# الـهنـوءالقـرآلنيواللـبــني <br> تأليف <br> فضيليةالشيغ <br> عبد|'قـــادرحبيبالله النــندى 

## طبيونشـر

(لرئاسـة العامةلاداراتاتالبسوثالعلمية"والإفتاءوالدعوةوالإرشاد
الإدارة العـامة لللـــــبـوالتزتجــــة
الرياض- الملككة العربيّةاللععودية


* 12.0
- 

4


الحمدللّه، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
وبعد:

فلقد كنت قد حررت بعض الملاحظات الحفيفة على
كتابة محمد حسن بن علوي بن عباس تلك الكتابـابة التي


 الثالث من اللسنة السابعة، وهو بعنوان عرض كتبه محمد علوي مالكي حول الكوثري، والدحلان.

وكنت قد نفيت في المقال المذكور معرفتي لبقية الرجال
 عباس أو كانت له بهم صلة علمية، إلا أنني قد أملـي المعنت



 حسن النبهاني الشامي> صاحب كتاب شواهد المق في الاستغاثة بسيد الخلق" ذلك الكتاب الكاب الذى رد عليه
 العظيم (غاية الأماني في الرد على النبهاني) هذا الكاري الكتاب



 على النبالي، كتاب مؤلف من سفرين كبيرين لألمان الماني علماء العراق الأعلام، المكنى بأبي المعالي الحسيني

السلامي الشافعي، رد فيها ما جاء به النبهاني في كتابه
 السخخيفة، والدلائل المقلوبة في جواز الإستغاثة بغير الله تعالى، وما تعدى به طوره في سب أئمة العلم، وأنصار السنة، كشيخ الإِسلام ابن تيمية، إلى أن قالل: وفي هذا الكتاب مالا أحصيه من الفوائد العلمية، في التوحيد، والحديث والتفسير، والفقه والتاريغ، والأدب، الحبه وما انفرد به بعض المشاهير، فأنكره العلماء عليه كالإِنكار على الغزاليا
 يكتبون إلينا في الشرق والغرب يسألوننا أن نرد على النبهاني، وكذا من اغتروا بقوله، ونقوله، وظنوا أن قولنا في الاعتذار النـا
 نقله، هو من قبيل السبب حاشـ كا لله ماهو إلا ما نعتقده فيه أو في كتبه بعد النظر في بعضهها، ورؤية ما فيها من الأحاديث الموضوعة، والنقول المكذوبة، والاستنباطباط الباطلة. فمن جعل نفسه بالاستنباط بجتهداً وهو ينكر

الاجتهاد ويعترف بأنه ليس أهلً له أ هـ هـ (') .
قلت: ولقد وجدت محمد علوي مع وجود كالم أهل العلم في النبهاني قد أثنى عليه في رسالته المذكورة ثناءً عطراً
 عنها بعد المشرق بن المغرب، فلما كان هذا الثناء العظيم، والوصف غخالفاً للواقع، وتأييداً له في طعنه في أئمة اللدعوة المحمدية من السلف الصالح من الصححابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللدين في النهج القويم، والصراط المستقيم، والعقيدة الصافية النقية كإِمام شيخ الإسامِلام ابن تيمية وتلميذه الرشيد البار الإِمام ابن قيم الموزية ومن معهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كالٍٍمام البِدد شـين الإِسلام محمد بن عبدالوهاب رحمهـم الله تعالى ؛ أحببت أن أبين بعض حال النبهاني وما كان عليه بن سوء الحال وشنيع المقال مع بيان منزلته العلمية، وما قام به من الطعن في دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصالاة واللسلام، ونشرو 1- 1- مز تر:حة المؤلف لئيخنا الهلامة عحمد بن عبدالله بن سبيل من غاية الأماني


الكفر الصريع، والضالال المبين والبدع المذمومة بجميع أنواعها. ناقلا ذلك عن كتابه شواهد المق في الاستغاثة بسيد الخلق، ليس ذلك تشنيعاً على أحد أو شماتة فيه ولكن بيانا للحق - إن شاء الله تعالى ــلـ ورفعا لشألـن الدعوة المحمدية، ونشرها ودفاعا الكريمة السامية.

ولقد وجد في رسالة محمد علوي ملاحظات أخرى ضرورية وهي خطيرة جداً سوف أتعرض لها ـلـ ـلـ إن شاء الله تعالى - فيما بعد في حلقات مسلسلة؛ بيانا للحق وتوضيحاً له، وأداء للأمانة العلمية، وتبئة للذمة أمام المام الله تعالى الذى أخذ الميثاق والعهد على أهل العلم بتبليغ المق
 وعلا أن يجعلنا وسائر أهل العلم من دعام دعاة الحق وأنصاره،
 في هذه الكتابة بإصابة الحق والصوواب فهو مِ وفضل وتوفيق من الله تعالى، وإن كان غير ذلك فهو من

نفسي، ومن الشيطان فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى وهو
حسبي ونعم الوكيل.
قال محمد حسن في رسالته المنكورة مترجماً للنبهاني: العلامة أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن حسن النبهاني،
 . المفلق، الذائع الصيت، محب آل البيت، متمكن في اللغغة
 بالتأليف في العلوم الأدبية مع تبحره فيها، بل اقتصر على المدائح النبوية، والموضوعات الدينية، وأول ما ظهر من

مؤلفاته الشرف المُٔبد لآل سيدنا عحمدلم (1) قلت: لا يوافقكم أهل العلم العاملون بالكتاب والسنة وإجماع الأمة مُن عرفوا هذا الرجل معرفة جيدة بتشبيهكم له بكسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلهو، والذى نافح عن رسول الله صلى الله عليه YV - Y Y اتحاف ذوي الممم العليه ص 1

وسلم، وعن رسالته السامية الخرجة عن ظلمات الشمات الشرك
 والعقيدة الصافية النقية قال إلحافظ: وني الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب قال: مر عمر رضي الله تعالى عنه على حسان في المسجد وهو ينشد الشعر فلحظ إليه. فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى المي أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت النبي صلى الله عليه
 أخرج الشيخان أيضاً من حديث البراء بن عازب رضى الـي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسان الهـ
 في سننه: حدثنا لوين، عن ابن أبي الزناد عن أبيه، عن هشام بن عروة(1)، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الم الله عليه وسلم كان يضع عله عليان المنبر في المسجل يقوم عليه قائدا يهجو الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه
 . عن أيه عن عروة وهشام عن عروه اهـ الناشر.

وسامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القّدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(1) قلت: فهله الأحاديث نص صريع على أنه صلى الله عليه وسلم رضي بشعر حسان ووافقه على ما
 المعاندين للععوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره فلدعا له صلى الله عليه وسلم بالتأييد، والتوفيق والسدادنه فأين منزلة هذا الصحابي الجليل المؤيد بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، من منزلة النبهاني اللذى قضى حياته كلها تقريبا في معارضة اللدعوة المحمدية، وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصحلاة والسلام كما سوف يأتي ذلك مفصاً إن شاء الله تعالى. كفى النبهاني كفراً بواحا، ومعصية كبيرة، ومخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللدينه المتين ونظامه الرفيع أن يرأس في أخر حياته عحكمة الحقوق المدنية ببيروت وهي محكمة مدنية، لا دينية


لا يغفى حالها السيء ونظامها اللعين الخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الألما الستاذ عمر رضا كحالة: تولى القضاء في قصبة جنين من أعمال نابلس، ورحل الى القسطنطينية. وعين قاضيا بكوي سنجق من أعمال ولاية الموصل، فرئيسا لمكمة الجماء الجاء
 وقال الأستاذ الكبير خير الدين الزركلي: قال صاحبي
 بالطاح، وممل على أعلام الإِسلام كابن تيمية وابن القيم

