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




## (x)

## 







تَسَّرِلِيقْ





الحقوتمحفوظــــة للنــانـر









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

ومو الأستاذ علي الطنطاوي الذي يعتبر في طليعة أدباء العر بية البوم

 عشرات من المولفات أكثر ها ني الأدب والنعد والتاريخ .
إذا كان الدلِل على حَوق الأديب اختياره ، فحسب القراء أن يعلموا أننا عرخنا من أمد قر يب كتب المختارات الأدبية لنتخير واحداً منها نضعه بين أبدي تلاميذ الثانويات الشرعية في الشام ، وذهب كل واحد من أعضاء اللجنة - وكلهم من الأدباء - يبحث ويفتش ، فعدنا جميعاً وتد وجدنا أن أجود ككب المختارات المدرسين ، وأجمعها لفنون القول وألوان البيان ، مختارات أني الحسن . ولقد كنت أتمنى من قديم أن نخرج بتلاميذنا من هذا السجن الضيت المظا
 على " وصف الكتاب" "للجاحظ ، وهو جمل مترادفة ، لا تؤلف بينها فكرة جامعة ، ولا يمدها روح ، ولا كخالطلا حياة ، وعلى ألاعيب ابن العميد ، وغلاظات الصاحب وهندسات القاضي الفاضل ، فنتفر التلاميذ من الأدب ، ولا ونكرهد إلهـم ، وكنا نقول لم إن البيان الحت عند غير هؤلاء ، وإن أبا حيان التوحيدي أكتب من
 القول ، وأكبر أستاذية ، وإن الحسن البصري أبلغ منهما ، وإن ابن السملك أبلغ (1) من الحسن البصري
(1) ودد تبدو مذه الأحكام غر يبة على من ألف التفليد في الأدب وعكف عليه ، ولكنها حق ، كما أن من الحق أن أبا تمام أنعر من المنني وأعظم .

وإن النظر فيما كتب الغزالي في الإحياء ، وابن خلدون في المقدمة ، وابن

 ومخرقات الحر يري وابن الأثير

 (1) فاستخرج جواهرها ، فأودعها كابـابـا
(1) الأستاذ علي الطنطاوي في معدمنه لكتاب , اللملمون في المنده طبع دار الفتح بدمشق .
(


الحمد لته رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أها بعد ! فان الأدب العر في قد أصيب بمحنة أصبب بها أدب كل أمة ،
 فقد يطول أجل هذه المحنة في أدب توم ويقصر في أدب توم آخر ين ، وذلل يرجع !إلى الأحوال الاجتاعية والعوامل السياسية وحركات الإصلاح والتجديد ، والبعث
 أمد هذه المحنة وطال شقاء الأدب والأمة بها . إن هذه المحنة هو تسلط أصحاب الصناعة والتكلف على هذا الأدب الذين يتخذونه حرنة وصناعة ويحتكرونه احتكاراً ويتنافسون في تنميقه وتحبيره ليبُتوا

 \# الأدب " إلا ما أثر عن هنه الطبقة من كلام مصنوع وأدب تقنيدي لا قوة فيه ولا روح ، ولا جدة فيه ولا طرانة ، ولا متعة فيه ولا لذة .
 وتحتوي علبه مكتبها الغنية الزاخرة من أدب طبعي وكلام مرسل ، وتعبير بليغ بحرك النغوس وينر الاعجاب ، ويوسع آفاق الفكر ، ويغري بالتقليد ، ويبعث في النغس الثتة ، ولا عبب فيه إلا أنه صدر عن رجال لم بنتطعوا إلى الأدب والمب والانشاء
 الأدي الجممل الرانع عنوان أدني ، ولم بكن في سياق أديه ، وإنا جاه في بحث

ديني ، أو كتاب علمي ، أو موضوع فلسفي أو اجتاعي ، فبقي مغموراً مطموراً في الأدب الليني ، أو الكتب العلمية ، ولم يشأ الأدب الصناعي - بكبر يائه - أن - يفسح له في بجلسه ولم ينتبه له مؤرخو الأدب - بضيت تفكيرهم وقصور نظرهم

فينوهوا به ويعطوه مكانه اللائق به .
إن هذا الأدب الطبيعي الجميل القوي كثير وقديم في المكتبة العر بية ، بل هو أكبر سنأ وأسبت زمناً من الأدب الصناعي ، فقد دون هذا الأدب في كتب الحديث والسيرة قبل أن يدون الأدب الصناعي في كتب الرسائل والمقامات ، ولكنه لم بحظ من دراسة الأدباء والباحثين وعنايتهم ما حظي به الأدب الصناعي ، مع أنه هو الأدب اللذي تجلت فيه عبقر ية اللغة العر بية وأسرارها وبراعة أهل اللغة ولباقتهم ، وهو

مدرسة الأدب الأصِلة الأولى . ونأخذ كتب الحديث والسيرة - كمثال لهذا الأدب الطبعي - أولاً ننقول : إنا اشتملت على معجزات بيانية وقطع أدبية ساحرة ، تحلو منها مكتبة الأدب العر في على سعتها وغناها - وهو دليل على صحة هذه اللغة ومرونتها ، واقتدارها على التعبير الدقِي عن خواطر ومشاعر ووجدانات وكيفيات نفسية عميقة دقيقة ، ووصف بليغ مصور للحوادث الصغيرة ، وهي الكتب التي حفظت لنا مناهج كلام العرب الأولين وأساليب بيانهم ، ولئ صح ما تاله الرقاشي : "إن ما تكلمت به العرب من بجيد المنثور ، أكثر مما تكلمت به من جيد المنظوم ، فلم يحغظ من المنور عشره ، ولا ضاع من الموزون عشره " فكتب الحديث النبوي تسل هذا الفراغ الواتع في تاريخ الأدب العر بي تنقل إلينا هذا الذذر الأدبي الذي أعتقد أنه تد ضاع ، وتمتاز أنها تد اتصل سندها وصحت روايتها فهي أوثق مصدر للغة العربية البليغة التي كانت سائدة في عهدها الذهي الأول ولِّدب العر بي الذي كان منتشرأ في جزيرة العرب إن هذه الكتب تشتمل على روايات تصيرة وطويلة وكلها أمثلة جميلة للغة العرب العر باء التي كانوا يتكلمون بها ويعبرون فيها عن ضمائرهم وخواطرهم ، ويبل دارس الأدب العر جي فيها من البلاغة العر بية ، والقدرة البيانية ، والوصف الدقيت ، والتعبير الرقيت ، وعدم التكلف والصناعة ما يعف أمامه خاشُعاً معتر فاً للرواة بالبلاغة والتحري ذ صسحة النقل والرواية ، وللغة العربية بالسعة والبممال .

أما الروايات الطويلة فهي ثروة أدبية ذات قيمة فنية عظيمة وهي التي تجلت فيها بلاغة الراوي العر بي واتتداره على الوصف والتعبير والتصوير ، وهي التي يطول فيها



 محرج ، بطلب منه الصراحة والاعتراف بالتقصير ، والشهادة على النفس ، وبطلب






 والأدبية ، ويترك لنا ثروة نعتز با با



 التصوير وبراعة التعبير




 ولم أقض شيئاً ، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو ، وهممت أن أرتحل

 أو رجلأ من عنره اله من الضعفاء "


 دعه يقص تصنه بلسانه البلِنغ


 فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطون في
 الصلاة فأقول في نفسي هل حرك كـ شُفته برد السلام أم لا ؟
 طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أني تـادة ومو ابن النـي عمي وأحب الناس إلي ، فسلمت عليه فواته ما رد علي السلام ، فتلت با أبا قتادة !
 فعدت له نتُدته فقال : النَ ورسوله أعلم ، نفاضت عيناي ، وتوليت حتى تسورت الجلدار
واترأ مي كذلك حدبث الافك الذي ظهرت فيه براعة السيدة عائثة أ المؤمنين رضي التي عنها الأدبية وقونّا البيانية ، وحسن تصويرها ورصفها للمواطف



 ذلك على مذه الروابة من الجمال المني ما يكعلها من القطع الأدبية الخالدة في الأدب .

انظر كيف تصف ما تقوله الناس وتحدئوا به وما شعرت به من تغير في وجه

 في أصحاب الافك لا أشعر بشيء من ذلك ، وهو ير يبني في وجمي أني لا أعرف

 وتذكر توجعها من الخبر المشاع فتقول : ها فبكبت يوبي ذللك كله ، لا برقأ





 الدفاع عن النفس ، فتتبري للككلام القوي الصريح المبين - وهي البليغة الأديبة - وتتمثل


 بقرأ فيه القرآن وبؤن به


 القادر الوصاف وهنالك روايات أخرى طويلة النفس ، ضافية البيان ، تنتمل على غرر الكلام
 الايلاء وغير ذلك ، كانت تستحت أن تكون في المكانة الأولى في دراساتاتنا الأدبية ، ولكنها أفلتت من نظر المؤلفين والناتدين ، لأنا لم تدخل في دواوين الأدب ، ولأن

تصورهم للأدب كان تصوراً محدودأ جامدأ لا يعدو الصناعة . ويلب الحديث كتب السيرة ، فقد حفظت لنا جزءأ كبيراً من كلام العاء العرب الأتحاع ، ومئت تلك اللغة البليغة التي كانت في عصور العر بية الأولى وهذـيا


 الن
 لدقائق الحياة وخوالج النفس ونر من اللغة النقية الصافية واللفظ الحفيف والتعير والتعير


في دراستها والتوسع فيها . وهكذا صان الد هذه اللغن الكر يمة الأمينة للقرآن من الضياع وانتقلت ثروتها






 الامتاع والمؤانسة لأني حيان التوحيدي ، ومذه كتب التاريخ والألأدب التي تكمثل لنا ونا

العر بية في جمالها الأول ونقائها الأصيل وسعنا النادي النادرة

 وبدع الزمان الممداني وأني العلاء المعري ، واخترعوا ألسلوبأ للككابة والالانشاء واني مو
 الأولين المرسل الجاري ع الطبع ، وغلب علهِم السجع والبدبع وغلوا ني ذللك

غُوًا أذهب بهاء اللغة ورواءها وقيد الأدب بسلاسل وأغلال أفقدت حريته وانطلاقه
وخفة روحه وجمالد
وتزعم هؤلاء الأدب العر لي واحتكروه وخضع كم العالم العر لي الإمسلامي



ويقلد في العالم الإسلامي
وجاء أبو القاسم الحر يري فألف المقامات - وهو أسلوب الكتابة المسجعة المختمر الما وتشأث لقبولا الغوس فعكف عليها العالم الإسلامي دراسة وشُرحاً وتقليداً وحفظاً ، وتغلغلت في مدارس الفكر والأدب ، وبقيت مسيطرة على العقول والأقلام أطول مدة تمتع با كتاب أدني ، وما ذالك لفضل الكتاب بل لأنه قد وافق هوى النفوس وصادف عصر الجمود والعقم الأدبي في العالم الاسلالي . تم جاء القاضي الفاضل - بجدد أسلوب الحريري وبالأصح مقلده - وهو وزير أعظم دولة إسلامية في عصرها ، وكاتب سر أحب سلطان في عهده صلاح الدين الأيو يا قامر الصليبين ومعيد ججد المسلمين - فانتشر أسلوبه في العالم الاسلاميانمي
(1) وحرص على تقليده الكتاب والمنشئون في أنحاء المملكة الاسلامين وهكذا بقي أسلوب وحيد يتحكم في العالم الإسلامي ويسيطر على الأوساط الأدبية وأحبح ما خلفه هؤلا الكتاب المتصنعون من تراث أدبي هو المعنى بالأدب
 الأساليب وقدموا ما كتبوه وعرضوه للدارسين والباحئين وقلد بعضهم بعضاً وتناقلوه ، وأصبتت كتب التاريخ والأدب نسخة واحدة وأصبحت الكتابة صورة واحذة من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر ، لا يستنى منها إلا عبقر يان اثنان ، أولمها ابن

(1) (1)
 السادس ، طبع دائرة المعارف العُّانية بحيدر آباد (الهند) .

وتناسى هؤلاء ما كتب غير هم وانصرف الناس - حتى الباحئين منهم - عن ذخائر
 وي مؤلفات العلماء عن تطع أدبية رائعة تفوق - في قوتنا وحيويتها ، وسلاستها وسلامتها وفي بلاغتا وجمال لغتها - على دواوين أدبية وجاميع ورسائل أكب عليها الناس وإتتنوا بها مـذا وتد بقبت طائفة من العلماء ـ حتى في عصور الانحطـاط الأدبي ـ غير خاضعين لأسلوب تقليدي في عصرهم ، متحررين من السجع والبديع والصنائع والمحسنات اللفظبة يكتبون وبؤلنون في لغة عر بية نقية وفي أسلوب مطبوع يتدفق
 يقررونه ، وهذه القطع التي طويت في أنثاء كتب علمية أو دينية فجهلها الأدباء



!إلى أن جاء ابن خلدون إن ما كتب هؤلاء العلماء غير معتقدين أنهم يكتبون للأدب ولاز العاعمبن أنهم في مكانة عالية من الانشاء هو اللذي بسعد العر بية ويشرنها أكثر مكا يسعدها ويشرفها كتابات الأدباء ورسائلهم وموضوعانهم الأدبية ، وأخاف لو أنهم تصدوا الألدأنيب ونكلفوا الانشاء لفسدت كتابتهم ونقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي تمتاز .با
 وصفات وتقالِد هي المفسدة لد ، الطامسة لنوره ، فلا بد فيه من السجع والصناعة

 وهذه النُّروط القاسية فتأتي أبلغ وأجمل

 علمي أو ديني أحسن وأجاد ـ هكذا نرى الز مخشري منكلفأ مقلدأ في " أطواق الذهب "

وكاتباً موفقاً بليغاً في مفدمة |" المفصل " وفي مواضع من تفسيره |" الكثلاف " ، ونجد ابن الجوزي غير موفت في كتابه ها المدهشى " وكاتباً مترسلاً بليغاً في كتابه "ا صيد الخامر " ، وظني أنهها كانا يعتبر ان أثر يهما الأدبيِن "ا أطواق الْهـب " و " المدهش " من أفضل كتاباتهما الأدبية التي يعتمدان عليها ويفتخر ان بها ولعل عصرهما صفق هلذين الكتابِن الأطوات والمدهش أكئر ما صمق الكتاباتهم العلمية والأدبية والذينية ولكن قاضي الزمان وحاكم الندوت تد حكما بالعدل . وليس اليوم للكتابين الأولين قيمة كبيرة . أما صيد الخاطر وتلبيس إبليس والمفصل والكشان فهي جديرة بالبفاء جديرة بكل اعتناء .
ليس السر في فضل هذه الكتابات العلمية والدينية وتأئير ها وتونها وجمالها هو التحري من الستع والبنـيع وترسلها نحسب بل السبب الأكبر هو أن هذه الاكتابات قد كتبت عن عقبدة وعاطفة وعز فكرة واقتّاع وعن حماسة وعز م . أها الكتابات الأدبية نقد كان غالبها يكتب بالاقتر أ من ملك أو وزير أو صدبق أو لارضاء شهوة الأدب أو نحقيق زغبة المجنهع أو حِّأ للظهور والتفوت • وهذه كلها دوافع سطحية لا تمنح الكتابة اللقوة والروح ولا تسبغ عليها بُباس اللمًاه و'الحنلود ولا تعطيها التأثير في النفوس والقلوب ، والفرت بينها وبين الكتابات المنبعثة من القلب والعقيدة كالفرق بين الصورة والانسان وكالفرق بين النائحة والثكلى ويذكرني هذا تصة زوينا في الصبا وهو أن كلبأ قال لغز ال : مالي لا ألحقك وأنا من تعرف في العدو والقوة ؟ قال : لأنك تعدو لسِيدك وأنا أعدو لنغسي وتد كان هؤلاء الكتاب المؤمنون الذين ملكههم فكرة أو عقيدة أو بكتبون لأنسهم يكتبون إجابة لنداء ضمير هم وعقيدنهم مندفعين منبعئين فتشتعل مواهبهم ويفيض خاطرهم ويتحرق تلبهم فتنال عليهم الملاني وتطاوعهم الألنفاظ وتؤثر كتابنهم في نفوبس ترانها لأنها خرجت من قلب فلا تستقر !لا في قلب . أما هؤلاء المتصنعون فأههم في كتابانهم الأدبية أنبه بالمُشـلين قَد يمثلون الملوك



وقد يعزُون من غير أن يشاركوا المفجوع في أحزانه وقد يهنون منْ غير أن يشاركوا السعيد في أفراحه .
بالعكس من ذلك اقرأ كتابات الغزالي في " الاحياء " وفي " المنقذ من الضلال " ، واقرأ خطب عبد القادر البليلي ( رضي اللد عنه ) ما صح منها ، واقر أ ما كتبه القاضي ابن شداد عن صلاح الدين ، واقرأ ما كتبه شبخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ
 وتأثير أ ، وذلك هو الأدب الحي الخليف بالبقاء ولا سبب لذلك إلا أنه كتب عن
. عقيدة وعاطفة
وهنالل شيء آخر وهو أن الايمان وصفاء النغس والاشتغال باله والعزوف عن النهوات يمنح صاحبه صفاء حس ولطانة نفس وعذوبة روح ونفوذأ إلى المعاني الدقيقة واتتدارأ على التعير البليغ فتأتي كتابته كأنها قطعة من نفس صاحبها وصورة لروحه خفيفة على النفس مشرةة الديباجة لطيفة السبك بارعة في آلتصوير لذلك كان من الأدب الصوفي وفي كلام الصالحين العارفين تطع أدبية خالدة لم تفقد جمالها وقوتها على مر العصور والأجيال . وترى من ذلك نماذج في كلام السادة الحسن البصري وابن السماك والفضيل بن عياض وابن عر بي الطائي تعد من محاسن العر بية ، واتر أ - على سبيل المثال - الحوار الني دار بين ابن عر بي وني ونفسه وسجله في

كتابه ״ رسالة روح القدس " .
إن هذه القطع الأدبية الدافقة بالحياة والقوة والجمال كثيرة غير قليلة في المكبنة العر بية إذا جمعت نكونت منها مكتب لكنا منورة مبعُرة في هذه المكتبة مطوية مغموزة في أوراق كتب ومؤلفات لا تجدها في ركن الأدب والانشاء في مكتباتنا العر بية ولا يذكرها المؤرخون للأدب في كتبهم ، هذه القطع أصدق تمثيلاُ للغة العر بية
 والرسائل والمقامات والمقالات الأدبية التي تعتبر أساس الأدب وزهو العر بية ومحصول
. العقول
ومذه القطع مي التي تحدم اللغة والأدب أكثر مما تحدمها كتب اللغة والأدب ، وهي التي تفتق القر يحة وتنشط الذهن وتقوي الذوت السليم وتعلم الكتابة الحقيقية .

إن هذه القطع والنصوص منورة كما قلت في كتب الحديث والسيرة والتاريخ وكتب الطبقات والتراجم والرحلات وفي الكتب التي ألفت في الاصلاح والدين والأخلات والاجتاع ، وفي بحوث علمية ودينية ، وفي كتب الوعظ والتصوف وفي الكتب التي سجل فيها المؤلفون خواطر هم وتيارب حـِ تهم ، وملاحظاتهم وانطباعا تهم ،

ورووا فيها تصة حياتهم
هذه ثروة أدبية زاخرة تكاد تكون ضائعة ، وقد جنى هذا الاهمـال على اللغة والأدب وعلى الكتابة والانشاء وعلى التأليف والتصنيف وعلى التفكير ، فقد حرمه


- متطئ من يظن أنِ المكتبة العر بية قد استنفدت وعصرت !! آحر تطر ا-ها
 تعطي المجديد وتفجأ بالغريب المجهـــ . إنها لا تز ال فيها ثروة دفينة تنتظر من بحثرها

ويثّر ها
إن مكتبة الأدب العربي في حاجة شديدة إلى استعر اض حديد وإلى دراسة جديدة
وإلى عرض جديد
ولكن هذه الدراسة وهذا الاستعر اض يحتاجان إلى شيء كبير من الشّجاعة والى شيء كبير هن الصبر والاحتَل وإلى شيء كبير من رحابة الصدر وسعة النظر فالنّي يخوض فيها ليخرج على العالم بتحف أدبية جديدة وذخائر عر بية جديدة • ينبني ألا بكون ضيت التفكير ، جامداً متعصباً في فهمه للأدب ، متعصباً لبلد أو لطبفة أو لعصر • تهوله ضخامة العمل ، واتساع المكتبة العر بية ، أو يوجشه عنوان ديبي أو ـكنعه - من الاختيار والدراسة - اسم قديم لا صلة له بالأدب والأدباء ، يجب أن بكون حر التفكير ، واسع الأفق بعيد النظر متطلعاً إلى الدراسة والتشر بة واسع الاطلاع على الكنوز القديمة يفهم الأدب في أوسع معانِه ويعتقد أنه نعبير عن الحـاة وعن النشعور والوجدان في أسلوب مفهم مؤثر لا غير . إنتي لا أزدري كتب الأدب القديمة - من رسائل ومقامات وغير ها - رلا أقلل قيمنها اللغو ية والفنية وأعتقد أنها مر حلة طبعية في حياة اللغات والآداب : ولكنني أعتقد أنها لِيست الأدب كله وأنها لا تحسن تمثيل أدبنا العالي الذي هو من أجمل آداب

العالم وأوسعها ، وأنها جنت على القرائع والللكات الكتابية ، ، والمواهب والطاقات وعلى صلاحية اللغة العربية ومنعت من التوسع والانطلاق في آفاق الفكر والتعبر والتحليق في أجواء الجحقيقة والخيال ، وتخلفت بهنة الأمة العظظية ذات وات اللغة العبقرية والأدب الغني فترة غير قصيرة فخير لنا أن نعطيها حظها من العناية والدراسة ونضعها في مكانها الطبعي في تاريخ الأدب وطبقات الأدباء ، وأن ننقبَ في المكتبة العر بية من جديد ونعرض على ناشُتنا وعلى الجيل الجمديد نماذج جديدة من الكتب القديمة للأدب العر بي حتى يتذوق جمال هذه اللغة وينشأ على الابانة والتعبر البلئ ، ويتعرف
.
 وها مو الجزء الأول من هذا الكتاب يجمع بين الطبعي والفني - ولكل قيمة أدبية ـ العـي ويجمع بين القديم والحديث ، نرجو أن يقع من الأدباء والمعلمين موقع الاستحسان

والقبول
وتد عنيت بتر جمة أصساب النصوص ، وأشرت إلى مكاتهم الأدبية ، وما تمتاز به القطعة التي اقتبست من كابابهم الكثيرة ، وأدبهم البمم ، ليستعين به المعلمون في تربية النوق الأدني ، ومعرنة الفضل لأصهابه .
 ندوة العلماء والد كتور السيد عبد العلي الحسني (r) مدير ندوة العلماء والأستاذ محمد عمران خان الندوي الأزهري عميد دار العلوم سابقاً الذين كان لتشجيعهم وإتاحتير التاحم
 دار العلوم ندوة العلماء ، كما كان لحضرات الأساتذة الشيخ محمد حلم عطا ها مدرس الحديث الثريف في دار العلوم ، والأستاذ الكبير اللسيد طلحة الحسني (\&)
 - Plaor
 كانت وفاته يوم V أكتوبر عام


معلم الكلية الشرقية في لامور سابقاً ، والأستاذ محمد ناظم النـوري أستاذ آداب اللغة العر بية في دار العلوم سابقاً ؛ والأستاذ عبد السلام القدواني الندوي أستاذ التارين
 وتقديري للأستاذ عبد الحفيظ البلياوي ، الني ساعد المؤلف وتناول الكتاب ولـار بشرح الغر يب وإيضاح الغامض ؛ توفي إلى رحمة اللد في IV من جمادى الآخخرة سنة
 والحمد للة أولاً وآخراً ، وصلى اله على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا ومولانا . محمد وآل وصسبه أبو الحسن على الحسني الندوي

ندوة العلماء لكهيو (الهنـد)

.

