


## 

$$
\begin{aligned}
& \text { وَالَرَنَوَالموازِنَ بَبَنَ ذَوْت الصَّاَّةَوَالَّمَاع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بإنْ } \\
& \text { هVOL - 791 }
\end{aligned}
$$

طار ابر؛ُحزه

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار Hataci


حـلى تلميلّه الإمام ابنذ رجب الحنبلي:
(وكان رحمـه اللّه تعالى: ذا عبادة وتهجّدّ ، وطول صـلاة إلى
 والاستففار، والافتقار إلى اللّه والانكسـار له، والاطّراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أثشاهد مثله هٌِ ذلك).


تال تليبينهالإمام ابن كثير الشاشهي:
(وكان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدًا ولا يؤذيه، ولا يستميبه، ولا يحقد على أحد، وكـت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه، ولا أعرف وٌِ هذا العالم وِّ زمانـا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة ِوْ الصـلاة، يطيلها جدّا، ويمدّ ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه ٌِِ بعض الأحيان، فـلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحهـه

## give -V

## 

الحمدلله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وأنار قلوبهم مبشاهدة صفات

 ما يصفه به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله، لا يُصى أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من اكرمهم بإرساله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائم له بكقه، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقينه، أرسله رهمة للعالمين وإماماً للمتقين، وحسرة على الكافرين، وحجة على العالمين
أجمعين(1) .

أمـا بعد:
فقد مَنَّ الله علي" إذْ وفقني وانتدبني لإخرامِ هذا السفر البلملي، بهذهِ الصورة، معتمداً في إخراجه على ثلاث نسخ خطية من بلدان ثلاث. وسيمضي اللقارئ رحلته مع الكتاب وييد منعته عبر ما خططه وكتبه الإمام ابن القيم في سرد لمجموعة من أسرار الصـلاة وحكَمها، وما فتحه المولى عليه، فأعطى لكل جانب من الصالاة حقّه وأنزله منزلته التي أرادها المولى سبحانهانه من عبده، وقد حاولت جاهداً خلدمة نص الكتاب بما فتح الله عليّ. أسأل الهُ العظبم أن يتقبل مني هذا العمل الضنيل، ويجعله خالصاً لو جهه الكريم، ويحسن علينا -ولسنا لذلك أهل - من كرمه الواسع وجوده وبره،
(1) هذه المقدمة مأخوذة من مقلدمة ابن القيم لكتابه "إغاثة اللهفان في مصايد النُبطان"
(r، \&) مع اختصار.

وإن يغفر زلاتي وعثراتي، ويهلني ويهدي أمتي اللى صراطه المستقيم ويخسن خو اتيم عملنا．

ولئن فارقني الصهواب في موضع عند تحقيقي الكتاب فإني لأزجو أن لا
يفوتني الأجر من الله المطلّع على القلوب، والعالم بالسرائر، إلّه بعباده رؤوف
رحيم•

وصلي الله وسنّم وبارك على نبينا عحمد وعلى آله وصحبه． أبو معاذ

إياد بـن عبدالالطيفـ بن إبراهيم
القيسي
عمّان－الأردن وِ و


## مقدملة في الجهود التتي بـلّلت حول كتابـات شيخ الإسلام وتلميلذه ابن القيم

فإنّه مِنْ نِعَم الله علينا وعلى الناس أجمعين، أن يستعملنا في نشر مؤلفات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيّم－رحهما الله تعالى－وأن يستعملنا لوحل جهود المصلحين في نسر آثار هؤلاء الأعلام． ومنذ أن أقسم ابن مُر＂ي في رسالته إلى تلاميذ شيخ الإسلام تايلاً：اوووالثه
 وتفهمه، واستخراج مقاصده، واسنحسان غرائبه وعجائبه، رجالأ هـم الآن في أصلاب آبائهم．．．11 1 ．هـ هـ ومع ظهور المطابع في العالم الإسلام فقد تتابع أهل الإصلاح سواء كان منهم من العلماء أو الدعاة أو الولاة أو الأثرياء، تنافساً بطبع ونشر وذيوع مؤلفات هذين العلمين．

وفضل السبق كان لعلماء الهند، ثم لعلماء مصر والعراق والشام والجزيرة العربية وغيرها من البلاد، وقد سرد العلامة الفاضل الشيخ بكر بـلم بن عبدالنه أبو زيد جُلً أسماء هؤلاء في كتابه البديع ا＂المداخل إلى آثّار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحتها مِنز أعمال＂، وما أحب أن أضيفه على ما كتب وأفاد：أني وبحمد الله وباشتراكي مع أخينا الفاضل محمد بن ناصر العجمي في الشروع بنسخ كتاب علامة العراق ععمود شكري الألوسي الموسوم بـرارياض الناظرين في مراسلات المعاصرين＂عن نسخته الوحيدة والمُفوظة في مكتبة
（1）أي كلام شُيخ الإسلام ومؤلفاته．
 （（ 101 ）، مطبوعة ضمن＂الجُامع لسيرة شبخ الإسلام ابن تبمبة خلال سبع قرون＂
 صفخة) لنشره، :والتعليق عليه، وقد تبين لي من خلال المراسلات التي
 شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الممام ابن قيم الجموزية، أسماء علماء وكاه وعاة وولاة وتجار كانت لِم صفحات مشُرفة بنشر وتويل وطباعة هذه الكتب والمؤلفات والرسائل والمسائل. كما ستفتح هذه المراسلات آفاقاً جديدة لمعرفة بعض غخطوطات هذين العلمين.

وراقم هذه الُسطور طويلب علم، حسبه فخرٌا أن يمنّ عليه المولى جلّ" في
علاه ويكرمه بنشر رسالة أو كتاباً لمذين الطودين، وحسبه كذلك ألن أن يكتب

كتابات شيخ الإسلام وتلميذه ابن الثيم.

وتأسياً بعلامة العراق محمود شكري الألوسي رحمه الله، الذي وصفه
تلميذه البار محمد بهجت الأثري رحمه الله(1):
(لكن أعظم جهده كان مصروفأ إلى كتب الإصلاح الديني، ولا بسيما كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم؛ فإنّ تقصيّه لما في خزائن الكتب بالعراق والشام ومصر والححجاز ونجد والفند، واستكتابه إياها أو نسخه فها با بيله؛
وجذّه في تحقيقها وسعيه في طبعها هو فوق الوصف...(r).

فلي أسوة بالثنيخ الألوسي -وانا من بلده- في بذل كل الوسع في نشر ما لم
(1) توفي محمد بهجبت الأثري سنة (\&|V|Vهـ)، وهو من أنبل تلاميذ الشيخ محمود :شكري



يُنشر أو نسر ما فيه من أغاليط طباعبة، أو ما طُبع على نسخة ناتصة.
ولقد شرفني المولى بنشر كتاب "فوائلد حديثية" لابن تِّم الجوزية مع الأخ

بعد أن شكك بنسبته لابن القيم أفاضل مِنْ امل العلم، وأثبتُ نسبنه إليه ولنه الحمد.

وأسأل الثه جلّ في علاه أن عككني من إمتام كتاب ابن القيم (رفع اليدين
في الصلاة" فقد انتهيت من نسخة، وتطعت شوطأ في تكيقه.
وعثرت على ورقات في تفسير سورة البينة، ونبتت عندي نسبتها لابن
القيم.
هذا وساثشرع بنقل صفحات من خططوطة ارياض الناظرين" لبيان جهود الألوسي وجهود كثير من الأفاضل من لم يذاع ذكرهم في هذا الجانب. في البحث والتنقيب ونشر رسائل وكتب ومؤلفات الشيخين الهظيمين رسالة من عبدالأحد بن القاضي عمد حسن الخانفوري من المند:
(.. (نقد وصل إلينا كتابكم الكريم .. في طلب كتاب پالعقل والنقل) ..
 سلف الأمة وأئمتها، لا سيما نشر كتب الشيخ اليخين المعظمين شيخ الإسلام تتي الدين والحانظط ابن التقّم).
إلى أن قال: (وأما كتاب "رد المنطق" لشُيخ الإسلام الذي هو عند المي المولوي نور اللدين المززآيّي مريد المرزا الكذذاب؛ الذي الـي ادعى النبوة، وهو من أعدى أعدائنا..).

إلى أن قال: (وقد كتب لنا الأخ يوسف حسين في الكتاب الثاني "نونية"
＂ابن القيّم＂و＂إغغاثة اللهفان＂）و＂طريت المجرتين＂له، و＂الصنارم المنكي＂ و＂نونية القحطاني＂قد طبعت، فإن كان ما كتب حقأ وصدقأ فاكتبوا لُنا عنُ أثمانها．．）．

إلى أن قال：（وقد فرحنا بظفركم بكتاب＂تفسير سورة الإخلاص＂）وكتاب؟ （جواب أهل الإيمان＂）وفقكم الله لطبعهما）．

وهذه الرسالة كتبت سنة（MYY（MY）
وقال عبدالأجدن يٌِ رسنالة أخرى أيضـا:
（أما بعد فتد وصل إلينا كتابكم الكريم المشتمل على بشائر ．．و＂طبع
 وإرسالكم＂املدارج السالكين شرح منازل السائرين＂للطبع．．

وأما ما تفضلتم به علينا أن أمرتمونا بنقل ॥العقود الدُرية）＂فقّد شرعت باستنساخه بيدي ．．والكتاب المنكور نحو＂هداية الحيارى＂حجمأ بل أكبر منه ．．وهو كتاب عجيب فيه فوائد جمّة وابَاث مهمة ومناث ومناظرات مفيدة ．．

وأريد أن أرسسل إليكم أيضاً پالقول الملي في ترجمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي＂، إن لم＇تكن نسخته عندكمب، ليطبع على هامش（العقبود اللبرية｜＂ رلكن نسخته الآلن في راول بندي．

كتب في سنة（YYY（M）
وقال عبدالأخد يوٌ رسالة أخرى أيضاً:
（وإلى الآن ما عثرنا على كتاب من كتب الشيخين غير إني سمعت ان
（1）أي منهاج السنة النبوية．
｜ا（الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةه للحافظ ابن القيم منه نسخة في آمرتسر، للىى الشيخ عبدالجبار، فإن لم تككن عندكم ولا في العراق، فالما فأخبروني لاستعيرها من الشيخ واستكتبها．．）．
كتب سنة（IYYY（I）
كتاب مـن ارنبورغ من بلاد القرم هٌِ مملكة الروس مـن الفقير：ضياء الدين بن فخر الدين إلى الأستاذ الأكرم．
（．．أما بعد：فقد كنت اشنغلت بكتاب ذكرت فيه مشاهير الرجال، وتد طبع منه أربع بجلدات ．．وني هذه الأيام طبع المجلد الخامس وكلّه في ذكر البي العباس ابن تيمية، أجل مشائخ الإسلام فقدمت من هذا الجزء نسخة لذلك البدر الأنور، وهي هدية لذلك الجناب لا تذكر．

وقد بينت فيه نسبه ووطنه ونشاته وشهرته وولادته ووفاته وقومه ومن


 ومحتهه وغير ذلك ما يروق في نظر الأستاذ، حيث كان الاستمداد من كتابه
 الطرف عما فيه من التصور．．）．

الفقير للّه تعانى رضاء الدين بن فـخر الدين
صاحب مجلة حيرة يٌ أورنبورغ
عفى عته
كتاب من الفاضل الشيخ محمد بن حسن المرزوني المصنف الشهير وِ قطر وعمـان ．．（．．وذكرت لكم أنَ عندي نسخة من تلخيص شمس الدين

الذذهي لمنهاج السنة في الرد على ابن المطهر الحلّي، وذكر لي علي بتّ سليمان
 الثممن، ورسائلكم ترسل إلى مقبل بن عبدالعزيز الذكير）

كتاب من عبدالأحد الخانفوري：
（．．كما أحسنتم إلينا في إرسالكم الكتب التي لا ثوجد في الهنذ أصلا، لا لا
 خرمأ وسقطاً في بعض إلمواضم، وأما كتاب（إغاثة اللهفانه）فهو أيضاً كتابب عظيم النفع، وفيه أيضاً سقط وخرم ．．وكتاب ״العقل والنقل）إن لم تظفزوا بنسخة أخرى تنقلون منها ما في نسختكم من النقصان فله أسوة بهذين الكتابين ．．وذكر ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين كتاب＂（العقل والنقل＂ في موضعين ．．）

كتبت سنة
وققال عبدالأحد أَيضـأ
（（．وأيضا أكتبوا لنا إلى متى يتم طبع＂المنهاج＂）بتمامه فنحن بمزيد الأشواق
 ذكرتَ عن أخباركم بكتب الشُشخين في الهند، فنحن نخبركم بما علمناه ورأيناه

منها：
أما المطبوعة فهي كتاب（الإميان＂، وكتاب（شرح حديث النزول＂، و（ا（الفتوى الحموية）：وبعض الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رممه الله ورضي عنه．

و＂زاد المعاد＂المُعروف بالمدي النبوي، و（إعلام الموقعين＂وكتاب
(الصلاة)" لابن القيم وكتاب ॥ا|تتضاء الصراط المستقيم" على هامش "الدين الحالص" لصديق حسن، و"جلاء الإفهام في الصلاة على خير الصاب الأنام"، وكتاب (أجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرق المعطلة والجهمية")، وكتاب "الروح"، .

وأما الكتب الغير المطبوعة فهي هذه: كتاب (امنهاج السنة) في لكنه في خزانة الشيخ عبدالحي. وفي عظيم آباد عند المولوي رفيع الدين. وكتاب (االعقل" في أمرتسر عند المولوي عبدالجبار الصاحب الغزنوي. وكتاب اشرح منازل السائرين" لابن القيم رهمه النه عنه.

وا(ألدي النبوي"، و"إعلام الموقعين"، و"جلاء الإفهام"، وغيرها من
الرسائل والفتاوى في آمرتسر عند الشيخ عبدالجبار الغزنوي..
وأما خزانة كتب بهوبال فلم تبق على حالها، بل خربت لأن ابني اللسيد صديق حسن ليسا من أهل السنة والمديث كان بينهما.. وعندنا كتاب للشيخ الحافظ عحمد بن عبدالمادي صاحب „الصارم المنكي" ألفه في مناقب شيخ الإسلام سماه (العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإساملام ابن تيمية" في بجلد واحد. .

وإن تفضلتم علينا بالنبذة من شرحكم على النونية" (1) لنستنسخها ونعيدها إليكم في البريد..) وأما كتاب (اشفاء العليل في القلر")، فقد رأينا فهرسه، ونحن إليه بمزيد الأشواق.. وأما كتاب "الطرق الحكمية|".

وتد صنفه ابن القيم بعد (الهدي النبوي"؛ لأنه وعد فيه أن سيولفه وقد
(1) حصلت على غخطوطة نادرة من دار صدام لعلامة العراف في "شرح أبيات الجنةه| من الئونية وحققتها، بسر النّه نشّرها.

## رسائل مـحمد نصيض وهكيل الإمـارة الجليلة وٌ جـدة

(وقبل تاريخ هذا الكتاب وصل أليُّ رسالة من الـلاج مقبل الذكير طلب فيها أن نرسل إلى فرج الله الكردي پإلرد على ابن سبعين" و(التسعينية في الرد على الكلام النفسي"، وغير ذلك من الكتب التي ستطبع مع كتاب (العرش)"، وجلة كتب وتصدنا طبعها غير أنا نتحرى نسنخة أخرى من كتاب العرش والسبعينية والتسعينية ونسخة من ا(مدارج السالكين شرّح منتازل السائرين".. وفي هذه الأيام طبعنا (قاعدة التوسل والوسيلة) لشيخ الإنملام
 القاسمي).
من عبدالعزيـز بن أحمد الرشيد البـداح:
(وقد أرسلت إليكم بكثاً مفصّلأ في صوم يوم الغيم من (شرح العمدة)
 واففاضلها الأعلام وقد أكثرت السؤال عن هذا الشرح في ديار نجد والـُجلاز فلم أجد أحد أفادني عنه. .).

كتبت سنة
كتاب من أحـل علمـاء حائلل بلله ابن رشيـد
(..تم إن ما أشرتم إليهم من الوصية عن كتب الشيخين ابن تيمية وابن قيم الموزية من حرصكم على نشر العلوم المفيدة .. وقذ وجدنا من الكبتب التي سألت عنها كتاب (االعقود البهية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية"|
وهو عند.عبدالله بنٍ مرعي..)

كتبت في سنة MYV

كتاب مـن عبدالله بن أحمد الروّاق النجدي：
（．．وقد أفدتم فيه إنكم بذلتم المهد في الجمع ما لشيخ الإسلام تقي الدين من التفسير على بعض السور والآيات في بجموع مفرد، ثم تسعى في طبعه، وإنكم كاتتّم في ذلك بعض علماء نجد ودمشق الشُام والمند ومصر ليمدوك بما عنلهم من التنفسْر ولم يجيبوك．．

كتاب مـن فوزان السابق：
（．．．وأما نواقص（شفاء العليل）فالشيخ فرج الله مهتم بتكميله، ونخن الآل نبحث عن نسخة كاملة غير التي في خزانة الخلديوي، عسى المولى أن ييسر

ذلك）．
وقال أيضاً：
（．．．غير ألن صاحب المنار السيد رشيد رضا أخبرني أن الثبخ مقبل الذكير
البحراني أرسل إليه التسعينة．．．）
كتاب من محمد بهجت البيطار：
（في خزانة كتب الملك الظاهر وقد قلّبت منه بجلدات، انقّب فيها على ما لشيخ الإسلام من البماميع ．．، وقد نظرت إلى الآن في أربعة وعشرين ججلدا＂（1）．ولما أعثر على تفسير سورة الفرقان، ولم أجد تفسير سورة تامة على شكل المجموع إلا تفسير شيخ الإسلام لسورة الإخلاص المطبوع．． وقد يفسر（أي ابن عروة الحنبلي）معنى الآية ثم يذكر تفسير الآية لشيخ الإسلام ．．واول هذه الآيات التي وتفت عليها من سورة البترة، وآخرها من
$\qquad$
$\qquad$

سورة العنكبوت. وتد عثرت فيه على مقالة لشيخ الإسلام ڤي (الثوبة)" تبلغ |ثنتي عشرة ورقة.: ورسالة في "الرد على الاتحادية) تبلغ مقدار سبع وعشرين

 ("مسالة الحرف والصوت" يبلغ عشر ورقات، وسؤآلَ آحر أجاب عنه الشيخ في مسألة الحرف والصوت يبلغ ثلاثأ وخمسين ورقة، وتطعة كبيرة في كالام الشيخ في "أحكام الجنن" عند قوله تعالى: .. وقطعة كبيرة في تفسير آية :"و مبَّآ
 الرازي" وفيه نقول كثيرة من كلام ابن القيم رحمه الله، ففيه قطعة من (امبتّاح'

 (اشزح منازل السائرين")..).
كثبت سنة شبז٪| هــ
هذه غاذج من هذه المراسلات والمكاتبات التي وردت إلى علامة العرات وجمعها في كتابه ألبديع "رياض الناظرين" وتد الد حوى هذا السفر معلومات عن كتب وغطوطات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وكيف طبعت وحجم المعاناة التي تجشمها أهل العلم في العثور عليها، وجمع المتفرق منها والتواصي المستمر بين أهل العلم مع صعوبة المواصلات ووالاتصنالالاتم؛




بين يلدي كتاب أسرار الصلاة:
كتاب (أسرار الصلاذ" من الكتب التي ظلّت حبيسة اللخزائن في ثلاث من بلاد الإسلام والتي حوت غخطوطات لهنين العَلَمين؛ وهي مصر والعراق والمملكة العربية السعودية.
والكتاب لم ينشر سابقاً بهذهِ الصورة أبداً ولا هو مستل من كتاب كبير. وحقيقة هذه الرسالة هو أنها جزه من كتاب (امسالة السماع") والذي نشر أيضاً بعنوان آخر -كما سيمر - ولكن هذا الجزء جاء ناقصاً عن المخطوطات، وفيه تقديم وتأخير، وفيه تحريف.
أما المخطوطات الثلاثة فهي متقاربة مع بعضها نوعاً ما، ولكن بعضها

 ترددت كثيراً في اعتبار هذه الرسالة رسالة مستقلة.

الى أن شرعت بالعمل لإخراجها بشكلها النهائي.
فوجدت أن نشر هذه الرسالة بشكل مستقل وباسم مغاير هو عمل شرعي ومشروع؛ لأسباب كثيرة أذكر منها:
ا. أنّ هذه الرسالة بشكلها النهائي تختلف كثيرأ عن اللجزء المطبوع في كتاب "الكلام على مسالة السماع".
ب. أنها لا تشبه أي كتاب أو رسالة منشورة سابقاً، فقد استلت من كتب ابن القيم كثير من المؤلفات، منها ما استل قديأاك، ومنها ما استله المعاصرون، وسأسرد ما ذكرته في مقدمة تحقيقي للو ابل الصيب (ص ع ا17) من المولفات المستلة:


1. أمثال القرآن، مستل من أعلام الموقعين، وقد أفرد قدئاً ووجدت لهـ غططوطات مستقلة، وطبع ععقاً عليها أكثر مِن مرّة. r r. بلوغ السؤل من أقضية الرسول، مستل من ("أعلام الموقعين" واستله المعاصرون.

