$$
\begin{aligned}
& \text { مكّاكـة دتَّويَّة }
\end{aligned}
$$

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

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

## بك

## هــــذا الكتاب

أصل هذا الككتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى تسم الدعـــوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام بكامعة الإمـام عحمـد بـن سـعود الإسلامية، وقد نوقشـت بتـاريخ § §

بلنة المناقشة من:
د. أحمـد بـن سـيف الديـن تر كسـتاني، الأسـتاذ المثــارك بقســمـم مشرفـأ

الإعـلام
د. حمد بـن نـاصر العمـار عميـد الكليـة والأسـتاذ المشــرك بقسـم الدعوة والاحتساب د. إبراهيـم بـن صـالح الحميـدان، رئيسس قسـم الدعـوة والأسـستاذ المساعد بقسم الدعوة والاحتساب وقد نال الباحث بفضل الله وتوفيقه درجة الماجستير بتقديـر ممتـاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها يين الجلمعات.

مُتِّ
إنّ الحمد لله غخمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با الهّ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهـد أن لاإله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ عممداً عبده ورسوله(1)، صلـى وله الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمأ كثيراً ..أما بعد.. فإن الله تعالى قد تكفل بكفظ هذا الدين ؛ وذلك بكفظ كتابـه وسـنة نبيـه
 ومن رممة الله تعالى بهذه الأمة أن جعـل لــا في كـل عصـر مـن العصـور طائفة مـن المؤمنـين يدافعـون عـن الديـن ويُظهرون شـر ائعه، ويـذرودون عـن









رسائل الومام محمدل بن عبدالوهابب
ومن تمام منّته سبحانه وتعالى وكرمه؛ أنه كلما انطمسس العلـم واستشثرى الحمهل وتعطنلت معظم أصول اللدين ودعائمه في كل قرن مـن القُرون؛ بعـث الله لهنه الأهة على رأس هذا القرن من يمكلّد هلا دينها ويعيد إليــه مــا انـــرس من معالمه.


على رأس كل مائة سنة من بيكّد لما دينها) (1)
وهن هؤلاء إلمددين لـلدين رب العالمين؛ الإمـام محمد بـن عبـل الوهـاب -
 الغفير من أكابر أهل العلم و ألـين بأنهّ هن جملة المِلدديـن لـا جـاء بـه رسـول رب العالمين، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمـن بـن قاسـم أن (أكـابر أهـل عضـر



 كما صحححه السخاوي، وقال: سنده صـحيح، ورجاله كالهـم نُقـات ، السـخاوي ، المقـاصد






$$
(1 \leqslant N / r)(09 q / \tau)
$$

الشَيخ شهلوا له بالعلم وأنه من بجلة البحددين لما جاء به رسـول رب العـالمين و كذلك أهل مصر والشام والعراق والمرمــين والهنــد وغـيرهم)(1) فرممـه الله رحمة واسعة وأجزل له الأاجز والمثوبة. ومُن عـدّه هـن البحدديـن أيضـا سماحـة الشيَخ عبد العزيز بن باز (T)، و كذللك الشيخ محمد رشيد رضا (ب) وعبد المتعال

الصعيدي في كتابه البحددون في الإسلام(4)
وقد قام هذا الإمـام -رحمـه الل山ه بيههـد مبـارك في اللدعـوة إلى الله تعـالى وتنقية عقائد المسلمين مما علق بها من أدران الشرك والبدع، وتحريــر عقولهـم من مظاهر التُحصب المقيت والعودة بهم إلى نصوص الكتاب والسنة؛ لينهلـوا من معينها الصالين على ضـوء مـا فهـهـه السـلف الصـالُ مـن مدلــولات هــنه

النصوص.
وقد كان من حكمة هذا الإمام -بعد توفيق الله تعالى له- أن استخدم في ذعوتـه معظـم الو سـائل الدعويـة المتاحـة في عصــره؛ كــالخطب والمواعــظ، والدروس، وتأليف اللكتب وبثٌ المعلمين ونشرهم بين البلــدان؛ لـــربُّوا النــاس




 (\&rvp)

رسائل الأمام ححمد بن عبدالوهواب
على دين الله ويغقهوهم بشرعه القويم.
 دعوته؛ وسيلة المراسلة ؛ تلك الوسيلة المبار كة اليتي استعملها النـبي
 بعدهم من سلفنا الصالُ رحمهم اللهّ جميعاً، وأفادو! منها أيما أفادة، فكان فلهـا أعظم الأثر في بحالات عديدة.

وإن من توفيق الله تعالى ورهمته؛ أن يسَّـر لكتَّاب التـاريخ مـن معـاصري الإمام عحمد -رحمه الله- ومن جاء بعدهم ؛ تدوين آثار هــذا الإمـام وحفـظ تراثه العلمي، ومن ضمن هـذا التزاث؛ رسائله الشخصية الــتي كــان يرسـبلها -رحمـه الله- إلى أشــحاص بأعيــانهمه أو إلى بلــدان معيّنـة، أو إلى فئـبات غخصوصة ويحددة من شر ائح البمتمع. وإن المتأمل لتلك الرسائل الشخصية التي كتبها الإمام -رمّه الله- ليــرك أنها تمّيّزت عن باقي آثاره العلمية بعدة مميزات؛ فلئن كانت تشترك مــع بـاقي آثاره في بيان ما اتصـف بـه -رممـه اللهـ مـن العلـم العميـق والفهــم اللدقيـق لمسائل الدين، وهـا فتـح اللهُ على الإمــام مـن أبـواب التأمـــل في نصـوص الكتاب والسنة، فإن الرسائل الشُخصية للإمـــام قــد تمنيَّزت إضافـة إلى ذلـك بالكشف عن البحانب الآخر من شخصية هنا الإمام؛ فلم يكـن الإمـام بحـرد: عا لم محق؛؛ بـل كان -رحمه الله- داعيةٌ حكيماً، يدرك طبائع النفوس، ويتقن فن التعامل معها ويستخلدم لكـل حـال مـا يناسبها مـن الأسـاليب اللدعويـة

كما أن اللرسائل قل كشفت عن العديد من العوائق اليّ تعـرَّضَّ هـا إلإمـام \$ي دعوته، وكيف تككن كن بحاوزها، وتضمنت الرسائل أيضاً منهجه -رممـهـ الله- في الدعوة والاحتساب، وموقفه من خصهوم اللدعوة وأهل البدع ع ... إلى غير ذلك من المعا لم المهمة في دعوة الإمام، تلــك المعـا لم المي يمتاجهـا اللدعـاة اليوم ليفيدوا! من هذه اللدعوة المباركة الناجححـة، فيبـدأوا دعوتهـمـ مـن حيـث انتتهت لا من حيـث بدأت.

ومن هذا المنطلق جاءت هذه اللدراسة العلمية لإلقاء الضوء على شيء مـن
الْفو ائد والثقواعد واللروس المستفادة من هذه الرسائل.
1- تمريفـ بمفردات الموهنوع:
أ) الرسائل:
(ا) المعنى الْلغوي:
(الكراء والسين والل(م) أصل مطّرد منقاس، يدل على الانبعاث والامتداد(1) والإرسـال فــي اللّغـة: التّو جيـه والاســم منهــــا الرَّســالة والرّســـالة (بـالفتعح والكسـر) " ${ }^{(1)}$ (الرسـالة: كتـاب يشـتمل علمى قليـل مـن المسـائل تكــون في
(1) أبو الحسين أمحل بن فارس بن زكريا ، معجم مقايِس اللّغة ، [بيروت ــ دار البيـل ط الأولى

$$
.(r q r / r)[-\Delta) \leq 11
$$



موضوع واحلد (1)، وهي الصنحيفة اليتي يكتب فيهـا الكـلام المُرْسَـل، وجمعهـا رَسائل ورِسالات (ث) وقد وجدت عدة ألفناظ ومصطنحات ترادف مصطلـح

الرسالة؛ كالكتابب، والصنحيفة، والألو كة (").
والرسالة في المفهوم الإعلامي: (هسي الركـن الرابـع مـن أركــان العمليـة
الإعلامية وهذه الأركان هي:
1- المرسِل [ويسمى القائم بالاتصطل].
Y- Y المستقبل [ويسمى المتلقي].
س- الأداة [وتسمى الو سيلة].
. ₹ - المضنمون [ويسمى (الرسالة) والموضو ع])

البحث:
.


عحمد بن عبد الوهاب الشخخصية بأنّها:




(乏) أنظر د. عمـارة بخيـب الإعـلام في ضـوء الإسـلام، [الريـاض- مكتـبة المعـارف- ط الأولى
. (11• • (ص)
(0) علي بن صالخ المرشد ، مستلزمات الُدعوة في العصر الحـاضر ، [دمنهـور ـ مكتبـة لينـة - ط

$$
\text { الأولى } 9 \text { • (هـ-] (صرب) . }
$$

تلك الحطابـات والكتابـات [الوسـيلة] الـتي أرسـلها الإمـام عحمـد بـن عبـد
الوهاب [الدّاعي] -رحمه اللّا- إلى شخص معين(1)، أو فثة معيّنة من النّاس (٪). [المدعـو] متضمنة بجلة من التعاليم والمبادئ ذات الأغـراض الدّعويـة فـي

العقائد والعبادات والمعاملات [المضممون].
ويخريج من هذا التعريف بقيّة كتابات الإمام -رمهه اللهـا العامّة اللي كتيها أو وجّهها إلى عامّة المسلمين لا إلى شخص معيّن ولا إلى فئــة معينــة مصـورة من النّـــاس، ومنهـا كتبـه -رمهـه اللهـ ككتـاب التو حيـلـ، و كذلـلك رسـائله

العلميّة مثل رسالة كشف الشبهات والأصول الثلاثة وغيرها ")

- والمقصود بالدّراسة الدّعوية لرسائل الإمام عحمد بن عبد الوهاب: أنها تلك الدّراسة التي تتناول (رسائل الإمام عحمد بن عبد ألوهاب -رحمـه

(1) مثل رسالته إلى السويدي(عالم من العراق) والم فاضل آل مزيد(حاكم ورئيس بادية النــام) انظر: بجموع مؤلفات الشيخ [ الرياض- مطابع جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسالمامية-





 . الإسلام ، بكمرع مؤلفات الشّيخ (الشخصبة) (IVT/0) (T) انظر الفرق بين الرساثيل الشتخصية والر سائل العلمية في ملحق الرسائل في نهاية هذا البحت.

رسائل الاممام محملد بن عبدالوهاب
تلك الرسـائل مـن حيــ كونهـا وسـيلة دعويّة ناجحـة، فيعتـين باسـتخراج مضامينهـا، والأسـاليب اللدعويّـة المسـتخلدمة فيهـا، وآثارهـا علـى المدعويـنـ، ويقوم بدراستها من زاوية دعويّة تميزها عن اللّراسة الفقهية والتاريخية و .....

Y - أهمبيّة الموضوع وأسبـاب اختياره:

- أهميّة الموضوع :

تبرز أهمية هذا الموضوع من عدة جوانب منها :
1- حاجة اللدعاة الماسّة إلى رؤية بحارب دعوية ناجحـة للـعـاة معـا
عاشـو! في ظـروف مشـابهة لظروفنـا، وتعرضـوا لعوائـق مشـابهـة لتـلـك الـــيت نتعرض هلا، وهع ذلك بنححوا بفضل الله تعـالى تــم بفضـل أسـاليب ورسبائل استخحدموها في دعواتهم مكان لــا أعظـم الأثتر -بعـد توفيـق اللهـ- في بنـاح
 وتذهب بذهاب أصحابها.ويبدأ مـن يــأتي بعدهـم مـن بدايـة الطريـق؟ أم أن الـحكمة تكمن في الإفادة من بحاربهـم والبدء من حيث انتهوا؟. Y- إن دعوة الإمام محمد بن عبلد الوهاب - رحمه اللهّ- تعلّ من اللدعـوات
 والظهور، حتى أصبحنا اليوم -بفضل الله تعالى- في هذه البلاد وبلاد أخـرى عديــة- نتفيـأ ظلالمـا الوارفــة وننعـم بثمراتهـا اليانعـة، فجـزى الله مـن قــام بالدعوة ومن ناصره عنا أفضل الجزاء، ورممهم رممة واسعة وأسكنهم فسنـيح جناته.

ب- عدم تمكن كثير من اللدعوات الإصلاحيــة مـن تحقيـق مـا تصبـو إليـه،
وذلك لأسباب عديدة منها -كما قال سماحة الشــيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رحمـه الله-: (قلـة علـوم بعـض اللدعـاة الـيت يسـتطيع بهـا أن يوجِّه إلنــاس

بالأساليب المناسبة والعبارات اللائقة والحـكمة والموعظة الحسنة) أ.هــ (1). .كعنى أن عدم إتقان بعض هــؤلاء الدعـاة لمـا أتقنـه الإمـام عمـــد بـن عبــد الوهاب مـن الأسـاليب المناسـبة والعبـارات اللائقـة،تلـكـك الــيت ظهرت جليـة واضحة في رسائله الشخصية كان من أهــم أسـباب عـدم بلوغهـم لــا كـانو| يأملونه في دعواتهم الإصلاحية من النجاح والتمكين والظهور. ६- رغم أن دعـوة الإمـام -رمهـه الله- قـد حظيـت بدراسـات كثـيرة ، وبكوث متنوعة من بختلف جوانبها؛ إلا أن هناك جوانب لم تأخلذ حقهـا مـن الدراسة والتحليل، ومن أهم هذه الموانب: البحانب اللدعـوي في حيـاة الإمـام وما يتعلق به من أساليب دعوته، ووسائلها، ونحو ذلك. ة- غفلة كثير من اللدعاة اليوم عن استخدام وسيلة المراسلة في الدعـوة إلى الله ؛ تلك الوسيلة الــيت اسـتفاد منهـا الأنبيـاء عليهـم السـلام والصـالـون رممهم الله- واستفاد منها الإمام عمدل بن عبدالوهاب من جوانب متعـددة، ونتج عنها آثار عظِيمة . وقد استغل أعداء الإسلام هذه الوسيلة في عصرنا المحاضر استغلالًا كبــيراً،
 [لالرياض- إدارة البحوث العلمية والإتتاء والدعوة والإرشاد] (صمب).