 عليه عممود شكري الألوسي في غاية الأماني في الرد علي الرّلى
 كيف هو محب آل البيت النبوي ويرأس في آخر حيانـي عككمة الحقوق المدنية بييروت؟! يقول العلامة الألوسي
-

بعدها نقل عنه العقائد الفاسدة الكفرية كعقيدة وحدة
 النبهاني في عقائده، وجهله في العلوم العقلية والنقلية أشهر
 علينا بيان حاله وماهو عليه إلى اليوم من أفعاله، وأعماله، وحيث أني لم أقف على حقيقة أمره - وإن كان كان ما نشرو من الكتب تطلعنا على حلوه ومره - ألى ألت عـلت عنه بعض الأفاضل من الأصحاب مُن رآه واجتمع بٍ به وعرف ما عنده من الفصول والأبواب، فكتب كلاملاماً طويلا فيه، وعرفني بظاهره، وخافيه فمن ذلك قوله: إن النبهاني قد قضى شطراً من عمره في الماكَ النظامية، وتسمى أيضاً بالماكم القانونية، ثم ذكر كالاما طويلا في بيان حال تلك
 النبهاني تولى رئاسة الجزاء في بيت الله المقدس عدن المداً كثيراً من الأعوام، وبين حقيقة هذا المنصب وما وما يتعاطاه الرئيس من الأحكام، قال: ثم تحول !الى رئاسة محكمة البداية في في بيروت، وبين ما يرى في هذا المل من الوظائف والمواد، ثم

قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قلت: إن كان صادقا عليه ذلك المقال يكون تائها في أودية الجهل


 أنزل الله فأولئك هم الكافورني

 ادعى من المحبة لرسول الله صلى عليه وسلم ولآله وبين ما تولى من المناصب الهامة في تلك المحالم القانونية المدنية

 العبة المزعومة ودعوى صاحبها الطويلة العريضة المو وهو المو بعيد عنها بعد المثرقين عن المغربين فإنا لله وإنا إليه راججعون،
 فلم يكن من أهل العلم ولا البصيرة، وكان يعاني من


الكتابة كا حكى ذلك العلامة ابن العماد في شذرات الذهبه، والصفدي في الوافي بالوفيات، وابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات وغيرهم من أهل العلم رممهم الله تعالى
 شعره مخالف لدعوة الكتاب والسنة، وإبماع الأمة، وكانت وفاته في مصر في القرن السابع في بوصير قرية (من قرى مصر) وليست له منزلة علمية كبيرة، فلا بأس أن تشبهوا
 صلى الله عليه وسلم تلك النـلم الدعوة الكريمة التي لأجلها ولها أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الأذيى من قريش وانجرحت قدل قدماه بالطائف. فهاجر لأجلها من هسقط رأسه صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فلقي في سبيل نشرها ما لقي من ألوان المتاعب والمصاعب التي لا نظير لها في تاريخ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولأجلها سقطت ثنيتاه في غزوة أحد. وقد
 النبهاني الذى ذهب مذهباً بعيداً جداً وقد نقله عنه الشيخ

عممود شكري الألوسي في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني إذ قال رمهم الله تعالى : الأمر السابع من من تلك الأمور: أن من علم حال النبهاني وماهو عليه من المع المرفة،
 ذكره في كتابه الذى سماه شـواهد الحـق ولا ولا غيره من
 كتابه هذا ــ سقيم الفهم بإخبار العدول الـول الثقات، ورواية الصادقين من الرواة، وما نشره من هذيانه، أعدل شاهـ الهد

 وشاهدوا أعماله، ومع ذلك نذكر كالِ كلام بعضهـم فيه ليحمد الله من عوفي بن شقائه وعضال دائه.

قال العلامة الفاضل السيد بدر الدين الحلبي في كتابه
 ومن شنيع مقالاتهم في الإسلام قولـهم إن النبي صلى الـلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان، ولا مكان يريدون بذلك أنه

مامن زمان إلا وهو فيه موجود ولا من مكان إلا وهو فيه موجود، قالل حغظه الله تعالى : وهذه المقالة الشنيعة لم الم نرها لأحد من المتكلمين المتقدمين منهم والمتأخرين، ولا

 البيروتي صاحب الكتب الكثيرة في الأدعية والصلوات في في
 الحلبي، قال: ذكر يوسف النبهاني أنه اطلع على رسالة ألفها البرهان الحلبي في هذا الموضو ع فطالعها بها() ثم أجابه الشيخ محمود الألوسي بقوله: وياليت شعري أي دليل قام عند هذا الذى قال هذه المقالة الشنيعة حتى قال بها؟؟ هل تلا في ذللك آية منزلة من كتاب الله تعالى، أو. حديثا صحيحاً من سنة رسول الله صلى الله عله وسلم؟؟


 حكم به للباري جل وعلا، فهو عين الشرك الصريع، ومثل هذه العقائد الفاسدة الباطلة الكاذبة يلقيها أهل الغفلة العـلة من المنتمين للعلم في آذان العامة فتصادف منهم قبولا، وتجتمع عليها قلوبهم حتى يصير من المتعذـر نزعها منها من أذهانهمه وربا كفَّوا من أنكرها عليهه، ورأوا أن إنكار ذلك نلك نو ع

 وهم القائلون بوحدة الوجود وإمامهم في ذلك ألك محي الدين
 المكية وغيرها من الكتب الكمفرية وهو القائل: سبحان من
 النصارى لم يكفروا بأصل الحلول وإنما كفروا بالحصر الذى تضمنه كالامهم إن الله هو المسيح لا غيره من الأشياء ولو عمدوا لم يكفروا. وهذا الكاملام مما تقشعر منه جلود
 زمان ولا مكان ناقاًا ذلك عن البرهان الملبي هو من

شعب ذلك الوادي.
وهناك بوصيري آخر، وهو إمام أهل الحديث في عصره
 عثان بن عمر الكنالني المحدث شهاب اللدين ولد ولد في محرم سنة

 وزوائد سنن البيهي الكبرى على الكتب الستبن الستة، وزوائد المسانيد العشرة على الكتب الستة، وهي مسند الطيالسي


 وتخريجه إلى أن مات رحمه الله تعالى في محرم سنة أربعين
 تشبيه النبهاني بهذا المحافظ فلا يرضى أحد من ألما أهل العلم بالحديث. فأرجو أن يكون قصدك بالبوصيري محمد بن سعيد الشاعر المعروف.

وأما قولكم في حق النبهاني: متمكن في اللغة العربية، والفنون الأدبية، مداوم المطالعة ولم يشتغل بالتألـيف في في

العلوم الأدبية مع تبحره فيها.
قلت: ليس الواقع كا ذكرتم بل الشواهل والحقائق التي سوف أنقلها لكم من كلامه في كتابه الذى سمان شماه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، ترد عليه رداً قاطعاً فتجعله إنساناً لم يشم رائحة العلم, أو عِّد طريق العلم الصحيحة عناداً، وتكبراً وزوراً وبهتاناً على أئمة ألم
 فالخطب جلل كبير خطير.

