> محمداُبوُوْرُجِة

## 

$$
\text { \} }
$$

为
كَاُرأفتَ






أما بعد فلقد طلب إلى أن أكتب كمابآ فن المذاهب الإسلامية ، أتوخى

 الأدوار الفــري ية اللذاهب الإسالامية . . .

وإن المذاهب الإسلاهية لما مناح دختلفة الآجاه .





ومن| مذاهب فى ( السياسة ) ، كلاختلاف حول اختيار المليفة، ونذكر


وهنا ( المذاهب المةّهة ) النى نظمت العلاة




 قنم خاص فن كتاب هستقل وهو الجز • الثانى لهذا الـكناب .

 محد أبو زهرة

## 人

1

 لايسع أحدآ أن ينـكر ها ، ولا يسع الناس ألا أن يختلفوا فيها ا . . . الاخختلاف الفـكرى بين الناس :



 خطا الانسان خطرات فى سبيل المدنية والخضارات اتسعت فر جات الـالاف حتى تولدت من هذا الـالاف المذاهب الفلسفية والاجتّاعية والاقتصادية الاختلفة

 غ


 والقد قال
 بل أصاب كل إنسان جهة . ومثال ذلك عيان انطلموا إلى فيل ، وأخذ









 كز الزاع !
اختلاف الرغبات والثهو ات والاُمز جهة :

ع - د عن أسباب الاختلاف بين الثاس اختالاف "الرغبات والثّهو ات ،

النفسية ، و القد قال ، السبينوزا ) :

 و ولقد قال ( وليم جيمس ) :

الاختلاف بين الاُهزجهَ ه، أيضأ شا أه فى ميدان الأدب والفن والمكمة )
اختلاف الاتجاه :
0


وتـكون آراهه سائزة فى هذا الاتجاه ، ولقد جاء فـ ه و رسائل إخوان الصفا ، ف الجز• الثالث فن هذا المقام
الحما


 ولا تشبه قياسانته فی الطبيعيات ، ولا الإلميات ! .... c .




 فقط . وعلاه الــكلام ينطلقون وراه الأُقيسة العقلية البُردة .
تقلِد السا)بقين :

 تو جr


 لا يشعر ! ...

وإنه ينشا عن التقليد التچصب ، فإن قدسية الآراه الت يقلدها الشيخص تدفعه إلى التعصب لا ه ، وحيث كان التعصب الشديد . كان الاختناف

 ما يكون سبب الثنغب توة الإيإن ! . .

اختالف المدارك :
V




و القد جاه فـ، د ر سائل إخو ان الصفا ، :



إدرا كاتبم اختلفت آراواو و واعتقادآهم بكسب ذلك ، .

وذلك حق لاريب فيه : فاختلاف المدارك ، وطبانع الهيةول سبب



الرياسة و حب السلطان :





حب الرياسة والسـلطان . .


 صلى الته عليه وسلم فِّا روى عنه .
, أخوف ها أخاف على أمتى دجل منافت عليم المسان غير حكيم القلب .

ج
 أَسباب الاخختلاف الى لاتختلف بإفليم ، ولا بو ضو

ظاهرة فـ كـل ما يختلف فـيه .
و هناك أسباب خاصة لاختلاف المسليين فى آرأمّ I . .

## CRH:



أولهما - أن هذا الاختانلا






 الأركان ولا الأْصول العامة

 بنب جحش ، أنما قالت :

 بين المسلين من خلاف من بعده . ويروى أن الُنج صلى الته عليهه وسلم قال :


 في كتا به ألما الشمامخ :











11 - وهنا يسآل سائل : لمـاذا اختلف المسلمون بعد البي صلى الهـه
 ما إن أخذوا به لن يضلوا أبدآ ، فقد ترك فيهم كتاب الته وسنة رسوله

صلى الته عليه وسلم ؟ . .
والجواب عن ذلاك أن أسباب الاختلاف كانت كميرة ، والاختلاف

 ولغذكر بیض أسباب الهخلاف بنوعيه

العصبية العر بيـة :
 الأمهة , فإن الإسالم قد حارب الیصبية فن نصوص القرآن والسنة هن همّل :9وه
(1) الاعتصام للـاطبي ج

وتول لالني صلى الته عليه وسلم :
, لِس منا من دعا إلى عصبية ، و وقهل :








التـاز ع على الخالاف :
( IT

 ,





 الى , خوارج ه و ه شيعة ، وجماعات أخر .
 فن الإسلام




 أهى شئ• غير الدات أم هى والذات شیع واحد .




 الاقام ابن حزم فزالفصل :













ترجهة الفلسغة :




 اللين ظار وا فـ د اليو نان ، و و الرومان ، .




 | المقلية البُردة

## التعرض لبحش كشير من المسائل الغامضة :









## :

(القص - IV
 في أذهان الناس من خر افات وأساطير ، بعضما مأخو


 وإن القصص ڤف كل صوره التى ظهرت فى ذلك العصر كان أف.ـكارآ غير ناضمهة



 ورود المتشا!به في القرآن الـکريم :
، الال


 .





v: آل عمران

هد يتتا ، وهب لنا من لد الك رحمة ا ه . . . استنباط الأححكام النر عية
19


 من المعرف بالنظر والفخص ، و قد تشعبت بين أيدى إلدار سين طارق تعرف
 أو أثر الصحابى صح عغده .



 هدى الخالاف بين المسلمهن



 وإن الخلاف بين المسلمينقد كن له مظر ان : أحدهماعملى ، والآخر علم:


 حو ادث اللناريخ السياسى يسجلها ، ويوضح أسبابها العلمية وير بط بين الأسباب والنتانُ فِّها

ولا








 وهكذا بُد التفاعل بين المذاهب السياسية ، والمو ادث الو اقعة اشتد حتى صار بأس المسلمين بينهم شُديداً .

ال ا







 ون أ كثر الأحيانِ يكون ظالماً .

 ( )





 حتى إن كل فريق من الختلفلين يقول : رأينا صواب يكتمل الخطأ ، ورأى






 ,



 هيدان القتال ، فنازل (المقنع الخراسانى ) الذى كان وداه تلان اللك الدعوات
المنحرفة .

با - ومهما يكن مقدار الخالاف النظرى - سواه أ كان فان فـ اللسياسة



من أصوه التى لا بكال لإنكارها ، والتى تعده هن أركان الإسلام التى يقوم عليا بناوْه .



 (







ومذاهب فقجية كانت خيرا أ وبر كه .






كَّا يصلون وراه هن يوهمهم الصلاة .

 ون النفس ونى المال فى دأرة الثر ع الإسلاثى
 وملك ن:وى ، فقال :




 وسـياسة الدنيا ،

 وما دام الأساس التسلط ، فأساس الخـيم هو الرغبة الثشذصية اللمالك ، وإن
 فو ملاك السيأسة ، وإن كان الأساس هو الدين فهو الخالوة .

ا




 الثابتا

وإن قيام الخخلافة على هذا الألصـل اللنى ذكره , ابن خلدون ، والنى




 يدعى من دصـالح فى عرمات فو باططل ، وهى هصطالح ظاهرة •
 عليه المذاهب السي! بية فى الإسلام ، لا فرق بين مذهب ومذهب ، ويةول فى ذلك , ابن حزم ه :


 حاشا لالنجدات من الخوارج • فإنه قالوا : لا يلمز على الناس فرض الإمامة ،




 وإيكاب الإمامة .

 إمام يصلح أن يكون خليفة عن الني صلى آه عليه وسلم . ولا ولا







ولأنه لا بد من إمرة - كما يقول إمام الهدى > على ه رضى الته عنه ـ ـ




بواضع اختلاف المذاهب السياسية :
 الاخختلاف كن يدور حول أتطاب أربعة : أولا : جواز إقامة خليفتين






 من هذه الفرق .



 . بكو الاة المحث والدراسة .

 ويو صل كل رأى ، ويتعرف أتـاع كل واحد هن هذه الآراه ، فتـتكون حـينثذ اللذاهب

## ولذلك وجب علينا أن نبين أريـن :


 غم جاه من بعـد ذلاك تـكون الفرق و, المذاهب السياسية في عهد الأمو يين

أدو ار الخالف بشأن الخلانة
7 7










V V وهنا يسآل القارى. لماذا لم يذ كر القرآن أصول الخالافة ؟ أو لم
 و نقول فی الجواب على ذللع :
 والشُودى ، والطاءه لأوليا. الأهم فيا أُحب المؤهن وكره ، إلا أن يؤم . وإن الآيات الدالة على , العدل ، ثابتة قامْة لا بال للثـك فـ دلالها

القو ية القاطهة .






 إلى الهّ والر سول إن كنتم تؤ منون بالنهّ واليوم الآخر .








 .
人 - بعد هذه |التقدمة نقول :













 الثالث ، فقد سكن حت آخر عهر المليفة الثالث .


 من أن تنبّق ، وفوق ذلك شغل المسلون بالجماد في سبيل الته ، والتعاون فـي



-
 الخلفا. . وكان اختيار كل خليفة يغالف اختيار الآخرين .
 الانتخاب المباشر من المسلين . وقد حصل ذلك سريعاَ فى سقيفة بنى ساعدة .

 - من المسلمن

والمـالك الثالث .... أن يرشح الخليفة عدداً يختارون ه من بينهم واحداً



عليه ، و يقدمو أه بالمور المسلمين ليبايعوه . فاختار الستهة , عثّان ، رضى الّه
 ابن الأسود ه وقد وافق هذا الفو يق على ال!يعهة منعآ اللاختالاف .
| 1 - و.

 الأولى لــكـكين المذاهب السياسية . والاُسباب فى هذه الفتن ، أو فـ ظهور الدالاف الحاد في عهد عثّان
كيمرة :
(1) (1) أول هذه الأسباب سماحه لـكـار المباجرين والماهدهـن


 .

فأ قاهم عنده لينتفع هو بنقدهم




تقى ، ومالا مستّاثرآ به . . .




 ,



 —





الذين يستششير هم عمر

 و وند الناقدين • يروى فى ذللك أن عمّان لما أحاط با به اللذين تألموا عليه ،
















 واتهَ ما غن هغلو بين على ها فى أيدين|(1) . .






 ثم كذب على رسول الته صلى التّه عليه وسلم .












