذ منك إلا قلبك، وقلبك خرج من حضرته، فبقيت في حضرته
 لا يطرقه مدة إقامته هَلَع، ولا رائحة اتهام للحق تعالى من أمر رزقه، ولا يخاف أن يضيعه أبداً؛ لأن أهل حضرة الله تعالى لا يجوز لهم ذلك، بلى بل ربما مُمِتَت

صاحبُ الاتهام، وطُرد من حضرة الله تعالى لسُوء أدبه، وضعف يقينه، وهو يرى الحق تعالّى يطعمه ويسقيه من حين كان في بطن أمه إلى أن شابت لِحْيَتُه ، وهذا من ون أقبح ما يكون. . مع أن تلك الأرض تعطي ساكنها
 لا يكاد يسلم من ذلك إلاّ أكابر الأولياء . قال : ومن هنا كَرِهَ الأكابر الإقامة بمكة، ومنها أن لا يخطر في نفسه مدة إقامته هنالك معصية أبداً، ولو تعذر الوقوع من مثله. . فكيف بقريبة الوقوع، ومن هنا سافر الأكابر من الأولياء بنسائهمه، وتكلفوا مؤونة حملهم لأجل ذلك . وكان الْان الشُعبي يقول: لأنْ أقيم في حمَّام أحب إليّ من أن أقيم في مكة! وكان ونمان يقول: لأن أكون مؤذّاً بخراسان أحب إلي إن خوفاً أن يخطر في نفسي إرادة ذنب ولو لـ لـم أفعله؛

 بالـحرم الـمكي، فهو مستثنىن من حديث "إن الن الها تعالىى تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لـم تعمل" . وقد قالوا لابن عباس لـما سكن الطائف : لِمَ

لا تقيم بمكة؟ فقال: لا أقدر على حفظ خاطري من
 في الفعل؟ فإن الله تعاللى لـم يتوعد أحداً على مـجرَّد


سيدي: التوبة من المـجاورة، ثم حج ولـم إلم يُجاور .
 ببركاته - وكانوا خمسة عشر وَليّاً من مصر وَقُراهـا فقالوا له يا سيدي : دستوركم نـجاور في مكة أو المدينة ، فقال من قدر منكم على أدب مكة أو المدينة، فليجاور فقالوا له : وما أدب مكة؟ فقال : أن يكون على صفات أهل حضرة الله من الأنبياء والأولياء والمالائكة، لا يطرق سريرته شيء يكرهه الله مدة إقامته بها، فكيف إلا
 هو كأدب مكة، ويزيد عليها أنه لا يخالف سنة رسول باللبنة
 ويتصدق بكل شيء دخل يده، ولا يُلْقي في الـمدينة درساً إلاّ بما صرحت بـا به الشريعة دون ما فا فيه رأي أو قياس، أدباً معه بُّيُّ

حضرته، إلآّبمشاورته، فإن كان من أهل الصفـاء فليُشاوره
気 الشيخ محيي الدين ابن عربي - رحمه الله - قال: وقلد صصححتُ منه وْنِّنِّ
 فيما قاله ، وصار ذلك عندي من شرعه الصحيحِ، اعمل به وإن لـم يُطِغْني عليه العلماء بناءً على قواعدهم . فقال المششائخ كلهمم: ما منا أحلد يقلر علحى ما قلتم ورجعوا كلهمم تلك السنة مـع سيلي أبي العباس، و كان من جـملتهم سيدي محمدل بن داود، وسيلي محمل العلل، وسيدي محمد أبو بكر الحُدَيدي، والشيـخ علي بن الجمال، والشيخ عبد القادر الدشطوطي

وأخبرني شيـخي الشيـخ أمين الدين إمام جامع الغنري، وكان حاجّاٌ معهم أن سيدي عبد القادر اللدشطوطي لـم يدخل الحرم الـمدني، وإنما ألقـى خده على عتبة بـاب السلام من حين دخل الحِّجٌ (1) (1) الحِجُّ : بكسر الحاء أي الحُجاج، لسان العرب

للزيارة، حتى رحلوا وحملوه وهو مستغرق، فما أفاق

 المشرفة، ولا نتخيفه ولو بحقٍ لنا، إكراماً لرسول اله اله
 يُخلُّ به كثير من التجار وجماعة أمير الحاج


层 جليسه، ومن نزل عن ذلك فهو قليل الإيمان، ووالشا

 يرى وجهاً رأى الله جهاراً، وجلس بين يديه.

وسمعت سيدي عليّاً الخواص يقول: من حقق النظر وجد جميع أهل المدينة من حر وعبد، صغير



من الحكام، بل رأيتُ من اشتُكى شريفاً ابتاع منه تمراً،
 ولعمري هذا الكالام لا يقع مـمن شـم رائحة المـحبة لرسول الشه كرهوا أحداً من أصحاب والدهم أو سبّوه فلا ينغي أن
 عبيد للفريقين، وكيف يقول عبد لسيله يا كلب؟ فالزم
 وجيرانه، ولا تظهر الخصومة والعَصَبيَّة لأولاده لأجل أصحابه، ولا عكسه فإن مثل ذلك ليس إليك، والله يتولى هُلَاك . انتهى كالام الشيخِ عبد الوهاب الشُعراني - رحمه الله - . واجعلوا لكم أيها الأو لاد والإخوان حظّاً الحث على وافرأ من القيام بالأستحار في أوقات التنزل الإلْهي بالأسحار المعنوي، وعظيم التجلي للإله الغفار . فقد روى سيدنا
 قال : "إن الله ينزل كل لـيلة جمعة من أول الليل إلى آخخره إلى السماء الدنيا، وفي سائر الليالي في الثلث الأخير، فيأمر ملكاً يُنادي : هل من سائل فأُعْطِيَهُ؟ هل من تائب فأتوبَ عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا

طالب الخير أقبل، ويا طالب الشر أقصر". . ولسيدنا الحبيب الإمام العارفت بالهَ أبي بكر بن عبد الشه العيدروس قصيدة عظيمة افتتحها بالترغيب في القيام، ومناجاة الملك العلام، والناس نيام وختمها بمواعظ عظام، أحببت إيرادها في هذه الوريقات، لتُلَيَن ما قسا من قلوب من اطلع عليها من البريات، وتسوقهم إلى الجنان العليات. قال ـ رضي اله عنه ــ





 ,




والأو هــا






 بـا ذا الــَكــَــل كــم تــؤخــرز تــوبـتــك مـن عــام إلــى عــام




 تــد جُـنْتَ نـضــلا بــالالـــلام


 * * *

خاتمة الوصية: في ذكر فوائد نفيسة، كنت قد الخاتة فو علقتها منذ أزمان طويلة، في صحائف ظهور المـجلندات نـفر فوائد