وتوصلوا عن طريقها إلى كثـير مـن أهدافهـم المشـبوهة، ومـن هنــا كـان مـن
 والبححوث التي تعينهم على حسن الاستفادة منها. - أسباب اختيار الموخوع: أ- أسباب تتعلق بشخصية الإمام -رحمه اللهـ: :
1- لعلّ من أهـم الأسباب اليتي تدعو البـاحث إلى الترّ كـيز علـى شـخصية الإمام عحمد ابن عبدالوهـاب -رحمـه اللهـ- ودراسـة رسـائله هـو كـون هـذا الإمام من العلماء البمددين بشههادة كثير من العلماء(1) مّا يجعلنـا نـلـرك أبعـاد شـخصيته، ويكعلنـا نطمئـن إلى أنّ النتـائج والـــروس و الفو ائـد الدّغويـة النـيّ سيستخر جها الباحث من رسائل هذا الإمـام بـالذّات سـتحظى -بـإذن اللهـ بالاهتمام من قبل شريمة كبيرة جلداً من أبناء الأمّة الإسلامية الحريصــين علـى اتباع السنة والالتزام بمنهج السلف الصالح ونبذ البد ع والحِرافات، خاصّة وأنّ البـاحث -بعـون ا الله وتوفيقـهـ- سـيقوم قــر الإمكــان بالتّــأصيل الشــرعغي للأساليب التي استخدمهها الإمـام في رسـائله ، وسـيذكر أدلّثهـا مـن الكتـاب والسنّة وهدي السلف الصالم.
(1) سبقت الإشارة إلى أنّ أهل العلم والدين ( وأكابر أهل عصر الشُّيخ شهدوا له بالعلم وأنه من







 المبدأ الذي كان لـه -بعـد توفيق الله- أعظـم الأتثر في بنـاح دعوتـه، هــا

 هي أساليب ورسائل شرعية استقاها الإمام -حسب مبدئه(1)- من الكتـاب








 تصيدة التُيخ /كمد بن إمماعيل الأمير الصنعاني -مؤلف سبل السالام- اليّ مطلعها:


ثمت تـال :


رمنها أيضا ماحاء في تصيدة الشيخ العلاّمة/ عممد بن علي الشُو كاني -مؤلف نيـل الأرطـار -






والسنة.
Yكبير - إحدى الشخصيات المثالية للداعية الناجح، حيــن كـان -رحمـه اللهـ مدعّما بالعلم الشرعي (الـذي هـو مـادة اللدعـوة وزاد الداعيـة) بالإضافـة إلى معرفة الواقع الذي يعيشه -لكثرة أسفاره ومخالطته للمدعوين- كما أنّه كـــان قـادراً -بفضـل اللهـ عللى معرفـة نفسـيّات البختمـع المحيط بـه، والأسـلوب المناسب للعوة كل شريمٍٍ من شر ائحه.

وقد ظهر الإمام أيضا بشخصية الإداري النّاجح؛ فلم يكن يعلّـقـق الملدعوين بشخصه بل كان يعيّن هنسـاعدين لـه مـن طلاّبـه، ومّمّن اهتـدوا علـى يديـه، وينشرهم سفراء كه في أنحاء البلاد.

ع- إختار الباحت دراسة رسائل هذا الإمام لكونه أحد النماذج الواضحة للدّاعية اللذي تُكنُ من تطبيق إنكار المنكر بدرجاته الثلاث: القلب، واللسان، واليد، حتى وصل إلى أعلى مراتب الإنكار وهي مرتبة المهاد في سبيل الله.

ب- أسباب تتعلق بطبيعة دعوة الإمام -رحمه الله-:
1- ا ما تيّزيت به دعوته من الشمول والإحاطـة بمعظـم أبـواب الدعـوة إلى
الله من جهاد وتعليم وتربية وإدارة وسياسة وتأليف و وحطابة وغيرها ك Y Y Y أنّ من أبرز ما يمــيّز منهـج الإمـام في دعوتـه ويزيـد مـن حـرص الباحث على البحث في رسائله ودعوته؟ ما عرف بــه الإمـام و كـان سـبـاً في

عداوة كثير من أقرانه(1) له من دعوته إلى إعمال الفكر وفتح باب الاجتهـاد ونبذ التقليد المطلق (الأعمى) (Y) حيث كــان -رمــه اللهـ يلـعـو إلى الإقبـال على القرآن والسنّة وطلب الهدى منهما، وعدم الإعراض عنهما بحجــة أنّا لا لا لا يفهجهجما إلاّ البحتهد المطلق الموصوف -عند البعض - بأوصاف لعلها لا تو جــد تامّة في أبي بكر وعمـر -رضـي الله عنهمـا- ولا يخفـى أنّ اللدعـوة والدعـاة اليوم أحووج ما يكونون إلى مثل هذا المنهج الــني يفتـح فـم آفاقـاً واسـعة في الـي أساليب اللدعوة ووسائلها، مراعـين في ذلـك مـا يتفـق مـع نصـوص الكتــاب والسّةّ دون الحلاجة إلى الجمود والتقيّد باجتهادات بشرية قد تخطئ وتصيبي،

وقد كان بعضها سببا في شلّ تفكير المسلمين وتشويه تعاليم دينهم.
 نشأت في فتزة وظروف مشابهة لتلك الظروف التي تمر بها اليوم مناطق كثيرة في أنحاء العالم الإسلامي من حيث الانحراف العقـدي والسـلو كي، والتدهـور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. وقد تعرض الإمام في دعوته لعلاج كثير من هذه الانخرافات..الأمر الذي سيساعد اللدعاة على البدء من حيــث انتهـى الإمام والإفادة من بتحاربه.
६- تميزت دعوة الإمام -رحمه الله- بالاقتداء بدعوة المصطفى
(1) اتههوه بأنه مبطل لكتب المذاهب، وأنـه يدّعي الاجتهاد وغيرهـا مـن التـهـم الباطلـة : انظـر



رسائل الأمام ححمل بز غبدالوهاب
 العقيدة في نفوس النّاس وتجريدها لله وحده، ثم انطلق بعدها لإصلاح بقية ما فسد من أحو المـم.

0- وانحتار الباحث أن تكون دراسته حول هــنه اللدعـوة لتميّزهــا بـأحد أهم أسباب بناح اللّعــوات؛ وهـو اتّحـاد السـلطة اللدينـــة واللسياسـية، فقـــ كانت أنو ذجا للدّعوة التيّ أتّحـدت فيهـا هاتـان السـلطـان، واتّضحـت فيزهـا كثــير مـن المسـائل الشـرعيّة الـيتي يحتـاج اللدعـاة إلى فقههـا عنـد اتحـاد هـاتين

السلطتين.
ج- أسباب تتعلق بطبيعة الرسائل الشتخصية للشيخ الإمام محمـل بـن عبـد الوهاب:

ا- إن من أهم أسباب بخاح دعوة الإمام عحمد بن عبدالوهاب اسـتخحذامه -رحمه الله- لو سائل دعوية ناجحة ساعدت على نشر دعوته والتمكـين هــا،
 جوانب ، واستفاد منها في عدّة بحالات.

وقد اخحتار الباحث هذا الموضو ع ليفيد من هذه الوسـيلة المهمـة، ويتعرّف على كيغية استغلالما، والجُوانب الليت يمكن تناولا بهذه الوسيلة. Y- ب- إدراك الباحث لتلك الثروة العلمية الكبيرة والفوائد الدعويـة العظيمـة اليت تضمنتها رسائل الإمام الشخصية، ورغبته يف إخراجها للدعاة، وتتكينهـــم من الاستفادة منها.

س- إنّ من أهم الأسـباب الـيَي حـالت بـين الدّعـاة وبـين الانتفـاع بهــنه الرسائل والإفادة منها اتسامها بالصفة الشخصية والخصوصية ..فهـي رسـالة من فلان إلى فلان ، أو إلى الفئة الفلانية فقط .. مـــا ييعـل القـارئ يشـعر أن الأمر لا يعنيه ولا يفيده، ولذلك انحتار الباحث هذا الموضـوع ع ليقـوم -بعـون الله تعـالى- بـإخرأج هـذه الرسـائل مـن هـنه الصفـة الشــخصية إلى الصبغــة المنهجية العامة اليّ يمكن للجميع من خلالما أن يستفيدو! من الجانب اللدعويّ

في هذه الرسائل.
६- إذا كان لأسلوب الكـاتب أثنر في اكتشـاف حقـائق شــحصيته؛ فـإن رسائله الشخصية أبلغ في إلقاء الضوء على تلك الخقائق من كتاباته الأخــرى، ومن هنا جاء اخحتيار الباحث لفذا إلموضوع وهو -رسائل الإمـام الشـخصيةمن أجل إلقاء الضوء علـى مزيـد مـن الحقـائق حـول تلـك الشـخصية الفـذّة ،والاستفادة من بتحاربها الناجحة. 0- رغبة الباحث في إحياء هذه الوسيلة اللدعوية المهمة اليتي كان لما أعظم
 وأعين بها وسيلة الرسائل الشخصية بعد أن غفل عنها كثير من اللدعاة، رغــم ما تتميز به من مزايا بتعلها من أهم الوسائل. Y- عدم وجود بحث أو رسالة علميّـة -حسـب علـم البـاحث- تنـاولت الرسائل الشخصية لكإمام محمد بن عبد الوهاب بدر اسة دعوية مستقلّة. - - كون هذا الموضوع --وهو موضوع دعـوي- يتناسـب مـع تخصص الباحث حيث تخرّج في قسم الدعوة والاحتساب .

世- تحديد نطات البحش:
با أن البحث يتناول دراسة الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمـه الله-؛ فـبإن الشـواهد علمى أسـاليب الرسـائل ومضامينتهــا سـتـكون معصورة على الرسائل الشخحصية ،ولن يلتفت الباحث إلى الشـو اهلد المشـابنهة
.
وقـد بـدأ البـاحـ أولى خطواتـه في هـذا البحــث بكصـر رســائل الإمــام الشخصية اليت ستقوم عليها هذه اللدراسة، وذلـك بـالبحث عنهـا في المراجـع الموثوقة، وقد انتهت الدراسة بكصيلة طيبة من الرسائل قوامهـا سـتٌ وسـتون

رسالة شخصية(1) جُمعت على النتحو التالي:
أ- الرسائل الشخحصية الـواردة في القسـم الـــامس مـن بحمـو ع إلمؤلفـات الششخصية، وعددها إحدى وتمســون رسـالة شـخصية، وقــد أدخـل منهـا في
(1) وجد الباحث أن من غير المناسب وضع جميع تلك الرسائل في ملاحـق هـذا البحـت لأسباب منها:
 صفحةً، كما تبلغ صفحات الملحق الذي أضافه البـاحث -واللذي اشتمتمل علبى الرسائل
 صفحة . .كعنى أن الملحق لن يقلّ عن أربعمائة صفحة ، ولا شك ألن إضانـة منلحت بهـنـا الـجم فيه إثقال على الر سالة.
 نهي تباع ين المكتبات التجارية وتوجد في معظم المكتبات العامة.
 أجريت عليها اللدراسة وبيان مواضعها والجهات اللي وجهت إليها بشكل موجز .


 أي بعد وفاة الإمام باثنيت عشرة سنة، ولعـل كاتبهـا هـو الشـيخ عبـدا لله بـن محمد بن عبدالوهاب اللني كان مرافقاً لسعود بن عبدالعزيز حين ابستولى على
 أرسل هذه الرسالة إلى شيخ الر كب المغربي أثناء فترة الـلج (1). ب- رسائل شخصية أخرى جمعها البـاحث مـن مصادرهـا الأصليـة، و لم ترد ضمن القسم الخلامس من بحموع المؤلفات وعددها ست عشرة رسالة. وسـيأتي -إن شـاء الله- في الملحـق في نهايـة هـذا البحــث تعيـين جميـع الرسائل اليت أحريت عليها الدراسة وبيـان مواضعها والبهـات الـيتي وجهـت إليها، إضافة إلى توثيق تلك الرسائل و التأكد من صحّة نسبتها لإمام -رحمـــه الله- وإمكانية تصنيفها ضمن الرسائل الشخصية لإمامام وفقاً لمفهـوم الرسـالة الشخصية الذي سبق تحديده في التعريف الإجرائي للرسائل الشخصية(Y)

## §- المنهع المتبع في البحث:

يقّد راعيت -بتوفيق الله تعالى - في هذا البحث عدة أمور، منها:
(1) انظر : عبدالر حمن بن حسـن المـبرتي، عجـائب الآتـار في الـتراحمم والألخبـار، [الريـاض -دار الفارس للطباعة والنشر - ب ت] ( .

1- عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورها، جيث ذكـرت اسم السورة ورقم الآية في الهامش.
Y Y قمت بتخر يج الأحماديث من مصادرها الأصلية بذكر المؤلـف، واسـمـ المرجع، وأذكر معلومات النشر في أول ورود المرجع، ثم أبيّن موضع الحديث
 الجزءء والصفحة، كما حرصت على بيان المكم علـى المديـث -إن كـان في غير الصحيحين- من خلال ما ذكـره العلمــاء المتخصصـون مـن السـابقين أو المعاصرين. س- حرصـت علـى جمــع المعلوهـات فــنا البحـت مـن المصـادر الأصليـــة الموثوقة، وبعض المخطوطـات، مـع الاستفادة مـن المراجـع الحلديثـة في بعـض

 اعتمدت -في تسمية الكتب والألقاب العلمية لمصنفيها- على مـا كتـب في
 للكتاب إن وجدت. ع- قمـت بوضـع الموامـش في الرسـالة حسـب قواعـد البحـث العلمـي، والتزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الإشــارة إلى اســم المؤلـف

 ورودها في اللرسالة، ثم في فهرس المصادر والمرابع في آخـر الرسـالة، وأختـم

بتعيين رقم المزء والصفحة. وإذا نقلت المعلومة بالمعنى بـدأت التوثيـق بعبـارة
(انظر).
0- جعلت المرجع في رسائل الإمـام الشـخصصية مـا طبعته جامعـة الإمـام
 (الرسائل الشخصية) لما بذل في هذه الطبعة من العناية والمطابقـة بعـدة نسـخ، أما بقية رسائل الإمام الشخصية التي لم ترد ضمن هذا الجزء فإني أرجع فيهـا إلى المراجع القديمة الموثوقة التي سبقت الإشارة إليهـا آنفـاً عنـد تحديـد نطـاق

اللدراسة.
4- ترجمت لمعظم الأعلام الواردة أسماؤهم في متن الرسالةٌ مُن هـم علاقـة قوية بموضوع البحث؛ كالأعلام الواردة أسماؤهم فيما نقلته من رسائل الإمام الشـخصية، و لم أترجـم للمشـهورين كالأنبيـاء ـعليهـم السـلام-ه، والخلفــــاء الأربعة -رضي الله عنهم أبجعين- لمزيد فضلهـم وعلو مكانتهـم التيت تغني عـن التعريف بهم. وأما من لم أعثر علـى ترجمتـه مُـن وردت ألسمـاؤهم في رسـائل الشيخ -بعد اجتهادي في البحث واللتقصي- فأقول: مل أجلده. -V الموهِمة الواردة في البحت.
^- أحياناً أكرر الشاهد في أكثر من موضع لاشتماله على أكثر من وجــــ كلاستشهـاد.

Q- حرصت على إيراد عبارات الإمام بنصّها رغبةً في التوثيـق، وإن كـان

رسائل الاومام محمد بن عبدالوهاب
في بعضها ميل إلى الأسلوب العامي أحياناً لما اعتاده الإمام مـن مراعـاة طبيعـة
المحخاطبين.

- 1 - قمت بوضع فهارس علمية عامة للرسالة تعين الثقارئ على الرجـوع ع

إلى مايريد منها بيسر وسهولة، وهي تشمل:
أ- فهرس الآيات القر آنية مرتباً حسب سور القّرآن .
ب- فهرس أطراف الأخاديث النبوية مرتباً حسب الحروف المجرائية .
جـ- فهرس الأعلام المتزجم فمم مرتباً حسب الحرورف المجائية.
د- فهرس المصادر والمراجع مرتباً حسب الحروف إلهجائية.
هــ فهرس الموضوعات.
وقد بذلت قصارى جهلدي في جميع مراحل البحت طمعاً في أن ينفـع الله به كاتبه وقارئه ، فإن وُفِّــتـت وأدر كـت الصـواب فمـن اللهّ عـز وجـل، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشـيطان، أعـاذني الله رإخواني المسـلمين مـن شرهمـا.

0 - تثّسيم الاّراسنة:
مقدمة البحث : وتتضمن العناصر الثالية :
1- ت تعريف بمفردات الموضوع.
r- r- أهمّية الموضو ع وأسباب اختياره.
r- تحديد نطاق الدّراسة.
ع - المنهج المتبع ين اللنّراسة.
0- تقسيم الدراسة.
r- الصعوبات التي واجهت الباحت.
V-V الشُكر والتقدير.
الفصل التمهيدي
المبحـث الأول: البيئـة الفكريـة والاجتماعيـة الـتي كتبــت فيهـا هــذه
الرسائل (وتر:جة الإمام رحمه الله)
المطلب الأول: الحياة في بند زمن الإمام عممد بن عبد الوام الوهاب رماب رمهم الله
المطلب الثاني : ترجمة موجزة للإمام عحمد بن عبدالوهاب رحمه اللم الله
المبحث الثاني: (الرسـائل ) وسـيلة مـن وسـائل الدعـوة إلى اللهّ تعـلى، واستخدام الإمام (رحمه الله) لها
 وسيلة المراسلة

المطلب الثاني : وسيلة (المراسلة) مشروعيتها وخصائصها وبعالاتها الفصل الأول
مضمون رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) المبحث الأول : بيان العقيدة الصحيحة

المطلب الأول: منهج الإمام محمد بن عبدالوهاب الواب في تلقي العقيدة. المطلب الئـني: تقريره أر كان الإيمان با الهّ تعالى.

المطلب الثالث: بيانه لنواقض الإسلام.
المطلب الرابع: موقف الإمام من المبتدعة ورؤوسهم.

المبحث الثاني: الدعوة والاحتساب
المطلب الأول: بيانه فضـل الدعـوة والاحتسـاب وحثـه علـى القيـام بهـذا
الواجب
المطلب الثاني: إنكاره على من فرّط في الدعوة والاحتساب وترهيبـه مـن
ترك ذلك الواجب
المطلب الثالث: قيامه بواجب اللدعوة والاحتساب بنفسه
المطلب الرابع: بيانه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية والمختسب
المطلب الخامس: معوقات في طريق الدعوة والاحتساب
المبحث الثيالث: تفنيد الشبه وردّ ما ألصق بالإمام من التهم

المطلب الثاني: الشبه التي أثيرت على دعوة الإمام رحمه اللها
المبحث الرابع: مسائل متنوعـة في الفقـه وأصولـه وعلـوم الحديـث وقضايـا
الدعوة
المطلب الأول: مسائل في الاحتهاد والتقليد:
المطلب الثاني: مسائل في الفقه والأحكام
المطلب الثالث: مسائل تتعلق بالسنة وعلومها:
الفصل الثاني
أساليب رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب (رحه الله)

المبحث الأول : الأساليب المستخدمة في رسائل الإمام رحه الله
المطلب الأول: القدوة
المطلب الثاني: الموعظة الخسنة
المطلب الثالث: الجددال بالتيَ هي أحسن
المطلب الرابع: أسلوب غرس الثقة بالداعي في نفوس المدعوين
الاطلب الخامس: أسلوب البلاغة في التعبير (الوضوح -القوة- الجمال):
المبحث الثاني: تنوع الأساليب في رسائل الإمام (باعتبار المدعو) المطلب الأول: مراعاة مكانة المدعو اللطلب الثاني: مراعاة حاجات المدعو الفطرية واستثمارها المطلب الثالث: مراعاة حاجات المدعو الروحية الفصل الثالث
آثار رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب ـ ر رحه الله ـ ـ وكيفيـة الاسستفادة .منها في العصر الحاضر
المبحث الأول : آثار رسائل الإمام -رحمه اللها-. المطلب الأول: عوامل تأثير رسائل الإمام رممه اللها الططلب الثاني: معوقات تأثير رسائل الإمام رمها اللّا لأله. المطلب الثالث: بعض آثار رسائل الإمام رممه اللّه.
 العصر الحاضر.

رساثل الإمام ححمد بن عبدالوهاب

ور سائله الدعوية ين العصر الحاضر .
المطلب الثاني: كيفيــة الاسـتفادة مـن مضـامين رسـائل الإمـام في العصـر
الـلاضر.
المطلب الثــالث: كيفيـة الاستـفادة مـن أسـاليب رسـائل الإمـام في العصـر
.
المطلب الرابع: كيفية إلاستفادة من آثـار رسائل الإمام في العضر الحماضر. خاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات. الفهارس العلمية: وتشمل فهرس الآيات، وفهـرس الأحـاديث، وفهـرس الأعلام، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الختويات.

4- الصعويات النتي واجهت الباحث:
واجه الباحث بعض الصعوبات في هذا البحث، وقـد يسّر الله له بحاوزهــا، ولكن بعد أن استنفدت منه الكثير من الوقت وابلمهل، وعزاء الباحث أن هذا الوقت والمهجد قد بذل في أمور نافعة -إن شــاء اللهـه ونسـأل الله تعـالى أن يصلح النية والعمل.
ومن هذه الصعوبات:
1- كان التصور المبدئي للنر اسة - كما هو واضح من المخططـط المعتمـــ أن يقوم الباحث مباشرة بدراسة اللرسـائل الشـخصية للإمـام دزاسـة دعويـة، وهذه اللرسائل كان من المعروف أنها بحموعة وموثّقة في القسـم المــامس هـنـ بحموع مؤلفات الإمام، إلا أن الباحث -بعـد استشـارة المشـرفـ ورجـد أنـه

بحاجة إلى إعادة بمع الرسائل مسن مصادرهـا الأصليـة، والتحقـق مـن نسـبتها للإمام وفقاً للتعريف الإجرائي للرسائل الشـــخصية الـلذي تم اعتمـاده في هــنـه

ألدراسة.
والمق أن جمع وتحقيق رسائل الإمام الشخصية يحتاج إلى دراسـة مستقلة، ولكن الباحث وجد نفسه مضطراً للقيام بهذه المهمة لضرورة توافر مثل هــذه

اللدراسة قبل البلدء في البحث
r- اقتضت طبيعة البحث أن يقوم الباحث بتحليل مضامين جهيع الرسـائل التي جرت عليها اللدراسة وهي ستٌ وستون رسالة اسـتغرقت مـا يربـو علـى
 تحت إشر اف فضيلة المشرف، ولا يخفى ما يحتاجه الباحث من الوقت والبـهـد

عند تحليله لمضامين هذه المادة الكبيرة.
بـ قد يشتكي كثير من البـاحثين مـن قلـة المراجـع جي مسـألة مـا ، لكـن البـاحث في سـيرة الإمـام عحمـد بـن عبدالوهـاب يشـتكي مـن كـثرة المراجـع

 الإمام.
ع - رغم كثرة الكتابات حول سيرة الإمــام ودعوتـه إلا أنـه مـازالل هنـاك العديل من البلوانــب الغامضـة والشـخصيات البمهولــة الــيّي وردت في رسـائل الإمام -رممه الله- فهو أحياناً يشير إلى أحداث معيّنـة وينفعـل معهـا، وعنـد

ها أثرا أو ذكراً.

و كذلك فإن كتيراً من الشخصيات الــيت راسـلهـا الإمـام وتحـدّث عنهـا في

رسائل الإمام ححمد بن عبدالوهماب
رسائله تبقى شخصيات بكهولة لم يعثر الباحث على ترجهـة لمـا ، فيمـا الطّلع عليه من الكتب المطبوعة والمخطوطة اليت ترجمت لأعـلام تلـك الفــزة ، ر.مـا لأن أولئـك الأشــخاص لم يكونـوا (أعلامـاُ) بـل كـــانوا أفـراداً عــاديين ولم يشتهروا بعلم أو إمارة أو نو ذلك. ولاشك أن العثور على تراجمـ لهؤلاء الأشخحاص ســيعين علـى فهـم أعمــق

لرسائل الإمام الشخصصية .