 خير لى أن أعزل كل يوم والياً . من أن أبق والياً ظالمـا ساعهة من زمان :


 ذالك يرد الحت إلى iصـابه . ويعزل الولاة المالمالمن - لأدى ذلك إلى بُاته ،








 !









 وكان على وصى عحد ثم قال خاتم النبيين وعلى خاتم الأوصياً. .






 غير دا يظارون ويسرون غير ما يدون .



ن اضافرت هذه الاُسباب ، وكل بعضr| بعضاً ، حتى انتهت بقتل
 رضى الته عنه ، وقيام الـلاف المستحكي فى السيا اسة الإسالمية ونشأت المتاعب الخـتلفة فی ذلك .
وفى ظل هذه الفتّن نبت , المذهب الشثيعى ء وإن كا كن ، أثشيعة ، ومعم
 ونى صدى هذه الفتن الاتى استمرت طول عها عد الإمام على كرم الته و جهه نبت مذهب , الخوارج ه أيضاً .
 وهما هذهبان هتعارضان كما هو الواضح مل سنبين إن شاه المه تهالى ، - نقد وجد بينها المتدلون اللـين سمام التاريخ أهل السنة ، أو الجماءة .

## 

11 - وإنه يبب التبنه إلى أن النالاف السياسى ، أو المذاهب السيأسية قد ا:تدأت سياسية تكغ منز عأ سياسياً ، والـكن طبيعة السياسة الإسالامية


 لجحوث أخرى تتعالت بأصول الدين حول الإيمان والاعتقاد ، فــكان لـــا رأى قأم بذانه في الاعتقاد والإيمان .




,

 الاءتقاء والإيمان ، واهل تفاعل هذين الئوعين من الآراه هو النى أوجد الفر الة في شدتها وعنغا


 (")






 ثاثاثة :
-


التعريف الإجالل rer :
啊




 . فاتسع نطاق المذهب الشي*ى ه ، وكير أنصاره ه .



 هعصوما عن الـكباءُر والصغأر

 وتعالى عليهم








 الر أى ومنوهم ( سعيد بن الهاص )




|لمعتدلين منهم :



















 وقد غن و وتزعرعت فی عه


 اليـت الثبوى .








 الأْر - قْلة فاجرة وذهب دمه كبيطاً ، من غير أن ترعى حرمة دين .






والتقدير •

位











-نفوس هیتنفيه


 فكان المبنت الذى نيتّت فيه أكمثر الفرق الإسالامية . وخصو وـا ما يتصل

العراق الג-كرية .
وفوق ذلك فإن العر اق كا كن همد الدراسات العليـية وفى أهله ذكاه ، وفيهم العهق وقال فيهم , ابن أقى الحديد ، .





 لأذهان أُهل المجاز هـهـه الأذهان

 الأفكار الشيهية في بيتّه . .




 هن المذاهب الفلسفية والدينية السا بقة على الإسالام ، والحضارة الفار الفارسبة الى انتهت بظهور الإسلام .






 (1) (b)



 وغير ها (r) (r)

و

 هذه الألمة ، وقال ( ابن حزم ) فـ الفصل :




الى الأل (r) .



(r) النصل ص ع - س .^1 (r)
 -هن فازس
ورأما الهو دي
 أَو ال إسالمية

 كل الموافقة

## فرق اللذهب الششـيعى






 -وزلا. .
: الس








 .















 المصريون القدهاه فُ الفر اعنة .



كالامنا عن د السبئة ، .
كالخ الخ ابية :





 ,










فرق خارجهة عن الشيهة :
.






الـكيسانية :













سأظالب بدم ألشهيد المظالوم المقتولو سيد المسلمين ، وابن سيد المسلين






وقال للنأس :






居







 س



 ,

共
رهز لlلعلم الإلى




و واه ، ومن هو لْاه ، كيّير عزة إذ يةول :










 بلا شك ضالال مبين . وفساد فن الإعتقاد .


 وو وثشاب بانتقالها من حى إلى أعلى منه .




 - (1)، الإمام حا








"الزيدية :



-






(1) المل والنتحل الثهر ستانى






ابن فاطهة وابن على وقام وهو يیورل :

ميخرق الـكمفين يشكو الجوى
 إن يهـدث الته له دوالة



وهو يقول متهـثالا :


وانتّى الأمر بقتله .
ج







والإمام زيد إمام فقيه ومتكم ، وله فی الفقه كماب الجّهوع ، و انتكم













 ولزمت بيعته .







 ( )

والسبق فی الإسلام ، والقرب من دسول الته صلى الثه عليه وسلم .

 التتال بين زيد وبين يوسف بن عري







 الماس لإمامين وذالك ثنهى عنه بصحتح الأثرّ .
والزيديون يیتقدون أن مرت-كب الـكبيرة غخلد فى النار ، مالم يتب



 وأصحاب الشام ما كان على الحق فيها بيقين ، وأن الح احد الفريفين مهنها كا كا على الخطألايعنيه

 مح رأى الأشاعرة والمانتريدية



 خروجهها أوذى إمامان جليلاذ هما أبو حنيفة بالعراق ؛ وما ومالك بالمدينة ، وإن أبا حنيفة ها كان ينهى عن المروج








 ثم ينتقم الهة من كـيهما ـ







 وبذلكُ ذهب من الزيدبه الأولى أبرز خصانصها .

وعلى ذلك نقول إن الزيدية قسطلن : المتقدمون هنهم ، وم ور لايعدون
 ويعدون رافضة والمذهب الز يـدى الآن قامُ باليمن ، وهو أقرب إلى المذهب الزي يـدى ع عند المتقدمين

ألإمامية , الإثنا عشرية ه :
.




 الى هذه المذاهب
(§








 غيره ) ، ؛ل ايبب ان يعين شخها هو المرجوع إليه ، وينص على واحد




 عليه وسلم ويستدل الإمامية أيضآ باستنباطات استنبـطوها من وقانع كانت من من ولم






 - اعتقأهم

 هع انه كان الأمير .
(§

 الو أأتم الجمع عليها .


بالنص قردوا أن الأوصياه من بعد على م أولاده من فاطهة ، الحسن ثم




و الإسماعيلية، .
س








- كان الحـ

وإن هذا الر أْى الأخير هو النى يسير عليه الإنثا عشرية فى هذا الزمان.
§



 من يباورونهم من السنين ولا رنافرونهم
 معدساً يأخذه بإيصاه عن الني صلى النه عليه وسلم فــكم أن ولايته أمر


-
§ § - دنزلة الإمام عند , الإمامية ه :




كشف الl










 برهة من حياتهه وربا لا يذكره أصال ، بل يود أل هذا كلام السيد الجليل الذى !إتبسناه منه ، ويستفاد من هذا الالكام (1) أصل الثيهة وأصوها ص"

- 09 -










النصوص الطلةلةَه
§ 7



وقد قال ه الثشريف المر تضى ، هف كتا به الشافافى :





 (1)،

ويقردون أن عصمته ظاهرة وباطنة : وأْنا قبل أن يكون إماماما ، و بعد
 (1) الثـاف للثيريغ المرتضى ص •ع طبع حجر بفادس





§V



ويقولون : إنه إذا ل




 , التميز بينه و بين غير ه(t) .
§ §
 أن الإهام إمام فن سائر الدين ، ومتولى الحا


(1) تلمخيص الشافى للطوبى ص 19 (19


وإن ذالك العلم المحيط ثابت بالفعل لا بالإمكان ، ولا بالاجتهاد ، أى



 الأوقات .

 هیصوهون من الخڭطأ .

9 ؟ - 9






 كفو ظا إلى يوم القيامة .









- ه -- هذه إشارات موجزة إلى هنزلة الإمام عند الإمامية الاثنثا عثرية



لا يفرقه عن الالبي إلا شیه واحد ، وهو أنه لا يو حى لإية •



 على تصصهة غير الأنبياه . .

الإمامية ( الإمساعبلمية )








(1) أشار إلى هذا الثريف المرتضى نى عدة مواضغ من كتابه الشافى الذى رد بـ على تاضى القضاة

الصادق ابنة إسماعيل • وقد قالوا إن ذالك كن بنص هن أبيه جهعف






















 اشتد الاككمان اشتد معه الـعد .



 عن الناس الذى كان وليد الاضطهاد أولا ، ثم صار حاللا نفسية عند bre ciil
 الصليبية وإبان حرب التنار . وكان بهعنا سو.أ على الإسالم والمسلمين . ومن أسباب تسهيتهم بالباطنية أْ





 الخاص بعلم الظاهر والباطن ، و أخذت عنهم طو إفـ من الصوفية ذالك .

 لهم دولة وسلطانان شرق وغرب .
 فـ أكثرها الاثن:ا عشرية .


 والثا ينة : أن الإمام لا يلمز أن يكون ظاهرا معرو فا ، بل يصع أن يكون



الثالثة : أن الإمام ليس مستئولا أمام أحد من الناس وليس لألاحد من






الحاكية والدروز :

- 07
 .




 .أنَ الإله تد حل فيه ه ودعا إلى عبادته .


 والدروز الدين يكثرون بالــام طلم صلة وثيقة بالـاكـية ، جتى إن بهض




: المصيرية
و و هو - Q









لا ظاهر ها فقط .




O A لأ نفسهم منه إلا الاسيم ، وقـد اتسع عدلمم فن عهد قيام الدوالة الفانطمية


















 الإسارم والمسلين
ولنتققل من بعد ذلك الما الفرةة التى عاصرت اللشيعة في ابتداه الو جود -هى الحوارج

2-19-91
-
 أسبق من فـكـرة الحوار ج

ظظر الخوارج فنى جيش على رضى الته عنه ع:دما اشتد القتال بين على











 وأخذوا يقاتلون عليا بعد أن كانوا ابِادلو نه ، ويقطهون عليه القول .
(7 - وهذه الفرقة أشد الفرق الإسالهمية دفاعا عن هذهبا ، وماسة ( )
 وتْور














الدخول فى طاعته والسير فن لو اه الجماعهة الإسلامبة
ود





M به الخوارج بل هناك صفات أخرى هنا حب الفداه والرغبة فى الموت

والاستهداف للمخاطر هن غير داع قوى يدفع إلى ذللك ، وربا كان منشوٌ هو














 نقص بعض تهصمبم اليتبين مقدار انحياز نفـكيرهم و وقدار إخلاصهم :

 مر حضة
هذا هظار من إخلاصهم ، و ومع ذلك فالتهيز يسيطر عليمه فقد رأينا













 و 0 - ولمـاذا كانت هذه الصغاتالمتاقضضة : تقوىوإلخالاصروانحر اف


 فـ اللقلوب ؟ . .