الخالية عن الكتابات، خوفآ عليها من الضياع، كل فائدة منها مستقلة بنفسها غالبا ليس لها ارتباط ظظاهر بما قبلها، ، ولا بما بعدها استحسنت تعليقها في هذه الوصية، لتنتظم في عقودها البهيَّة، وليطلع عليها من أراد الانتفاع بها من البرية، وأختمها إن شاء السّ بحديث طويل جامع لمـحاسن الدين، رواه سيدنا خاللد بن الوليد عن النبي الأمين رَّ

قال سيدنا العيدروس الأكبر في كتابه (الكبريت
 كَفَر! قال خطيب الدنيا والآخرة ابن نباته في بعض خُطَبه الجُمُمعية في معنى التنزيه للحق عَزَّ وجل : مالى
 وكان ـ رضي الشه عنه ـ يقول: كان جملة من المشائخ الأجلاء المتقدمين يعجبون من كلمته هذه - رضي اله عن الجميع، ونفعنا بهم آمين -

وقال الشيخ الكبير محمد باحسن المعلم للشيخ أحمد بن أبي بكر السكران بن الشيخ عبد الر الرحمن السقاف ـ رضي اله عنهم : أوصيك يا أحمد بلا إله إلآل اله، فإنها أفضل الكلام، فهذه الكلمة غذاء كل كَوْن،

وتيسير كل خَبْرٍ وعَوْن، وفيها بركة العمر إلى الَمَوْت،
 وغير قلب، فإنها ببركة حروفها على الجسم جُنّة، بلا شك ولا امتراء؛ فإنها توصل إلى الجنة والسالام . وقال سيدي الشيخ العارف باله عبد الرحمن بن الشيخ علي، في أول سنة عشر وتسعمائة : قِد لِي عشُرين سنة لا أترك الغسل لصلاة الصبح، لـما ذكر فيه

 مع صلاة الصبح، كل يوم حتى إنه مرض مرضاً طويلاً في الشتاء، فلم يتركه قط إلاّ نادراً جداً . وقيل لسيدنا الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس : عاد أصحابك يتعلقون بالدنيا ما بعد ظهر على أحد منهم شيء! من الأحوال والمكاشفات التي ظهرت على أصحاب
 الكامل عندهم إلاّ من يقبض على أصحابه، ويخفي عنهم ما آن لهـم أن يدركوا من تُمرة أعمالهم من الأحوال والـمكاشفـات، خـوفـاً عـلـيهـم من الأمـور المـحبطة لها بعد الموت، هذا معنى كلامه.

فائدة قال الشيخ الغزالي : ولو أنصف الناس لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلاٍ عن أعمال العادات، ليس يحملهم عليها إلاّ مراءاة الناس، وهي محبطة للأعمال كما ورد. وقال سيدنا الإمام القطب عبد اله بن أبي بكر العيدروس : قال الإمام الغزالي: الناس ثلاثة أصناف: عوام؛ ونام وخواص؛ وخواص الخواص، ثم قال في كتابة (إلجام العَوام): الناس كلهم عوام، الفقهاء فَمَنْ دونَهُم إلآّ الشـاذ النادر الذي لا تكاد الأعمار تسمح بواحد منهم، فإذا كانوا كلهم عوام، ففعل الطاعة والعبادة مححمود على كلى حال. وهذا في زمانه، أما في هذا الزمان ففعل الطاعة مـحمود من كل وجه، بغفلة وغيرها في كل ساعة. ومن كلام الحبيب الإمام العارف باله أحمد بن زين الحبشي قوله : لما مات الشيخ العارف باله أبو بكر بن سالم كتب السُيخ حسن باشعيب للشُيخ عمر عبد الرحيم البصري المكي، سائلا: من هو عين الوقت، اليوم؟ فأجاب اللسيد عمر : هذا شيء لا نعرفه، وإنما نعرف أثراً أو خَبراً: إن للَّه في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة إلى خلقه، فمن صادفته نظرة من تلك النظرات، سعد

سعادة لا يَشْقَىى بعدها أبداً، وعادتنا من نظرنا إليه من
 فيكون الكون كله يمدنا.

وقال بعض الصالحين: نزل عندي أضياف، وعلمت أنهم أبدال، فقلت لهم : أوصوني بوصية بالغة، حتى أخاف الله مئل خوفكم، فقالوا: نوصيك اونـ بستة أشياء. . أولها: من أكثر النوم، فلا يطمع في رقة قلبه. ثانيها: من أكثر الأكل ، فلا يطمع في في فيام الليل . ثالثها: من أكثر صحبة ألـر جاهل أو ظالـم، فلا يطمع في استقامة دينه . رابعها: من كا كانت الغيبة والكذب عادته، فلا يطمع أنه يخرج من الدنيا ومعه الإيمان . خامسها: من كثر اختلاطه بالناس، فلا فلا يطمع في حاووة العبادة . سادسها : من طلب رضا الناس، فلا يطمـع في رخا اللَّه عز وجل . ومن وصية من سيدنا علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه - لابنه سيدنا الحسن - رضي الهي




طالِبُه، فاحذر أن يُدركك وأنت على حال سَيئة ، وأعمال مُرْديَة فنقع في ندامة فتفقّد دِينك لنفسك، فدينك لحمك ورك ودمك، ولا يُنْذك غَيْره. . أيْ بُنيّ أكثر ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه، وتفضي بعد المموت إليه، واجعله نُصْبَ عينيك يأتيك، وقد أخذت حِذْرك، ولا يأتيكَ بَغتةً فيبهرك، ، وأكثر ذكر الآخرة وكثرة نعيمها وحبورها ولا وسا وسرورها
 سلِـْمـتَ، وفكر في ألوان عذابهـا، وشـدة غـمـومها وأصناف نكالها، إن أنت تيقنتَ، فإن ذلك فـلك يزهّدك في الدنيا، ويرغبك في الآخرة، ويُصَغّر عندك زينة
 أمرها، وكشف عن مساويها، فإياك أن تغتر بـما ترى' من إخلاد أهلها إليها، وتكالبهم عليها ككالاب عاوية،
 ذلِلَها، وكثيرُها قلِيلَها . قد أضلَّت أهلَّها عن قصدِ السَّبيل ، وسلكت بهـم طريق العمى، وأَخَذَتْ بأبصارهـم عن منهج الصواب،، فتاهوا في حَيْرْتها، وغرقوا فتنتها واتخذوها رَبّا، فلعبت بهـم ولعبوا بها، ونسوا

