إيقاد الشمعة من اعتقاد اللمعة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) حمْدًا على التَّوفيق والاحسان |  | من خالق الأكوان والإنسان |
| 2) من لم تزل آلاءه تترى وما |  | للعاملين بشكرهن يدان |
| 3) من خصنا بعقيدة التوحيد لم |  | نجنح إلى الأصنام والصلبان |
| 4) فهي السمير بغربة وبفتنةٍ |  | وهي السلاح إذا التقى الجمعان |
| 5) هذا ولمعة الاعتقاد موفق |  | قد صاغها كالدر والمرجان |
| 6) ونظمتُها إبهاجَ كلِّ موحد |  | نظما بديع السبك والألحان |
| 7) فهي المعاني الباسقات ولفظها |  | يدني إليك البسر في القنوان([[1]](#footnote-1)) |
| 8) تتدلل الألفاظ في ألحاظها |  | وتميس بالمدلول ميس البان |
| 9) وخلت من التكميل لكن زدتها |  | نزرا ووسم زيادة قوسان |
| 10) وعلى غزارة ما حوته فلم تطل |  | أبياتها تعدادها مائتان |
| 11) هذا شروعي في سياق نظامها |  | فأقول قال العالم الربان**:** |
| 12) حمدا لمحمود بكل لسان |  | معبودِ أهْلِ الحق كلَّ زمان |
| 13) من ليس يخلو من مكانٍ علمُه |  | والشأن ليس بشاغل عن شان |
| 14) من جل عن شِبْهٍ وعن نِدٍّ ولم |  | يحتج لصاحبة ولا ولدان |
| 15) وعلى جميع الخلق ينفذ حكمه |  | حاشاه من تمثيل عقل الفان |
| 16) ليستْ تَوَهًّمُه القلوب تصورا |  | ذو السمع والإبصار دون وزان |
| 17) أسماؤه الحسنى له وصفاته |  | ربى على العرش استوى ذو الشان |
| 18) وهو المحيط بكل شيء علمُه |  | والقهر منه لكل ذي سلطان |
| 19) ذي رحمة وسعت وعلم صفه من |  | مشكاة ما يأتي به الأصلان |
| 20) أوصافه عن نفسه وعنَ أحمد |  | وجب الخرور لهن للأذقان |
| 21) والرد والتأويل والتشبيه والتـ |  | ـــــــــــــــمثيل في هذا من العدوان |
| 22) بل مشكل من ذاك نثبت لفظه |  | وامنع تعرضنا لـ(كيف) معان |
| 23) والعلم رد لقائل ولناقل |  | من ذاك عهدته بلا نكران |
| 24) هذا اتباع الراسخين ومن لهم |  | مدح الكتابُ بعكس ذي الروغان |
| 25) من مبتغ التأويل في متشابه |  | وسم أتى للزيغ والميلان |
| 26) وهو القرين لفتنة والمبتغو |  | ن لذاك قد حجبوا عن العرفان |
| 27) قطعوا عن المقصود من أطماعهم |  | ودليل ذاك الآي في عمران |
| 28) ما في النزول ورؤية وشبيه ذا |  | نؤمن بها قد قاله الشيباني |
| 29) لا كيف لا معنى (يؤول ) لا نرد |  | لأي وصف جاء بالإزنان([[2]](#footnote-2)) |
| 30) لسنا نرد على الرسول وما أتى الـ |  | هادي به حق بلا بهتان |
| 31) لا زيْد عن وصف الإله لنفسه |  | والحد والغايات منتفيان |
| 32) لا يبلغ الوصف الصفات ووحيه |  | حق تشابهه وذو التبيان |
| 33) لسنا نزيل صفاته إن شنعوا |  | يكفي الذي يأتي به الوحيان |
| 34) والكنه لا ندري ولكن نهجنا |  | تصديق ما يأتي به النوران |
| 35) والشافعي ءامنت بالذْ جاءنا |  | بمراد ربي خالق الملوان |