## 





 اَحْرِنْ












( سمرة الفرمان )
(1) من يوتم أي يقتدى بـج أيمةوائمة.
(r)
.


على نبينا وعليه الصلاة والسلام




 أَعْ⿰亻⿱㇒⿻二乚力






البحر .
（1）（1）（1）لتطه أي أخذه بلا تعب． （11）أي خاليأ من كل نيء آسوى موسى． （كما روى ابن عباس）أو خاليأ من
الحزن .
（Ir）توبِّا بتال．ربط الشَ على قلبه ：تواه وصبرَه •
















$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ( } \\
& \text {. ن (i) } \\
& \text { (V) } \\
& \text { ( ( } 1 \text { ( } \\
& \text {. الضال والمنفاد المهوى (9) } \\
& \text { (1•) بطشّ به فتك. }
\end{aligned}
$$








 الَّهَصَ



 (صـت الله العضّمِ)


عن المـاء ويقابله الورود وهو الاتيان !

جـع راع
جمع حجة أي السنة .

أنثراف القوم .
انتمروا وتآمروا تنـاوروا . بقال جلس تلقاءه أي نجا هـه .
(\$) (\$) تدفعان ونطر دان غنمهما عن الماء . شالكما
(1)






 با اتبع ، وشر العدى عـى القِلب



اللمسان العر بي


الإبر يت ونتحوه مقبضة واللعروة ما بيّثّه

جمع ملة ومي التّريعة .
جـع سنة وهي الطر يقة .
جـع عازمة وأمر عازم أي مهزوم علبه .
بحس تحنش وهو دا لم بكن مهروناً
كتاب ولا منهو لا اجحماع .
(4) السيرة
$\therefore$ (1.)
(II)


من إضافـة الصـنة إلى الموصون أي .
 العالمي كساناً ، أبلغهم بياناً اجتتمع
 سلبتّة و بيثة وخلّت وذوت وصفاء سحس وتمكن لسان وميراث ادبـ وموهبة حكـة ما لم بكتهع لأحد قبله و'ل بكتسع لأحد بعده ، زد على ذللك أن لسانه - بجرى الوحي فكان مرتعاً بعد السيلـ وحدِّث عن خضرته ونباته ، كان مطلع ع اللفظ ، مشقف اللسان ، فياض الـناطر بحميل المذه 6 مهل اللفظا

الخخطايا اللسان الكذوب (1) ، وخير الغنى غنى النفس ، وخير الزاد التقوى ورأس





 وشر الروايا (1") روايا الكذب ، وكل ما هو آت آت قريب ، وسباب الؤمن فسرق



 اللهم اغفر لي ولأمتي اللهم اغفر ليولأمتي استغفر الدّ لي ولكم (IT)

(1) (1) جبع خاتمّ وهر عاقبة كلا شيه (11) جمع روبَّة ومو ما بروي الانـنـان في نفسه من القول والفقل وتيل جمع راوبة للمجل الكثير الروابة وتيل جمع

روابة أي النين يروون الكذب .
. (Ir)
(ir) البيهي في الدلاثل وابن عـا عهبة بن عامر الجهنيا
السرقة من مال انغغنية .

جـع جثوة وهو الشيء المجموع وما جمع من نحو تراب فاستعبر للجماعة. احر اق الجلد بحدبدة محساة أو نحورما . جيع مزمار ومر الذي يزمر فيه.


## -•

عن ابي سعيد الخدري قال لـا اعطى رسول التَ صلى التّ عليه وسلم ما أعطى من

 واله رسول السَ صلى اللّ عليه وسلم قومه ، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال بال با زسول الذ ان هنا الحي من الأنصِار قد وجدوا عليك في انفسهم لا صا صنعت في هــئرا
 ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء . قال فأين انت من ذلك يا يا سعد ؟
 قال فجاء رجال من المهاجر ين فتر كهم فدخلوا وجاء آخرو آلا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول السّ صلى الدّ عليه وسلم فحمد الده وأثنى عليه بكا هو أهله ثم قال :






 انفسكم في لعاعة (r) من الدنِا تألفتُ بها قوماً لْبسلموا ووكلتكم إلى اسلاهكم الا ترضون يا معشَر !الأنصار ان يذهب الناس بللشاء (\&) وألُعير وتر جعون برسول الس إلى رحالكم فوالذي نفس محمدل بيده للا تنقلبون به خحر مما ينقلبون به ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شِّعبأ (0) ووادياً وسلكت الانصار شِّعباً ووادياً لسلكت شعب الانصار وواد بها الأنصار شعار (i) والناس دثأز (V) اللهم الزحم الأنصاز وأبناء الأنصار وأبناء



ع شُعَاب
بالفتح والكسر ومو اللباس الذي يلي
ستعر البلمـد وهو كناية عن البطانة من

بالكسر الوب الذي نوق الـُعار .

 .

النذي تُرك نصرته واعانته ج مـاذيلِ

بالكـر الطر يق في المبل ومسبل اللاه في بطن أرض وما انمرت بين الجبلين
r.

## 

كانت حليمة بنت الي ذؤبب السعدبة ام رسول النه صلى الته علي وسلم التي ارضعنه نحدٍ



 كنا نرجو الغيث والفرَج نخرجت





 يجعل لنا فبه بركة ، قالت فذمبت إله فأخذته وما حملني على أنخه إلا أني لم أجد
 الأصول ،اذنت، وأنمت الركاب
 تلحق بأ بر يد أنبا تأخرت بالركب أي تأخر الركب بسبيا.

يغال إن المه عبد انتة بن الحارث.
جـع رضبع ومو الراضي .
أي سنة جدبة لا خضرة فيها ولا مطر
ومي ما لونا اليباض الب الخضرة بيال
حـار أقر وأتان تمراء.
المـنـنالمرمة من النوق .
تـــل تنليلاُ قليلا

غيره . قالت فلدا أخذته رجعت به إلى زحلي فلما وضعته ئ حجري (1) أقبل علِه
 نتام بعه قَل ذللك ، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فاذا انها لحافل (r) فحلب منها ما ما شربِ وشربـت هعه حتى انتهنا رِياً وشبعاً فبتنا بخِر لِلة . قالت يثول صاحي حين اصبحنا تعلدي والله يا حليمة ؟ لقد اخذت نسمة مباركة . قالت نقلـت والنه اني لارجو ذللف • قالت ثم خرجنـا ولركبت أتاني وحملته عليها معي فوالند لتطعت بالركـب ما يقدر عليها شيء من حمر هم حتى ان صواححي ليقلن لي با ابنة أفي ذوّيب ! ويحك اربَعي (r) علينا أليست هذه أتانلك التي كنت خرجت عليها ؟ فأتول لهن بلى والثد انها لفي هي ، فيقلن والله إن هلا لشأنا ، قالت ثُم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعل وها اعلم أزضاً من أزض النه اجِلب منها فنانت غنمي تروح عليَ . حين تَمنا به معنا شباعا لُّنا ننحلب ونشربِ ، وما يحلب انسان تطرة لبن ولا يْدها في ضَرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم (\& (ويلكم اسرحوا حيت يسرح راعي بنت أبي ذؤ يب فتروح اغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة لبن وتروح غنهي شباعاً لْنَنا فلم نز ل نتعرف من الله الز يادة والخير حتى مضت سنتاه ونصلته ، وكان يشبـ شباباً
 على أمه ونحن احرص شَيء على مُكثه فينا ، لما كنا نرى من بركته ، فنكلَّمنا اهـ وتلت لها لو تركت بُّيَ عنلـي حتى يغلظ فأني اخشّى عليه وباء مكة ، قالت فلم




الصغار من الغتم واحدتها بهة . يقال : سطت اللبن ، أو اللدم أو غير *ما ، أسوطه : إذا ضر بت بعضه بيعض ، والم المود الذي يضرب به : بيعض ، واسم العود الذي يضرب به :

تالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه تائماً منتعاً (") وجه . قالت فالتزمته
والتزهه أبوه ، فقننا له ما للك يا بني ؟ ! قال جاءني رجلان عليهما ئباب بيض فأضسعاني وشفا بطني فالتمسا فبه شيئاً لا أدري ما هو . قالت فرجعنا به إلى خبائنا ، قالت وقال لي أبوه يا حليمة لقد خشُبت أن يكون هذا الغلام تد اصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به . قالت فآحتمئناه فقدمنا به على أمه نقالت ما أقدمك به با ظئر ؟ وتد كنت حويصة عله وعلى مُكثه عندلك . كالت نقلت قد بلغ الله با بني
 شأنك فاصدتِيني خبرك . تالت فلم تدعني (r) حتى أخحر تها قالت أفتخوفت (r)


 كان أخف عليّ ولا أيسر منه ووتع حين ولدته وأنه لواضع يديه بالارض رانع رأسه


أي متغير أوجهه لأمر أصابه .
فلم تر كي .
( C (
سبرة ابن هسام .

## /

إن عائشة (") زوج الني صلى الد عليه وسلم قالت لم اعمل أبويَّ فط إلا وهما











 أبو بكر بذلك بعبد ربّه في داره ولا بستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره


ثم بدا لأبي بكر فابتنى (1) مسجداً بغناء داره وكان يصلي فبه وبيرأ العرآن ون



 والقر اءه فيه وإنا قد خـد
 كرمنا أن نخفرك (8) ولمنا مقر ين لأبي بكر الاستهلان .

 العرب أني أخغِرت في رجل عقدت له . فقال أبو بكر فالني أرد اليك جوارلك وأرضى بجوار النة . والنبي صلى اله عليه وسلم بومئذ بككة فقال الني صلى الهُ عليه وسلم للمسلمبن

 قِبَل المدينة .
 فقال أبو بكر ومل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ ثال نعم نتبس أبو بكر نغسه علي رسول


النه صلى النه عليه وسلم ليصحبه وعلف (1) راحلتين كانتا عنده ورق السمر - وهو الهخبَط (r) أربعة أشهر
قال ابن شهاب قال عروة قالت عانشة فبيا نحن بوماُ جلوس في بيت أبي بكر
 في ساعة لم يكن يأتينا فيها ، فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمي والتّ ما جابهي هذه اللساعة إلا أمر ، قالت فجاء رسول الله صلى الله علبه وسلم فاستأذن فأذِن له فدخل مقال النبي صلى الن علبه وسلم لألي كر أنخرج من عندك ، نقال أبو بكر انما مم أمللث أني أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج • فقال أبو بكر الصسابةً (0) بأني أنت يا رسول الله ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ! قال أ ه ك, نخذ بأبي أنت بِا رسول الله احدى راحلتي" هاتين قال رسول الله صلى اللذ ، علبه وسلم بالثَمن
 فتطعت أسمـاء بنت أنب بـكر تطعـة من نطاتها (9 ' فر بطت بـه على فم الجـراب فبذلل سُميت ذات النطات ، قالت ثم لحق رسول النه صلى النه عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكَمَا فيه ثلالِث لِّال يبيت عندهما عبد اللة بن أبي بكر وهو غلام







ليلة من تلك اللبالي الثلاث واستأجر رسول النَ صنى النّ عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدئّل - وهو من

 راحلتهها وواعداه غار ثور - بعد نلاث لِيالٍ براحلتيهـا صبح ثلاث وانطلق معهـا


 يجعلون في رسول الس صلى الس عليه وسلم وأبي بكر دية كل كل واحد
 علينا ونحن جلوس نقال يا سراقة إني قد رأيت آنفاً (11) أسودة ('1() بالساحل أُراها


 فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي ومي من وراه أكمة (r) في فتحبسها عليً" وأخذت











 عامر بن نُهيرة فكتب لي في رقعة من أدَم (1"')


قال ابن شهاب فأخبر ني عروة بن الز بير ان رسول اللّ صلى الثد عليه وسلم لتي
 رسول الله صلى النه عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى النه عليه وسلم من مكة نكانوا يغدون كل غداة إلى الحرّة (r) فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم فلها اُووا !!لى بيوتهم أو فى (\&) رجل من يهود على أطم (ه) من آطامهم لأمر ينظر إليه فبر برسول النَ
 أن قال بأعلى صوته با معاشر العرب ! هذا جَذْكم (^) الذي تنتظرون ، فثار المسلمون إلى السِلاح فتلقَّا رسول الد صلى الد علبه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل :هم في بني عمرو (ه) بن عوف وذلك يوم الاثنين من شـه ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول النه صلى الله عليه وسلم صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى اللد عليه وسلم يجئ أبا بكر حتى أصابت الشيمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلّل عليه بردائه فعرف النــاس زسول الله صلى اللة عليه وسلم عند ذللك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم


فيه للعين .

 ابن المدم . (1•) بالكسر والفتع ما بين الثلاث إلى التسع يقال بضع سنين وبضع عشرة من النساء وبضع وعشرون المرأة ومع
 وعشّرون رجلاً و وبـب نفديم بضع فلا


ج號 (II)

تفل كضرب ونصر تفلا قفولاً رجي
(1) من السفر خاصة والقافلة الرفقة الراجعة

ج توافل .

كــا يكسو كَسُوا الثوب فلاناً الببسه .
أرض ذات حجارة سود .
أشرف وطلع
القصر وكل حصن مبني بحجارة آطام
اللابسبن ثباباً بيضاً .
أي يزول السراب عن اني النظر بـر بـبـب

الثقوى وصلى فه رسول النه صلى النه عله وسلم . ثم ركب راحلته فسار بمثي معه الناس حتى بركت (1) عند مسجد الرسول صلى اللد عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربَداً (') للتمر لسُهيل وسَهل غلامين يتيمين في
 ان شاء الن - المنزل . ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما (r) بالمر بد ليتخذه مسجدأ فقالا بل نهبه لكك يا رسول الن فأبى رسول الن صلى النة عليه وسلم أن

 لاحمال خيبر . هذا ابر ربنا وأطهر ، ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة . فارحم
 قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الس صلى اله علبه وسلم تمثل (v) (v) هبت شعر تام

الحمال والحمل بمنى أي ليس كحمل خيبر من التمر والثمر وربنا بالنصب منادى . أني أنـد بيتاً .
البامع الصحيع للبخاري الجزه الأول باب مجرة النب جَا

المدبنة المورة

برل كنصر بروكاً وتبرا كأ البعير استناخ وهو أن يلصق صدره بالأرض
الموضع الذي يجنف فيه التمر .
ساوم سوامأ ومساومة بالسلعة غالي بها با با اني عرضها بـُمن دنع المشنري أتل منه


!
قال كعب لم أنخلف (1) عن رسول اله صلى اله عليه وسلم في غزوة غزا اها إلا في غزوة تبولك غير اني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتَب أحد تخلَّف عنها إنماخرِ
 على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول التّ صلى النّ عليه وسلم لبيلة العقبة حبن توائقا (() ${ }^{(1)}$ الاسلام وما أحب أن لي لي با مشهد بدر وان كانت بدر أذكر في -الناس منـ











$$
\begin{align*}
& \text { • (1) } \\
& \text { المُلُّة والجهاز وتانمب امبته أي أخذ }  \tag{v}\\
& \text { (^) بسنر }
\end{align*}
$$

لم أنأخر .
تا تاقدناونشاهدنا .
ذو غِنـ.
أراده وأظهر غير ه.
بالنتح فلاةلا ماء نيبا .

بي حتى اشتد بالناس المِد نأصبح رسول اللد صلى اللّ عليه وسلم والمسلمون معه ولم أتض من جهازي شيئاً فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم . فغدوت بعد أن فصلوا لأبهَّز فر جعت ولم أقض شيئاً . ثم غدوت فرجعت ولم أتض شيناً فلم يزل في حتى أسرعوا وتفارط (1) الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتي نعلت فلم يقدً لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى اللّ عليه وسلم فطفت فيهم أحزتني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً (٪) عليه النفات أو رجلاً مُن عذر الله من

الضحفاء .
ولم يذكرني رسول الله صالى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا فقال - وهو جالس في التوم بتبوك - ما فعل كعب ? فقالِ رجل من بني سَكمة ِا رسول النه ! حبسه برداه ونظره في عطفيه (r) فقال مُعاذ بن جَبَل بئس ما قلت واله - يا رسول النه - ما علمنا
 قال كعب بن مالك فلما بلغني انه توجه قافلٌ حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بعاذا أخرج من سَخَطه (£) غدأ ؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي .
 وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب فأجمعت (ף) صدقه وأصبح رسول الله صلى النه عليه وسلم قادماً وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلْفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً فقبل منهم زسول الله صلي النه عليه وسلم علانيتَم وبايعهم واستغف, هم ووكل سرائرهم (V) إلى الدَ فجئته فلما سلمتـ.عليه تبسم تبم المُغضَب ثم

ضد الرضى وقيل إنه لا بكون إلا من الكبراء والمظماه وباه سمع

زال .
أي عزمت أن أصدق له .
جمع سريرة السر الذي بكتم ، ما بسره
الإنسان من أمره ، النبة .

تفارط الشي، تانخر ومته يعال تغارطت المبالة عن وتلها إذا تأخرت عنه
رجل مغموص علي أي مطمون علي (0)

 وعُطُون.

قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه نقال لي ما خلَّفك ؟ ألم تكن قد
 أن سأخرج من مشخط بعذر ولقد اعُطِت جدلاً ولكني والتّ لقد علمت لنّ حدئثك
 صلق تجد (") علي فيه أني لأرجو فيه عفو الس .


 ذنباً قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكا تكون اعتنرت إلى رسول اله





 الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نغـي الأرض فا مي التي أعرف ، فلبينا على ذلك
 ألقومُ وأجلدمم (1) فكنت أحرج فأشهد الصلاة مع اللسلمين وأطوف في الأسواق

 فأسارت (V) النظر فاذا أقبلت على صلاتي أقبل اليًّ وإذا الثفت نحوه أعرض عثي،

استكان اسنكانة أي خضع وذل . جلُد ككرم جكّد أو جبلادة وجلودة وبلوذأ كان ذا توة وصبر وصصلابة . نظر الواحد منها إل الآخر الختلاسأ بحبث لا بشهر غرهمابذلك .
1)
(V)
 من بين ساتر الناس .

حتى إذا طلل مليّ ذللك من جفوة الناس مشيت حتى تسوزت (1) جلدار حائط أبي ثقادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليَّ فسلْمت عليه فوالنه ما رد علّيّ المسلام فقلت يا أبا تتادة ! انيشلـ فنشدته فسكت فعلتت له فنشدته نقال : - الثه ورسوله أعلم . ففاضهت عيناي وتوليت حتى تسورت البحلـو • قال فبينا أنا أمشيي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط ألـل الشما من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : - من يلدل ثلى كعبه بن ماللـ ؟ فطفق الناس



مَضيعة فالحتى بنا نواسلك (5)
 حتى إذا مضت أو بعون ليلة من الخخسين إذا رسول رسول الته صلى التد عليه وسلم يأنيتي فقال ان رسول النه صلى الته عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك ، فقلت أطلتها أم ماذا أفعل ؟ ثال لا بل اعتر كا ولا تقر با ، وأرسل إلى صاجئ مشل ذلك فقلتلامرأني اللحقي بأهلك فنكوني عنلهم حتى يقضي الاته في هذا الأمر . تال كععب فجاءت امرأة ملال بن أمية رسول الله صلى اللد عله وسلم فقالت يا رسول اله إن ملال بن أمية شيغ ضائع ليس 4 خامم فهل تكره أن أنحلمه قال لا ولكن لا يقربك
 يومه مذا . نقال لي بعض أهلي لو المتأذنت رنسول المد صلى اله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لاموأة ملال بن أمية أن تحخدمه نقلت والثه لا استأنذ فيها رسول النة صلى الثي
( ( ) المولماة لغة في آساه مؤاساة أي عاونه .
(0)

سهر (V) وودأ وأحمها .

تسوًر الهائطط وعليه صعد عليه .
نشده كنصر وضرب نشُداً أو زيشداناً

عله باله .


عليه وسلم وما يدر بني با يقول رسول النه صلىالم علبه وسلم إذالاستأذنه فيها وأنا رجل
شاب
فلبثت بعد ذلك عشر لبالل حتى كملت لنا نحسسون لبلة من حين نهـى رسول اله


 بأعلى صوته :


 من اسلم ثأوفى على الجبل وكالن الصوت أنسرع من الهُرس فلما جاعني

. واستعرت ثوبين فلبتها





 تال تلت أمن عنلك با رسول الة أم من عند اله ؟
 وكنا نعرف ذللث منه . فلما جلست بين بديه تلت با رسول الله ! ان من توبتي أن
(Y) ركض كنصر ركضـا الغرس برجلبعاستحه هلعلو (Y)





 منذ ذكرت ذلك لرسول اله صلى التّ عليه وسلم إلى بوي هذا كذبأ واليني لأرجو أن بحفظني الته فيما بقيت .

 للإسلام أعظم في نفسي من صدئ



(1)

مقتَ
قال عمرو بن ميهون إني لقائم ما بيني وبينه - يعني عمر - إلا عبد الهّ بن عباس
 خَللاً تقدم فكبًّ وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى

حتى بيتمع الناس فما هو الا أن كبّرَ فسمعته يقول :
قتلي أو أكلني الكلب .
 الا طَعنه حتى طعن ثلالثة عشر رجلأ مات منهم سبعة . فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسأ (ب) ، فلما ظن العلج أنس

مأخوذ نحر نفسه

 أنهم قد نقلوا صوت عمر ، وهم يقولون سبر الما عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال عمر :

با ابن عباس ! أنظر من قتلني ؟
قال فجال (ابن عباس ) ساعة ثم جاء نفال :
غلام المغيرة .
قال الصتّع (r) بَ قال نعم
(1) بالكسر الرجل الضخم القوي من كنار العجم وقد بطلق على الكافر عموماً ج علوج

(Y) تلنسوة طويلة كانت تلبس في صلر الإسلام وكل ثوب بكون غطاء إلرأس جزءاً منه متصلاً به
(r) بنتحتين وبالفتح والكسر وسكون النون حاذق في الصنعة ماهر في عمل اليدبن .