ما وراءُها، فإياك يا بُنَي أن تكون مثل مَن شانته بكثرة
 تعطى الدنيا بـما فيها مائة سَنَة، بلا آفة ولا أذى لا لا ترى فيها سُوءاً ويكون آخر أمرك عذاب الأبد، فلا يقنع بها

 مكيدته وغروره، أي بُنُي إنك أن تزهد فيما قد
 ذلك؛ فإن كنت غير قابل نُصْحِي إياكَ منها، فاعِّك فاعلم يقيناً
 من قد كان قبلك، فأجمِلْ في الطلب، واعرف ونِ سبيل المكتسب، إلى آخر ما قاله كرّم الله وجهه. ولسيدي الحبيب الإمام العارف باله أبي بكر بن عبد الله العيدروس هذه القصيدة، التي يوصي فيها القلوب، ويحدوها إلى حضرة علام الغيوب، أحبَبْتُ في هذه الخاتمة إيرادها لتأخذ منها القلوب زادها عادها، للـار معادها، قال ـ رضي الله عنه وأرضاه _ـ:



غـرتـنْ نـي بــحـر الــــمـانـي











 لـبـس الـتصـوف لـبـس الأصــواف ولا الـــواجــد والـزعـاق الـــــــــع



## 





فائدة : من واظب على هذا التسبيح بعد السلام من الفرائض، أطال الله عمره، وأغناه من فضله، وعن خلقه: سبححان من لا يعلم قدرَهُ غَيْرُه، ولا يلغ الواصفون صِفَتَه .

فائدة: عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه ـ من أراد أن يُطفأ غضبهُ، ويكون حليماً؛ فليَقْرأ كل يوم:
 وإذا أراد أن يشبع باليسير من الطعام، ويكون صابراً على الجوع، قرأها عند أكل الطعام! وإذا أراد أن يكون خفيف النوم فَلْيِقرأها عند الاضطجاع ثالاثاً أو سبعاً،
 وأشْبْعْنِي من النوم باليسير ، اللهـم لا تُؤْمِنَي مكركَ تُنْسِنيِ ذكرك، ولا تجعلني من الغافلين، أقوم إن شاء

اللَّه تعالى سَاعَةَ كذا من الليل ، ومن كتاب (البركة) قال
 سبعين داءً، أدناها الهم""، وعن ابن عباس - رضي الله
 ركعتين ليلة الجمعة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة خمساً وعشرين مرة ثلاقل هو اله أحد مرة (صلى الله على سيدنا محمد النَّبِيٍ الأمّي)، فإنَّه لا تـتم الجُمُعةُ القابلة حتى يراني في المنام، ومن ومن رآني في في الـمنام غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" .
 قال : "(من قال حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله
 وَلَدَتْه أمُّه" رواه ابن السني . ومن شرح السُّنة للبغوي : قال سيدنا سفيان الثوري - رضي الله عنه - إنما العلـم عندنا الرُّخَصُ عن الثقات، أما التشديد فكلُّ إنسان يُحْسِنه. وقال سيدي العارف باله الشيـخ أيوب الخلوتي الحنفي الدمشقي: إن أسرع الأذكار نتيجة لا إله إلاّلاّ الله، وسورة الإخلاص، ولو كنت في مَبْدِ! أمري أعلـم

ما في لا إله إلآ اللّه من الأسراد ما طلبت شيئاً من العلوم.

وروي عن سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الش


 هذا رجل يُرْفع له كل يوم كعمل أهل الأرضه! ولِمَ ذلك؟ قال: : إإنه كلما أصبح صَلًّى علي عشر مرات كصلاة الخلق أجمع"، قلتُ وما ذالك؟ قال:
 من خلقك، وصلّ على محمد النبي كما ينبني لنا منا أن نُصَلْي عليه، وصلّ على مححد النبي كما أمرتنا أن نصلّي عليه" انتهى .

وسأل سيدي الحبيبُ محمدُ بنُ زين بن سميط
 في هذه الصصلاة كما أمرتنا أن نصلي علي الحيه .
 المعنى نسـألك أن تصلي عليه الصلاة التي أردتها منا بعلمك، فإنًّا لك ومنك، وعملنا لك فأنت الذي تنوب

عنا في كيفية الأمر الذي أمرتنا به، وهذا المعنى
 رضي الله عنه: أنظر هذه الفائدة العظيمة، واعمل بها، وإن لـم يثبت حديثها لثبوت غيره بمعناها . وروي أن أبانا آدم - عليه السلام - لـما أُهبط وتاب طاف بالبيت سبعاً، ثم صلى ركعتين، ثم دعا اللَّه في الملتزم . وقيل بين الركنين اليمانِيـَيْنْ بهذا اللدعاء: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي • وتعلـم حاجتي، فأعطني سؤلي •لمـي وتعلـم ما في نفسي، فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن
 فأوحى الله تعالى إليه: قد دعوتني دعاءً استجبت لك


 عينيه، واتجرت له من وراء كلٍ تاجر، وان وأتَتهُ الدنيا وهني وني راغمة، وإن كان لا يريدها. وهذا دعاء اللطف ويقال له دعاء الخضر، وقد

فاتنا ذكره في أول الوريقات، فاستحسنا ذكره هنا في
 الغزاللي في كتاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ودام سروره، ومُححيت خطاياه، واستجيب له دعاؤه، وبُسِطَ له في رزقه، وأعطِيَ أملَه وأعِينَ على وعلى عدوه،

وكُتب عند الهَ صدّيقاً، ولا يموتُ إلاًّ شهيداً . االلههم كما لطفت بلطفك في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمـت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك ، وكا وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندلك، وعلانية القول كالسر
 سلطان لسلطانك، وصار أمر الدنيا والآخرة كُلُّه بيدك، ، اجعل لي من كل هم أو غم أصبحتُ أو أمسيتُ فيه فرجاً ومخرجاً، اللهم إنَّ عفوك عن خطيئتي، وسترك على قبيح عملي، أطمعني أن أسألك
 وأسألك مُسْتَأِنساً، فإنك المحسن إليّ وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك. . تتودد إلي بالنعم مـع غناك

عني، وأتبغض إلِك بالـدعاصي مع فقري إليك، ولكن
 وإحسانك عليّ إنك أنت التواب الرحيم"" . وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لسيدنا عبد الله بن عباس - رضي اله عنهما - إن صاحبكم هذا يعني سيدنا علي بن أبي طالب إن وُلّيَ زَهِد، ولكن أخشُى عُجُبَه بنفسه أن يذهب سيدنا عبد الله بن عباس فقلت له : يا أمير الـمؤمنين إن صاحبنا مَنْ قد علمتَ، واللّهِ ما تقول إنه ما غيَّر ولا
 بنت أبي جهل، وهو يُريد أن يخطبها على ريلى فاطمة، قلت : قال الله في معصية آدم عليه السلام رُولـم نجد له عزمأُ فصاحبنا لم يعزم على إسخاط رسول الله , لا لا يقلدر أحد نفسه، وربـما كانت من الفقيه في دين الله، العالـم بأمر الله، فإذا نُبّه عليها رجمع وأناب، فقا فقال : يا ابن عبن
 قعرها، فقد ظن عَجْزاً انتهيُ . وَرَوَى سيدنا جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر

عن جابر - رضي اله عنهم - قال: قال رسول الشه (امن أكل طعاماً وذو عين ينظر إليه، فلـم يطعمه أصابه داءٌ يقال له النفس"! قال ابن الطيب الحديث حَسَن، وله شواهد، وربما ترقى لدرجة الصحة لغيره. وعن
 وعندهم قِدر تفور لحماً فأعجبتني شحمةٌ فُّا، فأخذتها فازدردتها، فاشتكيت سنة ثم إني ذكرتها لرسول الشا
 بطني فألقيتها خضراء، فوالذي بعئه بالحق ما اشتكيتُ بطني حتى الساعة) . . وعن أنس عن النبي بُ صلى ركعتين ليلة الجمعة، فقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وخمس عشرة مرة رإذا زلزلت الأرض آمنه الله تعالى من عذاب القبر، ومن أهوال يوم القيامة").

وعن مكحول عن النبى رُّهِّ : (اما أراد عبد سفراً، فقال : هؤلاء الكلمات إلآ كلأه اله وكفاه وَوَقَاه : اللهم لا شيء إلا أنت، ولا شيء إلاّ ما شئت، ولا قوة إلاَّ بك، لن يصيبَنا إلاّ ما كتب اله لنا هو مولانا وعلى اله فليتوكل المؤمنون، حسبي اللّ لا إله إلاّ هو ، اللهم فاطر السموات والأرض، أنت وليّي في الدنيا

والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين" . وعن
 ودعا بهذا الدعاء عند ركوبه، فغرق فعلَيَّ دِيتُه! قال الراوي: فركبت سنجاراً مـع نـحو عشرين مركبـاً، فعصفت علينا ضربة ريح شديدة، فغرقت كلها إلاّ المركب الذي كنت فيه، وهو هذا: بسم الله، الملك الله، اللهم يامن له السموات السبع طائعة، والأرضون السبع خاضعة، والجبال الشامخات خاشعة، والبحار الزاخرات خائفة، احفظني وأنت خير حفظاً، وأنت أرحم الراحمين، اله حق قدره والأرض جـميعاً قبضته يوم القـيامة والسمْوات مطوَّيات بيـمينه، سبحانه وتعالى عـى عـا


 جبريل؟ إذا كانت لك حاجة إلى بخيل أو شحيح أو إلى سلطان جائر أو غريم فاحش تخاف فحشش فقل : اللهمم إنك أنت العزيز الكبير، وأنا عبدك الضعيف الذليلـ، الذي لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم سخر لي فلاناً

كما سخرت فرعون لموسى، وليّن لي قلبه كما لَيَنْتَ
 قبضتك، وقلبُه في يَدك، جلَّ ثناءُ وجهك يا يا أرحم


 وئب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهمـا بيده من خلفـه أخذلاً رفيقاً ويضعهمها على الأرض، فإِذا عَادَ عَأْمَا حتى قضى صالْى صاته أقعدهما على فخذه . قال : فقمت إليه فقلت : عإيا رسول اله
 فمكث ضَوْؤهَا حتى دَخَا وعن بُحَيْرة قال: استوهب عمي خراش من رسول اله عندنا. . وكان عمر يقول : أخرجوها إليّ فنملؤها من
 ووجهه، ثـم إن سارقاً عَدَا علينا فسرقها مـع متاع لنا ، فجاءنا عمر بعدما سُرقت فسألنا أن نخرجها له، فقلنا فـا فا أمير المؤمنين : سُرِفَتْ في متاع لنا! فقال : للَّه أبوه

فائدة: رأيت فيت سفينة لسيلدي Rالتحبيب الإمام العارف باله عبد اللَّه بن حسين بلفقيه ما نَصُّه: كان الشيخ الفاضل الذائق عبد الكريم بن الفقيه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اله يقول: إنَّ والده أحمد المذكور كان يحجر من قراءة الطرائفية في كل مسجد له عليه يد، قال: وزرت مرة السيد العارف باله الشيخ علوي بن عبد الله العيدروس ـ نفع الله به ـ فقال : أبوك الذي يمنع من قراءة الطرائفية، لو ذاق قولَّلَ منها :
 لم يمنع منها انتهى.

قال الحبيب عبد الله بن حسين، والشيخ الفقيه أحمد غير خافِ فضلُه، أخبرني بعض أهل الفضل والعلم، أنه كان من أهل الخطوة، شوهد منه ذلك ما بين تريم وسيون، ويدل لطريقة الفقيه أحمد المذكور آيات
 أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهج ولا شك أنَّ الغَزَلَ


وذكر سيلي الحبيب علوي بن أحمد بن حسن الحداد في كتابه (المواهبُ والمنن) أن الحبيب علي بن حسن العطاس ذكر في الـجزء الثاني من كتابه (القرطاس) ما نصه: وقال الفقيه أحمد بن علي السُّرددي : حدثني الفقيه السيد مـحمد الـي بن أحمد البختيج عن الفقيه الإمام السيد محمدل بن بي الضحجاعي بإسناده يرفعه إلى النبي خلف جنازة لا إله إلاّ اللَّه العافي بعد قدرته، لا إله إلا الله الباقي بعد فناء خلقه، لا إله إلا الله كل شيء ها هالكُ إلاّ وجهَه، له الحكم وإليه ترجعون غفر الله للميت، ولقائلها، ولمن شيع الـجنازة، وللقرية التي خرج منها، وللمقبرة التي قُبر فيها!" . . وقال بعضى العلماء: رأيتُ في بعض التعاليق أنه روي عن سيدنا عيسى - عليه الصلاة والسلام - من قال ذلك خلف جن جنازة، غنر الله ذنوبه، ولو كانت كذنوب رجل يخرج في آخر الزمان
 ما ذنوب عبد الملك بن مروان؟ قال يخطي خطايا تملأ ما بين السماء والأرض، ثم قال قال وأجمع العلماء على

أنها توليته الحجاج بن يوسف: ـُم ذكر الحبيب علوي بن أحمد الحداد الن جلده الحبين الحسن كان يقول إني حفظت هذين الحديثين من كتاب (مسند الفردوس) وسني نحو خمسس سنين . . الأول : امن قال عند رؤيته الجنازة والميّت فيها . . لا إله إلاّ الله العافي بعد قدرته، لا إله إلاّ الهه الباقي بعد فناء خلقه، لا إله
 تُرْجَعون، غفر الله له وللميت، ولمن عند الجن الجنازة"). والحديث الثاني : امن قال ثلاث مرات ون يوم الشُّلاثاء : اللهم يا كافي البلاء إكفنا البلاء قبل نزوله مــن السماء، ،
 اللَّه . . يا اللَّه سبع مرات في كل مرة من الثلاث، من قال ذلك لـم ينزل عليه بلاء إلى دورة الثلاثاء الثاني، يُحْفظ من الثلاثاء إلى الثلاثاء|)! انتهى .