-     - الشكر و الثنقدير

وفي الحختام: فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأثيني عليه بما هو أهله، ولا أحصي ثناءٍ عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد والشكر علـى نعمـه
 ويسَّر لي سبيل التزود من العلم ثثم أعاني على إتمام هذا البحث؛ حيث ســـهِّل لي صعبه، وذلّل أمامي عقباته، وهيأ لي من عباده الصالحين والعلماء الناصحين من أخلذ بيدي وأخلص في توجيهي وإرشادي.
 أولى الناس بشكري هما واللـاي اللنذان ربياني وشجعاني علـى طلـب العلـم؛ ويسّرا لي سبل مواصلــة التحصيـل، فجزاهمـا الله عـين خـير الجـزاء، وأننـأله




سبحانه أن يعيني على طاعتهما وبرهما، وأن يمتعين بطـول بقائهمـا في الدنيـا على طاعته، ثم يمجمعي بهما وبإخواني المسلمين في الآخرة في مستقر رحمتـه، في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
وبعد ذلك أرى لزاماً عليّ أن أتقدم بوافر شكري وعظيم امتناني لشـيخي وأسـتاذي المشـرف على هــنه الرسـالة الدكتـور: أحمــد بــن ســيف الديــن تر كستاني، الذي رعى هذا البحث منذ كان بنرة حتى استوى علـى سـوقه، واللذي لم يبخل عليّ قط بتو جيهاته السديدة، وآرائه القيّمة، بـل كـان يرعىى البحث رعاية أبوية كريمة، وفتح له قلبه، وأولاه الكثير من وقته الثمين، و كان لي بعد الله نعم العون طيلة إعداد هذا البحث، فأنسأل الله أن يمزيه عين خــير

كما أن من واجبي أن أعترف بالفضل لذوي الفضـل؛ فـأتقدم هنـا .موفـور الشكر وجزيل الثناء إلى حصن العلم جامعة الإمام محمد بن سـود الإسـلامية على ما أولته وتوليه لطلبة العلم ورواده من رعاية واهتمام. ولكلية الدعوة والإعلام مثثلة في عميدها وو كيليها وأعضـاء بجلس القسـم وبعلس الكلية و كافة الأساتذة الفضــلاء علـى جهودهـم الطيبـة. فلقــل كنـت أُجد دوهاً منهم الدعم المستمر والتشجيع المتواصل. كما لا يفوتي أن أقدم شكري وتقديري للشـيخين الفـاضلين والأسـتاذين الكريمين:

فضيلة الشيخ الدكتور: همد بن ناصر العمار، عميد كلية اللدعوة والإعـلام والأستاذ المشارك بقسم اللدعوة، وفضيلة الشّيخ اللدكتور: إبراهيـم بـن صـال

الحميدان، رئيس قسم الدُعوة والأستاذ المساعد بالقسم اللِّذَيْن تفضــالِ بقبـول مناقشة الرسالة، والتضحية بيزء من وقتهما الثممين في سـبيل إفـادتي، وتقلدــم النصحح لي، رغم كثرة مشاغلهما.
وأعمـم الشكر المقرون بالدعاء إلى كل من أعاني على إتمام هذا البححث أو أفادني بمعلومة أو توجيه أو إرشاد من الأساتذة الفضلاء، أو الزمــلاء اللكـرام، وأسأل ا اله أن يجزل همم جميعأ الأجر والمثوبة وأن يوفقنا وإياهم جميعاً لما يحب
ويرضى.

وختاماً: فإن هذا البحث كغيره من أعمال البشـر الـيت لا تخلـو مـن الزلـل والقصور، فالكمال لله وححده دون سواه، وأسأل المولى جل وعــلا أن يكـون بكثاً جيدا نافعا في بابه، وأن أكون قد وفقت فيه للحق والصون ون ون واب، وأن يكون
 وتعـالى عليـه فهـو وحــده ولي التوفيـق، وإن كـانت الأخــرى فمـــن نفســي
 وحسبي أن أديت ما بوسعي، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل خلـ خطـــأ وزلـلـ،
 ولوجهه خالصة ، ولايجعل لأحٍ فيها شيئاً إنه ولي ذلك والك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبدالغسن بن عثمان الباز
صـ
الرياض 1 | الر

## جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامبة

## كلية الديوة والإعلام

## الفصل التمهيدي

## المبحث الأول

البيئة الفكريةّ والاجتماعية التي كتبت فيها هذه الرسائل (وترجمة الإمام رحمه (الله)
المطلب الأول: الحياة في نجد زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللـه

المطلب الثظاني: ترجمة موجزة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمـه اللله المبحث الثاتي
(الرســائل) وســيلة من وســائل إلدعـوة إلى الله تُعـلىى واسـتخدام الإمام محمد بن عبد الوهاب لها
المطلب الأول : الوسائل التي استخدمها الإمـم في الاعوة إلى الله ومنها وسيلة المراسلة
المطلب الثاثي: (المر اسلة) مشرو عيتها وخصائصها ومجالاتها
( ) سندها الشرعي
(Y) خصائصها ومكيزاتها
(Y) بكالاتها في الماضي والحاضر

## المبحث الأول

(لبيئة الفكرية والاجتماعية التي كتبت فيها هذه الرسائل (وترجمـة الإمام رحمه اللاه)

المطلب الأول : الحياة في نجد زمن الإمـام محمد بن عبد الو هاب
(رحمه اللهه)
أولاُ: نجد وعلى ماذا تطلق في تلك الفتزة
ثانياً: الحالة الاجتماعية في نجد في زمن الإمام رحه الله
ثالثأ: الحالة الاقتصادية في نجد في زمن الإمام رحمه الله
 واليمامة منذ فجر الإسلام حتى القرن الثالث عشر المجري)

خامساً: الحالة الدينية في نجد في تلك الفتزة

رسااتل الوامام عحملد بن عبلدالوهانب
المطلب الأول
الحياة في نجد زمن الإمام محمد بن عبد الو هاب رحمه اللهه لعل من المناسـب- قبـل المديـث عـن ترجمـة الإمـام -رمتمه اللهـ وعـن
 كتبت فيها هذه الرسائل ، وأن يُلقى الضوء - في البداية- علــى تلـكـك البقعـة
 لأغلب مراسلاته، ألا وهي منطقة بخد والعارض. أولا:: نجد، وعلى ماذا تطلق في تلك الفتزة
نجْد: من حيث التُعريف اللغوي معناهـا: الأرض المرتفعـة ، فهـي صـالاب
 العرب في حدود (بند اليمامة)، ويذكر ياقوت الحموي: (أن بخداً 'كلهـا مـن عمل اليمامة) (")، وحدودها التقريبية هي :جبال شثمّ (شمالاُ) والحجاز (غرباً)



النون (



-(1)

آنفة الذ كر، ونَجْدُ أهلِ المدينة : هي بادية العراق، والأخــيرة هـي الـتيّ رجّـح كثير من أهل العلم (1) أنها المقصودة في حديث: ( اللهمم بـارك لنـا في شـامنا و وي يمننا ) ... قالوا: و
(4) الشيطلان)

وعلى أية حال فإن بجداً المقصودة في هذا البحث هي بند اليمامة بحدودها المشار إليها، وهي التي فيها ولد الإمام، وفيها نشأ وترعرع، وفيها بدأ دعوتـه ودوّن رسائله .

ولعل من المناسب - بعد أن اتضح المقصود بنجد- أن يشار إلى المقصـود .مو ضعين آخرين يكثر ذكرهما في آثار الإمام وما كُتب عنه، هما: العـارض،

واليمامة
فالعارض : من حيث أصل التُسمية (اسسم للـجبـل المعـترض) (r) كولعـارض اليمـامة مفهوم قديم ومفهوم حـديث .. فأما قديــاً، فكان هــنا الاســم يطلـق








(
. (Y\&/乏) (Y) يانرت المـوي ، معجم البلدان [مرجع سابق] (Y)

رسائل الأمام محمدل بن عبدالوهاب
على جبل اليمامة (طويق) بطوله، الذي يمتدّ من شمال بند إلى جنوبها، منسافةٍ تزيد على الألف كيلومتز (1)..أما ما اصطلالح عليه أخيراً، بل وحتى قبل. قرنين من الزمان، فهو ما بيّنه الشيخ عبد الله بن مُيـسس في معجـم اليمامـة، حيــ ذكـر أن العـارض -بـالمفهوم الــاليــ أصبـح يطلـق علـــى جـزء مـن (جبـل اليمامة) وهو مــا بين منطقة (الشـعيب) في حريمـاء (4) إلى منطقـة (الخـرج) أي الرياض وملحقاتها (")، ولنا فــإن المتأمــل في رســائل الإمـام محمــد بـن عبد الوهاب (رحمه الله) التي وجه8ا إلى علماء الأقــاليم الأخـرى والمنتسـبين إليها يبــد أن المفهوم السائد في زمن الإمام عن حــــدود منطقـة العـارض هـو هذا المفهوم الأخير ؛ أعين ما بين منطقة الشعيب (ثمالأ) إلى الـــــرج (جنوباً) فقط، وليس المبــل بطوله النذي يبلـغ- كمـا يقـول أبـو زيـاد الكلاببي(£):-: مسيرة شهر كامل (م)، أي مـا تزيـل مسـافته علـى ألـف كيلومـتز كمـا سُبق ذكره.


$$
\begin{aligned}
& \text { - ط الثانية ، ( } \\
& \text {. المرج ( }
\end{aligned}
$$

( - ( 1 ra/r)



- (1Aを/A)


علاقة إقليم المارض بنججد:
يتضتح مـا ذُكر أن إقليم العارض - بمفهومه اليـوم- جـزءٌ مـن إقليـم بنـــ،
فما هو إلا جبل معترض فيه ، ولكنه يعطف- ين بعض المواضع - على إقليــم بند، لا لأنه قسيمـ له، بـل يكـون ذلـك -علـى مـا يبــو - مـن بـاب عطـف الـُـاص علـى العـام. ومـن شـواهل ذلـلك قـول الإمــام في إحـــى رســائله: (وشاهل هذا أن عبدا لله بن عيسى مـا نعـرف في علمـاء بخــــ ولا علمـاء العـارض ولا غـيره أجـلّ منـه ..)(1)، أي: في علمـاء بخـــل عامّة ، وعلمــــاء الـعارض على وجه الخصوص.

اليمامة وعلاقتها بنجدل:
 من اليمامة (٪)، و كذلك (المعارض) المسمى (جبـل طويـق) هـو أيضـاً -مـن باب أولى- جزء من اليمامة، وهو (عمودها الفقري، وهيكلها الرئيسمي)(\&)
 (الحُرج) و(الشعيب) و (الحملل) و(ضرها)، ويدخل فيـه إقليـم ســـير، ألــني






يشمل (الغاط) و(الزلفي) وماحولها، وكذلـك إقليـم الوشـم ومـا يلحـق بـه، و إقليم الففرع: (الحوطة، والحريق)، وإقليم الأفلاج، وإقليم وادي الدواسـر(1)، وإن كانت اليمامة في صلر الإسلام تشــمل -مـن الناحيـة الإداريـة- مـا هـو

أوسع من ذلك، كما ذكر الأصفهاني في كتابه (بالاد العرب)(٪) .
ثانياً: الحالة الاجتماعية في نجد زمن الإمام رحمه الله:
كــان المجتمـع النجـدي ينقسـم إلى قسـمين: باديــة، وحـاضرة. وكــانت الغالبية العظمى هن سكان بند في تلك الفقترة تنتمي إلى قبــائل عربيـة معروفـة النسب، وبعضها مسن أصـول عربيـة، لكـن هــنه الأصـول ضـاعت لأسـباب بختلفة، وقليل منها ترجع إلى أصول غير عربية أتت إلى المنطقة بطرق متنوعة؛
 النظرة الاجتماعية لدى النجديين كانت قبلية، و كان ثبـوت الانتمـاء العرُبي الأصيل هو الثذي يحدد مكانة الفرد أو الأسرة في المتمع، وتتضح هذه النظـرة
ببحلاء ين قضية الزواج(N).

وقل بقيت بخد محافظة على خصوصياتهـا مـن خيـث التمســك بالعـادات



 دار اليمامة - ب ت] (صه
 - (ألثانية

والتقـاليد الحـاصـة بهـا، دون أن تتـأثر بـالاختالاط بالعنـاصر الأخحرى؛ نظــراً لكو نها (بعيـدة عـن مواطن الامـتزاج السـكاني، المتمثلـة عـــادة في المنــاطق
(1) الساحلية والأماكن المقدسة) وقد كان اخحتلاف طرق الزعامة ،و كذللك انختـلاف طبيعـة الـثروة للدى كل من الحضر والبلو (r) من العوامل الليت نتـج عنهـا الاختـلاوف بـين علاقـة الحضري بأميره، والبلدوي برئيسه، وبالتالي نتج عن ذلك نوع من الاختــلالِ

في النواحي الاجتماعية بينهما.

- فني الحضر: كانت القُوة والاغتيال -ي الغالبب-هي الطريق للوصـول
 إجر أعات اقتصادية جائرة لتخطية نفقات الضهيافـة واللـفــاع. ومـع ذلـك، فقــل كان الحضري -جن الغالبب- يصبر على بعـض البــور؛ نظراً لأن ثروتـه عــادة غير قابلة للنقل؛ كالمسكن والمتجر والمزرعة؛ ولأن محاولته للهـرب أو الرحيـل قل تفقلده الكثــير مـن مُتلكاتـه(؟). وكـانت أهـمـ مقوهـات الحيـاة الاقتصاديـة

للحضر هي الزراعة والتّجارة"(0). -أما البادية: فكان الرئيس ينال الزعامة بكسب مؤهالاته القياديــة ، و كـان




 (0) انظر : د. عبد الله الصالح العثيمين ، تاريخ المملكة العربية السعودية ، [مرجع سابق] (ص ع \&) .

رسائل الومام عحـملد بن عبدالوهاب
يمرص على تحسين العلاقة بأتباعه؛ نظراً لأن ثروة البدوي كانت قابلة للنقــل؛ بل إن حياته كلها كانت حياة تنقل وترحال؛ فما يكاد يحس بنوع بن الجور حتى يسارع إلى الرحيل دون أن تتعرض ثروته لضرر كبير، و كان هن اللسهل أن يجلد ترحيباً للدى أي قبيلة أخـرى(1). ورـذا كـان البـلدوي فخـوراً بنفسسه و بصحر ائه، اليتي يرى فيهـا أنسب مكان للمححافظة على تقاليده، و كــان ينظير
 بالاستقرار (Y) ويرى أن الحضـري أقــل منـه منزلـة، وأنـه يصـبر علـى الضيـمه! ويرضى بالفوان، ولا يتمتع بصفات البطولة، و كان رد الفعــل الحخــري هـنـه
 مو جودة لدى الخضر تحاماً، كما هي مو جودة عند البلدو على حل سواء (ب) بل إن البعض من الحضر رأى أن البدوي يبب أن يعـامل بقسـوة حتـى يســير

سيرة حسنة(گ) ،

- وكانت المرأة النجلية - سواء في الحلاضرة أو البادية - تقف مع الزُجل للتغلـب علمى ظـروف الحيـاة ، فكـانت نسـاء الحـاضرة يقمـن بأعبـاء المـنزل والأطفالل، ويساعدن في أعمال الزراعــة وبعضهن يجمعن العشـبب وإلحطـب

(صابن] (1)
.