ץ. تفسير سوزة الفاتة، مستل من (امدارج السالكين" وهو مستل قدهـا (1)

ع. تفسير المعوذنتين مستل من "بدائع الفوائده، وتد استل قديأ ولكننا لم نجد غخطوطة مستڤلة بهذا الاسم وإثا الذين ترجمجوا لابن القيم ذكروا ذلك في مؤلفاته المستقلة.

ه. الرسالة القبرية في الرد على منكري عذاب القبر من الزنادقة والقدرية مستل من كتاب (إلروح"، وقد استل قديماً وله غططوطات بهذا الاسمب" 7. الطب النبوي، مستل من (زاد المعاده)، وقد أفرد قديًا وله غطوطات بهذا الاسم. V V. (صفة المنةن) من (حادي الأرواح" مستل حديثأ. ^. (اذم الثتقليد)" من (أعلام الموقعين") مستل حديثأ.
 - • . (أحكام النظر" من ״إغاثة اللهفان") مستل حديثأ. 11 ـ حكم الإنسلام في الغناء من "إغاثة اللهغان" مستل حديثاً.
 وجدت من ترجم لابن القيم ذكر من مؤلناته هذا الكتابِ.

Y Y . كتابه آالتوبة" مستل من (امدارج السالكين) مستل حديثاً. זا. (خصصائص الجمعة) من (زاد المعاد" مستل حديثأ.

ع 1. ( افصول في القياس" من (أعلام المونعين) مستل حديئأ.
10. "معجم التداوي بالأعثـاب والنباتات الطبية) من (الطب النبوي" مستل حديثأ.

1 1 . (امشاهد المللت في المعصية) من (املارج السالكين" استل قديأ. V IV . اطبقات المكلفين" من (اطريق المجرتين") مستل حديثأ.

1^1. (إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلر المؤنرة). مستل من "بداثع الفوائدل" مستل حديئاً.
 سابقاً أثناء رحلتي ودراستي في البحث والتنتيب.

عودة إلى كتابنا رأسرار الصلاذ" فهذا الكتاب لا يعتبر كتابأ مستلاً فهو لا لا يشبه ابداً المستلات السابقة سواء ما استل حديثأ ألواء قديأ، بل هو كتاب مستقل بذاته.

ج. كتاب هالككلام على مسالة السماع، ألفه ابن القيم على مراحل فهو مكون من قسمين أو جزئين كما في مقدمة الكتاب (صY (V) لعمقه راشد بن عبدالعزيز الحمد.

الجزء الأول من فصلين: النصل الأول بيان حكم الغناء في الشريعة
النصل الثاني: أن تعاطي السماع على وجه اللعب والخلاعة وعلى وجه للقربة والطاعة.

وختم هذا الفصلل بالموازنة بين ذوق الصـلاة وذوق الغناء.
الجلزء ألثاني: واشتمل على ذكر شبه المغنين ودحضها.
 فترة أضاف لها المزء الثاني ودليل ذلك قول ابن القيم الـيم في بداية الجزء الثباني (صسץץ): قال الشيخ شمس اللدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الحنبلي إمام الجوزية في تمام الجلواب عن الفتيا الواردة في اللسماع سنة أربعين وسبعمائة التي أجاب فيها العلماه على المذاهب الأربعة رضي اللّه عنهم

أي أنَّابن القيم ألف كتابه على مُرحلتين.
ورسالثنا هذه مستلة من نهاية الجزء الأول وفصله الأخخير.

بقي هناك سؤالأ لماذا كل هذه الاختلافات في النسخ بين المطبوع والمخطوط، وبين نفس المخطوط؟

وأقرب جواب وقع لي هو: أن ابن القيم نفسه استل هذهِ البرسالة ثم
نقحها أكثر من مرّة.

ومع وقوع السقط والتحريف من النساخ، وكثرة النسخ المنقحة والمصححة من ابن أكُيم نفسه.

جعل هذا الاختلاف الكبير بين النسخ.
فهي إذن رسالة :استلها ابن الكّيّم نفسه ونتحها وأعاد النظر فيها علّة مرات وأخاف وحذف وقلّم وااخر. وأصبحت على شكلها الحالي. هذه الأسباب الثلاثة هي' التي دفعتني لنشر هذه الرسالة بشكل مستقل.

تسمية الرسالة:
الرسالة مستلة من كتاب السماع، ولم أجد ما يشير إلى تسمية الرسالة في مسرد مؤلفاته ضمن من ترجم لفذا الإمام.
وهذه المستلات كانت الحرية في تسميتها إما للمستل نفسه، أو النَّ موضوع الرسالة هو المؤثر على تسميتها.

ولم أجد على بداية المخطوطات اسم لما سوى التالي: أما في النسخة السعودية فكتب في بدايته:
 Sjợ

أما في النسخة العرأقية فكتب في غلافها:

aic all
أما في الصفحة الأولى:
بun



سَّب فِهِ فمولو [ كلام مطموس].
وزوقهع اللشبخ الإمام الكالم [كام مطموس].


9
.
وكتب يمين الصفُحة:
عنوان التصنيف: كتاب في ذوق السماع.
وفي الصفحة الثانية:
arn

هذا ما رايته علي المخطوطات أما في المطبوعة فكتب:
فصل في الموازنةّ بين ذوق السماع وذوق الصلاة.
أما موضنوع الرسالة اللذي يدلنا على اسمها فقد وجدت التالي:
ا. في (صV) (TV) (وكان سر الصلالة ولبها إقبال..)

世. في ص(10): (وسر الصلاة وروحها ولبها).
ع. في ص(هY): (ولولا أن المقصود المضادة والمنافرة بين ذوق الصبلاة وذوق السمأع لبسطت هذا الموضوع بسطاً شافياً).

ه. في ص(IYV): (فهذه إشارة ونبذة يسيرة في ذوق الصلاة وسر من أسرارها).
T. موضوع اللسنالة من أوله إلى ص(IYV) هو الكلام عن أسرار الصنلاة وذوقها، ويبدأ يوازن في آخر الكتاب من قوله فصل: فنحن نناشد أهل السماع بالله

أي أكثر من ثلثين الكتاب هو سرد لأسرار الصلاة ثم في آخر الكتاب نبدا عملية الموازنة بيان الفرق لذا بمعت بين الاسمين وسميته. أسرار الصلاة والموازنة والفرق بين ذوق الصالاة والسماع

## صحة نسبة الكتاب لابن القيّه :

كما ذكرنا سابقاً فإنّ هذا الكتاب في حكم المستل من صالكالام على مسالة السماع" أو كما سماه المحق ربيع أحد خلف، الكشف الغطاء عن حكم سماع الغناءشا.

وقد برهن محقت "الكلام على مسالة السماع" راشد بن عبدالعزيز الحمد في (ص1 YY-V) صحة نسبة الكتاب لابن القيم ومن بين أدلته ما هو موجود في رسالتنا منل:

I ـ إحالته إلى كتاب "امدارج السالكين" وقد سمّاه "مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .

وكذا إحالته إلى كتاب \#زاد المعاد" فقال: (..كما يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه (筷).

> Y.نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
Y. أسلوبه في الكتاب هو أسلوبه في بقية مؤلفاته. هذا ما ذكره راشد الحمد

ع. وأخيف إلى ذلك أن عبارات كاملة استخدمها ابن القيم في هذه الرسالة، هي نفسها أو قريباً منها في بقية مؤلفاته نذكر منها:

أ. ص(79) هذان الأثران استعملها ابن القيم وشيغ الإسلام ابن تيمية


وقد أشير إلى ذلك في اهلامش.
ب. ص(AN) قوله: (ثم ليتأمل العبد ضرورته وفاقته) هذه العبارة استخدمها ابن القيم في نفس هذا الموضع أكثر من ثلاث مرات في
 ورسالته الصنغيرة البديعة اكتاب أرسله الحافظ ابن القيّم إلى بعض |إخوانها|| .

جـ.في ص(97) قوله: (..كما يطيل الركوع والسجود..) هذا ذكره في


هـ. في ص(9^-4V): (كما قيل لبعض السلف: هل يسجد القلب؟) ذكره في "طريق الهجرتين") و (المدارج" و (األروح") .
و. في ص(H. (): (..فكان تكريرها بمنزلة تكرر..إلخ). قريباً منه ذكره في (شفاء العليل) (صYM).



ح. في ص(10): توله (فهذه همس سنن في إجابة الدعاء). هذا ذكره في "الوابل الصيب") و"جلاء الأفهام") كما في المامش. ط. قوله في ص(IYY- (IY) في شرح حديث: (وجعلت قرة عيني في



$$
\begin{aligned}
& \text { ي. ذكره في ص(1 (|): لبيت الشعر. } \\
& \text { أنت إلتيل بكل من إلخ. }
\end{aligned}
$$

فقد ذكره في "حاشيته على غتصر أبي داود"، و"إغاثة اللهغان") و "بدائع الفوائد")، و"روضة العبين" كما في الهامش.

ك. ذكره في ص(IYY) لبيت الشعر
إذا مرضنا تداوينا..، فقد ذكر في (الوابل") و"المدارج" كما في الهامش.
ذكره (الوابل الصيب") و"في الملارج" كما في الهامش.
ل. ذكره في ص(0 ا| ) بيت شعر للمتني (ما لمجرح بيت إيلام) الذي أصبح مثلا، فقد ذكره مرارأ في مؤلفاته كما في "الوابل") و"ا(المدارج".

متى ألفـ ابن القيّمْ هذه الرسـالة؛
لا نستطيع بالضبط تحديد سنة تاليف ابن القتّم لذه الرسالة، وكما سبت ذكره، أنّ جواب الاستفتاء كان في سنة (• \& هــ) وحَسبَ احتمالنا الذي ذكرناه
 حَذَفَ وأضاف وقدّم واخخّر . فيكون تأليفه لرسالتنا بعد ( ( \& Vــ). ويبقى احتمال آخر -وهو عندي ضعيف جداً - أنَّ ابن القيّم ألّف هذه


 (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونوّر ضريحه يومأ..) أي هو يتكلم في رسالتنا بعد وفاة الشيخ.
وأنا أقول دائماً إنٍ الإمام ابن القيم لم يؤلف شيئأ قبل وفاة شيخه، وإنّما
 إلا بعد وفاة شيخه، وهذه المسالة حتّاج إلى دراسة بشُكل دقيق لإثبات هذا الأمر، والله أعلم.

## عهلي في الكتتاب :

هذه الرسالة على صغرها كلّفتني وقتأ وجهلاً ليس بالقليل، والسبب في ذلك يعود إلى كثرة الاختلافات بين النسخ المخطوطة والمطبوع، فلقّد اضطررت لوضع أكثر من (V.") هامش لبيان ألاختلانات، مع أني تجاوزت كثيراً من الاختلافات مئل (تعالى) أو (عز وجل) بعد لفظة البلاللة، أو الترضية والترحم وبعض الضمائر البسيطة، وحروف العطف (الو)و و(أو) كل ذلك تُنبته حتى لا اثثقل الهامش بما لا طائل له ولا نفع به لقارئ اللرسالة.

ورغم ذلك فقد وقعت ما فررت منه، فالرسالة مثقلة بالهوامش ما جعا جلبي
 منها، وما وصلت إليه هو الحد الأدنى حسب اجتهادي.

وسبب ذلك كبرة الاختلافات بين النسخ وصعوبة الترجيح، وإنّ أي إهمال لمعنى أو فرق أو زيادة أو نقص هو مُخل لمنهج التّحقيق العلمي، فقد


أو قد يتعذر التّجيح.
وهناك عبارات' كاملة ختلفة بين النسـخ، اضطررت لوضعها :كاملة في
الهامش .
وحأولت التقليل جهلي من وضع الأقواس، حتى لا يثڤل النص بالأقواس ما يؤثر على استرسال القّارئ في قراءة النصس.

وهذا ما وصل أجتهاذي إليه في إبثات النص، فإن أصبت فمن الله وحخه فهو صاحب المنَة والمضضل في ذلك، وإن اخطأت فمني ومن الشيطان.
－خرجت الأحاديث حسب النهج التالي： ا．ما كان في الصحيحين او أحلمما نهو حسبي وهو منهجي داثمأ في

التحقيق．
ب．ما كان في غيرمما نقد استطردت في تخريهه من بقية الصسادر مبتدا
 صحةّ وضعغأ وحسنأ ولم اتقلد عاللً بعينه وحكمت با وحا وصل اليه اجتهادي．
－الآثار وأقوال السلف فاحلت إلى ما فتح الهَ عليّ من المصادر ولم أحكم


اهمل العلم اعتضاداً واستثناساً． －عزوت الأنسار اللى قائليها ما أمكني．
－علّقت على ما نس الحاجة إليه، كبيان بغض الكلمات الغريبة، وبعض
الإحالات على كتب ابن القَّمَ
－وضعت عناوين جانيية．
－قمت بعمل فهرس موضوعي（هي العناوين البانبية）، ونهرس الآيات والأحاديث والآثار والأنعار ．
－كما قمت بعمل بعض الملاحق وهي لمديثين خرجتهما بصورة مئصلة

 على غير ذلك، فرايت بيان ذلك، ورايت انْ من من المناسب تخريهيهما ختصرأ في الماسش والإحالة إلم الملحق لمن أراد التنصيل، فإني اعلم انَّ
$\qquad$
$\qquad$玉象触

كثيرأ من القراء يزعجه كثرة الاستطرادات في التخريج والتعليق:

- كما وضعت في الملاحق بعض الاستطرادات المهمة من بيقية كتب ابن المبيم كما أشار هلا في النص. ورايت الابتعاد عن إلثقال المامش بنصن طويل. - لم أعمل ترجمة لابن القيم فشهرته تغني عن ترجمته، ولككي وضعت مؤلفات ابن القيم المطبوعة والمنسوبة والمخطوطة.

الأضول الممتلمة في تحقيق الكتاب:
اعتمدت في إخراج هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطيّة. والنسخة المطبوعة في مسالة السماع.

وسأبدأ بوصف النسخة المطبوعة:

 تعتقِه على نسخة' و حيدة من مكتبة أسكوريال باسبانيا ومصور تها في مي مكتبة المخطوطات في الجامعة الإسلامية.



والنشرة الثانية! للكتاب كانت في مصر في مكتبة السنة. بالتقاهرة سنة


 الأخ العقق راشد الممد، والأمر الثاني والمهم هو إنّه اعتمد على ما نشار نـئه

دار الصحابة للتراث بطنطا بعر سنة (9 • عا هـ) بعنوان (ألموازنة بين ذوق


 إلى (صبا| (1) وفاتته بعض الاختلافات بين النسختين، لكن تقديره للأصوب كان دقيقاً فجزاه الله خيراً.

وتد رمزت له بالرمز (ط).
Y. Y. النسخ المخطوطة الثلاثة:

النسخة المصرية:
وهي التي اعتمد عليها الأخ الفاضل بجدي فتّي السيل، وكان له الفضل في نشر الرسالة لأول مرّة.

والنسخة من دار الكتب المصرية، رقمها ( (MTA) ورقم مصورتها
(YTOMA)، تحت رمز (تصوف تيمور).
خطها واضح مقروء، وهي في (YY صفحة)، مسطرتها (IV) سطراً، وتطعها وسط كتبت المكتبة عنوان المصنف: كتاب في ذوق السماع. وكتب عنوانها كالتالي:
. ${ }^{\text {(1) . }}$.
وذوقها للشيخ الإمام العالم...
(1) هذا ليس سقط ولا بياض بل طمس كما في صورة المخطوط واقذره بـ(أمرار الصهلاة) فإني لمحت كلمة (باسر) من بين الطمس. (Y) طمس.

الورع الزاهد العارف بالله تعالى.. ${ }^{(1)}{ }^{\text {الجرزية }}$ وغير ذلك ما يتعلق بذلوق القلوب للأعمال الصالحة وإن الأعمال إنما تتفاضل في القلوب لا بالكثرة والعدد. ولم يتبين لي سنة كتابة المخطوط.

والمخطوط حوى على بعض الأماكن المطموسة وبياضات كما إنّه ناقصص
في آخره. وقد رمزت له بالرمز (م).

والأخ بجدي خحظه الله فاته قرامة بعض الكلمات بشكلها الصخحيح، وقدّرها بشكل لم يوفق فيه، وإلا فجهده طيب في إخراج الكتاب جزاه الله خيرأ، ولولا أن لمي نسخ أخرى لما وفقت لمراءة المخطوط بشُكله :الذي أخرجته' به.

ويبدو أن بعض الأخطاء مردها للطباعة فبالرجوع للمتخطوط وججذناه يخالف المطبوع واخخص بالنذكر التنقيط، ومثاله:
(ص4) (ضريح) العبودية والصحيح (صريح) بالصاد.
(ص • ع) (ولكن لم يخلف) والصحيح (لم يخلق) بالقاف.
(ص ا §) (فالضال جائر عنها جائر لا يهتدي)، وبالصحيح (حائر) بالحاء
أو الأولى (حائد) بالدال، والثانية (حائر) بالراء.
(ص § ) (وحصوله وطابقأ) والصحيح (وطابعاً) بالعين. (ص ؟ §) (وعضوية) والصحيح (وعضدية) بالدال.
(1) طمس.

$$
\begin{aligned}
& \text { (ص } 0 \text { ) (جنان القلب) والصحيح (خبات) القلب. } \\
& \text { (ص } 7 \text { §) (والغريم عاطل غخادع) والصسيح (والغريم ماطل). } \\
& \text { (ص^) ) (قال: طيبات) والصحيح (فالطيبات). }
\end{aligned}
$$

النسخةة السعودية:
 صفحة، مسطرتها (•Y1-Y) سنطر، والنسخة مصححة، خطها مقروء وقد احتوت على بعض البياضات.

ليس في المخطوطة عنوان إلا ما كتب في بدايتها:
بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن يا كريم قال الإمام عحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية رممه الله تعالى. نصل وقد رمزت هلا بالرمز (س).

النسسخة العراقية:
وهي من دار صدام للمحطوطات تحمل رقم (YT (YT) (Y)، تقع في صفحة عدا الغلاف، ومسطرتها (Y (Y) سطر، والنسخة مقابلة كما كتب في آخر صفحة (تم مقابلة على أصله)، وخطها واضح (Y) جدألأ وجميل وهي أكمل المخطوطات الثلاث، ولا توجد بها أي سقط أو بياض. كتب على غلافه:
كتاب أسرار الصلاة لابن القيم رهمه الله ورضي الله عنه آمين وفي الصفحة الأولى كتب:
بسم الله الرحن الرحيم
كتاب فيه فصل يتعلق بأسرار الصلاة لابن القيم رهمه الله ورضي الله عنه

فلم يتبين لي النسخة الأصلر، بل عمدت إلى النسخ المخطوطة الثلاثلة مع المطبوع فقابلتها مع بعضها، وحاولت إنبات النص الأقرب والأشمل
 والأحسن، ولم أراعي ما اتفقت النسخ أو اختلفت، فقد لاحظت أنها قد تتفق على شيء والصواب مع النسخة الحططية التي انفردت. والبسبب يعود الى الن النسخ قد تُنقل من بعضها البعض وينتقل الخطا".

ومن الملاحظات المهمة أن النسخ الحطية الثلائة أترب من المطبوعة في التوافق. مع أن كل النستخ احتوت على أشياء ليست في الأخرى وسبب ذلك أن النسخ الجطية الثلاثة هي عبارة عن الرسالة المستلة والتي شرع ابن
 هناك سقطأ. لأنّا لا ندري هل هذا سقط، أم هو مِنْ تصرف الناسخ أم هو الُصواب لأنه من إضافات ابن القيتّ؟

وقد تجنّبتُ إثقال النص بالأقواس، وحاولت وضع الأقواس في الهوامشُ، وإن اختلفت النصوص وضعت الملافات في الموامس. ولم آر في حياتي غخطوطات خخلفة بهذه الاختلافات.
والسؤال هل استطعت أن أصل إلى النص الذي وضعه المؤلف (ابن القيم)؟.

والجواب: أني لم أستطع سوى ضبط نص يكمل معنى جامع حسبما رأيته واجتهتهه ، فهل وافق ما وضعه ابن القيم؟ الشه أعلم بذلك.

فهرس بهصنفاتا الإمام ابن قيم الجوزية:
إغثاماً للفائدة ونشرأ للعلم فقد كتبت فهرساً بصنفات هذا الإمام ولم اكتب الذي ذكر في مَنْ ترجم للشيخ ولا للا نعلم عنه شيئّأُ وكتبت ما كان مطبوعاً وغطوطاً ولكنه منسوب للاجمام ابن القيم.

ورمزت للمطبوع بحرف (ط) وهو ثابت النسبة لابن التبّم وما كان



عدمها فرمزنا له (؟).
وتد ذكرت في مقدمة تعقيقي للوابل الصيب كيثيرأ من المؤلنات والمستلات. وزيادة للفائدة ذكرت مؤلفاته هنا وما ونا تجدد لي من معلوني أضفتها، وعسى أن يوفقني ربي لنشر دراسة حول مؤلفات ابن القيم المطبوعة والمنسوبة وغير ذلك.
1.اجتماع البيوش الإسلامية على غزو المعطلة والمههية، (ط).
r.