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالنصيبة أعظم

قال يوســف بن اســــماعيل النبهــــاني في كتـابه »شواهد المق في الاستغاثة بسيد الخلقق《 المطبو ع بمصر سنة سr ناصـر السنة في هذا الزمـان سيدي أحمد دحالان مغتي

الششافعية في مكة المششرفة في كتابه » خلاصة الكالام في بيان أمراء البلد الحرام ه وذكر التثبه التي تمسكك بها الوهابية ينبـغي أولًا أن نذكر الشـبهات التي تمسـك بلك بها ابن عبدالوهاب في إضلال العباد، ثم نذكر الرد عليه ببيان أن كل ماتمسك به زور، وافتراء وتلبيس على عوام الموحدين، فمن شبهاته التي تمسك بكه زعا زعمه أن الناس مشركون في في توسلهـم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبِيره من الألنبياء
 بقولم: يارسول الله نسأُلك الشفاعة، وزعم أن ذلكا كلك كله شرك؛ وحمل الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على

 دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لمم أعداء وكانوا

 دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً
 يدعون من دونه لا يستجيبون فم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه، وما دعا دعاء الكافرين
 ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقوله تعالى : وقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كثنف الضر عنكم ولا
 أقرب، ويرجون رحته، ويخافون عذابه إن عذاب
. كان محذوراً
وأمثال هذه الآيات كثير في القرآن كلها حملها على الموحـدين، قال محمد بن عبدالوهاب إن من استغاث أو
 والصا لمين أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه يكون مثل هؤلاء المشركين، ويكـون داخلا في عموم هـذه الآيات، وجعل

زيادة زيارة قبر النبي عِّئِيّة أيضاً مثل ذلك(1)
قلت: هذا كلام شيخ والدك نقلنه لكمم حرفياً، والذى وصـفتموه بقولكم : متمكن في اللـغة العربية، والفـنون الأدبية. يشهد عليه كالامه هذا بالجهل المركبب، والسفاهة
 أتصدى لكاملمه هذا بالرد عليه فقرة فقرة مستعينا بالله جل وعلا ومستمدا العون منه سبحانه وتعالى لكي يتضا حاله وحال أتباعه الذين يضللون وعلون الأمة الإِسلامية وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله تعالى.
 بسيد الملق - غير صحيح فضاًلا عما في داخل الما الكتاب من الضالال المبين، والكفر الصريع، والكتاب أجدر به أن يسمى شواهد الضلال والكفر والعياذ بالله.

أخرج الإمام البخاري ومسلم وأممل في مسنده من من حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قام فينا اللبي


صِّيّْئِّ فذكر الغلول فعظمه، وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة الِمة يقول: يارسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، وعلى رقتهه بعير له رغاء، يقول يارسول الله أغثني، فأقول ألهول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقتته صامت فيقول فيلك يارسول الله أغثني فأقول: لاأملك لك الك شيئاً قد أبلغتك أك أو على رقته رقاع تخفق فيقول : يارسول الله أغثني، فأقول: لا لا أملك للك شُشييا وقد أبلغتك ثم ذكر الحّديث(1) قال الحافظ: قوله : لا أمـلك لك شيئاً ، أي من المغفرة لأن الشفاعة أمرها إلى الله تعالى، وقوله : أبلغتك. ألي فلي



 الكثيرة ــلا يغيث يوم القيامة أحداً قبل أن يأذن الله تعالى الـلى
 الهسند


 الدنيا الفانية إلى الرفيق الأعلى مع أن يوم القيامة هو أقرب

 أملك لكك شيئا وقد أبلغتكه فالنبهاني في عنوان كتابه هذا
 والتي أبمعت الدنيا كلها من السلف والخلف من علماء السنة المطهرة وعلى رأسهم أئمة الهدى الأئمة الأربعة الإِمام الجليل أبو حنيفة والٍِمام الشافعي، والِّمام ماللك والِإِمام أحمد بن حنبل والبخاري، ومسلم وغيرهم رحمهم الله تعالى والى والـو على أن تلك المقالة صدق، وحق، ودين وأن صاحب
 ليس من الشرك بل من الكبائر، والذى يتبرأ منه رسول الله
 حال من يدعو من دون الله تعالى ويستغيث به في أمور لا يستطيعها أحد إلا المولى جل وعلا؟؟!
 الزهراء أم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أـمعين وعمته صفية بنت عبدالمطلب الهاشمية القرشية رضي الله تعـالى عنها. أنخرج الإِمـام البتخاري في الصحتِيح مـي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله

 أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا.. يابني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبدالمطلب لا لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت معمد سليني ما ما شـئت من مالي لا أغني عنك من اللـه شيئـا(1) ومن هذا

 لعمه العباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه قال عباس رضي الله تعالى عنه: يارسول الله: أنا عمك كبر علـ -

سني، واقترب أجلي فعلمني شيئا ينفعني الله به، قال: يا عباس أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيئا ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة قالما ثلاثنا الحديث ون
 سار على نهجه ــ الذى هو متمكن في اللغة العربية ومحـب آل البيت في نظرك في عنوان كتابه، شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق. غير صادق في خططابه هذا لجملة
 فاطمة رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا من أكابر الصححابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة تبوك عن
 ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم اللنين اعترفوا

 بأسانيدهم الصححيحة عن رسول الله عِيّالِّهُ: قوموا حتى


موقفكم هذا، ونهى جميع الصحابة رضي .الله تعالى عنهمٍ
 لدى جميع الصحابة رضي الله عنهم، وقد صور القرآن الكريع حالتهم التي توصلوا إليها في النهاية إذ يقول الهو جل
 إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليا عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب

لماذا لم يستغيثوا برسول الله عِّبِّيّة وهو بين أظهرهم
 رؤوف رحيم كا وصفه ربه جل وعلا في كتابه إذ يقول جل وعلا: هو\& لقد جاءمَ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم


أهذه الآيات نزلت أيضاً في قريش في نظر النهاني


اعتذر بتخلفه عن رسول الله عليُّليّهِ، من الكذبة المنافقين

 ما ظهر له عْيّئَّ من أمرهم وشأنهم دون ما كان في قلوبهم وضمائرهم من الكذب والغش ولم يفدهم ذلك شيئاً بل زادهم نقمة وعذاباً، وقد صور القرآن الكريم حالتهم إذ
 تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخبارگ وسيرى
 فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون ورا بالله لكم إذا انقلبتم إليهم كتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ونم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترخوا عنهم فـإن ترضـوا عنهم فإن اللـه لا يرضى عـن القـوم
(1) الفاسقين

فكفى النبهاني هعصية كبيرة على أقل تقدير أن يكذب الله تعالى في كلامه هذا المبارك، ورسوله عِيّاليّهِ في صحيح -

سنته المطهرة في عنوان كتابه هذا، شواهد الحتق بالاستغاثة
 في آخر حياته عبدالله بن أبيّ بن سلول المنافق المعروف عندما بعث ابنه عبدالله الصحابي المليل رضى الله تعالى
 تبوك لككي يلعو له ويصلي عليه بعد موته، وفعلا توجه إليه


 ألم تكن هذه استغاثة تمكن منها النبي غصِّيلّئِّ في حياته


 نعم: ينزل القرآن بعد وقفات قليلة مبيناً حال هذه الاستغاثة، وقيمتها إذ يقول جل الـو وعلا


تستغفر فلم إن تستغفر فم سبعين مرة فلن يغفر الله همه، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا

 عليه الصهلاة والسلام عن الإِستغفار والدعاء له من هن ربه جل وعلا في حق ابن أبيّ ابن سلول المّ؟ فثّارت(") فيه عاطفته
 وعلا فاستمر في الدعاء والإستغفار للمنافق المنكور وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم ينهني في هذه الـه الآلئ صراحة عن الإستغفار والدعاء وسوف أُزيد عليه فوق السبعين مالم أنه عنه، ولا يزال الفاروق يذكره مواقف هذا الظالم المنافق ويقول له صلى الله عليه وسلم فداك ألبي وألم ألمي إن الله قد نهاك في هذه الآية ــ وقد وردت الأحادي الصحيحة الكثيرة في هذا المعنى - ولا ولم يقتنع المصطفى عليه الصالاة والسلام بكالام عمر رضي الله تعالى عنه ثم ينزل القرآن الكريم لفصل الخطاب إذ يقول جل وعلا (1) كذا في الأمل ولعل الصواب أو ثارت.

