## لِخّزن <br> 



الـن<br>داوالـرابيـت ـ الكـيــاض

# طبـع بخـطاب الرئاسـة العـامة لإِارات البحوث العلمية والإِفتاء والدعوة والإِّرشاد <br> رقم/ ر/ 

## حقوف الطبع محَوظة للمؤلف

الطبعة الأولى
$-1 \varepsilon \cdot 9$

## بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الهله اللهـم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . . . .

أما بعد

 النية، وخلوصهـا مِن شَوْب الإرادة لغـير الله تعـالى ؛ لذذا فإن
 الـطلابَ، وتصديره الآدابَ. قال العلامة الشَيخ عحمد المخر حسين (م / سنة VVV I هـ) - رحمه الله تعالى (1) :
(صـلاح الأمـة في صلاح أعلاها، وصلاح أعالها في صحة علومهـا، وصحـة علومهـا أن يكون رجالها أمناء فيها يروون أو يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة .
لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، أو لينفعـوا النـاس بـا عرفـوا من

حكمـة، وأمثـال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقراً، فلا
 كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال، وتمييز من يسرف الـ في القول عن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى الحى أصبح العلم|ء على
 بصدقه أو كذبه، أو رجحان أحدهما على الآخر، أو احتلمالهل| على

السواء) اهـ .
وامتـداداً لهذا الحبـل الموروث، شَهْرَ العلماء ـ من المفسرين

 والكنب والتلبيس، والاختلاق: في نقل، أو مسألة، أو رسالة، أو كتابَ، وهكذا . . . ومن تتبع الإِنتاج العلمي عَلِم . هكذا كان دأب أمناء الشريعة، لكن إذا دب إلى الأمة داء
 وامتد التراخي عن التحذير من قطاع الطريق : تسورت النخالة ولة حرم العلم الشرعي تخب فيه وتضع إلاَّ أن هذه الأمة المرحومة يتوالى فضل الله عليها فحا يزال المنهج السـوي شارعـاً في حياتها، تلوح منه سطور التيقظ والتذكير،


 ألسنة الخلق حسيباً، ومن أعينهم رقيباً، ومن أقلامهمم متابعاً.

وفي خط الدفاع من العلم|ء عن حرم العلم الشرعي، والذود عنــه ترى وتسمــع ردوداً فاضت على أسـلـا ألات ألسنتهم وأسنــة

أقلامههم، ومن المرقوم في حق كاتب وما كتب:
1
التفاسير) و (ختصر تفسير ابن جرير) وعليه تقريظ للشيخ

سابقاً وعضو هيئة كبار العللم حالياً
Y - Y
عحمد علي الصابوني
كالاهما في غلاف واحد مدرس التفسير في دار الحديث الخيرية بمكة ـ حرسها الله

تعالى - طُبعا عام 7 • ع ا هـ الم
r ـ تنبيهـات هامـة على كتاب (صفوة التفسي) تأليف الشيخ محمــد بن جميل زينو. وفيه إضافات إلى رسالته السابقة ،


عدد من العللاء، وفي آخره ردود لبعض العلم) هـي هي を ـ ملاحظات على كتاب (صفوة التفاسي) للشيخ / سعد ظلام


 ^• • ا هـ. لشهر رجب.

0 - ملاحــظات على صفــوة التفـاســير، للشيخ عبـدالله بن عبـدالـرمّن بن جبرين عضـو الـرئـاســة العامة لإدارات

. (119
7 ـ ملاحـظات عامـة على كتـاب صفوة التفاسير للصابوني، للشيخ صالح الفوزان الأستاذ بجامعة الإمام وعضهو هيألاء

- V كتابه (المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصنات ص

1 - تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير، للشيخ / صالـح الفـوزان . مطبـوع على الآلــة الراقمة . ثّم طبعته جامعـة الإِمـام عحمد بن سعود الإِساملامية، وفيه نحو من . 9 - في مقدمة الجزء الرابع من ॥السلسلة الصحيحة") للألباني ص /هـ - م ، تعقيبات على "اغختصر تفسير ابن كثير") . -
 EIY

 في منـطقـة الـرياض المتضمن مصادرة (صفوة التفاسيم) وعدم توزيعه حتى يصلع ما فيه من أخطاء عقدية .
IY - IY ملاحـظات على غتصر تفسير ابن جرير الطبري للشيخ اسم|عيل الأنصاري مصورتها للي .

با ـ وكتـاب الشيخ عثمان بن عبدالقادر الصافي الطرابلسي، وعنـوانـه (الأخـطار على المراجع العلمية لأئمة السلف) دراسـة تمهيدية تهدف إلى المحــافظة على التراث العلما العلمي الإسالامي والتحذير من العبث به، على ضوء وجهة نظر في كتـابي : غتصر تفسير ابن كثير، وصفوة التفاسير للشيخ عحمد علي الصابوني. طبعت على الراقمة في (AY) صفحة عام
وهي رسالة علمية جديرة بالاهتيام، لأن الردود المذكورة إن كانت في قضايا عينية للتدليل على التحريف و. . . . فإن هذا الكتيب يقتلع المـوضوع من أساس فكرة الاختصار والتصفية، بعيدة عن ضوابطها العلمية والآداب التأليفية
الشرعية .

هذه الردود تتعلق بالكتب الثالة : صفوة التفاسير، مختصر تفسير ابن جرير الطبري، غختصر تفسير ابن كثير.
§ 1 - تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل لسل|حة الشيخ عبدالعزيز بن باز .
1 ا ـ تعقبات الشنيخ / صالح الفوزان.

17 ـ منهــج الأشـــاعــرة في العقيدة/ تعقيب على مقــالات الصابوني. للشيخ / سفر الحوالي. طبع في رسالة، عام

$$
\text { . } 1 \varepsilon \cdot V
$$

IV علي. مطبوع على الراقمة في Y
1^ - إ مرر خطي للشيخ / عحمد بن سعيد القحطاني رئيس قسم


القرى . . مصورته لدي .
 المجتمـع . وهـو من محــوظات كلية الشر الـيعة بـجامعة أم

القرى في 17 / / / ع • ع ا هـ أدانته اللجنة فيه.


$$
\text { أبو رحيم . طبع عام } 7 \text { • ع ا هـ. }
$$

 صلاة التزاويح، ، تأليف الشيح عحمد بن سيف العجمي .

طبع عام 7 • ع اهــ هـ
الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح تأليف الشيخ علي بن حسن عبدالمميد الـلبي . مصورتها

لدي
فهـذه كتبـه عليهـا اثنان وعشُرون رداً، وبميع الردود تحمل كللمات حق سارت مسار الشمس، كشفاً عن مدى تحمله لأمانة

العلم فيا كتب، إذ اتسع نشر ما كتبه لتوزيعه بدون مقابل في الظاهر؟؟ وفي مطالعـة هذه القائمة من الردود رأيت فيها وصفه بأمور مذهلة يتعجب الإِنسان منها، كيف يقتحمها من ينتسب للعلوم

الشرعية مع شيبته وتقادم سنه فيها يذكر . . . وأهمها ما يلي :
 عبداله خياط، والشيخ / صالح الفوزان، عضوي هيئة كبار

العللم) . Y - وصفه بالجهل كا في مقدمة : السلسلة الصحيحة للألباني، وحرر الشيخ / عحمد بن سعيد القحطاني .
 جرته إلى مسخ عقيدة السلف بزيخ عقيدة الخلف التي نزها في تفسـير الإِمـامـين السلفيين : شيخ المفسرين ابن الـين جرير الطبري، والحافظ ابن كثير القرشي، في غختصريه لمال، وفي

 (الاخختصار والتصفية). وعلى هذه ترتكز عامة الرئ الردود
المذكورة .

وبنـاء على ما تقــدم صدر التعميم المنكور بمصـادرة (صفوة
 علل|ء السلف رجعوا عن تقاريظهم إن تحريراً أو مشافهة معلنين
 والمحسن الذي قام بطباعة جملة كبيرة منها لما علم حقيقة الحال
 الإٕنحسار عن كتبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالـات ات الـات وهــنه الــردود من علم)
 من أن يلتفت إليه لكنه للا حث الخطى بميادينه الثلاثة المذكورة

 وتأويل البلاهلين، موضحين ذلك في قالبين:
الأول : أنـه استجر تفسيري ابن جرير وابن كثير في اختصاره لهما، لكنه شرق بمنهجهرا السلفي في عقيدة التوحيد فأفـرز غتصريه، وابن جرير، وابن كثـير، بريئان ما يخالف تفسيرهrرا .

الثاني : (صفـوة التفـاســي) اسم فيه تغـرير وتلبيس، فأنى له الصفاء وهو مبني على الخلط بين التبر؛ والتبن إذ مزج بين تفســيري ابن جرير وابن كثــير السلفيين، وتفســيـير

 القبوري المتعصب، وغيرهم لا سيل وهذا المزي على على يد
 الصرح بلا سلم. وإلا فإن أهل العلم يستفيد الها المـفسرين المتميزين بـا لا يخرج عن الالــــادة : مسلك السلف، وضوابط التفسير، وَسَنْر، لسان العرب .

$$
-1 \cdot-
$$

وفي خوء هذين القالبين يعطون التقويم الشرعي لـا
كَتَبَ وخلاصته: فقد الاعتبار بها
فلا يغـرنـك صفو أنت شاربه
فربــا كان بالــــكـــديـر متـــزجــا
هذه خلاصة لا يقف عليه الناظر في الردود المذكورة .