| 36) وبما يقول رسولنا وعلى مرا |  | د رسولنا ءامنت في إذعان |
| 37) ذي شرعة السلفِ الكرام وبعدهم |  | ركب الأئمة سار في دألان |
| 38) قد أجمعوا الإقرار والإمرار والـ |  | إثبات للذْ جاء في الفرقان |
| 39) وبسنة الهادي بدون تأول |  | فابغ الهدى بأولئك الفتيان |
| 40) المحدثات ضلالة وبسنة الـ |  | هادي النجاة وصحبه الأعيان |
| 41) عضوا عليها بالنواجذ واحذروا |  | من محدث في الدين ذو جريان |
| 42) قال ابن مسعود كفيتم فاتبعوا |  | قال الأشج العالم المرواني |
| 43) القوم قد وقفوا وعن علم فقف |  | وبصائر صوب البعيد روان |
| 44) كانوا على كشف لها أقوى ولو |  | فضلت لما سبقوا بذا الميدان |
| 45) إن قلت أحدث بعدهم لا خير في |  | بِدَع تخالف هدي خير زمان |
| 46) وصفوا بما يشفي وفيه كفاية |  | في مذهب بتوسط مزدان |
| 47) هم بين ذي التحسير والتقصير ما |  | في القوم من غال ولا كسلان |
| 48) وإمام أهل الشام قال عليك بالـــــــ |  | ــآثار من سلف ودع للشاني |
| 49) إياك آراء الرجال وإن تكن |  | قد زخرفت بالقول والأوزان |
| 50) والأدرمي([[3]](#footnote-3)) لذي ابتداع قال ذي |  | عند النبي وصحبه الأركان |
| 51) معلومة فأجاب لا فأجابه |  | هل يجهلون وأنت ذو عرفان |
| 52) فأجاب قد علموا فقال بوسعهم |  | أن يستكوا أم لا فقال الواني |
| 53) بل وسعهم فأجاب هلا سرت في |  | درب الخيار فحج ذو البطلان |
| 54) لا وسع الله الطريق هنا على |  | من لم يسعه فناء ذي الأفدان([[4]](#footnote-4)) |
| 55) هذا دعاء للخليفة قاله |  | بعد انقطاع القزم بالسيفان |
| 56) من لم يسعه رسوله وصحابه |  | والتابعون أولاك في إحسان |
| 57) وأئمة من بعد في ترتيل آ |  | ي ثم إمرار بدون حران |
| 58) وكذاك في الأخبار من ضاقت به |  | لا زال في ضيق وفي خسران |
| 59) والوجه والأيدي ونفس والمجي |  | وتعجب والوصف بالرضوان |
| 60) وكراهة غضَب وسخط ضحكه |  | ونزوله ومحبة الحنان |
| 61) هذا وما ضاهاه مما صح لا |  | تجحد به واقبله دون توان |
| 62) من دون تأويل يخالف ظاهرا |  | من دون تشبيه بوصف العاني |
| 63) بل لا شبيه ولا نظير له ولا |  | يتخيل القدوس في الأذهان |
| 64) إن استواء إلهنا وعلوه |  | هو في المثاني للبصائر سان |
| 65) وحديث جارية كذاك ورقية |  | وحكاية لحصين عن عمران |
| 66) وكذاك في الكتب القديمة نقلهم |  | عن أحمد وصحابه الصنوان |
| 67) أن في السماء إلههم وروى أبو |  | داود في فوقية المنان |
| 68) إجماع أسلافٍ على أشباه ذا |  | نقلا بلا تشبيه ذي أوثان |
| 69) لا رد لا تمثيل لا تأويل (ذا |  | ينمى إلى التشكيك والهذيان) |
| 70) سئل الإمام عن استوى فأجاب معــ |  | ـــلوم وليس الكيف للرحمان |
| 71) يجب الخضوع لذا وإن سؤالنا |  | عنه ابتداع للضلالة دان |