فوه
 ولقد عرفنا إن شاءالله تعالى أثناء سرد هذه الألد ورا وألة من الكتاب والسنة أن تسمية النبهاني لكتابه ذاك باك باطل شرعاء وعقلا، أما الشرع فقد مضت بالِ بعض الأدلة على ذلك


 تخالف دعوة بميع الأنبياء والرسل عليهم الصالصاة والسلام الذين بعثهم الله تعالى ببعثة مباركة عظيمة بتوجي
 أنواع العبادة، دون أن تصرف منها شيئا لغير الله تعالى, سواء كان هذا الغير ملكاً مقربا أو نبيا مرسأكا، أو ولياً صالحاً. فإن عُبدوا واستغيث بهم بعد موتهم في أمر لا بجال لهم في التصرف فيه، ولا قدرة فم فـر في العطاء والمنع، فعبادتهم راجعة إلى الشيطان اللعين، لأنه هو الذي تسبر في تحويل هذه الفطرة السليمة إلى الفطرة الخبيثة وهذا

واضح بين جلي لا يخفى على أحد مكن فطره الله تعالى على
 خبيثة، وسعياً شيطانياً في الوقوف أمام دعوة جميع الأنبياء
 كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، واجتنبوا الطاغوتئهور. وأما قول النبهاني في استشهاده مـن أن كلام إملام إمامه أحمد

 أنتم أيضاً في رسالتكم، اتحاف ذوي الممم العلية برفع أسانيد والدي السنية. بتلقيبكم له أعظم، وأكبر مما لقبه به النبهاني إذ قـلتم: إنه شـيخ الإسـلام، ومفتي الأنـامه، والمجـة والمشارك الزاهـد، الناسك، وغير ذلك بـن بـن

 الأحـوال، وكنت قـد نقلت عـن الأستاذ الكبير العـلامة الشييخ محمد رشيد رضا من مقدمته العنـ العلمية التي وضعها على كتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان

للعلامة الأثري الشيخ بشير السهسوالي الهندي رممه الله تعالى. ولقد عرفنا ببعض المعرفة عن حقيقة هذا الرجل أعـني أحمد زيـني دحلان، ومـا تمسك به به مـن العقـائد الفاسـدة الحـرافية مع أدلتهـا التي هي أضعف من من بيـت
 الإِنسان فإن فيه زيادة، وكفاية إن شاء الله تعالى. وأما الشبهات التي نقلها محبحم، ومحب آل الْ البيت في في
 فيقـول: ناقـلو عن شيخ الإِسـام وبمدد الملـة المحـمدية المـنيفية السمحة الشــيخ محمد بن عبدالوهـاب رمهمه الله تعالى بنقل غير معزو إلى أحد من كتبه الجليلة ورسائله النافعة، إذ قال عامله الله بما يستحق : فمن شبهاته التي تمسك بها زعمه أن الناس مشركون في توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قف: أين قال ذلك شيخ الإِسلام؟، وئ أي كتاب صرح فيه بأن بجرد التوسل بالنبي صلى الله
 يخرج عن الملة؟. فإن ثبت عنه رحمه الله تعالى ذلك بنـلـ وله

صحيح في كـتاب ما من كتبه العظيمة أو رسائله النافعة فيحـمل عـلى تلـك الوسـيلة الشركية التـي يطلـــب فيها أصحابها من النبي صلى الله عليه وسلم ما نفاه عن نفسه الزكية الطاهرة في أحاديثه الصحيحة الخرجة في اللكتب الصحاح المعتبرة عند أهل الحـديث، وما نفــاه عنه مـولاه جـل وعــلا في معكم كتـابه إذ قال جـل وعـلا بخاطبا نبيه




 تعالى عنهم بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته فهذا
 صحتها، ومن ينكر ذلك فهو ضال مضلّ، ولم ينكر شيخ الإسلام عحمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى هذه الوسيلة

0४ (1)
rv سررة النحل آية (Y)

أبداً بل إنها جائزة ومستحبة في نظره وأنظار أهل الحديث رحمهم الله تعالى وهي أيضاً مشروعة في حق كل من من كان من أهل الحير والصلاح والعبادة، والزهد، والور ع وهو على قيـد الحيــاة يطلب منـه الدعاء، ويقــال له: ادع اللهـ لي ياأخي بصلاح الدين والدنيا والآخرة، ونحو ذلك، وأما توسل الصحابة رضى الله تعالى عنهم بذاته الشريفة أو ذوات أخرى من الأنبياء والرسل الصالحين الميتين فلم يثبت في ذلك حديث صحيح خال من الشذوذ، أو عمل من أحمد الصحابة بعد انتقال المصطفي صلى الله عليه وسلم إلى
 النبهاني ودندن حوله، ومعه مقلدوه، وأتباعه فهم كثيرون لا كثرهم الله تعالى ــ فإني سوف أتكلم عليه بإلإسهاب
 باستدلاله به، وبأحاديث أخرى على دعواه الباطلة، كل ذلك بالتفصيل. فكان هذا التوسل بذاته الهـ الشريفة،

 فى كَاب آخر . أ هـ الناثر

وقلة العلم بقواعد الشريعة الغراء، ومناف لكمال عدل الله تعــالى، ورحمتـه وشفقته عــلى عبــاده، ومخالفـاً للقواعدل العد الإلسالمية التي بنى عليها رسول الله صلى اللى الله عليه وسلمه،


 جسيم من أمر دينه، فليحذر منهان، لأنه على قنطرة إبليسية خطيرة، تسقطه في أحضان الشرك في في يوم من الأيام. وأما مقالة النبهاني الشنيعة في شيخ الإِلام عبدالوهاب رحمه الله تعالى وهى قوله: (إن كل ما تمسلك به الوهابية، وابن عبدالوهاب في إضلاءل ولا العباد فهو زور زور، وافتراء وتلبيس على عوام الموحدين.
 اللـه تعالى عـند كلامي عـن الآيات القـرآنية التي سـاقها

 مفهـومها في نظـره بعد وفاة النبي صلى اللـه عليه وسـلم

أحـداً من المسلمين الحلاليين، فلا يوجـد في زعـمه كفر ولا شرك أصـالا بعد وفاة النبي صلى الله عليـه وسلم في ذلميـة الـلم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هكذا زعم هو وأتباعه الذين قلدوه هذه
ماهو مفهوم كلمة الوهابية عند النبهاني وأتباعه؟ لقـد كنت في بلادي السـند وأنا صغير لـم أبلغ الحلم وأسمع هذه الكلمة من أفواه مشائخ الطرق الذين كانوا دائمـا، وأبداً يحذرِون عوامٍ الناس وخواصِهـهم منها، ورضعوا
 خـبيثة ماكـرة، مع علمهم أنها جاءت من أسيادهم المستعمرين الذيـن كانوا يحكمون البـالاد المندية وغيرهـا بالحديد والنـار لكي يصدوا بها الناس لئلا يقبلوا على هذه الدعوة الكريمة التي جلدد الله بها دينه، وأعلى بها كلمته،
 وانتشارها في العالم كله خصوصصا في القارات التي كانت

تحت سيطرته وبطشه، لأن هذه الدعوة الكريمة كانت تقف أمام العدو بالمرصاد وتحول بينه وبين غخططاته الإستعمارِية