 والتُوهم والغلط، الذي قل أن ينجو منه أحد سوى سيد
 الحمد ـ أن هؤلاء العلماء هم في ردودهم أبصر من زألمرقاء
 وهذا هو المعهود من عللماء أهل السنة والجماعة ـ وله الحمد والمنه -:
فوجدت لدى هذا الرجل أمراً كُبَّاراً، وجدت كلمة العلامة الخياط واقعة موقعها في قوله" (1)
 النـــل، وتــنـيأ: من حيث تفسير بعض الآيات بـا يختـلف عن مذهب السلف) اهـ

(وهذا والعياذ باللّ من التلبيس والحيانة في النقل) اهـ الـ



ووجدت أن أفاعيله يمدوها انفساح ذراع هذا الرجل في بحر
 السلف من مكانتها في التفاسير الثلاثة ـ وذلك بالبتر للنصى حيناً، والنقل لمذهب خَلْفي يمكيه ابن جرير ويرد عليه ثم يقر مـر مذهب


 إلى (صفـوة التفـاسير) وهكذا في سلسلة من الدا الـا بجامعها العامة وضرب المثال لها في الردود الما المذكورة واعتبر هذا من كتبه الثلاثة في تفسير عدد من آيات الصفات ولات ووجدت أن نهاية هذا الرجل في العلم كالدفتر، يككي ما قاله
 طلب العلم، ولـنذا فأنت تراه مضطرباً من الْ مختصر إلى آخر في في
 عميت عليه أنباء التحقيق .
ووجـدت لدى هذا الجَــَّاع : انقداح زناده بشظايا نالت من أمانته العلمية منالاًا في مواضع متكاثرة واضحة كالشمس في فيا رائعة

النهار(1)
ووجدت الملاحظات منن ذُكِرَ هي لضرب المثال، وإلا فالأمر أعظم من ذلك! ووجدت أنه في بعض ما كتب كثيراً ما يرضي عاطفته بكللمات
(1) ويقال (رابعة النها) وهو مثل مولد، كا في (تاج العروس) .

سب وتجديع واستهزاء بأهل العلم. ووجدت أنه من مجموع ما كتبته يمينه له حظ وافر من الأمور

الثلاثة المتقدمة .
فيفيد وصفــه بالجههـل أنـه : يصحـح الضعـافـف، ويضعفـ الصححـاح، ويعـزو أحـاديث كثيرة إلى الصححيحين، ألو أو السنن


ويحتج بالإسرائيليات، ويتناقض في الأحكام .
ويفيد وصفه بالإِخلال بالأمانة العلمية : بتر النقول، وتقويل
 مذهب الخلف في كتب السلف.
ويفيد خَلْفِيته في الاعتقاد : مسخه لعقيدة السلف في مواضع من تفسيري ابن جرير، وابن كثير، وبأكثر في : صفوة التفاسير،
 هذين الكتابين (تغسير ابن جرير، وتفسير ابن كثير) أمر لا يمكن بحال قبوله .
وبالجملة فهذه الوجادات التي كشُفها هؤلاء الأعلام هي حي حق
 فيه) ، وكها قيل (يَدَالَكَ أَوْكَتَا وَفُوْكَ نَفَخِّ . .


 والمهل بالعلم، والنقل الصحيح بالنقل المحرف.

وهنـا أقيد نهاذج معـدودة ما نفشت فيه همة هذا الاكــاتب،



في الفصول الآتية :
1 ـ أمثلة الإِخلال بالألأمانة العلمية ـ


- r

أولاً : أمثلة لإخخلاله بالأمانة العلمية :
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ في (روضة المحبين) ص / إلم الم الـ


الله تعالى ورسوله في مسائل العلم) اهـ . إن أهم الأمر في ذلك إخلاله بأمانة التفسير لآيات كريمة في صفات الله سبحانه وتعالى على خالاف منهج السلف من الصن الصحابة رضـي الله عنهم فمن قفى أثرهم فيها، ويأتي بيانه، وأما ما ما سوى هذا، فإلى نهاذج موثقة من عدد من كتبه : 1 - عنـد قولـه تعـالى من سورة القلم : الـيوم يكشف عن ساق

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعونج) .

 تراه إن شاء الهُ تعالى في آخر هذا (التحذير) بعنوان (مع الكاتِ الت في في جولته الأخيرة) .

في غختصره لابن جرير



 فراراً من إثبات ما أثبته اللّ لنفسه . فقال في (حفوة التها التفاسير
: (70/r

لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب أو أم أه اهـ اهـ

الآية الثالثة من سورة يونس :
 :ovr/l
(أي ذلـك العـظيم الشأن هو ربكم وخالقكم لا رب
سواه، فوحدوه بالعبادة) اهـ اهـ
وعبارة ابن جرير - رمه الله - في تفسيره 1 / / 7 هذا
نصها:
(فـاعبـدوا ربكم الــني هذه صفتـه وأفـردوه بالألوهية
والربوبية) اهـ.

ففي تصرفه في عبارة الطبري خيانة من وجهين :

$$
\begin{align*}
& \text { تعقيباتصص/11.1 }  \tag{r}\\
& \text { تنبيهات ص/ 101 ـ } \tag{r}
\end{align*}
$$

أ - حذف قوله (الذي هذه صفته) وأول الآية >إن ربكم الله الذي حلق السموات والأرض في ستة أيام ثـم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الشه ربكم فاعبدوه أفلا تذكر ون الاهر ومنه تعلم اللـر في الحذف.
ب - حذف لفظ (الألوهية) لأن الملفية لا يلتقون مع أهل السنــة في تقسيم التـوحيد إلى : توحيد الـريـوبية، ،

وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسـاء والصفات؟ .
を - ومن بالغ فقد الأمانة العلمية تقوله على شيخ الإِسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ ما الم يقله .
وحقيقة الحال أنها كللمات للفقيه أبي محمد" '، فقد نشرت
 وفيها نسب إلى شيخ الإِسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى الم اله أنه قال : (الأشعـرية أنصـار أصـول الـدين، والعللاء أنصار فروع

الدين) اهـ
وهـذه العبـارة هي لأبي محمـد الجـويني، ذكرها عنه شيخ

(وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمل فتوى طويلة فيها
أشياء حسنة، قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها :
( )
(ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص . . إلى أن قال: قال : وأمـا لعن العلماء لأئمــة الأشعرية فَمْنْ لَعْنهُمْ عُزُر. وعادت اللعنة عليه، فمن لعن من ليس أهلًا للعنة وقعت عليه، والعلم)ء أنصار فروع الدين والأشُعرية أنصار أصول

قال : وأما دخولمم النيران . . . انتهى) اهـ . وأصله في نقض المنطق ص/ / 10.
فهل هذا جهل بمواقع كلام أهل العلم العلم، أم تلبيس ليحتج للتمشعر بكللات ينسبها تقولاً على شيخ الإسلام ابن تيمية




. 17 Y

ومقالة الفقيه أبي معمد هذه هي لأهل الكالام في في حق أهل



0 - في كتابه (النبوة والأنبياء) قال ص / ع :
(وقد راعيت فيها الإيحياز، والتنقيح للأخبار، فتركت الغث وأخذت الصحيح السمين، واعتمدت على أوثق المصادر ألا وهـو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأكثرت من الاستشهاد به ، ثم على أقوال المفسرين
 سيد المرسلين، وقد رجعت إلى الكتب التاريخية، فانتقيت

منها الأخبار التي توافق ما جاء في الكتاب والسنة ولا تخالف المعقـول، وطرحت منها ما كان من إسرائيليات بعيدة عن منطق العقل والدين) اهـ الــ والالتـزام بعــدم الـذكر إلا لما ثبت بكتاب أو سنة، منهج مفترض على كل باحث، لكن سرعان ما تصدع هذا الالتزام من الكاتب، مع ما في مقدمته من ثغرات فقد أخلى بألما بألة الالتزام بالدليل الصحيح، ، وفاقد الشيء لا يعطيه، فتجده
 وليس هلا ما يسندها من دليل صحيح، ويبتر النقل بـا يبين منزلة المنقول، ويدعم ما ذكره بنصوص يذكرهوها ونا من أناجيل : برنابا، ولوقا، ومتى، وإسرائيليات منكرة، وأخرى ليس فـا
 وقد كشف:عن هذه العورات في هذا الكتاب/ الشيخ محمد أبو رحيم في رسالنه (نظرات في كتاب النبوة والأنبياء) . ومنه أشير إلى نهاذج منها :
أ ـ في ص/ /4r من كتابه النبوة والأنبياء ذكر قصة عن إنجيل برنابا فيها فحش في حق مريـم عليها السلام

 بينهـــا لقـاء أو زواج، وقـد كانت العـادة المـارية عنـدهـم، أن يطلب الشـاب الفتـاة من أهلها، ثم يتعـاشران بدون اتصال زوجي، ويقيهان على ذلك

مدة من الــزمن من أجـل أن تعرف أخلاقه ويعرف
 يظهر التناقض والتعارض بين أعظم الأناجيل وأكثرها

شهرة ألا وهو إنجيل . . . ص (IAV) . أين الدليل، أين الاثبات لمذه العادة، تلك عادة لم
 أليس من الــــير أن تطوى هذه الــ الــرواية ولا تروى

ج- وفي ص/ V\&
الأختـين، وأن هذا لم يكن في شريعتهم معرماً . ثم نسخ في شريعة التوراة كا هو المال في الشريعة
الإسلامية .