 مع سذاجة فى التفكير وضيق فـ التصود ، و بعد عن العلوم • فتكون من من







-ورطب شدتهم





. (1)
 . من هذا الر جل سمهحاً رقيقاَ بعد أن كان متصصبا عنيفا •

77 - 77









(1) الـكـلـل ج ז أخبار الخوارج

رانده ، والعقل وحهه يهديه ، وهذا أمر واضح فـ أمور الحياة كلما فألإنسان



 الإخلاص لدينّم



 على جنس من الألحـاس ، أو فريق من الناس


 تاتك العصبية لتبجهم كثيرون من الموالم
( $\downarrow$


 إلى نجى من قومهم
 وبنات أولاد الإخوه والأخرات ، وتلأك آراه فارسية فالفرس البِوس هم اللين يبيحون تلك الألكَجهة .

## المبادى. التى تجمع فرق الخو ارح

79




 فإن هاد وجب عزله أو قتله .








 الشرع بل جانزّة . وإذا وجبت فإما تجب بكى الصملحة والحاجة




 الخطأ فن الاجهاد يخرج من الدين ، كذلك كا



، V.




لتدلعلى مدى تفـكير ڤ ،



فــلز مر تـكبـالذنب كافر •

 سبحا انه مثل هذا اللص فن أكثر من آية .


 ووجب أن يسمى كافر ا .
وهنا ق،
 فو جب أن يكو ن من الـكفرة .

وهنا قوله تعالى : , ولـكن الظالمين بايات اته يكحدون ، وبـذا ثبت أن

الظلم جحود وكففر ، ولاشك أن مر تـكب الذنب ظالم (1) ، ،


 ( V)








 . يخرج اسماهم من بين اهله ، . .





 الـكية الشاملة الص, اب وإدراك الحق منكل نو احيه .

اختاف الخو ارج فِا بينهم


 فـ القتال .















 هعه ، و إن لم يفارقوره . وبلغ ذلك الخخلاف الملب بن أبن صفرة فآراد أن يورث الخخلاف , وأن




 , قصر ، ، إن الإصارى قد عهدوا


وبلغ الملب ذللك الخلاف أيضآ ، فأراد أن ونيد الأهمر بيتّهم احتداما











مناقشاقهr
ع


$$
\text { (1) هذه الاخبار مأخوذة بتصرف م ثمح نهج البلاغة ج } 1 \text { ص ا•ع • }
$$

اللاستمساك ، حتى تـكون نظر اتمبم جانبية متحبزة ه وليست عامة كيزة هوازنة



















وا
 نافع بن الأزرق أمبر الأزارقة كان ينتجع عبد النه بن عباس فيسأله . . .
 فقال أتعرف ذلك العرب ؟ نقال : نعم .. أما سمعت قول الر الر اجز :

إن لنا قلانصاً حقائهآ : مستر سقات لو يكدن سانقا :







فهم كانو ا يكاولون أن يعرفوا علم القر آن والسنة هن أهل الخبرة ، ولـكن

r









 أَمثل هؤلا. تتجع ؟ .








 هذا الجا نب و حده غير میتبرين سو اه



كاو إ !ذا م بكدوا دليلا نسبو, اللرسول كللما

 ولا يكيدون عغه قيد أُملة .

وأنْم كا














 النقيض اللى النقيض من غير سبب فوى يقتغى ذلك اللعدول السريع •

## ?





 الجوهرى الذى فر تَبم وغير الجوهرى •
وها هى ذى بعض فرّآم :
الأزازرةة :











 -انتى أُر

- 17







 (





 الحصنين من الر جال .



 ذنبك وما أَخر ، .
(1) الللل والنحل للشهر ستانى
( )

النجدات :




 والنجدات أيضآ يرون أن إقامة إمام ليست واجهاً وجو بآ شرعياً بل هى


والنجدات قد أتوا بمبدأ عهد الحوارج جلم يسبقهم أحد إليه من الخوارج
 عليه . ويخف عقيدته حتى يكين الوقت المناسب لإظابارها .

 . المحرين وحضرموت والين والطأئفـ







 لا يعفو الته عنه ! . .

ومنها أنه ارسل جيشأ فی البحر ، وجيشاً فی البر ، فضضل الدين بعهّهم فن البر في العطا) .

على زنجدة وأنـکروا إمارته • وهد انقسمو ا لهذا إلى ثلاث فرق :
فرة ذهة ذهت إلى سجستان مح عطية بن الأسود وهو من بنى حنيفة ،


- عليها منهس








الصـفرية :
الار - V
-الأزارقة وأشد من غير ما




 .

 السلطان ما يكفيه إن ظظر به ، ولا ير يد الحر ب ، فأرسل إليـه عبيد الهّ بن زياد من قتهله .

 بعد أنى بالال .




الهجاردة :
位 - V9





 ! الا إذا قتل ولا يقتل من لا يقاتل . . .


 .

ومن أمثلة ذلك أن دجلا منهم اسمه شعيب كان مدينا لآخر اسمه






يكن ولانانلحق بالنَ سو ا. ا .

الالهجاردة إلى شعيبية وميمو نية .

إلى أما يسآل ، و ويقول فى سو اله :

لإن كانت قد بلغت ورضا







الإبإ:ـة :
-







ويسبق الرد على أصحاب القروض الأقارب
وجملة آراء الإباضية :
(1) أن غخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين ، وايسهو نهم


(ب) دماه غخالفيهم حرام ، ودارم دار توحيد وإسلام إلا هxسكر اللسلطان ، ولـكنم لا يعلنون ذلاع ، فهم يسرون فـ أنقسهم أن دار المخالفين

ودماهم حر
(ج ) لا يكل من غنائم المسلمين الذين يكاربون ! الا الحيل والسلاح
وكل ما فيه من قوة فـ الحروت ويردون الذهب والمضنة .



خوار ج لا يعدون مسلين :





 طالـين لالاطل ونالوه •



الأخبار عن رسول الهة صلى الهّ عليه وسلم

تعد خروجا على الإسلام ، و هما :



- (الشريعة المحديهية )








## 

NT - AT




 قريش وقد اعتبرواذلك الحديث أصلا ، وتَد أيده الحمل .

وإننا لا نـكتفى .هذا القدن من بيان التوسط بين الآراء المتطرفة التى

 هع أخبار الصحابة ، ومع ما كان عليه العمل قبل الافتراق •

隹


 المدينة الفاضلة التى حث الإسلام ملى إِامها .


 والثورى ، والعدالة .

1



المه عليه وسلم فِّا روى عنه :






وإن هذه النصوص بلاريب تشير إلى فـنل قريش ، و وحسب قريش فضلا






هن قريش على نص حدبث ، بل بناه على أمرين :



(1) منهالج السنة ج 0 ص ז لابن تيمية .

الإسلام فن الـالاد العر بيه ، ولذا قال أبو بكر دضى الته عنه فى آخر خطبته , إن العرب لاتدين إلا لمذا الحى من قريش ، فـذا النص بلا ريب يبين سبب أفضلمية تريش .

وإن الأهاديث التى رويت في وضل تريش تتجه بلا شال إلى هذا المعنى ،






 من إقيهـه

وبذلاك نتهى إلى أن هذه الأصرص من الأخبار والآثار لاتدل دلالة









 الته تعالل فاسمعوا واطيعوا

فيجهح هذه النصوص مع حديث : , إن هذا الأهر فـ قريش • نتبين

 , الأمر فى قرشاش ، من قيمل الإخبار بالغيب كقول النى صل الته عليه
 الأفضلية لا الصحهة .





وهذا هو النظر الفاحص لمبدا الإماهة فى قَريش ، وفيايا ودد فـ شأنه من Tثار صـحاح ومدى ماتدل ، والمناط اللنى انعقدعليه الإجماع فَ اختيار ألى باكر خلميفة ، رضى النَ عئه .
r البيعســـة












 واستغفر للن الته إن النة غفو د رحيم " .
وقد بایِع الصهابة أبا بكر الصديق رضى الته عنه بعد أن بين فضنل




 رضى الته عنه -

واستمر أُم الـيعـة حتى العصر الأهوى ، والخلةا. الأولـالـين من -بى العباس






يكمل الناس علمجا الحجاج وامثاله .
 وإلى المدينة الإمام مالـK من أن يفت اليناس با نه ليس لمستـكرهـيهين،ولاطالاق

1 1













r ـ الشورى







هوض ضو النص ، وكـذلك ذعل أصحابه من بعده عندما كان الأمر إلى الراشدبن













ولقد قال عمر بن المطاب فن وجوب أن تمكون البيعة عن مشورة :









 للاناس توتب أمثلز طريق التحقيق هذين المعنيين الساميين.

ولقد كان المسلمين طرأق ثاثهة لاختيار المليفة عن مشورة قد أشرنا
!! !ليا من قبل و نذ كرها هنا بتفصيل نسبي :

الأولى : اختيار حر عن مشورة من غيى عهد من أحد ، وذلك يتّحقت






 -لا دعوة !! الها


 . ! ! ! مه مبا
وهمها يـكن من اعتبار فإن الإجماع على أن بيعة أنى بـكـر رضف التَ عنه لم تـكن بعهد من الثّى صلى التّ عليه وسلم •


 الارتداد الاتى أصابت البلاد العر بية وقد خر جـ المت البيوش الإسلاميمة بِاهدة ،












 به الولاية ويتحقة به هعن الإمامهة .





الأهمةَ و اختيارهها لإمامها اللـى يقيم الحدود .

ولـكن هنا يرد سوٌ الان :


المو افقة عليه ؟

الصحابة و ما اتهو الإليه ؛ فنقول :







 فى الالتفاض ، وخلع ربيّة الإسلام •








 وهrا استقر الرأ نانياً ، وان الاختيا





 ابذعر الأمر واضطرب .









 الالرية والإحن الجاملية ، ولا حول ولا تول إلا بالنَ تعالى .

و -


 كـتاب المدارك ـ قال إن نافن كابان مالك يرى أن أهـ أهـ الم المرمين

 عير بن عبد الهزيز ولم يكن اختيارد بطريق الشورى ولـينن بعد ذلكا







- لإ6ا





 وسلم ، فإن مات الخار ج عليه مات ميتة جاهلية ،(1) .