الحبيثة.
ولم يكن هذا النوع من الدعوة الكريمة منحصراً وجوده في نجد وحدها فقط بل كان في كل مكان رجـال مخلصـون يدعون إلى هذه الدعـوة الكـريمة إلا أن اللدعوة لم تلق دعماً قوياً، ومساندة فعالة الـو مثالية إلا اللا في ديار نجد على يد الأمراء السعوديين وعلى رأسهم الإمام محمدا بـلم سعود تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه وجعل المِله وعنة مثواه وسائر أبناءه وأحفاده رحمهم الله تعالى، فتقَّوَى أمر هذه الـه اللدعـوة السـامية فصار لها صــدى عظـم في أنحـاء العـالم وأعــل دليل على ذلـك أن من سمع الإذاعــة البر يطانية في
 أهلهـا كانت تقول الإذاعـة البر يطانية : إن الجيش الون الوهابـي

 الدعـوة الحلو الرنين، من أقصىى الدنيا إلى أعلاهــا، ومن

أعلاهـا !لى أقصاها، في وقـت لم تكن وسـائل المواصـالات موجـودة البتة بمثـل ما توجد في الوقت الماضر، الما إلا أن


 ببـيع الضمائر رخيصة للإِستعمار وهـم ينتسبون إلى العلم

 بما يستحقون.
نعم فاتخذهم العدو، واشترى ضمائرهم بمبلغ كبير من المال لكي يشوهوا حقائق هذه الدعوة السامية فأساؤا إليها
 فحرفوا مبادئها العليا، وقواعدها الرفيعة وني ضوا ونوء تلك
 حسب هواهم الفـاسد، فجعلوا لــذه الكلمة (الوهابية) مفهوما خاصأ، ومعناً بشعأ خبيثاً لكي يدندنوا لِّا حوله فلما كان نجد قد ورد ذكره في الأحاديث الصححيحة وعدم دعاء

الرسول صلى الله عليه وسلم لأهله دون أن يحققوا ماهو
 القرائن الواضحة الظاهرة التي تنطبق على ذلك الكـلـي النجد،
 وسلم في نجد الذي عناه رسول الله صلى الله علي الهي وسلم اله في حديثه.... وقد ذكر العلامة ياقوت الحموي في معجم البلدان عشرات من النجود وكذا غيره وليس المراد الذي
 الوارد في الحديث ليس هو الذي عينوه، وأشاروا إليه في هذه الدعاية الماكرة الحبيثة الفظيعة التي أقامها الإِستعمار
 الدخلاء المأجورين، ومـن هنا كان هـانـا هـا المفهوم الجـديد الخبيث شـائعاً وذائعاً في أطـراف العالم وهـو أن الوهـابية تعادي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرم الصالاة عليه، وهـدمت القباب والأبنـية التي كانت مبنـية علـية على تـبـيور الصححابة وغيرهم رضي اللـه تعالى عنهم، وكـان للإِستعمار


والترهات، ومن هنا انتشرت (كلمـة الوهابية) في العالم كله
 فلسفة المستعمر . إن الداعـي في نجـي
 ابـن عبدالوهـاب) فكان من الواجب أن تنسب المبان المعـوة بمفهومها الخاص عند هؤلاء بالقياس الصححيح عند بميع الـا أهل اللغـة (بالمـمدية) لأن اسم صـاحماحبا والداعـي لها
 الصحيحة الموافقة للواقع واللغة العربية خوفاً على كشف
 لأن الدعـوة إذا حملت اسماً صححياً، ونسـبة صحيحة فلابد هلا من قـبول، وإقبال عليها لأنها تحمل اسمـ رسـول

 تعالى بالهجـرة الى هذه البلاد المقدسة ودلك فـلك فـي عـام
 كريم فاضل جاء من الهـند إلى المدينة مهاجراً إلى اللـه

تعالى، وكـان حاله سنابقا كحالي، إلا أنه رحمه اللـه تعالى

 الأنصاري رحمه الله تعالى فتلذذ بمطالعتها جداً حتى اعتى الـنت العقيدة السـلفية عن طريق هـذه الكتب النافعة ولابلد الابلد من




 بدأت لي حياة جديدة بلقاء هذا الرجل الكريم فكان يلقي
 كثيراً عـند إلقائه الدروس فـي التوحيد فرحأ، واستبشـاراً
 هذه العقيدة الصافية النقية لمت على غير ملة الإِسلام، ولا كان يأتي اسم شيخ الإسلام ابن تيمية رممه الله تعالى وكذا اسم الإمام ابن القيم والإمام المجدد شيخ الإِملام

محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أثناء إلقائه الدروس

 بالذات قـد كشف الله تعالى عن قلبي الغطاء ثم عرفت بعد ذلك أن الدنيا والله في غيبوبتها وضلالهلا إلا ماشاء الله اله تعالى، ولقـد تأكدت حينئذ تماماً أن هذه الوها وانـا ولابية المزعومة في أنظـار هؤلاء لا تعادي الرسول صلى اللـه عليه وسـلم أبداً وإنا هي التي تحبه وحدها، لما درست عنها ولا ولا دلاسة وافية شافية وعما تعتقده في رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم وهـي التي توجب الصلاة علـى الرسول صلى اللـه
 أحـد عامداً، أو ناسياً بطلت صلاته عندهـا مذهب أهل الحديث، بينا تنص كتب أخرى فقهية وألـوا والتي تسسك بها هؤلاء الذين أقاموا هذه اللدعاية الكبرى بأن الصالاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست ركناً من أركان الصالاة عندهم فإن تركها أحد ناسياً سجد سجدتي سهو، فلا تبطل صلاته عندهم، ومن هنا كتب

العلامة المــدث الشيخ مسـعود عـالم الندوي كتاباً بـارعاً عظيماً في ترجمة شيخ الإِسلام محمد بن عبدالوها الله تعالى في اللغة الأردية دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن دعـوته الكريمة وفند جميع شـبه أهـ أهل الباطل: من عباد القبور والأضرحة التي تمسكوا بها فجزا وناه
 مفهوم الوهابية عند النبهاني والدحلان وأتباعهمها فقد أكثرا من استعمال كلمة الوهابية في كتبهم ورسائلهم التي سبق الوصف الدقيق عنها، وللمقال بقية في العدد القادم وصلى الله وسلم وبارك على عبله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

远数



الحمد للّه وكفى، وصلاة وسـلام على عباده الذين
اصطفى وبعد:

فهذه حلقة ثانية من المقال الذى نشرته بجلة الجامعة الإسلامية الغراء في عددها الثالث الصادر من السنة
 وعدت فيه القراء الكرام بإتمام الموضوع ع في حلقات مسلسلة وها أنا مع الموعد المذكور داعيا الموا الملى الكيري سبحانه وتعالى أن عيلدينا بجيعاً إلى صراطه المستقيم، ومنهجه القوي الذى رلمه الله جل وعلا ولى على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية كلها.

وز كنت سعيداً في هذه الكتابة المتواضعة بأن تكون مناقشتي مع إنسان ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا وصهراً، فوالله إن له في نفسي لمنزلة كبيرة من
 أمام من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا، وعلما ناما نافعاً، وبحصيرة تامة، ولقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الـه المكية بصفة خاصة بعد البعثة شارحا هذه اللعوة الكريمة التي لأجلها خلق الله الكون، وبعث الرسل، ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة رائعة في دعوته السامية أثناء وجوده بمكة، والمدينة أثناء أسفاره المتعددة لإعلاء كلمة الله تعالى حتى لقي ربه جل وعلا، فلم يترك خيراً صلى الله عليه وسلم إلا ودل الأمة إليه، ولم يترك شراً إلا وحذر الأمة منه فكان أعظم الخير الذي أتى ألى به صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله تعالى ذاتاً وصفة وعبادة فهو محور أساسي للكائنات كلها تدور حوله جميع أعمال الخير، والبر．إن صح هذا الأساس أو البنيان فقد صحت

بقية الأعمال والعكس بالعكس، ومن أعظم الشر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة هو الشُرك بجميع أنواعه الظاهرة والباطنة.