(وقد قال بعض أهل التوراة) اهـ . فنتله مرضاً
النظرات ص 11 ـ 1 ا 1 .
، د
،

وهود، وصالح، وإسحاق، وغيرهم .

فأين التزام الدليل .
النظراتص / IV ـ O O

هـ - وفي ص/ ع \& ا ذكر أثر ابن عباس - رضـي الله عنهـا


بالبيت العتيق أربعين يوماً .


يحذف تعقب ابن كثير له؟
النظرات ص//r - - ع .
و - وفي ص / ا ا ذكر أن آدم عليه السلام من الرسل،
وفي ص/ /rol / ذكر أنه نبي وليس رسولاً .
وهذا تناقض، النظرات ص/ /هرا



الدليل؟ إنه تناقض مع عدم الدليل .
7 - في رسالته (الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح) . ذكر ما يحتج به على صلاة عشرين ركعة في التراويح، ومنها

قوله في ص / جه ما نصه :
(جـ: واحتجوا كذلك بـا روي عن الحسن، أن عمر رضي
 عشرين ركعة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كان
(1) انظر: الرد على الصابوني فيا أسماه: الهدي النبوي الصحيح، بقلم عمد العجمي

العشر الأواخر من رمضان، تخلف أبي" فصلى في بيته، فكانوا يقولون أبق أبيّي) اهـ ــ
وعلق في حاشيته بقوله :
(المغني Y / Y ا لابن قدامة الحنبلي، وذكر أنه رواه أبو داود)
انتهى بنصه .
وإليك ما في (المغني (I TV/r) :
(وقـد روى الحسن أن عمر جمع الناس على أبيّ بن كعب فكان يصلي هم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا إلا في النصف

ومن المقابلة بين النصين نجد أن أن ما ذكره ابن قدامة من من مر رواية الحسن عن عمر رضـي الله عنه هو بلفظ (عشرين ليلة) . والكاتب حرفها بلفظ (عشرين ركعة) لتدل على المراد، وإلا لم يكن في الرواية دلالة على العشرين فهذا تحريف ظاهر الم
 الذي ذكره ابن قدامة في (المغني) (عشرين ليلة) وهذا الألثر مرسل ظاهر الإِرسال ؛ لأن الحسن البـي


للحسن - رحمه الله ـ الرواية عن عمر ـ رضـي رضي الله عنه؟
 الأنصاري المطبوعة في صلاة التراويح عشرين ركعة، لعلم كيف تقام الأدلة بأقلام الأمناء .

## تنبيهان

الأول: في هذه الرسالة (الهدي النبوي) أرضى عاطفته بعبارات تجديع من السخرية، والسخف، وبذيء اللفظ، وخفيفه نا لا يكون إلا من خفيف .

التنبيه الثاني : تحريفه هذا تحدوه عصبية مذهبية ، وكم للمتعصبــة من مواقف يؤذون بها أنفسهمم، ويزرون بها، ويفتضحتون بها ومن الأمثلة على هذا تنبيهات في حواشي العـي العامة المعلمي - رممه

 ح Y Y Y
(حدثني أبي، قال: سمعت محمل بن كثير العبدي، يقول:
 بغير هذا، قال من هو، قال : أبو حنيفة، قال : أحلتني على غير مليء) اهـ
قال المعلمي - رمهه الله تعالى ـ تعليقاً على قوله (أحلتني على غير ميء) : (هكذا في الأصلين، ولكن بعض المطالعين في (ك) حاول الـتغيير فطمس على الكلمتـــين، وكتب (عــلى مليء)، والأصل يلوح من تحت الطمس، وقد حكاها الخطّ الميب في : تاريخ بغداد

وأبو حنيفة : النعمان بن ثابت إمام مَليء وَمَليءَ عِلْمًا - رحمه الثه
 وإذا أردت الأمثلة على ذلك محر الك لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) فقد ذكر من خيانـو الانـاته في النقل

أمثلة مهمة منها :
أن عبدالصمد بن المُعَّال قال في أخيه مدحاً له :
أطاع الفريضة والسنة . . . . . . . . . . . . البيت الخ الخ ل
فقــال هذا الأفاك (الككوثري) : (أضاع الفريضة والـون السنة) البيت ليقلبه قدحاً هواه وتعصبه .
 (وضــاع ذالك العبـد) هكذا عند من ترجمه، فاهتبل (الكوثري)





 وني كتـاب (رد الكـوثري على الكوثري) لأمد بن الصـديق ألغهاري، أمثلة كثيرة، وشهد شاهد من من أهلها في جوانـانب من الاعتقاد .
وهذه سلسلة الفساد ووسيلة الإِفساد للعلوم ولاسييا الشرعيات،
 من وقت إلى آخر.
 في زياداته على مسند أمير المؤمنين عمر بن عبدالمزيز تعالى ـ للباغندي :

حيث ذكر نقلًا عن القاضـي البيضاوي في في جواز على القبـور استـظهاراً للأزواح والبركة، وذلك ولك بواسط
 تعقبه، فأسقط هذا التلميذُ التعقيب، فأين الأمانة؟ احذرهـم أن

يفتنوك .
ومن مواطن الاستغفـال، والتـلاعب بعقول القراء، ما يراه الناظر من عمل محقق كتاب اللكنوي ـ رحمه الله تعالى ـ : (سباحة الفِكِر في الجمهر بالذكر)، إذ جاء فيه ص V ما ما نصه : (ومن توابـع الـذكـر القلبي : الـذكر النفسي، وهو أن يحصل بصعود
 حسن موجب لحصول التشبه بالمائكة . . . ) اهـ .
فإن معقق الكتاب لم يعلق حرفاً واحداً بإنكار السلف (للذكر المر

 بعـد لفظ (هو)؛ ليظهر مراد المؤلف من الذكر النفسي بالضهمير
 ولو أراد بقوله (هو) الذكر بلا إله إلا الله، ،لكان مراداداً بقوله (أو نحو ذلك) نحو النحو، وهذا لغو من القول ولأن من أجاز الذكر النفسي بصعود النفس وهبوطه قال بالذكر بالضمير (هو) من باب

أولى، ومن قال بها قال بالذكر بالاسم المفرد كلفظ البلالة (الله ،
 فالله المستعان .

ومن غريب ما رأيت ما عمله عحقان معاصران للرسالة الة الفقهية
 (غرر المقالة ص /VT) طبع دار الغرب الإِسلامي، إذ جاء فيها من واجب الاعتقاد ما نصه:
 الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو وي في كل مكان المان . بعلمه خلق الإنسان، ويعلم ما توسوس به نفسه . . . . ) اهـ ــ .
 مخض، فإن الجلار والمجرور (بعلمه) متعلق بجا قبله، وصواب

السياق :
(وهو في كل مكان بعلمه . خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به
نفسه) اهـ
وعلى هذا كل طبعات الرسالة التي بين أيدينا، وهذا ما يناسب



الأخيرة) والل أعلم .

ويـالجملة فاحتجـاج محمـد الصابوني المذكور بهذا الأثر أثر
 للفظه . أما ورود هذا الأثر بهذا اللفظ في مراجع أخرى فهذا عحل بحث.

ثاثياً : مسه عقيدة التوحيد بـا ينابذها :
إن أعظم خطر في الكتب الثلاثة (الصفوة، والمختصرين) هو




 ابن جرير وابن كثير يجريان التقرير لآيات الأسلماء والصفات على


والمتعين أن المْخْتَصِرَ لا يخالف ما قرره صاحب الأِ الأصل، بل
 (الصفوة) نسف لمذهب السلف فلا حول ولا قوة إلا باللّ العزيز الـاكيم
وعليه: فإننا نقول وننبه، وننشر، ونعلن، أن هذا هذا الاختصرار


 -
 فهي اللفظ المستعمل فيرا وضع لها .


والجلادة المأثورة، للا تراه من التأويل والتحريف، ولذا فإن إن نسبتها



 وفي البحث بعده هي أدلة عينية على ذلك فليتنبه . ولا نعرف على مدى التاريخ من احترف التلبيس فسطى على
 الاختصار عوامل التحريف والتبديل قبل هذا العمل الـو الذي أثار

الرهج وآذى المهج
ونحن نناصحه، والمنازعة له في السوأة التي لا تغتغر وهي نسبة هذا التحريف (التأويل الخلفي) إل ابن جرير وابن كثير تقولا


السلف، وإلى نهاذج في هذا:

مثُلًا ما بعوضة فـا فوقها يُ الأية .
صفوة التفاسير: Y/ \&
وفي كشفها تنبيهات ص / ا / 1 /

صفوة التغانسـر: 1 / وس وفي كشفها : تنبيهات صو Vr V V

جـ - تحريفه لمعنى استواء الله تعالى وعلوه على خلقه سبحانه . في
آيات من كتابه الكريم


د - تحريفـه لمعنى صفة السمع في قول الله تعالى : الهد سمع
اللهو الآية .
الصفوة: r/هrس.
وفي كشفها: تعقيبات ص / \& Y .