فصل في إثبات صفة الكلام

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 72) وكلامُ خالقنا قديم (نوعه) |  | من شاء يسمع ذاك في الأكوان |
| 73) جبريل سامعه وموسى مثله |  | من غير واسطة وبالإيذان |
| 74) منه السماع لرسله وملائك |  | والمؤمنون كليمهم بجنان |
| 75) ما جاء في الأعراف من تكليمه |  | وبغيرها يكفي لذي إيمان |
| 76) أصواته وحروفه مسموعة |  | ( والظلم نسبتها لشخص ثان) |
| 77) ونداء طه لا يكون لغيره |  | ( ضل الذي ينميه للعيدان) |
| 78) هذا وفي السنن الصحيحة صوته |  | ونداءه بالمالك الديَّان |
| 79) بل جاء في الآثار أن كليمه |  | إذ كان ذا فزع من النيران |
| 80) بالصوت ناداه فقال كليمُنَا |  | الصوت أسمعه بدون مكان |
| 81) فأجابه إني وراء وفوقكم |  | وعن الشمال أكون والأيمان |
| 82) وأجابه أن الكلام كلامه |  | ليس الرسول (وليس بالأغصان) |

فصل

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 83) إن البصائر من كلام إلهنا |  | حبلٌ متين فيه كل بيان |
| 84) تنزيل رب العرش وهو صراطه |  | نزل الأمين به على العدناني |
| 85) لم يخلقن وإلهنا منه بدا |  | وإليه عاد بآخر الأزمان |
| 86) هو آية قد بينت أو سورة |  | قد أحكمت في غاية الإتقان |
| 87) والحرف والكلمات إن أعربته |  | عشرون حرفا أجرها مائتان |
| 88) للوحي أجزاءٌ وبعضٌ أوَّلٌ |  | وأواخر متلوة بلسان |
| 89) وهو المخزَّنُ في الصدور وكتبه |  | في مصحف والسمع بالآذان |
| 90) المحكم المتشابه المنسوخ نا |  | سخه والَامْرُ النهي جا بمثان |
| 91) عَامٌ وخَاصٌ لا يجاء بمثله |  | عن باطل يأتيه ذو إحصان |
| 92) جعلوه من قول الورى أو شعرهم |  | والله ينفي عنه للنقصان |
| 93) ويقول قرآن فهل من شبهة |  | لذوي الحجا من بعد ذا البرهان |
| 94) إن الكتاب كلامه وحروفه |  | إذ غير ذلك ليس ذا أوزان |
| 95) كيف التحدي بالمجيء بمثل ما |  | جَهِلوهُ أو لم يعقلن بجنان |
| 96) آياته هي الكتاب وقد أتى |  | قسم بذا في الصيب الهتان |
| 97) عشرون من سور وتسع بدؤُها |  | بمقطع من حرف أو حرفان |
| 98) أو أكثر من ذا وذكر حروفه |  | للمصطفى والصهر والعُمَرَان |
| 99) سور وآي والكلام وحرفه |  | عُدَّت وجاحدها على كفران |
| 100) هذان حجة كونه حرفا ومن |  | يأباهما هذان إجماعان |
| 101) والمومنون كليمهم وزواره |  | ترنو إليه منهم العينان |
| 102) ومن الدليل لرؤية حال الرضى |  | حجب عن الكفار في القرآن |
| 103) وكما ترون البدر ثم ترونه |  | من دون ما حرج ولا أسدان([[5]](#footnote-5)) |
| 104) لكن نشبه رؤيةً لا مرئياً |  | قد جل عن شَبَهٍ وعن أقران |

فصل في الإيمان بالقدر

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 105) الله يفعل ما يريد وكونُ أمْــ |  | ـــرٍ لم يرده ليس بالإمكان |
| 106) لا حيصَ([[6]](#footnote-6)) عن قدر ولا ما خطه |  | في اللوح من أفراح أو أشجان |