ولقد شرح القرآن الكريم هذين المعنيين وكذا السنة
 الجال لأحد كائن من كان منن ادعى النبو غ في البلاغة، والفصاحة أن يخالف هذا الأساس المتين والبرهان الواضح
 اللـهورضوان، خحير أم مسن أسس بنيانه على شفا جرف
 الظالمين، لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريية في قلوبهم إلا أن
 مدحتموه في رسالتكم مخالفا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته ظاهراً، وباطنا، وأما الظاهر نقد

أوضست ذلك في المقال السابق لكونه تولى تلك المناصب المائلة ضاربا بأحكام الباري جل وله وعلا وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ولم يبال بالم بشيء

 رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم وهـي دعـوة التوحيد الخالص. فكتب كتاباً خبيثاً لا يزال وصمة عار يكارب فيه أولئكـك الأبجاد الكرام مـن الصحابة والتابعين ومـن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين جدد الله تعالى بهم الدين،
 وسلم وأسفا على النهاني وعلى أتباعه الذين يمجـدئهونه ويرفعون ذكره، وحاله معروف واضح أمام من أمن أعطي أدنى فهم وعلم، ومعرفة في الدين، ولقد زعم النبهاني في كـي أتابه
 الآيات القرآنية التي ساقها في التوحيد ونبذ الشرك أنها مل

تكن تشمل المؤمنين الموحدين في نظره، وليست العبرة بعموم اللفظ عنده، وقد خالف في ذلك جهابذة المفسرين ومع ذلك هو متمكن في اللغة العربية ومتبحر فيها!! ها أنا أبدأ بالرد عليه فيما زعم وحرف كتاب الله تعالى، مستمداً العون من الباري جل وعلا، والتوفيق والسداد في القول والعـهل مسترشداً في ذلك بما جاء عن الله تعالى، في وي كتابه المحيم، وفي صحيح سنة رسوله الكريم صلى اللـه
 الله تعالى، نعم زعم النبهاني في هذا الكتاب: أن أن قوله تعالى: الم

 الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرينهم(") وكذا قوله تعالى:

7 - 0 - Y


 يستجييون فم بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ

 قطمير، إن تدعـوهم لا يسمعوا دعاءكه، ولو سمعوا مـا مـا

 زعمتم من دونه فلا يلككون كشف الضر عنكم، ولا ولا تحوبلا، أولئك الذين يدعون يلين يلغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رمته، ويخافون عذابه، إن عذاب رئ ربك
 を「 OV - or 0

هذه الآيات كثير في القرآن كلها حملها ــ أي معمد بن عبدالوهاب ـ علمى الموحدين وقال في موضع آخر من

 في المشركين على الخواص، والعوام من المؤمنين. ثم ساق

هذه الآيات الكريمات.
فأقول: لقد صدق العلامة محمود شكري الألوسي في كتابه 》غاية الأماني في الرد على النبهاني《 إذ قال رجمه الله
 ستعلمه من رد كتابه هذا، سقيم الفهم بإخبار العدول الثقات ورواية الصادقين من الرواة، وما نشره من هذيانه الصرئ، أعدل شاهد على ذلك وأصح دليل على ما هناك، فضلا عما ذكره فيه جهابلة العصر الذين رأوه
 الاحـلام(1) قلت: الآيـة التي ساقها النبهاني مسن سـورة


الأحقاف وهي قوله تعالى: ولو ومن أضل كمن يدعوامن دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن
 المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام وهي اللات والهـبل وغيرها مـن الأصنام، والآية تحكي قـين الصـي المشـركين، وعـن سفاهة عقولمه، وفسـاد فطرتهه، إذ كانوا يدعون مسن دون اللـه تعالى هـذه الأصنام وإن كـانت عبادتهم، ودعـاؤهم لم تكن مقصودة لهـان، لأنهم اتخذوها علامـات، وشعائر لأصحابها لكي يتصورا وجودهم عـن طريق هذه الأجسام الحجرية عند الدعاء والاستغاثة بهم، ولقد أخر ج الإمام البخاري في الصحيح، وكذا الإِمام ابن المنذر وابن مردويه في تفسيرهما عن عبدالله بن عله عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صارت الأوثان التي كانت عنـ في في قوم
 الجندل، وأما سواع فكانت هذيل وأما يغوث فكانت لمراد

ثـم لبني عطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق، فكانت همدان وأما نسر فكانت لِمير لآل ذي الكالاع أسماء
 إلى قومهم، أن انصبوا إلى بجالسهم التي كالماني أنصابا، وسموها بأسماءهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلما هلك أوريك وتنسخ العلم عبدت(1) قلت فهذه الرواية الصحيحيحة تزيل شبهة قوية تسكك بها النهاني ومن سار على منهجه من

 مسمياتها كا تشير إليه هذه الرواية، ولقد شرح هـر هذه الرواية
 إذ قال: كان ود على صـورة رجل، وسواع على صور صورة المور امرأة،

 على صـورة البشر، وهـو مقتضى ما تقدم مسن الآثار فـي


 بالشذوذ هو منكر، لأن الواقدي متهم بالكذب فلا علا عبرة
 وأساف ونائلة، فهي أيضا أسماء لرجال صالحين قال الإِمام ابن الأثير في النهاية: وفي حديث ألها بجاهد في قوله تعالى:
 همم، يريد أن أصله الـلات بالتشديد لأن الصنم سمـي بإسـم الذى كان يلت السويق عند الأصنام، أي يخـلطه
 الصحيح بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في
 السويق للحاج (r) وقال الحافظ في الفتح: وأخر ج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن ماللك، عن أبي الموزاء، عن ابن عباس، ولفظـه فيه زيادة، كان يلت يلت السويق على على الحجـر،

\&/TY. . الناية لابن الأثير - Y


هذا الرجل. فروى الفـاكهي من طريق بجـاهد قال: كـان رجل في الجلاهلية على صخرة الِّل بالطائف وعليها له غنم فكان يسلو من رسلها، ويأخلذ من زبيب الطائف والأقط فيجعل

 عباس أن اللات لا مات، قال هم عمرو بن خي: إلنه لم يمت، ولكنه دخل الصخرة فعبدوها، وبنوا عليها بيتا، وقد
 العرب على عبادة الأصنام() قلت: وهكنذا سائر الأصنام التي عـبدت من دون اللـه تعالى، كانت هي علام علامـات وشـعائر فقط، وإنما العبادة كانت لمسمياتها، كا روا روى لك حـبر الأمة، وترجمان القـرآن عبدالله بن عباس رضي اللـه تعالىى عنهما، وقد عرف الإمام ابن الأثير - وهو إما إمام في اللغة ــ الصنم بقوله: قد تكرر فيه الصنم والأصنام وهو ما اتخذ إلها من دون الله تعالى، وقيل: هو ما كان له جسم

أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن(1) قلت: فعلى هذا التعريف تدخل فيه القبور وغيرها التي تعبد من دون الله تعالى، وإن كانت عبادتها زاجعة إلى الشيطان لا لا إلى أصحابها، إلا إذا كانوا راضين بها في حيانها ولهم فهؤلاء هم الطـواغيت. وقد أوقع رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم اللعن على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجلد، سدا للذرائع
 لإِنسان يدعو غير الله تعالى في أمر لا بجال للمحخلوق ولا قدرة له على إنجازه عح يكون هذا الداعي لغير الله تعالى والمستغيث بسواه موحداً ومؤمناً في نظره كا زلا زعم النبهاني في
 هذه الآية الكريمة وما في معناها وين سياقها البليغ الفصيح

 مُن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلونئه فاستعمل جل وعـلا
1- النهاية لبن الأئيز /ه/