قال قاتله الله لقد أمرت به معروفاً .
الحمد لته اللني لم بجعل ميتتي بيد رجل يدَعي الاسلام ، قد كنـت أنت وأبولك
(1) تحبان أن نكثر العلوج بالمدينة

وكان العباس أكئر هم رقيقاً (Y) فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان شـت
نعلت ( اني ان شئت قتلنا ) .
تاله كذبت (آ بعلدما تكلموا بلسانكم ، وصلوا قبلكم ، وحجوا حجكم فاحتُـِل 'إلى بينه رضي النه عنه نانطلقَنا هعه ، قال : -


- ألا

وقائل يقول : - أخاف عليه
فأتى بنبيذ فشُربه فخرج من جوفه ثم أتى بلبن فشربـ فخرج بن جوفه فعر فوا
أنه ميـت
فدخلنا عليه وجاء النّس فجعلوا يشُون عليه ، وجاء رجل شاب فقال : "أبشر بِا أمير المؤمين ! بيشرى اللة ، للك من صسبة رسول الله صلى الله عليه

وسلم وتدم في الاسلام ما تَد علمت ، ثم وليت فعدلت تم شهادة
قال وددت أن ذلك كان كفاناً (£) لا عليّ ولا لي ، فلما أدبر إذا أزاره

$$
\begin{aligned}
& \text {. مسس الأرض نفال : } \\
& \text { زدوا علي" الفلام }
\end{aligned}
$$

فقال يا ابن أخي ! ارنع ثوبك فانه أنقَى لثوبك ، وأتقى لر بلت . - با عبد النه بن عمر ! انظر ما عليَ من الّيَين ؟

وعبيد رقمِق وقد يبمع على أرقًاء .
أي أخطأت
أي مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقصان

كان عمر رضي الله عنه يكره كئرة سبايا الفرس في مركز الإسلام وعأصمة الخفلاخة: بيهذر من الختلاطهم بالمسلمين والفسادم . المملولٌ للواحد والجمع بقال عبد رفيق




 أن يُدُنف عِ صِ ماحبيه .

 ولأزئرن به اليوم بكلى نفسي .
 نقال : - ارنعوني نأسنده رجل اليه
نقالل : - ما لديكث ؟

كلّ الذي تحب يا أمير اليؤمنين ، فد أذنت .






 رسول النّ صلى النه عله وسلم وهو عنه راض .


فسمى علِّاً وعثّان والز بير وطلحة وسعدأ وعبد الرحمن بن عوف رضي الله. غنهم

- :
(1) يشبد كم عبد الله بن عمر ، وليِس له من الأمر شيء ( كهيئة التعزية له )

. هن عجز ولا خِيانة
وقال أوصي الخلمنة من بعدي بالمهاجر ين الأولين أن يعر فت لمم حقهم و يحفظ
 أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسئهم ، وأوصيه بأهل الأمصار خحراً فانهم ردء (r) الاسلام وججاة (\&) المال وغيظ العدو ه وأن لا يؤخذ منهم إلا نضلهم عن
 من حواشي (i) أموالهم وتر ع على فقر أهم • وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى اللد عليه وسلم أن يوفي فم بعهلدهم وأن يقاتل من ورأهم ولا يكلفوا الا طاقتهم. فلدا قَبِصَ خر جنا به فانطلقنا نمشبي فسلم عبد السَ بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب • قاللت ( أي عائشة ) : أدنحلوه فأدخاع • غزضع هنالن فلما فرغ من دفنه اجتدع هؤلاء الرهط ، فقال عبد الرحمن : اجعلوا أمر كم إلى ثلاثة منكم
قال الز بير : قد جعلت أهري إلى علي"
وقالل طلحة : قد جعلت أمري إلى عثّان .

جبع الملابي أي الملامع جبا كنصر
وجبي كضرب الخخ اج أي بجمعه .
 دع في الضرٍ مادة اللبن ، والأعرابِ
مادة ا'الجسلام .

جمع الحاشية وهي من صغار الناس
والإبل لا كبار فيهم .
(o)
$\qquad$
()

أي قال له يشهد كم عبد النه بن عمر وتد قال له ذللك كهيئة التعزية اله لأنه


بأن جعله من أهل المنشاورة . الم
أي سكنوا دار النجرة من قبل المبا المباجر بن وآمنوا قبلْ كثير منـم • أي الناصر
-

وفان سعل : قد جعلت أمري إلى عبد الر حمن بن عوف .


والاسلام (1) لينظرن أنضلهم في نفسه .
فأُسكِتَ النُيخان . نقالِ عبد الرِحمن :
أفنجعلونه إليّ ؟ والله عليَ أن لا آلو عن أفضلكم
قالا : - نعم .

فأخذ بيد أحدهما فقال : للك قرابة من رسول النه صلى الله عليه وسلم والقّم

ولتُطيعن .
 "زفع يـلك يا عًان ! !
فبايعه فبايع له علي زضي اللد عنه ووأج أهل الدار (r) فبايعود (r)

بالرفغ فهها والخبر محنـوف أني علِّه زقيب .
 صحيح البخازي كتاب المناتب باب مناقب عمر بن الحّطاب رضي النـ عنه

## أخ •缺

## (1) للحسن البصري

هيهاتت هيهات أهللت الناس الأماني • تول بلا عمل ، ومعرغة بغر صبر ،
وإكانذ بلا بثين ، ها لي أزى رجالاً ولا أرى عقولاً ، وأسمع حسيساً (r) ولا أرى أنيساً ،

 ومطالك بيم الدلدين ، ان من أنحالق الؤمن توة في دين ، وحزماً في لين ، وإيماناً في









 عس, بن الخطاب رضي الند عنه بالمدينة ويقال إنه ؤلد على الرت وتو الو بي بالبصرة مستهل رجب سنت عشر ومائة . (l)
.
 . بسواه

المؤمن في الهصلاة خاشُع • وإلى الركموع مسارع ، قوله شفاء . وصبره تقى ؛
ونشكته فكرة ، ونظره هيرة ، يخالط العلماء لِعلم • ويسكت بينهم لِيسلم
 وإن سغه عليه حلم • وإن ظلم صبر • وإن جير عله عدل . لا يتعوذ بغير الند
 الرخاء ، صابر على البلاء • إن جلس مع الغافلين كتب من الذاكرين • وأن جلس مع الأاكر ين كتب من المستغفر ين • هحذا كان أصسطا اللمي صلى النه عنيه وسلم الأول فالأول . حتح لحقوا
 **


(₹) ( السرضاه
(0) سيرة المحسن البصري لُعبد الرحسن ابن الجوزي .
or

(1) لابن المقفع
(r) فينما الغُر اب في كالمه إذ أقبـل نحوهم ظـي يسعى . فذُعـرت . . . منـه السلخناة فغاصت في المـاء وخرج الـُـرَذ (r) إلى جُحره (\&) وطار الغـراب فوقع على شُجرة . ثم ان الغر ابِ حَّلَ (0) في السماء لبنظر هل للظّي طالب ؟ فنظر فلم ير شيئاً . فنادى الحرذ والسلحفاة . وخر جا ، فقالت السلحفاة للظي : حين رأته ينظر إلى الماء انشرب ان كان بك عطَّ • ولا كخف فإنه لا خوف عليك . فدنا

 اليوم شَبَحاً (^) . نخفت أن يكون قانصاً (9) . قالت : لا تخف فإنا لم نر ههنا قانصأ
(1) مو عبد الله بِ المقفَع كاتب فارسي الأصل عربي النشأة نبغ في الكتابة في اللغتين الفارسبة والعر بية واستُكتب في عهد بني أمية وأسلم في عهل بني العّبي





(Y) دمــت بابه سمع
(

ارتفع في طيرانه واستدار كالحملقة .
 (V)

(9) الصباد (9)

 والأخبار
فبيزا الغراب والجرذ والسلحفاة ذات يوم في العريش ، غاب الظي فتونعور







 وأنت ثقيلة لا سعي لك ولا حركة . وأخاف عليك القانص . قالت : لا عبّ


 ول يبق غير السلحفاة . ودنا الصيًّاد نوجد حبالته معطعة . فنظر يميناً وشيالاً فلم
 اجتمبوا نظظروا القانص تد ربط السلحفاة فاشتد خز نهم ، وقال الجرذ : ما ما أرانا نجاوز عقبة (V) من البلا، إلا صرنا فـ، أشد منها ولقد صدق اللني قال : لا يزال الإنسان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (0) جمع كَّس وهو النطن الظر يف. } \\
& \text { (Y) الوتوع في أمر شاق } \\
& \text { (V) } \\
& \text { عِقاب وعَقَبات . }
\end{aligned}
$$










 والأهل والولد عند الفاقة كذلالك بكتر الأخوان عند النوائب



 بيعد عنا وانع منه هذا النهو ما استطعت : فابي أرجو ألا بنصرف إلا وتد وند تطعت
 القانص ذاستجرُ


حبالته متطعة ففكر في أمره مع. الظي المظظلع" "نظن انه خولط (r) في عتله ونكر في أمر الظبي والغراب الني كأنه يأكل منه ، ورض
 اليه ، واجتمع الغراب والظى والبرذ والسلحفاة إلى عريشهم سالمين آمنين ك'مسن ما كانوا عليه
فإذا كان هذا الخلق مع ضغره وضعغه تد قدر على التخلص من مرابط الملككة


 في الصحبة (8)

من كتاب كليلة ودمنة لابن المفع نصل الحمطامة الططرة.

## 人 $\underbrace{\text { v }}$

## لابن السمَّالك (1)

 غموم القلب وهموم النغس وتعب الأبدان مع شدة الحساب فالرغبة متعبة لأهلها في الدنيا والآخرة . والزهادة زاحة لأهلها في الدنيا والآخرة وان داؤد الطاني نظر بقلبه

 ;انبين مغروزين قد ذهبت على الدنيا عقرلكم . وماتت من حبه قلو بكم . وعشقتها
 با داؤد ! ما أعجب شأنت ألزمت نفسك الصهت حتى قومنها على العدل .


 (بن خلمان )



















 الطعام والحاوة ما يأكلون فأما أنت فانما هي خبا




 معك ولا أدري أي الأبور أشد عليك الخلوة في بيتك تكر بك التيهوز والسنغن أه

 تورك (1) وكل أمرك با داؤد عجب أما كنت تشتهي من الماء بارده ولا من الطعام


$$
\begin{align*}
& \text { (1) جــب الطعام إذا غلظ } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { الدُّ وعاء كالبرميل كبير }
\end{align*}
$$

طيبه ولا من اللباس لينه بلى ولكنث زهدت فيه ملا بين بديث فما أصغر ما بذلت وما


 (1) اليوم كثِرة نبعث عرفت أن ربك ثد أكرمك


من السيدة زبيدة (1) :
كل ذنب يا أمير المؤمنين ! وان عظم صغير في جنب عفولك ، وكل زلل وان


وأدام بل الخير ، ورفع بلك الشُر
هذه رتعة الواله (r) التي ترجوكك في الحياة لنوائب اللدهر ، وفي المّات لمميل اللذكر ، فان رأيت أن نرحم ضعغني والستكاتتي وتلة حسلّي وان نصل رحمي وتحتسب


من المأمون (r) :
وصلت رتغتلك يا أنّاه ! أححاطلك النه وتولالك بالرعـاية ووتفت عليها وساءثي تهه الله - جميع ما أوضحت فيها لكن الأندار نانذة ، والأحكام جارية . والألمور

 ينسب نهر زبيدة ، توفيت سنة Yا


الموتف الحر ج والمنازعة النُفسبة .
(Y)





متصرنة . والمخلمقون في قبضتَ لا بقدرون على دفاعها ، والدنيا كلها إلى شتات ،

 (1)
(1) للمجــــــاحظ







 شيء من تراءة العهيد والشُروط والونائق . ثم بصلي العشاء الآخرة وبنصرف ،

هو أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ . ولد بالبصرة ونشأ با ـ و وتخر ج في جـج







 الزميت . المليل الوتور .
الركين . الثابت الوتر الر الرزين .
احتى الرجل جـع بين ظهره وساقِهعبمامة ونحوها .

فالحت يفال لم يقم في طول تلك المدة والولاية مرة واحدة إلى الوضوء ، ولا احتاج
اليه ولا شرب ماء ولا غيره من الشراب . كذلك كان شأنه في طوال الأيام وني قصارها . وني صيقها وفي شتائها ، وكان مع ذلك لا يحرلك يدأ ولا عضواً ولا يشير برأسه ، وليس الَا أن يتكلم ثم يوجز وييلغ باليسير من الكام إلى المعاني الكبيرة
لبينا هر كذلك ذات يوم وأصحابه حوالهي ، وفي الساطين (') بين يديه ؛ سیطط على أنفه ذباب غأطال المكث . ثم تحول إلى موت (Y) عينيه ، فرام الصبر على سقوطه على الموت • وصبر على عضّه ونفاذ خرطوهه ، كما رام الصبر على سقوطه
 طال ذلل عليه من اللنبابِ • وشغله وأوجعه وأحرقه . وقصد إلى مكان لا يحتملى الثtاڤل . أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل فلم ينهض • فدعاه ذلك إل أن يوالي بين الاطبات والنتح • فتنحى ريثا سكن جفنه • ثم عاد إلى موته بأشد من مرته الأولى . فغدس خرطومه في مكان كان تد آذاه فيه قبل ذلك ، فكان احتاله أقل • وعجزه عز الصبر عليه في الثانية أوى ، نحوك أجفانه ، وزاد في شدة الحركة ، وألح في فتح العين ، وفي تتابع الفتح والاطباق ، فتنحى عنه بقدر ما سكنت حركته ، لم عاد إلى موضعه ، فما زال يلح عليه حتى استفرغ صبره وبلغ بجهوه ، فلم يبد بداً من أن يذب عن عينه بيله ففعل ، وعيون القوم ترمقه ، وكأنهم لا يرونه فتنحى عنه بقلر ما رد يذه وسكنت حر كته ، ثم عاد إلى موضعه ، ثم أبلأه إلى أن ذب عن وجهه - بطرف كمه . ثم ألمِأه إلى أن تابع ذلك ، وعلم أن فعله كله بعين من (o) ${ }^{(0)}$ وأزهى (t) من الغراب ، قال : وأستغفر اللد فما أكرَ من أعجبته نغسه فأراد الند عز

دويبة سوداء أصغر من الجُلل ، كر يبة الرائحة . أكتر تكبرُ أ . وأكثر تحركاً.
(1)


(
 من أرزن الناس ، فقد غلبي ونضصني أضعف خلقه ، ، ثم تلا توله تعالى : ا وان
 وكان بيزن اللسان ، قليل نضول الككلام، ، وكان مهيباً في أصحابه ، وكان أحد من لم بطعن علبه في نفسه . ولا في نعريض أصحابه للمنالة (1) .
منورل من كتاب , كنوز الأجداد ، لمحمد كردعي .

(1)

لابن عبل ربه

اليك ظهور البنغي والفساد في الأزض ، وما يهول بين الحق وأهله من الطمع المّ






 فكيف ذلك ؟ وبحك يدخلني الطع والصفراء (0) والبيضاء في قبضتي والحلو والحامض عندي ؟
 وأموامم فأغفلت أموزهم ، واهتمدت بيمع أموالمم . وجعلت بينك وبينهم حهجاباً

أي.انعزلت عنك أو حبــت ما عنده

$$
\begin{align*}
& \text { 7 } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عنك } \\
& \text { غي الذهب والفضة. } \\
& \text { أي جعلك راعباً. }
\end{aligned}
$$

عنهم فيها ، وبعدت عْمًالك في جبايات الأموال وجمعها ، وأمرت أن لا يدنل عليك



 لا نخرنه . فاتمروا (r) أن لا يصل !اليك من علم أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا ـ و ولا
.خرج للك عامل الا خخّنوه عندل وننوه حتى تسقط منزلته عندلك .






عن ذلك وأوقفت نلناس رجلاً ينظر في مظلمهم




 بسمعه فبكى يوماً بكاءاً شديداً فحثئه جلساؤه على الصبر فقال : أما اني نست أبكي أبكي لالبليَّة النازلة ونكتي أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته . ثم قالل : أما إذا

$$
\begin{aligned}
& \text { بطانت الرجل أهله ; خاصنه ج بطانئن } \\
& \text { (0) الحز }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. الـُد (V) } \\
& \text {. ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (Y) تشاورو (Y) } \\
& \text { (!) ( أي الثـاكي من الظلم . }
\end{align*}
$$

قد ذهب سمعي فإن بصري ُم يذهب . نادوا في الناس أن لا يلبس ثوباً أحمر إلا
 فهنا يا أمير المؤمنين ! مشرك بان يالة بلغت رأفته بالمشركين مذا المبلغ وأنت مؤمن بالته من أهل بيت نبيه لا تغلبك رأفتك بالمسلمين على شح نفسلك . فان كنت إنما بجمع المال لوللك فتد أرالك الن مبرأ في الطفل يستط من بطن أمه ما له على الأرض مال . وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه فما يزال التد يلطف بذلك الطفل حتى تهظم
 فان ملت : إنا تجمع المال لشد يُد السنطان فقد أرالك اله عبرأ في بني أمئةَ ما أغنى عنم جمعهم من الذهب وما أعدُوا من الرجال والسلاح والكُاع (") حين أراد اللد .
وان تلت : إنا تجمع المال لطلب غاية مي أجسم من الغاية التي أنت فيها فوالد ما فوق ما أنت فيه إلا متزلة لا تدرك إلا بغلاف ما أنت علب . يا أمير المؤمنين !
 بالللك الذي خوّلك (r) ملك الدنيا ومو لا بعاتب من عصاه بالقتل ولكن بالخلوّ في العذاب الألم . قد رأى ما عقد عليه تلبك ، وعملته جوارحك (r) ، ونظر اليه
 من ملك الدنبا إذا انتزعه من بدلك ، ودعالك إلى الحساب ؟

 في دنياهم فاجعلهم بطانتك يرشدوك . وشاورمم في أمرك يسدّدوك (1). . قال : قد بعثت اليهم نهر بوا مني . قال : خافوك أن تحملهم على طريقتك ولكن افتح

 (1) (0) جمع جازحة أي العضو من الإنسان (7) (ه) برشدول إلى الصواب .

 على صـلاح الأمـة وجاء الموذُنون فآذنوه بالصلاة فصلى وعاد اللى بجلسة وطلب الرجل (r) نم
(1) قمس كفتح فسطاً صرفه عما يربد وتهرهوذلَله.


(r) للمسهودي

كان من أخلاتِ معاوية انه كان يأذن في اليوم والليلة خمس مـرات ، كان إذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه . ثم يدخل فيؤتي بمصحفه فيقر أ جزأه . ثم يدخل إلى منزله فيأمر وبنهى ثم بصلي أربع ركعات ثم . يخرج إلى بجلسه فيأذن لخاصة الخالصة فيحدتَم وِيحدّونه ، ويدخلى علِه وزراؤه فيكلمونه فِيما ير يدون من يومهم إلى العشي . ثم يؤتى بالغداء الأصغر وهو فضضلة (r) عشائه
 ـخرج فِقول : يا غلام ! أخرج الكرسي فيخرج إلى المسجل فيوضع فيسند ظهره إلى المقصورة (0) ${ }^{(0)}$ يجلس على الكرسي ويقوم الأحداث فيتقدم إليه الضعيف والاعرالي والصحي والمر أه ومن لا أحد له فِقول : أعزوه (1) ويقول : عثدي عليّ فيقول : ابعقوا معه ويقول : صُنغ بي فيقولن : أنظروا في أمره ، حتى إذا لم يبت أحد دخل فجلس على السرير . ثم يقول : ائذنوا للناس على قدر منازهم ولا سشغلني أحد عن رد






























خبز يعبل, يستدير أمن الدقبق والمليب


المضوه بعضس إلم بعض .


في كل ركعة خمسين آية . بكهر تارة و يغافت أخرى • ثم يدخل متزله فلا يطمع



 تأتي الطزف(1) الغر يبة من عند نسائه من الحلوى وغير ميا ما من اللآكل اللطيفة ثم


 الصبح ثم بيود فيفل ما وصفنا في كل يوم (") ،

## استّقِّمّ الإمام|

() لابن حبان البستي

حـكى ابن حبـان البستي عن اسحاق بن أحمــد القطان البغـدادي بتستر . تــال : كان لنـا جار ينغــداد كنا نسميه طبيب القراه . كان يتفقد الصالحين

مو أححد بن محمد بن حنبل بن هلال ، الإمام أبو عبد اللد الثيباني الذملي • إمام المسلمبن


 وأصوه . ولقبه بعد ذلك بيغداد . وعلا شأنه في الحديث ولـئ وعلم الرواية . حتى بلغ مبلغ


ومسلم . وانترمذي . وأي داؤد .







 كانت وفاته سنة Y Y


 شُّغ ، ولي القضا، بسمرقند ، ثم بنسا ، تتله الخليفة بتهة أتهم بها وهو في الثمانين =

و يتعاهدهم ، فقال لي : دخلت يومأ على أححدد بن حنبل فاذا هو مغسوم مـكروب ؛ غتلت : مالك يا أبا عبد اللّه ؟ كال : خحر ! تلت : ومع الخير ؟ قال : امتحنت بتلك المحنة حتى ضربت ثم عالموني وبرأت ، اللا أنه بقي في صلي موضع يوجعني • هو أشد علي من ذللك الضرب ، قال : تلت اكشف لي عن صلبك ، فكشف للي فلم أر فه الآ أثر الضربِ نقط ، نقلت : لِيس لي بذي معرنة ، ولكن سأستخبر عن هنا • قال : فخرجـت من عنده حتى أتيت صاحب الحبس ، وكان بيني
 وجمعت فتيانهم • وكان معي در يجهات فرقّبا عليهم وجعلت أحدنهم حتى أنسوا غي . تُم قلت : من منكم ضربـ أكثر ب . قال : فأخذوا يتفاخرون حتى اتمتوا على واحد منهم أنه أكترهم خرباً وأشدهم صبرأ ، قال : نقلت له : أسألكك غن شيع ، قال : هات ، فقلت : شـيخ ضعيف ليس صناعته كصناعتكم ، وضرب على المجوع اللقتل سياطاً يسيرة • الَّ انه لم ـمت ، وعا:لجوه وبرأ ، الآل ان موضعاً في
 النذي عالجه كان حا:كاً . قلد : أيسِ الخبر ب ، هال : ترلك في صلبه تطعة لحم
 بها • وان تر كت بلغت إلى فواده نقتلنه كال : فخر جـت من الحبس فدنتلت على أحمد بن حنبل فوجدته على حالته ، فتصحــت عله التصة ، قال : ومن يبطه ؟ , قلت أنا . قال : أو تفعل ؟ : قلت : نعم . قال نقام ودخل البينت ثّم خرج و بيد•
=




 (1)

مخذّتان وعلى كتفه فوطة (") • فوضع احداهـما لي والأخرى له ، نمّ قعد عليها وقال : استخر اللد فكشفت الفوظة عن صلبه وقلت : أرني موضع الوجع ، قال : ضع اصبعك
عليه فاني أخحبرك به • فوضعدت اصبعي وقلت : ههنـا موضع الوجع ؟ مال : ههنـا
أحمد الله على العافية . فقلت . ههنـا تـال . ههنـا أحمد الن على العافية . فقلت ههنا : تال هُهنـا أسأل الله العافية . قال فعلمت انه موضع الوجع قال : فوضعت المبضع (r) عليه فلما أحس بحرازة المبضع وضع يده على رأسه وجعل يقول : اللهم اغفر للمعتصم • حتى بططته • فأخذت القطعة الميته ورميت بها وشذدت العصابه (r) عليه • وهو لا يز يد على قوله : اللهم اغفر للمعتصم • قال : ثم هدأ وسكن ثم قال : كأني كنت هعلقًاً فأحدرت ، قلت ، يا أبا عبد الن ان الناس إذا امتحنو! محنة دعوا على من ظلمهم ورأبتك تدعو للمعتصم • قال اني فكرت فيما
 ترابته خصومة • وهو منَي في حلز .