عندما قرزوا الماهة المغغلب إن تم عليه الر ضا من بعد :





مُه حال تو جب سرعة البت ، كأن يموت الإمام فن حال حرب ولا فرصة
للاختيار والاتنخاب
وإذا لم تـكن هذه الْأحوال الثي تسو غ الاني

 الأمر اللى تنازع الحـكام ، وضياع أُ المسلمين ،كما حصل فى الماضى .

ع







تلووا أو تعر خوا فإن الته كن با انمعلون خبيرأه . .




 والمُومنين ، .

 ششآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أُر ب للـقوى ، ،

والعدالة الإسلامية تشمل العدالة القانو نية التى يطبق فيها الحـيم الإسألىى

 عليه ، واتفقوا على أن الولاة الذين يكو نون دون الخليفة الأعظم إذا ارتـكـكو ا




 لالدو لةَ ولا تـكون ملـكا لُّحد .
 له الإمام الحادل فـكتب إليه :









(1) أى هو النى يكهل الجائر على التصد وعدم الظّلم
(ז) البرد الثديد •



















 قدرتك اليوم ، ولـكن انظر إلى قدرتك غدآ ، وأنت مأسور فـ حـا



 يا أمير المؤ مينين ورحهة الته وبركاته ، ،





 خاضعين للعدل ، ولا يتسلطون ليخضضعوا الرار الراب ، ويذلوالمالمسلين ، وقد



تارة ، وبالإشارة أخرى .
الحا؟ إذا خرج عن الشروط
90







 الملوك ، هلوك المسلمين المستخلفين فى الآرض ه •

97













 9V
 عند شرح بيعة الني صلى الته، عليه وسلم ، الى جاه فيها : , وألا نالازع الأهُ






السنة فقالوا : الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عادلا كسينا ، فإن لم يكن




أولى بالترك (1) . .
والقد مرح الإمام أمد بو جوب الصا


(r)

9 91


 وقيل إن بيجته تنقض وطاءته غير واجية وهو رأى غير الجّور .
 على ثالاثة أَورال :


 وثا











هال الحق والعدل(1) .
99


الجمود بالنسبةَ له على ثُلاثة أمور :
 ويغلب الثـح المطاع ع ، ويتّع الموى .


فلا سمغ ولا طاعه ه .

ثالهُ : أن كلهة الحق واجهة ع:د الحا

 وإنه إذا لم يستطع أن يقول الحق يستطيع أن ينـكره بقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ، وقَد روى عن دأم سلمة ، أن رس.ول الها صلى الته عليه

 قال :لا . . .




 اللم أصلح الرأعى والرعية ، وأقم عمود الدين ، ووسد أْمور المسلمين للأوريا. الـالـلين ، ووفقتا للا الهداة الـ اشدين •
(1) المر اد من رضى وتاب يكون منم •

## 

## تمهيريد :

1
 وما ينزه عنه جل وعلا من آياته ، تعالت كلمانه ؛ ولذالم الم يكن بينهم جدل

















 وساقو الــكلام سوتاً واحدآ ، .

وال , الأنصار والذين اتمعوث




 الاتى أثير ت هى مسالة القدر -

القُـدر





 فى تفسير هذه الاية : ولميريدوا


 خق ومشروع ورضى السَ عئه بناه عنى أن المشيمئة والإرادة تساوى الأُم ، ،




و"رى من هذا أن أُو لـك المثركين إما يمئرون مسألة القدر ، ويتمجون . على النبي صلى الت عليه وسلم









ومهما يكن من أمر هذه المسانّل التى كانت تثار ، فأقوى هسألة كانت هى










الإفناع فيه ، وليس بيد أحد من الأدلة العقلية ما يكسم به الـلاف ، ويقطع

- فـ الموضوع

0




 والجلد لما كذب على الهَ تهالى ه ه




 وتحملا لتـعات الأشيا. .

وزعم جعض الذين اشتركوا فـ قتل الإمام الثمهيد عَّان رضى الته عنه


 -نفوس المسلمين


 واضطراب فـكرى ونغسى ، ووجد بعض اللين ليس اللدين حريكة في نفو نهم




, قام شيخ اللى على عليه ألسلام فقال : أخبر نا عن مسير نا إلما إلى الشـام أ كا كن














 فنض الثتح مسرورآ ، .



على رضى النه عنه شيوعا حاول به الإمام أن يمنغ الخوض فيه بطاريقة إعادة

مـكب الـكبيرة

- V








( 1


كان كلاهما يتغنى من الآخر ويستمد منه حيالة وقوة .
التغكيح الملسفى
9 - وقد ابتدأت في هذا الالعصر الآرا. الفلسفةية تنتشر بين المسلين












وصوزة تعلمه مئه والر موز التى أشار ! !لهيا
وأنه بدخول هذه الفلسفات الخخلمة و جلدت بكو ث فلسفية كـئيرة حول






 لالدراسة والفخص وبڭرى المجل فية و حوله ، وبذالك تـكو انت المذاهب الاءتقادية .

انقسام المذاهب الققدمة
و نـكرر هنا ما قلناه من قبل ، وهو أن اختلاف الم المذاهب الاعتقادية





 بكملمة مو ضهحة ، وإن كـانت غير مضصلة .
-
 ثي

 ولا إرادة ولا اختيار ، وإما يخلق الته سبحانه وتعالما والى الأفعال فيه على
 البمادات . وكا يقال أثمرت الششـجزة أوجرى الماه. ، وتحرك المجار المر


أيضآ كن جبر آ(1) .


 وإما (أقها اته تهعالى .







هذا القول ، ويقول فيها :



سبحا نه ، و وينـبه علانية إليه ، .

و قد جاه فيrا :

 .
 وليس هو اللنى أجبر





 . .


(1) المبة والامل
| ا






 الجهد بن دره :


الهيودى(() .


 هنجر بذلورها .





 ذلك وأولك بجوس أهتى ، ،
-

- 111 -

سا - تبنى ذلك المذاهب الجاهم بن صفوان واستهر آخذاً به يدع



آخر عهد بنى مروان .




يدعو إلى آرا. أخرى منها :








 إن شاه الته تانهالى.


( و ) وقد نیى رؤ ية الته تهالى يوم القيامة .
0

 المعتزلة ، ونقى صفة الـكلام قالما الميتزلة أيصناً ، وهكذا ،

 علاه الـكلام ، والفقهاء والمحدئين .
17
 بين جبرى وسف ، وقد جاه في هذه المناظرة .




 والنهى ، ويلزم من بطالان ذلك بطالان اللواب والعقاب .

قال , الجبرى ، ليس هن المجب دعو الك هنافاة الجُبر الأْم والثنيى ،
 وهو هن أْوى هظاهر اللوحيد ، فـكيف يكون الصورد للثى• المقوى له منافيآن .



 والموف والر جاه ،فالتو حيدالنى جاءت بها الز سلنهو إفر اد الر ب بالتألهالنى







 و



 التو حيد بين الجابر وإن.
 س.













 .


 كان هقدورة للرب وحده فو الذى نقوله ، وذلاك عين الجْبر ، وإن كاكت






























 لا خالق اله .


 فلا يكون فاعالا له اختيارا آ .

 والجهل ، وأنت ترى كثير آ من الناس يقصد لنغسه ذلك عناداء وبغياً و حسداً

 . يراهما ج.




 .

 .




.يظن أنه رشد وهو ضنالال وعى (1)
|lالقدرية :
خاض - IV

(1) راجح المناظرة بأكاها فى كتاب شفاء المليل فیهسائل القضاء والقدر والحـكمة.

و والتعايل


 .





 -الإنسان عن نطاق قدرة الـالاق العليم

1^ - وقد دهُ بعض المُز دخين من تسميتهم ب بالقدرية ه لأنهم تفاة








 وية ولون إن الته لا يريلـه

19 - عـقد خاض المؤرخون فَ بيان أول من دعا إلى ذلك اللذهب ،

ونى أى أرض نبت ون









- •





وأما غيالان الدمشق فقد أستصر داءيا لا بالشام ، وقد ناتشه عر بر بن
 الاهكبك:اب أرسله إلى عهر جاه فيه :
,







 ،






 و.




 ( M

 هذا المكان ، فأخذ يارب كل شل شی بخر اسان يقتل الجلعد بن درهم لقوله إن القر آن شكلوق ، فكان لا بد أن يتّع
(1) الـية والآثل للهرتخى
- نفس المعدر ( H (







و وعددمتها هی :





لبنا هذا القدرى .
فقال الأوزاعى غخاط:ا غيلان اختر : إن شئت ثالاث كلمــات وإن




 دون ما أر .

 هل ألان على ماحرم فقال القدرى فيلان . هـذه أشد من الأولى والثما نية ، ما عندى فى

فقال الأوزاعى يا أهير المومنين هذه ثلاث كلمات .
فآم هثام فضربت عنقه .







 أخبرنى عن الته عز وجل ، أيتو وفاك إذا شئت ، أو إذا شاه ، فإنه يايقول إِا
























اللةتل اللنى تقرد ق:ملها .


 على ما ينافى القدرية .

سץ - قتل غيلان فهل مات المذهب بوته ؟ والجواب عن ذلك أ أه لم



 مهاندين بذلك إرادته ، > تعاللم الته عما يةولون علوا آكيرآ ه . . (1 ) (الريح اللذاهب ج
(1) مجادلة بين قلدرى وسن

K
 :عهض هذه الم:اظرة :
 ,









 .




 (1) المناظرة كا هورهها ابن القيم فى كـناب شفاء المليل فق مسائل الآضاه والقدر .


























 القدرى : لو كن خالقها للز مته هذه الأهم المود .



 (1) (1)







نتكK
المرجئة :

林










و - YV








 اباستظا ع الث:جاة




 أمور
 ولم يقاتلوا ، ولم يتيقنوا الهـو اب .



 وأم



 . بينها ،








 سرائر الناس وياسبهم عليها
.





 الـكفر بلما نـ














 فأدعوا أن المجل بالـكهبة غير ضار بالإيمان ، والمهل .كقيقة الخْنزير
(1) الil (r) اللل وال:حل للثهر ستانى .
. يكقيقة الـنزير غير ضار وأن القـم الأخير قد يكون غير ضار بالإيمان حقآ ،
والـكنه ضار بالعقل .