وذَكر ابن ظهيره في كتابه (نشر العبير في مناقب الشيخ عبد الكبير بن عبد الله بن محمد المعروف بأبي حميد الصَّحابي) : أنه ولد سنة أربع وتسعين وسبعمائة بحضرموت في عصر الشيخ عبد الرحمن السقاف، وألنَّ لشيخ الإسلام السيوطي فيه اعتقاد، وأنه نقل في مؤلف

له سماه (تأييل الخرقة العِلْمِيَّة في طريقَ الشاذلية)، أن الشيخ عبد الكبير المذكور سئل عن البيت الـيت المنسوب

إلى الشيّخ عمر ابن الفارض : وإذا سـألـــك أن أراكا حـــــــــــة فاسمـح ولا تجعل جوابي لن ترى فقال ليس هذا من كلام الشيـخ عمر، فإنَّ الشيخ عمر كان عارفاً، قال بعض الفضاءاء : وكان الأمر كما ذكر الشيخ، فإنَّ القصيدة وُجِدَتْ في ديوان الأنداري، وهو متقدم على الشيخ عمر ابن الفارض، وذكر أيضاً أن الشيخ عبد الكبير قال للهروي ما معنى الظلـم؟ فقال له : وضع الشيء في غير مـحلّه . فقال له الشيخ عبد الكبير : القلب موضع ذكر الله، فَأيُّ شيءٍ وُضع فيه غيره فهو ظلمّ، قال وكان يقول في علم الهـ بالغيب: إن ذلك بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إليه تعالى، فالغيب عنده معلوم، إذ لا يغيب عنه شيء إن
 البراري والقفار نحواً من عشرين سنة، ثم جـه جاور بـمكة حتى مات سنة 179، ودفن في تربة الشبيكة رحمه الله . وَرَوَى سيدنا الشيخن علي بن أبي بكر في (معارج الهداية) عن بعض أهل الولايات، ارتفاعُ الأصوات،

في بيوت العبادات، بحسن النيات، وصفاء الطويات،
يَحِلُ ما عقدته الأفالكُ الْدائرانت
ومما كتبه الشيخ العارف باله حسن بن عوض مخدَّم من كلام شيخه الحبيب العارف باله أبي بكر بن عبد الله العطاس في ضحوة يوم الاثنين الخامس والعشرين من جمادى الآخرة، سادس شهور عام إحـى وتـمانين ومائتـين وألف، وهن وهو عام وفـا وفاته
 الدعوى كثروا جم، دعوى بلا حقيقة، وعلامة الولي
 الله، ولا تتحقق الولاية في أحد ظاهراً إلاّ بأن يعرض نفسه على (الرسالة القشيرية) وما فيها، وعلى أهلها وإلى فإن
 مغرور أحمق منافق ضال، وإفساده للناس أكثر من إصالاحه لهمّ، وكل من ادّعى الولاية ولـم يفطم نفسه عن محبوباتها ومألوفاتها قهراً، فليس بوعلي الصني أصلاً، بل هو الـمنافق الـخالص، وكثير في زمانـا ومنا مَنْ ادّعى
 بمحجرد اللفظ والكتابة، ثم قال : قال بامخرمة:

## لَمَا بَلَفْنا بالنفوس مـا شَتْ نِلنا المـنـن

وكل من اتبع نفسته وأعطاها ما تُشتهي فهو من الذين قال فيهم رب العزة ولاكلَّ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون)، والزهد في الدنيا وفيما في أيدي الناس أول مقام الولاية. انتهى ما كتبه الشيخ حسن في ذلك اليوم المبارك. ومن الرسالة القشيرية : سئل أبو عبد الله القرشي عن التوكل فقال: التعلق باله تعالى في كل حال، فقال السائل : زدني؟ فقال: ترك كل سبب يوصل إلى سَبَب؛ حتى يكون الحق هو المتولي لذلك. ومنها قال علي العطار : مررت بالبصرة في بعض الشوارع، فإذا مشايخ قعود وصبيان يلعبون، فقلت: أما تستحون من هؤلاء المشايخ؟ فقال صبي منهم : هؤلاء المشُايخ قلَّ وَرَعُُم، فَقَلَّت هَيْبَهُهم! وهذه مسألة فقهيَّة كثيرة الوقوع، أحببت إبناتها

قال الشيخ منصور الطبلاوي: سئل شيخنا ابن قاسم عن امرأة شافعية المذهب، طافت للإفاضة بغير سُتْرة جاهلة بذلك، أو ناسية، ثم توجهت إلى بلاد

اليمن، فنكحت شخصاً ...تم تبين لها فساد طوافها،
 وتتبين صحة النكاح. . وليُضَمَّن صحة التقليد بعد العمل ، فأفتىن رحمه اللَّه تعالى بالصحَّة، وأنه لا محظور في ذلك ولمّا سمعت عنه ذلك اجتمـعت بـه ؛ لأني كنت أحفظ عنه خالافه في العام الذي قبله، فقال : هذا هو الذي الذي أعتقده، وأفتى به بعض الأفاضل أيضاً تبعاً له، وهي وهي مسألةٌ مهمة، كثيرة الوقوع وأشباهها . ومراده بأشباهها : كل ما كان مخالفاً لـمذهب الشافعي مثلاً، وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة، فإذا فعله على وجه فاسد عند الشافعي وصحيح عند غيره، ثم علـم بالدال

 أنذ إثم الإقدام باقٍ حيث فَعَلَهُ عاملاً. انتهى علمي الشبر املسي ومن كالم سيدي العارف بـاله وجيه الدين عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس قوله - رضي الله عنه - إعلم أن مكاشفـات القلوب بذكر لا إله إلآّ اله، ،