عقيدة أهل السنة في أفعال العباد

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 107) وأراد ما فعلوه (ذي كونية) |  | لو يعصمون نجوا من الخذلان |
| 108) لو شاء لا يعصى وقد خلق الورى |  | وفعالهم والله ربي الماني |
| 109) أرزاقهم ءاجالهم يهدي يضِـ |  | ـلُّ بحكمة وبفضله الفيحان |
| 110) والكل في القرآن جاء مؤصلا |  | وحديث جبريل عن الإيمان |
| 111) آمنت بالقدر الحديث أتى بها |  | ما فيه من خير ومن أحزان |
| 112) بقنوت وتر قد دعا الهادي قني |  | شر الذي تقضيه من حدثان |
| 113) لا تجعلن أقدارَه وقضاءَه |  | حججا لنا في الزيع والطغيان |
| 114) بل مومنون بأن حجة ربنا |  | قامت ببعث الرسل للإنسان |
| 115) وبكتبه قطع المعاذر كلها |  | ودليل ذا في سورة النسوان |
| 116) لم يؤْمَرِ إلَّا المستطيع وما نهى |  | إلاهُ بالشرع الحكيم الحاني |
| 117) ما اضطره أن يترك الطاعات لا |  | لم يجبرن أحدا على عصيان |
| 118) في غافر للعبد أفْعالٌ وكَسْـــــــــــ |  | ــــــبٌ (ضل في ذا النهج طائفاتان) |
| 119) يجزي على السُّوأى بسُوأَى مثلها |  | وعلى فعال الحسْنِ بالإحسان |
| 120) والفعل بالأقدار جاء وقوعه |  | ومن القضا قد شد بالأشطان |

فصل

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 121) الإيمان قول باللسان وعقدنا |  | بقلوبنا والفعل بالأركان |
| 122) وتزيد في الإيمان طاعات الورى |  | وبعكسها الإيمان في نقصان |
| 123) ودليله في "لم يكن" وبقوله: |  | الاِيمان بضع سيد الثقلان |
| 124) في الفتح زيد الدين ثم بتوبة |  | وكذاك فيما قد روى الشيخان |

فصل في الإيمان بالغيب

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 125) إيماننا في كل ما صحت به |  | الَاخْبار فيما غاب أو بعيان |
| 126) صَدِّقْ وإن لم تَعْقلن معناه كا**لـ** |  | ـإسراء والمعراج في طيران |
| 127) ما كان نوما إذْ قريشٌ لم يكو |  | نوا منكِرِي الرؤيا من الوَسْنان |
| 128) من ذاك فقْؤُ العين للملك الذي |  | زار الكليم فليس بالبهتان |
| 129) وكذاك أشراطٌ تكون لساعة**ٍ** |  | منها خروج الأعور الشيطان |
| 130) ونزول عيسى ثم يقتل أعورا |  | والجند من يأجوج كالطوفان |
| 131) وخروجُ دَابَةٍ الطُّلوع لشمسنا |  | من مغرب وعذاب قَبْرِ الجاني |
| 132) منه استعاذ نبينا والأمر جا |  | ء به لدى الصلوات برهانان |
| 133) ونعيمه حق وفتنته ويَسْـــــــــــــــ |  | ــــــأل منكرٌ ونكيرٌ الملكان |
| 134) والبعث بعد الموت عند النفخ في |  | صور وأهل القبر في نَسلان |
| 135) حشروا بدون ثيابهم ونعالهم |  | بهما بَدَوْا غُرْلا بغير ختان |
| 136) يقفون حتى يشفع المختار ثـ |  | مَّ حسابهم والنصف للميزان |
| 137) وصحائف الأعمال ثم تطايرت |  | بالأيدِ عند النشر للديوان |
| 138) يا بؤس من يؤتى الكتاب شماله |  | طوبى لمؤتى الْكُتْب في أيمان |
| 139) ميزاننا ذو الكفتين وذو اللسا |  | ن لوزن ما قد قدما الخصمان |
| 140) من مفلح ثقلت موازين له |  | في حين خف به ذَوُو الخسران |
| 141) والحوض مِنْ عَسَلٍ ألذ وماؤه |  | فيه البياضُ أشدُّ من ألبان |
| 142) وأبارقٌ عدَدَ النجوم إذا شَرِبْـــــــ |  | ـــت فلا تكون الدهر بالعطشان |
| 143) ثم الصراط حقيقة ويجوزه |  | برٌّ وَزَلَّ به ذوو الأدران |
| 144) ثم النبي شفيعُ مَن في النار من |  | أهل الكبائر عاد للأوطان |
| 145) من بعد ما احترقوا وصاروا بعد ذا |  | حِمَماً وفحما في الحميم الآن |
| 146) وشفاعة للأنبيا وملائكٍ |  | والمومنين لغير أهل الران |
| 147) ثم الجنان لذي الولاء وناره |  | لعدوه داران خالدتان |
| 148) مخلوقتان وموتنا يؤتى به |  | كبشا فيذبح ثم في إعلان |
| 149) أهلَ الجحيم لكم خلود دائم |  | وكذاك أهل الروح والريحان |