 لــآ
. المفندين










 .



 وصن المرجئة ، وقد أطلق كلى الإمام ألى حنيفة وتانلاميذه أبى يوسف
 , الثّهر ستاكى ،







- الحوارج

وقد عد من المر جئة على هذا الأنحو عدد كبير غير ألبى حنيغة و أصحابه


 ولم يكموا ايتخليد م فـ الانار ر








 بالصواب
! البتز لة :

الإسالامى فخ الليعر الاهبامى ردحا طو يلا من الزهن .







 ـي


 . المسجد




 ولا يعد من أهل الإيمان .


والذى نراه أن المنهب أْدم من , واصل ، وأن كميرين من آل اليـت قـد







 ومنه الفجار .





 بين الفر قتين من الشبـه




ما فسره الدــكام من أسلافهم • (r) .
(1) أخذ يتصرف من كتاب فنجر الإسامام .

هذهب المتهتزلة :

 والوعد و والوعيد : والمنزلة بين المنزالتين ، والأهر بالمالمروف والئى عن


 وولنتكلم فيكل أصل من هذه الأصول بكلمه مو جزة .
:التو حيد
( MV :فى كتا به ، مقالات الإسلامين ، فقال :
















 ولا ش~ريك له فـ همـكه ولا وزير له فن سالطانه ؛ ولا معين له على إنشاء




 الـي


 صفةَ الــكلام عن النه تعالى .

الی_دل





(1) بقالات الإسلامبين للاءثشرى قدم اللمزّلة .
(r) ليس هذا
 -

ولا أراد لهم ها لا يقدرون عليه، وإن أحدآ لا يقدر على قَض و ولا با بسط










ما أعطى ليتم التكيف .
الوعد والوعيـد
, واقع ، ووعيده بالعةاب و اقع أيضآ ، ووعده بق:و لا






المنزلة بين المنز لتمت
§






 اللار عليه ، والمهتز لة مع اءتعادم








## الأمر بالمعروف والثنى عن المــكر :

( 5
 ودفعاً لهجوم الذين ياولون الميس الحق بالباطل ، ليفسدوا على المسلمين


 الحديث والفقه ، وحاولوا هملم على اعتشاق آرامهم بالمجهة والبر هان ،

 من لم يُوْ من با كا كا .

طريقهم فـ الاستدلال على اليقائد



 1 لمدنـات وحضارات قدبهة .
 r


إلى العر بية .
§

 صفتان ذاتيتان للمسن والقبتح(1) ، ،

 فهى قيخة لنفسها كاملجل به والاعتقاد بخالانه وكذلاك كل ما جاز ألا يأم (1) اللل والتحل للثهرستانى

حسن النفسه (1) ه ، .






 أخذه عن الفلسفة اليو نأنية وغير ها :








فظّارت في أدلتهم ومعدمات أقيستهم •





(1) (1 هقالات الإسـلاميـين ه)

 - فالاسفة المسلمين

دil عrم عن الإسلام :
§
هؤ لا, وأو لٌ









 والعدل كان للرد على الجهمية . والوعد كا كا للا لارد على الرجئه والمنزلة بين المنز لتين ردوا به على المر جثة والحوارج

ون عهد المهى ظهر , المفنع الحرسانى ، وكا






ه:اصرة بن العباس لم :

SV







 س:~













، §





وطريقتْم أرادوا بذمهما .



العداوة ، وهذا بعض هنها :











 عنهم قالة لسو•


 الـدهم متأثرأ بخص.









.










ذلك علو آكير ؟ (1) .




 بين الناس عن كهrم ، ومعه ةالة السوه فيهم







 وجها

 كان لبم هعام عند طالاب الحمانتق الجردة .
في ه or or فيه بعقاسدم وآ, آهم ، ويلقون فيه دسهم على الإسلام والمسلمين ، حتى إذا
(1) الفرق: بين الفرق للبندادیى
(r) (ا)الانصارنى الر دعلىابنالرالراوندى ( ( النصول المانتارة للتجاحظ





 أس:ق إلى الأذهان من البراءة .






 الحلفا للفقماه والمحدثين :
,

 الناس تانمها لهو رة (1) ، ،




$$
\begin{aligned}
& \text { بالد لـل ما احاحاج ف ال:المرة إلى القوة . } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

## - ior -

## اتهام الفقهاهو المُديثين فم








 الأعلام، حت الهو وٌ بالمسق . وانتاكُ المحر مات .










 وقال فيه الجاحظ هتمصبا له : ; إن عبادته تن بمبادة عاهة عباد الالفةا، والمحدثيّن , .











 درهمين حلالا طيبا .
+ن






 خاصة لاتختلف فى جملها عا
 وأوصح مصيزاتهم فى الالحث زالمناظرة ماياتّى .



 ولعل ذلك هو السبب فی افتراقم إلى فرق كميرة :

هنبا , الواصلية ، وم الذين اختاروا آراه واصل بن عطا) أظهر رجال هــذا المذهب.

وهنا • الهذيلية ، وم أصحاب ألى الهذبل العلاف ، شيخ المعتزلة فـ |lاقرن الثانى .

وهنها و النظامية ، وه أنباع !براهيم بن سيار النظام تلميذ أبى الهذيلـ
الملاف :



 اللةب بالزد




مع أدبه عالما مهتز ليا ،



النى ككان شيخ المثتزلة فى القرن الـما الث . ومنبا شيخ , الجمانية ، .
(ب) - - - 07



- ولا يمتجون به فيها


- فن اللحن بالمجةه وهقارعة الخصو


 كن بين دجالها كيُيرون من الـكناب المـتازين والعلمال المبرزين : والفلاسفة الزالهمين .




 حاد اللسان أريا شاعرآ آ وهذا أبو ثما



 همتعرض إلا قدم له التو اضتع استَبقاه ، . . خصوم المتـتزهة فى المناظر ات :
 (r) وجادلوا الفقها. والمحدنين .


 جدلهم مع أهل الأهو اه والـكغفار :
 وِاندس بين المسلين من كانوا يكملون فـ قلوبهم بقايا الد, الانات العارسية












 وبر اعته فى المناظرة و ورة ما يدعو ! !ليه ـ وضيف ما ما يدعون إليه •


 من النور والـعـنـب شر وهو من الظلية :

 ما فعل من الاـكذب ، وقال وـد كــذ




المور هو القأنل قد كذبت وأسأت فقد كذب




ونى من هذه المناقشة استقر اه وتجهعآ ، وأخذ الطريق على المناقش
-
ويكى صاحب بر العـي



 كالزر ع ( أى أن كيهما يستمد أثره من ع:دية الإنسان لا لا من حقيقهته


 ط
 وإن لم يكن قد قَ أه ه ، .


 ,

المعتز الة وبين الز نادةَة والمرتدين ، والـيك بعضها : مناظرة الــأمون للمر تد الحرسانى :

 وِّل إليه حت وافاه وجرت المناقشة الآتية :




 عهدنا دواه دائك تعالجمت به ، والمريض من الأطباه يكتاج المى المشاورة .




باب المزم





 وتثهد ذلك تبياناً والاختلاف الآخر كنخو اختلافنا فلا فـ تأويل الآية من







 ولم يكن تفاضل , وليس عكل هذا بنى الهـ الدنيا .

قال المر تد : أثهد أن الهة واحد ، لا ند له و ولا ولد ، وأن المستح عبده ،
وأن محدآ صادق ; وأنك أمير المؤ منين حقآ .
ما كة الأوفشين :
(ل) MF


 وإن كثشف ع:ه عمله .


 وتصافرت الجمود عن بقايا هذه الدول التى فرض الاحن الاملام نوره وقد بزورا عن إعادة هلـكهم القديم عن طريق القوّة ، فلم يبق إلا أن


 المجوسية ، ودعت إلى القوة ومبادى > ديصان ، و و د مرقيون ، و وغير هما






 و ( جیغر بن مبشر ) و ( الجاحظ ) وغير م

وأوصى المأمون . أخاه المتصص من بعده أن يقاتل أْتباع بابك
 من أنظم قواده المثتازين ، وهو الأنثين وقاتله هـذا حـى قضى عليه .

ومن الغريب أن الأفشين هـذالم يــكن مؤمهنا ، بل أظر الإسالام وأُطن


 ك| جا.ت في تاريخ ابن جرير والطبرى وهـذا نـا نصها :

 ( )



 -عارية هن اللحم





 وفال ( كهد ) : ما كتاب عندك زينته بالذهب والجوهر والديباج فيه الـك.




ـيرج عن الإسالم .





شحرة , كناية عن أنه لم يختـن ، .



قأوا: لا . .
 أَقِل على المو بذ فقال له : أكا









وقال المرزبان : كيف يـيكتب إليك أهل علمـكتك ؟


$$
\begin{aligned}
& \text { قال المرزبان . فقل . . . } \\
& \text { قال الأفشين لا أَول . . . . }
\end{aligned}
$$


وال الأفثشين : بل ! . . .

قال المرز بان : أفلبس تفسيره بالر بية إلى الإله مر عبده فـلان ابن فـلان ؟! ... قال الأْثشين : بلى ..
قال محمد بن عبد الملك والمسلمون يكتهملون أن يقال لمّ هـذا ، هُاذا




 تدعى ماادعى فرعون

فقالو ا لالششين أْترف هـهذا
قال : لا ، فقالوا اللمازيار : تعرف هـذا ... قال نمّ نمهم هـذا الأفثين. قالوا : هـذا المازيار .
قال قد عر فته الآن . . .
قالو ! : هل كاتبته
قال :لا . . .
قالوا : للمازيار هل كتب إليك








 مالم بزل عليه العجهم •







 فقال ابن أُى دؤ اد : أمطرر أى مغتَن أنت فَال الأفْتُين :لا

 قال ابن إبى دؤِ اد : با ، ،



 أَستجلبه فالا آمن مهل خروج نغسى و لم أعلم أن فى تركها الخروج على الإسالام




 مرض ، منهم من وصل إلى مر تبة القيادة والقوة .

ماتدل عليه الماكمة :
وإن ماتدل عليه هذه الماكاكة بالنسبة لـا نسب إلى الأفئين ينتّو، بنا
!لل ثادثة أمور :



 لدى الخليفة.






 العقاب القابى الغليظ الذى لا يصدر إلا عن تُرد من الإنسيا نية والأِيمان .