ومكاشفات الأرواح بذكر اللَّهُ اللّه، ومكاشفات الأسرار
 مغناطيس الأرواح، وهو مغناطيس الأسرار والقلب والروح، والسر بمنزلة دُرَّة في صدفة في حُحقَّة. . فالحقة بمتزلة القلب، والصدفة بمتزلة الروح، والدرة بمتزلة السر، وإن شُت قلتَ بمتزلة طائر في قفص في بيت، فالبيت بمتزلة القلب، والقفص بمنزلة الروح، والطائر بمنزلة السر . فمهما لم تصل إلى البيت لم تصل إلى القفص، ومهما لم تصل إلى القفص لم تم تصل إلى الـى الطائر، وكذلك مهما لم تصل إلى القلب لم تصل إلى إلى الروح؛ ومهما لم تصل إلى الروح لم تصل إلى الـى السر ؛ فإذا وصلت إلى البيت فقد وصلت إلى عالم القلى الـلى المب، وإذا وصلت إلى عالم القلوب فقد وصلت إلى إلى عالم الملكوت المقابل لعالم المُلك الذي هو عالم الثـلـيادة، وإذا وصلت إلى القفص فقد وصلت إلى عالم الأرواح، فإذا وصلت إلى عالم الأرواح، فقد وصلت إلى عالم الجبروت، وإذا وصلت إلى الطائر فقد وصلت إلى عالـى إلى الأسرار، وإذا وصلت إلى عالم الأسرار فقد وصلت إلى الـى عالم اللاهوت، . وهذا التـبيه يُنْهِم أن دائرة السر أصغر

الكل، وليس كذلك؛ بل هي أوسع الكل! ويليها في الوسع دائرة الروح، تم فنيت عن عالـم الثههادة. وهو عالـم الـمُلك الذي تقدم ذكره، وغبت عنه بدخولك في عالمم الملكوت، يصير عالم الثشهادة غائباً عنك، وعالـم الغيوب الذي هو عو عالـم الملكوت شهادة لك، أي تكون معايناً له تراه بعين
 الملكوت ما يُرى بعين البصيرة! وهذا عندهم هو الفناء الأول، هذا ولا يزال الساللك في سيره ملازماً على إقباله؛ حتى يقطع هذا العالم لأنه حجاب، وكا وكما أن الوقوف مع عالـم الملك حجاب، كذلك الوقوف مع عالم الملكوت حجاب! غير أنّ الأول حجاب ظلمـاني، والثاني حجاب نوراني، وأكثر ما يحتاج السالك إلى المشايخ في قطع هذا الحجاب، ففإنه عند ظهوره ربـما ظن السالك أنه وصل إلى المقصود فيسكن إليه، فينحجب به، وينقطع • فإذا جاوز عالـم الـملكوت دخل في عالـم الجبروت، وهذا العالم غيب بالنسبة إلى عالم الملكوت، فيصير عالم الملكوت له غيباً، وعالـم الجبروت له شهادة. وهذا مبدأ الفناء الثاني .

هذا ولا يزال مستمراً على سلوكه، ملازماً على إقباله، حتى يدخل حضرة الل(هوت، وتها وها هو كمال الفنا، ويسمى فناء الفنا، فيفنى عن الخلق، ويفنّ عن فنائه، وهذا هو منتهي فناء سير السالكين، وهو الفناء المحنض .. ومن هنا يرجع إلى عالم البقاء المعبر عنه أيضاً بالفرق الثاني، وبالصحو بعد المحو، ويُعَبَّر عنه
 الكثرة في الوحدة، واعتبارها فيها، ويعبر عنه أيضاً بمحو المحو، وفناء الفناء الذي هو عين البقاء، وبجمع الجممع وشهود الوحدة في الكثرة. . والكثرة في الوحدة، فيحصل له شهود التفرقة في عين الجمع، بحيث لا يكون أحدهما حجاباً عن الآخر، فصاحب هذا المقام لا يحجبُهُ الحق عن الخلق، ولا ولا الخلق عن الحق، بل يشهد الحق في الخلق، والخلق في الحق؛ فيعطي كل ذي حت حقه، وأما من شهد الظاهر فقط فإنه فني به عن المظهر؛ فلم يشهد، وهذا هو هو صا صاحب الجمع والاستهلاك والاضمححلال في الذات، والبحث والفناء وهو صاحب السير من الخلق إلى الحق، وهذه المتزلة هي المعبر عنها بالولاية. وكذا من شهد المظهر

فقط؛ فإنه فني عن الظاهر فلم يشّهل وهذا هو صاحب الفرق الأول، وأما من
 وهو الراجـع من الحت إلى الـخـلق، مـع وجود حقاني . . وهذه المنزلة هي المني المعبر عنها بالنبوّة في في النبي، والبقاء والتكميل في الولي، فصاحب المي هذا المقام هو الذي له من كل المقامات واردات، وفي كل كل الحضرات له مشاهدات، ومن كل كل الأسماء عليه تجليات. . فتارة يتكلم بلسان الحقيقة مع الاستهلاك الصِرف، وتارة يتكلم بلسان الصحو الثاني صِرْفأ، أو مع شيء من السكر، وهو الذي يصلح للإرشاد؛ لأنَّ هذا

 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه مقام دعاء الخلق إلى الله باله، وهو المشار إليه مـع مقام الولاية الام بقوله
 الثاني، وإن وقع فيه كلام علماء الظاهر، وقد وقد تَدَاوَلَّنهُ في كتبهم علماء الباطن ولنا أسوة بهم، ولعله صح

عندهم من طريق الكششف كـحديث: (اكنت كنزاً
 الأكبر قُدِّس سره في الفتوحات المكية. انتهىي.
(فائدة) الطريقة العيدروسية في الذكر هي أن
 عشر مرة، ثم هو اثني عشر مرة، ثم لا إله إلا اله محمد رسول الش ثلاث مرات، وتقول في الثالثة وَّ اللهم شَبْت علمها في قلبي، واغفر لي ذنبي، واغير واغير للمؤمنين والمؤمنات وقل الحمد لشا وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم حققني بحقائقها ورقائقها ودقائقها، وأحيني عليها يا حي، وأمتني عليها يا مميت، وابعثني عليها يا باعث، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ومن كلام سيدي الشيخ الإمام العارف باله أحمد الرفاعي قوله ـ رضي الهَ عنه _: مَنْ كمُل أَنِتْتْ نفسُهُ من كل شيء غير ربه. (وقوله): ما شم رائحة المعرفة من افتخر بأبيه

وأمه، وخاله وعمه، وماله ورجاله!