ويقننه، وكانتـ نسـاء الباديـة يقمـن بكاجـات بيوتهن، ويسـاعلن والإنتاج المتختلف(1)، ورغم أن بعض المصيــادر تشـير إلى بـروز بعـض النسـاء النجديات في ابخـالات الاجتماعيـة العامـة (٪)، بـل حتـى في بجـالات الحـرب وقتال الأعداء (r). إلاّ أن مسؤلية المرأة الرئيســة في هـذه المنطقـة بقيـت - في

الغالب- داخل المنزل؛ تُعد الطعام، وتنظف البيت، وترعى الأولاد. وتميزت المرأة في هذه المنطقة بالتستر والحياء؛ فكانت (تلبس إلثـوب الـذلي
 إضافةً إلى الحمـار اللذي يغطي الرأس والوجه، وتلبس البلدويـة (الـبُرْقُع) الـلـي يظهر عينيها، ويغطي سائر وجهها ورأسها فحسـب) (£)، كمـا تمـيّزت المـرأة أيضاً في ذلــك العصر بـالـرص علـى طاعـة الـزوج وتقديــم قولـه علـى كـل
(o) ثالثاً: الحالة الاقتصادية في نجد زمن الإمام رحمه الله:
 فقد كانت الحالة الاقتصادية مضطربة في بخد في تلك الفترة، كما هو متوقـع؛

 سعود). انظر: عثمان بن بشُر، غنوان البجل [مرجع سابق] (1)/ (1).




$$
\cdot(\varepsilon \mid \infty)[-\infty \mid \varepsilon \backslash \varepsilon
$$

(0) المر جع السابق ، الموضع نفسه .

وذلـك نتيجـة لكـثرة الاضطرابـات الدانخليـة، وعــدم الاسـتقرار السياسـي والأممن (1)، إضافةُ إلى كون المواد الطبيعية شحيحة، وغير متوفرة بكثرة (؟)








 القلاقل والغارات بين القبائل، والاستيلاء على القوافل التجارية(ْ).



 عتوان الجد (r)







.(1vか)76)0،12.

كانت الحياة الاقتصادية للســكان المستقرين في بجـد تعتمـد علـى الزراعـة
بصفة رئيسة ، وعلى التتجارة بصفة ثانوية (1)

عن مظاهر الزراعــة والعوامـل المؤثـرة فيهــا (Y)، وتشـير إلى ضعـف إمكانـات سكان بند في القدرة الزراعيــة ،وأنهـم يقيمـون مـن الزراعــة مـا يتـلاءم هـع قلدراتهم، وما تسمح به الموارد المائية(؟).

وقد تر كزت الزراعة في هذه المنطقة في الغالب على شيئين مهمـين؛ همـا:
غرس النخخيل (8)، وزراعة القّمح (0).
وكـانت للزراعـة مشـكلاتها الخناصـة؛ منهـا مـا يعـود إلى منـــاخ المنطقــة والعوامل الطبيعية فيها، كجفاف الآبـار أحيانـاً، أو تعـرض المزروعـات للـبرد
(1) د ـ عبدا لله الععيمين ـ بحـوث وتعليقات في تـاريخ المملكة ، [ مرجع سابق ] (صع ا).
 سابق] - خي حـوادت إِ


$$
\cdot-\infty) \cdot v q
$$

 (§) اهتم السكان بالنحيل وكانو يستخدمون كل جزء منها في غرض من أغراض حيـاتهم اليوميـة ولنـلك اهتموا بها، وتغنو ابمدحها (انظر ما تاله همبدان اللشويعر في النتخلة: عبدا الله الحاتم، خيار ما يلتقـطط مـن


[هر جع سابق] حوادث سنة Ar • - V.V .

والرياح الشديدة وهجمات البحـراد والطيـور (1)، ومنها مـا يعـود إلى أعمـال
الخصوم، كتخريب المصصولات، وقطع أشجار النخيل، أو نهب ثمارها(؟).
 الناس، والتُجمعات السكانية منذ قديم الزمان (ّ)، ولعل ذلك يفسر لنا سببب وجود التجمعات السكانية في بخد، وخاصة منطقة القصيـم وبـلاد اليممامـة(غ)، حيث كانت أخصب البلاد وأكثرها مياهاً وزروعاً ونخيلاً(0)، حتى اشـتهرت بوفرة إنتاجها وجودتـه؛ 'حيـث وصفهـا ابـن الفقيـه بقولـه: (وأمـا حنطتهـمه فتسمى بيضاء اليمامة، وهي علي" لا سقي"(1)، يُحمل منه إلى الحلفـــاء. وأمـنا، تره فلو مُ يعرف من فضله إلا أن التمر يُنادى عليه بــين المسـجـدين .. يمـامي اليمامة . . يمامي اليمامة...)













ويقول ابن حوقل: (وأما اليمامة فوادٍ، والملدينـة بـه تسـمـى الخْضرهـة (1)"

- وهي أكثر نخيلاً وتمراً من المدينة ومن سائر اللحجاز) ( رما يدل أيضاً على أهمية الإنتاج الزراعـي سكان الجهات البعيدة عنها على حنطتها، مثل قريش في مكة، الذين أرسـلوا إلى البني أثال

 على خحصوبة هذه الأرض وصلاحيتها للزراعة منذ القِّدم. - وأما الثتجارة: فإن من الملاحظ وجود ثلاثة أنماط من التحجارة حينـذاك:

محلية، و!إقليمية، و خار جية(1)
 (اليطحاء) في ملينة الرياض .انظـر : مــل الجاسـر ، ملينـة الريـاض عـبر أطـوار التـاريخ ، [ مرجـع سابق]، (ص9 1).
 (Y) عبد الملك بن هسيام ، سيرة الني
ت [ (T|V/s)
(६) الخخضارم: وادٌ بأرض اليـمامة،وأصل الخْضرم هوالرجل الكثير العطية ،ياتوت الخموي، معجم البلـدان

 . $(r \cdot \varepsilon / r$
(Y) د. عبدا لله العثيمبن ، تاريخ المملكة العربة السعردية (1/ / ؟)

ربائل الامعام محمد بن عبدالوهاب
فايملية: هي التي بتلث في التُعامل التتجاري الذي كان سـائلاً بـين سـكان الحضـر في كـل بلـدة علـى انفـراد، وقـد تمثلــت -ي الغـالنب- في المنتجـــات

النزراعية والمصنوعات المحليّة.
وأما التجارة الإقليمية: فهي التي كانت قائمة بين البللدان النجديـة، أو بـــن حاضرة بند وباديتهـا، وتثثلـت في الفـائض مسن الإنتـاج الزراعـي، أو الـثروة الحيوانية أو المصنوعات البسيطة.

وأما التتجارة الخنارجية: فهي اليت كـانت قائمـة بـين سـكان بخـل حـاضرة وبادية وبين سكان الأقطار الأخخرى خحارج بخد، فنكما أن بخـداً -علـى سـبيل المثال - كانت غنية بالثنروة الحميوانية، حتى كانت تسمى (أم البــل)(1) لوفـرة الإبل فيها، فإنها كانت في الوقت ذاته تفتقل الكثير من المنتو جات الضروزية، فكانت تضطر إلى بيع الفائض من ثرو اتها المحيوانية للحصول على مــا تحتاجـه مـن الأسلحـــة والملابــس وبعـض الأطعمــة! (Y) و كـــنلك بعــض الأوانــي والأدوات.

و كانت الو سيلة الوحيذة للاستيراد هي القوافل الجماعية الكي كـانت كثـيراً



 (Y) (§|Y-

المملكة العربية السعودية ، للمؤف نفسه (٪/ (§) .

أصحابها إلى دفع ضريبـة باسـم (أَخـاوة) -وهـي الأتاوة- لشـيوخ القبائل، للحماية أثناء المرور بأراضي هذه القبيلة، وتنتهي المسؤولية إذا دخحلت القافلــة حـود القبيلة الأخرى، مما يستو جـب وضع عــلة (أخـاوة) لأكـثر مـن قبيلـة،

حتى تبلغ القافلة مقصدها(1) وعلى الرغم من ذلـلك، فكتـيراً مـا كـانت تلـك القوافـل تتعرض للسـلب والنهب؛ حتى أصبح الاعتر اض على القو افل من أبرز الأحداث اليت كثــيراً مـا
 وبالجملـة، فقـد اسـتفادت بـلاد بنحـد مـن موقعهـا الحكغرإي على الطــرق التحجارية، مما ساعد في تنشيط الحر كة الاقتصادية، نقل كانت بغــد تقـع على الططريق الذّي يربطـ اليمن بالعراق() '، كما أنها تقــع علـى الطـرق الـيت تربـط البصرة والبتحرين في الشرق ؛ بالحجاز في الغرب()، و كانت الخضارم بـأرض اليمامة تقع على هذا الُطريق، وكانت عحطة بحارية لتلــك القوافـل (') و ويبـلو


 النجلدية [مرجع سابق ] (ص • • 1 ) .



. (YA| (ص) [-A|YVT -


رسائل الإمام ححمد بن عبدالوهاب
أن الخضضارم كانت هـي نقطـة النتّـاء (طريـق اليمـن إلى العـراق) هـع (طزيـق
البحرين إلى الحجاز) (1)
ومع ذلك ورغم وجود بعض المقوهـات الـيتي يمكـن أن تســاعد علـى قيـام حر كة اقتصادية نشِطة؛ إلا أن حياة القلق والخـوف، وعــدم اسـتتباب الأمـن، والاضطراب الدانحلي .. وغيرها مـن العوامـل قــد تر كـت أثرهـا البـالغ علـى الحر كة الاقتصادية(Y) وأصابتها هي الأنخرى بالاضطراب والضعف. رابعاً: الحالة السياسية ( بخة مو جزة عن الحلالـة السياسـية في نجـلد واليمنامـة

منذ فجر الإسلام حتى القرن الثالث عشر الهجري):
 ابن علي السحيمي الحنفي، وثمامة بن أثال الحنفـي، وحـين بعـث رسـول اللهّ مبعوثيه إلى الملــوك يدعونهم إلى الإســلام؟ بعـث سـليط بـن عمــرور - م" أحــد بين عــامر بـن لـؤي (r) إلى ثمامـة وهـــوذة، و كانـا مـن أشــــد الملـوك
 إسلامه .

وي عام اللوفود، جاء وفلد بــي حنيفـة وأسـلموا، وأصبتحوا قـوة للإسـام بالرجال والمال، غير أن مسيلمة الحنفي ارتد وادّعى النبوة، فأرسل له أبو. بكر
(1) المُجع السابق ، الصفححة ذاتها .


 على قلب الجزيرة العربية، واعتنتت بنشر الإسلام فيها، وتعليــم النـاس مبـادئ دينهم، واستمرت العناية ين عهل الخلفـاء الراشلدين، والحلافة الأموية، وصــر

الـحلافة العباسية.
ولكـن الملاحـظ أن العنايـة بهـذه البقعـة بــأت تتشـــاءل؛ نظـرأ لفقرهــا وجلبها، وحين ضعفت الملافة العباسية فقدت سيطرتها كاملة على الجلزيـرة اللعربية(Y) وبعض الأقاليم، وقامت الثنورات الانفصالية؛ منها: ثورة إسماعيل بن يوسف في الحـجاز(ا OYهـ)، الذي توفي وتولى بعله أخحوه محمــد بـن يوسـف الملقـب بــ (الأأخيضـر) اللـني توجــه إلى اليمامــة وملكهـا، وإليــه ينسـبـ
(الأخيضبريون) الذين ملكوا حتى قضى عليهم اللقر امطة (IVV). و لم تقم بعد ذلــك إمــارة موحَّـدة في قلـب جزيـرة العـرب، بـل أصبحـت خاضعة للدو يلات التي حكمـت البحرين أو لإمارات صغيرة (r)، و بعــل مقتـل مقرن بن زامل الجهبري (£) على يد البرتغاليين عام (9 Y هـ) ، استقل كل أمسير
.



$$
\text { . }(r / V)\left[\Gamma^{199 r}\right.
$$


 ( $\Gamma$ ) (0) المرجح السابت (ص (FV)

ومع حلول القرن الثاني عشر الفجري، أصنبحت بند مقسّــمة إلى إمـارنات عديدة مستقلة، كل إمارة لما أمير، يحكمها حكما مطلقاً، لا يتطاول علينه فيه أحـد. فكـانت الإمـارة في العيينـة لآل معمـر، وفي الدرعيـة لآل سـعود، ويْ الر يـاض لآل دواس، وين حـائل لآل علـي ، وفي القصيـم لآل حجيـلان، ويني

شمال بند لآل شبيب.
 أو لغير سبب (1)، حتى أصبح المسلمون في اللـيار النجدية متعـادين متفرقـين، ليس فيهم ملك ولا إمام، ولا يسودهم شر ع ولا نظام، يقتل بعضهــم بعضــاً، ويأكل قويهم ضعيفهم ولا يتناهون عن منكر فعلوه (٪)، و لم يقف الأمر عنــــ هذا الحلد، بل تطور إلى صراع داخل القُرية الواحدة، بل وداخحل أفراد الأسرة
(5) الواحدل