الفوطة ، ما بأتزر به الهخدم ج فوط ، وعند العامة : عي تطعة تنثّف ببا الأيدي ، وتسمى أيضاً المنشفة .
المبضع : ج مباضع • وهو آله يشت . با الجلد ، وما شا كله. الصصابة : ماعصب به من منديل ونحوه ، ج عصائب .

(1) لأيه الفرج الاصبهاني

حدث أشعب (r) قال : ولي المدينة رجل من ولد عامر بن لُؤي وكان أبذل الناس وأنكدهم (r) . وأغراه الله في يطلبني في لِله وههاره . فان هر بت منه هجم على منزَي بالشُرَط (ع) وان كنت في موضع بعث إلى من أكون معه أو عنله يطلبني منه فيطالبتي بأن أحد"ّه واضحكه . تّم لا أسكت.ولا أنام ولا بطعمني ولا بعطيبي شيئاً . فلتيت منه جهدأ عظيمأ وبلاءأ شديداً . وحضر الحج فقال لي : يا أشعب كن معي . نقلت بأبي أنت وأي أنا عليل وليست لي نية في الحج . فقال : عليه وعليه : وقال : ان الاكعبة بيت النار لئن لم تخرج معي لاودعنك الحبس حتى أقدم . فخرجت معه مكرَهاً . غلما نزلنا متزلاً أظهر انه صانم ونام حتى تشاغلت . ثـم أك كل ما في سفرته







 هن القراه حسن الصوت وكان ملبحاً صاحب نوادر ، وكان شديد الطمع كثير الطلب يضرب به المثل ، وله نوادر وحكابات . ألكد . المثؤم العّسر
جمع شرطي ( بضم الشُين وسكون الـراء ) طانغة من أعوان الولاة وهم ني أبامنا روساء الضّابطة (البولمس )

وأمر غلامه أن بطعمني رغيفين بملح . فجنت وعندي انه صايم ولم أزل انتظر





大ال : التق توابلها (8) وأطعمني منها . ففعل وأنا جالـا جالس أنظر البه لا يدعرني . فلما



 بضرسي قد انكسرت منه تطعة فسفطت بين يديّ . وتباعدت أطلب حجرأ أكسر أكسر به
 فينا أنا في ذلك إذ أقبل بنو مصعب ( يعني ابن ثابت واخوته ) يلِّوْن بتلك الحلون الجَهورِية (V) . نصِحت بهم . الغوث الغوث الغوث العياذ بالة وبكم با با آل الز بير الحقوني







 سلطان فلم أدخلها حتى غُزل .


لأي بكر الغوارزمه
كتابي وقد خرجت من البلاء خروج السيغ من الملهاء ، وبروز البدر من
الظللاء ، وتد فارقتني المحنة وهي مفارق لا بشتاق اليه ، وودعتني وهي مودع لا



 أما اخحلال (') بالأولى فلانه شغله الاهتام بها عن الكلام فيها . وأما تغا فله عن

ر و






 بشهر !إلا برسانله السائرة الطائرة في الآفاق .
. أولاه معروفأ أي صنعه

( ( ) ( ) بالفتح سعة المبش .


الأخرى فلأنه أحب أن يوغًر (1) عليً مرتبة السابق إلى الابتداء ، وبقتصر بنفسه
 من كالى زتبة بي
فان كنت أحسنت الاعتذار عن سيدي فليعرف لي حت الاحسان ، وليكتب لي بالاستحسان ، وان كنت أسأت فليخبرني بعنره فانه أعرف مني بسره ، وليرض منج بأني حار بت عنه قلي واعتذرت عن ذنبه حتى كانه ذني وتلت : با با نفس ! اعذري أخالك وخذي منه ما أعطاك فمع اليوم غد والعود أحمد
$\qquad$
(Y) (Y) حفًّ كنصر وضرب حفًا بكذا أحاطه به . . (r)

(1) لألي حيان التوحيدي

حدثين شين من الصوفية في هذه الأيام قال : كنت بنيسابوز سنة سبعين وثالْمائة ، وقد اشتعلت خر اسان بالفتنة وتبلبلت (r) دولة آل سامان بالمور وطول . الملدة فلجأ محمد بن ابراهيم صاحب البيسُ إلى قايين وهي حصنه ومعقله وورد أبو العباس صاحب جيش آل سامان نيسابور بعدة عظيمة وعدة عميمة وزينة فاخرة وهيئة باهرة وغلا السعر وأخيغت السبل وكتر الارجاف وساءت الظُون وضجت العامة والتجبس ألل أي وانقطع الأمل ونبح كالى كلب من كل زاوية وزأر كل أسد

 الرابع ونسأ في بغداد ، وجاء مفنناً ي العلوم في النحو واللمغة والمشعر والأدبس والئفقه والكِلام




 على علو كعبه ي العلم والفهم أنز لته منازل أعاظم المنشئين والمؤلفمين صور فيها العلم والأدب





(

ما علا من الأرض .

قال وكنا جماعة غرباء نأوي إلى دويرة الصوفية لا نبر حها فتارة نقرأ وتارة نصلي وتارة ننام وتارة نهني والجوع بعمل عمله ونخوض في حـي

 والارجاف بالصدق والكذب وما يقال بالوى والعصبية فضاقت صدورنا وخبئت سرائرنا واستولى علينا الوسواس . وقلنا ليلة ما ترون يا صحابنا ما دنعنا اليه من هذه الاحوال الكر يهة ، كأنا والس أصحاب نعم وأرباب ضياع نخاف عليها الغارة والنهب وما علينا من ولاية زيد وعزل عمرو وهلالك بكر ونجاة بشر نحن قوم رضينا في هذه
 العافية من بلايا طلاب الدنيا . فما هذا الني يعتر ينا من هذه الأحاديث التي ليس لنا فيها ناقة ولا جمل ولا حظ ولا أمل توموا بنا غداً حتى نزور أبا زكر ياء الزاهد ونظل
 وصرنا إلى أبي زكرياء الز اهلد فلما دخلنا رحب بنا ونا وفرح بز يارتنا وقال : ما أشوتي اليكم وما ألمفني عليكم ! الحمد لله اللني جمعني واياكم في مقام واحد حدئني ما الذي ممعم وماذا بلغكم من حديث الناس وأمر هؤلاء السلاطين ؟ فرِّجوا عني وقولوا 'ي ما عند كم فلا تكتموني شيئأ فما لي والنه مرعى في هذه الأيام الا ما اتصل
 وقلنا في أنفسنا انظروا من أي شيء هر بنا ، وبأي شيء علقنا وبأي داهية دُهينا مال :
 هذا لو البلاء المبين ) . ميلوا بنا إلى أبي عمرو الزاهد فله فضل وعبادة وعلم وتفرد في صومعته (1) حتى نقيم عنده إلى آخر النهار فقد نبا بنا المكان الأول ، و وبطل تصدنا فيما عزمنا علِه من العمل فمشينا إلى أبي عمرو الزاهد واستأذنا فأذن لنا ووصلنا اليه فسرً بحضورنا ، وهشَّ لرؤيتنا وابتهج بقصدنا وأعظم زيارتنا ، ثم
(1) جبل أو مكان مرتفع يسكنه المتعبد قصد الإنفراد .

قال : يا أصحابنا ما عندكم من حديث الناس ؟ فقد والنه طال عطشي إلى شيء أسمعه ولم يدخل علي اليوم أحد فأستخبره وان أذني للى الباب لأسمع قرعة أو أعرف
 والكنابة واذكروا الغث والسمين فان الحديث هكذا يطيب ولولا العظم ما طاب اللحم
 أكثّر من عجبنا بالزاهد الأول وخاطفناه الحديث وودعناه وخر جنا ، وأقبل بعضنا على بعض يقول : أرأبتم أظرف من أمرنا وأغرب من ششأننا ؟ أنظروا من أي شيء


 في بصره وورءه وتلة فكره ني الدنيا وأهلها وطوينا الأزض اليه ودخلنا عليه وجلسنا
 له ويقرب فلما انتهى أقبل علينا وقال : أمن الساء نزلتم عليّ ؟ والة لكأني وجدت ولي بكم مأمولي وأحرزت غاية سؤلي قولوا لي غير محتشمين (V) : : ما عند كم من أحادي

 ويستبق إلى نفوسكم ؟ فإنكم برُد الآناق وجوالة الأرض ولقَّاطة الكاللام ـ ويتساقط اليكم من الأقطار ما يتعذر على عظماء الملوك وكبراء الناس : فورد علينا من هذا الإنسان ما أنسى الأول والثـاني ، ومـا زاد في عجبنا أنا كنا نعـده في طبقة فـوق طبقات جميع الناس فخفغنا الحديث معه وودعناه وخنسنا (4) من عنـا

الزمانة العاهة وعدم بعض الأعضاء . احتشم ، انقبض أو استحبا .

خواطركم
تأخرً نا

أهل الأمر وحقيقته .
عرَّ وقف ولبث .
نحرِنا


 الطر يت شيخاً من الحكماء يقال له أبو الحسن العامري وله كتاب في التصوف قد شحنه بعلمنا واشأرتنا وكان من الجوالين الذين نقبوا في البلاد واطلعوا على أسرار الند في العباد غقال لنا : من أين درجتم (8) ومن قصدتم حوله وتصصنا عليه تصتنا من أولها إلى آخرها ولم نحذف منها حرفأ فقال لنا في طي"
 وقلتم لا ينبغي أن يكون الهخبر عنهم كالخبر عن العامة ، لأنه الخاصة ومن الخاصن لاصم خاصة الحاصة لأنه بالنه يلوذون واياه يعبدون وعليه يتو كلون واليه ير جعون ومن


 لا ترجو من زخاء العيش وطيب الحجاة وسعة المالل ودرور (1) المنافع واتصانل البلب ونفاق السوق وتضاعف الر بح . فأما هذه الطائفة العارنة بالدة العاملة لدَ فانها مولَّعة أيضاً بحديث الأمر اء والبجابرة العظماء لتقف على تصار يف قدرة اله فيهم وجر يان أحكامه عليهم ونفوذ مشيمّه في مشالمهم ومكارههم في حال النعمة عليهم والانتقام منهم ألا ترونه قال جل ثناؤه : ( حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فا فاذا هم
 وغر ائب نقمته وههـنـا بعلمون أن كلى ملك سمى ملك النه زائلـ وكل نعيم غير نعيم الجنة حائلِ (^) ويصير هذا كله سبباً قوياً فم في الضرع إلى اللة واللياذ بالنَ والخشّوع

لله والتوكل على الله وينبعون به من حران (1) الاباء إلى انقياد الاجابة وينتهون من رقدة الغفلة و يكتحلون باليقظة من سنة السهو والبطالة و يجدون في أخلذ العتاد وا كتساب الزاد إلى المعاد ويعملون في الخلاص من هذا المكان الحرج بالمكاره المحفون بالرزايا اللذي لم يفلح فيه أحد إلا بعد أن هدمه وثلمه (r) وهرب منه ورحل عنه إلى محل لا داء فيه ولا غائلة ، سا كنه خالد ومقيمه مطمئز والفائز به منعم والواصل اليه مكرم وبين الحّصة والعامة في هذه الحالل وفي غير ها فرت يضح لمن رفع اللد طرفه اليه وفتح بابِ السر فيه عليه وتد يتشابه الرجلان في فعل . وأحدهما مذموم والآخر محمود وتد رأينا مصلِّاً إلى القبلة وتلبه في طر (r) ما في كم الآخر فلا تنظروا من كل شيء
 وإذا خالفه !إلى الحق كان وحدة وإذا خالفه إلى الباطل كان ضلالة وهـذه المتامات مرتبة لأصحا بها وموقوةة على أربابها ليس لغير أهلها فيها نفس ولا لغير فستحقها منها قبس
قال النيّغ الصوفي : فوالله ما زال ذلك الحكيم يحشـو آذاننا بهذه وما أشبها و مكلأ صدورنا بما عنده حتى سررنا وانصرفنا إلى متعشانا وتد استفدنا على يأس منا فائدة عظيمة لو تمنينا بالغرم الثقيل والسعي الطويل لكان الر بح معنا والز يادة في
(£) (£) أيدِنا
(1) (1) حرن بالمكان لم يبرح منه .
(Y)
(Y) الط (Y) الطر الشتَ والقطع والمراد السرةة والطرارون الذين بسرقون ما في جبوب اللاس
الامتاع والموانسة .

للامام الغزالي (1" رحمة الهَ علبه
وكان قد ظهر عندي انه لا مطمع لي في سعادة الآخرة الا بالتقوى ، وكف
 دار الغرور • والانابة إلى دار الخلود والاققبال بكنه المهة على الله تعالى ، وان ذلكّ لا لا

 الجورانب ، ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم ، فاذا أنا فيها مقبل على علوم
 غير خالصة لوجه اله تعالى بل باعثا وما ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقنت


وأسلوب الغز:اليأسلوب طبعي توي يبدنق بالحياة ، توفي سنة هـ 0ـ ــ . . (r)
. دا دا
أح
حرف كل شيهوحدَهـ
بضمتنين ج جِّفة وبسكون الراء ع أجُرْ المانب الذي أكله اللاء من

حانية النه
هار بهور هورا البناء انهبم نهو هائر ويقال أيضاً هارِ على القلب كما في

شاكي الـلاح
(V)

أبو حامد عمد بن عمد بن أحمد الغزالي الملقب بحجة الإسلا مزين الدين الطرسي . من أكة الململمين وألعانم العلم والدين . وُلد سنة مهـ هـ هـ ورتا على علماء بلده وعلى إمام الحر مبن وترَّر ج في مدة تر يبة ، ووصل إلم
 وانتهت إليه الرناسة العلمية في بغداد تم اعتزل التدريس وخرج في طلب السعادة واليقِن حتى نالمها ثم عكف على العبادة والتر بية وانادة المـلمين ، ، من أنشر ككبه إ-جياء علوم الدين

الأحوال . فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختتِار أصمّم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوماً وأحل اللزم يوماً وأقدتم فيه رجلاً وأؤخر عنه أخرى لا تصفو لي رغبة في طلب الآخرة بكرة الا ويحمل عليه جند الشهوة حملة فيفترها عشية ، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام ومنادي الايمان ينادي الرحيل الرحيل ، فلم يبق من العمر الا قليل ، وبين يديك السفر الطويل وجميع ما أنت فيه من العمل والعلم رياء وتَيِل ، فان له تستعد الآذ للآخرة فمتى تسنعد • وان لم تقصع الآذ هذه الُعلائق فتى تثصغ ؛! بيعـد ذللك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفر الث ثم يعود الشيططلن ويقول هذه حالة يمارضة واليالك ان تطاوعها فانها سريعة الزوال . وان أذعنتَ لها وتركت هذا الجاه العر يض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص (1) والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ر بما التفتت اليه نفسلك ولا يتيسر لك المعاودة فلم أزل أتردَّد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريباً من ستة أثهر، أولها رجب سنة ثمان وثمــانين وأر بعمائة ، وفي هذا اليهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار اذ أقفل النه على لساني حتى اعتُقِل (r) عن التدريس فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً واحداً تطيباً لقلوب مختلفة ، وكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة . ثم أورثت هنه العقلة في اللسان حزناً في القلب بطلت معه قوة الهضم ومراءة (r) الطعام والشراب ، نكان لا ينساغ لي شربة ولا تهضم لي لقمة وتعدّى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم عن العلاج وقالوا هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى !لى المزاج فلا سبيل اليه بالعلاج الا بأن يتروح السر عن المم الملم . ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري التحأت إلى الند تعالى التجاء المضطر الني لا حيلة له فأجابني الذي يكيب المضطر إذا دعاه وسهل على قلي الاعراض (ع) عن ابلاه والمال والاولاد والأصحاب ، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أورٍي
(r) أي المناء .

اعْتُقِل لسانه أي حُبِس عن الكِلام .

في نفسي سفر الشُام حنراً من أن يطلّع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام ، فتلطفت بلطنف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبداً ، واستهدنت (1) لائمة أهل العرات كافة إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الاعراض عما كنت فيه سبباً دينِاً اذ ظنوا ان ذلك هو المنصب الأعلى في الدين

وكان ذلل مبلغهم من العلم
ثم ارنبك (٪) الناس في الاستنباطات وظن من بعد عن العراق ان ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة واما من قرب من الولاة فكان يشاهد الحاحهم في التعلق بي والانكباب علي" واعر اضي عنهم وعن الالتفات إلى قولم فيقولون هذا أمر ساوي وليس له سبب الا عين أحابت أهل الإسلام وزمرة العلم .
 وتوت الأطفال ترخصاً بأن مال العر اق مرصد للمصالح لكونه وتفاً على المسلمين • فلم أر في العالم مالاً يأخذه العالم لعياله أصلع منه . ثم دخللت المام وأتمت به تر يباً من سنتين لا شغل لي إلا اللعزله واللخلوة والر ياضة والمجاهدة اشتغالاً بتز كِة النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لنكر النه تعالى كما كنت حصًّنه من علم الصوفية . فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشت أصعد منارة المسجد طول الههار وأغلق با بها على نفسي . تم رحلت منها إلى بيت المقدس أدخل كل يوم الصشخرة وأغلق با بها على نفسي . ثم تحركت فيً داعية غر يضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة زسول الس تعالى عليه السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه

فسرت إلى الحجاز .
ثم جذبتي الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع اليه • وآثرت العزلة به أيضاً حرصأ على الخلوة وتصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاث تغيز في وجه المراد .
(1) أي صرت غرضأ يرمي عليً بالأقاويل .
( الضطرب (
(r) (r)
 لا أتطع طمعي منها فتدفني عنـا العوائق وأعود اليها .


 وطر بقهم أصوب الطرق ، وأخلاتهم أزكى الأخلاق ، بل بل لو جمع عقل العقلاء .

 في ظاهرمم وباطنهم مقتبسة من نور مئكاة النبوة، وليس وراء نور نور النور النبوة على وجه
الأزض نوز يستضاء به (1)

## 

للماضي بهاء الدين المعروف بابن شداد (1)




 عنده ، نتّدم الينا بالحضوز على الطام في خدية اللـك الأنضل ، ولم بكن القاضي





 والأذبت • كان هن ندهاء السلطلن صها اللدين وخواصه سمع السلطلان منه الدلذيـث



 . MFV سنة هو أبو علي عبد الرحم البيساني العسفلاني ، كان وزيرأ لصلا الدين ومدبِرٍ ملكه

هو الللك الأنضل نور الدين علي ، أكبر أولاد السلطان صلاح الدين الدين الأيو بي ، استقر في الملت بدمثـت وبلادها المنسوبة إليها بعد وفاة أبيه .

عادته ذلك : فانصرف ودخلت أنا إلى الايوان وقد مدّ الطعام والملك الأفضل قد جلس في موضعه فانصرفت وما كان لي قوة على الجلوس استيحاشاً وبكى جماعة تفاؤلاً بجلوس ولده في موضعه . ثم أخذ المرض في تزايد من حينئذ ونحن نلازم التردذّ طرفي النهار وندخل اليه أنا والقاضي الفاضل في في النهار مراراً ويعطي الطر يق في بعض الأيام التي يجد فيها خفة وكان مرضه في رأسه . وكان من امان المارات انتهاء العمر إذ كان قد ألف مزاجه سفراً وحضرا ورأى الأطباء فصده ففصدوه فيه في في الرابه فاشتد مرضه وقلَّت رطوبات بدنه ، وكان يغلب عنيه اليبس غلبة عظيمة ، ولم يزل الِّ

المرض يتزايد حتى انتهى إلى غابة الضعف . ولقد جلسنا في سادس مرضه واسندنا ظهره إلى مخخدة وأحضر ماء فاتر ليشر به عقيب شرب دواء لتليين الطبيعة فشر به فوجده شديد الحر ارة فشكا من شده حرارته .
 الكلمات ، سبحان اله ! الا يمكن أحداً تعديل الماء ، فخرجت ور أنا والقاضي الفاضل ولم من عنده وقد اشتد بنا البكاء والقاضي الفاضل يقول لي أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها ، والسه لو أن هذا بعض الناس لضرب با بالقد

 في البلد وخاف الناس ونقلوا الأقمشة (1) من الأسواق وغشّى الناس من الكآبة والحّن

 وانصرفنا والا عرفونا أحواله وكنا نجد الناس يترقبون خروجنا إلى أن يلاقونا حتى بعرفوا أحواله من صفحات ونا ونورنا ولا كان العاشر من مرضه حقن (「) دفعتين وحصل من الحقن راحة وحصل بعض خفة وتناول من ماء اللشعير مقداراً صالحاً ، وفرح الناس فرحاً شدبداً فأقمنا

على العادة إلى أن مضى من الليل هزيع (1) . تم أتبنا إلى الدار فوجدنا جمال الدوالة


 سابغ . وانصرفنا طيبة قلونا . ثم أصبحنا في الحادي عشر من مرضه وهو السادس ,العشُرون من صفر فحضرنا بالباب وسأنلا ءن الأحوال فأخبرنا بأن العرق أفرط حتى نغذ في الفراش تم ني الحصر وتأثرت به الأرض وان اليبس تد تزايد تزايداً عضّياً وحازت في التوة الأطباء .


 في ذلك الوقت وحضر بينا الملك الأفضل وأمر أن نبيت عنده فلم ير القاضي الفاضل



 ففعل ذلك ونزلنـا وكلى منا يود فداءه بنفسه. وبات في وبي تلك الليلة على حال المنتقلين

 (1) الُطانغة من المليلـ • أو نحو ثلنّه ور بعه .