「.أسرار الصلاة -وهو كتابنا هذا، وكنت قد سميته في مقدمة الوابل
(سر الصلاة) والصواب (أسرار الصلاة)، (خ).
£. ـأسماء مؤلفات ابن تيمية، منسوب لابن القيم وقد ثبت نسبته لتلميذ شيخ الإسلام ابن رشيّن، (م).

ه.أخبار النساء هنسوب لابن القيم وإنا هو لابن الجوزي (م).

7 إعلام الموتعين عن رب العالمين"(1) (ط).
.إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، (ط). V
^. إغاثة اللهفان في حكم طلاق النضبان، (ط).
9.بدائع الفوائلّ، (ط).

- . . التبيان في أقسام القرآن، (ط).

11. تخفة المودود في أحكام المولود، (ط).
.
با .جلاء الأنهامُ في الصلاة والسلام على خير ألأنام، (ط).
§1.جواب في صيغ الحمد وهو نفسه نشر باسم (مطالع النسعد بكشف
مواقع الحمدله، (b).
10.حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، (ط).
11.كتاب أرسله المافظ ابن القيتم إلى بعض إخوانه، طبع باسم (ارسّالة ابن القيم إلى أحد إخوانها)، (ط)، وهو تحت الطن الطبع بتحقيقي في دار البن

حزم.
.الرسالة التبوكية، (b) IV

19.الروح، (b).
-Y. . . .
(1) هو (إعلام) أو (أعلام).
| Y. زاد المعاد في هدي خير العباد، (ط).
Y Y. Y.الداء واللدواء وهذا اسمه الصحيح ويسمى أيضاً (الجمواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي"، (ط).

YY.شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، (ط).
 مفقودة، (ط)، ولكن الكتاب عثر على غختصر له كاملاُ وهو مطبوع.
O.Y.الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ويسمى أيضاً الفراسة؛ (ط).

ฯr.طريت المجرتين وباب السعادتين، (ط).
طريقة البصائر إل حديقة السرائر في نظم الكبائر نسب خطا لابن .YV


> الجبوري، (م).
 الصواعق المنزلة، ولكن مفهرس بمكتبة برلين كتب اسمه خطا، (؟). Q Y.شرح عمدة الأحكام ذكره الفاضل وليد الحسين في ترجته للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بجلة المكمة الغراهه العدد الثاني وهو غخطوطات الشيخ السعدي، ولم يتبين لنا حقيقة هذا الكتاب رغم الْ
 جلاء الأفهام، (؟).
-F.r.J.الائل النبوة، غخطوطة بالمكتبة المحمودية وعندما ذهبت للمكتبة لم أجدها، والذي ترجح عندي أنه خطا من المفهرس إذ أنّ كتاب "ادلائل النبوة") للبيهقي وضع بعد كتاب زاد المعاد، فكتب المفهرس خطا

النبوة لابن القيم،（؟）．
اس．آقسام الحيل ومراتبها هو في المكتبة السعودية في（AT）ورقة وقد رفضت المكتبة تصويره لنا ولعله جزء من أعلام الموقعين ولا يسبطيع أحد الجزم بشيء حتى يطلّل عليه،（؟）．
rr．الفوائد المشوق إلى علوم القرآن، ثبت أنه لابن النقيب تطعاً وٌسر نسبة هذا الكتاب لابن القيم هو التشابه في الأسماء فابن النقيب هو شمس اللدين أبو عبدالنه محمد بن أبي بكر بن إبراهيم الذدمشقي وابن القيم وهو ：شمس اللدين أبو عبدالنه عحمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي．

$$
\begin{aligned}
& \text { وابن القيـم توفي سنة VO } \\
& \text { وابن النقيب V EQهـ }
\end{aligned}
$$

فابن النقيب معاصر لابن القيم ومع تشابه الأسماء حدث هذا الخطأ． والذين كتبوا حُول نسبة كتاب الفوائد المُموق لم يذكروا هذه إلنقطة،（م）． ץץ．الفرقّ بين القرآن اللكريم والحديث القدسي، وهي ورقات في مكتبة عارف حكمت طبعت بتحقيق د．نايف بن قبلان بن ريف العتيبي ولا يككن الجزم بنسبته لابن القيم ولا العكس（؟）．
ع ع．الكلام على مسألة السماع وطبع أيضاً باسم＂كششف الغطاء．．＂（ط）．

> ०ץ. لامية ابن القيم، (ط).
〒ץ. نونية ابن 'ألقيم وتسمى ॥الكافية الشافيةه، (ط).

^M. معاني الأدوات والحروف غخطوطة في تركبا وله صورة في جامعة الرياض وهو منسوب لابن القيم وأنا هو لمؤلف حنفي ولي بحث مستقل في عدم صسحة هذا الكتاب لابن القيم، (م).

Qهr. المنار المنيف في الصحيح والضعيف، والجديد الذي عرفته عن هذا الكتاب أنه جزء من الكتاب الذي الفه ابن القيم وسماه "الطرابلسيات" والذي جزء منه (الطرق الحكمية)، (ط). - . . مفتاح دار السعادة؛ (ط).
(ع . الفوائد، وأكرر ما ذكرته في "الوابل الصيب") أن لي شك بأربع أسطر منه، (ط). ولم أجد غخطوط له لأراجعه عليه.

Y \& . فوائد حديثة، (b).
٪؟. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، (ط). § ع. المطالب السنية في قمع المراسم البدعية، وقد حقق الشيخ بكر ابو
زيد أنه ألف بعد ابن القيم وأنه ليس له، (م).

والذي أريد إضافته أنّ هناك نسخة هذا الكتاب في مكتبة أوقاف بغداد
 عثمان/ حافظ الكتب بكتبة الشهيد علي باشا.

○ ـ ـ روضة العاشق ونزهة الوامق غخطوط في دار صدام بالعراف تحت رقم ( ٪ §. ورقات في تفسير سورة البينة من مكتبة الحرم المدني وهي ورقات وئبت نسبتها له وسانشر ها قريباً بإذن الله، (خ) ال
V. V . الصلاة وحكم تاركها، (b).

\& \& \& الفروسية) (b).
9 \& . هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، (ط).
-ه. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، أو المسمى الكلم الطيب
والعمل الصالح، (ط).
وختامأ فإن في إلنّة إصدار دراسة شاملة تكمّل ما بداه الإمام الفاضل بكا بكا ابن عبداله أبو زيذ حول مؤلفات ابن القتيم، ندرس فيها تسمية مؤلفاتهي، وما نسب إليه وغير ذلك والهُ الميسر .
واله سبحانه وتعالى ييعله خالصاً لوجهه الكريم، مؤه:اً من الكرّة الخاسرة، وينفع به مصنفه وععقةه والناظر فيه في الدنيا والآخرة إنه سميع عليمه ولا

حول ولا قوة إلا بأله العلي العظيم" (1).
(1) من مقدمة كتاب (!إغأة اللهفان في مصايد الشيطانه.


## صور المخطوطـات



## و

宛 Y
 وتُرّرفب， קلامهاللنمصن سن，




和

为

$$
\begin{aligned}
& \text { نوذج من خط ابنٍ القيم في نسخة لكتاب (بيان الدليل على إبطال التحلبلّ) } \\
& \text { نسخة آل الألوسي الموتونة على مدرسة هرجان ببغداد }
\end{aligned}
$$

الصفحة الأولى من المخطوطة النسعودية


الْصفحة الأخيرة من المخطوطة السعودية


##  <br> 


ام الد الذ

 1
 －
 \＆ ن با



 07

> الصفحة الأولى من المخطوطة العراقية

 ذ
 . =
 .







الصفحة الأخيرة من المخطوطة العراقية


غلاف المخطوطة المصرية




 (ل


 1



 را ,

> الصفحة الأولى من المخطوطة المصرية




 -


 !1


 6 الا نبّ
 , A.

> ألصفخة الأخيرة من المخططوة النصرية


النص المحقق


## 

ربَ بـنر واعن يا كريم


## فصل"

في الموازنة(8) بينْ ذوق السمّماع وذوق الصلاة والقرآنذ (0) وييان أنَّ الحد
 وسلطانه ضعف ذوق (1) الآخر وسلطانه.

 للموزمنين

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 \text { ( البسملة ليست في ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) من البداية إلى هنا من نسخة (س) ولا ولا يوجد في بقية النسخ } \\
& \text { ( ) ( ) في (س) الفر الفـ }
\end{aligned}
$$

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

(• (1) في (م) (ع) (س) (وذون الصلاة والقرآن) وهذا غير صحيح فإنه سينكلم عن الصلاة نحسب.
(11) في (م) (وثمرة) وفي (ع): (ونز هة).



الصادقينَ، وميزان أحوالِ السالكين، وهي رحةُّ اللهِ المهداة إلى عبادهِ
المؤمنين（1）
هداهم إليها، وعرّفهم بها، وأهداها إليهم على يدِ رسولهِ الصادق
 لحلاجة（ ${ }^{(1)}$ على العد


آن ئبل على ربه فو
الصلان


(1) في (ط) (ر رمته المهداة إلى عبيده، هداهم .).).

(r) في (ط) (هحاجة):

（0）（ ）في（ط）（القلب والموارح）
（7）（العارف）من（









 جمعت من (0) جميع الألوان والتحف والملنع والعطايا، ودعاه إليها(1) كل يوم هخسَ مرّات، وجعل في كل" لون من الوان تلك المأدبة، لدّة ومنفعة ومصلحة



 النعال الصـلاة مكفرأ المدوم إزاءا
 الملائكة لتفرح وكذلك(10) بقاع الأرض، وجبار ورالها واشجارها(11"، وأنهارها

> (1) (الهُ ) زيادة من (م)
> (r) (r) (
> (r) في (
> ( ( ) (

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) في (ط) (إلبه). وني (ط) (ط): (ودُعي إليها). }
\end{aligned}
$$

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

> (10) (10) في (س) تفرح وكذا.
> (17) (1أشجارها) زيادة من (م).

فيصدر الملدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه وأرواه، وخْلَعَ عليه بخلع


 ما يغنيه.
 عليها، جَّد له الليعوة إلى هذه(18) الملادبة وقتاً بعد وتت رحمة منه به(10)، فلا
(1) بياض في (س) ولا توجد في (ع) (ط)
( ( ( ) (Y) ما بين [ [ (
( ( ) في (م) (خلع القنول) وهي ساتطة من (م) (ع)، والمثبت من (ط).
(

(V) ( ( (
( ( ( 1 (

(1-(1) والعبارة في (ط) (وتل أغناه عن الطعام) وهي عبارة حرفة.
(11) (11) في (س) بياض بد ( 1 (

 متتابعة، ونحط..).
(1) (1) في (م) (تدعون لهذه).
(10) في (س) (رمهة لك منه).

 الإحسان وعُثُبه (V) وثماره، ولئلا تنتطع مادة النبات من الروح والقن القلب، فلا

 (فالقّحط الذي ينزل بالقلب هو الثغلة، فالغفلة هي تحط الثلقوب




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (س) (مستقبماً) وني (ع): (مستسقباً مستقيماً). } \\
& \text { (Y) في (ط) لا توجد (طالبأ إلى). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (₹) في (م) (وشفيها)، وني (س) (عليها. } \\
& \text { (0) في (م) (أصحاب) وهو تُريف. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

(V) ( ( ( ) في (ط) العبارة (مادة النبات والقلب في استسقاء).



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ( } 11 \text { في (س) (والاستغناء بربه) وني (ع): (والاستغغار له). } \\
& \text { ( ( }
\end{aligned}
$$


 (10) ( 10 ( 10 ( 10 (
(1 ( 1 ) واستحكمت ليست في (س).

كل جانب كالسْمائِم ${ }^{(1)}$
（فتصير أرضه ：بورأ بعد أن كانت［ـخصبة بأنواع النبات، والثُمار
 وأعماله وريت، وأنبتت من كل＂زوج بهيج، فإذا ناله القحط والجلذب كان
 الماء يسِنت［عروقها وذُبلَت أغصانها، وحُبست＇ثمارها، وربما يبسنت

 وقوداً للنار ．

فكذلك القلب، إئا يَبْبُ إذا خلا من توحيد اللهَ وحبه ومعرفته وذكره ودعائه، فتصيبه حرارة النفس، ونار الشهوات، فتمتنع أغصان إلجوارح من إلامتداد إذا الثلب ييس إنا تخلا من تونيبا


（1）أرضه ليست في（Y）ون والعبارة في س（صار خرابآ ميتاً）．




（1）ما ما بين（ ）ساتطة من（م）（ع）（ع）

（V）（（

$\qquad$
$\qquad$ जdek

القلب مطرراً مُطر الرهة، كانت الأغصـان لَيْنة مُنقادة رطبة، فإذا مددتها اللى أمر الله انقادت معك، وأقبلت سريعة لينة وادعة، فجَنَيتَ منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان ومادتها من رطوبة القلب ورِيّه، فالمادة تعمل عملها في القلب والجموأرح، وإذا يسس 'القلب تعطلت الأغصان من أعمال البُر؛ لأن مادة القلب وحياته قد انتطعت منه فلم تنتشر في المجوارح، فنحمل كل جارحة ثمرها من العبودية، ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخُصْه، وطاعة مطلوبة منها، خلقت لأجلها وهيئت
والناسُ بعد ذلك (r) ثلاثة أقسام"(r):
[أحدهمـ: مَن استعمل تلك الجوارح, فيما خلقت له، وأريد منها، فهذا الناس ثلانة أتسام في استعمال هو الذي تاجر الله بأربح التجارة، وباع نفسه لله بأربح البيع. جوارهـم والصلاة و’ضعت لاستعمال الجوارح بميعها في العبودية تبعأ لقيام القلب


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ما بين [ ] من (ط) فتط وكتب بدله في البقية: (يبست نبعاً لترك فيام القلب بها } \\
& \text { وتركه تعاهلدها). } \\
& \text { (Y) (ب) (بعد ذلك) زيادة من ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (وهذا) وضعناها لنجمع بين النصين وهي تشير إلى الذي باع نفسه لله. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) (V) (V) من (V) (V) }
\end{aligned}
$$

 جوارحه في طاعة ربه، وحفظ نفسه وجوارحه عمّا يُغضب ربه وينينه عنده)

والثاني: من انستعمل (\$) جوارحه فيما لم تُخلق لهُ (8)، بل حبسها على

 واليم عقابه.

والثالث: مَنْ (ل) عطّل جوارحه، وأماتها بالبطالة والجهالة(1)، فهذا أيضا
 والطاعة لا للبطالة.
(b)
( (
 (ع) في (ط) كتب بعد ذلك (ولم يطلق هلا) وكتب المحقق في الهامش (في العبازة فيها خلل ولعلها مُ يخلق ها )
(0) (بل حبسها -إله قوله- يطلقها) ليست في (ط).

(b) من ليست ( C ( V )
(b) ( ( ( ( الجهالة ليست (

(1•1) (من اللذي قبله) زيادة من (س) (ع) (1)
(11) في (1) (1) فن العبد.

وأبغض الملّق إلى اللّ العبد (1) البطّارْ الذي (لا في شغل الدنيا ولا في
سعي الآخرة(r)(r)

بل هو كَلز(8) على اللنيا وألدين، (بل لو سعى للدنيا ولم يسع للآخرة
 ويذهل عن أخراه، لا شكُ خاسر) ${ }^{\text {(0) }}$
 الثلالثة
( (1) (العبد) ليست في (ط) لو (Y)



 الرجل فارغاً لا في عمل الدنبا ولا في عمل الآخرة٪)، وفي رواية عند البي نعيم (إني لأمقت).
وفي هذا وأمثاله يعول ابن مسعود (لا ألفين أحلمكم جيفةّ ليله قُطرُب نهاره) رواه ابن
 أبو عبيد في غريب المدليث (1 ا 1 ): (القُطُرُب: دويبة لا تستريح نهارها سعياً، فسبه عبدالله الو جل الذي يسعى في حوائج الدنيا، فإذا أمسى كالآ مزحفا، فينام ليلته


 (س) (ع) (لا يعمل لدنياه ولا لأخرته).

(0) ما بي ( ) ليست في (ط)، وفي (س) (ع) (بل سعى في الطاعة سعي مخذول فكيف (إذا عطل الأمرين فإن من عطل دنياه وآخرنه لا شك خاسر ).

. ساتطن من (V)

بآلات الحرث، ووالبذر( (1) وعطي ما يكفيها لسقيها (Y) وحزثها (r)، فحرثها وهيّاها للزراعة، وبدَر فيها من 'أنواع الغلات (8)، وغرس فيها من ' أنواع
 أقام عليها الحُرس، وحصّنها من الفساد(A) والمفسدين، وجعل يتعاهَدُها كل
 ويقطع (11) شو كها، ويستعين بغلَّها (1Y) على عمارتها.

والثاني: بنزلةّ رجل اخخذ تلك الأرض، وجعلها مأوى السباع والفوامَّه


(b) ( $(\mathrm{V})$
( ( ( ) في (م) (فساد المفسدين) وني (b) (وحفظها من المفسدين) وني (ع) (وحغظها من الفساد).
(11) في (ع) ويقصغ.


(Ir) في (b) مطر (1)


 فصرفه وجعله( (\&) معونة ومعيشة لمن فيها، مِن" أهل الشرٌ والفساد.

والثالث: بمنزلة رجل عطّلها وأهملها وارسل الماء(0) ضائعاً في الثِفِار والصحارى فقعد مذموماً حسسورا'(1).

فهذا مثال أهل اليقظة، واهل الففلة، وأهل الخيانة)
أمل البظظة
والينفة فالأول: مثال أهل اليقظة، والاستعداد لما خلقوا له. والمُبانة
والثداتي: مثال أهل الحيانة.
والثثالث: مثال لأهل (^) الغفلة(9).

فالأول: إذا تحرّك أو سگگن، أو قام أو قعد، أو أكل أو شرب، أو نام، أو لبس، أو نطق، أو سكت كان ذلك كلّه له لا عليه، وكان في ذكرِ وطاعةٍ وقربة ومزيد (1).
 مثال أهل البقظة والاستعداد لما خلقوا له ( اله ).
( ( (لأهل) من (س) وني (ع) (أهل).
(4) (والثاني مثال -الى توله- النغلة) لا توجد في (ط).
(•1 ) (ومزيد) ساتطة من (م).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ليست في (م) } \\
& \text { (Y) في ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) (وجعله) ليست في (ط) (ط) }
\end{aligned}
$$


والثالث: إذا فغل ذلك كان في غفلة وبطالةٍ وتغريطُ. فالأول: يتقُلب فيما يتقلب فيه بككم الطاعة (Y) والقُربة. والثاني: يتقلب في ذلك (+ بحكم الحيانة والتعلّي، فإنٍ اللهّ لم يملّكه ما



والثالث: يُتقلّبُ في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة والموى ونهمة النْفس



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (م) خسارات. } \\
& \text { (r) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) في (م) معنلٍ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \text { ( } \text { ( ( } \mathrm{C} \text { ) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في (ط) يتغني ( }
\end{aligned}
$$

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

عطّل أوقات عمره التّي لا قيمة لا عن (1) أفضل الأرباح
والتجارات
فدعا النه عباده المؤمنين (T) الموحّدين إلى هذه الصلوات الخمسس، رحمة منه
 وسكون حظه من عطاياه.

ما هو سرز
الصصلهـ؟ وتيّلـ لنكت

وكان سرُ الصالاة ولُّها إقبالَ القلبِ (0) فيها على الله، وحضوره بكلّيته( (1)


 ليقوى(10) به على القيام في خدمته، فلما وصل المى باب الملك (17)، ولم يبق

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (Y) (Y) (Y): (التجارة). } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { (0) في (م) (الطلب)، وني (ع): (العبد). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( ) في (ط) (النغس). } \\
& \text { (㖕) في (م) (مستعنرأ)، وني (ع) (مستعذراً إلبه). } \\
& \text { (1-) ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }) \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) في (1) (1) (1) (ع) ليتقوى. } \\
& \text { (17) في (ط) الباب. }
\end{aligned}
$$












سبحانه وتعالى خلق هذا النوع الإنساني" (1) لنفسه واختصه له، وخلق كل

## الإنسان خلق <br> لعبادة الهّ

 شيء له، ومن الجله (r) كما في الأثر الإلمي: بما خلقته لك عمّا خلقتك له له| (r). وفي أثر آخر:



وجعل سبحانه وتعالى الصلاة سبباً موصلاُ إلى قُربه، ومناجاته، وعحبته
والأنس به.
(1) الإنساني ليست فب (س)
(r) (من أجله) لبست في (ط) ونِ (ع) (خلت كل شيء من أجله).


 وهذه اللبارة ثُقال أحبانأ على الآثار المروية عن بني إسرائيل، وهو الراجح في مثل هذا الأنر.
( ) (فلا تلعب) ليست في (م)
(0) (


 الهَ من الإسرائيلبات وكلا الألرين السابقين صحيح المنعى.