خلق القرآن















- وليس بـدنـي

77

 وليس وصفآ لا


 كا يالت كل شی .





 الخوض فَ العقأد ، والجدل فيها على ضو


 خلاونة الرشيد)
، جهم - TV






 عتلية واسجهة .

 الوفاة أوصى به أخاه المعتصم وقال له فـ وصيته : وأو عبد أو الته بن

.لفلك منك




 ورلـكن فی س:ة















 . والإخالاص للتر حيد



 عن هسألة خلق القر آن .

وقد أُوسل إسحاق بن إباهيم إجا إنهم ؛ وكمير منها كان بالتو قف
والامتناع ع عن الجزم فی اللةغيهة .
OV





 ير جعوا ويتو بوا محلم جميعآ على اللسيف إن شاه النه تعالى ولا قلا قوة

- الا بالهx )

ونزى هن هذا كيف ترقى من عقو بة الحرمان !الى الإنذار إعقوبة. الإعدام



 اعتناق ذلك المذاهب •






 فنية] في الحديـد ليلتقيا بالمأمون فی طرطوس وقد استشهـد ابن نوح

فى الطريق •
والذين أجابوا طلب إلهم أْن يواجهوا الــأمون أحر ارآ ، وقدموا
كفلا. بأنفسهم ليو افوه بطرسوس . ك






خلق القرآن .

 والمحدثين وأهل الفتيا فى الدين .

 حت استئشوا منه ، و علمو أ أهن لا يكيب . .

ثم أطاق سر احه فعاد إلى ها كان عليه من الإقتا. و التحديث إلى أن مات
(



 حتى مات

- V.








 . عليه بقتله
( V



 هز لا لدى بیض اللأس .

فإنه يروى أنه دخل على (الواثق ) هضحك له اسمه عبادة فقال : يا أمير












 كا روى عنه ابنه ، المتهى ، .

## هوضع الـلاف فی هذه المسألة :

و ك V


















وأْنزل بالوحى الأهين على كماد خاتم إبنيبين .


 ورالـن هل هى قديهة بقدم الدات العلية ؟


 :ف هذه المو اضع .




الته غير غلوق ، وهو النى أذهب إليه ، ولا أرى الــكلام فـ شى من هذا ،
 أصمابه أو عن النا بِين فإن الــكلام فيه غير يهوده ، .

ونتهى من هذا إلى أْن الإمام أهمد بعد التوقف أهداً ترد أن القرآن

 .





 والرأى رأى المهتزلة بل إن الـكتب والو صايا كابا كانت بقلم أمد با بن أىى

 والمأمون خارج بغداد وقد كانت وهو مريض .

 الأذى والاضطاداد ، فإنها أْ أن لا يسوغان بالنسبة الأتقياه أمثـال أهمد

ابن حثبل .
وإن الأُعذار الى ز اهاها هختلفة لإثم المعتزالة أو مزيلة بعض اللوم همى أن






 .





ه - V乏







 من الغيرة الإس.لامية والدافع !إيها ، !! إمان سلم •

 كيداً بالإسالام ولم يكو نوا بذلأكُ خارجين عن الدين . نعم كمان الأولى ألا



Vo













 يسيرون وزاه أو الئك الحمدنين .

V7 - V7 وإنه لو استّعدنا علاتة الدس النى كان الد يدسه أمثال يو حنا



 (



قالوا ذلك القو ل ويتوقيون ما يفضى إليه .
 كن لا يذهب بأهس الملام ، ولـكن هل أنتج الاضصهاد ما أراد المعتزلة ،

ومن تحهلوا اوزده دعهم ؟ . . . .


 عن هذا الثول . نعم إن المسألة مصت ودرست بعـ


 كا انتشكرت وما لوث تاريخمب بذلك الاضطهاد .

- VA




 هن الانصوص .


وردكيد الزنادةة والملاحدة والمكيفار فن غوردم ، وكان لا بد بد من وجودئ




من السمنية وغير


الU - :

V9







 يوانقونזم والحلفا يناصرونهم



 المازيدى

و -

 عن شيته .




## مذهب الأشعرى ورده على المعتزلة


 الجلجة بالمسجد الجالمع بالبصرة وقالن :








 وقد جاه فيا بعد همد الته والثن:ا عليه .




 الآثار وتتابعت الأخبار وأنـك_وا شفاعة دسول النه صلى الته عليه وسلم ،
















 مالم يصفوا ا الله بالقدرة عليه ، كا كا أثبت المجوس الثا الثيطان من القدرة على الثير























AT






 الجالال والإكرام ه وأن (4 يدا مَا قال تهالى . > بل يداه هبسو طتان ، وأن








 أم خلقوا من غير شی أم ه الـالقون ؟

























 .


 الرواية بذلك ، ونزى هفارقة كل داعي
وستشتج جلما ذكرنا من قولنا • .

. لـذهـه وها اختاره ، وخلاصة ما تدل عليها .





 ?أحاديث الآحاد .

 يدا لآتشهـه يد المخلوقات .
(د ( وأنه يرى أن مايتمتده هو رأى الإمام أَهد ، ويعتبر الإمامالمقدم،

£











فرأيه فـ الصهات وسط بين المعتزلة ومعبم المجهية ، وبين الحشورية



 شثهو اذاته نعالى فن أوصافها بصفات الحوادث تعالى عن ذلك علو اكمبيرا ،

وجاه الأشعرى فأثبت الصفات التى وردت كابا فى الةرآن والسغة ، و"رد

 -

 , الجبر ية تالو ا إن الإنسان لا يستطيع إحداث شى، ولا كسب شیه ، بل هو


ولـكن يقدز على الـكسب(1) .


 وسطاً فقال : يرى هن غير حلول ولا ولا حدود .








 وقال الخشو يه الحروف المقغعة والأْجسإم التى يكتب عليها واللألوان التى









أدخله الجخهة .






 0 0






(1) الـكتاب المذكر ص 10 (

وقد استعان في سبيل ذلك بقضا:يا فنسفية ، ومسانل عقلية خاص فـيا



 في الاستلال هسالك المناطقة والفلاسفة ه




 إلا دايل العقل .
 الهجرى ، وقد الوا امتصدين للا





دولة المعتز لة .



 - NV




 أواب الاعتقاد .




المذهب بعد الأثشهرى
M





هذا الفر بق :

19










وما اهتدى إليه من مُرات ف.كرية .

الغز الى الم:وفى سينة














 مايقولون، واهجر \& هجر آ جميلا •واستحقر منلايْسسد ولايقذف واستصغر





















 بالذات ، أو بصغة زائدة • ذا الفرق بين الـنا فين ؟ 1 ونزى من هذه الرسالة كيف كن الغز الى ينظر إلى العةائد نظرة بجردة


 فى نتاُُه ، وزادوا اعلى دلأله ، فلم يدعوا إلى التقيد بالمقدمات بل قيدوا

أنفسهم فقط بالن:أُ





 سجل ذلك كاه ، علم الـك大لم الأنى ما زال يدرس إلى الآن .

مناظرة بين الأشعرى والججاُى
9r
 وجوب الأصلم الله تصالى .

 قال الجبـانى

: فإن أُراد الصبى أن يرق إلى أهل الد الدرجات قال الأشُعرى ( أى بعد مو ته صبياً ) هل يككن ؟
 (い (

قال الجبانى • :لا ، بل يقال له إن المؤ من إڭا نال هذه الدرجهة
بالطاعة و ليس لك مـلها .
قال أبو الحسن : فإن قال التقصير ليس منى ؛ فلو أحيتتنى كنت عملت
الطاعات كعدل المومن •
 ولعوقبت ، فراعيت مصلحتك ؛ وأمتك فبل أن
تنتَه إلى سن التـلكيف .

قال أبو الحسن : فلو قال الـكفر علمت حالى كما علهت حاله فالا راعيت
مصلحتى مثله ؟ .
فسكت الجبانُ ولم مر جواباً .

## $\underset{\sim}{\sim}$





 الالقرن نفسها .

ولا يعرف على وجه اليـلين مولده ، ولـيكن الظظاهر أزه ولد حولمنتصف



وقد كانت هذه البالاد مواطن المناظرات والمجادلات فـ الفةه وأصروله ،
 تحيا بالمناظرات في المساجد .


 وكا حنف المذهب ، ف.

 إن شاه الهة تعالى .







 الز نادةة وغير هـ .

 والتألفـ موضع كالم بين "العلماه .

 وكتاب العلم برآ ويكرآ وشرقآ وغربآ وبعدآ وقر بآ .



 الخلوقات كا ، والقضاه و االقدر ، وغير ذلك .



 واذا كان علمـا العر اق ومن قالـبم من الشامات وغير ها قد عنو ا بالتفريع

على آراه أبى حنيفة الفقةهة . ولم يعنوا بدراسة آرانه فن العقيدة اكتفا. بـا

 آراه أبى حنيفة فـ الالهيدة والتعليق عليها وتو الالحقلية والأقْقِسة المنطقية . وإن الماتريدى لا يتركنا نتحرى و نـحث فـ هقدار الصلة بين آرانه





 ويقول صاحب إشارات المرام(1) في ختام هنا الإسناد : د و حقق المـاتريدى تلك الأصول فی كتبه بقو اطع الألألة وأنقن التفاريع بلوامع البر اهين اليقينية ه .




 الالهقل والثنرع ع(r) .


على المأثور عن أُب حنيفة فـ هذه الرسانل التى روا الها عنه وفرع تفر يعات
 الاهقلية المنطقية والبر اهين التى لا بال المال الشكك فها .




 كتاب الإمامة 'بُعض الرو افض ، و , الرد على الإقر المعة ه ه ،


 هناجســـه واTراؤه
:

 كن قريباً هن معسكر الفصم وهو الأشعرى ، ذقد كان بالما بالمصرة موطن




أقو ال معتز الة (الهر اق ، وتد آصدى هم المـا)تر يدى .




















 الذى يلى المحدثين الأثشاءرة .

9 1








 النقل هصدر ، والعقل أيضآ مصدر .







الشـرع فال بد من المضو ع لـــم الثشرع •

99




لو جدوا فيه اختالافآ كثير آ .

 التحسين والتقتيح العقليين على نو ما أشرنا من قبل .





















 الو جرب لا يكرن إلا عن عالكا الإيجاب دهو الله تهالى










 أن يستقل بالتكيف الديف قطـ ، إذ الحاك؟ فـ التكليف الدينى هو اللانه



 الله تعالم هنّ عind
ويها نرى اللاتريدى توسط. بين المعتز لة والأثاءرة .