 . سنة




على ذلك .
وكانت وناته بعد صلاة الصبح من يوم الأز بعاء الـساءع والعشَرِين من صنر سنة تسع وثمانين وخمسلئة • وبادر القاضي الفاضل بعل طلوع الصبح في وقت وفاته

 وجهه وسلمها إلى زبه . وكان يوماً لم يُصَب الاسلام والمسلمون كمثله منذ فقدورا الخلفاء الراشدين وغشى القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعنّمه إلا اللد تعالى . وبالله إقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداءه نفوسهم وما سمعت هذا الالحديت الا على ضرب من التججوز والترخص إلا في ذللك اليِم فاني علمت من تنسي

ومن غيري انه لو قبل الفداء لفدى بالنفس
ثم جلس ولده الملك الأفضل للعز اء في الايوان الشملي وحغظ باب القلعة اللا عن الخواص من الأمراء والمعمتُمين ، وكان يوماً عظِياً وتد شغل كلِ انسان ما عنده من الحزن والأسف والبكاء والاستغاثة من أن ينظر إلى غيره وحثظ المجلس عن أن ينُّد فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل وواعظ . وكان أولاده نخرجون مستغيشِي إلى الناس فتكاد النفوس تزهت لكول منظرهم ودام الهحال على هذا إلى ما بعل صلاة الظهر ثم اشُتغل بتغسيله وتكفينه فما أمكننا أن ندخلّ في تِهيزه ما قيمته حبة واحلدة الا بالقرض (1) حتى في ثمن التبن اللني بلَت (r) به الطّت • وغسله الدولعي الفقيه . ونهضت إلى الوتوف على غسله فلم تكن لي قوة تحسل ذلك المنظر وأخرِج بعد صطلا الظهر في تابوت مسجى بئوب فُوط (r) وكان ذللك وجهيع ما احتاج البيّ مـت الثباب

 (Y) (Y) الفُوطة ما يأتزر به الخدم ، جمعه فُوط .

في تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل من وجه حِلٍ عرفه ، وارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم من الضهيج والمويل ما شغلهم عن الصطلاة ، فصلَّل عليه الناس أ;سالًا (1) وكان أول من أمَ بالناس القاضي محيي الدين بن الزكي ، ثم أعيد !لى الدار التي في البستان وكان متمرضًاً بها ، ودفن في الصُفَّة الغر بية منها . وكان نزوله في حفرته قدس الله روحه ونوز ضريحه قريباً من صلاة العصر ثم نزل في أثناء النهار ولله الملك الظافر وعزیى الناس فيه وسگًّ قلوب الناس ، وكان قد شغلهـم البڭاء عن الاشتغال بالنهب والفساد فما وجد قلب اللا حزين ولا عين الا باكية الا من شاء النه . ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبَ رجوع ولم يعد أحد منهم في تلك الليلة الا نحن ، حضرنا وقرأنا وجددنا حالاً من الذزن . واشتغل في ذلن الموم الملك الأفخل بكتابة الكتب إلى عمه واخخوته يخبرهم بهذ الحادث . وفي اليوم الثاني جلس للمزاء جلوساً عاماً واطلق بابس القلعة للفقهاء والعلماء وتكلم المُكلمون ولم ينشد شاعر ثم انفض المجلس في ظهر ذلك اليوم واستمر الحال في حضور الناس بكرة وعشية وقراءة القرآن واللدعاء له رحمة اللّ عليه واشتغل الملك الأفضل بتدبير أمره ومر اسلة اخوته وعمه . تم انقضت تلك !السنون وأهلها فـها النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفنية للقاضي باء الدين المعروذ بابن شُداد .

## 

(1)

لعبد الرحمن بن الجوزي
ما ابتلى الانسان تط بأعظم من علو همته . فان من علت ممته يغتار المعالي ، وقد




ولكل جسم في النحول بلية ونا وبا وباء جا جسمي من تفاوت همني




 عقل جهلاً ، وأحاول به خطرأ لا يُنال إلأ بالجهل ، وأدبر بالعقل ما لا با يحفط إلا

أبو الفزج عبد الرحمن بن ألي الحسن علي الموزي كان علامة عصره وإمام وتّه في

 بيغداد ول كاب المنظم في التاريخ ، وتلبيس ابليس في نقد عند عصره ، وصفة الصفوة ، وسيرة عمر بن الخطاب وغير ذلكُ من الكتب النانعة . ت تُتاق
الرعاع من الناس الحمقى .
. سفلة الناس
. العطش الشدبد

به . فان الخمول أخو العدم (1) . فنظرت إلى حال هذا المسكين فاذا به قد ضبيع اههم" المهمات وهو جانب الآخرة ، وانتصب في طلب الولايات . فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لنذات الدنيا ، ثم لم يتنعم في ذلك اكثر هن ثمان سنين ، ثم اغتيلـ (r) ونسي تدبير الععلَ فتَل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال

وكان المتنبي يقول :
وفي الناس من يرضى بميسور عيشه (「) ومركوبه رجلاه والثوب

 فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته (7) فيما يتعلق بالدنيا فحسب . ونظرت إلى علو همي
 كل العلوم على اختلاو فنونها . وأريد استقصاء (ه) كل فرد . هذا أمر يعجز العمر عن بعضه . فان عرض لي همة في فن قد بلغ منههاه رأبته ناقصاً في غيره . فلا أعدُ همته تامة . مئل المحدث فاته الفقه . والفقيه فاته علم الحديت . فـلا فلا أرى الرٍضى بنقصان من العلوم إلا حادثاً عن نتص الهمة . ثم اني أروم نهاية العمل بالعلم ، فأتوق إلى وزع بِشر (9) . وزهادة معرون (•1) . وهذا مع مطالعة التصانيف وافادة الخلق ومعانرَتهم بعيدُ . ثم الي أروم الغنى عن الخلق ، واستشرف الافضال عليهم . والاشتغال بالعلم مانع من الكسب . وقول المنن مما تأباه الهمة العالية . تم اني أتوت إلى طلب

العُدم والعُذْم والعَدَم الفقدان وغلب | (7) حانِ

. (^)
 المروزي المعرون بالحاني كان من كبار

الأولياء توفي سنة
(1•) أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي
كان من كبار الأولياء توفي سنة . . .

ما تِسر وهو من المصادر التي جاءت على مغعون .
جمع شُف بالفتح ويكسر ، الثوب الر مَبِّ .
هد البناء هدّاً وهدودا هدمه سُديدأ

الأولاد ، كما اتوق إلى تحثيت التصانيف . لبقاء الخلفان (1) نائبين عني بعد التلف . وني طلب ذلك ما فيه من شُغل القلب المحب للثفرد . تم الي ألروم الاستمتاع




 وتحقيق الورع مع اعادة العلم . وشغل القلب بالتصانيف . وتحصيل ما ما بلاكّم البدن




 عمله (E)
صيد الخاطر لابن الموزي .

لابن خلكان (1)
 والعبادة والويع • سمع سعل بن أبي وقاص وأبا هر برة زضي السَ عنهـا .
















 النثكرِل إلمبده الحسنة المتنورقة .

ما أعزت العباد نفسها بمّل حلاعة الله زلا أهانت نفسها بمثّ معصية النه . ودعي انل نِيف ونلاثِت ألفاً ليأخذها نقال : لا حاجة لي غِها . ولا في بني مروالن . حتى أنحى الند فيحكم بيني وبينهم وقال أبو وداعة : كنت أجالس سعيد بن المسِب فنقدني أِياماً . فلّا جئته قالْ :
 ثم أزدت أن أقوم نقال : هلا أحدثت امرأن غيرها ؛ غقلت : ير حمك النه ومن

 فقمت وما أدري ما أصنغ من الفرح . فصرت إلى منرقي . وجعلت أتفكر متن آخلذ
 وزيتاً ، وإذا بالباب يقرع • فتلت : من هذا ؛ قال : سنعيد . ثفكرت في كـل انسان اسمه سعيد الا سعيد بن المسيب • فانه لم ير منذ از بعين سنة الا ما بيّن بيته والمسجلد .



 فسقطت المرأة من الحياء . فاستوثقت من الباب . ثم صعدت إلى المستح • فناديت








 وكانت بنت سعيد المذ كورة خططبا عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاّه العهد .

 الللك بن مروان : أن أهل المدينة أطبتوا على البيعة للوليد وسليمان الا سعيد بن














 سنة ra هـ كان عبد الملك بقول : من سره أن ينظر !بلى رجل من أهل الجنة فلينظر !المـ رورة بن الز بير
(r)


بمتقد م شبر اًولا متأخر . فخرجوا وخرج إلى حلاة الظهر ، فجلس في بجلسه الذي كان يجلس فيه : فلما صلى الوالي بعث اليه ، فأُتي به ، فقال : ان أمير المؤمنين كتب
 لم يكب أخرج إلى الشُدَّة (1) فمدت عنقه وسلت السيبِ : فلما رآه قد مضى أمر به نجرد ، فاذا عليه ثيابِ شعر ، نقال لو علمت ذلك ما اشهرت بهذا الشأن ، فضربه خمسين سوطاً ، ثم طان به أسوات المدينة ، فلما ردوه والناس منصرفون من صالاة العصر قال : ان هذه لوجوه ما نظرت اليها منذ أربعين سنة ، ومنعوا الناس أن يجائسوه ، فكان من ورعه إذا جاء اليه أحد يقول له : قم من عندي ، كراهية أن
. يضرب بسببه
قان مانلن رضي انله عنه : بلنّني أن سعيد بن المسبيب كان يلزم مـكاناً من المسبجد لا يصلي من المسجهل في غيره ، وانه ليالي صنع به عبد الملك ما صنع ، قيل له ان

يتركك الصهلاة فيه ، فأنى الا أن يصلي فيه .
وكان يقول : لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة الا بانكار من تلوبكم ، لكي لا تحبط أعمالكم ، وقيل له - وتد نزل الماء ي عينه - الا تقدح عينك ؟ قال :لا حتى على من أفتحها
ركانت ولادته لسنتين مضتا من خلا فت عمر رضي الله عنه ، وكان في خلافة
عثان رضي النه عنه رجلاً
وتوفي بالملدينة سنة احدى - وقيل : أثنتين ، وقِل : ثلاث ، وقيل : أربع ، وقيل : خحسس - وتسعین للمهجرة وقيل : انه نوڤي سنة خحمس ومائة واللد أعلم .

باب الدار وما حولها من الوراق جمعه سُدد .
1.1

## ("لحافظ ابن تيمية










 مذكررأ في كتب الأنبياء بأحسن وصغ .

 سنة
 الأتران وصار عجبأ في سرعة الاستحضضار وتوة الجلنان والتوسع. في المعقول والمنقول , الاطلاع على مذهب السلف والحلف ، توفي ليلة الانثين والعشُر ين من ذي القعدة س
( الص) ( $)$
الصفوة بالتثليث من كل شُيء خالصه وخياره .

وكان من أكدل الناس تر بية ونشأة ، ولم يزل معروفاً بالصدت والمر والمدل ومكارم الاخلاق وترلك الفواحش والظلم وكل صنف منموم . مشیهوداً له بانلك عند
 لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أخلاقه ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة . وكان خلقه وصورنه من أكمل الصور وأتمها وأجمعها المدحاسن الدالة على كماله ، وكان أمياً من قوم أميين لا يعرف لا هو ولا هم ما يعر انه أهل الكتاب التور!ة والانيحل • ولم يقرأ شُيئاً من علوم الناس ولا جالس أهلها ولم يلّع نبوة إلى أن أكمـل الله له أربعين سنة ، فأتى بأمر هو أعجب الأموز وأعظمها وبكام لم بسـع الأولون والآخرون بنظيره . وأخبرنا بأمر لم يكن في بللده وقوهه من بعرف مثله . وْمُ يُعرَف
 به ولا من ظهر (1) كظهوره ولا من أتى من العجائب والآيات بمثل مـا أنى به ولا من دعا إلى شر يعة أكمل من شر يعته ولا من ظهر دينه على الأديان كلها بالعلم والأحجة وباليد والقوة كظهوزه ، ثم انه اتبعه أتباع (r) الأنبياء وهم ضعغاء الناس ، وكذّبه أهل
 يفعلون بالأنبياء واتباعهم والنَين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة فانه لم يكن عنده
 والجلاه مع أعدائه وقد آذوا أنباعه بأنواء الأذى وهم صابرون محتسبون 'لا برتدّون عن دينهم لـا خالط قلو بهم من حلاوة الالمان والمعرفة .
 فيخرج اليهم يبلًغهم الرساله ويدعوهم !إلى الله صابرًاً على ما يلقاه من تكذيب المكنـب وجفاء الحافي واعر اض المعرض إلى أن اجتدع بأهل يشّب وكانوا جيران اليهود . قد سمعوا أخحباره منهم وعر فوه فلما دعاهم علموا انه الني المنتظر المني تخبر هم به اليهود . (Y) جمع تَبَع والتُع بطلت على الواحد والـمِع

وكانوا قد سيعوا من أخباره ما عرفوا به مكانته فانَّ أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة سنة فآمنوا به وتابعوه على هجرته وهجرة أضحابه إلى بلدهم وعلى المهاد معه • فهاجر هو ومن اتبعه إلى الملدينة و. با المهاجرون والأنصار لِيب فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة الا قلملاً من الأنصار اسلموا في الظاهر ثم حسن اسلام بعضهم ، ثم أُذن له في المهاد ثم أُمر به ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأتهها من الصـت والعدل والوفاء ، لا يحفظ لa كذبة واحدة ولا ظلم لأحد ، ولا غدر بأحد بل كان أصدق الناس ، وأعدلم وأوفاهم بالعهد مع الختلان الأحوال علِه من حرب وسلم ، وأمن وخوف ، وغنى وفقر ، وقلة وكثرة ، وظهوره على ألعدو تارة ، وظهور العدو عليه تارة ، وهو على ذللك كله ملازم لأكمل الطرت وأتهها • حتى ظهرت الدعوة في جديع أرض العرب التي كانت ملوءة من عبادة الأوثان ومن أخبار الكهان(1) ، وطاعة المخلدت في الكغر بالخالق ، وسفك اللدماء المحرمة . وقطيعة الأرحام ، لا يعرفون آخرة ولا معاداً ، نصاروا أعلم أهل الأرض ، وأدينهم وأعدهم ، وأفضلهم حتى أن النصارى لا رأوهم حين قدموا الشام قالوا ما

كان النين صسحبوا المسبِ بأفضل من هؤلاء . وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم 6 يعرف العقلاء فرق ما بين

 هرهونة عند يهودي على ثلاتِين وسقا (r) من شعير ابتاعها لأهله ، و كان بيده عقار (r) ، ينفق منه على أهله والبآي يصرفه في مصالح المسلمين فحكم بأنه لا يورث ولا يأخخذ ورثته شيئاً من ذلن وهو في كل وتت يظهر على يديه من عجائب الآيات وفنون الحكرامات ما يطول وصفه .
ويخبر هم .غبر ما كان وما يكون ، ويأمرهم بالمعرون وينهاهم عن المنكر ،
(1) جمع كاهن وهو الذي بدعي معرفة الأسرار أو أحوال الغيب. ستون صاءأ ج أو ساق .
بالفتح الضبعة وكل ما له أصل وترار كالأرض والدار .

ويحل هم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويشّرع الشُر يعة شيئاً بعد شيء حتى





كما استحله غيره .
وجمع محاسن ما عليه الأكم فلا يذكر في التوراة والأبيل والزبور نوع من الخبر عن الته وعن ملائكته وعن اليوم الآخر الا وقد جاء به على أكمل وجه ، وأخبر بأشياء ليست في هذه الكتب فليس في تلك الكتب اليجاب لعدل ، وتضاء بفضل ، وندب إلى الفضائل ، وترغيب في الحسنات الا وقد جاء به و بما هو أحسن منه . وإذا نظر اللبيب (1) في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأنم ظهر فضلها ورجحانها ، وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشُرائع وأمته أكمل الأمم
 دينهم وعبادتهم وطاعتهم لَّ بغيرهم ظهر أنهم أدين من غير هم ، وإذا قيس شمجا شاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الن ظهر أنهم أعظم جهاداً وأنسع ونم قلوباً . وإذا قيس سخاؤهم وبذهم وسماحة أنفسهم بغير هم تبين أنهم أسخنى وأكرم

 فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة وبعضها من الز بور وبعضها من النبوَات وبعضها من المسيح وبعضها من بعده كالحواريين ومن بعد الحواريين وقد
 أموراً من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح


وعيسى وداود والتّزاة والانجيل والز بوز الا من جهته فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجمعِ
 فقال تعالى في الكتاب الذي جاء به ( قولوا آمنا بالس وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهم واسماعيـل واسحاق ويعفوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون
 اهتدوا وان تولوا فانما هم في ثشقات فسيكفيكهم الله وهو السميـع العليم ) وقال تعالى (آمن الرسول بما أنزل الثهه من ربه والمؤمنون كل" آمن بالس وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفر انلك ربنا واليلث المصير . لا يكلف الند نفساً الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبـت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرأ كما حملته على اللنين من تُبلنا ربنا ولا تحممّنا ما لا طاتة ${ }^{(1)}$ (لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا نانصرنا على القوم الكافر ين (الكن

## المّم موّز)

لابن خلدون "


 ونسبته يكون انقباض الزَعايا عن السعي في الاكتساب . فاذا كانيا كان الاعتداء كثيراً



 كسدت أسواق العمر ان وانتغضت الأحوال وابذعرّ (r) الناس في الآناق من غير




 واعتزل ثم الشتغل واعتزل إلى أن واناه أجله .






تلك الايالة (") في طلب الرزة فيها خرج عن نطاقها فختِ سا كن القطر وخلت
 تفسد بفساد ماذّتها ضرورة .
وانظر في ذلك ما حكاه المسبودي في أنخبار الفرس عن المُوبَذان (r) ها





 والقيام له بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه ، ولا توام للتشريعة الا بالملك ، ولا ولا ولا



 وأهل البطالة ، فتركوا العمارة والنظر في العواقب وما بصلع الضياع وسون ونحوا


 في ملك فارس من جاورهم من الملوك لعلمهم بانتطاع المواد التي لا تستعيم دعائم الملك الا بها ، فلما سمع اللـك ذلك أقبل على النظر في ملكه وانتُزعت الضياع من
 وتوي من ضغف منهم نعرت الأرض وأخصبت البـلاد وكثرت الأموال عند

$$
\begin{align*}
& \text { للمسلمبن فارسبية معرَّبةجععه مـابذة . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

جباة الاخر ا- وتَوِيت المنود وتطعت مواد الأعداء وشتنت الثغور ، وأتبل الملك
على مباشرة اموره بنفسه فحسستـ أيامه وانتظم ملكه . فتفهم من هنه الحكاية ان الظلم متخرِ للعمران وان عائدة الخر اب العمران على اللدولة بالفساد والانتقاض ، ولا تنظر في ذلك !إى أن الاعتذاء قد يوجد في الأمصار العظيمة من الدول التي بها ولم يثع فيها خراب . واعلم أن ذلك انما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المصر فلما كان المصر كبيراً وعمرانه كثيراً وأحواله متسعة بما لا ينحصر كان وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم ليسيرأ لأن النقص إنا يقع بالتدريج فاذا خخفي بكثّرة الأحوال واتساع الأعمال في المصر لم يظهر أثره الا بعد حين وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من أصلها قبل خراب المصر


به الا أن ذلك في الأقل النادر
والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بل منه لما قدمناه ووباله عائد على الدول . ولا تحسبن الظلم انما هو أخذذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشيهور . بل الظلم أعمٌ من ذلك وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض علِه حقاً لم ينر ضه الثُرع نقّل ظلمه . فجباة الْأموال بغير حقها ظلَمة . والمعتدون عليها ظلمة . والمنهجون لما ظلمة . والمانعون لحقوت الناس ظلمة وغصَابِ الأملالك على العموم ظلمة . ووبال ذالل؛ كله عائد على اللدولة بخراب العمر ان المذي هو مادَّها لاذهابه الآمان من أهله . واعلم ان هذه هي الحكمة المقصودة لمشارع في تحريم الظظلم وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري وهي الحكمة العامة المراعاة للسُرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ اللدين والنفس والعقل والنسل والمال ، فلما كان الظلم كما رأيت مؤذناً بانقطاع النوع لما أدى اللهـ من تخريب العمران كانت حكمة الحظر فيه موجودة فكان تحر يمه مههًاً وأدلته من (1) القرآن والسنَّ كثيرة أكثّر من أن يأخذها قانون الضبط والحـر
(1) مقدمة ابن خلدون .

(1) للشيخ ولي السَ الدهلوي


 زالو' بعملون بها • ويز يد بعضهم على بعض ويتباهون با • حتى قيل : انهم كانوا يعّرِّون من كان يلبس من صناديدهم منطقة أو تاجاً قيمتها دون مائة الف درهم .
llvィ - Il! (1)

 رحل في سنة






 أهول التفسير وإزالة الخفا في خلافة الخلفاء ورسالة الانصاف في سبي الاني أما كتابه اللـّهي
会 (F)

أو لا يكون له قصر شامc وآبزن (1) وحمام ونساتـين . ولا يكون له دوابـ فارهة (r) وغلمان حسان ، ولا يكون له توسِع في المطاعم ، وتجملّ في الملابس وذكر ذلك

يطول وما تراه من ملولك بلادك يغنيك عن حكاباتهم •
فدخل كل ذلك في أصول معائههم وصار لا يخرج من تلو بهم الا أن تزًّع وتولَ من ذلك داء عضال (\&) دخل في جهبع أعضاء المدينة . وآنة عظيمة لم يبق منهم أحد من أسواتهم ورستاقهم (0) وغنيهم ونقيرهم الا مد استولت عله وألخذت بتلابيبه(1) وأعجزته في نفسه وأهاجت عليه غموماً وهموماً لا أرجاء (V) لا . وذلك ان تلك الأشياء لم تكن لتحصل الا ببذل أموال خطيرة (A (لا تحصل تلك الأموال الا بتضعيف الضرائب( (9) على الفلاحين والتُجار وأنُباههم ، والتضهيت عليهم فان امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم وان أطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير وانُبقر بستعمل في النضح والدياس (•") والحصاد ، ولا تقتى (1) الا ليستعان بها في الحاجات . ثم لا تتركك ساعة من العناء حتى صاروا لا يرفعون رؤوسهم إلى السعادة الاخروية أصلاً ولا يستطيعون ذلك
ور بما كان اقلم وامع ليس فيهم احد يههه دينه ، ولم يكن ليحصل أيضاً الا بقوم يتكستون بتهئة تلل اللطاعم والمابس والأبنية وغير ها ويتركون أصول المكاسب التي عليها بناء نظام العالم وصار عامة من يطوف عليهم يتكلفون مدا كاة

المنحر من كل شي ، جمع الرجا أو الرَّجا الناحية لا أرجاه (V) هالУا أطر انـ نا أي لا منته ها .
أي الكثيرة .

جم المال وريبة وهي التي نعين على أحد (1•) مصدر داس يلوس دوسأ ودياسة لزلزع درسه .

- لا تجمع (II)

كلمة نارسية ومو ما يسميه العامة النانورة .
(

- تقط (
(६) بالضم الشديد وداء عضال أي داء معمي غالب .
فارسي معرب ومو سواد البلدة . جمع تلبيب وهو من الإنسان ما في موضع اللبب من ثيابه واللبب موضع

الصناديد في هذه الأششاء والا لم يجدوا عندهم حظرة (1) ولا كانوا عندهم على بالل .