وما بين الصلاتين تُحَدثُ للعبد الغنلة والجِفوة والقسوة(1)، والإعراض

 العدو له فأسره، وغْلّه، وتقَده، وحبسه (0) في سجن نفسه وهواهِ

فحظّه ضيِق الصددر، ومعالجة الفموم، والنموم، والأحزان، والمسر،ات،

 الأحداث التِي كانت" (A) من العبل، وبحسب شدّة(9) حاجتنه إلى نصببه مِنْ كلٌ خير من أجزاء تلك العبودية.

فبالوضوء يتطهَّ مِنَ الأوساخ، ويُقْدِم على ربّه متطهراً، والوضوء له(1.1)'
ظاهر وباطن:

ما بين الهـلوات |الخمــة تحكدت

الغفلة

فظاهره: طهارة البدن، وأعضاء العبادة.
وباطنه وسره:: طهارة القلب مِنْ أوساخ الذنوب والمعاصي(1i(1أدرانه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (م) (س): (النشوة) وني لا توجد. }
\end{aligned}
$$

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

بالتوبة؛ ولذذا يقرن(1) تعالى بين التوبة والطهارة في قوله تعالى: وَإِنَّ آلَّلَّ يُحِحبُ


يقول

 من الشرك، ويالتوبة يتطهر من الذنوب، ويالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل، والوقوف
 وبذلك (V) يخلص من الإباق .


الى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين (9) .
(1) في (م) (س) (فرق)، وني (ط) (قرن).




 زيادة غير ثابتة، وللزيادة شوراهد مرنوعة


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \text { ) العبودية ليست في (ط) (ط) }
\end{aligned}
$$

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

(Q) نصرّ ابن القّتم في كتابه (االصلاة وحكم تاركهاه رأي مَنْ نال بوجوب صلاة الجماعة في المسجد.

والعبلد（1）في حالِ غفلته كالآبت من（ث）ريه، قد عطّل جوارحه وقلبه عن


وإقباله عليه بَعدُ الإعراض عنه (0)


 مستسلماً ناكس（1）الرأس، خاشنع القلب مُطرِقَ الطرف لا يلتفنت قلبه غنهه، ولا طرفة عين（1Y）، لا يمنة（اY）ولا يسرة، خاشع قد توجه بقلبه كلّه إليه． وأقبل بكليته عليه، ثم كبّره بالتعظيم والإجلال وواطأ（\＆）قلبه لسانه في

(من خدمته التي خخلقه هما).
(£) في (م) (إباتته).
(0) (عنه) لينبت في (س). .

（V）（V）（V）（V）（V）（V）（V）（V）




（
（ا（
（1६）في（ 1 （ $)$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (ط) (والعبد كان في حال) ( } \\
& \text { (Y) في ( }
\end{aligned}
$$

التكبير (1) فكان الله أكبر في قلبه مِنْ كل" شيء، وصدّق هذا التكبير بأنه ملم





 عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء، فمنعه حقّ" قوله: الله أكبر والقيام بعبودية
 تعالى.

فإذا قال: (اسبحانك اللهم وبحمدك)|"(10) وأثنى على الله تعالى بما هو أهله،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (ط) (قلبه في التكبير لسانه). }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) عن النه من (ط) ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) في (س) (ع) (و) (واطئ اللسان). }
\end{aligned}
$$

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

فقّد خرج بذلك(1) عن الغفلةِ وأهلها (Y)، فإنَّ الغفلة 'حجابِ بينه وبين الله(r) وأتى بالتتحية والثناء (2) الذي يُخاطب به الملك عند اللدخول عليه تعظيماً


فكان (V) في الثناء من آداب (1) العبودية، وتعظيم المعبود (9) ما يستجلبّب به
إقباله عليه، ورضاه عنه، وإسعافه بفضله حوائجه((1)؛



 وتعطيله عنه بالبلذن اقتطع قلبه(10) وعطلّه، وألقى فيه الوساوس ليشُغله
(1) (بذلك) سقطت من (ط) وني (م) (ذلك).
(Y) (وأهلها) ليست في (ط).

( ) (الثناء) بدلا في (م) (الدعاء).
(0) في البقية (تمجيدأ) بدل (تههيداً).




(1• (1) في (م) (واستعلذ بقضاء حاجته إليه) وفي (ط): (واسعافه بكوائجه).
(11) (الرجيم) ليسبُ في (b).


(
(10) في (ع) (من قلبه).

بذلك عن القيام بقق العبودية(1) بين يدي الرب تبارك وتعالى، فأمر (؟ (العبد

 وفلاحه، فالشيطان أحرص شيء على اقتطاع قلبه عن مقصود التلاوة.
 عجزَ العبد عنه(9)، أمره بأن يستعيذ به سبحانه، ويلتجا إليه(•(1) في صرفه عنه، فيكتفي بالاستعاذة مِنْ مؤونة محاربته ومقاومته، وكانّه تيل له: لا طاقة
 وأكفيكه(1) وأمنعك منه.
(1) في (ط) (وعطله عن القيام بين بدي الرب) وين (م) (الوسواس) بدل (الوساوس). (Y) في (












(
(1 ) (
(1६) في (ط) (واستجر بي اكفكه) وني (م) (واككفلك).

وقال لي شيخ اللإسلام ابن تيمية（1）تدس الله روحه ونوّر ضّريحه（ب）يوماً： إذا هاش（r）عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته، ومذافعته، وغليك بالراعي فاستغث به فهو يصرف عنك الكلب، ويكفيكه（8） تيبة لابن القتبم
فإذا الستعاذ الإنسانُ بالله من الشيطان الرجيم| (0) أبعده(1) عنه. .

فأفضى القلب：إلى معاني القرآنْ ووقع في رياضه المونقة（V）وشاهد عجائبه التي تبهر الْعقّول، واستخرج مِن كنوزه وذخائره ما لا عين رأت ولا ولا أذن سمغت ولا خططر على قلب بشر（1）، وكان الحائل بينه وبين ذلك، الْنفس
 عنها وطُرد، 11（11＂（بها الملكَ＇، وثُتّها وذكّرها بما فيه سعادتها ونجاتها．
(1) (ابن تيمية) ليسبـ في (ط).

 بعل وفاة شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية．

 （يصرفه عنك（ريكفيكه）（



وهي في بجلد، يسز النه نُشرها．

（
（V）（
（（（ ）（
（4）في（ط）（والنفب منفعلة）وفي（م）（منغعلة بالنـيطان）．

（11）（b）（b）（1）بها）

فإذا أخذ العبد(1) في قراهة القرآن، فقد قام في مقام غخاطبة ربّه ومناجاته،


 الملك، وقد ولاهْ تفاه، أو التفت عنه بوجهه يُمنة ويَسْرَة، فهو لا يفهـمُ ما
 فما(1) الظن بمقت الملك المق المبين رب العالمين وقيوم السماوات


الفاغة
والأرضين (9). ينتظر جوابب ربَه له، وكآئه يسمعه(1r)" وهو يقول: اهحدني عبدي" إذا قال:


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (العبد) ليست في (ط) (ط) }
\end{aligned}
$$

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

(0) في (س) (و) (ونربه بين يديه)، وفي (ط) (فأقامه بين يديه) وفي (م) (وأقام بين يديه).





(1) ( 11 ( ( 1 ( 1 (
( ( ( 1 ( ( 1 ( $)$
(IY) (IY) في (م) (سمعه).



وبين عبدي＂．
 －لعبندي ولعبدي ما قال＂（Y）

ومَنْ ذاقَ طمّم الصلاة عَلِمَ آنه لا يقوم مقام التكبير والفاتكة غيرهما





(1) في (ط) (هؤلاء لِبجدي).


 （b）وهو الصو＇اب إن شاء النّه

 （
（（ 1 （（ 1 （

 وأوصافه وأسمائه، مُنزه عن العيوب .والنقائِص, في أفعاله وأوصافه وأسمائه (ع)
فأنعاله كلّها حكمة ورهمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك، وأوصافه كلها (0) أوصاف كمال، ونعوت جلالال، وأسماؤه كلّها حُستنى.
 الـمـ



 بأهلها بكمده، كما الْهما إئما وجدتا بحمده (9) وما أطيع إلا بحمده، وما عُصي إلا بحمده، ولا تسعطُ ورقة إلا بحمده، ولا يتحرّك في الكون ذرّة إلا بحمده، فهو سبحانه وتعالى العمود لذاته، وإن لم

يممده العباد.

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) توله: (حكمة ورهمة -إلى توله- وأوصانه كلها) من (ط) (ط) }
\end{aligned}
$$

(V) (V) (V) (ناني) (V)


> (س) (نإرساله رسله بمده والنزاله الكتب).
(9) (كما انهما إلما وجدتا بمدهم) ليست في (ط).






فهذه المعرفةّ نبذلة يسيرة من معرفة عبودية ألحمد (11") وهي نقطة من بحر لُجّي من عبوديته


(b) ( (1)
(b) (Y) (Y) (



(T) (الني) ليست في (س).


( 1 (

 .معرفة الحمد).

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


$\qquad$

فالعبد ولو استنفد أنفاسه كلّها في حمد ربّه(1) على نعمة مِنْ نعمه، كان ما

 الله بكلٍ نعمة مِنْ ربّه، يحمده عليها، فإذا حَمِلَهُ على صَرْفِها عَنه، حَمْلْهُ على إلمامِهِ الحمدُ. قال الأوزاعي: (اسمعت بعض قوّال يُشْدِ في مامر.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (ط) (مهده) بدل (هم ربه). } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


( ) ( ) (

(7) ما بين ( ) من (م).


 لكُ المَمُلْ إما على نعمة

 نقال لي: هل سمعت شيوأ؟ فأخبرنه بما كان. نقال لي: ذالك جني يتراءى لنا في كل حي وينشدنا الشعر ..). والذي جاء في (م) هو نقط: (لكُ الحملُ إما على نعمة ، وإما على نقمة)، وكلمة


النقمة المدنوعة.
(
(^) في (س) (ع) (عجزه).
 كما إنيت على نفسك".

أجر اه(r) على لسانه وتلبه(r)، ولولا اللّه ما اهتدى أحد (2).


 (الحمود على ذلك" كلّه في المقيقة، وإن غاب عن شهودِ العِ (وما يستحق (1) إلرب تبارك وتعالى من الحمد على ذلك" (1) والممدلله: هو إلمام من اللهُ للعباذ( (1+)، فمستِقِقل" ومستكثِّ" على تدر معرفة العبد بربه.

(1) العبارة في (ط) (نالرب سبحانه هو المُمود عليه).
(Y) في (ط) (بريهه):
(

(0) في (ط) (ومن عبوديته نسليط الحمد)، وفي (س) (ومن عبودبته الحمد تسلبط) وفي (ع) (ومن عبودنينه الحمد تسليطه). (T) في (ط) (ظاهرة ( (ظ) وباطنة).


(4) في (ع) (شهود الُملنّ حكمة) وني (ط) (شهود العبد).
(1:1) في (ع) (يستحفِه).

 (
 تفرّدِه (\&) ${ }^{\text {(8) }}$ ورازقهم، ومدبّر أمورهم، وموجدهمّ، ومغنيهم، فهو أيضاً وحده إلفهم (0)،



وشمولها(1) لكلّ شيء، وسعتها لكلٍ يخلوق (1) وأخلذ كلّ موجود بنصيبه منها، ولا سيما(1.1 الرحمة(11) الحاصّة بالعبد وهي التي أقامته(1) بين يدي
( (1) (بها) ليست في (م)
(Y) (Y) با بين ( ) ليست في في (ط) وهو من قوله (وما يستحق الرب..) إلى هنا.
 الشنفاعة المعروف.
(r) في (م) (تال العبد) وني (ط) (لقوله).

(0) ( في (س) (فهو أيضاً وحده هو إلهمم) وي (م) (ط) (فهو وحده إلمهم).

(b) ( العبد) ليست في (

(9) في (ط) (لكل شيء).

(11) (الر ( 11 ( 1 (


ربه: أفم فلانأ -فقي بعض الآثار أن جبرائيل يقول كل ليلة أقم فلانأ"(1)،



 وغيره مطرود محروم قد فاتته هذه الر همة الحاصّة فهو مْنفي عنها (T).



(1) ما بين الشار حتينّ من (س) وفي (ع) (م) (يدي ربه افم فلانأ وانم فلانان)، وتد كتبت
 المنتان.



وني (ط) (ولأثام نُعمنه عليه) .
(0) (ربنا وسعت كلز شيء) ليست في (م) (م)
( (r) نوله (وعلمه وسع -إلى توله- منغي عنها) ليست في (ط) (


> (9) نوله (من الذل -بالم، توله- والعطاصي) لُيست في (ط).
 (1) ون (ط) (ويتأمل تضسنها لإنبات المعاد) .
(11) بدل (فَ ذلك) في (ط) (فيه).

خلقه، وأنه يومٌ يدين الله فيه الخلق (1) بأعمالفم من المير والشر، وذلك من




إخبارأ عن همدِ عبدِه له(7) قال: همدني عبدي.




بالر حمة) ${ }^{\text {با }}$
ولما وصف العبل(4) ربه بتفرّده عبلك يوم الدين وهو(1.) الملك الحق،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) بدل (الخلن) في (ط) (العباد). }
\end{aligned}
$$


 (£) في (س) (أي ) وهذهِ الرواية لم أجدها، وهذا تصور منّي، فلا حول ولا قوه إلا بالنه.

( 1 ( 1 ( 1 (له) (


(q) في (ط) (ولما وصفه سبحانه بنفرده) وفي (ع) (...بتفرده بالكّ..) وفي (م) (..ربه

تفرده).
(1- (1 (وهو) ليست في (م).
$\qquad$

مالك الدنيا والآخرة؛ وذلك（1）متضمّن لظهور عدله، وكبريائه وعظمنته، ووحدانيته، وصدِقَّ رُسله، سمّى هذا الثناء بجداً فقال：（اجُّدني عبندي）｜فُإنّ

التمجيد هو：الثناه بصمفات العظمة، والجلالن، والعدل، والإحسان＂（r）
 ＂هن｜｜（ب）بيني وبينَ غبدي، ولعبدي ما سأل｜｜．
وتأمل عبودية هاتين الكلمتين وحقوتهما، وميٌّ الكلمة التي لله سبنّانه وتعالى（غ）، والكلمة التي للعبد، وفِفهِ（0）سر＂كونِ إحداهما لشه، والأخزى

 وسط اللسورة بين نوعي الثناء）（V）قبلهما، واللذغاء بعدهما، وفِفِّهِ（1）تُقْديم

 بعدَّمرّة．
(1) قوله (مالك - -إلى :فوله- وذلك) ليست في (ط).


 （0）في（ع）（وأفته）．
（T）（（ ）نفس التعليق السابتق．
 （ 1 （ 1 （
（4）في（ط）（س）（م）（م）（القول）وصلحها عحق（ط）（إلى（العقل）وكلاهما غير دتيق．


قلت: أراد تقديم العبادة -وهي العمل - على الاستعانة، فالعبادة لله


 تعالى على خلقه (0)، والاستعانة تتضمن استعانة العبد بربه على جميع أموره، وهي القول المنضّمن قسم العبد. فكل" عبادة لا تكون لله وبالله( (1) فهي باطلة مضمدحلة، وكلّ استعانة ولة لا




> (1) في (س) (م): (فالعبادة للّ والاستعانة للعبد).
(r) (بعبادتي) ليست في (م).
(r) في (س) (وهو العلم..).
(؟) في (م) بياض بدل (الدال).
(0) في (م) (عبده).
(Y) في (ع) (وبالسر نهي).
(V) (وحده) ليست في (م).

(4) في (م) زيادة كلمة (قال).
(•1) في (م) (وتأمل أن ما).


$$
\text { ( } 1 \text { ) (هاتين) ليست في (ط). }
$$

(IY) في (م) كلمة مطموسة. وفي (ط) العبارة (للعبودية وكيف ندخله الكلمتان في
صريح العبودية).

 لأاجل( (0) الغايات، وأكمل الوسائل، وكيف أتى (1) 'بهما بضهمير المخاطب
 الخروج عما نحن بصدده لأوخحناه وبسطناه(4) فمن أزاد الو تو فت علينه فقد ذكرناه في كتاب: (امراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين|"(1) وفي كتاب (االرسالة المصبرية)"(11)
 اللذي مضمونه معرفة الحتو، وقصدهه وإرادته والعمل به، والثُبات عليه،

ضرورة العبد الْورل آَدِنَّا
行


( ) ( ) بدل (كذلك) (ط) في (ط): (بل كيف علبهمها الخلّق).



(
(9) في (ظ) (وبسطنا القول فيه).




$$
\begin{aligned}
& \text { (IY) في (ط) (ثم تأمل ضرورزنه). } \\
& \text { (Y) (Y) في (م) كلمة مظموسة. }
\end{aligned}
$$

والدعوة إليه، والصبر على أذى المدعو إليه(1) فباستكمال هذه المراتب


ولما كان العبد مفتقرأ إلى هذه المدابة في ظاهره وباطنه، بل وفي (٪ جميع ما انواع المدابات التبّ ينتر لـا العبد

- أمورٍ فعلها (0)على غير الهداية علماً وعملا وإرادة، فهو محتاج اللى التوبة منها وتوبته منها هي من () الهداية.
- وأمور قد هُدي إلى أصلها دون تفصيلها فهو يتاج الى هداية تفاصيله| (V)

وأمور قد هُدي إليها من وجهُ دون وجه، فهو محتاج اللى تمام (A) الهداية


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (إليه) ليست في (ط) (1) }
\end{aligned}
$$

> ا. معرنة المت، وتصده وإورا (Y) وادته.
> Y. Yا والعمل به.
> Y.
> ع. والدعوة إليه.
> ه. والصبر على آنى المدعو إليه.
> ( (
> ( ) ( ) في (ط) (وباطنه في جيع) (
(V) هنه الفقرة من قوله: (وامور قد -إلى قوله- هلداية تغاصيلها) من (ط) فنط.
(


وأمور" هو(1) يحتاج فيها إلى (r) أن يحصل له من المداية في مستتبلها مثل
ما حصل له في ماضيها.
وأمور هو خال (r) عن اغتقاد فيها فهو عحتاج اللى الهداية فيها اعْتقاداً صحيحا

وأمور يعتدد فيها خلاف (0) ما هي عليه، نهو متاج إلى هداية تنْتَخُمن


وأمور من الملداية: هو قادر عليها، ولكن ملم يخلق له إرادة فعلها، فهو
عحتاج في تَام المداية إلى خلق إرادة (N).

- • وأمور منها: هو غير قادر على فعلها مح كونه مريد لنا، فهو عحتاج في هدايته إلى إقدار عليها (9).

وأمور منها: هو غير قادر عليها ولا مريد هلا، نهو عتأج إله خلق القلدرة عليها والإرادة لما لتتم له المداية(1.).
( ( 1 ( $)$
(
( ( $)$

(0) (b) (b) (

(V)


 (خلق القدرة والإرادة له لتتم له المداية).

- وأمور: هو قانم بها على وجه المداية اعتقـادأ وإرادة، وعلمـأ وعمـلا" (1) ،

 الرب الرحيم هذا السؤال على العبيد كلّ يوم وليلـــة في أفضــل أحوالـهـ، وهي الصلوات الخمس'، مراتٍ متعلدة؛ للـــدّة ضرورتـه وفاقتـه إلى هــذا

المطلوب
ثم بيّن أن سبيل أهل هذه (1) الهداية مغــاير لسـبيل أهـل الغضــب وأهـل الضهلال، وهم اليهود، والنصارى وغيرهم

الالنت ألمام المداية ثلاثة أتسام
 مُنعهم عليه: بكصولما له واستمرارها وحظّه من المنعــم عليـهـم (9) بحسـبـ حظّه من تفاصيلها وأقسامها. وضالّ: لم يُعطُ هذه الهداية ولم يُوفقَ لما. ومغضوب عليه: عَرنها ولم يوفق للعمل بموجبها. فالضال: حائد(1) عنها، حائر لا يهتدي إليها سبيلا.
(1) (
(Y) في المجميع (كانت) ووضعنا الفاه ليستفيك المياة.
(





( ) ( ) في (ط) بدل (المنعم عليهم) (النعم).


والمغضوب عليه:: متحيّر منحرف عنها؛ لانحرافه عن الحق بعد معرفته به
مع علمه بها

والضال عكسه، منسلخ منه علمأ وعملا' (0) والمغضّوب عليه(1) لا يرفع فيها رأساً، عارف به علماً منسلخ عملاً، والله

المونفق للصوواب
ولو لا أنَّ المصصود التنبيه( (1) على المضادة(9) والمنافرة التي بين ذوق الضُلاة،
 فلنرجع إلى المقصو:د.
 ورنع اليدين
(1) (Y) قوله: (فالضال جائد -إلى قوله- علمه بها) ليس في (ط) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

(0) في (س) (والضالّ والمغضوب عليه لا ( لا يرفع..) وني (م) (ع) (والضالة عكسه) وني

(
 الموفق للصواب)، وني (م) (والملغضوب لا لا يرفع فيها رأساً) وفي (س) (ع): (والمغضوب عليه لا يرنع نبها رأساً) والمثبت جمموع من الكّل.