فصل في حق الرسول وأصحابه

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 150) ومحمد ختم النبوة سيد |  | للرسل ليس يصح من إيمان |
| 151) للعبد قبل شهادة بنبوة |  | ورسالة المختار في إيقان |
| 152) بشفاعة المختار يوم الفصل يقـــ |  | ــضى ثم أمته ذوو التيجان |
| 153) لا تدخل الجنات قبل دخولهم |  | الآخرون وسابقوا الفرسان |
| 154) ولواء حمد عند أحمد والمقا |  | م وحوضه الموْرُود للظمآن |
| 155) والأنبياء إمامهم وشفيعنا |  | في الخطب يوم الشيب للولدان |

الكلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 156) ذو أمة وسط وأصحاب النبي |  | خير الصحاب بسائر الأديان |
| 157) من قبل فاروق سنى صديقهم |  | وسنى على من ورا عثمان |
| 158) جاءت بذا الآثار فالصديق أو |  | لى بالخلافة سابق الركبان |
| 159) في الفضل والتقديم عند صلاته |  | بالصحب والإجماعُ من ذي الشان |
| 160) فالصحب في يوم السقيفة لم يكن |  | ربي ليجمعهم على مَيَلَانِ |
| 161) عمر يلي للفضل ثم العهد من |  | صديقنا من بعد ه العفاني |
| 162) لرضى ذوي الشورى به وعلينا |  | للفضل والإجماع ذو لمعان |
| 163) خلفاء أحمد مهديون طريقهم |  | عضوا عليها الدهر بالأسنان |
| 164) أمد الخلافة في الثلاثين التي |  | تمت بهم في عزة وأمان |
| 165) إن المبشر بالجنان لعشرة |  | وهم الزبير وعابد الرحمان |
| 166) سعد سعيد طلحة وأميننا |  | وعلينا عثمان والقمران |
| 167) إنا لنشهد للذي الآثار قد |  | شهدت له بالفوز كالحسنان |
| 168) وكثابت والجزم للأعيان بالـــ |  | ـــجنات ليس نراه والحرمان |
| 169) نرجوا لذي الحسنى نخاف على المسي |  | ء ولا نكفر قط للأعيان |
| 170) بالذنب أو عمل (فإن شركا يكن |  | فكوابل للترب بالصفوان) |
| 171) ونرى الجهاد مع الإمام وإن يكن |  | منه الفجور وحجنا فرضان |
| 172) ثم الصلاة وراءهم مشروعة |  | ومن الهدى كف عن الإخوان |
| 173) بالذنب ليس يكفرون كما روى |  | أنس ولا فِعْلٌ جَنته يدان |
| 174) ثم الجهاد مضيه حتى يقا |  | تل آخر للأعور الفتان |
| 175) إن الولاء لصحب أحمد سنة |  | والحب والذكر الجميل الهاني |
| 176) والكَفُّ عن ذكر الهنات ترحم |  | ودعاؤنا للصحب بالغفران |
| 177) ما كان بينهُمُو فَدَعْ واعرف لهم |  | ما كان من سبق ومن قربان |
| 178) في الفتح جاء مديحهم والحشر ربِّــــ |  | اغفر لهمْ سَلِّمْ من الأضغان |
| 179) و نهى النبِي عن سَبِّنَا أصحابَهُ |  | لن يُدْرَكُوا بالركض والخطَرَان |
| 180) عن أمهات المؤمنين تَرَضَّ مَنْ |  | برِّئْنَ من عَيْبٍ ومن أدران |
| 181) وخديجة الفضلى وعائشة التي |  | تتْلَى براءتها بكل أوان |
| 182) ياويح من قذف الحصان فإنه |  | سرباله في النار من قَطِرَان |
| 183) أكرم بخال المومنين وكاتب الـ |  | ــو حي الخليفة من بحلم غان |