 ذلك مو. الفن الني تتعمق أفكار هم فيه وتضيع أوقاتهم معه .
 الأخلاق الصالحة ، وان شئت أن تعرف حقيقة هذا المرض فانظر إلى قوم ليست فيهم






 والاطمئنان بها ، ونفت في قلبه ان بحرم علهي رؤوس ما اعتاده الماده الأعاجم وتباهوا


 بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده (i)


## 

## (1) للسيد عبد الرحمن الكواكبي

النتوز بالغ في غالب أهل الطبةة العليا من الأمة ولا سيما في الشيوخ ، مرتبة
 كل عمل وبحجمون عن كل اقدام ، ويتوقون الخيبة في كل أملم ، المّ ومن أقبح آثار هذا الخوز نظرهم الكمال في الأجانب كما ينظر الصبيان الكمال في



 سقط البشر ، وكنبذ التحزب للرأي كأنهم خلقورا قاصر ين . وكالغنغلة عن ايثار الأقر بين في المنافع ، وكالقودد عن التناصر والتراحم بينّم كي لا يشّم من ذلك

ولد الـيد عبد الرحمن الكواكبي عام
 الحديث دقيقاً في الفكر ، نزيه النفس . تعلم اللنة العر بية والعلوم الإسلامية شأن أبناء




 وتشخيص أنراضهم وتلمُس العلا
 خورِ خورأ فتر وضهن.

 بتسنون التحلي با دون







 ,

 وحر بة الثتول وتاحة . وحب الوطن جنوناً .







المطر تَ والمطر قة آلة من حديد ونحوه بضرب به الحديد ونحوه جمعه مطارق .




والأخلاف ، الذين يعلمون انهم خلقوا أحراراً ، فيأبون الذل والاسار . الذين بودون



 الانسانية ويعلمون ان البشرية هي العلم . والهيمبية هي المجالة . الذين يعنتبرون ألمان خرر الناس أنفهمم للناس ، الذين يعر فون أن التنوط وباء الآملا . والتردد وباء وباء


يتوقعون من الأقدار الا خيراً

وأما الناشئة المتفرنجة (1) فلا خير فيهم لأنفسهم فضلاً عن أن أن ينغوا أقوا ألأهم







 عمياء ، على أنه يوجد في المتفركة أفراد اد غيورون كالراسخين من أحرار المار الاتراك الملتهين غيرة تقتضي احترام مزيتهم (0)
 أ القرى للـيد عبد الرحمن الكراكي .
(8)
(o)
(1) المفربنة المتبهة بالفرجة والمتخلَّة

بأنهالتاتها
(Y) الشريعة والمبأ
(r) تياس مطَّرد ألي عام لا شذوذ فيه.
, 気

كانت دولتا العالم - دولة الفرس في الضشرت ودولة الاووهان

.




 ودعاه أستاذه السيل جحمال اللدين إلى باريس فلبًاه واشتّرك معه في انخراتِ مجلًّ ا العروة
 والثرنسين واضطهدوها فاحتتجـت بعل ظهور تمانية عسُر عدداً ، وتد بذرت بذ بذوراً في




 وتد دعا إلى تدريس كتـب المتقدمين اللذين كانوا أصحابِ اللؤوت الأصيل وكان سبباً في

 سنة جـع أَحنة وهي الهقدل . مظلهة .
(8) (8) الْنخر والتيه

والفخفخة (1) والتفنز في الملاذ بالغة حد ما لا يوصف في قصرر اللاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة . وكان شرد(r) هذه الطبقة من الأمر لا بقف عند حد ، فزادو في الضرائب وبالغوا في فرض الاتاوات (r) حتى أنقلوا ظهور الرعية مططالبهم • وأتوا على ما في أيليها من ثمرات أعمالها . وانحصر سلطان القوى في اختطان ما بيد الضعيف . وفكر العاقل ، في الاحتيال لسلب العاقل ، وتبع ذلك أن اسنولى على تلك الشُعب من ضروب الفقر واللذل والاستكانة والخوف والاضطر !ب كفق الأمن على الأرواح والأموال . غمرت مشيئة الرؤساء ارادة من دو ههم فعاد هؤلاء كأشباح اللاعب يديرها من
 وظز أفو اد الرعايا أنه الشأن في العجماوات (2) ${ }^{(2)}$
 يغارتها الحذر من أن بصيص (1) النور الالمي اللني ـغالطط الفطر الإنسانية قد يفتق الغلف التي أحاطت بالقلوب • و يمزت الحجب التي أسللت على العقول ، فتهدي العامة إلى السبيل • ويثور المجم القفير على العدد القليل • ولنلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحباً من الأوهام ، و يهئوا كسفاً من الأباطيل والخرافات لِقذفوا في عقول العامة . فيغلظ الحجابِ ويعظم الرين ، ويختت بذلك نور الفطرة . ويتم هم ما ير يلون من المغند بين فم •• وصرح الُدين بلسان وروسانه أنه عدو العقل •
 الوثنبة ينابيع لا تنضب • ومل
هذه حالة الأقوام كانت في معانغهم . و ذللك كان شأنهم في معايشههم • عبيد

. يكتسبها وير "بيها
تاكُلؤه وإشر اته .

الفغر بالباطل
الحرص الـُدبد .


أذلاء . حيارى في جهالة عمباء ، اللهم إلا بیض شوارد (1) من بقابا الحكمة الماضية ، رالشَرأع السابفة . اُوت إلم بعض الأذهان ، ومعها مقت الحاضر ، ونقص العلم بالغابر
ثارت الثبهات على أصول العقائد وغروعها بما انقلب من الوضع وانعكس من

 وهلة إلى أن مصدر كل ذلك هو الدين . فاستولى الاضطراب علا على المدارك ، وذهب
 في شعوب منعددة ، وكان ذلك وِيلا عليا فوق ما رزئت به من سن سائر الخطوب .






 وانقصمت ءراها عند كل كل طائفة

 رؤوس جميع الأمّ ؟ نعم كان ذلك وله الأمر من قبل ومن بعد .
خروجأ وَعَاُصـأ .
الحروب والفْنَ .

في اللميلة الثانية عشرة من ربيع الأول عام الفيل " • • بر يل سنة هVI من ميلاد المسيح عليه اللهلام" ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي بـك بـة . ولد يتيماً ، توفي واللده قبل أن يولد ، ولم يترك له من المال الا خمسة جمال وبعض

نعاج وجارية ويِروى أقل من ذللك .
وفي السنة السادسة من عمر0 فقد والدته أيضاً فاحتضنه جله عبد المطلب وبعا- سنتين من كفالته توفي جله فكفله من بعله عمه أبو طالب وكان شهماً كر يماً
 قومه كأحاهم على مl به من يتم فقد فيه الأبوين معاً ، وفقر لم يسلم منه الكافل والمكفول • ولم يقم على تر بيته مهذب . ولم يعن بتثقيفه مئدب • بين أنرابِ من نبت



 ناقصون ، رفيعاً والقوم منحطون ، موحداً وهم وثنيون ، سلماً وهم شاغبون ، صحيح الاعتقاد وهم واهمون ، مطبوعاً على انخير وهم به جاهلون ، وعن سبيله عادلون

من السنن المعروفة أن يتيماً فقيراً أمياً مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول نشأته
 قر ابته . وأهل عصبته . ولا كتاب يرشّاه ولا أستاذ ينبه . ولا عضل إذا عزم يؤيده . فلو جرى الأمر فيه على جاري السنن لنشأ على عقائلهم • وأخلذ بمذاهبهم • إلى أن يبلغ مبلغ الرجال . ويكون للفكر والنظر مجال • فير جع إلى مخالفتهم ، إذا قام له الدلِل على خلاف ضالاتهم • كما فعل القليل منن كانوا على عهده ، ولكن الأمر لم يبر على سنته ، بل بغضت اليه الوثنية من مبدأ عمره ، فعاجلته طهارة العقيدة ، كما بادره حسن الخليقةَ . وما جاء في الكتابِ من قوله : ( وَوجَكَكُ ضَالًا فَهَدَى ) لا يفهم منه أنه كان تلى وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد ، أو على غير السبيل الفويـم ،
 بقلوب أهل الاخلاص • فيما يرجون اللناس من الخلاص ، وطلب السبيل إلى ما هـد هدوا









 الاهي وبحلى علهـ الور القدسي ، وهبط عله الوحي من المقام العلي . في تفصيل ليس هذا بوضعه
ولم بكن من آبائه ملك فيطالب بما سلب من ملكه . وكانت نفوس تومه في انصراف تام عن طلب مناصب السلطان ، وفي قناعة بما وجدوه من شرف النـ النسبة


 لبنج توههم . وتقدم بضض جنده فاستاق عدداً من الابل فيها لعد المطلب مائتا بعير ، وخر ج عبد النطلب في بعض قر يش لمقابلة الللك فاستدناه وسأله حاجته ، نقال هي هي
 الخطرِ . فأجابه : أنا رب الإبل وأما البيت فله رب بحميه .

التعبذ .


هذا غابة ما ينتهي اليه الاستسلام - وعبد المطلب في مكانه من الرُناسة على











 فريداً يدعو الناس كافة إلى التوحيد ، والاعتقاد بالعلي المجيد ، والكّل ما بين ونية مفرتة ، ودهرية وزندة ؟
نادى في الوثنين بترك أوثانهم ونبذ معبوداتهم - وفي المثبهين المنغسين في الخلط
 إله واحد بالتصرف في الاكوان ورد كل شَيء في الوجود اليه - أهاب بالطبيعيين


 تناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد و بين ر.بهم الأعلى ، فين لم بالديل الديل •

 وطالبهم بالم;ول عما انتحلوه لأنغسهم من المكانات الر بانية • !لى أدنى سلم من العبودية ، والاشترالك مع كل ذي نفس إنسانية ، غي الاستعانة برب واحد يستوي جمدع التحلت تي النسبة اليه . لا يتفاتون إلا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم

أو نضهِلة
 ويحلوا أغلالفم التي أخخذت بأيلـ ههم عن العملى ، واقتطعنهم دون الأمل - مال على
 عند حروفها بغباوتَهم . وشاد النكير على المحرفين لها ، الصازفين لألفاظها إلى غير


حتى يكونوا على نزر من נ. هم والفت كال انسان إلى ما أودع فِه من المواهب الاهية ، ودعا الناس أجمعِين ذكرز اً واناثاً عامة وسادات إلى عر فان أنغسهم ، وأنهم من نوع خصه الله بالعقَل • وميزه بالفك, . وشرفه بهما و بحرية الارادة فِمها يرشده الِيه عقله وفكره ، وأن اللد
 باون شرط ولا قيد الا الاعتلـال والوقوف عند حدود الشريعة العادلة ، والفضيلة اللكاملة . وأق-رهم بنلث على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم بعقولم وأفكارهم بلون والسطة أحـا • إلا من خصهم الله بوحيه ، وقد وكل اليهم معرفهم بالدليل • كما كان
 معر فة الصفات التي أذن الله أن نعلم منه ، وليست في الاعتقاد بوجوده - وقرر أن لا سلطان لأحاـ من البشر على آخر منه إلا ما رسمته الشر يعة وفرضه العدل . ثم الانسان بعـ ذللت يذهب بإزادته إلى ما سخرت له بمقتضى الفطرة . دعا الأنسان إلى معرفة أنه جسم وروح ، وأنه بذللك من عالمين متخالفين ، وان
$\qquad$

كانا متتزجن ، وأنه مطالب بخدمتها جميعاً وايفاء كل منهما ما قررت له الحكمة
الالهية من الحق
دعا الناس كافة إلى الاسنعاداد في هذه الحیِاة لما سيلاقونه في الحِياة الأخرى ،
 في العـل والنصيحة والارشاد




 فقير أمي مثله ، لا يرون فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم والتطاول إلى مقامانهم اللـفيعة . باللوم والتعنيف
لكنه في فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة ، ويناضلهم باللـيلل • ويأخذهم بالنصيحة ، ويزعجهم بالزجر ، وينبهم اللعبر • ويحوطهم الاحسنة ، كأنما هو سلطان قاهر في حكمه . عادل في أمره ونهه . أو أب حكيم في 'تر بية أبنائه ، شديد الحرص على مصالحهم • رؤوف بهم في شدته • زححم في سلطته . ما هنه القوة في ذلك الضعف ؟ ما هذا السلطان في مظنة العجز ؟ ها ها هذا العلم في تلك الأمية؟ ؟ما هذا الرشاد في غمرات الملاهلية ؟ ان هو الا خططاب اله القادر على كل شيدء الني وسع كل شيء رحمة وعلماً ، ذلك أمر الس الصادع ، يقرع الآذان ، ويشق الحجب ، ويمزق الغلف ، وينفذ إلى القلوب . على لسان من اختاره لينطق به ، واختصه بذلك وهو أضعف قومه ، ليقيم من هذا الاختصاص بره هاناً عليه بعيداً عن الظنة • بريئًا من التههة . لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه . أي برهان على النبوة أعظم من هذا ؟ أمي قام يـع
 في ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء . ناشتئ بين الواهمين لتقويم عوع



للمعادة طرقأ لن بهلك سالكها . ولن وغلص تاركها .


 با بلنهي الأبصار . أو بحير الحواس . أو بدهش المشاءر . والكن طالب كا كل قوة بالعمل فيما أعات ه . واختص العقل بالخطاب . وحاكم الـه الخطأ والصواب وجعلى في توة الكام وسلطان البالاغة وصحة اللـليل مبلغ الحجة ، وآية الحت النّي


(1) للمبـل مصهفى لهفي المنفلوطي
.


.




ز





وُلل السِيل مصطفى لطفي في منفلوط من أعمحال ملـير يه أسبوط في مصر ، حفظ المُرآل الاكر يم وتعلً البلفاء ودواوين النتعر اء يقر أ ويحغظ و يستظهر وهو أديب مطبو ع يرسل النّر حلو أ
 مشُرت اللديباجة ، كان يكتـ في صححيغة إلؤيد بعنوان "ا نظر ات " يشر أها الأدباه والشبان برغبة وجحعتت في كتاب أسماه ॥ النظر ات " وله كتابى " العبر ات " ومـختارات المنفلوطي وروايات أنهر ها "ا ماجلورلين" توفي منة \&
 (r)

بعنقه السـاء . وسلم بإيماء الطرف . وإششارة الاكف . ومشیى في طر يقه يخزر (1) بعينيه

 حـِاته . ويستبضئون ساعة حتفه
أها الفقير فهو أسعا الناس عيشاً . وأوحهم بالاً إلا إذا كان جاهلاً مخلـوعاً
 أسبغنها النه عليه . و يجلس غي كسر(r) بيته جلسة الكئيب اللحزون ، يصel الز فزة فالز فرة . ويرسل العّرة فالعبرة . ولولا جهله وبلاهة عقله لعلم أن رب صاحب تُصر يتمنى كوخ الفقير وعيشه . و يرى ان ذلك السرأج الضعيف النذيِ لا يكاد



الأحر ير ونضائا
وأما بلغ الضعف وصغر النْسس بكثير من الناس أنهم يحفلون بالأغنياء لأنهم
 لا بـ لهم من اجهال المال واعظامه حيث وُجد فلم لا يقبِّون أبدي الصسِارفة ولا ينهضون

اجلالزً لمكالاب المطوقة بالذهب . وهم يعلمون ان لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء . لو عامل الفقر اء بغلاء الأغناء بكا يجب أن يعاملوا به لوجلوا أنفسهم في وحشة أنفسهم . ولشُروا ان بارات النذهب التي يكتزو هها انما هي أساود ملتفة على أقدامهم -
 وني جالئل الأعمLل لا فليعظم النّاس الكرماء . ولمحتقروا الأغنياء ، وليعلموا أنَّ الشُرف شيء وراء

الغنى والفقر . وأنَّ السعادة أمر وزاء الالكوخ والقصر


سمع ضاتت عينه فهو أخزز .


(1) لزمير شكيب ارسلان

عنـ.ما قـمت إلى الآستانة في أواخر سنة I I Y : وهي أول مرة دخلتها بعا. الآحر ب قوزت لأجلى الاستجمام (r) من عناء الأشغالى وترويح (r) النفسى بعا طول
 من وطني سور ية لمالاحظة شغلي الخاص • وتعها أملاكي فيها . فاخترت ت مرسين (o) .

هو أمير البيان وكاتب الشُرق الأكبر الأْمير شكيب أرسلان ، من بيت الأمراء المدروز العرب

 جمال الدين الأنغاني والشُيخ محمد عبده ونشأ على حبَ هذه المدرسة وحب" العفي.ة الإسلامية وانتخب مبعوئأ في بجلس المبعوثان التركي . وحضر الحرب

 وتوفي في دبسمبر عام 7 ¹ 1 في بيروت ا


 ألَّف عشرات من المؤلفات وكتب الوفا من الصفحات أحسنها وأشهر ها حواشيه على حاضر الما العالم الإسالامي ، وتر جمة السيد السنوسي ملتعطة منها


من اللهو
الاراحة
الحرب والعمل وأصله الرمي بالسهام وكان الأمير مشغولأ في حرب طر ابلس .
بلد واتع على شاطئ البحر الأبيض من سواحل تركيا وهيا وهو آخرها مانما يلي سورية وبعده
اسكندرونة .

وألقِيت مرساة (1)
وكان السيد السنوسي بلغه قدومي إلى دار السعادة ، فكتب لي يرغب إليً في سرعة المبيء ويرحـب بي . فلما جئت إلى مرسين ، ذهبت تواً (r) لز يارته فأبى إلًا أن أنزلم عناه . زيتًا أكون استأجرت متزلاً في البلــة . وقد رأيت في هذا السيل

السنا بالعيان ما كنت أتخِله عنه بالسمطع وحق لي والنه أن أنشا :
 حتى التقينا فلا والنه ما سمعت أذني بأحسن ما قا رأى بصري
 من وقع نظري عليهم ملـة حياتي ، جلالة قار • وسراوة (0) حال ورجاحة عقل ، و سسجاحة (i) خلق • ;كرم بهزة وسرعة فهم • وساـاد رأي • وقوة حافظة . مع الوقار الذي لا تغض من جانبه الوداعة ، والورع الششيد في غير رئاء ولا سمعة . سمعت انه لا يرقد في الليل أكثّر من ثلاث ساعات ، ويقضي سائر لِله في
 بالملوك فيأكل الضيوف والحاشية (^) و يكترئ(9) هو بطعام واحد لا يصيب منه الا قلِلاً وهكذا هي عادته وله بجلس كل يوم بين صلاني الظهر والعصر لتناول النـاي الأخضر الذي يؤثره المغاربة . فيأمر بحضوز من هنالك من الأضياف ورجال المعية ، ويتناول كل
(1)
 بالكسر السري" . الـسيد . الحسن ج غطانرفة وغطار يف .

ذو نجابة ونضل المروءة والسخاء .
(I) (I)

أهل الرجل وخاصته ج حواش
(9) (1)

هنهم ثلاثة أقـاح شاي مزوجاً بالعنبر . فأما هو فيتحامى (1) شرب الشاي لعدم ملاءمته لصحته . وقـ يتناول قدحاً من النعناع
 وأكثر أحاديثه في تصص رجال الن وأحوالمم وزقائقهم وسير سلفه السيد محمدا بن
 العلوم تال تولأ سـيـاـاً ، سواء في علم الظاهر والبـي الباطن ،






 فحكى لي خبرها بتفاصيله وهو أنه كان بيرقة فبلغ الطلبان بواسطة البواسيس أن





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

(1•) (1) مشيهم بقال لا زحف العسكر إلما العدو "

(II)







 لباهر شجاعته وشديد اخخلاصة . . وكان السيد بكتب لي من الجبل المبل الأخضر وافر



 الأعيان من مريديهم والمتصلبين بهم ، ينوي طبعه ونشّره فيكون أحسن كتابر لمعر فة أخبار السنوسيين .



 إيطالية ، منذ ثلات عشُرة سنة ، لولاهم كانت سبـا من غاراتها عليها ، ويذكر الناس ان الطلبان قدّروا التدو يخ (") طُر ابلس و بر ته كلهِما


ما.ة خمسة عشر يوماً من أول نزولمم • وان قواد من الانكليز الملحنكين !(") يُ حروب المستعمرات (r) والبوادي قالوا ان الطللان أز طوا في التفاؤل بظنهم الاستيلاء على بر طرابلس في 10 يوماً . والحقيقة انه قـ تأخخذ هذه المسألة معهم ثلاثة أنهر ... فلينظر الانسان كيف ان الملدة التي قارها اركان الحرب في ايطالية 1 أ يوماً ، وقدرَّها أركان الحرب في انكلترة ثلاثة أشهر تطاولت ثلالث عشرة سنة كاملة ، والحرب اليوم هي كما كانت في بلايتها . وكل هذا بقضل السادة السنوسينة . ولا سيما هذا السيِد

العظيم سيلي احمل الشُر يف .
وكان الأوزبيون في عهج السلطان عبد الحميل يشكون إلى السلطان حركة السنوسي • ويتوجَّسون (r) خيفة من تشكيلاته وحر كاته ويرون فيه أعظم خصم
 يستدعي السيـ، المهلي إلي الآستانة (0) ويأمر وطنه . لِّخلو لأور بيين الملو في تقسيم أواسط افريقية . وخضا (1) الشوكة الإسلامية
 بل كان يلاطف السنوسي كثيراً باهلـايا والكتابات • إلى أن اشتلـ الضغط على السلطان في تضية المنوسي • فأرسل رجلاً اسمه عصست بلك إلى بنغازي (^) . ومنها إلى جغبوب (9) مأمورية(")(1) من جهة ضغط اللدول عليه • في أمر الدعابة السنوسية ، فأجابه السيلـ مها-ي بحسبع ما ترأت في التاريخ الذي تقدم ذكره ، بكلام لا يتضمن نفياً ولا ايكاباً ، وإنما تل لa

أي الكسر وخضد شوكته تهره وأذلًّه .

تاعدة بر قة .
. (1•) أي بهمة (1)

(7) المجر بين الذبن جعلتهم التجارب حكمها،
 الدول في بلاد غير بلادها .

يحسون .

آيات كر يمة في معنى الاتكال على الله . ولكن السيد المهاي لم بعتّمٍ (1) بعاهها أن فارت البلغبوب إلى واحة () الكفرة وبنى فيها زاوية التاج • وعمد الكفرة عممارة جعلتها جنة في وسط الصحراء . والأغلب ان سبب تحوله من واحة البعبوب القر يبة من مصر و برقة إلى واحة الكفرة التي هي في أواسط الصحر اء الكبرى نم توغله (r) من الا<نرة إلى ناحية قرو التي اختازه الله فيها ، وهي على أبواب السودان هما من ارتياحه إلى العزلة . وميله إلى التناني عن مراكز السلطة الرسمية . والخروج عن مناطق تأيمر

 ولا تعلو فوت كلمته كلمة وعكف على تهنِبِ تلك الأقوام ، ونشَّأهم في طاعة الله
 وانقلبت به أخلات هاتِك الامم انققاباً حيرّ العقول ، ولم يقف في اللـعاية الروحية على واحات الصحر اء واطراف السوادين ، بل بث دعاته في أواسط إفريقية فكان منهم مشل الشيخ بحما بن عبد الند السني ، والشَيخ حمودة المقعاوي ، والسيد طاهر اللدغماري • ورجالات آخرون جالوا السوادين مبشرين وهادين ، فكان السيل المهلـي هو المزاحم الالكبر لِمغيات المبشرين الاوربية ، المنبثّة في قارة الفريقية كلها وعلى يلهه وبسبب دعايته الحثيثة (9) اهتدى للإسلام ملايين من الزنوج ، فلهذا جمعيات المبشر ين بأسرها تشكو حز نها . و بثها من نجاح الاسلام في أواسط ازريقية ، مشل بلاد النيجر • والاكونغ, وُالكامرون ، ودينار بحيرة تشاد ، وتوجه أكثر شكواها !الڭ الطر يتة السنوسية . كما طالْنا ذلل في مؤلفات أور بية عديلة .