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

 (1 (1) في (م) (واجابتّ وحصوله)

وطابعأ عليه، وتحقيقاً له(1)، ولفذا اشتد حسدُ اليهود للمسلمين عليه حين سمعوُهُم يجهرون به في صلاتهم (Y)
تم شرعَ له زفعُ اليدين عند الركوع تعظيماً لأمر الله، وزينة" للهـلاة، وعبودية
 الصـلاة، وزينتها ونعظيم" لشعائر ها (0)
ثم شُرع له التكبير الذي هو (1) في انتقالات الصلاة من رُكن إلى رُكن،

 وتكبيره بعبادته وحلد.
(1) تال عحق (ط): في الأصل (وتيقناً) لذلك رجح عتق " اكثف الغطاه (وتيقناً) وكتب
 هو متفائل بتحقق ما طلب، وانشّ أعلم. (Y) يشير إلى حديث: اما حسدنكم اليهود على شيء ما حسدنكم على السلام

 ألبوصري في "مصباح الزجاجة)" وابن حجر في, ('نتائج الأنكار" (YV/Y)، (YV)، والألباني رهمهم النه جمباً.




$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) في (س) (ط) (ع): (واتباعاً للسنة). }
\end{aligned}
$$

 وهي عندي قيد التحقبن عن نسخة فريدة، بسر النه لنا نُنرها.

(V) (V) (V)
*ّم شرَعَ له بأن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعاً لعظمة زبهه (1)،
واستكانة لميته وتدلّلز لعزته( ${ }^{\text {( }}$
فثناء العبد علىى ربه في هذا الركن؛ هو أن يكني له(r) صلبه، ويضنع لـه
 بتسبيحه، المقترن بتعظيمه.

فاجتمع له خخضوع القُلب، وْخضوع الجو ارح، وخضيوع القول علجى أتم
 والذذكر ما يفرق به بين الخضضوع لربه، والخضوع للعبيل بعضهم لبعض (9)

 يُحو تصاغُرْ لرُبه من قلبه كلَّ تعظيم فيه لنفسه، ولحلقه ويثبت 'فكانه


( ( ) (
 للمضهارع لتستقنبّم ألجمل.





( 1 ( 1 ( 1 ( 1 ( $)$

(b) ( ( C ) (لربه) ليست (

 الملّن بالتبع والتكملة．
ثم شرع له（r）أن يممد ربه، ويثني عليه بآلائه（£）عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيناته، منتصب القامة معتّلها فيحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن تقويم（0）، بأن وفقّه وهداه رئ لهذا الخضوع（1）الذي قد الد حرمه غيره．
ثم نقله（V）منه إلى مقام الاعتدال والاستواه، واقفاً في خدمته، بين يديه عبودية القيام كما كان في حالة القراءة في ذلك（A）ولهذا شرع له من الحمد والجمد نظير ما شرع له من حال القراهة في ذلك（4）
ولذذ｜（1）الاعتدال ذوقَ خاص وحال يكصل للقلب، ويخصه سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء．
（1）（1）في（ط）（．．تصاغره كل تعظيم منه لنفسبه ويبت مكانه تعظيمه لربه）





（V）（V）（
（ ）（

（1－1）في（ط）ولنذلك．

ولهذا كان رسول الله



 عبوذية السجود
 بالأرض ولا سيما وجه "قلبه مع وجهه الظاهر ساجداً على الأرضن معفّراً له
 وجوارحه، متدللّلا لعظمة ربه (T) خاضعاً لعزّته، منيباً (V) إليه، مستكيناً ذلا وخضوعاً وانكسارْأ، قد صارت أعاليه ملويِّةٌ لأسافلة (1) .


(Y) في (ط) فقط (لربي المهل) مرتّني.




 ساجلناً).
( ) ( ) قوله (مسنده راغهاً - إلى توله- قلبه) من (ط).
(0) قوله: (وهو وجهه -إلى نولها ما فيه) من (ع) (س) وفي (ط) (وهو وجهه بالأرض وسيما على التراب معفراً له (ه)



ذلأ وخخضوعأ وانُكسارأ).

وقد طابق(1) قلبُه في ذلك حال جسده" (r) فسجد القلب للرب(r) كما سجد الجسد بين يدي النه( (!) وقد سجد معه أنفُهُ ووجهه (0)، ويداه وركبتاه، ورجلاه فهذا العبد هو القريب المقرّب فهو أقرب ما يكون من ربه وهو ساجل ${ }^{(1)}$
 جَنبيه، ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوِع لا يُملَ بعضَهُ بعضاً. فأخرِ به( (A) في هذه الحال أن بكون أقرب اللى ربه منه في غيرها من
 ساحِّه|"(1).

ولما كان سجود القلب خضوعه التام لربّه أمكنه(11) استدامة هذا السجود اللى يوم القيامة (1Y)، كما قيل لبعض السلف:

هل يسجد القلب؟
(1) في (م) (وكان حال تلبه في ذلك..).


(६) (العبارة في (ط) (كما (ط) (ط) (ط) الو الوجه).
(0) ( ( ) ( 0 (


( 1 ( 1 ( 1 (
(

(11) في (م) (أمكن).
( (

قال: : (أي والله بُسجدة لا يرفع رأسَه منها حتى يلقى الله عزّ وجل|"(1) ")
إشارة إلى إخبات (1) القلب، وذلّه، وخضوعه، وتواضعه وإنابته وحضّوره مبناها على rin
 خشس: القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر .

سمّيت باسم كل واحد من هذه الخمس:








(1) هذا التول عزاه شُبيخ الإسلام ابن تيمية لسهل بن عبدالهّ التستري كما في بجمبع




 ( (r) (أينما كان) ليست في (ع)
 (0) هذه الآية ليست في (م).
$\qquad$
$\qquad$ adek


وأشرف أفعالها السجود، وأشرف أذكارها القراءة، وأول سورة أنزلت على النْي بالسجود، فوضعِت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود.

ثم شرع له أن يرفع رأسه، ويعتدل جالساً، ولما كان هذا الاعتدال معفوفاً $\quad$ هال العبد

 السجدتين بقدر السجود يتضهرع إلى ربه فيه، ويلعوه(ث) ويستغفره، ويسالله
 ذوق (0) السجود وحالهن؛ فالعبد في هذا القعود يتمئل جاثياً بين يدي ربه، مُلقياً نفسه بين يديه، مُعتذراً إليه ما جناه، راغباً إليه أن يغفر له ويرحمه، مستَعْلِياً له( (7) على نفسه الْأمّارة بالسوهـ

( (الجلوس) من ( ( $)$







$\qquad$
$\qquad$ add


السجدتين فمَّل ايها المصلّي نفسك فيها بمنزلة غريم عليه حق＂（ ）، وأنت كفيل به،
 تستعدي عليه حتب تستخرج（٪）ما عليه من الحق؛ لتتخخلص（0）من المطالبة، والقلب شريك النفس في الخيّي والشر، والثواب والعقاب، والحمد والذم والنفس من شأنها الإباق والخروج من رقٌ العبودية، وتضييع حقوق الله عز وجل وحقوق：العباد（1）التي قبلها، والقلب شريكها إن قوي سلطنانها
وأنسيرها، وهي شريكته وأسيرته إن قوي سلطانه (V)،

فشُع للعبد إذا（1）رفع رأسه من السجود أن يجئو بين بدي＂الله（9）تغالى
（1）ني（ط）（وكان）．




 خزيمة（ （（ ）（
（ ）（ ）في（ع）（س）（م）（（ ）（لتستخرج）．
(0) (من المق) من (ط):


（ ）（（ 1 （ 1 （
（9）في（س）（ع）（رأنسه من السجود وشرع له أن يكيو بين يدي ربه）．

مستعدياً على نفسه، معتذراً من ذنبه（（1）إلى ربه وما كان منها، راغباً إليه أن

 مصالحه في الدنيا وفي（（＇）الآخرة، ودنع المضهار عنه في الدنيا والآخخرة، وقد تضمّن هذا اللدعاء ذلك كلّه ا（0）

فإنّ الرزق ييلب له مصـالح دنياه وأخراه ويجمع رزقّ بدنه ورزق قلبه وروحه، وهو أفضل الرازقين＂${ }^{\text {（1）}}$

والعافية تدفع مضارّها． والهداية تجلب له مصالح أخراه ${ }^{\text {（V）}}$ والمغفرة تدفع عنه مضار＂الدنيا والآخرة（N） والرهة تجمع ذلك كُلّه．والمداية تعمُ تفاصيل ألموره كلّها（9） وشرع له أن يعودَ ساجدأ كما كان، ولا يكتفَي منه بسجدة واحدة في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (من ذنبه) من (س) (ع) وفي (ط) لا ترجد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في (ط): (وتد تضمنها هذا الدعاء..). } \\
& \text { (१) توله: (وأخراه ويجمع -إلى قوله- الرازمتنن) من (س) (ع)، وئ (ط): (دنباه } \\
& \text { والعافية تدفع). } \\
& \text { (V) من نوله (والعافية إلى هنا) ليس في (س). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) فوله: (والهداية تعم .. كلها) ليست في (ط) (و)، وقد كرر الهداية مرتبن مرة هنا وقبل }
\end{aligned}
$$

وبالمعنى الحاص هي هلائ لكل شيه دنيا وآلخرة．

الركعة كما اكتفي منه بركوع واحد؛ وذلك (1) لفضل السجود وشرفه وْقرب
 وهو ساجد، وهو أشهر (£) في العبودية وأعرق فيها (م) من غيره من من أركان الصصلة(1)؛ ولذا| جُعِلِ خاتمة الركعة" (V)، وما قبله كالمقدمة بين يديه، فـدحلّه
 التعريف(•(1) وتوإبعه مقدمات بين يدي طوافـ الزيارة(11)، وكما أنه أقرب ما

الطوان في كالسجبد في المطلاة يكون العبد من ربّه وهو. ساجد، فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو



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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }) \\
& \text { ( ) ( ) في (ط) (أدخل) ( (ط) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) (من أركان الصنلاة) من (س) (س) (س) } \\
& \text { (V) (V) في (س): (الركبوع). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وكما). } \\
& \text { (IY) (IY) في (سهما) (وهما). } \\
& \text { (IY) في (س) (فلما فرغا). }
\end{aligned}
$$

(11) (طواف الزيارة) من (ع) وئ (ط): (يين يليه) وفي (س) (وتوابعه مقلمات،
(1) سبحانه وتعالى في طوافنا)
 إلى ما هو أعلى منه.

وشُرعَ له تكرير هذه الأفعال والأقوال؛ إذ هي غذاء القلب والروح التي السّجود



 الذي يصلي ولا يطمثن في صلاته كمثل البائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه
(1) هذا الأثثر جاء في (ط): (ولمذا تال بعض الصحابة لمن كلّمه في طوافه بأمر من
 (ع) لأن فيه التصريح باسم الُصحابي (عبدالنّه بن عمر رضي النّ عنهما) وهو أقرب إلى النص في الأصول.

 (Y (Y)

وأقرب لفظ له هي رواية ابن سعلد، والمكيم الترمذي
والذي كلّم عبدالنه بن عمر رضي النه عنهما في ابنته هو التابعي عروة بن الزبير رمهي الله ورضي النه عن الزبير
(Y) (Y) (Y) (ط): (يعلم).





( ( ( ) قوله: (تلك اللقمة؟ وربما فتحت عليه باب المبيع أكثّ مكا به) لبس في (ط).

وفي إعادة كل قول او فعل من العبودية والقربب، وتنزيل الثانية مُنزلة الششكر على الأولى (r)، وحصول مزيد خير وإيمان مِن فعلها (٪)، ومععرفة
 غسل الثوب مرّة بعد مرّٔة.

( ( ) (ذلك) من (س) (ع)، وفي (ط) (هذا).




 مثل الجائع، باكلٌُ التمرة والتمرتين، لا يُغنيان عنه شيبئأ). قال أبو صالح (تابعي ثقة وهو الراوي عن أبي عبدالنه الأنسري): قلت لألابي



 (YYO.
 في صحيح الترغيب، وصفة الصلاة.



(V) (V) (الذي ( (الذي بهر).


على كمال رهمنه" (1) ولطفه، وما لم تكط به علماً منها أعلى واعظم والكبر وإما
هذا يسر (T من كئير منها(r).

نلما(غ) قضى صلاته واكملها ولم يبق إلآ الانصراف منها، فُشرع له

 ولا كان مِن عادة الملوك أن يكيوا بانواع التحبات من الأفعال والأقوال


فمنهم: من يكيّي بالسجود ومنهم من يكَيْي بالثناء عليه. ومنهم: من يكيي بطلب البقاء، والدوام له(11) ، ومنهم: من يَجْمَعُ له ذلك كلَّه فيسجد لـ (1Y") ثم يثني عليه، ثم يدعي لـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (رمته) ليست في (س). } \\
& \text { ( (Y) ( }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (11) (11) في (م) (البقاء له واللوام) ون (س) (ع) (ع) (البقاء والدوام). }
\end{aligned}
$$

وكان الملك الحق المبين، الذي كلّ شيء هالك إلا وجهه( (Y) سبحانه أولى
 التحيات باللكك، وفنرت بالبقاء والدوام، وحقيقتها ما ذكرته، وهي تخيات المُلك والمَلكَ والمُلبك (4)
فالهة سبحانه هو المتصف (0) بُجميع ذلك، فهو أولى به فهو سبحانه المَلك؛ وله المُلك (1)، فكلَ تحية تحيى بها ملك من سجود أو ثناء، أو بقاء، أو ذورام


 الآخر (r) فصاربت (اتحيّة) فإذا كان أصلها من الحياة، والمطلوب منها (18) لمن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) توله: (ثم ينبي:والدوام) ليس في (ط) (س). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( }\left(\begin{array}{rl}
\text { ( }
\end{array}\right.
\end{aligned}
$$



(0) في (س) (المتصرفَ).

(
( 1 ( 1 ) (


 (IY) (ا (

(1६) (منها) لُمست في (ط).


تحيى بها دوام الحياة، كما كانوا يقولون（1）للموكهم：
كك الحياة الباقية، ولك الحِياة（ب）الدائمة．
وبعضهم يقول：عش عشرة（r）آلاف سنة．
واشتق منها（6）：
أدام الله أيامك أو أيامه ونحو ذلك ما يراد به دوام الحياة والملك، فذلك بميعه لا ينبغي إلا لله الحي التيوم（1）الذي لا يموت．
اللذي كل مُلِكِ سواه يموت، وكل مُلكِ سوى ملكهِ（V）زائل ．
تم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف؛ ليشمل ذلك كلما أُطلق（A）عليه لفظ الصلاة خصوصاً وعموماً، فكلّها لله ولا تنبغي ！الا له، الطلوات والطيات فالتحيات له ملكأ، والصلوات له عبودية واستحقاقاً، فالتحيات لا تكون إلا لله（9）، والصلوات لا تنبغي إلا له．
（1）（1）ني（ع）كما يقولون للموكهم）وني（ط）（وكانوا يقولون لملوكهم）．
（Y）（Y）（Y（Y）








ثم عطف عليها(1) بالطيبات، وهذا يتناول أمرين: الوصفَ والملك
 يصدر منـه إلا طيّبـب (r)، ولا يضـاف إليـه إلا الظيّبـ، ولا يصنعـد إليـه إلا





 وتبارك اسمك وْتعالى جدك ولا إله غيرك" (9).

وكسبحان ${ }^{(1)}$ (الله والمحد لله، ولا إله إلا النه، والله اكبر (1)
وسبحان († الله وبحمده، سبحان الله العظيم (\%)، ونحو ذلك (0) ، وكلّ طيتب له وعنده ومنه وإليه(1)، وهو طيّب لا يفبل إلا طيبّاً، وهو إله الطيبين وربهـم،
وجيرانه في دار كرامته، هـم الطيبون(v).
 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والنه أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الثرآن
 وعمر، وابنه وجابر وواثله، والحكم بن عمير وكلها ضعبف باستنثاء اثر وائلة فإنه ضعيف جداً.
 وهذا الحديث رغم ان هناك أحاديث أوىى منه سنداً في البخاري ومسلمب، إلا أنّ اهل

 (1) في (ط): (ونخو سبحان). (Y) ورد في هذه الألفاظ آثارأ واحاديث، وانهنَ الباقيات الصالمات، وما أذكره هو


(r) في (ط): (ونحو سبهان).


 (V) العبارة في (م) (وهم جيرانه في دار الطيبين)، وفي (ع) (س): (وهم جيرانه في دار

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) (4) (كيف) من (ط) }
\end{aligned}
$$

فإنٍ！（سنبحان اللن）تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء عن خصائص المخلوقين وشبههم． و（الحمد له）تتضمن إثبات كلّ كمال له قولاَ، وفعلاّ، ووصفاً على أَّمٌ الوجوه＂）، وآكملها آزلأ وأبدأ．

و（لا إله إلا الله）تتضمن انفراده بالإلهية، وأن كل معبود（ب）سواه باطل، وأنه
 العنكبوت، يأوي إليف، ويسكنه من الحرّ والبرد، فهل يغني عنه ذلك شبئّاهِ（o） و（الله أكبر）تتضمن أنه أكبر من كل＂شيء، وأجل، وأعظم، وأعز وأقوّى وأمنع（1）، وأقدر، وأعلم، وأحكم، فهذه الكلمات لا تصلح هي ومعانيها الע لله وحده．

ثم（1）شرع له（1）أن يسلُم على سائر عباد الله الصالحين، وهم عباده اللذين

 ，الصالحين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1 (1) (طهي سبهان .. فإن) من (ط) } \\
& \text { (r) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) (وأمنح) ليست في (ط) ( }
\end{aligned}
$$



(1) (له) لِسست في (م).
 （1（1）في（ط）：（بعد تثّدم الحمل والثناء عليه ما هو أهله، فطابق．．）．
 هذا تحية المخلوف فشرعت بعد تحية الحالق وقدم في هذه التحية أولى الملّل
 وعلى سائر عباد الله الصالحين، وأخصهم بهذه التحية الأنبياء والملانكانكة (1)، نم إصحاب محمد السماء والأرض. نم شرع له بعد هذه التحية السلام (1) على من يستحق السلام (r) عليه خصوصاً وعموماً.

 بالرسالة، وختمت بها الصلاة كما قال عبدالنه بن مسعود (11): (فإذا قلت

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) توله: (وكانه امتثال -إلى توله- وبعده) من (ط) فقط أما في بقية النسخ فبعد الاكية } \\
& \text { كتبت: (فيسلم المصلي على نفسه اولاً ثم على سلى سائر عباد الها الصالمين). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) ( } \\
& \text { ( ) ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (4) في (ط): (وهي). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (11) في (م) (س) (ع): (كما في حديث ابن مسعود). }
\end{aligned}
$$

## 

وهذا إما أن
(1) (1) في (ط): (أن تنقد فنوم فقعم).
(Y) هذا (

 ( والمديث صحتح.

 السبوطي في "تدريب الراوي"، مثالاً للحديث المدرج تبعأ للحاكم في "المعرفة علوم

 وتد ثبت هذا الأثّر عن ابن مسعود من توله



 ابن العرببي المالكي: وإغا يعني به فقد تضيت صلاتك نأخرج عنها بتحليل كما دخلتّها بإحرام.
كذلك أحتج بهذهٍ الْروابة من ذهب إلى علم وجوب الصلاة على الني
 فتحمل على أن مشزوعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التثهـه) ا ا.هـ

(0) في (م): (انقضاء التُشهل).
( ) في (ع): (يقول).

الكوفيون（1）، أو على مقاربة انتضائها ومشار فته（＂）، كما يقول أهل الحجاز
 أن تكون هي خاتمة المياة．
"فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الهه دخل الجنة|(8).

وكذلك شرع للمتوضى أن يختتم وضوءه بالشهادتين（0، نم لـا تضى صلاته أذن له أن يسال（1）حاجته．
وشرع له أن يتوسل（V）قبلها بالصلاة على الني
（1）（1）يُصد بالكونيين المنفبة．
（Y）في（م）：（مقاربة القضاء بها كما．．）وفي（ع）（س）：（مقاربة انتضانها كما．．）．




 （（•）





$$
\begin{aligned}
& \text { دخل الجنة..). }
\end{aligned}
$$

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

 للمتأخرين في عصره الذين استخدموه بمعنى القسم بالأنبياء والصالمين، واستخلدام ذواتهم للتوسل غير المثروع．
 قال: (إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد اللهّ، وألثناء علبه، وليصل على رسوله ليسل حاجته||"

## *م جعل الدعاء آخر الصلاة كالختم عليها

فجاءت التحيات على ذلك، أولما همدّ لله، والثناء عليه ثـمُ الصصلاهِ على
 يتخير مِنَ المسالة ما يشاء (!)
سنن الأذان ونظير هذا ما شـع لمن سمع الآذان: أن يقول كما يقول المؤذن (0) وأن يقول رضيت بالله ربأ، ويالإسلام دينأ، وبمحمد رسولا'(1). وأن يسال الله لكرسوله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المةام الحممود (V):

$$
\begin{aligned}
& \text { واهـ (1 (1 ( }
\end{aligned}
$$

(0) بدل (الموذن) في (ط): (يقول كما يقول)، والمديث متفق عليه، ورواه البخاري


 | الخطاب

فهذه خس سنن في إجابة المؤذن（£）لا ينبغي الغفلة عنها．

## ڤصل

وسرُ الصلاة وروحها ولبّها، هو إقبال العبد على الله بكليته فيها（0）، فكما مرّ الصـلاة

له أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيها（V）لا لا
بل يجعل الكعبة（1） تبارك（4）تعالى قبلة（•1）تلبه وروحه، وعلى حسب إقبال العبد على الله في
（（1）（ 1 （ 1 （






（0）（فيها）ليست في（ط）．

（b）（（ V （


（• •（1）في（ط）：（هو قبلة）．

صلاته، يكون إقبال الله عليه، وإذا' أعرضَ أعرض٪(1) الله عنه، وكما تُدين تدان

للاجبال على والإقبال في الصّلاة على (ثا ثلاثة منازل:
 ثلاث منازل والثاني (V) : إقباله على الله بمر|قبته فيها حتى يعبده كأنه يراه ${ }^{\text {(N) }}$ "



> (1) (أعرض) من ( (1)
> (Y) (Y) (وكما نلدين تدان) ليست في (ط) (ط) (ط) (ط)
> (

> (0) (ويصلحه من أمُراض الشهوات) ليست في (ط).
> (

> (1- (1) في (ط): (وإقبال) (
> (11) في (ط): (كلاهه).
> ( ( C ) في (ط) ( (ط): (وتفاضيله).
> ( (

فباستكمال هذه المراتب الثلاث"(1) يكون تد أقام الصلاة حقاّ(")، ويكون إقبال الله على المصلي (T) بحسب ذلك.