أما الدولة العثمانية، فرغم أن مناطق نفوذها قد أحـاطت بــداً مـن أغلــبُ جهاتها، إلا أن بلاد بجد لم تشهد خلال تلك الفتزة ولاة عثمانيين ولا حامينـة تر كية (£) بكعنى أن بجداً لم تشهد نفوذاً عثمانياً مباشـراً في تلـك الفــرة، وهـا

 (Y)
 - (1r£/1)



ورد من أن بعض أٔئمة المساجل النججليـين كــانوا حينـناك يكجــلون السـلطان العثماني، أو يلعون له في الخُطبة ر.بما كــان سـببه مـا يكنــه الســنّة عامـة مـن هشاعر طيبة بتحاه ذلك السلطان، أو ر.عا كان ذلك نابِّاً عن امستعمال أولئــك الأئمة لكتب احتوت على خحبب من هـم أغزر منهـم علماً في المناطق الخاضعة خضوعاً مباشرا" للعثمانيين(1)، ولعل ذلك يفسر اسـتمرار هـذه الظـاهرة عنـل بعض الأئمة حتى بعد سقوط الدُولة العثمانية. ولعل من أسباب عدم خضو ع بخـد للنفـوذ العثمـاني: عــدم تركـز اهتمـام اللدولة العثمانية على (هذه البقعة)؛ حيث لم تكن منطقـة (بجـد) تمثـل للدولـة العثمانية أية أهمية اقتصادية أو سياسـيـة أو دينيـة، ولذلـك لوحـظ أن اللدولـة العثمانيـة ركـزت اهتمامهـا - جي تلـك الفــتزةٌ على الحـجـاز حيــ الأمــاكن المقدسة، وعلى الســواحل الشـرقية والغربيـة، خاصـة بعـل تعرضهـا لـمـالات البرتخاليين. وعلى الرغْم من ذلك، فقل كانت هناكُ محاولات لبسط النفوذ علــى هــنه المنطقة ، منها محاولات أشراف الحـجاز وبـين خحـلل حكـام الأحسـاء، إلا أن جهيع تلك المحاولات لم تتمكن من بسطط النفوذ، أو السـيطرة علـى العلاقــات بين القبائل والبُلدان المْتلفة داخحل بــلاد بنــل(Y) وإن كـان بعضهـا قـد بنــح





نسبياً في السيطرة على بغض المناطق، فقل كان بنو خاللد مسيطرين على شمالي


بي خـالل (1)
وبشكل عــام، فإنـه يمكـن أن يقـال: إن بــداً لم تـبرح محتفــة باسـتقالها وحريتها (Y) إبّان فتزة ظهوز دعوة الإمام محمل بن عبد الوهابب-رحمه اللهـ-، ووما ظهر عند بعض أمرائها بن ولاء لبعـض السـلطات خحـارج بنــلـ، لم يكـن ولاء" قهرياً، وإما كان -على ما يبلو - مقابل مـا تدفعـه تلـك السـلطلات مـن معونات دوريّة لذلك الأمير. خامساً: الحلالة اللدينية في نجد في تلك الفزة.

 سابق] (صّ 1 ) .
 . (9V/r) [-هاras


 حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام، وفيه تفصيل وافـ عن تعاليمـ الشُـيخ ودعوته وجهـانـاده وقـد

 . (ע) [-ه1r90

وابن بشر (1)، والألوسي (")، و كما يظهـر مـن كتابـات الإمـام -رحمـه اللها مرتعاً للخحرافات والعقائد الفاسدة التي تتنافى مع أصول الدين الدين الصحيحة، فـا فلـم



 والشُدة على حدٍ سواء.

 مشر كي زماننا أغلظ شــر كاً مـن الأولـين؛ لأن الأولـين يشـر كون في الر الرخـاء ويخلصـون في الشـدة، ومشـر كو زمانــا شـر كهم دائـم في الرخــاء والشــــــة،









 طبعة ضمن بمبرع مولفات الشُيخ -قسم العقيدة- الجزء الأول .




 المنطقة (7)، ورغم أن موقف الإمام - رهمه اللّه- في مبدأ أمره من أهــل الباذيـة كان التوقف في أمرهم- كمــا قـال ابـن غنـام عـن الإمـام: إنـه لم يـيـادر إلى ${ }^{\text {() }}$



إبراهيم ${ }^{\text {(5) }}$
حيث يقول: (وأعظم من ذلك وأطم، أنكم تعرفون أن البادية قـد كفـروا بالكتاب كله، وتبرأوا مبن الديـن كلـه، واستهز أوا بـالـضضر النّيـن يصدّقونون

 ( $\mathrm{rr} / \mathrm{l}$ )






بـالبعش، وفضلـوا حكــم الطـاغوت علـى شـريعة الله، واسـتهزأوا بهـا، مــع إقرارهـم بأن محمـداً رسـول ا الله، وأن كتـاب الله عنـد الخضـر، لكـن كذبـوا

و كفروا واستهز أوا عناداً، ومع هذا تنكرورن علينا كفرهـم)(1) ويقول أيضاً في رسالته إلى محمل بن عيل(Y): (من المعلوم عند المناص والعام ما عليه اللبوادي أو أكثرهمه، وأنهـم يقولون: إن كتاب الله عند الحضر، وأنهم عافوه (r)، ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسـمونه (الحـق)، ويفضلونـه علـى شريعة الله، فإن كان للوضوء ثمانية نواقض؛ ففيهمم من نواقض الإسلام أكـثر

من المائة ناقض) ويرى ابن بشـر أن أهـل الباديـة كـان لهـم أثـر أيضـاً "ي بــ الشـرك بـــ المخر، حيــث علـل فشـو الشـركك ، والاعتقـاد بالأشـجار والأححجـار ونحـوه
 نزلوا إلى البللد وقت الثمـار، صار معهم رجال و نساء يتطببون ويداوونه فـإذا كان في أحلد من أهل البلــد مـرض؛ أتـى أهلـه إلى متطببـة ذلــك القَطـين مـن
( ( ) بجموع مؤلفات الشيـخ (الرسائل الشُتحصية) (Y/9/0)
(Y)

 (Y النشتحصية) (
(Y) عالوه: من عاف الطهام أو الشراب :إذا كرهه فلم يشربه .(الفيروز آبادي ، القـاموس الغيـط [هرجـع



رسائل الامام محمد بن عبدالوهابب
البادية، فيسألونهم عن دواء علته، فيقولون لـم : اذبحوا له في الموضع الفلانبي كذا كذا؛ إما خروفاً أسود، وإما تيسأ أصمع ..نّم يقولون فـم: لا تسمو أللّ اله على ذبكه.. وأعطـوا المريـض منـه كـذا و كـذا، واتر كـوا كـذا، فر.مـا يشبفىى مريضهم، فتنة لمم واستدرابخاً، ور.ما بوافق وقت الشفاء، حتى كـثر ذلـكـ في
(الناس، فوقعوا في عظائم الأهمور) (1)
و لم تكن بقية المناطق المخاورة - مثل أرض الحجاز وغيرها- أحسنـن حـالاً مـن بنــد وباديتها؛ حيـث يقـول الإمـام -رحمـه الله تعـالى آ في رسـالته إلى سليمان بن سحيم (Y): (رمعلوم أن أهـل أرضنـا وأرض الحـجـاز، الـذي ينكـر البعثت منهم أكثثر مُن يقـرّ بـه، وأن الـنـي يعرف الديـن أقـل مُـن لا يعرفـه، والذي يضيع الصلوات أكثر من الذي يمافظ عليها والذي يمنــع الز كــاة أكـثر

* ${ }^{(r)}$ (

وقد كانت أبرز المخالفات العقدية المنتشرة في ذلك الوقت:









1- الاعتقاد في القبور :

وقد انتشر هذا البلاء وي تلك البقاع؛ عتى أصبح البلل اللذي يسلمم منه يعــ شاذاً ومتميزاً، وهذا واضـح من خلال حديث الإمام محمسـل ـرممـه اللهـ عـن أهل القصيمه، الذذين كانوا يشعرون بهذا التميز، حيث يقول: (وأهــل القصيـم غارّهـم أن ما عندهم قبـب ولا سـادات، ولكَن أخـبرْهـمْ أن الحـبـ والبغـض والموالاة والمحاداة لا يصير للرجل دين إلا بها)(1)، وهذا يوحي بأن كثيراً مـن البلدان -باستثناء القصيم- قلـ انتشـر وتفشـى فيهـا هـذا البـلاء؛ حيـث كـان النـاس -في ذلك الوقت- يأتون إلى بعض القبور والأضرحــة، فيفزعـون إليها لِلب نفع أو دفع ضرّ، ويهتفون باللدعاء ها من دون اللهّ تعالى، ويصرفون لها كثيراً من ألوان العبادة اليّ لا ينبغي أن تصرف لغير ا لله سبحانه وتعالى، ومن هنه القبور: قبر زيل بـن الحـطـاب الأزور في شعيب غبيرا، وقبور يزعمون أنها للصحابة في قريوة في الندرعية(')، وغلنب على كثير من الناس في ذلك الزمان الخو فن من هاه القبور وتعظيمهـا أكثر من خوفهم من الله تعالى، وتعظيمهـم له. Y- Y الاعتقاد في الأولياء والغلو فيهم: كان هذا الانحراف العقدي من أهــم المســائل الـيت احتــد فيهـا الـنزاع بـين الإمام -رحمه الله- وبين خحومه، ويتضتح ذلك من خحلال رسائل الإمام الليت تعرضت هلذه المسألة من عدة جوانب ، فكثيراً ما تحدث الإمام -رمهـه اللهـ





عن بعض الأمماء التي كان بعض النجليـين يعتقـلـون ي أصحابهـا اعتقـادات باطلة؛ أمثال: شنمسان وإدريس وتاج (1) وغـيرهمه، وأحيانـاً يسـميهـم الإمبـام:
 الطواغيت واللكفرة، حيث يقول -رحمه الله- على سسبيل المثـال- في جوابـه لأحد المسائل: (وأعظم من ذللك وأطم، أنهـم يستغيثون بـالطواغيت والكفـرة والمردة، مثل شمسان وإدريس ويوسف وأمثالهم) هذا لم تكن شهرته ين بخد؛ بل كان مـن (الأوليـاء) المشـهورين ين الكويـت حيث يقول الإمام في موضع آخر حين كان يبين (من يبـب عداؤهـــم) فذكـر منهـم: من (من مَلَحَ مَن عَبَدَ يوسفَ والأشعريَّ وأبـا علـي والمخضـر(؟)، مـن أهـل الكويت) (0.ومن الأسماء الـيتي اشتهُرت في ذلـك الوقـت أيضـأ: طـالب




 (V/I) حسين بن غثام ، روضة الأفكار والأفهام ، [مرجع سابقـ ، (Y)

- (IVN/1) ( ${ }^{(1)}$ (





 (0) حسين بن غنام ، روخة الأفكار والأفهام ، [مرجع سابف] (1A/ (1).


## (1)

كما بِّن الإمام -رحمه اللهـ أن بعض المتصوفة وغيرهم غلوا في أشــخاص آخريـن، فسـاد عنــل بعضهـم (الاعتقـاد ي الزاهــد ، والمطيويــة، والاعتمــاد
 صالح (السائح الأعرج) (1) وتوضح رسائل الإمام أن مـا كان يفعلـه أولئـك الأوليـاء المزعومـون أنهـمـ كانو! (يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأمرون الناس أن ينـنـرو! لهـم ..) ()، ونحو ذلك من المُخالفات.
世- الاعتقاد في الأشـجار:
من بين تلك الأشجار اليّ وقع فيها الغلو: (الفحّال)، وهـو ذكـر النخـل،
 المدضي هنا.





 لم يعثر الباحث على ترجمته ه

(YY
بم بيد الباححث ترجمة له .
. (Y) (V/I) (V)

رسائل الإمام محمد ين عبدالوهاب
و كان ين بليدة الفدا،و كانت تأتيه النساء إذا تـأخرت إحداهـن عـن الـزواج،،
فتضمه، وتقول: (يا فحل الفحول أريد زوجاً قبل الحول).
و كذا شجرة (الطرفية) كانوا يتبر كون بها، و كانت المرأة إذا ولبا علّقت نحرقاً على الشـجرة، معتقدة أن ذلك يضمن سـلامة الوـلــد مـن الـلـوت

والآفات (1).
؟- الاعتقاد في الأحجار :

يذكر المؤرخحون من ذلك غارأ كبيراً كان في أسفل اللرعيـة (يزغمـوْن أن
 فصاحت ودعت الله، فانفلق لما الغار؛ فكانو ايرسلون إلى ذلك الغـار اللحــم
والخبز، ويُهدون)(Y).