فيه ولا كلأ ولا ناس و بـممع أيضاً على
قفور
.
تسكع في سيره أو أمره لم بهتد لوجهته.
جمع مهمه أي المفازة البعيدة .
|

لم يمكت ولم يلبث
(Y) أرض خصيبة في صحار زملية ج واحات
توغل في البلاد ذهب وأبعد .
جمع فيفاء المفازة لا ماء فيها .
جمع قنر الخلاء من الأرضَ لا ماء

هذا من جهة القوة الروحية واما من جهة القوة المادية ، فقا كان الميلـ المهدي يهدي هدى (") الصشابة والتابعين ، لا يقتنع بالعبادة دون العملـ . و بعلم أن أحكام

 ويعظم
 قوة اللـول الكبرى وتضارع أعظمها ججروتاً وكبراً . وليست الحر ب الطر ابلسية وجاهها هي التي كانت مظهر بطش السنوسين بل سبقت نم حروب؟ مع الفر نسيس في مُلكة كانم ومملكة واداي من السودان استمرت من سنة ITM إلى سنة ITYY هـجر ية وحدثني السَيَذ اححمد الشريف ان عمه المها-ي كان عنـه خمسون بنـاقية خاصة به ، وكان يتعاهدها بالمست والتنظيف بيله لا يرضى أن يمسحها أه أحاه من أتباعه

 وعتاده (^) وما أُشبه ذلل ، فكان يجلس السيب في مرقب عال . والفرسان تنقسم صفين • ويبأ الطراد . فلا ينههي الا في آخر الهلار ، وأحياناً يضعون هدفاً . و يأخذون بالرماية حتى كنت ترى طلبة العلم والمر يدين أكثرهم فرساناً ورماة ، اككرَ ما كان يأخذهم بهذا المران ، وكان بجيز الذين يسبقون في الطراد ويقرطسون (9) في الرمي بجوائز ذات قيمة ترغيباً هم في فضائل الحرب كما انه كان يوم الخميس من كل اسبوع مخصصصاً عندهم للمُغل بالأيدي فيتركون في ذلك اليوم اللدروس كلها . ;يشتغلون بأنواع

بالضم ما أعددته لحوادث الدهر من

$$
\begin{aligned}
& \text { مالى وسلا عـع عدد . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وعٌتُد وأعتُده } \text {. }
\end{aligned}
$$

قرطس أصاب القرطاس أي الغرض .
(V)
(9)
(1)
( (
(r) (Y)

(0) (0)
(7) (7) احتفل بالأمر أحسن القيام به .

النهن (1) من بناء . ونجازة وحلادة . ونساجة ، وصحافة وغير ذلك لا تجا منهم ذلك اليوم إلا عاملاً بيا.ه • والسيد المهلـي نفسه يعمل بيده لا يفتر حتى ينبه فيهم روح النشاط للعمل • وكان السيد المهدي وأبوه من قبله يrتان جد الاهتام بالزراعة والغرس تستدل على ذلك من الزوايا التي شادوها (٪) ، والبلنان التي نسقوها بجوارها . فلا تحد زاوية إلا لها بستان أو بساتين ؛ وكانوا يستجلبون أصناف الاشجار الغغر يبة إلى بلادهم من أقاصي البلدان ، وقـ أدخلوا في الكفرة وحغبوب زراعات وأخراسأ 'م يكن لأحـ هنالك ععها بها ه وكان بعض الطلبة يلتمسون من
 المحر اث (2)" وأحياناً يقول فلم : "الكيمياء هي كد اليمين (0) وعرت الجبين " وكان يشوق الطلبة والم يدين إلى القِبام على الهر ف والصناعات ، ويقول لهم جملاً تطيب خواطرهم • وتز يد زغبتهم في حرفهم () ، حتى لا يزدروا بها أو يظنو! أن أن طبقتهم هي أدنى من طبقة العلماء ، فكان يقول لهم : " يكفيكم من الدين حسن
 نفسه بين أهل الحرف • ويقول لم وهو يشتغل معهم : " يظن أمل الاوريقات والسبيحات انهم يسبقوننا عند النه لا والله ما يسبقوننا " . ير يد بأهل الاوريقات العلماء
 تظنُوا أنكم دون العلماء والز لَاد مقامأ ، بمجرد كونكم صنًاعاً وعملة ، وكونهم مم علماء وقر اء ، هذا ليز يدهم رغبة وشوقاً ، ويعلًّ الناس حرمة الصناعة التي لا مدنبّة . 4 ! هذه الفرقة عملية لا تعتمد على برد التلاوة والذ كر دون العمل والسير ، فهي

كنابة عن العمل .سشعة وعناء وكذلك عرق المبين .
جمع حرفة الصناعة ووجهة الكسب . يُدخل
(I)

جمع مهنة أي العمل .
شاد البناء رفعه بابه ضرب .
حديدة الفدان التي تشت الأرض ج سِكك .
آلة الحرث ج محاريث .

 السيد محمد بن علي بن السنوسي ، وولدبه السيد المهي ، واللياد الشُريف . 'وكبار أعوانهم مثل سيدي أحمد الر يني ، وسيدي عمران بن بر كة ، وسيدي أحمد التواتي ، التي ، وسيدي عبد الرحيم بن أحمد ، وسيدي عبد الهد السني ، وسيدي أبي القاسم العيساوي ، وغيرهم كانوا على أخحلاق عظيمة ومدارك سامية ، تدل عليها أقوالمم وأفعالهم . حدثي سيدي احمد الشمّف ان عمه الاستاذ المهدي كان يقول له : لا تحمرن أحداً ، لا مسلمأ ولا نصرانيأ ولا يهوديأ ولا كافرأ ، للعله يكون في نفسه عند النه أنضل منك ، إذ أنت لا تكري ماذا تكون خاتمته " . وبمثل هذه الآداب كانوا يأخذون أولادهم ومريديهم ، فكان مان من هؤلاء أقطاب وأبطال ، يتجمل التاريخ بذكرهم ، وراسطة (r) عِقدهم اليوم هو السيد احمد الشُريف الذي نحن في ترجمته . وتذ ذزَف (₹) السِّد المشار اليه على الخمسين ولكن هيئته لا تدل على وصوله
 المسم ، قوي البنية ، لا يمكن ان يراه احد الـد بدون أن يكله ويتحرمه(1) ،
بأنسر 0 وأأتهع .
(Y) الطر يقة وإمام المجاهدبن ورئيس حكومة شرعية على تخوم المند ووزيره ويكينه مولانا

الإيمان ؛ طبع بيروت .

واسطة العقد الموهرة التي تكون في وسط القلادة ومي أجودها والمراد بوامعة عتدم

الضخم
تون سيدي أحمد الشريف السنوسي في المدينة المنورة في متتصف ذي الהعدة سنة IYOI .

## 

للدكتور أحمد أمين"'
مل تعرن الفرق بين الحرير الطييي والحرير الصناءي ؟ ومل تعرن الفرق
 الخربطة (ه)


 المهارب وبين الـلـيف الخشي يمسكه الخطيب يوم المجهع ؟ وهل تعرف الفرق بين





 وأعظمها انتشاراً سلسلة كتب




ماترسم عليه هيثة الأرض أو إقلم منها
الجص الذي يبنى به
التي نقدت ولدها .

مصمر كحِل من باب سمع بقال كحِل الرجل أي كان أكحل العينين حلقة .
. الناس في اللحياة والناس على الشاشة (1) البيضاء ؟ وهل تعرف الفرق بين الصوت ; الصشى (r) ؟ ! إن عرفت ذلك فهو بعينه الفرق بين الدين الحق والدين الصناعي • يكدُ الباحثون أذهانهم ، و يكهلِ المؤرخون أنفسهم في تقليب صحفهم ووثاثقهم ع تع تع السبب في أن المسلمين أول أمرهم أتوا بالعجائب ، نغزوا ونتحوا وسادوا والمسلمين ي آخر أمرهم أتوا بالعجائب أيضاً فضعفوا وذلوا واستكانوا ، والقرآن هو القرآن ، وتعالم الانهلام هي تعالم الاسلام ، ولا إله إلا الله هي لا إله إلا النه ، وكل شيء هو كل شيء ، ويذهبون في تعليل ذلل؛ منـهب شتى ، ويسلكون مساللك متعددة . ولا أرى لذللك إلا سبباً واحلأ وهو الفر ت بين الدين الحق والدين الصناعي . الدين الصناعي حر كات وسكنات وألفاظ ، ولا مّيء وراء ذلل؛ ، والدين الحق دين روح وتلب وحرارة
الصهلاقه في اللدين الصناعي العاب رياضية ، والحج حر كة اللية ورسلة بدنية ،
والمظاهر الدينية أعمال مسرحية أو أشكال بهلوانية . و وه لا اله الا الله " في الدين الصناعي قول جميل لا مدلول له . أما في الدين الحق فهي كل شيء ، هي ثورة على عبادة المال ، وثورة على عبادة السلطان ؛ وثورة على عبادة الملاه ، وثورة على عبادة الشهوات ، وثورة على كل معبود غير الله . „ لا اله إلا الته " في اللدين الصناعي تتفت مع اسناء الرأس والخفضوع لتهوة البدن ، وتتفت مع الذلة والمسكنة . و "لا إله الا الد " في الدين الحق لا تتفق الا مع الحق . الا اله الا اللد ه في الدين, المناعي تذمب مع الل يع ونب الدين الليت تزلزل الجبال

الدين الصناعي صناعة كصنابة التجارة والحياكة ، يمهر فيها اللامر بالحذت والمران ، اما الدين الحق فروح وقلب وعقيدة . ليس عمالًُ ولكن يبعث على كل عمل

جليل وكل عمل
(1 يريد الستار الذي يكثل القصة .
(Y)

- (r) ( المليل والعظيره (

Irv

اللين الحق " الكسير " يحل في الميت فيحيا . وفي الضعيف فيقوى . هو حجر الفلاسفة تضعه على النحاس والفضة والرصاص فتكون ذهباً . هو العقيدة التي تأتي بالمعجزات فيقف العلم والتاريخ والفلسفة أمامها حائرة : بم تعلًّل ، وكيف تشرح ؟ هو التر ياق الذي تتعاطى منه قليلا فيذهب بكل سموم الحياة . هو العنصر الكيمياوي الذي تزج به الشعائر الدينية فتطير بك إلى اللّ ، وتمزج به الأعمال

الدنيوية فتذلل العقبات مهما صعبت ، وتصل بك إلى الغرض مهـا لاقت . هو الذي وجده كل من نجح ، وهو الذي فقده كل من خاب . هو الكهر باء" اللذي يتصنل فيدور العجل • ويسير العمل ، وينعطع فلا حر كة ولا عمل . هو الذي يحل في الأوتار فتوقع (r) ، وكانت قبل حبالأ ، وفي الصوت فيغتي وكان قبل هواء . الدين الحت يحمل صاحبه على أن يحيا له ويحارب له . والدين الصناعي يحمل صاحبه على أن يحيا به ، ويتاجر به ويحتال بد اللدين الحق صاحبه فوق كل سلطة وفوت كل سياسة . والدين الصناعي يحمل صاحبه على أن يلوي الدين ليخدم السلطات و يخدم السياسة . الدين الحق قلب وقوة ، والدين الصناعي نحو وصرف وإعراب وكلام وتأويل . الدين الحت امتز اج بالروح والدم وغضب للحق ونفور من الظلم وموت في تحقيت العدل . والدين الصناعي عمامة كبيرة وقباء يلمع وفرجية (「) واسعة الاكمام .

 في اللدين الصناعي اعراب جملة وتخريج متن وتفسير شرح وتوجيه حاشية وتصحيح قول مؤلف والاعتز اض عليه . اللدين الحت تحسين علاقة الإنسان باللة ، وتحسين علاقة الانسان بالانسان لتحسن علاقههم جميعاً بالة . والدين الصناعي تحسين علاقة صاحبه بالانسان
(1) توة تتولد في بعض الأجسام بواسطة الحك أو الحرارة أو الانغعالات الكيماوية . (Y) أي تبنى ألحان الغناء على موقعها وميزانها . .

لاستدرار رزق أو كسب جاه أو تحصيل مغنم أو دفع مغرم .

أوله إلا دين روح وهل كان آخره إلا دين صناعة ؟
 بشكله ، وان يقلبوا الاوضاع ، ويعكسوا التقدير ، فلا يكون للروح قيمة ، ويكون

للشكل كل القيمة .
 والرذيلة فضيلة ، والأثرّة إيثاراً .
والإيمان الحق كالعصا السحربة ، لا تمس شُيئاً الا ألمبته ، ولا جامداً إلا أذابته ، ولا مواتأ الا أحيته .
من لي بمن يأخذ الدين الصناعي بكل مـا فيه ، ويبيعني ذرة من الدين الحق في أسمى معانيه ؟


(1) اللدكتور طه حسين

أقبل سلَّثم بن حبير القُرَظي من الشام ، كعهده في كل عام ، بتجارة عظيمة فيها فنون من العروض (r) وضروب من المتاع ، بعضه ما تخرج الشام ، وبعضه مما
 العرب واليهود ليحملوه إلى الأرض البعيدة التي لا تصل إليها يد قيصر ولا يبلغها سلطانه في نجد والححاز وفي تهامة (\&) واليمن . ولم يَكَذْ سآلم بن حبير يستقر في في بني قُرِظة ويريح نفسه من سفر نشاقِ طويل ، حتى عرض متاعه ذالك المختلف للناس ، فأقبل عليه أهل يثرب من الأوس والخزرج ، وأقبل عليه مَنْ حول يثرب من يهود ينظرون ويشترون . ولم تمض أيام حتى كان سلّام بن حبير قد باع تجارته

وُلدَ في مصر 1^19 ونقد بصره في صِغره وجلس في الكتَّاب وحفظ القرآن الكر يم

 عميداً هلا ، ثم انتطع إلى الإنشاء والتأليف ، وخالف المدهور والمعروف في بعض الآراء الماء

 الدكتور طه حسين راسخ في العر بية ، عكف على مطالعة المصادر الأدبية القديمة ، وتذوق
 وتبسيط الموضوع وتكرار الماذة ، ويحسن كتابة شيء كثير لا بِعتقده ولا يتحمسَس له وتلك مناءة لا بحسنها كل واحد ، لa "| على هامش السيرة ه و " الوعد الحق ، عدا
كببه الأدبية والتار يخية الكثبرة .

العرض المتاع وكل شيء سوى الدرهم والدينا

- (Y)
. (£) (عاد جاد جنوبي الحجاز

وأفاد منها مالاً كثيراً . ولولا هذا الصبي الني عرضه سلَّام على العرب فرَّهبوا عنه ،






 رأوه يمرض علهم هذا الصبي ويلح في عرضه ويرغ ألمب في شرائه ، أنكروا منه ذلك ألك




 أو غير سبده من الناس التوى (0) لسانه بألفاظ فارسية لا يفهمها عنه أحد . ـا وكان




 من باعني هذا الصبي أن العرب اختطنوه حين أغاروا مع الروم على الأبلة ، فباعوه


من بني كلب ، وتعرَض به بنـو كلب في بصْرَى يريدون أن يبيعـوه لبعض تجـار
 شأن أي شأن ، فاشتر بته فيما اشتر يت من المتاع والعروض هنالك كان الناس يقولون له : فلم لا تُمسكه عليك إذن ؟ فـ فيقول : ان ماع ما ما أنفقت من المال فيه أحب إليّ وآثر عندي منه . وماذا أصنع بصي لا أحسن القيام
 ذكي القلب صناع اليد موفور النُناط إن صلحت حاله وله وألصاب من من الطعام ما يقيم أوده . أنظروا إلى عينيه كيف تدوران ولا تكادان تستقران على شيء . انه
 ولكن أنُاس كانوا يسمعون ويضحكون وينصرفون وبتركون سَلَّاماً وني قلبه حسرة
 بسآّم ذات ضحى وهو يعرض صبيه هذا في أسواق ئرب ، فلا تكا نـاد تنظر إلى العمي حتى ترحمه . ثم لا تكاد تطيل النظر اليه حتى تقع في قلبها الرغبة في شرائه .
 كلب أن اسمه سالم . قالت : سالم ابن من ؟ قال سلام : لا أدري ! ولكني اشمر أنر يته
 أقبلت من إصطخر فنزلت الأبلة وزارعت النبط وصرّفت تجارتها في أطرافـ العراق ، قد حفظنا ذلك عن ظهر تلب ؛ فاني له مثتر ية ، فبكم تبعه مني ؟ قال سلًام وتد ابتسم قلبه وزضيت نفسه ، ولكنه استبقى في وجهه البلد والحزم : فاني لا أريد إلا ما أديت من ثُمن وما أنفقت عليه منذ اشتريته . وتتصل المساومة بينها وبينه ، وتعود

 ذللك أنها لم تشتره متجرة ولا مبتغية كسباً ، وإنا آثرت بشرائه الخير والبر
(1) دون أن يبنت : دون أن بعرف حق المعرفة.
(Y) جمرتان .

والمعر رف ، لم تُرد إلى شيء آخر . وكانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة ب"اصي

 لنفسه أماً ولا أباً ولا نصيلة (1) يأوي اليا ـ وكانـ وانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة
 من الأرض كبف كنت ألقى ذلك ! وكيف كنت أحتمله أو أصبر عليه ! وهل





 تنطفئ ودوعها التي لا تغيض (2) . وكانت تقول لنفسها في نفسها وهي عائدة بالصيب


 السيف على بعض ، والتي لا بأمن أهلها أن تدور عليهم دائرة ، أو تنو بهم نائبة ، أو أو
 أمن بعد خوف وأنس بعد وحشة وطعم بعد جوع ، تالت لنفسيا في نفسها : ميهات
 أذوق فيه من الحزن والثكل (1) مثل ما ذا ذاقت في هن ألما الصبي أمّه تلك الفارسية ونساء

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) عثيرة الرجل ورهطه الأدنون إليه . } \\
& \text {. }  \tag{r}\\
& \text { (1) (1) نكلت الأمابنها نقدته . }
\end{align*}
$$


 جكري على غير ما تدروا ودبّروا.







 وإنا سع عنها فرضي . وإذا هو يغطب هذه الفتاة الأبية ، فتمتنع عليه أول الأهر ، حتى إذا علمت بمكانه من قر بش وبأنه من أشرانها وذوي المتزلة الر الرفيعة فيها ، وبأنه








 بعض صديقه في أندية قريش فلا يكدهم . يسأل : أين عثان بن غفان الأنوي ؟
( أعجز (

وأين طلحة بن عبيد الله التيمي ؟ وأين فلان وفلان من ذوي مودته ؟ فلا بيببه قومه بالتصريح ، وإنما يؤثر بعضهم الصمت ، ويذهب بعضهم مذهب التورية ، ويلوي بعضهم ألسنتهم بأحاديث لا تُفصح ولا تُـــين . ويرى أبو حذيفة ويسمع ، فيبعـد !الأمل بينه و بين الطمأنينة والأمن والرضا . ثم يصبع ذات يوم وقد انجلت له بصيرته ، ووضح له وجهُ الحزم من أمره . أن صديقه أولئك بمكة لم يفارقوها ولم بير حوا أرض


يقصد قَصْد فلان أو فلان من أولئك الصليت

 ولكن الود كان بينهما قديماً متيناً ، زادته الصحبة في الأسفار قوة وأئدأ (r) . فلما
 والبشاشة ومن الرنق واللين . ولكن أبا حذيفة آنس من صديقه على ذلك كله شيئاً من تحفظ واحتشام(0) . قالل أبو حذيفة : لقد التمستك أبا عمرو في أندية قريش منذ عاد الوفد إلى مكة فلم أجلكك ، فما عسى أن يكون قد حبسلك عن قوملك ؟ تال عثّان : لم أْنشَط لهذه الأندِية ولا لا بدور فيها من حديث . قال أبو حذيفة : فهل أنكرت من قومل شئيأ ؟ وهنا سكت عثّان ولم يُجب . فأعاد عليه أبو حذيفة مقالته ، فأمعن (1) عّان في الصمت . قال أبو حذيفة : ان لك أبا عمرو لشأناً ولا والِّكات
 حذيفة فاذا وجه صاحبه قد ارْبَدَ (A) وظهر فيه غضَبِ" لم يألفه منه قط . قال أبو حذيفة : وَيتحكَ أبا عمرو ! اننك لتعرو ما بينك وبيني من الود ، وانك لي لخليل وفيّ أمين، فأظهرْني على ذات نفسك . قال عُّان في صوت وادع لِين : فإن شـتـ أن


تستبقي ما بيننا من الود فلا تذكر اللات والعزَى وهذه الآلمة التي لا تغني عنكم شُيئاً . هناللك وجم (1) أبو حذيفة وجمة قصيرة ، ثم قال : وَيحك أبا عمرو ! فإنك اذن تد صبوت (r) ؟ قال عُّان في صوت أشد دعة وأعظم لِيناً : لم أْهبُ 'أبا حذيفة ،
 المنيا وطوَّت في أقطار الأرض وبلوت أخبار الناس وجَّرَ الأحداث والخطوب ، أفترى من الرشد أن يؤمن مشلك ومثلي لأنصاب (r) من خشب وصخر صوَرها الناس بأيلديم ، ويستطيع من شاء منهم أن يبعلها جُذاذاً(\&) ؛ قال أبو حذيفة : ما أراك أبا عمرو إلا رشيداً ، ولككي لم أفكرك في هنه الأشِـاء قط ، وإنما وجلدت قومنا يعبــلون هــنه الأنصاب فصِنعت صنيعهم . قــال عُّان : وإذا أسفـر الهــلى وحصحص (0) الحت ؟ قال أبو حذيفة : فقل وجب علينا أن نهتدي ونَتَّع الحت ،
 ودخل بإسلامه على ثُبيتة ، فلم تكد تسمع له حتى آمنت بمحمد وما جاء به . وسمع الغلام سالم حديُهها فمالت اليه نفسه : وإذا هو يؤمن كما آمنا . ولم يتقدّم الليل حتى زادت بيوت الإسلام في مكة بيتاً . وتمضي أيام قليلة وإذا يُبيتة تعلم أن محمداً يدعو إلى إعتاق الرتيت ، ويعد الذين يَفُكُّن الرقابِ مغفرة من اللد ورحمة ورضواناً : فتدعو اليها غلامها ذاكُ الفارسي وتقول له : إذهب سالم فاني قد سيبتك (1) لله عزَ وجَلَّ ، فوال من شـُت . قال سالم لأبي حذيفة : فهل لك في أن تكون لي وليّاً بال أبو حذيفة : هيهات ! لن أتحذك مولى • وإنما انت ابن لي منذ اليوم .



- بان ورضَع
(7) (7 أطلقتك.

استوثق منه أخذ منه الوئيقة .