كيف يكرن الإنبال في كل جزء هن الجزاه


فإذا انتصب العبد قائمأ بين يليه (1)، فإقباله على قيؤمية الله(0) وعظمتّه فلا يتلفت يمنة ولا يسرة" واذذا كبّر الله تعالى كان إقباله على كبرياثه وإجلاله وعظمته وكان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه والثناء عليه وعلى سُبحات وجهه، وتنزيهه عمّا لا يليق به( (1)، ويثني عليه بأوصافه وكماله(') فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، كان إقباله على ركنه الشديد، وسلطانه وانتصاره لعبده، ومنعه له منه وحفظه من عدوه(•). وإذا تلى كلامه كان إقباله على معرفته في كلامه كالئه يراه ويشاهده في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (س) (م): (الثلالثة). }
\end{aligned}
$$


(وإجلاله) من (س) فتط.
(A) جاءت العبارة في (م) لعرفة هكذا (وإذا سجد كان إقباله في سجوده على تسبيحه والثناء) أما في (ط) نالعبارة غختصرة (فإذا سبحه واثنى عليه فإقباله على سبحات
(9) فبِ (ط) (وجهاله).
(• (1) في (ط) العبارة هكذا: (فإذا اسنعاذ به فإفباله على ركنه..).

كلامه فهو كما ثال (1) بعض السلف: لقد تُبلّى الله لعبناده في كلامه(r)
والناس في ذلك على أقسام (r) ولمم في ذلك مشارب، وأذواق (8) فمنهم
 التلاوة والصلاة(1)، فهو في هذه الحال ينبغي له أن يكون مقبلاً على ذأته وصفاته وأنعاله وأمره ونهيه: وأحكامه وأسماثه.

والذا ركع كان إقباله على عظمة ربه، وإجلالله وعزه وكبريائه، ولذذا شرع له في ركوعه أن يقول: السبحان ربي اللظظيم|"(V).
 وعبوديته له وتنرده بالعطاء والمنع.
فإذا سبجل، كان إقباله(9) على قربه، والدنو منه، والخضضوع له والتذلبل له،
(1) العبارة في (ط): (نظإذا نلا كلامه فإقباله على معرفته من كلامه، حتى كانه يراه
ويشاهده في كلامهن) نهو كما فال).
(Y) العبارة في (م): (تيلى لعباده في كلامه) وئ (س) (ع) (أن الهُ تبلى لعباده).


( ( $)$ ( ) (وأذواق) ليست في (ع) (ع)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ما بين ( ) ليست في (ط) الي (ط) }
\end{aligned}
$$

(V) العبارة في (ط): (نهو في هذه الحال معبل على عظمته وجلاله وعزه ولمذا شرع له (ط)

(^) العبارة في (ط): (.. رأسه من الركوع فإقباله) وفي:البقية: (.. رأسه كان إقباله). (4) في (ط): (سجد فإفناله).

والافتقار إليه والانكسار بين يديه، والتملق له"(r)
 غنائه وجود0، وكرمه وشدة حاجته إليهن"، وتضرعه بين يديه والانكسار (0)؛ أن يغفر له وير مه، ويعافيه ويهديه ويرزقه.

فإذا جلس في التشهد فله حال آخر، وإقبال آخر يشبه( (1) حال الماج في طو|ف الوداع، واستشعر (V) قلبه الانصراف من بين بدي ربه إلى أشغال الدنيا والعلائق (^) والشواغل التي تطعه عنها الوقوف بين يدي ربه(9) وقد ذاق قلبه التألم والعذاب بها قبل دخوله في الصلاة، فباشر قلبه روح (•1) القرب، ونعيم الإقبال على الله تعالل(11)، وعافيته منها وانقطاعها عنه مدة الصلاة(٪)، ثم استشعر قلبه عوده إليها بخروجه من همى الصلاة، فهو يحمل
(1) العبارة في (ط): (.. قربه والدنو منه والحضضوع له والتّنلل بين يدبه، والانكسار (Y) (التملت) في (س) سقطت كلمة (ل) (له ) بعد كلمة (التملق).

( $)$




 (Q) في (ط) (تطعها الونوف بين يليه)، وتوله: (إلى إشغال -إلى قوله- ربه) ليست في

 (11) العبارة في (ط) هي: (وقد ذأق تألم قلبه عذابه بها وباشر روح القرب

همَّ انتضاء الصلاة: وفراغه منها ويقول: ليتها اتصلت بيوم اللقاء. ويعلم آله ينصرفُ من مناجاة مُن كل*(1) السعادة في مناجاته، إلى مناجاة


 القلب، وفوات الحسنات، واكتساب السييات، وتشتيت الذهن عن مناجاة

الله تعالى عز وجل (\%)
ولما كان العبد بين أمرين من ربه عز وجل:
أحدهمـا: حكم الرب(0) عليه في أحواله كلّها ظاهراً وباطناً، واقتضخاؤه من (1) القيام بعبوذية حكمه، فإن لكلّ حكم عبودية تخصه، أعني الـُكمـ الكوني القدري.

والثاني: فعل، |يفعله العبد عبودية لربه، وهو موجب حكمه الْديني الأمري.

وكلا الأمرين يوججبان بتسليم النفس إلى الله سبحانه (V)، ولذا اشتّق له إسم
(1) في (م) (كان).







الإسلام من التسليم، فإنه لما سلْم لـكم ربه＂（1）الديني الأمري، ولحكمه الكوني القدري، بقيامه بعبودية ربه（ ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$ لا باستر لا والمعاصي، ويقول：تذر عليّ（r）استحق اسم الإسلام نقيل له：مسلم．

 وكان قيامه بهذين الأمرين أمرأ خروريأ له لا حياة له، ولا فلاح ولا سعادة
إلا به.

ولما كان ما بُلي به من النفس الأمارة، والموى المقتضي لمرادها（1）والطباع



(Y) في ( ( ( ) في): (بعبوديته فيه). أسلم نفه لـكم).
 الأصائب وعلى الطاعات ولم بسترسل معه في الموى）．

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( } \text { ) (ط) (بذكره) ( } \\
& \text { (0) ( ) في (ط) (سكن إلبه). } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


（ $)$


（11）（منه）ليس في（ط）．

عزمه وما نقده（1）، وُما أخلِقَ من إيكانه، وجعل بين كل صهلاتين برزخخاً من

صورتها على صورة أفعاله، خشوعاً وخضوعاً وانقياداً وتسليماً（r）وأعطى


 والتزين للغرض عليه تذكير｜（T）بالعرض الأكبر عليه يوم القيامة＂（V）＂


لكلّ شيء نبرة وثمر： الُصلاة الإجبال على ورإقبال الله سبحانه معلى العبد، وفي الإقبال على الله في الصالهاة（9）جميع ما ما ذكر من ثمرات الأعْمال وجميع ثمرات الأعمال في الإقبال على الله فيها（！）． ولذا＂

 （

（0）（

（V）（ط）（

（Q）في（س）الصوم بدل الصهلاة وهذا تحرين، وتوله（على النه في الصـلاة）ليست في（ط）．

$$
\begin{aligned}
& \text { (11) في (ط): (ولذلك). }
\end{aligned}
$$

ولمذا(1) لم يقل النبي والعمرة(r)"، ولا في شيء من هذه الأعمال (r) وإنما قال: (اوجعلت قرة عيني في الصلاة) (E) ${ }^{\text {(2) }}$

وتأمل قوله: (اوجعلت قرة عيني في الصالاة" ولم بقل (بالصلاة)، إعلاماً منه (0) بأن عينه لا تقر إلا بدخوله كما تقرعين المحب بملابسته لكحبوبه وتقرعين


(1) في (ط): (ولنذلك).
( ( $(\mathrm{Y})$
(


 (VE1) (Y)




 الر الجح ان الـسند حسن، لوجود بعض الاختلاف نيه والش تعالى أعلم.


(أنسه) ليس في (V) (V) (V)



لـاذا الراحة أي أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل كما يستريح التعبان إذا وضّل
 والنصب ${ }^{(0)}$



(1) في (س) (تعبده) وهو تحريف.
(Y) الحديث رواه أبو دأود (Y) (Y (Y (Y


وروي مرسلاْ على عحمد بن الحنفية.
 (رجاله ثقات لكنُ اختلف فيه على سالم -ابن أبي المعد- اختلافاً كثيراً' ذكره الدارتطني في العللز) أهـ أهـ
 أبي داود (E|VY) (E|V|). والمديث -في رأبي القاصر - حسن والثّ تعالى أعلم. ( ( ) (



(V) في (م) (بقول).
(1) توله: (الكاره لما -إلى توله- ونفسه) ليس في (ط)، وكتب بدلما (المتكلف بها) الذيا يفعلها تكلفاً وغربماً، نهو لما امتلا تلبه بغيرها).

كتللئ بغيره، والصلاة قاطعة لل（1）عن أشغاله وعحبوباته الدنيوية（ ）، فهو

 من أدائها، فهو يؤديها على النقص الوجيهوه، قائل بلسانه ما ليس في قلبه（r） ويقول بلسان قلبه（8）حتى نصلي فنستريح من الصلاة، لا بها． فهذا لون وذاكل لون آخر． ففرق بين（0）مَّ كانت الصلاة لجوارحه قيداً ثقيلا＂（1）، ولقلبه سجناً ضيقاً
 ولجوارحه راحة، ولنفسه（（1）بستانأ ولذة．

فالأول：الصلاة سجن لنفسه، وتقييد لجوارحه（9）عن التورط（•（1）（1）في مساقط الهلكات، وتد ينال（11＂بها التكفير والثواب، أو ينال（1Y＂）من الرحمة

（


ونلبه)، والمبت من (س) وهو الصواب.
(0) في (ط) (فالفرف بين) وني (م) (ففرق من كانت).
（
（（V）（

 （1•）（التورط）（1）في（ط）وني البئية（الورط）．
（ 11 （ 11 （


بحسب غبوديته( (1) لله تعالى فيها، وقد يعاقب على ما نقص منها (Y)
 ولدّة نفسه (0)، وراحة جوارحه، ورياض روحه، فهو فيها في نعيم يتفكه، ويفي

 بعلو المنزلة والقربة، التي هي قلدر زائد(1) على بجرد الثوابي

 فوعدهم بالأّجر والقرب، وهو علو المنزلة عنده(11)


> (1) في (ط) (عبوديتهم).
(r) (وتَد يعاقب على ما نقص منها) ليس في (ط).

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

(V) العبارة في (ط): (ولذة نفوسهم ورياض جوارحهم نهم فيها بتقلبون في النعم،

( ( ( ) في (ويشاركَكون).

(1-1) (1) في (س): (اطاعهم) (ط)
(11) (11) (نوعدمم بالأجر .عنده) ليس في (ط) (1)



(10) في (س) (و (12) (وبل بينه).

بينه وبين رب الدار بسترِ" (1) وحجاب، فهو محجوب من وراء الستر فلذلك لم تقر عينه بالنظر إلى صاحب الدار والنظر إليه



 عينه من هواه ودنياه (7)

والقسم الآخر: مَتَلُهُ كمثل رجل دخل دلمّ دار الملك، ورفع الستّر بينه وبينه،
 بأنواع التحف، وأدناه وتربه، فهو لا يحب الانصراف من من بين يديه، للا يجده



 انصرافه مِنْ بين يديه، والله الموفق المرشد المعين، فهذه إشارة ونبذة يسيرة في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (ي (س) (م) (رب الدار والنظر إليه بستر). }
\end{aligned}
$$

> ( $)$
> ( ) (م) ( (

 النهوات وغيوم الموى، ودخان النفس، وشخار الأماني، فالقلب عليل، والنفس مكبة على ما تهواه، طالبة لـظظها العاجل).
(V) (V) (وبقيامه).

( ) ( ) في (م) (عليه من جهة).

ذوت الصلاة، وسر" من أسرارها وتجلّ(1( مِن تجلياتها (ث)

## ڤn

حث (r ${ }^{\text {( }}$


الفرق بين سنماعهم مثل هنا الذوق أو شيء منه؟ بل نناشدهم بالله(8) هل هل يذعهـم اللسماع يجدون بعضِ (0) هذا الذوق في صلاتهم (7) أو جزءاً يسيراً منها؟ املم السطع وامل بل هل نشقوا مُن هذا الذوق رائحة، أو شموا منه شمة قط
 ومشربهم ضد هنا| المشرب.

 الآيات، وذوق الأبيات، ويين ذوق القيام بين يدي رب العالين، والقينام بين
(1) في (س) (وتجلن).
(Y) القسم الثاني ورد في (ط) خختصر العبارة ساذكره: (والآخر، قد دخل داز إلملك


(
(£) في (م) (الله) ولبـست في (ع) (س).
(0) (بعض) لكسـت في (م).
(7) في (س) (الصلاة).


(9) في (س) (من توْمه).

(1) (11) (عقل) ليست في (1)

يلي المغنين(1) وبين ذوق اللذة والنعيـم بمعاني ذكر الله تعالى والتلذذ بكالوه (r)، وذوت معاني الغناه، والتُطريب(r) الذي هو رقية الزنا، وقرآن الشيطان (6) ووالتلذذ بمخمونها فما اجتمع والله الأامران في تلب إلا وطرد أحلهما الآخر (0)، ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عز وجل عند


## (A) 1

فمتى تّجيء (9) الأذواق الصححيحة المستقيمة إلى قلوب قد الخحرفت أشد


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) العبارة في (ط) (ذكر الله وكلامه). } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$





 الفصول بين النست الثلاثة (س) (ع) (م) والنستة (ط). كما إنٍ هذا الفصل جاء في في (ط) مشتركاً في البداية خختلفاأ في النهابة.
(4) في (ع) (نعسى)، وفي (ط): (فمن أين تُجيء).
( (1) في (س) (ط) (ع) (وما كان عليه هو وأصحابه).

الْصالح (1) فإئهم (Y) كانوا يجلدون الأذواق الصححيحة المتصلة بالله عز ونجل
 وأجر ذلك( ) ووني مزاحمة الحلماء بالركب، وفي الحهاد في سبيل الله، وفي الأمر بالمعروف والْنهي عن المنكر؛ وفي الحب في الله:والبغض فيه (1) وتوأبع
 والمواصيل، والأغاني المطربة من الصور الحسان '9(الرتصى، والضتجينج، وأرتفاع الأصوات("1"، وتعطيل ما يكبه الله، ويرخاه من عبادته المُخالْفة لموى النفوس. فُّنّان بين ذوف [الألحان وذوق القرآن وبين ذوت الِّود والطثنبو، وذوقٌ المُؤمنين والنُّور، وبين ذوق الزّمر وذوق الزمر، :وبين ذوقت

> (1) في (ط) طبع المققت الكلام بشُكل خاطى هكذا: (وما كان عليه هو وأصحابه؟ والسلف الصـالح كانوا يجدون الأذواق..).


$$
\begin{aligned}
& \text { واللسلف الصالكح. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) (V) (V) (V) (مابع ذلك) لينس في (م). }
\end{aligned}
$$

 والمواصيل: جمع موصونل نوهو الثصب الذي يضرب به مع ألأوتار. ولا تزال كلمة
 (9) في (ط) (المُستحسنة). (• (1) بدل (الضبجيج وارتفاع الأصوات) في (ط) (الزعقات).
 والنشبابات(1) وذوق يس والصافات، ويين ذوق غناء الشعر وذون سورة الثعراء، وبين ذوق سماع المكاء والتصدية وذوق الأنبياء.

وبين الذوق على سماع ئذكر فيه العيون السود والخصور والقدود، وذوق سماع سورة يونس ومود، ويين ذوف الواقفين في طاعة الشيطان على
 والأعراف، ويين ذوق الواجدين على طرب المثالت والمثاني (r)، وذوق العارفين عند استماع القرآن العظيم والسبع المثاني، وبين ذوق أولى الأقدام الصافات في حظيرة سماع الثيطان، وذوق أهحاب الأقدام الصافات بين يدي الرمن.
سبحان اللهّ] (r) هكذا نتنسم والمواجيد، ويتميز خُلت الططرودين مِنْ خُلق العبيد، وسبحان الممد لمؤلاء وهؤلاء من عطاثه (8) والمفارق(م) بينهم فين الكرامة(1) يوم القيامة، فوالله لا يتمع مبة سماع قرآن (ل) الشيطان ويحب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نوع من أنورع (الزمّر) } \\
& \text { (r) (r) هذا وصف لأوتار العود } \\
& \text { (b) (r) }
\end{aligned}
$$

( ) العبارة في (م) (س) (ع): الفارف القاسم بين الأذواق والمواجيد الميزة بين ذوق الالطرددين وذوق العابدين المانعبن فسبحان المدل لمؤلاء وهؤلاء في عطائه)،

$$
\begin{aligned}
& \text { (المواجيد) لبــت في (ع) }
\end{aligned}
$$

[كما لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحذ "ابداً (8)


 حلاوة الإمـان أضعاف ما يكده السماعاتية من حلاوة السماع.
وكان عمر بن الخطاب إذا جلس غنده أبو موسى يعول: با أبا موسى
 القوم عملها، وكان عثمان بن عفان يقول: لو طهرت تلوبنا للا شتبعت من كلام الله (1)

وأي والله، كيف تشبع من كلام حبوبهم وفيه نهاية مطلوبهم؟ وكيف تنبع من القرآن؟ وإنما فتجت به لا بالغناء والألحان؟!
(1) (ولـب سماع) من (س) (ع).
(r) (واخد) من (ط).
(ץ) توله: (والمفارق -إلى توله- أبداً) ليس في (م).
(£) مرّ الككلام عليه.







إذا مَرضنا تداوينا بذكركِكُمُ فإنْ تركناه زادَ السقَم والمرض
وأصحاب الطرب والألحان عن هذا كله بعزل، هم في وادي والقوم في
 فأين حال (r) من يطرب على سماع (6) الغناء [والقصب بين المثالث والمثاني وذوقه ووجله إلى] (0) حال من يجد لذه السمال السماع وروح [الحال، وذوق طعم الإيمان إذا سمع في حال إقبال قلبه على الله وأنسه به وشوقه إلى لقائه، واستعداده لفهم مراده من كلامه وتنزيله على حاله وااخله بحظه الوافر منه قارئأ بجيدأ حسن الصوت والأداء يقرا:

## 





(1) أثر عثمان نها ذكره في كتاب الزهد (IYA)، من زيادات عبدالشه على أبيه وكذا في
 (Y) ما بين [ [ ] من (ط) (ط)، وهو من قوله: (كما لا تجتمع -إلى هنا). (r) (r) (
( ) في (ط) (بسماع).
(0) ما بين [ [ [ من (ط) فـ فـط.

وامثال هذا النمط من القرآن الذي إذا صادف حياة في قلب صاذق قد شـُّ رائحة المبة وذاق حلاوتها، فقلبه لا يشبع من كلام محبوبه ولا يقر و ولا يطمئن إلا به، كان موقعه من قلبه كموتع وحال الخبيب بعد طول المجزان، وحلًّ منه محلٌ المام البارد في شدّة المجير من الظمأ، فما ظنّك بأرض حيانتها بالغيث أصابها وابله، أحوج ما كانت إليه، فأنبت فيها من كلٍ زوج بهيج' قائم على سوقه يشكره ويثني عليه](1) فهل يستوي عند النه تعالى وملانكته ورسوله والصادقين من عباده، سمماع هذا وسماع هذا،'وذوق هذا وذوق هذا، فأهل سماع الغناه عبيد نفوسهـم
 لم بميز بين هذين السماعين، والذوقين فليسآل ربه بصدق، رغبته( (8) إليه أن يييي قلبه الميت، وأن يجعل له نورأ يستضيء به في ظلمات جهله، وأن ييعل له فرقانا"(0) فيفرق به بين المح والباطل، فإنّه قريب بيبب (1)
(1) ما بين [ ] من (ط) وفي (ع) (س) (م): (حال من يكد لدة السماع وروح الإيمان إذا
 (Y) العبارة في (ط) 'جُاءت هكذا (سماع هذا وسماع هذا، وذوقه وذون صناحب سماع الغناء؟ من سماع أهله عبيد نغوس شهوانية، كان عقل بجلس اجتماعهم طلباً للذة النُوس ونيلاُ لـظها...).