(وقوله) : ثلاث خصال من كُنَّ فيه لا يكون وَلِّاً
إلآّ إذا طهره الله منهن : الحُمقَ والُُجُب والبخل .
(وقوله) : الظلم حرص الرجل على الـمراتب الكاذبة الدنيوية، ومنها أنْ يُحبَّ الارتفاع على الـى أخيه بكلمة أو جلسة لا حقَّ له بها، وعلى وعلى ذلك تُقاس

الـمراتب.
(وقوله) : نعم الرفيق في بلاد الله تقوى الله .
(وقوله): لن يصل العبد إلى مرتبة أهل الكمال
وفيه بقيّةٌ من حروف أنا!
(وقوله): إذا رأيت الرجل يطير في الهواء؛
فلا تعتبره حتى تزنه بميزان الشرع.
(وقوله): لا يَتِمُّ نظامُ رجل أقامه اله مَظهراً
للشَّرّ؛ لأنَّ الله لو أراد أن يتم نظامه لـما أقامه مظهراً
فيما يكرهه.

ومن كالم الشُيخ الإمام سلمان أهل البيت،
 الله عنه _: قال الشّيخ عبد الخالق بن علي الـمِزْجَاجي : كل شريف غارق في شرف نَسَبه إلاّ بني الشيت علي
 أولاده، وهي عدم إقامة الرسوم، مع وجود تحه الأعمال والعلوم، وقد سمعت سيدي الشيخ الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمّن البار الأخير - نفع اله به - يقول: إنه اجتمـع بالشيخ العارف باله أحمد بن

 سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وذريته، وطريقتهم - نفع الله بهم - وبالغ في ذلك، وكان مـن
 المقدم قال : فَلَمَّا خرجنا من عنـا عنده أتينا إلى سيدي أحمد بن علي البحر، وكان بيته في طرف البـلد المذكورة، بعيداً من البيت النازل فيه الشيخ ألحمد المذكور. . قال : فأول ما قال لنا : أتيتم من عند الشيخ أحمد الموقري؟ فقلت له : نعم. فقال : وأثنى على

ساداتنا العلويين؟ فقلنا له: كان ذلك! فقال : هو ساداتنا آل باعلوي سالاطين، ونحن وكان اللسيد أحمد البحر المذكور من أرباب الكشف، ومن الآخذين عن النبي

انتهى
وقال سيدي الإمام الحبيب أحمد بن حسن العطاس : رأيت سيدنا علي بن أبي طالب ـ كرم اله وجهه - بين الركن والمقام حول البيت، فعلَّمني كيفية لبس الرداء. . بأن أرسل طرفاً منه على الكتف الأيمن إلى الصدر، وأديره خلف الظهر وتحت الإبط، وأرسل
 الأيمن يُقْبل، والأيسر يُُبر . ثـم سألته أن يعلمني شيئاً من الأدعية، فلقنتي هُذا الدعاء : اللهم إنّا ضَمَّنَّاكَ أنفُسَنَا وأموالَنا، وأولادَنا وأهْلِيْنا، وذوي أرحامنا، ومَنْ أحاطت
 ما أنعمْتَ به علينا، فكن لنا ولهـم حافِظاً يا خيرَ مُسْتَوْدَع وِع في الدين والدنيا والآخرة، آمين. وهذا الدعاء المبارك لسيدي الحبيب أحمد بن

 على سيدنا محمد
 تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد ؤِّنِّ، وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد بُّ محمد وَ وَ الأول والآخِر، والظاهر والباطن، والسر والعلانية، والـيقظة والـمنام، والـحياة والـــمات، فراتي الـدنـيـا والآخرة، في لطف وعافية.

وله ـ رضي اله عنه ـ هذا التحصين المبارك، تحمين
حَصَّنُ نفسي وأهلي، ومالي وعِرضي، ووديني ودنيا ونياي وبارين
 وظاهري وباطني وسرّي وعلانيتي، وزماني وميكي ومكاني،
 به النبيون والمرسلون والأولياء والصالـحون أنفسَهم

 وظاهرهـم وباطنهم، وسرّهم وعلانيتهم، وزمانهم

ومكانَهمّ ووقتَهم وأهلَ وقتهمه في الدين والدنيا والآخرة، وحسبنا الها ونعم سيدنا محمد وآله وصححبه وسلمم. وهْذه فائدة عظيمة، وبُشْرىن جسيمة تتعلَّقُ بالنساء، فينبني أن تتلى عليهن في الصباح والمساء، روى ابن عباس - رضي اله عنهما - قال : جاءت امرأة إلى
 النساء إليك، ما من امرأة تسمع مقالتي إلى يوم القيامة


 يُرْزقون، وإن ماتوا وقع أجرهم على الله، ونحن النساء
 الأجر؟ فقال: (ايا وافدة النساء! أبلغي من لقيتِ من النساء أن طاعة الزوج، والاعتراف بحقه تعدل ذلك كُلَّه|! !

وأخرج ابن عساكر وابن منده، والبيهتي في (شُعَب الإيمان) أن أسماء بنتَ يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل، أتت النبي يـا رسول الهّ: أنـا وافـدة النساء إليكـ، واعلَمْ، نفسي

لك الفداء أنه ما من امر أة كانت في شرق ولا غرب
 رأيي ان الله بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلْهك، وإنَّا مَعْشر النساء محصورات مقصورات قوات قواعد بيوتكمْ، ومَقْضَىن شهواتكمب، وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فَضَلْتُم علينا بالـُجمَع والجماعاته وات وعيادة المرضى وشهود الجنائز، والحج بعد الحج من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجّاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكمه، وغزلنا لكم أثوابكم، ورَبَّيْنا لكم أولادكمه، أَفَما نُشَارِكُكم
 بوجهه كله ثم قال : (هل سمعتم مَقالَة امرأة قط أحسن من مسألتها عن أمر دينها مِنْ هذهِ




وتكبِّرٍ استبشاراً. .

وقال

فصالها كالمُرَابط في سبيل الله، وإنْ مَاتَتْ فيما بين ذلك فلها أجر ثههد"، وفي ورواية عنه عليه الصالة والسلام: (المرأة إذا حَمَلَتْ كان لها مثل أجر الصائم القائم المُحْبت المحجاهد في سبيل الشه، وإذا ضربها
 وَضَعَتْ كان لها بكا بِل مَصَّةٍ أو رضعة أجر نَفْسِ تحييها، فإذا فَطَمَتْ ضَرب الملك على منكَبَبْها، ، وقال استأنفي العـمل"، وورد: "أن رجـلاً قال:
 مرحباً بسيّدي وسَيّد أهل بيتي، وإذا رأتني حزيناً قالت :
 (أخبرها أنها عاملة من عُمَال الله، ولها ولها نصف أجر المُججاهد)!