الصفوة:

صم/110، 119.

و- تحريفه لمعنى صفة التعجب اله سبحانه وتعالى في قوله تعالى :

الصفوة:

 في نظائر فا من الآيات المثبتة صفة الكالام لله سبحانه
الصفوة:

.111

ح - تحريفه لتفسير قول اللّ تعالى : إمإن تكفر وا فإن الش غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكمج الآية الصفوة: سا/
وفي كشفها : تعقيبات ص/ ا^1 .
ط - هضمه لتوحيد الألوهية . في جملة تفسيرات خَلْفية، فيحذف كلمـة (تـوحيد العبـودية) ويبـدلاها بلفظ (توحيد الربوبية) ويقول في موضع آخر: لا معبود إلا الله . وصوابه (لا معبود
 في تقسيم التوحيد الاستقرائي بدلالة الكتاب والسنة - إلى

ثالائة أقسام
ا ـ توحيد الربوبية .
. ت Y
وإن شئت فقـل في الحـبر (حقّ) بدون البـاء كا فـا في (قـرة عيون الموحدين


 الوجهين حر رتها في مباحت الاعتقاد فتأمل . واله أعلم . هذا التتسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف : أشار إليه ابن منده،
 وقرره الزبيدي في „تاج العروس، وشيخنا التُنقيطي في پأضواء البيانه في


 من أنواع الاستقراء، وهذه إشارة كما قيدته في الاعتقاد، يسر الهة طبعها آمين.
-
r ـ ت توحيد الأسم|ء والصفات.
وانظر:
،VV ، YY ، $9 / Y$ ، الص

وفي كشفها: تعقيبات ص/ \&

$$
\text { . Y1 ، } 19610
$$

ي - والكاتب مرجىء يؤخر الأعمال عن مسمى الإِيهان ويقصره
على التصديق

.r70 ،ry/r ، or.

ثالثاً : أمثلة لِهالاته في السنة النبوية :

أما في هذا الميدان فقد أبان غاية البيان في سلسلة يتبع بعضها
 فششا> في (ختحر تغسير ابن كثيم) : 1- عزا أحاديث ولا يصح العزو كله أو أو بعضه.
 بعض السنن .
r - وأوهم في العزو إلى البخاري فأطلق وهو خارج الصحيح • ونسب الحـكم على حديث إلى غير قائله .
؛ - والتـزم أن لا يذكـر إلا حديثـاً صحيحــاً فذكـر المـراسيل

والضعـاف والواهيات ولم يبين. أما في (غتصر تغسير ابن جرير) فقد أراح نفسه من هذا الالتزام فلم ينوه عنه في المقدمة .

0 - ولم يفقه مسلك ابن كثير - رحمه الله تعالى - في سياقه المرويات على نوعين كا في ص/هـ من الجزء الرابع السلسلة. الصحيحة

## ونجد الأمثلة لهذا موثقة في:

1 - مقدمة الجزء الرابع من (السلسلة الصححيحة ص /هـ -
.
.
 في (صفوة التفاسير $r$ / / 1 ( ومنها : وقوله عليه السلام : الحـجر الأسود يمين الله في
 والضصعف الشـديد كا فـا في فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمـية

 - وoV/1
 عنهـا، وأنه لا يحتاج إلى تأويل؛ لأن المنشبه ليس هو المشبـه به بل هو غيره ففي نفس الـــديث بيان أن

مستلم الحجر ليس مصافحاً لله تعالى وأنه ليس هو
 في (زاد المعاد) في مباحث بيعة الرضوان، ون وني (عدة

وفيها أيضاً ص / (001/10) من السياق لقصـة ثعلبة بن حاطب على سبيل الجزم بصحتها . والمحققون من أهل العلم على بطلانها، وقـد أفردت في إبطالها والذب عن عرض الصحابي ثعلبة ـ رضـي الله عنه ـ مؤلفات، والله أعلم.
وفيها أيضـاً ص/ 0 7 وفي تعقبـات الشيخ صالح
「 ليلة المعراج في السموات العلى رؤية بصرية وفم أدلة من السنة النبوية) اهـ.
وأهل الاستقراء من عللاء أهل السنة قرروا نفي وجود - حديث ثابت من السنة يدل على رؤية النبي ربـه بعينـه ليلة المعراج، وكانـا في حديث أم المئه المؤمنين عائشة - رضـي الله عنها - وغيره ـ ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ـ أبحاث أ محررة في هذا منها ما ما في (بجموع الفتاوى 7 / 9 • 0) والله أعلم.

الخاتمة :
وني الحِتام أقول: يتعين على كل مسلم، أن يتقي الله سبحانه


 المذهلة، وهي سويعة التساؤل عنه قبل دفنه، وعن إلمن شيوع إلما انقضاء أجله، وإصغاء الآذان إلى الجوابِ، لو لم يكن إلا ذلك

لكان كافياً.
وأذكر موقفاً رهيباً لمستلم أستاذية العالم الإسلامي في في عصره في التفسـير بل في جل العلوم، الشيخ محمــد الأمين الشنقيطير
 حرسهـا اللّ تعـالى، كم ذرفت لموته العيون، وانطلقت الـلـي الألسن بالدعاء له، والثناء عليه في علمه وورعه وتقواه، وتقاله من الـين الدنيانيا،

 الله رجمة واسعة آمين.
ومـوقفاً من قبل للعالم المتفنن المتقن الشُيخ أهمد عحمد شاكر


 وآخر، نبأ من يجري الله على يديه إتمام هذين الكتابين البليلين
(عــلى المـادة) (بصـيرة العـالم المتفنن، وأمـانـة المفسر، ونفس المحدث، وفقه النفس . . . ) ولكن : وكم حسرات في بطون المقابر.

 لرسل اللة عليهم الصالاة والسلام . فيا أيها المسلم : انظر وقارن، لتعلم الفوارق، حتى يكون لك من ون
 ثم استقم . والهّ تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وآله وسلم .

## (مع الكاتب في جولته الأخيرة)

قرأ هذا „(التحذير)| مطبوعاً على (الراقمة)، عدد من العللم)ء منهم
أصحاب الفضيلة :
ـ الشيخ / عبدالرزاق عفيفي ـ ـ الشيخ / صالح الحصين . المبين ـ الشيخ / عبدالمحسن العباد . ـ الشيخ / صـالح الفوزان . فرأوا منــاسبـة طبعـه ونشره مساهمة في الدفاع عن كتاب اللّ تعالى . . لكني توقفت عن ذلك اكتغاءً بها طبع من الردود الموقظة، ، وأن أهل العلم على بينة من الأمر.

وكم تمنيت لو أن الكــاتب طوى بســاط القيل وتـرك النزاع

 مرقـومه: (كشُف الافتراءات في رسالة التنبيهات) فلا يسع إلاً البيان، دفاعاً عن كتاب الله تعالى وصيانة لدينه عن الشبهات، إذ الذّبّ عن ذلك، وعن العلم وحملته من أهم المههات . ومن المن وراء ذلك المساهمة في صد الهجمات الشرسة ضد عقيدة السلف .

لهذا فقـد جرت طبـاعة هذا (التحذير) يتلوه هذا (التذييل") بعبارات غتصرة على سبيل الإششارة والتنبيه عسى أن تكون لمن شاء الله تعالى من عباده نافعة فأقول :

انفرد هذا الكاتب بمغيق لا يعرفه إلا هو، فترجل ، واستل من كنانته سهمين لم يسدد الله رميته فيهـا :

 التحامق، والضغن، ، وضمـل الـيق العطن، تفرز مولوداً غخدجاً يجني معتملها : شقوة بعد أخرى .
وَأَمَّا الآخـر : فقــد




 قال : أفرح إذا أصاب خصمي، ، وأحزن إذا أخطنأ، وأحفظ

 (Y / / / )، وسترى أنه لاحظ لمذا الكاتب في واحدة من هذه (الـن

ويكي عن نفسه أنه من (العلم)ء كل هذا المسير في هذا المهيع المظلم ليكفكف عن نفسه، ، وهو في حال من الانفعال

 مكاره صافحها بِلمه الأليف، وَمِدَادِ طَيَّاش

فَيَاله كيف تُجْعَلُ الشرائع ذارئع للانتقام، وتقام ضِرائرٍ من الباطل والااثام، لكنها سنة ماضية لمن يحمل عقلِّلٍ عبداً

 والقحم : الأمور العظام، فكيف إذا كانت الخصومة في غير حق . ؟

ومنهـا: كتيبـه هذا، الـذي نفخهه بنقول مطولة. ونزاع العللماء له ليس في خطأ وصواب لكنه في التأسيس والأصول : الأمانة العلمية؟؟ ملى علمه بالتفسير؟؟ خلفيته في الاعتقاد؟؟

ولعله قد تجلت للبصير الدلائل على هذا في (التحذير)

 ما عنده، والعبرة بكـال النهاية . وقد بَدَا من حقه أله أن يسمى (رد الصابوني على, الصابوني) وكنت رتبت ونـت تعقبه والرد عليه ،
 يشتغـل بالـرد عليه، لأن مدار القول (الصدق، ولـو والعدل) وسترى ملى ضعفها في (كشف الافتراءات . . ) . . أعاذنا الله بميعاً من مرض الشهوة والشبهة آمين . وإلى تجلية الحقائق الآتية:

أولاً : اتخذ من كتابه هذا: وعاء لبخس الناس أشياءهمه، ونهش
 آخرين أحياناً، ثم جمع نفسه (فطمّ الوادي على القرى) إذ وقع في (أهل جزيرة العرب) في في قاعدتها ونها، ومناليفها،
 ساللكٍ لِلادتهم في (الاعتقاد والقدوة) من أنه لاَه هَمَّ فُمُ إلا التضليل والتكفــير وطلب الشهـرة والسبـاب باسم


 منه يأتيك خبرها، هكذا موقفه حسيبه اللّ، ولكنز :
ما يضر البحر أمسى زاخراً أن رمى فيـه غلام بحجر ونعوذ بالله أن نسلك جادته هذه التي جبل عليها إذ المتقون يعلمون حقيقة الحال عن أهل هذه الجزيرة من فضلهم وسابقتهم في الإسلام من بزوغ الرسالة وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ـ إن شاء الله تعالى -

ويعرفون ما هم عليه من سلامة الاعتقاد والبصيرة في الـدين والدعوة إليه والذب عنه وأن ديارهم هي

 الشيطان قد أَيسَ أن يعبده المصلون في جزيرة العرب)

الحديث. والحمد الله رب العالمين. . وإلى نهاذج من
سقطاته :
فيقول عن بلديه ص/ / ا . :
(وهو مبتلى بمرض خطير، وهو التضليل والتكفير لعباد الله المؤمنين ـ أجارنا الله من هذا البالاء ـ فهو لا يتور ع ألا يككم بالابتـداع والضــالال أو بالكفر على أفضل مسلم وخكأ يسير. . ) اهـ . وذكر ص / Y^ _ Y أن بلديه ينسب علماء السلف إلى الزيخ والضالال ول . . . وقـال/ اس: (وبــذلـك يظهر خطأ المتطفلين على العلم

الذين يرمون خيرة الصحابة بالزيخ والضالال) اهـ .

 عليه بالكفـر وهل يستطيع عاقل أن يقول إن فُلْاَناً هو أفضل المسلمين المعاصرين؟؟ !
وقد تتبعت رسالة التنبيهات فلم أجد وصفه الصابوني بالكفر والضالال؟؟ بله أن يصف عالماً أو صحابياً بذلك، وانظر كيف يتمنى المسلم هذا العذاب لمسلم فقال ص / 70.
(أم أن زينر لا يُصَدِّق حتى تنزل به مطلرق الحديد، من الملائكة الأشداء لتكفيره لبعض المسلمين بدون علم

ولا عقل ) اهـ . إلى آخر ما هنالك من التهجين والتشفي الذي يبذله بسخاء، ومن عانا شيئاً أتقنه .
 (فهو ليس بمصاول ولا بمقارع أمام فرسان الميدان، وله الا غرائب وعجائب في التصحيح والتضعيف يندى لما جبين الإِنسان . . ) اهـ .
وهذا عين التجاهل وغمط الناس أشياءهـم بغير حق . وارتسـام علمية الألبـاني في نفوس أهل العـلمر؛ ونـة ونصرته للسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عَدُوٌ جاهل ، والحكم ندعه للقراء فلا نطيل . ثانياً : والكاتب (مجتهد في الاعتقاد مقلد في الفروع) . . ذلك : أن النـاظـر في رسـالتـه هذه مع ما في (غتصراته) يراه مضطرباً في (الاعتقاد) بين مناهج عقدية ثلاثة : ـ ـ التأويل (التحريف) r ـ ـ التفويض (التجهيل) ب؟؟ (الـج r ـ دعوى (الاعتقاد السلفي) ؟؟؟
أُمَّا (التأويل) فكا (ألاعت أمثلته في „التحذير)، ، وهذا
 وأمًا „التفويضى" ففي رسالة (اكلية التربية بالرياضى" التي ساقها في "اكشفه) ص / 170 ـ 179 ـ وهي في جملتها رد

عليه مع ما فيها من أغلاط ـ جاء فيها ما نصه
: $17 V /$
(هـنا مع اعـترافنـا بأن الشيخ الصـابوني يتبنى عقيدة
 لست متبنياً لمذهب الأشــاعرة، وأنا دافعت عنهم لأنهم جمهور المفسرين والمحدثين، وهم خيرة علملم أمة محمد

 يعتبر ضاللًا، ولاسييا من أعلام الأمة المحمدية) اهـ . وهذه التعليقة في غاية من الاضطراب والفساد لأمور:

ا ـ نفى عن نفسه التمشعر؟!
Y Y أنه دافع عنهم لأنهم جمهور المفسرين والمحدثين وهم
خحية علل) أمة محمد r - وعليه : نفى عن نفسه الخيرية والدخول
 الأمة .
§ ـ وعليه أيضـاً: فإن خيرة عللماء الأمـة : هم الصحــابة
 رحمهم الله تعالى - وليس فيهم أشعري قط إذا إلها أن أبا الحسن الأشعـري، الــذي تنتسب إليه الأشعـرية في مذهبه الذي رجع عنه إنها جاء بعد انتهاء عصر أتباع التابعين . وإذا كان الصحابة رضـي الله عنهم فمن قفا
 الأشاعرة بـا وافقوا فيه السنة وجادة السلفـ
0 ـ قولـه : (إنهم غطئـون في التأويل) فلملذا يقع في هذا الخطأ ويدافع عنه وتقدمت لك أمثلته .


 كالاب) هما من مسالك الكالاميين المبتدعة . قال ابن عبدالبر المالكي م/ منة

 (وكـل متكلم هو من أهل الأهواء والبدع عند مالكـ

 ففرق بين المعاند والمكابر ومن ثوى عند عللـاء السلف وين وَغَرْفَ كتب السنة والأثر، وَبُعِّرِ فلم يبصر، وِيْ وبين من
 وهكذا . . ونعوذ بالله أن نكفر مسلًا .
( V وسكت عن مذهب الأشاعرة المفوضة، وقد أخذ به في

وهذه أشعرية في الاعتقاد جديدة، واجتهاد لم يسبق إليه في جمعه بين المذهبين (التحريف، والتجهيل) ويذكرنا هذا بتناقضات الطوفي الحنبلي :
أشعري حنبلي وكــنا رافضي هذه إحدى العبر 1 - ثم هذا المركب المزجي في (الاعتقاد) ينضّ إليه دعوى "السلفية").
ونقول له ابتداءً (دمعة من عوراء غنيمة باردة)، لكنها في الواقع : (تكبيرة من حارس) (1) ، إذ هي دعوى بار با
 السلف في (الاعتقاد والقدوة) يقرر الاعتقاد السليم، وينشره ويدعو إليه ويجرد نفسه في سبيله، لأن الاعتقاد لا يحتمل التعدد، وينفض راحته ويرفع قلمه عن نصرة الخلف في أي مذهب كلامي يناهض مذهب اللـن السلف (العقيدة الإِسـلامية الصافية من شوائب التحريف، والتضليل، والتجهيل . . . ).

فائدة : هذا مثل لمن يقول الشيء، أو يجري على لسانه من غير قصد لمعناه،



 علي، فقال ابن جرير (تكبيرة من حارس) انتهى من (السير للذهبي (rr./Ir

أَمَّا من يؤول آيات الصفات حيناً، ويفوض أحياناً،
 ويتلنذ بالوقيعة فيهمّ، ويُلب لهم النبز بسيء الألقاب من كل مكان، وإذا رأى الواحد منهم فكأننا دخل في عينـه جذع، وأما وع ألم إلمتدعة فيجالسهم ويمتدحهم
 في قصعات الموائد للمناسبات البدعية ، وقد فعل وفعل فلا والله لا تسلم له دعواه . وألسنة الملقلق شواهد المد الحق فمن ذا الذي يستطيع أن يغمز وجوهاً من علل) الآفاق في (الاعتقـاد السلفي) أمثال : الشيخ / عحمد بهجت البيطار الشـامي - رمــه الله تعـالى ـ والشيخ / طاهر

الجزائري ثم الشامي - رحمه الله تعالى -
 المخـاتلة، إذ حَلاّه بنقول عن ابن جرير، وابن كثير،
 غالباً أجنبية عن عين المراد وإن كانت دائرة في ذات

الموضوع
رابعاً : أتى بإلزامات سخيفة رداًعلى نفاة المجاز، ومن السوءات المات سياق تلكم العبارات والإلزامات الهزلية في جانب آيات



كان المعنى : (هن بنـطلونـات لكم وأنتم بنـطلونـات
 فيها ما هو أشد نكارة من هذا. والقول بالمجاز نافذة تطل على هوة سحيقــة لتــلاعب الخلفية في نصـورص الصفات وقد نفاه الأئمة الكبار ودرج على نفيه المحققون
 المرسلة) وسماه طاغوتاً، وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله تعالى ـ رسالة فائقة باسم (منع جواز المجاز في المنـرل للتعبد والإعجاز) . وعلى هذا استى استقرت قدم التحقيق، ونعوذ بالله من لوثة العجمة ومرض التأويل . خامساً : بنى رسالته على مواقف من التقول على آخرين بكا لم يقولوه، ومن حرف في كام ابن جرير، وابن كثير، فلا غرابـة في وقوع هذا النمط من التقول على آخرين ، وإلى أمثلةٍ له مع ما تقدم :
 الافـتراءات) أن الأستاذ/ عحمد جميل ضلر من ذكر

 النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا بيعض ما آتيتموهن إلا أن يأتـين بفـاحشــة مبينة) الآية . وصاهـا

 ولم يذكر أي لفظ جارح من تضليل أو غيهر . - \&7-

وعليه فأقول بكل ثبات : لقد افترى هذا الكاتب
 بالتضليل فلا وجود له البتة .
والكـاتب سَلَّم للشيخ / عحمد جميل بأنها قراءة شاذة

 تنبيهه، وأن يترك التجاهل عول عليه وتقويله ما لم يقله؟

 الـُ

 (كشف الافتراءات) ص / هr ـ ه ب بكاه بام متهافت لا

داعي لل(شتغال به، والمهم أنه قال صص / هب :

 التجليات الإِلهية وحذفت (منبع) لأقطع الطريق على
 محمد، وتكفير الناس . . ) اهـ. وفي هذا هفوات:

1 - ليس له الحت بتعديل كلام غيره، وهذا دليل مادي على اعترافه بالتصرف في كالام غيره فقد أعطى نفسه

Y - Y r (تضليل أمة محمد حخض . . حسيبه الله .