ال



 القول بو جوب الصلاح والأصلح ، فإنه عقتضى أن الاثْثياء لما حسن ذالتى














 الفعل لاقبل وقوعه .











 , والسارق والسارقه فآتطّوا أيديهما جزاه بـا كنبا ;كالا من الله ، والله

وأُجاز الأشاعرة أن يخلف الله وعبده إجازة عقلمه لاشرعيه ، ومنع
 الاله لايخلف الميعاد ، وعلى ذلك فال خالاف لافن الوعد ولافن الؤ عيد .
 والاختيار ، وتجاذب أطر افها بين المَتزتله والآشعرى والماتريدى .

 هى من خلق الله تعاللى التى أودعها لـياه .












ولـكن كيف يوفق بين اختيار العبد و بين كون الفعل بقدرة الهّه سمجانها






 ويقول ابن حزم وابن تيمية إنه الجبر الـكاكل على ماسبين عند الــكام فـ مذهب السلف .

هذا هـو الـكسب عنـد الأشعرى وما يفغى إليه ، أما الـكسب عغد






 والـكن له الـكسب والـكسب لا يكون إلا بالآتتان لا بـأتير من الأهبد ، والماتريدى قرد أن الـكسب بقدرة المبد وبتأثيره .

وهذه القدرة الى يكون بها التآثير فن الـكسب ويظار أثرها عند و جو د




بهِ بَوْنَ قْلِ الفعال لا بعده .

## الصفســـات

 إنا شی غير الذات . فقد أثبتوا القدرة والإِادة ، والعلم والحياة والسمع والـهر والـكلام ، وقالوا لإنا شي• غير الذات ، وقد
 وسميتع ، وبصير هي أمساء له تصالى .

 فليس لا كينو انة مستقلة عن الذات ، حتى يقال إن تعددها يؤدى إلى





 ، I - V


عن الذات أو غير ها ، قالوا إن القرآن غخلوق ، والأشاعرة نهج الوا



 حروف ولا كلات ، لأن الحروف والـكات الـات كدثة لايقوم بالقدم الواج-ب الوجود ، لأن الحادث عرض ، والهرض لايبوم بـذاته س ستحانه وتعالى
















 و هو بذلك يتقارب مح المعتز لهة أو يو افقهم •




ورأى آخر ذكره فـ اللمع ، وهو أن هذه الآيات التى فيما ما يو مو
 الأشاعرة يعتنقو نه ويكهم


رؤية الهد
9 • 9 - - وردت نصوص قرا نية تثبت الروية مئل قوله تهالى : ( و جوه








 وقياس الغانب على الشاهد يُوز إذا كا الغأن من جنس الشا الشاهد ، أنا




 عنه مسسْولا ه .

مـتسب العكيِهة
-



 من لم يؤ من بالتّ ورسورله الم الم


 الته بر حمته .

ولنّلك يرى اللاتريدى أن مر تـكـب الــكيرة لا يخخلد فـ النار ولو مات من غير تو بة ، ويةول فى ذللك :





 (! (



 لا بالزيادة إلا فـ الثواب ، ،



 تعالى : إن الهَ لا إيغفر أن يشرك به ، و ويغفر مادون ذلك لمن يشاه ومن يشرك

بابته فقد افترى إمآَ عظيما ه .
الإ ا 111







## 

، ا (






 .


 بيض فضلا. الحنابابة .

وقد كنت المهارك كالمنيغة تقوم بئنم وبين الأشاعرة ،لاُنْم كانوايظارون

 الأثناعرة في ذاته ، وإن كانا لم نبين مقدار صلته بالآراه التى أثرت عن عن السلف
 اللين يكلوا أ:فسهم ذللك الاسم • مو ازنة بين الاسيم والحقيقة .

منهاج هؤلا. السلفين
W ا ( - علم:ا أن



 ولقد جاه أوالكك السلفيون فخالفوا ذلك المناج ، وأرادوا أن تعود



 يقيدوا الناس بأدلة القرآن .
 الإسلامية الِلى ار بمهة اقسام :

 واليقين ، والعقائد طريقها ألبر هان واليقين • والقبم إلثانى المتكلمون أى المعتز لة ، وهؤلا• يقدمون تضايا عقلية

 كان, الا إخر جون عن عقأند القرآن :

 اللعقل ليلتمس المقدمات من بينا ، بل على أْاجآيات إخبارية يبب الإيمان

 عةائد القر آن .
 يستعين بالأدلة العقلية ججوار الأدلة الةر آنية (1) ؛ ويظار أنهة يقصد من هؤ لا.



 أو حى به إلى اللبي صلى الشه عليه وسلم ر الم
ويقردون أن تلك الاساليب العقلية هستحدثة فـة فـ الإسام ، ور ولم تـكن




 يتـكلم إكلام لا يعرفه .

 واعتقادآ واستدلالا ـ لالا من القر آن والسنة المينة له ، والسير في مسارهها ،
(1) راجع الأقتام الأربمة فـ رسالة بمازج الوصول لابن تيمية :

فا يقرده القرآن وما تسر حه اللسنة هقبول لايصح رده خلمعا للريبة ، فليس



 ولا یگ, من الخادلة .


 والآيات التى توه الانشبية وهـ، الانا .
الو حســـدانية
| ا




 إقامة شعرأر حول الرو الرضة الثريفة ، مناف لذلك : وأن التو جهة بالدعا.
 ويعتقدون أن ذلك , مذهب السلف المالـ، ، وأن غبره بدع يقدح فى
ممنى التّو حيد .

والو حدانيةكا يقرد علما. المـلمين لها ثـمب ثالاث ، وحدانية الذات
والصفات ، ووحدا نية الملتق والاتمو ين وو حدانية المجوود .

وحدانية الذات والصفات
وه 117 - وقد اتفق السلمون على أن الته تهالى واحد ، ليس كثله شى














 والمعتزلة والصوفية الذين يتولون بالاتحاد والفناه فى الذات •
السلفية و الأشاءرة

وإذا كان من هؤلا. النـن ذكرأهم من أهل الزيخ فـ نظر

 - نهر (r)
 فيه فى نظره ؟ يقرد ابن تيمية أن مذهب السلف هو إنبات كل ما جاه فـ الـن










 ويقول سبحا








 أن يوصف الته تعالى بما وصف به انفسه ، أو وصفه به دسوله ، ، لا يتجاوز
|القرآن والحديث ، ويتبع فن ذالك سبيل السلف الماضين ، أهل العلم والإيمان






 المذهب ليس بسـطا ولا معئلا ويقول فـ ذلك :










 ولا خارجه ولا متصل ولا ثنصل ، ولا أنه لا تجوز الإشارة الخسية إليه .



كل ما جاه فى القرآن من فوقية وتيتية واستواه على الإرشن ، ووجه ويد






 ابن الجوزى فى ذلك :






















 ماليس فـهـه(1) ، . .








 بسبب الاضططاد وكسب الر أى ذيوعآو التشتارآ .
 هو ضع نظر ، وقد دأينا دأى ابن الجوزى فى ذلأك الرأى عندها شاع
ف عكره .

ولنا أن ننظر نظرة أخرى ، وهى من الناحية اللأو ية ، لقد قال سبحا أهـ
-rr. -





. هذه المهانى .






التأويل والتّفويض







 - الٌإباب ،



 ولاییاولون تعرف كيفها وحقيقتها مَا لاياولون معرفة حقيقه الذات
























 من تَديد لمن ينـكث بأن مغهة النــكث تعود عليه

 يغسرون بالحميفة فى ذان| .

خلت القر Tن
و و I MF






 تاتسمع لحبرته الك تجبير ا .










 هن أن يتكم بالِاهِ قبل السين (1) ، .

 .ي8د قد



 ف وحدانية المكرين

## وحدانية التـكوين



 شیه من الأشياه بل كل الأشياه والأفغال منه سبجانها وتعالى ، وإليـه تعود .



## الجبر والاختيار :



 أنقسم. بذذا الوصف الآن .





 وإن قلت للعبد فو اعتز ال .
 أَرب إلى العقل من مذهب الأشاءرة .


 فى ذلك :

 يستقي وما تشا.ون إلا أن يشاء الته ، . .



ثبتب بالنص والإحساس والاختيار الحقيقى ؛ وبجانا يقر ر ابن تيمية
:الاثة أمود :






ولا يـبه ، وهو فن هذا يفترق عن المعتز الة .
و وكف بو فق بين عدله س:هحا نه فـ عقاب المبى، وإثا بة المسن ، و أن الأففال

والجواب عن ذلك أنه يظار أن إبن تيمية يرى أن أْفعال العهد تنسب إليه



 فی خلق سائر الحوادث بأسبإبا ، .


 فى أُمرين :




- Yr7 -


 التى تقع هن بنى آدم وينهى عنا ، وإراداته للمعاصى من ;احية إرادة : أس





فقبول :



!بين مشيثة الته وحبته ، وهذا قول السلف قاطبة (1) .






هِ ه D ال:انار

تعیليل الآفعال :
( ITV الهَ تعالى ما فیل وخلق ما خلم لغير باءث بعث ؟

لقد قال الأشاعرة إن الته سبحخا iنه وتحالى خلمت الأشيا. لا لعلة ولا لباعث



القول الكانى - أن الهة سبهدانه وتعالى خلق الخلم ، وأمر بالـأمورات
 قردіا ، وية: ول ابن تيمية إنه تول السلف ، فيقول : هذا وول المنلمين


 .


وإنه ليختار هذا القول وييين أنه مذهب السلف .






يخالفه يخالفة بيبة ، ويقول فـ هو هو لا. :




 M M
 الصحابه والثا بهين .

الو حد|نية فى الهبادة

وذلك يقتغى أمرين :





 C النه غيره .




(1) ججّوعة الرساثل والمسائل ج ه ص اتا .