- منكرات أخرى:

لم يتوقف الفساد والانخراف ين ذلك الوقت على جانب العقيدة فحســب؛، بل تعداه إلى سائر الجوانب؛ يقول أحمد عبد الغفور عطار واصفاً تلك البيئـة: (وفسدت الحياة العقلية والدينية والاجتماعية، فإذا كان إلدين لديهم خرافاتات ورثنيات، فالموبقات والظلم والنهب والسلب والقتل كانت شريعة متبعة)("). ولكن .. هل هذه الصصورة المظلمة لأهل هذه البلاد ين تلك الفتزة تعـين أن النـاس قـد أبتعـدوا عـن ديـن اللهُ بالكليـة، وانطمســت عندهـم كـــل معــا لم




الدين..؟؟.
لقد ذكرت بعض المصادر المؤيدة لدعوة الإمام أن أهـل بـــد كـانوا يـأتون كل باب من أبواب الشرك (1)، كما تذكر مصادر أخرى أن الشرك قـر قد فشـا
 الفترة بالبماهلية(")، ووصفت الناس بأنهم (قد خلعوا ربقة التوحيد)(غ). ولا شكك أن هـذا الوصـف كـان موجـوداً بـالفعل في تلـك البـلاد، إلا أن
 هذا الوصف لم يكن منطبقاً على جميع الفئـات، وأن فيـه شـيئاً مـن التعميــ؛
 يرى أن ذلك الانحراف كــان واقعـأ فقـط (بالنسبـة لطائفـة معينـة مـن جهلــة النجديين، من المرجّح أنها كانت قليلة العدد)(1). ولا شك أن ما ذكره العثيمــين مـن أن ذلـك الانحراف كـان واقعـأ فقط



(r) حسين بن غنام ، روضة الأفكار [ مرجع سابق ] (r/Y) .






تلك الطائفة لم تكن قليلة العلد كما ذكر العثيمين،،بـل هـي كمـا يظهر مـن خلال رسائل الإمام والمصادر الموثوقة (كثيرة العدد)؛ خاصة إذا علمنا أن هذا الانحراف كان منتشراُ في بلاد الخضـر، وشـائعاً بـين عامـة البـدو علـى وجـهـه الخصوص، بسبب غلبة المهل؛ حتى وصفهم الإمام عمدل -رحمه اللهـ بـأنهم كانوا جاهلين جهلاُ تاماً بالإسـلام، وكـانوا لا يمارسـون أركانـه مـن صــالاة وصوم وز كاة، بل إن فريقاً من هؤلاء لا يؤمنون بالبعت (1)، ومن المعلـومٌ يـي ذلك الوقت أن البلدو وحياة البـداوة كـانت هي الصفـة الغالبـة بـين النـاس؛ حيث كــانت الباديـة أككثر عـدداً مـن الحـاضرة (Y)، و لم يمـرص البـدو علـى التُحضر إلا في مرخلة متأخرة بعد قيام حكومات قوية، اسـتطاعت أن تحمـي

قوافل الــدج من هجماتهمْ، وتوفر فم مصادر اللرزق الكريم. فكثرة البدو، مع ما غلب عليهم من ابمهـل بـأمور اللديـن، يرجّــح الـــول: بأن الطائفة الني وقعت في الانحـر|ف العقـدي كــانت كثـيرة الكــدد في ذلـك الوقت، وأن القلة فقط همم النـين سلمو! مسن تلـك الانخر|فـات، فكـان منهـم العلماء( )، وطلبة العلم والقضـاة، النـين زاد عددهم في القرن الثــاني عشـر -

 - (1ヶ)



في تلك المنطقة- على ثلاثة وهمسين قاضيـاُ (1)، وكـانوا منتشرين في أغلـب المناطق عند الخضر (Y)، بخلاف البدو الذين كانوا يتحاكمون في مشاكلهم إلى الأعراف والتقاليد، التي يسمونها (الحق) (T).
ولعل الملالاف في مسألة مدى انتشار الانخراف في ذلك الوقت: وهـل هـو الغالب -كما يذكر ابن بشر وابن غنام وغيرهمـا- أم أنـه عصصور في طائفـة
 عدم تحديد مفهوم الانخراف المقصود.

- فإن كان الانخراف المقصود: هو الجهل بكقيقة التوحيد، ووجوب صرف
 شُرائع الإسلام كما يجب؛ فإن هذا هو الغالب، وهو المنتشر في الحضر والبــدو -في ذلك الوقت- كما هو ظاهر من رسـائل الإمام -رحمـه اللهـ ألما وأغلـب المصادر المعتمدة؛ حيث قال الإمام في إحدى رســائله: (... ومعلوم أن أهـلـ أرضنا وأرض الـدجاز الذي ينكر النعت منهم أكـثر مــن يقرّ بـهـ، وأن الـنـي

(1) انظر :دراسة وافية عن القضاة والعلماء والكتب واللكتبات والأوتاف العلميــة في تلـك الفــزة. المرجـع
السابق ( ص .r ـ ـ o 0) .




عليها، والذي يمنع الز كـاة أكـثر كمـن يؤديهـا) (1) ومعلـوم أن الباديـة اللذيـن غلب عليهـم هذا الاانحراف هم الأكــر، حيـث يقـول الإمـام: (... وإن كـان

عنزة وآل ظفير وأشباههمم من البوادي هـم السواد الأعظم)("). - وإن كان الانخراف المقصود: هــو تـرك البحميـع لشـعائر الديـن الظـاهرة بالكليـة، كـالأذان والصـلاة والصيـام والز كـاة والـــج ونــوه، وعودتهــم إلى البحاهلية، وانطماس معالم الملّة؛ فإن هذا على ما يبـدو حكـم يفتقـر إلى الدقـة، وفيـه نـوع مـن المبالغـة، حيـث إن البمميـع بابلمملـــة ينتمـون إلى الإســنام، ويفخرون به، وينـافحون عنـه، ولا يعرفـون دينـأ غـيره، ورغــم أنهـهم زكـانوا يبهلون الكثير عنه، إلا أنهم بالمقابل كانوا يحرصون على بعـض المظـاهر الــيت تؤ كد انتماءهم هلذا اللدين، وإن كان بعضها في الواقع سننا أو مستحبات، أو ر.ما بدع لا أساس هلا من الدين. و كان القّاضي والشيّيخ هو المرجع في بلـدان الحضر لـل المشاكل والنزاعات، وله احتر|مه وتوقيره في نفوس الجمميع، بل ما زأل هناكُ وميض من مظاهر العلم والتعليم؟؛ بدليل أن ابن بشـر نفنسـه وغـيره من المؤرخين أشاروا إلى وجود علماء بحديين كانوا يتصفون بصفات جليلـة، وفم طلاب منتشرون في البلدان، والـدارس لما كتبـه أولئـك العلمـاء - مثـل المنقور وغيره- يرى وضوح تلك الصفات فيهم، والمتأمل لسوابق ابـن بشـر، وما ورد من شـعر تلـك الفــترة؛ كشـعر جـبر بـن سـيار، وحميـدان الشــويعر
(1) بجموع مؤلفات الشيخ (الرّسائل الشخصية) (Y (YO/0) .
. (Y)

والرميزان وابن غشام(1)، يدرك ملى تمّكك كثير من الناس -ين تلك الفتزةبأحكام الإسام الظاهرة، وتنفيذ واجباته، بل وبعض سننه، ولــو على سـبيل

إلعادة.
وإن المتأمل لرسالة الإمام السابقة يجد أنها توحي بوجود طائفــة مـا زالــت عحافظة على شعائر الدين، حيث ذكر الإمام أن (أكثر) الناس كانوا واقعين في ذلك الانحر|ف؛ مما يدل على أن هناكُ طائفة - وإن كانت هي (الأقـل)- مـا زالت عحافظة على شرائع الدين الظاهرة ومتمسكة بها.


## المططب الثانـي

## ترجممةٌ موجزة للإمـام محمد بن عبداللوهاب رحمه اللأه

, أولاً : نسبه ونشأته:
يرجع نسب الإمام -رحمـه الله- إلى قبيلـة (تيـم) الشـهيرة (1)، الـلـي وزد فيها ما رؤاه البخاري وونسلم من حديث أبي هريرة
 يقول: (هم أشد أميت على الدجال)، قال:وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله


فإنها من ولد إسماعيل)(")

السمـه:
أما اسممه : فهو محمد بن عبلد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بأممل




 .$(100 \varepsilon / \varepsilon)$
 ابن ريس (0) بن زاخر بن محمل بن علوي بن وهيب بـن قاسـم بـن موسى
















 الكتابب المنتخب في ذكـر قبـائل العـرب










 أضبط وأكثر

رسائل الومام محمد بن عبدالوهاب
ابن مسعـود بن عقبة(1)، بن سنيع بن نهشـل بن شـداد بن زهير ابـن شـهـاب



عدنان
ويتضح من سرد نسب الإمام المتقدم أنه يلنتـي مـع نسـب الرسـول (إلياس بن مضر)(1)، أما والدة الإمام، فهي ابنة محمد بن عزاز المشرين الوهييي

التميمي، فهي من عشيرته الأدنين (م)
(1) نسب الإمام من (ريس) إلى (عقبة) تككلم عنه إبرامهيم بـن غيسى في كتابـه: تـاريخ بعـض الحـوادث














- (1raA/r) (ov ب




الإسالمية] (179/1) .
- مولّده وبيئته العلمية:

ولـد الإمـام محمـد بـن عبـد الوهــاب -رحمـه اللها في بلــدة العيينـة سـنـة 1110هـ (1)، فتفتحت عيناه في بيتٍ عماده العلم والإيمان والقضـاء والزعامـة

 بجد في زمنه في الفتاوى (r)، وعمه إبراهيم بن سليمان كان كان بحتهداً فقيهاً، ولـه عدة دصنفات، و كان يسافر إلى ما حولمم من البلاد لـاجتهم إليه في الإفتـاء،










> (Y) انظر : عبدا لله البسام ، علماء نجد خلال ستة قرون، [مرجع سابت] (Y/1) .


 (؟) جمع : عبدالرمن بن قاسم ، الدرر السنهة، [مرجع سابق] (Y/O/9) .
وفتاوى(1).

وهكذا ولد الإمام محمد بن عبدالوهاب -رمهه اللها من أسرةٍ علمية. بآدية الثراء؛ حيث إنّ كثيراً من أفراد تلك الأسرة تولوا منــاصب قضائيـة، فنشـأ في


 منزله كان في الغالب ملتقى طلاب العلم، سواءُ كانوا من أهل البلدة، أم مـن
 الإمام محمد من تلك المناقشـات العلميـة الـيت تطـرح في هــنه اللقـاءات، وأن يكون على علمٍ بأحكام بعض القضضايا اليت كان أبوه ينظر فيها بصفته قــاضي البلدة)

ولا شك أن هذه البيئة العلمية الخيطة بالإمـام كــان لــا أعظـم الأثـر على
 متميزة من الذكاء والفهـم وقوة الحافظة.

- نشأته العلمية:

 حاجةٍ إلى أن يترك داره ليذهب إلى (الكتّاب) كما يفعل بقيّـة الصبيـان ؛ بـل



كانت داره هي المدرسة الأولى في ظـل رعايـة أببٍ فيـاضٍ غي العلـم ، فحفـط

 فاشتغل بطلب العلم على أبيه، وجدّ في الطلب؛ حتى كان والده يتعجب مسن

 رسالةً نوّه فيها بشأن ابنه محمد، وأثنى فيها عليه وعلى حفظه وفهمه وإتقانها وذكر فيها أن ابنه بلغ الاحتلام قبل أن يكمل اثنـي عشـرة سـنة مـن عمـره؛
 الناس، وزوّجه وهو ابن اثنتي عشرة سنة(ّ) -بعيد بلوغه- ثم أذن لـه بـالــجّ،

 الشريعة، فقرأ على والده -قاضي العيينة- في الفقه على مذهب الإمام أممـــد، ركان إلى جانب ذلك كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث و كلام العلماء في أصل الإسالم (£) فعني -رحمه الله- عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابـن


روخة الألككار ، [ مرجع سابق ] (Y0/1) .




رسائل الوإمام محملد بن عبادالوهابب
تيمية وتلميذه ابن القيمه و كان لكتب هذين الإمــامين أكـبر الأثر في تكويـن شـخصيته العلمية المتميزة، والألخذ بيده إلى مصادر العلــم الصحيححـة، فتكـوّن لديه الابتحاه السليم منذ صغره، وتركزت في قلبه العقيـــة الصحيحــة، وتخـرج على كتــبـ هنيـن الإمـامين المحقّقــين (1)، وقــل ســاعده ذكـاؤه وبنحابتـه وقـوة ذاكرته -بعد توفيق الله- على اختصار مراحل اللـراسة، فـتزود خــلال بضنـع

سنوات من علوم الشريعة والعربية ما كان يتزوده غيره في ضعف زمنه(Y)
(1) الشيّ : صالِ بن نوزان الفوزان، من مشاهير الجددين في الإسلام [ الرياض ـ الرُّاسة العأمة للإفتاء ـ

$$
\cdot(0 \vee \sim)[A 1 \varepsilon \cdot A
$$



ثانياً : رحلاته العلمية :
لا استوعب الإمام ما درسه في بلدته ( العيينـة) مـن علـوم الفقـه والعربيـة والحديث والتفسير- تطلع إلى الزيادة، وعزم على الرحلــة في طلـب العلــم إلى

ع علماء البلاد البماورة، للاستفادةً من علومهـم
فبدأ رحلاته العلمية بالسفر إلى الحـجاز (1)، و كان قــد تشـرف قبلهـا بحـج
 لطلب العلم، وتتلمذ على يد الكثير من العلماء. -
أخخذ عن بعض علماء الحرم الشريف (\%)، فأخذ عن الشيخ عبدا الهّ بن سالم اللصبري()، حيث ذكـر اللكتـاني في فهـرس الفهـارس عنـد حصـره لأسـانيد





 (rر/r) [-ه1\&.9




(الرئاسة العامة للإقتاء r • \& اهـ] (ص




(محمد عابد السندي) ما نصه: أن محمد عابد [روى كتاب (القرى لقاصد أم
 الوهابية النُجدية عن البصري](1)، ويعين الكتاني بهذا (البصري) الــنـي أخــذ


المكي آنف الذكر.