سادساً : أما في الموضوع فقد أبدى مطارحته للشيخِ محمد جميل زينو في ثلمان عشرة مسألة، وترك بعضا آلما أخر، وتعقب الشيخ سعـد ظلام في مواضع وترك أخرى، وتعقب الشيخ صالح الفوزان في اثنتي عشرة مسألة وتعقيبات الشيخ صالح الأخيرة التي طبعتها جامعة الإمام في نـي
 مقدمة التحخذير لم يعرج عليهم بشيء وهِ

 وهنا أكتفي بكشفه في مواضع ستة من رسالته من أول موضـع إلى آخـر السـادس منهـا، لأني أرى أنـه لا

 وطـالما أن قاعدة البحث وهـ وهي (الأمانة العلمية) فيها
 والإِيقاظ. . وقد تم التنبيه على موضعين وإلى ذكر أربعة

أن نعلم أولاً أن في تفسير قول الله تعالى : الهِ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أله قولين لعلماء السلف : أحدهما:

أن الكشف عن ساق بمعنى المول والشدة، كا تقول العرب :

$$
-\varepsilon 9 \text { - }
$$

شالت الحرب عن ساقٍ، أي عن هول وشدة . وعلى هذا فالآية ليست من آيات الصفاًت

الثاني :
أن الآية فيها إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى، كا كا فـا في حديث أبي سعيد الخــدري رضـي الله عنـه، وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة النبوية، فعن أبي سعيد الخديري رضي رضي الهل عنه، أن رسول الل
 عليه البخاري في كتاب التفسير من (صحيحه
 الطويل الذي أسنده البخاري رمهه اللّ تعالى في (كتاب التوحيد الوحيد من صحيحه، وترجه بقوله :
(باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) فساقه بطوله عن أبي سعيد الحلدري عن النبي البجـار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة مرة فيقول: أنا


 فالمديثان صريحان في إثبات صفة (الساق) لله سبحانه وتعالى
 بينكم وبينه آية تعرفونه| الحديث هذا هـا صريح في إرادة الصفة في

قوطم في الحديث (فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له . . . ) الحديث.
أُمَّا (الساق) في الآية، ففيه القولان عن الصـلا عنهم على ما تقدم ، وإذا حصل الخالاف فإلي الدليل، وقد علم علمت أن الـدليل قائم من السنـة على إثبـات هذه الصفة لله سبـا وتعـالى، وكــا ترجمـه البخـاري على الآية في كتاب التفسير من (صحيحه) وهذا هو الموضع الوحيد الذئي اختلف فيه الصن الصحابة
رضـي الله عنهم هل هو من الصفات أَوْ لَّا .

كا قال ابن القيم رحمـه الله تعـالى بعـد سياق هذه الآية في

والصحابة متنازعون في تفسير الآية، هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن سا ساقه ، ولا يكفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيلا يذكر أنه من الصفات أم ألا لا في غير هذا الموضع وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك ألك صفن الـن الله

 من ظاهر القرآن وإنها أثبتوه بحديث أبي سعيد الحندري المتفق على صحتـه، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه : (فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً) . ومن حمل الآية على ذلك قال قو قوله ت تعالى : إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجودي)
 وتنكـــيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة، ،

جلت عظمتها وتعالى شأنها، أن يكون ها نظير أو مشيل، أو شبيه
 ذلـك أن يقـال كشفت الشدة عن القوم لا كشفـ عنها كـا قال


رحناهم وكثشننا ما بهم من ضر كا فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه، ، وأيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد ولاتزال إلا بدخول الجنة وهنالك لا يدعون إلى السجود وإنها يدعون إليه أشد ما كانت الشدة) . . انتهى . هذه خالاصة ما قيل في هذه الآية الكريمة من تفسير، لكن هذا الكـــاتب آذى نفســـه في مختصراتـــه ، وفي دفعـــهـ (كشف الا

الافتراءآت ص Y ا ـ ا 1 ـ لَــَّـا ذكـر تفسـير الآية على القـول الأول، قال : إن من

 وذكـر أنه يلزم على هذا الـلــم بالبدعة والضالـالة على من

 آخر ألفاظ نثرها من بضاعته .
 أشار إليه بشيء من ذلك، فصار بفعله يستحق الوصف بمن (يخلق ما يقول) .

Y ـ Y ذ تفسير الآية بالقول الأول عن ابن عباس وغيره من الصحابة
 من حديث الشفاعة المذكور وفيه (يكشف ربنا عن ساقه) الحديث.
فللم|ذا يكتم ذكر الطبري له؟ .


وأنا على استعداد لدفع عشرة آلاف مكافأة لمن يثبت لي أثراً واحداً في تفسير الطبري أنها (ساق الله) . . انتهى .
 ربنا عن سـاق . •) الذي حذفه بتهامه من (غختصر تفسير ابن جرير)، وحذف صدره (يكشف ربنا عن ساقه) في (صفوة
 ـ ـ والــديث في (تفسـير ابن جرير Y
(تغسير ابن كثير ؟ / • \& سطر Y^ .

ع ـ ثم عقـد ص / Y Y - Y
الأول في الآية، وما جاء فيه قوله :
(أما الكفار فلا يرون شيئاً من الله عز وجل، لا ولا ساقاً، ولا يداً، ولا وجهاً، لأن الله خص ذلك النعيم بأهل الجلنة . . . )

ففي هذا السياق من كلامه أثبثت صفة (الساق) لله سبحانه وتعالى فإذا كان لا يرى أن الآية من آيات الصفات ويحذف
 وجل، وعقيدة المسلمين أنهم لا يصفون الله إلا بحا وصف به تفسه سبحانه أو وصفه به رسوله وعَ

ومنها:
أنه في (الصفوة F / 70 ) عند قوله تعالى : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديجُ قال :
 خلقته بذاتي من غير واسطة أب وأم) اهـ اهـ
 فقال في (كشف الافتراءآت ص / ا ع ع ع ) : (وأنا أعترف بأن العبارة كانت تحتاج إلى زيادة توضيح بأن يقال : (لمن خلقته بذاتي بيديّ من غير واسطة القي أب عدلت العبارة في الطبعة الأخيرة من (الصفوة) . انتهى .

وفي هذا هفوات:
1 ـ تأويله وتحريفه لصفـة اليدين لله سبحانه وتعالى . . Y للاذا لم يكتف بعبارة ابن جرير، إذ أتى بلفظ الآية (بيدي) إثباتاً لصفة اليدين لله سبحانه على الوجه اللائق بججالله وعظمته .
r ـ عجيب جداً: أن يذكر في صلب الكتاب، رأي الزغشري المعتز لي في تفسير (اليدين) بالقدرة، وفي الحـاشية يشير الى

 أما أن يثبت الكدر في الأصل بتحريف معنى الآية بالقدرة فالِ؟
§ - وهذا التعديل الذي أتى به (بذاتي بيدي) فيه أمور ثلاثة
مهمة :
أ ـ أنه إصرار على التحريف لمعنى اليدين في الآية . ب - في إطلاق (الذات) على الله سبحانه، والحالة الحـه هذه : نزاع وهل يعلم ما لدى الأشاعرة في هذا، ولا ولا أطيل
 كتاب (معجم المناهي اللفظية) وهو مطبوع ولله الحمد
ج - البـلاغـة كا قال شيخ الإِسالام ابن تيمية رمه الله
تعالى في (منهاج السنة النبوية 1 / ؟0) :


المعاني بأتم ما يكون من البيان . . . . ) انتهى . إلما

 قصور البلاغغة . ومــا ألـطف ما قالـلـه السكـاكي في (مفتـاح العلوم

ص / • • م) مشـيراً إلى شرط البـلاغــة في فني المعاني والبيان للمفسر:
(الـويل كل الـويل لمن تعـاطى التفسير، وهو فيها
راجل) . . انتهى .
ومنها :

 فرد عليه الكاتب ص / 1 § ـ 9 § من (كشف الا
 كل مسألة خلافية يلتزم مذهب البممهور لأنه الأقوى، وأن الون ابن
 ولما ساق صاحب التنبيهات ستة أدلة من كتاب الهّ تعالى على على نبوة الخضر قال هذا الكـاتب ص/ ا؟ : : (واستدل بأدلة غريبة فيها