ولنقبض عِنان القلم عن كتابة ما وَعَذْنا به من الفوائد فإنها كثيرة، واستقصاؤها من الأمور العسيرة، ونخاف على القارىء من الملل والملام. إذا طال

 أورده سيدنا الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وقال فيه

الإمام المستغفري: ما رَأيتُ حديثاً أجمَعَ وأُْمْلَ


روُي عن سيدنا خالد بن الوليد ـ رضي اله عنه ـ ـ ديث


 الناس؟ فقال أريد أن أكون أغنى الناس. قال: پاكن قانعاً تكن أغنى الناس". قال: : (أحِبُ أن أكون أعدل الناس، قالِ قال : (أأحِبَّ للناس ما تُحب لنفسك تكنن أعدلَ الناس" . قال : أحِبُّ أن أكون خَيْر الناس، قال : (اكن نافعاً للناس تكن خير الناس" . قال : أحبُّ أن أكون أخَصَّ الناس إلى الهه. قال: (أكثر ذكر اله تكن أخَصَّ الناس إلى الهّه).
 يكمل إيمانك") . قال: أحِبُّ أن أكونَ من المحسنين .
 يراك تكن من المحسنين" . قال : أحِبُّ أنْ أكونَ من



الذنوب، قال
 النور، قال تُحْسَرْ يوم القِيامة في النور" . قال : أحب أن أن يرحمني ربي يوم القيامة، قال عبادَهُ يرحمك ربك يوم القيامة"، قال : أحب أن تقلَّ
 قال: أحب أن أكون أكرم الناس، قال
 أُحِبّ أن أكون أقوى الناس، قال : (اتوكل على اله تكن أقوى الناس" . قال : أحب أن يوسع اله علي في
 الرزق"، قال: أحِبُّ أن أكون من أحباب الله ورسوله، قال أحبابهماها. . قال: أحب أن أكون آمناً من سخط اله تعالى يوم القيامة، قال: ״الا تغضب على أحد من خلق اله تكن آمناً من سخط اله يوم القيامة"ا . قال : أحِبُ أن
 تُستجبْ دعوتك"، قال: أحِبُّ أن لا يفضحني اله
 يفضحَك ربك يوم القيامة)ا . قال : أحب أن يسترني ربي يوم القيامة، قال يوم القيامة)، قال : ما الذي يُنجّي من الذنوبج؟ أو قال قال : من الخطايا؟ قال
 الخُلُق والتواضع، والصَّبر على البلاء" . قال : أي سيئة
 المطاع" . قال: ما الذي يُسِكُن غضب الرب في في الدنيا

 في الدنيا على البلاء والمصائب") ! . انتهى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، على ما هدانا له من كتابة هذه الإفادات، وما كا كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا اله رب البريات، إدخالاً للسُّرور على قلوب الطالبين لها من خيار السادات، وإلاًّ فقد قالِ سيدنا الحبيب الإمام العارف بالله عبداله بن حسين بن طاهر : ما قطع بالناس عن العمل عدم الوصايا، ولا عدم


وكتب العلماء بالشه، ولكن قطع بهم اتّباع الهوى' وحُبُ

 عليه منها الآفات المفسدة للأعمال، ونسأل اله أن ينفعَنا بـما علِمناه، وما فهمناه، وما سمعناه، وما كتبناه، ويجعل هُذا التذكير حجةً لنا لا حُجَّةً علينا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويفتح علينا وعلى جميع الطالبين فتوح العارفين، ويفقهنا في الدين، ولين
 الصالحين، وصلى الها وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين
 عما يصفون، وسالِّ على المرسلين، والحمد لهّ رب . العالمين

وهذه أبيات شِبْرِيَّة تحتوي على تاريخ العام الذي كتبنا فيه هُذه الوصية، تكون مسك الختام لما تقدم من الدُّرَر البهيَّة:

 للؤُنِ تاريخ الوصبي


 نَــنــل مــنـــُ والـــــنـــــــن


تــد خــؤى' الـــُـُـْرُ الــحـــــــنْ إجازته


للكل فيما لِ الوصية
 OV Irr.

11 (1791 a د)











وكان الفراغ من كتابة نثره ونظمه عشية يوم
 ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعين، من هجرة سيدنا محمد الصادق الأمين، صلَّلى اله عليه وعلى آله آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين * * *

0
مقدمة المؤلف
صورة صفحات من الكتاب بخط المؤلف رمه الله تعالى .......

Y0 قصيدة في مدح المؤلف المبيب أبي بكر عطاس الـمبشي وآل البيتِ خV ....................................................... ذV ...................................... ذكر سبب التأليف وتارئه
rq
تسمية المؤلّف

$r$
الشروع في الوصية
rr ذكر الآيات والآثار في معرفة الإلَ المعبود
r\& ذكر شيء من النعم العامة
ذه ذكر النعمة الماصة بأهل البيت وهي الإنتساب إلى النبي
$r 7$ ذكر شيء من كلام الحبيب أحمد باجحدب
rq الحث على الشكر مع بيان معنى الشكر
rv الحث على طلب العلم النافع
r^
التحذير من العلم الذي لا ينفع
r الترغيب في التزوُّج والتحذير من العزوبة
\&1 أحاديث في العلم \&1 الحد على قراءة بعض كتب المذهب والتوحيد

الحث على المحافظة على الصلوات الـمس والنوافل والوتر والضحى

نبذة من سيرة الشيخ عبد الرهن بن علي بن أبي بكر السكران . 1 هو or ذكر صلاة الفردوس
الحث على الإتيان بالأذكار المعروفة بعد الصلوات وغيرها ما حث
or
عليه
77
الحـث على الإستغفار
ذكر حديث سويد بن غُفلة في قصة سيدنا علي وسيدتنا فاطمة

V7 . . . الحث على المحافظة على الآداب المحمدية وتربية الأولاد عليها التحذير من إدخال الأولاد والبنات مدارس اليهود والنصارىن .. VV كلام السيد أمد بن إدريس المغربي عن المدارس va الترغيب في زواج البنت الصالمة

$11 \varepsilon$ ذكر صلة الأرحام وكلام سيدي أمدل الرفاعي
 ذكر تصيدة الثـيخ عبد الرحمن بن الــيخ علي في زيأرة من بتربة
111
تريم
اY•............................................لأمر بالعفو عن الناس
Iry أبيات حيص بيص الشاعر
تصة بنت حاتم طي . . . . . ..................................
lre إصالح ذات الين
ro حسن الظن باله وبعباده المسلمين

آداب دخول الحرمين الشُريفين والمجاورة بهما
1re ذكر حجة بعض الأولياء
irv الحث على القيام بالأسحار

1r^. قصيدة الإمام العدني في قيام الأسحار
ira. خاتمة الوصية في ذكر فوائد نفيسة
IVo................. حديث سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه
أبيات للمؤلف في تاريخ الوصبة . IVA.................................
إجازته للكل في ما في | هذه الوصية رضي الله عنه وأرضاه . IVA .