حق ولاة الأمر على رعاياهم

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 184) لأئمَّةٍ سمع يكون وطاعة |  | أبرارهم فجارهم سيان |
| 185) مالم تكن معصية أمروا بها |  | لا طاعة للخلق في عصيان |
| 186) ثم الذي ولي الخلافة باجتما |  | ع الناس أو قد حازها بسنان |
| 187) حرم الخروج عليه أو شق العصا |  | ما لم يكن للكفر ذا إتيان |
| 188) خلوا الخصومة والجدال بدينكم |  | كونوا لذي بِدَعٍ ذوي هجران |
| 189) لا تنظروا كتبا لمبتدع ولا |  | تصغوا إلى كلمات ذا الموتان |
| 190) إذ كل محدثة ضلال بدعة |  | لا تأخذوا في الدين بالعنوان |
| 191) مما سوى الإسلام مثل خوارج |  | قَدَرِيَّةٍ جَهْمِيَّةِ الصفواني |
| 192) وذوي اعتزال ثم إرجاء وكــــ |  | رَّامِيَّة التجسيم والرفضان |
| 193) وذَوِي ابْنِ كَلَّاب وزدْ نظَرَاءَهُمْ |  | فِرَقُ الضَّلالة والهوى الحيران |
| 194) أما انتسابك في الفروع لمذهب |  | ( إن لم تَعَصَّبْ ) فهو غيْرُ مدَان |
| 195) إن اختلافا في الفروع لرحمة |  | ويثاب في ذا الخلف مختلفان |
| 196) ثم اتفاقُهُمُو هنالك حجةٌ |  | ( أصل أتى من قبله أصلان ) |
| 197) بارب فاعصم ديننا من فتنة |  | أو بدعة في القلب كالأسغان([[7]](#footnote-7)) |
| 198) وبسنة المختار ثبتنا على |  | ذا الدين كالهضبات من ثهلان |
| 199) وذوي اتباع ثم نحشر بعد ذا |  | في زمرة المختار يوم رهان |
| 200) هذا وحمد الله ختما والصلا |  | ة على المشفع سيد الغران |

1. () والقُنْوَ، بالكسر والضم، والقَنِاءُ، بالكسر والفتح: الكِباسَةُ ج: أقْناءٌ وقُنْيانٌ وقُنْوانٌ، القاموس المحيط - (3/ 467) وهو العذق الكبير. [↑](#footnote-ref-1)
2. () الإزنان الظن والتهمة. انظر القاموس. [↑](#footnote-ref-2)
3. () هو محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. [↑](#footnote-ref-3)
4. () جمع فدن بالتحريك القصر المشيد. انظر تاج العروس. [↑](#footnote-ref-4)
5. () جمع سدين كأمير والسدان كسحاب والسدن محركة وهو الستر. انظر تاج العروس. [↑](#footnote-ref-5)
6. () قال في القاموس: حاصَّ عنه يَحِيصُ حَيْصاً وحَيْصَةً وحُيُوصاً ومَحيصاً ومَحَاصاً وحَيَصاناً عَدَلَ، وحادَ. [↑](#footnote-ref-6)
7. () الأَسْغانُ الأَغْذِيَةُ الردِيَّةُ. كما في القاموس. [↑](#footnote-ref-7)