سذاجة وبلاهة) اهـ .
في رده عظائم :
الأولى : أنــه نسـب الـــــول بأن الخضر ولئ وليس بنبي إلى الأكثرِين وهذا خلاف التحقيق، فإن في حال الخضر
أقوالاً ثثلاثة :

1 ـ أنــه ملك من الملائكة، وهذا قول مهجور، قال عنه

 جداً) .
| ـ أنـه ولي، وعلى هذا عامة الصوفية، قال الحافظ ابن
 (وذهب إلى آنـه كان ولياً جاعة من النـيا الصوفية، وقال به أبو يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة، وأبو بكر بن الأنبانـي
 يصـل بعضها إلى الكفر كا نبه عليه بمع من العلماء



 المحيط (IEV/T) وحكــاه الــرازي في (تفسيره) وعنه الشنقيطي في (أضواء البيان
 والآلوسي في (روح المعاني 19/10) بل قال الثعلبي :


 والحافظ ابن حجر في ( الزهر النضر ص/ (7V) وقال :
 من الـزنــدقة، اعتقاد كون الخضر نبياً، لأن الزنادقة الـنـة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي كها قال قائلهم :

مقام النبوة في بـرزن أمّا هذا الكاتب : فقد قال إن القول بأن الخضر ولي هو قول (الأكثرين)، وعزا حكايته إلى ابن تيمية، وابن كتـير والسيوطي . وفي هذا من التـخـونـون والتغــالط في

النقل ما ستراه :

 أفــاد أن الخضر ولي، وأن هذا قول الألوا الأكثـرين، وأنه مازال حياً . وهذه الفتوى لم نر من نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله تعالى ـ قبل الشيخ ابن قاسم - رحمه

 أن الشيخ ابن قاسم رممـه الله لا يعلق على الفـلـ الفتاوى بمثل ذلك، فلولا أنه في شك من هـه الـه الفتوى لما علق عليها لأنها تخالف سائر فتاويه وأقواله في الخضر هير، وما وما

 ثم إذا سلمنا أن هذه الفتوى لابن تيمية، ألا يلزم العـالم المحقق أن يقف على جميع كلامــه انمه هل له في الم المسألة رأيان، أم ماذا؟ وأما الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى ـ فقال في (تفسيره : ( $99 / \mathrm{r}$
(وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياً بل كان ولياً) اهـ . ولم يقل : وذهب الأكثرون فتنبه؟
 (ك) صرح الحافظ ابن كثير بأن هذا قول الأكثرين - ثم ذكره) اهـ

## وهذا تغالط عليه فسقط التحجج به .

وأمـا السيوطي - رمــه الله تعـالى ـ فقـال فـلـ في (تفسير الجـلالين: نبوة في قول، وولاية في آخر، وعليه أكثر العلم) اهـ اهـ
والسيوطي - رحمه الله تعالى - في كلامه إجمال مانع من فهم المـراد بالعللماء هل هم علماء الصـوفية فنعمى، أو

العللماء المحققون فلا؟
فالحـال كها ترى :

ابن كثير لم يعزه للجمهور (الأكثرين)، والسيوطي ناقل
 الأخــرى، وأصـولـه السنية التي درج عليهـا، فهـنـه
 إليه قبل ولا حكاية مضمونها عنه من معتبر. فكل هذ لـا سياقات من متشابه القول، وضعف التحقيق، لدى هذا الكاتب فنعوذ بالله من الهوى.
 أي في حياة الخضر ـ حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهيرهم، جاء

ذكـره في بعض الأحـاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها أحاديث التعزية وإسناده ضعيف) انتهى
 المقطع النفيس من كلام ابن كثير، وهو تحقيق بالغ من حافظ

بارع
هذا مع أن الكالام الذي عزاه إلى ابن كثير ص / بسياق ابن كثير؟ والله المستعان .

الثانية : أن الكاتب قال في (كشف الافتراءآت ص / \& § ) :

 الجمههور، لأن يد الله مع الجلحاعة، ولا تجتمع أمة محمد
 يكون ما ذهب إليه الأكثرون هو الأصح والأرجح ، مع
 هذا كلام متـدافع يضرب بعضه بعضاً، فمذهب
 الأقوال، إذ الحت واحد لا يتعدد، وليس أخلذ الجمهور
 الأصــوليين وفي كتب (الاجتهـاد والتقليد) و (آداب




وفي خصوص هذه المسألة يقال :
إذا كان المعيار في الترجيح هو: (جهرة القائلين)، ،
 لمذهب الممهور من أن الخضر عليه السلام نبي وليس ولياً، وأنه لا تسلم نسبة القول بولايته، إلى الجمهور وإن سلم ذلك فبأي الجمهرتين تأخذ؟
نعم لم يبق إلا التعويل على التقعيد السليم من أن أقــوال العلن) (يحتــج لها بالـدليل لا يحتـج بها على
 الضئيل، المبني على التغالط، وترويج رواسب التقليد، وإشاعة الشذوذ .

الثالثة : أنه قرر القول بحياة الخضر عليه اللهالام وعزاه إلى شيخ
 تنكب بمرة ما ينقض عليه قوله التحقيق عمداً أو جهلًا ، وكالاهما وارد :

 الخضر عليه السلام غير حي، وأنه قد مات كغيره من البشـر . وهذا هو ما ذكره في (الفتاوى / قال :
(والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت . . ) اهـ. . ثم ساق الأدلة بجلاء، وانظر: الفتاوى ع/ \&

الزيارة لهص
 والقول بوفاته وأنه لم يدرك بعثة النبي محمد الم

 طاهر العبادي، وأبو يعلى القاضـي، وأبين المنا الفضل ابن


وابن حجر العسقالاني، وغيرهم .
وقال ابن القيم في (المنار المنيف ص/ وحر /TV) :



 والله سبحانه يقول : وهوما جعلنا لبشر من قبلك المنلد أفإن مت فهم

الحالدون)

 متفق عليه يبقى بعد هذا السؤال المهم الذي لا لا يستطيع الانفي الانصهال عنـه إلا بطا يخدش حاله : لماذا لم يسق كالام شيخ الإلا لإسلام وهو أمامه في (الفتاوى وفهرسها : تنبيـه : في ص/ /r /
 على وجه الأرض)اهـ .

والملاحظ أن السياق في (الفتاوى) ليس فيه لفظ (ليس")، وإن كان السياق يقتضيه، ومعلوم أن النقل ينزل منزلة الرواية فلا يجوز لنـاقل تعديل ولا تصحيح إلا بعد الإشارة إليه وهذا معلوم في آداب التأليف، فكان الواجب ذكر النص بحرووفه ثم الإشارة بعد ذلك إلى تصحيحه لكنه الاستمراء للتغيير والتبديل ورحم الله شيخنا عحمد الأمين الشنقيطي إذ في (أضواء البيان) ذكر نقلا فيه تطبيع ثم صححه بالحاشية، ولكن : لا تعرضن بذكـر (اذا مـع ذكـر ذاهِ ليس الـصــحــــــح إذا مشــى كالمــقــعـــد

وغير خاف أصل البيت، والله المستعان.

قوله عن الأستاذ محمد جميل زينو، ص / ا § : (استدل بأدلة غريبة فيها سذاجة وبلاهة) اهـ ــ
الأدلـة التي ساقهـا هي من كتاب الله تعالى ـ وما فيها دليل إلا وقد استــدل به عالم من قبـل، مــل الـــافظ ابن حجر في (الإصابة) و ( الزهر النضر)، والآلوسي في (روح المعاني) ومن قبلهم ابن كثير في
 بالسذاجة والبلاهة؟؟

ثم إن هذا الكــاتب أبـدى استغفـالًا للقراء، فناقش الأدلة التي يذكرها العلماء من باب تعاضد الأدلة، وترك مناقشة الأدلة الأخرى ـي الألئ التي ساقها صاحب التنبيهات ـ وهي العمدة للقائلين بنبوته، واقتصر

(أضواء البيان \%/
وهذا الصنيع من التلبيس في المناقشة، وما تركها إلا لأنه لا يمكن
الانفصال عنها بجواب مقنع
تنبيه مهم :
وإذا اتضح لك مما تقدم أن الكاتب جال بغير حق فيلا يلي :
1 ـ نسب القول بولاية الخضر إلى الأكثرين ولا تصح .

r وهو قول شاذ موهن النسبة، وأخفى ما قاله شيخ الإِسلام

من أن الخضر قد مات وهو الذي تناقله الناس عنه . ع - وأنه يعتمد الاحتجاج بقول المجمهور لا الاحتجالج بالدليل . 0 ـ أنه تجاهل على الشيخ محمد بميل، وتجاهله عليه ينسحب على من سبقه من العللـاء . 7 - أنه ناقش أدلة نبوة الـلضر عليه السلام التي تذكر للاعتضهاد


ذكر الجميح •
غ V بولاية الخضر.عليه الســام : الأكثـرونّ، وهـونو إنــا قال:
(وذهب كثيرون . . . ) .
1 - خالف أدب الملاف بذكره مع من قال به، وما يستدل به