في هنا السياق المبارك لفظة 》من" وهي تستعمل لذوي

 وقواعدها ولقد سبق أن خالف السنة النبوية على صاحبها الصـلاة والسلام، وخالف نص القرآن الكريع، وظاهـره،
 لنفسه أن يقـبل رئاسة محكمة الحقوق المدنية ببيـروت، ومات عليها، وهي محكمة لا دينية ولا مذهبية وكيف ينسب نفسه إلى الشافعي وهو بريء منه؟!، ولقد سبق أن نقلت عن غاية الأماني في الرد علي النبهاني ما قال فيه جهابذه
 النظـام السماوي العـادل المبارك الذي أتى بكه رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم مـن عند مولاه جل وعلـ وعـلا، فكـما المـا
 كبيرة. ارتكب في تفسير هذه الآيات القرانية وتريفها على غير مـراد اللـه جل وعلا، وعلى غير مراد رسوله صلى اللـه


لاحـظ لـهـم من العلم النـبوي الصحيح من عــم الكتــاب


بالضلال، والكفر، فضلوا وأضلوا. نعـم لا زلت فـي تفسير هذه الآيـة الكريمة من سورة الأحقاف، بأن الأصنام م م تتخــن غاية في الدعاء والعبادة،
 البخاري وغيره رممهم اللـه تعالى في دعائهم واستتغاثتهم بهؤلاء الـرجال الصالحين ولهذا يقول جـل وعـل وعـلا وألا لله الـدين الحــالص، والذين الخذلوا مـن دونه ألوليالـياء مـا


 وغيرها موقفهم من عبادتهم، ودعائهم لغير الله تعالى، بأنهم لم يكـونوا قد قصدوا دعاءهم وعبادتهم لهذه الأصنام ولا لأصحابها - أي مسمياتها - وإنـما كـان تصان تصدهم من 1 ـ سلك العرة الزم الآية الشنيع، أن يقرب هؤلاء الأصحاب إياهم إلى

الله زلفى، فكان المقصود عندهم هو الرب جل وعلا، كما نصت آية الزمر على هذا المعنى، فلم يكونوا قد اعتمدوا فـو في

 تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا
 تفسيره الدر المنثور، أثراً إذ قال رمهه الله تعالى: أخرج عبد ابن حميد عن محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى
 أضلوا كثيراً
قال رممه الله تعالى: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح فنشأ قوم بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة، فقال فم إبليس: لو صورتم صورهم، فككنتم تنظرون إليهم، فصوروا، ثم ماتوا فنشأ قوم بعدهم، فقال هم إبليس: إن الذين كا كانوه من قبلكم كانوا يعبدونها فعبدوها(r) قلت فالأمر في ذلك 1


واضح بين، جلي، لا يخفى على أحد إلا من خبثت فطرته، وبخسـت قريحته من عبـاد القبور والأضرحة، وقد عاملهم الشيطان نفس المعاملة التي عاملها قوم نوح، تم مع قريش؛




 تسمـع، ولا تصح منها الإجابة لا في الحال، ولا بعد ذلـا ولـلك اليوم إلى يوم القيامة، ثح قال رحمة الله تعالى: وقال بعضهـمه: بل المراد عبـدة الملائكة وعيسى، فإنهم في يوم القيامة


 بالغفلة؟. وكيف جـاز وصف الأصنام بما لا يلـيق إلا



قلنا إنهم لما عبدوها، ونزلوها منزلة من يضر وينفع صح أن يقال فيها ：إنها بمنزلة الغافل الذي لا وني يسمع، ولا يكيب، ثم قال：وهـذا هو المـواب أيضا عـن قوله：إن لفظة 》همن الـا ولفظة 》همم《 كيف يليق بها؟ قلت：مـع منزلته العلمية الكبيرة في الإسلام، وباعه الطويل فـي الكاملام، والفلسفة

 معبود مسن دون الله مسن الملائكة وعيسى وعزير، والألألألامنام


 ابن مريم أأنت قلت كلناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال：سبحانك ما يكون لي أن أقونل ما ليس لي بكق، إن كنت قلته، فـقد علمته، تعلم ما في نفسي، ولا فلا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت



هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنتٌ

 فهذه الآية نص صرئ على أنهم عبدوا عيسى عليه الصـلاة والسلام، واستغاثوا به ودعوه في أمور لم تككن له بها قو قوة على كشثهاعنهم، فإذا كان عيسى عليه الصالاة والسلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام
 والصـالحين من أمـة محمد صلى اللـه عليه وسلم من باب أولى، ولا لاحظ الصديق رضي الله تعالى عنه هذا المد المعنى في
 البخاري، في الصحيح وابن ماجة في السنن، والإمام أمحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وجـاء





وقال: إنك ميت وإنهم ميتون وقال : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله

قلت: فهل كـان أبوبكر وعمــر وهابيين في نظـر
 من وقوع الأمة في الشرك لـا كانِ رضي الأله تعالى عنه قد الم خطب بهذه الخطبة بهذه الصراحة الواضحة في في هذا الوا الوقت
 تعالى في الجامع الصححيح من خطبة عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الباب أيضا وذلك من حديث أنس بن من مالك رضي اللـه تعالى عنه أنـه سمع خطبة اليا علـي

 قـال: كنت أرجو أن يعـيش رسول الله صلى اللـه عليـه
 1 ـ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضل آبل آبي بكر الباب رقم ه الجزء الرابع

رضي الله تعالى عنه: فإن يـك معمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله قد جعل بين أظهرك نوراً تهتدون به بما بما
 ولقد برع الحافظ في الفتح في الكالام على هذا الحديث براعة علمية لا نظير لها في عصرو فيما علمت، إذ تكلم على تخري الحديث وزياداته وفنون إسناده، ولطائف علما معانيه فجزاه الله تعالى خير الجزاء، ولم يترك شبهة إلا أزالما ولما، وأثبت رحمه اللـه تعالى تلك المعاني السـامية، التي حملها هـلـهـا الهـديث الشريف في طياته، في إثبات الهـداية القرآنية

 يدعو بصراحة في آياته، وسوره إلى المقصد الأعلى والأسمى الذي بعث لأجله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصحلاة والسلام، في تثبيت العـقيدة الصافية النقية: وهي عقيدة توحيد الألوهية


وعقيدة توحيد الأسـماء والصفات، فلا مجال لهؤلاء الخفافيش، ولا قدرة لمم في الإِساءة إلى هذا الأصل العظيم، والبنيان الراسخ، والحجة القوية الباهرة التي ترك عليها رسول

 المستقيم، والمنهج الرفيع، فإن دعا أحد إلى إصلا
 المطهرة، فإن دعوته لا تنجح أبـداً، فإن ضربت لك أك أمثلة
 منذ أن طلع نجم الإسلام في الآفاق إلى يومنا هذا، لما كا كانت
 صفحات التاريخ الإِسلامي الحلافل، أو ينظر فيما وقع أمام عينه، وبصره من حوادث خططيرة، ضاعت فيها النفوس
 فيها الأموال، ثم يتذكر بعثة رسول الله صلى الله علي اليه الـيه وسلم هذا الإنقالاب التاريخي العظيم، الذي تنفست فئ فيه الإِنسانية لأول مرة في التاريُ الإنساني الطويل، بنفس راحة، وعزة،

وكرامة، وشرف، وغير ذلك من المعاني السامية. نعلم بهذا التقرير الواضح، آن النهاني كان كاذبا في دعواه التي ادعاها وهو ليس هناك شرك، ولا كفر في أمة محمد صلى اللى الله عليه وسلم، وأن تلك الآيـات القـرآنية التي ساقها في كـي كــا وزعم أنها لا تشمل المؤمنين الموحدين الحّاليين في نظره، ولو دعـوا غير اللـه تعالى، واسـتغاثوا به، وأن دعاء الأموات والاستغاثة بهم وهم في قبورهم ليس بشرك وعا وإنما الشرك في في نظره لععاء الأصنام فقـط، ولا يبـالي بالقواعد الأساسية التي وضعها علماء التفسير، من السلف الصاء لـح في فن