( ) (رغبته) لُيست في (س) (ع).
(0) العبارة في (ط) (يُبعل له نوراً يمشي به في ألناس ويفرف به بين..) وني (م) بدل

(T) (فإنه قريب بجيب) من (ط) فقط.

## فصّل

نكت خفية
من نكات السماع

## 




 يتفطن لهذا الأمر (1) إلا من في قلبه أدنى حياة وإلا: فما لِمرح كميت إيلام (10)،
(1) ه( ) هذا العنوان من (ط)

(r) (
( ) (


(Y) (


(1•) ما بين [ [
(11) في (س) (ع) (علهه).


( ) ) (الأمر) من (س) (ع).
(10) توله: (آدنى -إلى قوله- إيلام) ليست في (م) وفي (ع) (قلبه أدنى حياة: وما لمرح
 :(Y)V
من يهن يسهل الهوان علبه ما لمرح يميت إيلام

ولو سئل عن سبب هذا لم يحرفه؛ لأن قلبه(1) مغمور في السماعِ(ا) وذِوقه الباطل؛ فهو غافل عن استخراج آلامه التي طرقته فيه (†)، وعن أسنباب فساد القلب منه، ولو وزنه باليزان العدل لِعلم من أين آتى، فاسمع الآلن الكببب الذي لأجله نشا منه هذا القبض، وهذه ولمر الو الو الششة، والبعد.

لما كان السماع الشعري أعلى أحواله أن يكون متزجاً بكق (£) وباظلٍ ومركبأ من شهوة وشبهة، وأحسن أحوال صاحبه أن تأخذ (0) الروح حظها





 الواردات اللرحانية، والواردات الشيطانية.
(1) توله: (ولو سنل 'بإلي توله- تلبه) ليست في (م) (س).
(Y) في (ط) (معمور شَب السماع).
(「) في (ط) (وذوته ووجده عن استخراج نساد..).
(£) في (ط) (من حق باطل).
(0) في (ط) (أن لا تأَخْ الـووح).
(7) (الموي) ليس في (ط).



(1•) (1) في (ط) (ونجاوز) (1)
(11) (1Y) في (ط) (الحبيث فيه على الطبب) وني (ط) (الحبيث الطيب).


والمستمع الصاد لغلبة صدقه، وظهور أحكام القلب فيه يغفى عليه ذلك


 قلبه فاثر فيه ذلك الأثر قبضاً، ووحشة، وأحس به（（0）بعدأ وكلما كان أصدق
 يوجب له الإحساس بهذا، ولا يدرى من أين أتى، وهذا له في الشاهد نظائر（•）وأشباه منها：

إنْ الرجل إذا اشتغل（11＂قلبه اشتغالأ تامأ مششاهدة محبوب أو رؤية



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (ع) (م) (به حيننذ إلاسماع) وي (س) (حينتذ .. وغيبتها) بياض. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) في ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (أَ طلباً) من (ط) ( (ط) فقط. } \\
& \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1६) في (م) (آدار فيه). }
\end{aligned}
$$

 يمنعه من الإحساس بالألم（8）فلما زال المانع أحس بالألما．

القبضض والوحشة:والبعد(.).

اهل الصدن
 في النــاع الباطل
 المعتنون（1r）بتكميل نفوسهم، ومعرفة أدوائِها وأدوِيتها والله المستعان（！）（1） （ولا ريب أن الصادق في سماع الأبيات قد يجد ذوقاً صحيحاً إِعانيا،؛ ولكن ذلك بمنزلة من شنب عسلأ في إناء نجس． والنفوس الصادقة ذوات الهمم العالية رفعت أنفسها عن الشراب في ذلك
(£) (اللعبارة في (ط) (والألم لم يزل فيه لكن كان ثمّ مانع كنع من الإحساس به).
(0) في (ط) (وللذه إلنكتة).
(7) في (ط) (الصادقِّن منهم).
(V) في (س) (إذا فارزةه بادر).
( ( ( تجّديد) من (ط).
(q) في (ع) (س) (م) (تدنع موجب).

(11) في (م) (ولمذا).
(1Y) في (م) (في الظّن من أصحاب).
(


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

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

الإناء تقذرا له، نفرت منه لاستقامتها وطهارتها، وعلو همتها نهي لا تشرب
 وضعه في ذلك الإناء، وانتظرت أن يليق به.

 يستحي الغراب( () أن يشرب أطيب شراب واللذه في هذه الآنية؟


 مع الهُ وكان سماعه لله وبانله.
وأما إن كان كاذبأ كان سماعه للذة نفسه وحظه فهو يشرب النجاسات في
 والثـطان عليه) ${ }^{\text {(2) }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (م) (صان). } \\
& \text { (Y) (الغراب) (Y) في (م) بياض) (Y) }
\end{aligned}
$$





 عن وضعه في ذلك الإناء وانتظرت به إناه يلين بها وغيرها من النفوس تضع ذلك الشُراب في أي إناء وجدته من عظام مينة أو جلد ميتة وإناه هر طالما شرب به الحمر، واكلت فيه الميتة.

وأما صاحب النسماع القرآني الذي تذو ته(1)، وشـرب منـه، فـهو يشبرب

فالآنية ثلاثه: : نُظيف، ونجس، ومـختلط. والشرابات (2) ثلاثة: طاهر ونجس ومزوج.
 النظيف، وسقبـم مريض فشرابه( الالشراب النجس في الإنــاه القــنـر، و'لـــب *) فيه مادنان

إيـان ونفاق، فشرابه في إناء (N) كسب المادتين، وتد جعـل الهُ لكـل شُـيء









 ( ) ( ) في (ط) (الشراب) ( (ط) ( ( (0) في (ط) (فش ( (الشربه). ( ( $)$

 ( ) في (ع) (بإناه).

قَذرا، فالعارف مُنْ نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجها، وتـامل مقاصدهـا، وسا تؤول إلبه.

ومَنْ عرف مقاصد الشرع في سدٌ الذرائع المضضية إلم الحرام، تطع بتحريم


* قسم حرّم لـا فيه من الففسدة" (1).

فمن نظر إلى صورة هذا الحرم، ولم ينظر إلم ما هو وســيلة إليه استـنـكل وجه التحريم(1)
والنَ سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لهُ رب العالين، وصلى الشّه وسلم على



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أي مفسدته لذاته نهو حرّم لذاته. } \\
& \text { (Y) ما بين ( ) ليس في (س) (Y) }
\end{aligned}
$$

 وصلى النَّهلى عحمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمأ كثيرا'، تمت).





التسليم والـمد لكه رب العالمين.


## الكلاحقوالفهارس

－الملاحق<br>－فهرس الآيـات<br>－فهرس الآحاديث<br>－فهرس الآثار<br>－فهرس الأشعار

－ههرس المصادروالمراجع<br>－فهرس الموضوعات والمحتويـات



## ,

## الملحقة رقّم( (1)

هذا الحديث أي حديث التثهد بعد الوضوء ثم يقول: هاللهـم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" أصل هذا الحديث التشهد فقط ورد وعند

أما بهذهِ الزيادة فقد رواها التّرمذي في سنه (00) عن عمر بن الخطاب هِّة وهي رواية ضعيفة انفرد بها شيخ الترمذي (جعفر بن محمد) وهو
 مصطلح بعض أهل الحديث، ومنكرة على مصطلح آخرين. وكل أهل العلم متفق على عدم صحّة هذه الرواية، ولكنٌ بعض أهل العلم يحسنها لشو اهدها.

ولذه الزيادة شواهلد مرفوعة وموقوفة، أما المرفوع:

- شاهد عن ثوبان جاء بعدّة أسانيد:
 عيسى بن محمد السمسار حدثنا أمدل بن سهيل الوراق قال قال حدثنا مسور
 وهذا إسناد فيه ثلاث علل:

1. المسور بن مورع العنبري لا يعرف، كما قال الميثمي في المجمع (Y الم .(YYQ

$$
\begin{aligned}
& \text { Y. أحمد بن سهيل الوراق لم يوثقه غير ابن حبان. } \\
& \text { r. وسالم بن أبي المجد لم يسمع من ثوبان. }
\end{aligned}
$$

وعندي شك انْ في السند تحريف إذ أني رجعت إله الطبراني الأونسط



 عن مسور بن مورنع العنبري.
وهذأ تحريف قفيم إما من شيخ الطبراني أو من أهمد بن سهيل الؤزاق، أو من غيرهما؛ لأن الميثمي في الجمع ينفل آن الراوي هو (مسور بـن موزع) .


 ابن حجر في اللسان.

وفي حالة كون الراوي هو (نعيم) وليس (مسور) وهو الراجح عندي،

 بالقوي وقال ابن عدي: ضعيف يسرق المديث وعامة مان يرئ يرويه غير عيفوظ، وقال ابن حبان: يزوي عن الثقات العجائب، لا ييوز الاحتجاج به بكال: هذا هو حال (نعيم بن مورع العنبري).





وملار هذه الرواية على أبي سعد البقال الأعور واسمه سعيد بن المرزبان وهو ضعيف مدلّس.

ورأيت كلاماً نفيسأ يبين علّة هذه الرواية ما ذكره ابن أبي حاتح في علله (سالت أبي عن حديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن يكيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ثوبان عن الني رِّ

قال أبي: هذا حديث خحطا، ليس الحديث من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، وأبو سلمة عن ثوبان لا يجيء.

إنا هذا حديث يرويه أبو سلام عن ثوبان ويييى بن أبي كثير يرويه عن
 سلام عن ثوبان عن النبي عِّ وأسقط زيداً من الوسط، أو لم يكفظ عنه ولا أعلم روى أبو سلمة عن ثوبان إلا حديثأ يرويه أبو سعد البقال، وهو الو منكر عن أبي سلمة عن ثوبان عن الني قال أبي: وأبو سعد البقال، لا أعلم سمع من أبي سلمة، ولا من أبي سلام، وإذا رأيت الرجل لا يروى عنه الثا الثوري، ولا أراه قال: وشعبة وقد أدر كاه فما ظنك به!) أ.هـ

كلام أبو حاتُ واضح أنْ هذه رواية معلولة، وليس هناك روايات من أبي سلمة عن ثوبان إلا من طريق أبي سعد البقال، وهي رواية منكرة. - شاهد عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما رواه البيهقي في اللسنز الصغرى ( ( ) )، وني سنده عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه، وهي رواية كذّبها أهل العلم وتركوها.
 Y Y (

غريب، وهو ورذ ضمـن الأحاديث التي ذكرت في الذكر عند كل عضبوٌ من
الوضوء．

 وعزاه كذلك للمستغفري في پاللدعوات＂）والديلمي في＂امسند الفردوّس＂ وسنده تالف．

قلت：الإسنادين السابقين هي من ألأحاديث التي خكم عليها أهل العلم
 والمجموع والمنهاج، وكذلك حكم غير النووي كابن القيّم وغيره عليها بالبطلان．

فعلى هذا فأبنانيد الشُواهد للحذيث الشاذ أو المنكر كلّها غير صصيحة بل ضعيفة ولا تضلّح كشاهد مرفوعاً． بقي آن نذكر إلسواهل الموقوفة：

1．شاهد علي بن أبي طالب فله سندان：
أ．طريق سالم بن أبي الجِعد عن علي بن أبي طالب．وهذا سنذ
منُقطع فسالم ليس لـه رواية عن علي،

وعبدالرزاق في مصنفه（VYI）، والضبي في پاللدعاء٪（TY）．
ب．ظريق الملارث الأعور عن علي بن أبي طالب، والحارث
ضُعيف جدأ．
$\qquad$
$\qquad$
Y. شاهل حذيفة بن اليمان من طريق جويبر عن الضحاك وجوير ضنعيف جدأ، وروايته عن الضحاك هي هي أسانيد مقلوبة، كما قال ابن حبان في الجروحين.
 أقول إن هذهٍ الزيادة لا تصح لا مرفوعة ولا ولا موقوفة، والمديث ضعيفي
 وإن مَنْ أراد العمل به تسمّح بتحسينه لُانه من باب الأذكار. والحديث غير ثابت بل ضعيف إن لم نقل ضعيف جدأ، وأعجب من عشرات الععقين المعاصرين اللنين يذكرون العبارة التالية: (الحديث رواه الترمذي وله شاهد من حليث ثويان يلديان عند الطبراني) ولم يرجعوا للطبراني ويجدوا ما سند هذا الشاهد بل تلدوا بعضهم بعضأ ونفس الشيخ ناصر رمها الله يقول في الإرواء (1 (1)/ (1/0): ولذا الزيادة

 ومع هذا وضعه في صحيح الترمذي، والشّ أعلم بالصواب.
(1) الشيخ ناصر رمهه الله بيُبر إلى رواية الطبراني في الكبير، وقد مرّ بنا النَ ليس
 الكببر نختصرأ.



إلملحق رقّم（r）
 （وتقديم ॥العبادة＂）على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا هلا، وهالاستعانة＂وسيلة إليها، ولأن＂إياك ن نعبد＂متعلق بألوهيته واسمه ．\＃الله＂و وإياك نستعين＂متعلت بربوبيته واسمه＂الُرب＂）فقدم＂إياك نعبد＂على（إياكُ نستعين＂كما قدّم اسم


 آخر السورة．

ولأن \＃ألعبادة）＂：المطلقة：تتضمين ॥الاستعانة）＂من غير عكس، فكل عابد للّه عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهووات قلذ يستعين به علي شُهواته، فكانت العبادة أكمل وأتَ، وهذا كانت قتسم الرب．

ولأن ॥الاستعانة＂جزء من＂العبادة＂من غير عكس، ولأن（ا｜لاستغانة＂）
طلب منه، و（إلعبادة）＂طلب له．
ولأن العبادة لا تكون إلا من خخلص؛ و（الاستعانة＂）تكون مُن مخلص ومن غير خخلص．

ولأن ॥العبادة＂حقه الذي أوجبه عليك، و＂الاستعانة＂طلب العون على العبادة، وهؤ بيان صدقثه التي تصدّق بها عليك．وأداء حقه أهـم من التعرض لصدقته．
$\qquad$
$\qquad$ a通的

ولأن »العبادة" شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، و"الإعانة)" فعله
بك وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته، ودخلت تحت رقها وأعانك عليها فكان التزامها والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم.

و (االعبودية" حعفوفة بإعانتين: إعانة قبلها على التز امها والقيام بها، وإعانة بعدها على عبودية أخرى، وهكذا أبدأ، حتى يقضي العبد نحبه.

ولأن "إياك نعبد" له، و"إياك نستعين") به، وما له مقدم على ما به، لن ما له متعلقّ بمحبته ورضاه، وما به متعلق بكشيئته، وما تعلق بـححبته آكمل مما تعلق بمجرد مشيئته، فإن الكون كله متعلق بمُيئته، والملانكّة والشياطين والمؤمنون والكفار، والطاعات والمعاصي.

والمتعلق بمحبته: طاعاتهم وإيانهم، فالككفار أهل مشيئته، والمؤمنون أهل معبته، ولمذا لا يستقر في النار شيء لله أبدأ، وكل ما فيها فإنه به تعالى وبكشييته.

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم "إياك نعبد") على "إياك نستعين". وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين، ففيه: أدبهم مع الله بتقديم
 بالاختصاص، المسمى بالحصر . فهو في قوة: لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها، واستقراء موارد استعمال ذلك مقدمأ، وسيبويه نص على الاهتمام ولم ينف غيره) ا.هــ

## 

تخريج المديث المروي عن ابن عباس في الذكر بين السجدتين．









والحديث مداره على كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن إنعيد ابن جبير أو حبيب عن ابن عباس． وقد رمي الحديث بأربع علل：

الأولى：كامل بنّ العلاء هو التميمي اللسعدي، وثقه ابن معين؛ ويعفُوب ابن سفيان، وقال النسائي：ليس بالقوي، وني موضع آخر：ليس به بأس． وقال ابن عدي！رايت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، وارجو أن لا بأس

وقال ابن حبان：كان كن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا لا
 الحديث．

وكذا الذهي أوزده في الميزان（r／• ع ）في ترجمة كامل بن العلاء．

وقال العقيلي في الضعفاء（＾／））：ما سمعت عبدالرحمن－أي ابن مهدي－يحدث عن كامل أبي العلاء شيئاً فط． قال الحافظ ابن ححر في（＂تلخيص الحبر＂（YON／）：（وفيه كامل أبو العلاء وهو بختف فيه）أما ابن رجب الحنبلي فذكر في فتح الباري（YVO／V）： （في إسناده كامل أبو العلاء وثقه ابن معين وغيره، وقال النسائي：ليس

بالقوي، وتكلم فيه غير واحد ）ا．هـ
الثثانيـة：ما ذكره الترمذي عقب الحديث، وروى بعضهـم هذا الحلديث عن
كامل أبي العلاء مرسلاً．
وقال ابن رجب في فتح الباري：وقد اختلف عليه في وصله وإرساله． الثالثة：حبيب بن أبي ثاببت وهو مدلس كثير الإرسالى، وقد عنعن في كل إلروايات（1）التي عثرنا عليها، وقل علّه ابن حخر في الطبقة الثالثة من المدلسين، وهي الطبقة التي عنعنتها غير مقبولة إلا بعد أن يُبت تحديثها، وحبيب رواه مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس．

ومرة عن ابن عباس مباشرة．
ولم أقراً من رماه بالتدليس سوى البوصيري في مصباح الزجاجة． ومحقق مستخرج الطوسي على الترمذي：（أنيس بن أحمد الأندونوسي） وفوزي بن عبدالهّ الأثري صاحب كتاب＂اسراج المتّقين في صفة صلا خات المرسلين＂، الرابعة：الاختلاف في متنه فكل الروايات السابقة تذكر（اغفر لي
$\qquad$ （1）سيمر بنا آله في رواية ابن ماجه لم يعنعن．
$\qquad$ أسنرازُ الصَّلاة $\qquad$二路复

وارحمني) واما بقية الفاظه فمختلف فيها وسأذكر هذا الحلاف في جدولن وقد أجاب أهل الُعلّم عن هدّه العلل بـالتالمي:

العلة الأولى: كامل بن العلاء، فقد أشار الضياء المقدسي في المختارة إلا أن توثيت ابن معين أقوى من تجريح ابن حبان، وأن حديثه محتمل للتّحبين، وهذا ما مال إليه إبن عدي بقوله: وأرجو أن لا بأس به.

أما المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (Y/ (I))، فرد مَنْ جرحه بِقوله:




وأمـا العلة الثانية: فلم أجل من ردّها وسبب ذلك عندي أنّ مَنْ وْصله أكثر وأعرف من أرسله.

وأمـا العلة الثالثثة: فلم أجلد من تَكلّم بها سوى المذكورين ولا مَنْ زِدها ولعل ذلك أنهم ورجدوا تصرياً بالتحديث في احدى المروايات، وفعلاُ فقد وردت رواية ابن ماجه هكذا:

حدثنا أبو كرينب عحمد بن العلاء ثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء قال سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيل بن جنبر عن ابن

نفد صرّح أن حبيب حدّث عن سعيل، وبذا تخلصنا من تدليس حبيب. وإسماعيل بن صبيح صدوق، وأبو كريب عحمد بن العلاء ثقة حافظ. أو لعلهم وجلْوا أنّ البخاري ومسنم خرجوا له من رواياتهعن سعيد بن جبير بالعنعنة واللّة أعلم.

اما إرساله المديث ورواياته مرة عن سعيد ومرة عن ابن عباس، فقد بُّت سماعه من ابن عباس علي بن المديني.

 أبو العلاء فوجدت الثقات والضعفاء يختلفون اختلافأ واسعأ، وتبين لي أن

 الاختلاف بين الروايات وقبل ذكر الجلدول فساذكر أقوال أهل العلم في الحديث

مَن حكم بضعفه: الترمذي بقوله (غريب) وعلى قاعدة العراقي أن ما حكم الترمذي بغرابته فهو حديث ضصيف.
 الحبير (YON/1) وفيه كامل أبو العلاء وهو غختلف فيه والبوصيري أعلّه

بتدليس حبيب.
وابن رجب لم يصرح بتضعيفه بل لمح، وقد سبق ذكره.
وعن صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهمي، والسيخ ناصر رهمه الشّ في "صغة صلاة الني").

وعن حَسُنه النووي في هالالأكار"، وعققوا مسند أهدل، أما المباركفوري فقد اعتبر الحديث بين الحسن والصحيح.

وذكر الضياء للحليث في المختارة يعني أنه صحيح أو حسن لأنه اشترط ذلك في الأحاديث التي وضعها في كتابه.

أمـا رأيـي القاصـْر فأقول:
أنّ الحلديث مز الصعب تصحيحه ففيه العلاء، والاضطراب في 'المتن' ويككن الحكم علبه إما بالضعفف أو التحسين.