يسوق المسألة لقول اختمر عنـــده ليؤيده، وهذه طريقة من لا يفلح بالصواب
إذا اتضح ذلكِ، فاعلم أن القول بولاية الخضر، والقول الـول بأنه
 والدعاوى الكاذبة، والتلبيس على العامة بل وعلى الخاصة ما

 السـلام واستلهمه كذا وكذا . . والقول بولا بلايته وحياته أبد
 وباطن، وأن علملاء الباطن ينكرون على علماء الظاهر، ولا
 من النبي، والـدعوى الواسعة للقاء الخضر والأخذ عنه، فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب المننفي ، وآخر رآه


 ليحكم بها آخر الزمان؟
ويظهـر أن أول من فتح باب الفتنة في نسج الحرافات والضــلالات حول الخضر - عليه الســلام - وولايتـه هو الـو الـحكيم (1) الترمذي ، م : نحوسنة . الولاية
 حافلة.

$$
\text { - } 70 \text { - }
$$

ورحم الله الحافظ ابن حجر إذ قال: في ( الزهر النضر
صص/TV)
(كــان بعض أكـابـر العلماء يقول: أول عقدة تحـل من الـزنـدقة، اعتقاد كون الخضر نبياً، لأن الزنادقة يتذر الـنـرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي . . . . ) اهـ. وهــذا فقـد اعتنى حماة الديانة بكشف هوئلاء الماء المتصوفة

 الـ ا
 r

ومنها:
أنه في (الصفوة أني لم أخنه بالغيب| تفسيره من قول يوسف عليه السلام

 تيمية، وتلميذاه: ابن القيم، وابن كثير، وقره سيد قطب رحم الله الجميع

 في ذلك.

ومـن نظر في كلام ابـن الـــــيم الـــنـي نتـله صاحب (التنبيهات ص/ امرأة العزيز ـ ظهر له بجلاء أنه التحقيق فلتنظر . والكاتب في (كشف الافتراءآت) لم يتعرضٍ لنقض أدلة هذا القول، لأنه لا رادلما . ويكفي هذا تعقباً عليه.

وفي (كشف الافتراءآت ص/ الت /10) قال : (هذه كل التنبيهات التي أوردها زينو. . . ) انتهى .

ص/ ع ع) في (التنبيه الخلامس) بعنوان :

ا9^/ /
المسر الخطير:





غلاة المتصوفة في تفسيراتهم السقيمة (لِلْعِلْمُ اللَّدُنِي) .
وتحـرير القول فيه منتشر في كتب السلف، والم، وانظر : (مدارج
(فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه 'جاء من عند الله

على لسان رسله، وما عداه فلدني من لدن نفس الإِنسان منه بدا
 ادعت كل طائفـة أن علمهـم لدني، وصار من تكلم في حقائق
 شيطانه في قلبه : يزعم أن علمه لدني، فمالاحدة الاتحادية وزنادقة المنتسبين إلى السلوك ، يقولون : أن علمهم لدني . وقـد صنف في العلم اللدني : متهـوكــوا المتكلمين، وزتادقـة
 وكذبوا، فإن (الللدني) منسوب إلى (لدن) بمعنى (عند) فكأنهم




ويقولون على الهّ الكذب وهم يعلمون وأختم هذا (التحذير) وما تلاه من (تذييل) بـا قاله ابن القيم
 (فــ) ذنب أهـل السنـة والــديث، إذا نطقـوا بـا نطقت به



 ونافحوا عن الله ورسوله . فلم يقدروا على أخلذ الثأر منهم إلا بأن سموهم : مشبهة، مثثلة، بمسمة، حشوية، ولو كان لِؤلاء عقول

لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس همّ، وإنها هو لمن جاء بهذه النصـوص، وتكلم بها، ودعى الأمـة إلى الإِيهان بها ومعرفتها، ونهاهم عن تحريفها وتبديلها .
فَدَعُوا التشنيع بـا تعلمون أنتم وكل عاقل منصف : أنه كـنـ ظاهر، وإفك مفترى . . . . ) انتهى . وهذا الكـي الهام من ابن القيم (رحمه الله تعالى)": مُسْتَلٌ من مشكاة النبوة، الرامية إلى حراسة
 يخط في وحــدة صف الأمـة سطور الفرقة والاختلاف، ومزاحمة اعتقاد السلف والقضاء عليه.

والــنين يلوون ألسنتهم باستنـكـار نقــد الباطل وإن كان في بعضهم صلاح وخير، لكنه الوهن وضعف العزائم حيناً، وضعف إدراك مدارك الحق ومناهج الصواب أحياناً، بل في حقيقته من (التولي يوم الزحف) عن ("مواقع الحراسة) لدين الله والذب عنه ، وحينئـذٍ يكــون السـاكت عن كلمـة الحق كالناطق بالباطل في „الإثٍم") قال أبو علي الدقاق (الساكت عن الحق شيطان أخرس والمتكلم بالباطل شيطان ناطق" .

والنبي والنجاة منها لفرقة واحدة على منهاج النبوة، أيريد هؤلاء اختصار


وما حجتهم إلا المقولات الباطلة :
„الحق واضح ولا داعي للرده).
(الحرية في الاعتقادهاه .

("نلتقي فيها اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيحا اختلفنا فيه")،
وهكذا .
وأخـعـف الإِيح|ن أن يقــال لهؤلاء : هل سكت المبـطـلون لنسكت، أم أنهم بهاجمـون الاعتقاد على مرأى ومسـمع ويطلب السكوت؟ اللهم لا . . . . اله

 وقـد كذبهم الله تعـالى فقـال سبحانه : التحسبهم بميعاً وقلوبهم


يتناهون عن منكر فعلوهو الآية .
فلابــد لشداة الاعتقاد الإِسامي الصافي من كل شائبة : من كشف زيوف العداء والاستعداء، وحراسة الصف من الداء الداء الارل كحراسته من العدو الخلارج سواء واواعتصموا بحبل الله بميعاً ولا

 بالذب عن الاعتقاد، ونفي أي دخيل عليه، سيراً على منهاج


 الاعتقاد على ميراث النبوة نقياً صافياً .

وإن المؤمن للمؤمن كا قال شيخ الإســـالام ابن تيمية (رحمـه الله
 إحــداهمـا الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا الا بنوع من الخـشونة ؛ لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة، ما نحمد معه ذلك التخشين الـا

- انتهى

فعلى أهل العلم والإِيهان التيقظ لتلك الأقلام "اواضربوا منهم
 الشريعة (اوالذين لا يجدون إلا وكا جهجدهم . . ") والنصح لكا لكل مسلم (ميثاق نبوي)" والسلام .
في هץ / \&/

## الفهرس

## الصفحة

$1 \varepsilon-r$
كلمة للشيخ محمد الخضر حسين في الأمانة العلمية
0 ذكر واحد وعشرين رداً على الكاتب 9 . . . . . . . . . . . . . تقويمه من خلال الردود المذكورة أمثلة إخلاله بالأمانة العلمية

YY تنبيهان مههان

YY الأول: استخفافه بالناس
YY . . . . . . الثاني : التنظير لتحريفه بأمثلة لدى المتعصبة
Fr منها : تحريف لمتعصب في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم Y ومنها : تحريفات للكوثري ومنها: ما كشفه صاحب كتاب: الفتح المبين
Y६ ومنها : تحريف لتلميذ الأمس؟ ومنها: استغغال لزميل اليوم؟ Y . . . . . . . . . . . . . .
Y0 . . . تصرف عجيب في (الرسالة) لابن أبي زيد القيرواني ثانياً : مسه عقيدة التوحيد بها ينابذها الا إدخال التحريف على تفسيري ابن جرير
rv وابن كثير نكاية عظيمة بأهل السنة rV . . . . . . . حاشية: في التعبير بلفظ التحريف دون التأويل

r ح حاشية : في تقدير الحبر في كلمة التوحيد حاشية : في تقسيم التوحيد الاستقرائي وقدم من بال به
M ثالثاً : أمثلة لِههالاته في السنة „ا(الحجر الأسود يمين الله . . . . ") منزلته ومعناه . . . . . . . . . . . . . الخاتّة : وهي مهمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مع الكاتب في جولته الأخيرة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rn_rq كتابه : كشف الافتراآت
rv كلمة حاتم الأصم وهي مهمة
Mq اعتداؤه على أهل السنة والجماعة \&1 الكاتب بجتهد في العقيدة مقلد في الفروع معنى قول المحدثين (تكبيرة من حارس" . . . . . . . . . . . . . . \&o إيهامه القراء بنقول مطولة إلزامات ساخرة رداً على نفاة المجاز تقوله على آخرين؟ ؟ تفسير آية الساق. وفيه فوائد مهمة or . . . . . . . . . . . . . . . تحريفه لتفسير صفة اليدين لله سبحانه وتعالى كلمة ابن تيمية في الباغة 00 كلمة السكاكي في البلاغة مبحث القول في : الخضر عليه اللهلام . وفيه مباحث 70-07 مهمة تو . . . . . . . . . . . . . . . .

09 مسلكه في سياق الحـلاف والرد عليه Ir . . . . . . . . . . . . . . تنبيه : في تصرفه بنصوص العلماء فـلم غلطه في تفسير قول الله تعالى :
70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ف7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TV . . خاتمة الجولة بنقل مهم عن ابن القيم رحه اللّ تعالى