السالفيين ثلاأة أمور :

, وثانيا - منع الاستغاثة و والتوسل بالموتى وغير هي
وثالها - منع ذيارة قُور الصالحين والأنبيا. للتيهن والتقديس .
منع إتقرب بالصالدين :




 كالة ألى كلى الجورجالى الحميمة وهى : كن طالبآ الاستقاهة لا طالباً









$$
\begin{aligned}
& \text { • V ( } V \text { ( }
\end{aligned}
$$

يابنى عبد المطلمب لا أغني عنمك من الله شيهنا ، يا عباس بن عبد المطلم لا لا أغنى

 الهة شيئاً ،




الدعاه من الحى بالر همة يجوز -
الاستغاثة بغير الته :




 وإن ذللك واضح ، فإن الذى يستغاث به هو القادر على التغير ، و وللك مها اختص به الته سبح انه تعالى



 . بالمسجون ه












 وتكظ المعر فو ششرك يجب قتله (1) ، .
زيارة تبود الصالـين وآبٌ الثبى :





 فـ رض مورها





 الثريفة إذا أرادوا سفرا أ أو قدهو ا من سفر .

ع ع














 عليه وسلم وإن الحديث اللىى رواه ابن قيمية وغيره ، وهو , لا تشد الر هال إلا إلى ولم

 أُرب بيوت أزو اجهه اليله .






 أى ام

 .


 *ستّةظ ، وإن ذاك أبرك الدعأه .

$$
\ddot{\sim}
$$


 اللقاوهة "وجد فرنة



 وباكستان




 الأشهرى و بإداتهه ، فالا يتجاوز أحد البر اهين التى ساتما حتى لا يسقط العقل . فيا لا يكسن
ولذاك لم تظار فـ الإترات التى وليت الةرن الثامن الهجرى إلى القرن




 وتقليد الاستدلال فـ المذاهب الاعتقادية .







 قد استغ-אروا فتو اه فـ إبانما ، ومنيوا الأخذذ بأقو اله من بعده .






## الوهاية

|

 , الآعمال الدنا يور ية .

بواهت الوها ابية لمقاوهة كل هذا ، وأحيت مذهب ابن تيمية .
 وقد درس مؤ الفات ابن تيمية فراقت فى نظره ، وتعيق فيها ، وأخر جها من.



: فا يأتى



 اللين كانوا يـكفرون رتـكب اللنب .

، ولـكن يظّار أن ذلك تساهلو ا فيها فـا بعد .

W













 و جدت قوة و تنت:ض إن و جارت هقاوهة عنيفة .
و



 أنبيانهم مساجا جد .

0 ـ و ولا Tا
 وقد أجازوا زيارنهاو الافتصار فن الزيارة على تيمية صاحب الهبر ، يقول الز الز ائر.
, الـسالم عليك ، .

و 7

 ويضر ورن با عرض الحا

 عليبا ، حتى صارت أُسمالا بالية تهذى .
 كان مـز ل الو حى على سيد المر سلمين



^







 . بين المثمانلين






 عبد العزيز آل سعود و جعل آر اهم

 ذالك ، والمر جو أن ينغذ خليفته ما كا كن قـ اعتزم .

## اللائيــة




 والى تعتبر المقرمات الحمقيةية لهذا الدين المـكيم
 سزة . .

 البعد عن العقيدة الإسالاهية .

إنه من المقرد أن المذهب الإثنا عشُرى فيه الإمام المستَور ، فإن الإمام




 وحده اللناطق بعلم ذلك الإمام المستور : وأنه الباب إليه إذ أن ذلك الإلى الإمام

التى اختص با كن سبقه - علمآ يتَع ، وهو هصدر الهداية والمعرةة .

أية












 0 أخرى عملية :





 والإسالم ، ولا فارق بينها.


 الألوهية .



 ومن ذللك ما يالتى :


 ولون ، وإن ذلك فـ بملته يتفق مع الحعأثق الإسالمامية . 7 - 7 و قد أودع هذه الآراه كتاباً كتهه وسماه البيان . وإن هذه الآراه



 .














 والأرض
 رأى فيه أْباءه أنه كان فوق البشر ، وأضفوا كليه كميرآ هن الصفات
(1) ${ }^{\text {a }}$
 الأشخاص ، فقد اختارت الـكثية مهن انماع بهاء هذا وا والقد اشتد النزاع باع بين . الدولة الهمانية باء ـ إلى عك .
, ونى عK أخذ يدون مذهبه فن الثرك ، فعارض القرآن ، وعارض



 هـهـه العلوم الباطاطية.


 عبد الحق وعلى ج-ن عهد المزبّ .












 هماس

وقـد حث أْباءه على تعلم الأات الإجنية لثعم دعوتّة :
ـ - وأُ داذها إليه ه المrاه ، .


 (ب) أنه جهل المساو الة بين البشر اختاتفت الألوان والاديان والألاجشاس


. والتعصب الدين
( 7 )

الزوجات إلا فى صود استثنائئة . ونى هذه الصور الاستثنائية لا ييمح البُع

 الطلاق . حث تنتّى بل لها لا أن تتزوج

لا تـكون إلا فرادى ،



( و ) أبقوا على الطإارة المينويه وابلمّانية التى أنى بها الإسلام ، فآبقو الوضو • للصالاة والغنسل بن الجنابهه ،











 هقدس لا يس أو يــكاد يـهون هقدساً .

وفى الوقت اللى يفرض فـ اللموك ذلك السلطان اللى إيكاد يكون


 والنصرانية أيضاً .

، 9








 هما بدل أن يعتمد على القرآن أو يأخذ منه .

،





 .



 قوة تأثير ية كا بينا فَ دذهب











 له لأن فيه هدما اللديانة الإسلامية .
 والأور بيين . ونادر من المسلمين من ارتد عن دينه !اليه ومع ذللك يدعى

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( }) \\
& \text {. المة) المدة والثريمة }
\end{aligned}
$$





 يوم القيامة ، وليو تو الغا بغيظام
آ ا























 ليس لا بالس ملية بالسبهة لمقود الزواج كان أهام الماك


قآمـأَ متهيزا .

وطالموا بتطبيق قانون المؤسسات ، وتد كانت الفتوى دامغة هذا أيضاً .




هن قطجه أو عود آله إلى شيّاغغر هوطن دعايته .

القســـديانية
( ا و







 . ، (1)



الإسالام ، ولم تشرب مبادiد كاكا قلمبهم م.











 الت أدركو ها فی الجالة ولم تستو ل على تلو بهم •

و'قد كن الإبِليز الذين ملوا تالك المدنية الأوربية إلى الملاد العيتيقة.





 وكتب على قبره مير زا غلام أهد موعود أى أى أنه هو المهدى المثتغ المار الموعود





 .





كن بالروح لا بالجسد .

 ويعين المـكان النى دفن فـه .

17 - 17 وقد ادى أنه بجدد الإسلام فى أول القرن الرابع عثم الإجرى ، وذللك

 رجل هذه المأثه الأخيرة ، وقد اعتقد فى نفسه مإِّى :
 قد حلت فيهرو


(ب) و لـكنه لا




 سim معجزت ته التى تُّبت دعو اته أو رسالته .

 صلى النه عليه وسلم إذا كن خلم خسف القه


Y .





الو





ويقول في كتاب التعليمه :




ويقول أيصآ :





أن يكون من أَمهة صلى آنه عليه وسلم (r)
( (
( r ( التاليم ص 10 ( 10
r \% ص


 أى بإقامة شر عه:








 وقد كان تגسيره ما بإلّى :








الحـمومة البر يطا انية .








أُو داءيآ إلى القتال ، فيهور ل :
















$$
\begin{aligned}
& \text { ar (1) (1) }
\end{aligned}
$$
















هن صدره ه ،




 ه


$$
\begin{aligned}
& \text { IV، ، } 14 \text { (1) } \\
& \text { (r) (r) زياق القالوب ص }
\end{aligned}
$$

















 ينـكره عاقل (1) .


 وهو الرئيس الروحى .
(1) الرد على كتاب المسأله القاديانية بقلم مير الهُعى المسينى ص هو





 -الاعتقاد بماءتم
19









俍



 ( (





 وأول هذا القرن الميلادى .









 , المق يآن حم الر احهين ع
( تم بعون النه وبكمده )

## الفهرست

## 

المو ضوع
$r$
مقدمة المؤ لف

- $\underbrace{-1}$





1. 

أنسباب اختلاف المسلمين

- 11

الإسالم



مدى الـلالف بين المسلمين
المذاهب السياسية
أدوار الملاف بشأن الخالخفة

Yモ
و - هسالك اختيار الגملفا.
الملاف فن عدد عثّان
اللى الأانصار


## صفـفة

الموضو ع
سيدنا عثمان جهل الدعاة يكهلون الثناس على تو لطم ظلمه و واليأس من عدله

يعيـشون فی ظل الإسالم

 وزمان ششأتهم

和 - $2 \varepsilon$ - الأكيسانية
 , الإسماعيلية
 . adil!,

90
yo
人.

الـرارج
 اختالاف الـور ارج فيا بينهم

فرق الخوارج

- ـ الأزارة ه AV

| صضفهحه | الموع |
| :---: | :---: |
| $\wedge 1$ |  |
| 19 | القرشية |
| 91 |  |
| 97 | الil |
| 1． | 机 |
| $1 \cdot \mathrm{r}$ | المالما إلا الحا |
| $1 \cdot \lambda$ | المذاهب الاعتحّادية |
| $1 \cdot 1$ | Aepr |
| 1.9 | נ硔 |
| ITr | مر تحكب لال＿كبيرة |
| IIr | اللفـكير الفـلسفى |
| いを |  |
|  | 110－الجبر إل |
|  | بحادلة بين وّدرى وسنى |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| $1 \& \%$ | هر يقّهم فى الاستدلال على الهقاند |
|  |  |
|  |  |
|  | المهتز |
| lor | ابتام الفةهr｜ |

الموضؤ
$10 \varepsilon$
مناظرات المعتزلة




i人.
الأشاعرة
111
14.

مذهبالأشهرى ورده على المعتزلة
المذهب بعد الآشعرى

ستة 19100.0
195
مناظرة بين الأشعرى والجبانى
190
الماتريدية
191
هناجه وآراؤه

$r \cdot 7$
الهـات
$r \cdot \wedge$
رؤية الته
$r \cdot 9$
مرتـكب الـكميية
+11
السلفيون
rir
بناج هو لا. الـلفيين
الوحدانية
や
P10
وحدانية الذات و ألصفات
tr.
الــلفية والأشاعرة
الـأَو يل والتفويض

صه~ الارضوع
rry
FF وحدانية التككوين



عليه وسلز
مذاهب حديثة

الوهاية
告
القديانية
الفيرست