السبب".
ماذا يقول النبهاني وأتباعه ومقلدوه في آية المج وهي قوله جل وعلا اللذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضنف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي

عزيز (1) قلت: لم تترك هذه الآية الكريمة أي شبهة قد
 الدعاء والاستغاثة لابد من أن توجد فيه صفة الخالق الق وهي أن يخلق الذباب، ولقد أوضح جل ول وعلا هذا المعنى في
 تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم فمر شرك في السموات، أم آتيناهم كتابا فهم على دلى بينة منه،
 هذه الآية تفند الشبه التي تمسك بها النبهاني وأتباعه والآية
 دون اللـه يجب أن تتوفر فيه هذه الصفة التي نص عليها

 ولن توجد في مخلوق ما، مهما بلغ الرتبة العليا في منزلته عند مولاه جل وعلا، فلا حق له أنذ يسمح لأحد بدعاء باء إياه في

$$
\overline{V \varepsilon \text { _ } V r \text { - } 1 \text { سورة الحج الآيتان }}
$$

Y Y

أمر لا بجال له، ولا قدرة معه على كشف الأمور المفصلة التي اختص الله تعالى وحده على كشفها وحا وحلها، وهنا آلما أخرى مُاثلة في هذا المعنى في سورة الرعد: إذ قال الله تعالى: و\$قل مـن رب السموات والأرض قل الله، قـل أفاتخذتم من دونه أولياء، لا يلكون لأنفسهم نفعا ولا
 الظـلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خحلقوا كخلقة،
 الواحد القهارهيه(1) قلت: هذا وصف دقيق فيمن يستحق
 والإنابة، والاستعانة، وغير ذلك من العبادات. فهل يوجد هذا الوصف الذى أورده القرآن الكريم في سوره وآياته في غير الله تعالى من نبي مرسل، وولي صالم وشـهيد؟ حتى يستحق اللدعاء والاستغاثة، لا واللـه ورب



لـه بنين وبنات بغـير علم، سبحـانه وتعالى عما


 الأعراف وشقل لا أملك لنفسي نفعا، ولا ضراً إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما
 فالآيات هذه تنادي بأن الذي ألى بـه النـه النهاني أنه أنه فرية عظيمة، وافتراء مكشوف علـى الإِسلام، والمسلمين، وألن
 مركب وفساد عريض في قلبه وقد اكتفي بالكالام على آية الأحقاف عن بقية الكام على الآيات التي ساقها النبهاني ـ فإن الكالام عليها بمثل هذا الكالام الذي الوام أوردته على
 التقي البار أن يتدبر في آيات القرآن الكريم التي فصلت

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. . . } \\
& \text { 1^^ سورة الأعراف الآية - Y }
\end{aligned}
$$

هذه القضية فشرحتها شرحاً وافيا ولم تترك أي شبهة قد
 وخبثت فطرته بحكايات واهية كاذبة، وأرى من الضروري أن أورد هنا قصة غزوة آحد التي فيها عبر، ومواعظ، وما وما جرى فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم اليوم العصسيب وما جرى لأصحابه رضوان اللـه تعالى عـليهم أجمعين: من محنة عظيمة شاقة، إنها قصة جها رِاد طويل وجهود مباركة أقدم عليها رسول اللـه صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، أخرج الإمامان البحاري ومسلم، وكذا ولار الترمذي،
 حديث أنس بن ماللك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحدل وشا وشج في في جبهته، حتى سال الدم على وجهه فقال صلى الله عله عليه وسلم: كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم فنزلت هذه الآية. لو يُليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم، فإنهم ظالمونمه(") ولقد عقد الإمام البحخاري

$$
1
$$

بابا في الجامع الصحيح بعنوان باب »ليس لك من الأمر
 الحـديث، وقال الحافظ في الفتح شارحاً هذا المديث: قوله: وقـال مميل، وثابت عن أنس، شـج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شـجوان نبيهم؟ فنزلت اسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل، عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى آلله عليه وسلم يوم أحُد، وشج
 يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله الآيـة، ثم ذكر رواية مسـلم، فقال: وأما وأمـا حديث ثابت، فوصله مسلم من رواية حماد بن سلمة، عن عن ثابت عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه كيف يفلح قوم شجوا

 -حذيث أبي سعيد الملدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي

كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى، وآن عبدالله بن شهاب الزهري هو الدي
 فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وأن ماللك بن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
 حديث سعد بن أبي وقاص قال: فما حرصت علـ على قتل رجل حرصي على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص لما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحلد، وفي الطبراني من حديث أبي أمامة قال: رمى عبدالله بن قمئة رسول وله الله صلى الله عليه وسلم يوم أحُد فشنج وجها ونها، وكسر
 الله عليه وسلم وهو يمسح الدم من وجهه، ماللك أقمأك
 قطعه قطعة قطعة(1) قلت: هكذا ترى وتشاهد في هذ هـه القصة ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك


اليوم، وما تلفظ به صلى الله عليه وسلم عندئذ، وماذا كان جواب ربه جل وعلا في تلك الساعة. تدبر أيها المسلم في دعوة القرآن الككيم الصريحة الواضحة، البينة، وماذا جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل إنجازها، ونشرها، وإيصـاها إلى الناس، اقـرأ القرآن قراءة تدبر، وإلما وإمعـانـ،
 وإياك وخزعبلات النبهاني والكوثري، والدحلان ومن سار
 الأعراف مرة ثانية وشو ولـو كنت أعلم الغيب لاستكترت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم

 بين هـذه الآية الكريمة، وبين قصة أُحد، تطابقاً كاملأ، وموافقة تـامة، وأن الله جــل وعـلا له اله حكمة بالغة الغة، فيما


 والنسأي، وابن ماجـة في سنههم وماللك في موطئه، والاٍمام أحمل في مسنله من حلـي أبي هريرة رضني الله تعالى عنه، وجاء فيـه. فـإني سمعت رسول اللــه صهل الللـه عليه وسلهم يقول: قال اللـهه عــز وجـل: قسمـت الصدلاة بيني وبين عبدي، وقال هرة: لعبدي ما سأل، فإذا تال: الحمدل للـه رب العـالمين، قال: حملني عـبدي فاذذا قال: الـرحمن الرحم: قال مجلدني عبلي، أو أثنىى عليّ عبلىي فاذا قال: ماللك يوم اللدين: قال: فّوض نعبل وإياك نستعين، قال: فهله بيني وبين عبلي، ولعبلي ما مأل، وقال مرة: ما سألني عبلدي ثم ذكر الـلديـت (1) قلت: فالشاهد في هذا الحدنـث الصشحيح واضتح بين، وهو عهــل قطعه العبل على نفسه، إيـاك نعبل وإياك نستعين، فالقـرآن كله دائر حول هـنا العهلد وأنه عور أساسي علـى صصات الأعمال والعقائل والعبادات، إن صـح هنا العهد - 1


مـع المولى جـل وعـلا فسوف تصح الأعمال كلها،
 والدحلان، والكوثري وغيرهم وهم كثير - لا كثرهم الله تعالى - فسلت الإِنسانية كلها بانتقاضهها إياه، فحلت المصائب الكبرى عليها من مرض، وفقر، وجهل وغير ذلك
 والمحروب، وسشنك الدماء، وصلى اللـه وسلم وبارك علمى عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أبمعين.
 Q