أما معناه فصحيح ثابت وألفاظه وردت في أحاديث ثابتة أخرى في مُمُسلم
وغيره ولكن في غير هذا الموضع الذي ذكر فيه حديثنا.

كما أن الحلديث من آحاديث الأذكار التي يتسمّح فيها أهل الحديث أكثر
من أحاديث الأحكام.

بقي أن أقول أن لحديثنا شواهد موقوفة عن:
ا. . علي بن أبي طالب

 وفي الطبراني في (الدعاه" (0 7 7)، ومداره على الحلارث الأعور وهو متروك وروأيته عن علي ضعيفة جداً.
 أن علياً، فهو منقطع

ك كما ورد عن مكحول عند ابن أبي شيبة في مصنفه (YVYN)، وعبدالززاق في مصنفه (• (

وأكرر القول أن منزلة هذا الحديث بين الحسن والضعف، وأن الحديث الثاني أي حديث حذيفة هو الحديث الثابت أقصد حديث اربن اغفر لي
رب اغفر 'لي"،

فهذا الحديث هو الأصل الثابت في الباب، وحديث ابن عباس منزلته اقل


من حليـث حذيفة.
والآن ساضع الجلدول ليرى القارئ مدى اضطراب كامل أبو العلاء في
الرواية:

(1) وردت في ابن حبان في الجروحين زيادة (وأنصرني).


والملاحظ في هذا الجحدول أن لفظة (اغغر لي وأرمني) مشتركة عند الجمميع وأن لفظة (وارزذقي) جاءت أكثر ثم (اهدني) ثم (ارفعني) ثم (عافني) وانفرد ابن حبإن في البُروحين بلفظة (وانصرني).

## فهرس الآيات

| الصفحة | رقما الآية | الأية |
| :---: | :---: | :---: |
|  | الفاتحة（1） | الحملله رب العالمن |
| 10，Ar ، VA | الفاكتة（Y） | الرهمن الرحيم |
| $\wedge \varepsilon$ ，v＾ | الفاغكة（r） | مالك يوم الدين |
| AT،VA | （1）（1）（1） | إياك نعبد وإياك نستعين |
| AN ، V | اللفاكّة（0） | ｜هإدنا الصراط المستفيم |
| 91 | اللبقرة | واركعوا مع الراكعين |
| vi | البقرة（YY） | إن الله يحب التوابين |
| 91 | البفرة（Y＇A） | وفومواله |
| 19 | الأعراف（1） | قال نعم وإنكم لمن المقربين |
| 41 | الحجر（91） | فسبح بكمد ربك |
| 91 | الإسراء（VA） | وقرآن الفجر |
| Ir | （V－1） | طه．．وأخفى |
| 177 | الشّراء（8） | إن لنا لأجرا |
| 111 | النمل（09） | قكل الحمدلله وسلام |
| 7. | الز | فويل للقاسية قلوبهم |
| 10 | الزمر（V0） | وتضي بنهم بالحق |
| $\wedge \varepsilon$ | غانر） | ربنا وسعت كل شيٌ |


| الصفحهة | رقّمالآلـة | الآية |
| :---: | :---: | :---: |
| : 7 | الأجقاف (19) | ولكل درجات ما عْملوا |
| $\cdots$ | القمر (1) | اقتربت الساعة وانشّب |
| : 99 : | الجمعة (9) | فاسعوا إلى ذكر الله |
| 99 | المنانقون (9) | لا تلهكم أهوالكم |
| - 91 | (r) (r) | قم الليل. |
| $\vdots 81$ | المزهل (\%) | فافرؤوا ما تبسر منه |
| $\therefore 91$ | المرسلات (1) | وإذا قيل اركعوا |
| $\therefore 49$ | الُعلّ (1) | اتزا باسمب ربك |
| $\therefore 91$ | العلق (19) | واساجد واقترب |

## فهرس الأحاديث


$1 \cdot \varepsilon$ مثّل النـي لا بتم زكوعه（هامش）
$11 \%$ من تال لا الِله إلا الشّه（هامش）
$11 \%$ من كان آخر كلامه لا．

Mr $\qquad$ وجعلت قرة عيني：في الصلاة MY＇،IYY يا بلال أرحنا بالصنلاة

فهرس الآثار

| الصفحة | قائله | الأثر |
| :---: | :---: | :---: |
| 79 | إثن إلمي | ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت |
| 79 | اثر إلفي | ابن آدم خلقتك لنفسي فلا |
| $\wedge \varepsilon$ | اثث* | إن جبرائيل يفول كل ليلة |
| T | عبدالهّ بن مسعود | إني لأكره إن أرى (مامش) |
| 1.Y | ابن عمر | تال ابن عمر لمن خطب ابنته |
| Iry | - | كان أصحاب محمد |
| 119 | جعفر الصادق | لقد تجلى الهّ لعباده |
| Irr | عئمان بن عفان | كو طهرت قلوبنا |
| $9 \lambda-4 v$ | سهل بن عبدالنه | هل يسجد القّلب |
| iry | عمر بن الحطاب | با إبا موسى ذكرنا |

## فهُرس الأشْهار

| \|!الصفحة | القائل | القافية | البينّت |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 'Irr | لا يعرف | والثصب | والضـب والنون |
| MI | ابن الفارض | 'ببا | 'انت القتل بكل |
| Irr | لا بعرف | فنتكس | إذا مرضنا تلاوينا (هامشن) |
| IYY. | لا يعرف | والمرض | ! إ1ا مرخنا تداوينا |
| $\cdots$ | (من الحن) | تدفع | لك الجمد إما علّي نـهة |
| 140 | المتنبي | إيلام | ' |

## فهرس المصادروالمراجع

مؤلفـات شـيـخ الإسـلام وتـلــيــه ابـن القيّيم

- أحكام أهل الذمة، ابن القتّه، رمادى، ابن حزم، يوسف البكـري، شــاكر العـاروري . 1 § 11
- إعلام الموتعين، ابن القبّم، دار المِيل، طه عبدالرؤوف سعد، - إغاثة اللهفان من مصايد الشُبطان، ابن القَّيّ، دار المُرنة، عحمد حامد الفقي. - اجتماع الجميوش الإسلامبة، ابن القتّه، دار الكتب العلمية، يحمل حامل الفتي. - التبيان في أفسام القرآن، دار الكتب العلمية.
- الروح، ابن القتّم، دار الكتب العلمية، عُمل علي عجال، 40 18هـ.

 - الوابل الصيب ورافع الكلم الطبب، ابن القتّم، دار الرشد، إياد بــن عبداللطبـف بـن إبراهيم القبسي، SYY أهـ

 - جلاء الأنهام، ابن القيّم، دار العروبـة، شُعيـب الأرنـاؤوط، عبدالقــادر الأرنـأوطط، ه1\&•V
- حاشية ابن القَيْم على سنن أبي داود، ابن القتيم، دار الكتب العلمية.
 - مفتاح دار السعادة، ابن التتّم، دار الكتب العلمية.

 - بجموع الفتاوى، ابن تيمبة. - عدة الصابرين، ابن القيّب، دار الكتب العلمية، زكريا علي يوسف، T \& \& اهـ. - إغاثة اللهفَان في حكم طلاق النضبان، ابن القتيم، المكتـب الإسـلامي، مكتـب فرقـد الماني، عحمد عفبني، 7 • غاهـ هـ
 A1\&!

 . 1 ह. $V$

القيسي، 17 18اه.
 .818.9
 . 1 ! 11
 بجدي’ فتحي السيد، • أ| اهـ.
- إرواء الغليل، الألباني، المكتب الإسلامي، 99بهـ.
 - الأحاديث المختارة، الضياء المقدسي، مكتبة النهضة المديثة، د.عبداللك الدهيشُ، - $)^{1!}$
- الأحادبث الطوال، الطبراني، مطبعة الأمة، همدي عبدالجِيد السلفي، ع ع \&اهـ. - أخبار مكة، الفاكهي، دار خضر، د.عبدالملك الدهسش، \&| \&|هـ. - الإصابة، ابن حجر، دار الجيل، علي عحمد البجاوي، 1EIYهـ.
 - بدائع التفسر الملمامع لتفسـير الإمـام ابـن تيــم الجوزيـة، يسـري السـيل، دار ابـن الجوزي،
- البداية والنهاية، ابن كثير، دار المعارف، Y|Y (Y. - الثاريخ الكبير، البخاري، دار الفكر، السيد هاشم الندوي.
- تاريخ الطبري، دار الكتب العلمبة، V. \& اهـ. - تاريخ بغداد، المطبب البغلادي، دار الكتب العلمية. - تكفة الأحوذي، المباركفوري، دار الكتب العلمية. - تعغة النحصصل في ذكـر الــروأة المراسـبل، ابـن العرانـي، الرشــلـ، عبــدالنه نـوارة، . 1 ह19
- تدريب اللراوي، اللسيوطي، مكتبة الرياض الحديئة، عبلألوهاب عبداللطيف. - ألتدوين في أخبار قزويـن، الرانعي، دار الكتـب العلمبـة، عزيـز النه العطــاردي،
－الـترغبب وألـترهيب، المـنـري، دار الكتـب العلميـة، إبراهــم شمــس الذيـنـ، ．ه｜ह1V
－تعظيم تدر ألصلاة، المروزي، مكتبة الدار، د．عبدالر من الفريوائي، 7 ، £（1）．

－تغسير ابن كثير، دار الفكر، 1＋٪｜ـهـ

－－تفسيز القرطبي، دار الشُعب، أهد عبدالعلبم البردوني، IYVYهـ． －التمهيل، ابن عبدالبر، وزارة عموم أوتاف والشُؤون الإسلامية، مصطفى بِن أهمد
العلوي هلـ عبدالكريم البكري، IrAvهـ.


- تنزيه الشريعة، ابن عرّاق.
－تهذيب التهذليب، ابن حجر، دار الفكر، ع • \＆اهـ．
－تهذيب الكمال، المزي، مؤسسة الرسالة، د．بشّار عواد، • • 12ه． －الثعات، ابن حبان، دار الفكر، السيد شرف الدين أهم، 40 ٪！ه．




- الجلامع لسيرة شُبخ الإسلام ابن تيمبة، عحدل عزير شمس، علي بن شحمد العمران،

- حدبث فُس بن ساعدة، ابن درستوبه. - حلية الأولياه، ابو نعيم، دار الكتاب العربي.
- الدعاء، الطبراني، دار الكتب العلمبة، مصطفى عبدالقادر عطا، ٪|§اهـ.
- دلاثل النبوة، البيهتي. - دلاثل النبوة، أبو نعيم الأصبهاني.
- ديوان ابن الفارض - ذيل طبقات المنابلة، ابن رجب، المعرنة. - الرسـانل المتبادلة بـبن جمـال التـاسمي وعمــود شكــري الألوسـي، دار البشــانر الإسلامبية، يحمد بن ناصر العجمي،
- الزهد، ابن المبارك، دار الكتب العلمية، حبيب الرحمن الأعظمب.
- الزهد، أمد بن حنبل، دار الكتب العلمبة، ه^هاهـ.
- الزهد، هناد بن السري، دار الخلفاء الإسلامي، د.عبدالرمّن الفريوائي، 7 • \&1ه. - الزهيد الكبير، الليهتي، مؤسسة الكتب الئقافية، عامر ا'مد حيدر، 1997.م. - السنة، ابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي، الألباني، . . E اهـ. - سنن الدأرتطن، دار المعرنة، هاشم اليماني، 1YATA.
- سنن الدارمي، دار الكتاب العربي، نواز زمرلي، خالد العلمي، V•ها \&ـ. - سنن النساثي (المجتى)، مكتبة المطبوعة الإسلامية، عبدالفناح أبو غدة، 7 • 18ه. - سراج المتقين في صفة صلاة خات المرسلين، نوزي الأثري.
- السنن الكبرى، النساثي دار الكتب العلمية، د.عبدالغفار البنداري، سند كسـروي

 .1997
- سير أعلام النبلاء، اللذهي، مؤسسة الرسالة، بجموعة ععقــينْ مـع الشيــخ سُعيـب الأرناؤوط،
 - شعار أصحاب الحديث، أبو أهمد ألماكم، دار الملفاء؛ صبحي السامرائي. - شغب الإيان، البيهتي، دار الكتب العلمية، شمد بسيوني زغلول، " 1 \& هـ - صحيح ابن خزيم، المكتب الإسلامي، د.عحمد مصطفى الأعظمي، •9 باهـ. - صحيح ابن نجبان (ألترتيب)، مؤسسة الرسالة؛ شعيب الأرناؤوط، \& § اهـ - صحيح مسلم، دار إحياء التزاث، محمود نؤاد عبدالباقي.
 - صححيح البامع الصضير وزيادته للسيوطي، الألباني، المكتب الإسلامي، ^• \&1 هـ. - صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، الألباني، مكتبة المعارف، أYY اهـ. - ضغن صلاة النْي، الألباني، المكتب الإسلامي، 1 • \& اهـ - خعفاء العقبلي، دار الكتب العلمبة، عبدالمعطي قلعجي، \& •\&1هـ. - ضعيف الترغيب والترهيب، الألبلني، مكتبة المعارف، IEY اهـ. - الطبفات الكبرى، ابن سعل، دأر حادر.
 - العلل المتناهية، ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، خليل المسس، "ب•\& هـ.
－علل الترمذي الكبير، أبو طالب القاضي، عالم الكتب، 9، \＆18．
－علل الدارقطني، دار طبية، د．عفوظ الر شن السلفي، 0• \＆اهـ．
－العلل، ابن أبي حاتَ／دار المعرفة، حبب اللدين الحطبب، 0 ه 11هـ． －النصل للوصل الـــرج، الخطـيب البغــدادي، دار المجـرة، عُمــد مطر الزهرانـي، ．ه1そ1人
－فتح الباري، ابن حجر، دار المعر نة، محمد نؤاد عبدالباقي، يحـب الديـن الخطبـب، ．AIYV9
 ه！ミ1V －فهرس المخطوطات العربة في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد، عبـدالشه البلبوري، pl9ve
－فضـائل الصحابـة، ابـن حنبـل، مؤسسـة الرسـالة، د．وصـي النّ عحمــد عبــاس، ． $1 \varepsilon \cdot \mu$
－فيض القدلير، المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، 1ror هـ．
－الكامل في الضتفاء، ابن عدي، دار الفكر، بيميى يغتار الغزاوي، 9، \＆1ه． －كتاب اللدعاء، الضي، الرشد، د．عبدالعزيز بن سليمان، 19 1 أه．
 －لسان المززان، ابن حجر، مؤسسة الأعلمي للتراث، V• \＆اهـ． －لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، عممود خاطر، 10 §اهـ． －اللكَّلي المصنوعة، السيوطي．
－المستدركُ علىّ الصحيحبن، الحاكم، دار الكتب العلمية، مصطفى عبدالقادز！عطا، A）\＆11
－موسوعة المافظ ابن حجر العسقلاني الحديثه، همسة باحثين، سلسـلة إصـبَارات الخكمة، AEYY
－حمود شكري الألوسي وآراؤه اللغوية، حمــد بهجـة الأنــري، معهـل الدرأبنـات العربية العالمية، 1901م م
 ． 1 \＆－\＆
 ． 18
－المعجم الصغغير، الطبراني، المكتب الإسلامي، دار عمـار، عكمود شكــور عمــود؛ A）$\varepsilon \cdot 0$
－معجم الصشخابة، ابن تانع، مكتبـة الغربـاء الأنريـة، صــلاح بـن سـالم المصراتي، ． 1 ह1人
－المعجـم المفهُرس لألفـاظ القــرآن الكريـم، عحمـد فؤأد عبدالبـاتي، دار الفكـــر، A1\＆•V
－موضخ أوهام الجمـع والثفريـق، الحطــبـ البغـدادب، دار المعرنـة، د．عبدالمعطـي قلعجي،
- مبرطا مالك؛ دار إحياء التراث العربي، عحمد نؤاد عبدالباقي.
－ميزان الاعتلدال، اللذهي، دار الكتب العلمية، الـيّيخ علي محمد معوض، والـُيــخ عادل عبدالموجود، 1990،
－مسند أبي يعُلى، دار المأمون للتراث، حسين سلبم أسد، ع• \＆اهـ．
- مسند أمل، مؤسسة الرسالة، ثكتين بجموعة من طلبـة العلـمـ مــع الثـبـخ شعبـب الأرناوط، ج1 أهـ
 - مسند علي بن المعل، مؤسسة نادر، عامر امهد حيدر. - مسند البزار، مؤسسة علــوم القـرآن، مكتبـة العلـوم والـكــمه، د.ععفـوظ الر مــن السلفي، 9•1٪ـ
- يسند الحميدي، دار الكتب العلمية، حببب الرمن الأعظمي.
- مسند الشاميين، الطبراني، مؤسسة الرسالة، هملي عبدالجميد السلفي، 0 ه \&1 هـ. - مسند الشهاب، التضاعي، مؤسسة الرسالة، همدي عبدالجمبد السلفي، V• \& اهـ. - مسند الطبالسي، دار المعرفة.
 - مصنف ابن أبي شيبة، دار الرشد، كمال يوسف الحوت، 9 • \& هـ. - مصنف عبدالرزاق، المكتب الإسلامي، حبيب الرحمن الأعظمي، Y+ 1\&هـ. - مصباح الزجاجة، دار العربية، عحمد المنتقي الكشناوي، ب، \&اهـ. - منهج ابن القتّم في المُعوة إلى الهّ تعالى، د.أهـــد بـن عبدالعزيـز الـلـف، اضـــواء السلف، 191918.
- موضرعات، ابن الجوزي. - المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمبة وما لـتها من أعمال، بكر أبــو زيــ، دار عالم الفوائل، 1EYYهـ

－نتائج الأفكار، ابن حجر، مكنبة المثنى، البجلد الأول، 0 هعاهـ
－نتائج الأنكار، ابن حجر، مكتبة ابن تيمية، الجلد الثاني، 11 §ا هـ． －نوادر الأصول، المكبم الترمذي، دار الجيل، د．عبدالر ممن عميرة، 194٪مُ －المخطوط：رياضض الناظظرين في رساثلل المعاصرين، لعلامة العــرات محمـود شكــري＇



## 里 <br> ivo

## فهرس الموضوعات والمحتوتيـات

| الصفحة | الموضوع |
| :---: | :---: |
| V......... | المقدمة..... |
| $9 . . . . . . . .$. | معدمة في الم |
| $11 . . . .$. | في البحث |
| 19 | بين يدي، كتا |
| Y | تسمية الرسا |
|  | صحة نس |
| rv | منى الف |
|  | ع |
| $r$. | الأصول الم |
| r\&....... | نهرس بمص |
| \& $1 . . . . .$. | صور المخ |
| $0 \varepsilon$ | النص الحم |
|  | الصلاة |
| от ........ | الصلاة رمكا |
| от.... | على العبد |
| ov ....... | العبد كتّحن |
| ov ........ | كل فنل من |
| Q^ ........ | العبل يخرج |




Vr عبودية النكبير (الله اكبر)

Vr وصف للتكبير المطلوب من العبد

Vr في التكبير يجب أن يواطـى القلب اللسان
$\qquad$VVo ..................................................... الشيطان حاسد للإنسان متفرغ
vo العبد لا طاقة له بالشيطان

V7 نصيحة شيخ الإسلام لابن القيّم

VV النفس منفعلة للشيطان سامعة له VV حال العبد في القراهة

VV حال العبد في الفاتحة

VA لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوت
$\vee 9$ الكلام على معاني الحمد
$\wedge 1$ الله سبحانه هو اللذي ألمم العبد الحمد

الصفححة


47 عبودية التأمين

4
عبودية رنع اللذّين في التكبير
4 عبودية التكبير:للانتقال

9! عبودبة الركوع ع

90 إذا عظم القلبُ الرب خرج تعظيم الخلنت

40 عبودية القيام

97 عبودية السجود
$9 V$ $\qquad$ أترب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجل

41 الصلاة مبناها على خمسة أركان

179

الموضوع
94 حال العبد بين السجدتين.
1.1 لماذا شُرع سجودان وركوع واحد
$1 \cdot Y$ الطواف في الحج كالسجود في الصلاة
$1 \cdot 4$ الذي لا بخـئع في صلاته مثله مئل الجائع 1.0 عبودية الجللوس للتشهل $1 \cdot 0$ هعنى التُحيات ........................................................................... $1 \cdot V$ معنى الصلوات $1 \cdot 1$ معنى الطيبات.
1.9 الطيب الكلام بعد القرآن
 11. $\qquad$ عبودية السلام على عباد الله الصالحين 111 معنى الشهادتين في الثتحيات IIT الصهلاة على النيّ
$11 \varepsilon$ سنن الأذان الحمسس

110 سر الصلاة: الإقبال على الله

117
للإقبال على النه ثلاث منازل
$11 v$ $\qquad$ كيف يكون الإقبال على الله في كل جزه من أجزاء الصلاة $1 Y$. الكلام على التسليم......................................................................... 171 ثمرات الحشوع في الصلاة.

MY لكل شيء ثمرة وتمرة الصلاة الإقبال على الله

## الصفسحة

## الموضوع