عبس وجهه وأطرق لشدة الحزن . صبا يصبو مال إلى الصبوة أي جهله الصبنان . (r) ما عبد من دون النه من الأصنام والتمائيل

والخزرج ، وعاهدهم أن يُؤوره وينصروه وبحموا ظهره ويُقاتلوا من دونه من بَغنى عليه






 ذلك يقيمون الصلاة كما كانوا يقيمونها بككة . وينظر المسلمون فاذا أقور أقؤهم للفرآن


 من الأوس والخزرج فيرون هذه الجماعة من المهاجر ين والأنصار يقدّمّون سالمأ لئّمهم







 عاش سَلام بن حبير لرأى من صبيه ذالك عجباً . ثم يقول بعضهم لبعض : ألاَ ترون

$$
\begin{align*}
& \text { أكبر الأنم رآه كيرأ وعظم عنده . }  \tag{1}\\
& \text { البماعة الناشئة الملميدة. } \tag{}
\end{align*}
$$

إلى هذه الناجمة من أصحاب محمد يؤهُهم فارسي قد كان بالأمس عبداً ؟ ثّم يردُ بعضهم على بعض زَجْع (1) هذا الحديث فيقول : ان ان لؤلاء الناس لشأنأناً . انهم













 أني حذيفة ، ذلك الذي كان عان عبداً بالأمس فأصبح يؤمُ الأثراف من رُ رُ ريش ومن

الأوس والخزرج حين يقومون بصلاتهم بين بدي الهّ(r)
(1) رجع الجديث أو الرسالة جوابه. . (Y) (r)

للاستاذ علي الطنطاوي(1)
نحن الآن في الهند ، في القارة التي حكمناها ألف سنة ، في اللنيا التي كانت لنا وحدنا ، وكنا نحن سادتها ، في (الفردوس الإسلامب المفقود ) حقاً ، ولثن كانت

 شهدائنا ، ودماء ابصأنّا ، ولُن خلّفنا فيها مسجل ترطبة والحمراء ، فان لنا في كل شبر من هذه القارة دماً زكياً أرقناه ، وحضارة خـيرّرة وشيت(r) جنباتها (r)





 الككلات في مكة ، ثم انصرف إلى الإذاعة والتلفزن بون بحدّث ويجبب ويفيد ني علم غزير وأدب جم







جوانبا ونواحيها .

حواشيها ، بالعلم والعدل والمكرمات والبطولات ، وإن لنا فيها ماهد
(1) وطزت ومدارس ، كم أنارت عقولاً ، وفتحت للحق قلوباً ، ولا تزال تفتح القلوب وتنير العقول ، وإن لنا فيها آثاراً تفوث بيمالها وجلالها الحمراء ، وحسبكم (تاج محل ) أجمل بناء علا ظهر الارض .

لقد هرت بالهند أربعة عهود إسلامية ، عهد الفتح العر بي ، ثم عهد الفتح الأفغاني ، ثمّ عهد الممالبك ، ثم عهد المغل .
، كان أول من حمل إلى الهند لواء الاملام ، محمد بن القاسم الثقفي، القائد الشاب الني هـر منازل قـومه في الطائف ، ومشى إلى العراقَ في ركاب ابن عمه الحجاج ، الذي ظلم كيّيراً وقسا كثير اً ، وكانت له هَنات ولكنه هو الذي أبقى لنا العراقِن وفتع لنا المشُرق كله والسند فبعث المهلب العظم حتى أطفأ نار الحربـ الأهلية التي ضرمها الخوارج ، وأرسل قتيبة العظم حتى فتح

سمرقند و بغارى وتركستان ، وأوفد ابن عمه محمداً العظم حتى فتح السند ، ولولا الايمان الذي يصنع العجائب ، ولولا الهمم الكبار التي تزيح (£) المجبال ، ولولا البطولة التي وضعها محمد عِئِئِ في قلوب العرب ، للا استطاع مذا الميش أن

طرّز الثوب بكذا أعلده .
 الحجاج وختنه ، عقد له الحجاج على ثغر السند فوحل إلى الملتان يفتع ويلدو خلم ونت
 السكسكي السند فحمل محمد بن القاسم مقيداً وبكى أمل المند على محمدل وصلـ وصوروه
 قتل آدم أخاً صالع ، وتد كان فتع اللسند على يد مدحمد بن القامي وهو ابن سبع عشرة سنة ، وكان قتله في نحو سنة ست وتسعين . خصطلات شُر وزلات . أزاحه أبعده .

يقطع خمس محيط اللكرة الارضية ، وهو ماش على الاقـام ، أو معتلٍ ظهور الإبلـ والدواب • ما عرف تطاراً ولا سيارة ، ولا رأى على متن الجو طيارة . وللا وضع ابن القاسم الححر الاول في هذا الصرح الهائل • وأدخل الشُعاعة الاولى من هذه انتخدس التي أشرقت في مكـة إلى هــنه القــارة ، وفتح السند ولم تبلـغ سنه سن تلامهذ
! البكالوريا (1)

وعاد اليها لواء الإسالِم مرة ثانية في القرن الرابع ، عاد بالفتح على يلـ السلطان العظيم متحود الغزنوي ، الذي خرج من غزنه وكانت قصبة (Y) بلاد الأغغان ، وهي إلى الجنوب من كابل • فاخترق مر خير ، المضيق المهول الأني يشت تللك المبال النـاهقة شقاً ، واللذي تجزع أن تسلكه من وعورته ووحشته اسل الفلX (r) . وجن
 فيها الموت . ويشتعل اللام ، واجتمع علِه امراء الهنل وأقِالها (د) جميعاً ، فطحر أبطالفم ومزت جيوشهم • ومضى حتى جاب البنجاب . واستجابـت له هاتيك البلاد فأقام فيها حكم السه ، وأذات أهلها عـالة الاسلام وجاء من هذا الطريق بعا أكثر من قرن ، السلطان شهاب المين الغوزي فوصل من هذا الفتح ما كان منقطعاً . وأكمل منه ما كان ناقصاً . وملك شهالي الهند ، وبلغت جيوشَ دهيل • فأوقـت فيها منار اللدعوة الانسلامية . فضوأت بغا الظلمة ، وأبصرت بعا العمى • ودؤى في أرجائها الصوت النّي خرج من بطن مكة صوت المؤذن ينادي في قلب الهنا ذات الأزباب والآلمة' والاصنام • طان خابت آلهتكم . وهوت أصنامكم . إنما هو إله واحلـ . لا إله إلا الله محمل رسول الله .
. (£)
(8) جمع قَيل وهو الرئيس .
( ( 1 (
(Y) (Y) (Y) أعظم مدن البلاد .

جم) جلا

قامت في الهنا حكومة اسلامية قرالرتها دهلي وبينا كان فُطب الدين ايبك قائد السلطان الغوري يفتح المدن بسيفه كان الشبن معين المدين الجشتي (1) يفتح القلوب بدعوته فدخل الناس في الإسلام أنواجأ . وكان هذا الفتح أبقى وأخلد . وكان منه اليوم ثمانون مليوناً من المسلمين في باكستان . وأز بعون مليوناً غيرهم في هندستان ، وسيبقى الإسلام في تلل الديار !إلى آخر الزمان .
وول الملك بعد السلطان الغوري قائده قطب الدين ، الذي فتع دهلي وبدأ به عهد المماليل ، وكان منهم ملوك عظام حقاً ؛ منهم قطب الدين هذا باني منارة تطب ( قطب مينار ) الذي يقف اليوم أمام عظمنها كل سائح يرد دهلي ، وشمس الدين الالتمش وغياث الدين بلبن . تم جاء الخلج وكان منهم الملك العظي علاء الدين الخلبج الذي عدل في الناس ؛ وضبط البلاد ، وبسط الأمن ، وأوغل (r) في الهند . وجاء من بعدهم آل تغلق ، وكان منهم الملك الصالع المصلع فيروز ، ثم جاء اللودهيون ، وكان في أحمل آباد ملوك ذكروا النّاس بالخلفاء الراشلدين كمظفر
. الحلم الكجراتي
وكان للعلماء في دولة المماليك دولة أكبر منها ، وكان هم سلطان أكبر من سلطان الللوك ، ولقد روى أخونا أبو الحسن علي الحسني الندوي(r) ، أن السلطان

هو الشّبن الإمام الزاهد الكبير الحسن بن الحسن السْجزي شمين الإسلام معين الدين

 سنة ثم تدم دملي ثم سار إلى أجمير وسكن بها ، وإليه تنسب الطريقة المبشتية وير جع الفضل في دخول العدد الكبير من المشركين في الإسلام واستقرار الإسلام في مذه البلاد ، توني إلى رحمة اله نعالى سنة أوغل وتوغًّل في البلاد ذهب وأبعد .
في رسالته : الدعوة الإسلامبة في المند وتطورانها " .

شمس الدين الألتمش الذي دانت (1) له البلاد كلها ( وكان في القرن السابع الهجري ) وخضع له ملوك الهند جميعاً ، كان يستأذن على الشيخ بختيار الكعكي (r) فيدخل زاويته ويسلم عليه تسلم المملوك على الملك ولا يز ال يكبس (r) رجلِه ويخلمهم ويذرف (\&) الدموع على قدميه حتى يلعو له الشيخ ويأمره بالانصران . وإن علاء الدين الخلجي أكبر ملوك الهند في زمانه استأذن الشين نظام الدين

البدايوني ، الدهلوي في أن يزوره فلم يأذن لد الشين . ولما مرض الشيّ الدولة آبادي المفسر (0) وأشرف عـلى الموت عاده السلطان ابرا ميم

الشنرئ ، ودعا عند رأسه أن يكون هو ( أي السلطان ) فداهه من الموت . وكانت زاوية نظام الدين البدايوني (1) ، أحفل بالقصّاد ، وأزخر بالناس من

تصر الملك ، وكان سلطانه الروحي أعظم من سلطان الملك المادي . كان ذلك يا سادة 6 لا تجرد هؤلاء العلماء من أثواب المطامع والرغبات ،

هو شيخ الابسلام مطب الدين بغتيار الأوثي المعرون بالكعكي كان من كبار أولياء اله .





ذزَف تذريفاً الدمع صبً
هو مللك العلمُاه الشيخ أححد بن عمر شهاب الدين اللولة آبادي ، صاحب الإرشاد في النحو والبحر الموّاج في التفسير ، ولد في دملي وتوني في جونبور سنة هو الشيخ الإمام نظام اللدين محمد بن أحمد البدايوني ، أحد الأولباه المثهورين بأرض
 عن الدنيا مع التضلع من العلوم الظاهرة ، ولد سنة وrج هـ ببدايون ، وسافر إلى دملي وترأ على أساتذنا وسافر إلى أجودهن وأنغذ عن السّبغ الكبير فريد الدين مسعود (كنج شكر) الأجودهني وصحبه مدة وأجازه الشيخ وانعطع الى اله سبـانه بتلبه وقالب


وزهاهو ' بما في أياي الملوك • فسعى الى أبوا بهم الملوك ، ونزعوا حب الدنيا من قلو بهم • فألقت بنغسـا على أقامامهم اللدنِيا .
وفي عها السلطان ابرِاهيم آللودهي سنة rrه هـ جاء بابر حفيـد تِمـورلنك من كابل وكسر جيوش اللودهي وكانت مائة ألف ، باثي عشر ألفاً من فرسان المغل المسلمين . وأسس دوالة المغل التي كانت أكبر اللدول الإسلامية في الهند وكان من

ملوكها . الملك الصالح اورنك زيب
ولما مات بابر • وواي ابنه همايون ، وتب عليه رجل عصابي (1) لم يكن من بيت الملك ولكک كانت له همم الملوك . فانتزع البلاد منه وأقام دولة كانت نادرة في الدول . ونظم الإدارة والماليَة والجيش تنظيماً لم يسبق إلى مثله ، هو السلطان شيرشاه السوري وللا مات عاد الملك إلى ابن همايون وهو الامبر اطور أكبر وكان من أعاظم الملوك ، حكم الهنا كلها الا قليلاً ، وطال حكمه فكفر في آخر أيامه بالله وأكره الناس على الاكفر • وابتاع فم ديناً جدبداً . وأزالل معالم الإسلام . .وأبطل شعائره ، وكان معه الجيش . وكان معه الأمزاء . وكانت البالد كلها في يله ، نمن يقوم في وجهه ، ومن ينصر الإسلام • ومن يلـافع عن الدين ؛! لقف قام بذلـك شيخ ضعيف المسم • قليل المال والماه والأعوان ولكنه قوي الإمان بالةه . كبير النغس والقلنب . قـ استصغر الدنيا فهو لا يحفل بكل ما فيها من مال ومناصب ولنائذ ، واستهان بالحِياة فهو لا يبالي على أي جنب كان في النَ مصرعه ، هو الشيخ أحمد السرهنـي (٪) . ولم يكن يطمع باصالح الامبراطور ، ولا يبد فيه V • أملاً . فجعل يتصل بالقواد الصغلر . وبالحاشية . ويعد لانفلاب شامل

كبير النفس عالي المهة .



 به الهند إلى الإسلام • نوفي سنة \&r • هـ ه .
. لانقالاب عسكري ثوري ، بل لانقلاب روحي فكري ، وكان يرسل الرسائل تلههب
بالحماسة الدينية والعاطفة والايمان . ولا مات أكبر وولي ابنه جهانكير (1) استطاع الشيّ محمد معصوم السرهندي ابن اللسيخ السرهندي أن يشرف على تربية ظفل

صغير ، هو أحد حفدة جهانیكير .
ولم يكن هذا الطفل أكبر إخوته ، ولا كان ولي العهد ، ولم يكن يؤمل لد
أن يلي الملك ، ولكن الشيخ وضع في تربيته جهـه ، وبذل له رعايته كلها ، فنشأ نشأة طالب في مدرسة دينبة داخلية ، بين المشانخ والمدرسين ، فقر أ القرآن وجوّده ، والفقه الحنفي وبرع فيه ، والخط وأتقنه ، وألمَّ بعلوم عصره ، وربي مع ذلك
 من أبنائه تطراً من أتطار المند ، وكان نصيب هذا الطفل وهو ( اورنك زيـب (٪) ) ولاية
. الد كن
وكان لشاهجهان زوجة لا نظير لحسنا في الحسن ، ولا ميُل لحبه إياها في الحب هي ( متاز محل ) ، فماتت ، فرثاها ولكن لا بقصيدة من الشعر ، وخلَدها ولكن لا بصورة ولا تكثال ، لقد رثاها فخلَّدها بقطعة فنية من الرخام ما قال شاعر تصيدة أشعر منها ، ولا لحن موسيقي أغنية أعذب منها ، ولا صور مصرر لوحة أروع منها ، فهي شعر ، وهي اغنبة ، وهي صورة ، وهي أعظم تحفة في فن العمران . هي تاج محل ، هذا البناء العجيب الذي أدهش بيجاله الدنيا ، وما زال يدهشها ، والذي لان فيه الرخام لهذه الأيدي العبقرية فجعلت منه أجمل بناء شيد على ظهر هذه الارض بلا خلاو . ونقشته هذا النقش الذي لم يعرف تط نقش في مشل دؤته وفنه وسحره
هذا القبر الذي يأتي اليِم السِاح ، شخن أتصى أمير كا إلى (اكره ) قرب دهلي ليماهدوه ، ويسمعوا تصته وهي أعظم تصص الحب على الاطلات . لقد صدّع
(I) بعني فاتح الدنِيا ومتملُكها
(Y)

ك(Y)





 حدينّا ، وانصرف عن اللكك وأهمله وئب ابنه الأكبر نولي الملك إلا اسمه ، وتصرف


 يشتهيه من الفرش والطقام واللباس والحائية والجواري . وجعل
 على البعد وهو مضطجع في سريره كأنع أمامه ، وكان ذلك كل ما با بقي له من لذائذ





إن العمل لاسعاد الناس ، وإقامة العدل ، ورفع الظلم ، وجهاد اللكافرين المفسدين في الأرض ، كل ذالك صلاة كالصهلاة في المحرابِ ، بل هو خير من صلاة النفل • وصوم التطوع ، وعدل ساعة أفضل من عبادة أربعين سنة . لذلك ترونه لبس لأمة(1) الحرب من أول يوم ( وكان يومئذ في الاربعين ) ونهض بنفسه ، يقضي على الخارجين ، ويقمع المتمردين ، ويفتح البلاد ، ويقرر العدالة والأمن في الأرض ؛ وما زال ينتقل من معركة يغوضها إلى معركة ، ومن بلد بصلحه إلى بلد ، حتى امتد سلطانه من سفوح همالية ، إلى سيف البحر من جنوب الهند ، وكاد يملك الهند كلها ، حتى قضى شهِداً في سبيل الهُ في أقصى المنوب

بعيداً عن عاصمته بأكثر من ألف وخمسطائة كيل . من خاض هذه المعارك ، استنفلت وقته كله ، ولم تلع له بتية لإصلاح في الداخل ، أو نظر في أمور الناس ولكن اورنك زيب ، حقت مع ذلك من الاصلاع

الداخلي ما لم يحقت مثله إلا تليل .... من الملوك .
كان ينظر في شؤون الرعية من أدنى بلاده إلى أقصاها ، بمّل عين العقاب ، كما كان يبطش بالمفددين بمثل كف الأسد ، فأسكن كل نأمة (r) فساد ، وأقر كل بادرة اضطراب ، ثم أخذ بالاصلاح فأزال ما كان باقياً من الزندقة التي جاء بها ( اكبر ) أبو جده ، وكانت الضرائب الظالمة ترهت الناس ولا ينال امراء المجوس لفح من نارها ، فأبطل منها تمانين نوعاً ، وسن اللضرائب سنة عادلة ، وأوجبها على المِميع فكان هو أول من أخذها من هؤلاء الأمراء ، ولولا هيبته وشدته في الحت لأبوها
 الطرت أن تعرفوا أن طر يقاً واحداً ما كا كان فتحه شيرشاه السوري • كان يمشي فيه المسافر ثلائة أنهر ، وكانت تحف به الأشُجار من الـلانين على طوله وتعاقب فيه

المساجد والخانات (r) !
(1) الدرع جمعها لأم ولؤوَم
 جمع خان وهو محلٍ نزول المسافر ين . والكلمة دخيلة .

و بنى المساجد في أقطار الهند ، وأقام لها الأئمة والمدرسين ، وأنسس دوراً للعجزة ، ومارستانات (1) للمحجانين • ومستشفيات للمرضى المى وأقام العدل في الناس جميعاً ، فلا يكبر أحد عن ان ينفذ فيه حكم القضاء ، وكان أول من جعل للقضاء قانوناً ، فكان يحكم في القضايا الكبرى بنفسه لا حكماً كيفياً بل حكماً بالمذهب الحنفي معلاً "له مدلًا عليه ، ونصب القضاة للناس في كل بلدة وقرية ، وكان للامبراطور امتِازات فألغاها كلها ، وجعل نفسه تابعاً للمحاكم العادبة ، وان من له عليه خت ان يقاضيه به أمام القاضي مع السوتة والسواد من الناس
كان الرجل عالماً ، فقيهاً بارعاً في الفقه الحنفي ، فأدنى العلماء ولازمهم وجعلهم خحاصته ومستشاريه وبنى هم المدارس ، وجعل الرواتب . ووفق إلى أمرين ، لمم يسبقه اليهما. أحد من ملوكك المسلمين . الاول : انه كان لم يكن بعطي عالماً عطِة أو راتباً الا طالبه بالعمل ، بتأليف أو تدر يس ، لنلا يأخذ المال ويتكاسل ، فيكون قد جمع بين السييّتين ، أنخذ المال بلا حق ، وكتان العلم - فما قول ملرسي الافتاء والأوتاف ؟ والثاني : أنه أول من عمل على تدوين الأحكام الشّرعية ، في كتاب واحد ، يتخذ قانوناً ، فوضعت له وبأمره وباشرافه ونظره الفتاوى التي نسبت اليه فسميت الفتاوى العالمكير ية ، واشهرت بالفتاوى المندية ، ويعرفها كل من يقرأ هذا المقال من العلماء لأنها من أشهر كتب الفقه الإسلامي ، وأجودها ترتيباً وتصنيفاً . وكان - بعد ذللك كله - يؤلف ، الًّف كاباً في الحديث وشرحه وترجمه إلى الفارسية ، ويكتب الرسائل البليغة ، التي تعد في لسانهم من روائع البيان ، ويكتب ، بغطه المصاحف وييعها ليعيش بئمنها لما زهد في أموال المسلمين وترك الأخذل منها
 وكرهه ، وأبطل ما كان للشُعراء والموسيقين من هبات وعطايا ولم يكن يراهم لازمين لأمة لا تزال تبي ني الأرض صرح بجدها (1) جمع مارستان وهو دار المرضى ، والكلمة من الدخيل أصله بيسارستان .

وكان بصلي الفر ائض في أول وقتا مع المجاعة لا يترك ذلك بحال . والمـمعة

 ما حر الهند ؛وبحبي اللمالي بالتراويح ، ويعتكف في العشر الأوأخر من رمضان في في

 التكرزة الدائمة .
وكان م ذلك آبة في الحزم والعزم . . والبراعة في فنون الحّربـ . و وي التنظم

كيف قدر أن يتعبد هذه العبادة ؟ و يقضي بين الناس ؟ْ ويؤلف في العلم ؟ و ويكتب اللصاحف ؟ ويخفظ القرآن ؟ وبدير هذه القازة الهائلة ؟ و.يخض هذه المعارك الكثيْرة ؛
 لأهله . ووتت لربه ، ولإدارة والقتال والقضاء أوقاتها .



 رحمة الله على زوحه الطّاهرة (1)

بجلة \# المسلمون " العدد الخامس من المجلد الرابع .



## 

90
97
47
Q1
ابن خلكان ............................. 1..
سليمان بن يسار ...................... 1..
عروة بن الز بير . ....................... 1..
سالم بن عبدّالس بن عمر ............... I. Y
الحا فظ ابن تيمبة ....................... I.v
ابن خلدون ..............................
II.
الـُــخ ولي الس الدهلوي ...............
ilr
السبد عبد الرحمن الكوا كبي .........

117
الشيخ محمد عبده ....................

Iro
مصطفى لطفي المنفلوطي ..............
 ITI
الدكتور أحمد أمبن ...................
18.
الدكور طه حسين .....................

189
الأستاذ علي الطنطاوي ................
عمد بن القاسم الثقفي ................
lor
lor
lor

معروف الكرخي
الثـيغ معبن الدين الأُجْمري .........
الـُــخِ تطب الدين بختـار الكعكي ..
الشُـنِ شهاب الدين الدولة آبادي......
الـدبخ نظام الدين الدهلوي ..........

الشُيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي السي
السُيخ احمد بن عبد الا حد السرهندي

المهنة
rq السيدة عائشة
\& كعب بن ماللك
or الحسن البصري
-\&

- $\wedge$
- $\wedge$
داود الطاني ....................................

71
السيدة زبيدة
71
7
r
V. ................. معاوبة بن أبي سفـيان
$v$.
أبو الفر ج الأصبهاني
V9 ........................ الشعب بن الز
أبو بكر الخوارزيبي

17
الإمام الغز الي
9.
9.
9.
9.
ar
ar