- شيوخله في الملينة المنورة :
 المنورة واستقر فيها، حيث كانت -ين ذلك الوقت- ملتقىى العلمـاء وطـلالب العلم من مختلف الأقطار الإسلامية(Y)، وأسـعده أن يكـون بهـا عـا لم البِمعـة الكبير الشيخ عبد الله بن إبر اهيم بن سيف (")، فما كاد يصل إلى المدينة حتى الا أسر ع إلى زيارته ولازمه ملازمة طويلة وأخلذ عنه كثيراً من العلمه، وقــد أحبـه

 - (ص)










 أكبر عوامل توثيق الرواببط بينهما وتمكين الخبـة ، توافـق أفكاره ومبدئـه مـع تلميذه في عقيدة التو حيد، والتأ لم مُما كان عليه أهل بنـــلـ وغـيرهـم مـن عقـائد

باطلة وأعمال زائفة)
كما كان الشيخ ابن سيف عاللًا بالفقه الحنبلي والحديث الشــريف ، وقــد أجـاز تلميـذه الإمـام محمــد بـن عبدالوهـاب ئ كـل مـا حـواه ثبـت المثــيخ
 المُعجبين بشيخ الإسالام ابن تيمية الحريصين على مؤلفاته. ولا شكك أنه شــجّع تلميذه على قراءة كتابات ذلك العا لم الجليل. و كان الشيخ ابن سيف علـى صلـة عظيمـة وقويـة بعلامـة الملدينـة الأكــبر وعحدثها الأشهر وفقيهها الفذّ الشيخ محمد حيــاة الســندي(گ)، فعرّفـه بتلميـنه
(1) أحمد بن ححر آل أبوطامي، الشيخ ححمد بن عبدالوهاب [مكة المكرمـة ، مطبعـة الـلكومـة،














 لشيخه ( عحمد بن عبدالهادي السندي). وقـد تـويف عحمـد حيـاة رحمـه الله في المدينـة النـورة،

النجيبب وما هو عليه من عقيلة صافية و.عا بتيش به نفسه من مقــت للعقـاثُد الباطلة اليتي وبد عليها أهل بند وغيرهمه وأنه إنا نحرج مـن بنـد للر حلـة في طلمب العلم مــن أجـل الـتزود للقيـام بـاللـعوة والجمهـاد في سـبيل ! لل山. فأحبـه الشـيخ محمــل السـنلدي، وأصبـح الإمـام محمــد بـن عبدالوهـاب مـن تلاهنـتـنـ اللـواص، ومكث عنده زفانا"(1) و كان له أكبر الأثر في تو جيه الإمام محمل بن عبدالوهاب إلى إدراك أهممية إخحاص توحيـل عبـادة الله، و التخلـص مـن رق التقليد الأعمى، والانشتخال بالكتاب والسنة، حيـث إن الشيخ السندي -رحمه الله- كان مشهوراً بكنهاجه السلفي، و كذلك دعوته إلى الاجتهـاد في ميبذان
 الأحاديت الصححيحة المحكمة وردها بما عليه الملذهب، فكان يقول:[.....الـتزامُ مذاهبَ خخصوصـةً؛ لا يَرى ولا يبـوّزُ كـلٌ منهـم الانتقـال مـن مذهـبـ إلى مذهب؛ جهل وبلد و تتعسف، وقلد رأيناهـم يتر كون الأحاديث الصحاح غـــير

(Y) (اجحعون] أ. هـ

وكان الشيخ السندي أيضاً من أشد المنكرين للبـل ع في الديـن ونلأعمـال


 ابن عبدالوهاب، [مرجع سابق ] صون



الشر كية؛ ذكر ابن بشر أن الإمام محمد بن عبدالوهاب وقف يوماً عند أنـاس يدعون ويستغيثون عند نحجرة النبي


وكان الششيخ السندي حجة في الحديث وعلومه، وكان أسـتاذاً لعـلد مـن الططلاب الذين أصبحع كثير منهـم دعاة إصلاح أو شخصيات علميـة مشـهورة
 وعميقاً واستفاد منه فو ائد لا تُكاد تحصى ولا تعد. وبالجملة فإن الإمام محمد رحمه الله قد استفاد من رحلته اللى الحـحاز فائلدة عظيمة، حيـث توفر له عدة عوامل منها المناخ التعليمي، ومنها وقت الرحلــة، حيث أن الرحلة جاءت في مرحلة هامة من مراحل تكوينـه الفكـري، و منهـا تتلمذه على علماء اجالاء، وعلى رأسهـم الشيخ عحمـــل حيـاة السـندي، الــنـي
 ابن تيمية، ولعله استفاد في ذلك من مكتبة الشيخ عبدا لله بن سـيف العـامرة، إضافة إلى دراسته لكثير من كتيب العلمه، بل وإبحازته فيهـا، فتـلـ مـرّ معنــا أن
 الشيخ عبدالباقي أبي المواهـب الحنبلم شيخ مشايخ و وته قراءة وعلماً وتعليمـاًا، وهذا الثبت يشــمل: [صتحــح البخـاري بسـنده إلى مؤلفـه، وصحيــح مسـلـم بسنده إلى مؤلفه وشروح كـل منهمــا، وسـنن الـترمذي بسـنلده، وسـنن أبي
.(V/1) [ عثمان بن بشر ، عنوان الجلد في تاريخ نجد، [مرجع سابق (1)


داوود بسنده، وسنن ابن ماجه بسنده، وسنن النسائي الكبرى بسنده، وســنـن اللدارمي ومؤلفاته بالسند، وسلسلة العر بية بسندها عنا عن أبي الأسود عـن عـن علبي


 الغنية لكبدالقادر الجيلاني، وكتاب القاموس بالسند إلى مؤلفه، ومسنـذ الإمنـام
 الطبراني، وكتب السيوطي، وفقه المنابلة وسلسلتها وأصولم] (1)، وقد أنجذ
 أفندي الداغستاني، والشيخ عبداللطيف العفالقي الأحسائي، وقد ألجاز المازه كـل




 يدل على إتقانه لهذه العلوم وتيزه بين اقرانه.

- رجوعه إلى الييينة :

حين اقتنع الإمام محمد بكفاية المدة اليت قضاها متعلمأ في المدينـة، عــاد إلى




العيينة(1)" وقد تبلورت عنده فكرة المناداة بالإصلاح، خاصة بعد تتلمذه على اللشَيخ محمل حياة السندي المحارب للبل ع و التعصـب للمذاهــبـ، و كذلـلك مـا أصبح يلدر في ذهنه من مقارنة بين ما كان يقرأه ويأخحذه عـن مشـايخه وبـين ما يراه من شخالفات يقع فيها كثير مسن النــاس، وبعـل عـودة الإمـام محمـد إلى العيينة واصل قراءة الكتب العلمية، و خاصة مؤلفات ابن تيميـة، ورغــم تحكنـه العلمي الذي أصبح يؤ هله لأن يقول رأيه بشجاعة في كثير مما كان شـائعاً في المنطقة آنذاك من أمور لا تتفق هع اللدين الإسلامي الصححيح ....إلا أن إنكاره لمثل هذه المخالفات كان محدوداً في تأثيره على الآخخريسن، ولعـل ذلـك رامــع لأسباب، هنها قلة مكوثه في العيينه هذه المرة حيث يذكر الشـيخ عبدالرمــن بن عبداللطيف آل الـشُيخ أنه لم يبت هذه المرة إلا سنة واحدة(٪)، وقــد يكـون من الأسباب أيضاُ أن الإمام رأى أنه ما زال غير مؤهل تــأهيالٍ كــاملاُ لإقامـة دعوة ناجححة، ولذلـلك نـراه لم يلبــ أن حـزم أمتعتـه مـرة أخـرى اسـتعداداً لـلرحيل إلى الشـام؛ حيــ كـانت تو جــد في دمشـق آنـذاك ملرسـة حنبليــة نشطة"(٪) و كانت هذه البلدة يو مـاُ مـن الأيـام المر كـز الرئيـس لنشــاط شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله الـلذي طــالما أعدجـب الإمــام محمــد .مؤلفاتــه وكتاباته.

(Y) عبدالر حمن بن عبداللطيف آل الشُيخ، علماء الدعوة، [مرجع نابت] (صV).


## - شيوخـه في البصرة:

غادر الإمام محمد بن عبدالوهاب بنداً قاصداً الشام (1) عن طريق البصـرة، رلعل السبب في ذلك عــدم وجـود قوافل في ذلـك الوقـت تتجـه إلى دمششت

 وقد ذكر ابن غنام أن الإمام أطال الإقامة في البصرة وكـا

 علماء البصرة وتيز بالأجذ عمن لا يتهم بالكذذب والزور منهــم، وفي البصـرة
 الله على العبيد) (م)، ومن الطبيعي أن يستفيد الإمام من تصنيفـه لهـذا الكتـاب ومن كتب السنة المبثوثة في مدارس البصرة آنذاك(1)"










 (1) انظر : [ المرجع السابت]

ثم إن الإمام محمداُ رمه الله كان ينكـر أشـياء هـن الشـر كيات والبـلـع، وأعلن بالإنكار واستحسسن شيخه قوله وقبله دنه، وانتفع به، وأيـلده، فاسـتمر الإمام يدعو إلى توحيد اللهّ بالعبادة وينكـر علـى مـن يدعـو غـير الله تعـالى، ويبين أن دعاء الأولياء ليس مـن تحبتهـم المشـروععة، وإنمـا محبتهـم هـي اتبـاع هلديهم، و حصل .كملسه أن رجالا يذكر مشروعية دعاء الصــالـين والأوليـاء، فأغلظط عليه الإمام وزجره، فتغير وجــه ذلكـك الرجـل، واسـتغرب وقـال: (إن كان ما يقوله هذا الإنسان حقاً فالناس ليسو! على شيء من زمان)(1"، ونقــل ابن غنام قول الإمام: (و كان ناس مـن مشـركي البصـرة يـأتون إليّ بشـبهات يلقو نها عليّ، فأقول وهم قعود للي: لا تصلع العبادة كلهـا إلا لله، فيبهـت

- كل كنهم فالا يتكلمب)

وقف حرص الإمام على القيام بواجب النصحح والوعظ والإرشـاد والإنالكـار بلطف، إلا أن ذلكك لم يفل، فحقد أنصار البلدع وعلمـاء السـوء عليـه وعنـى

 ماشياً على قلمميه حتى أدر كه العطشش، وأشرف على الهلاك وهـو وهـو في الططريـق بين البصرة والزبير، فأدركه رجل يقال له أبو حميدان من بلـده الز الز بـير، ورأى وأى
 فيها الإمام أيامأ وكان يريد السفر إلى الشام، فقصرت به النفقة فقصهـل بخـدارً،


. انظر: حسين بن غنام ، روخة الألفـة (Y) ( النُّيخ، علماء الدعوة ،[مر جع سابق] صر، صـ

ذلك قدم الموصل وقرأ على الشيخ ملا ممد الجميلي وأخخذ عنه الكثير (') وبصفة عامة، فإن الفترة الكي قضاها الإمام محمد بن عبدالوهـاب في اللصــرة كانت مفيــدة جــلاً، فبالإضافـة إلى تعمقـه في هـذه الفـتزة في علـوم الـديـــ والفقه، فقد أتتن النحو وقواعد اللغة العربيـة، كمـا تـكــن مـن الاطـلا ع علـى أحوال المبتدعة والرافضة وأشباههـم من قرب، وعـرف شـبهاتهـم وأبـاطيلهـم؛ وأنسب الطرق للدعوتهم وإقناعهم وحـاجتهم، وتــرّس في طـرق إلـرد عليهـم

وإبطال شبهاتهم.
و لم يكن الإمام في البصرة بحرد طالب علـمه، بـل كــان داعيـة يسـتمع إليـه الآخرون(٪)، فكان ينكر مـا يـرى أنـه مخـالف للحـق (ّ)، ويرقـب أثنر دعوتـه عليهم فينتقي أفضل الأسأليب وأبخحهـا، فاستفاد كثـيراً مـن هـنـه التـجربـة، وأصبحت زاداً يعينه -بعد توفيق الله- علـى الشـروع في دعوتـه الإصلاحيـة

يذكر ابن بشر أن أهــل البصـرة تعرضـوا للإمـام بـالأذى نتيجـة مـا كــان




 .(vr/1)


 النجدية ( / ع ₹ ) من رسالة للشيخ عبداللطيف بن عبدالر محن بن حسن آل الشيخ.

يظهره من إنكار الشر كيات والبدع، مما اضطره إلى الخروج منهـا إلى الزبـير،
 الأحساء"(1)، فلما وصل إليه وجد فيه فحول العلماء حيث كانت تلـ تلك البـلـدة


 وطلب منه أن يیضر الأول من فتح الباري على البخاري وبين له ما غلط فيه



 السنية، [مر بع سابت ](Y/Y/9).









 الشُانعي (ق६ £).


 مكاتبات فيما بعد حول عقيدة السلف الصالم، لاشك أن الصواب فيها كان












البسام فِ كتابه: علماء نجد خلال ستة قرون، [بر بح سابق] (A1A/r).







الإسالام ابن تيمية وابن القيم ما سرّ به"(1)، فمكت في الأحساء مدةً، ثــم عـاد إلى بند منهياً بذلك رحلاته العلمية)

## ثالثاً: عودة الإمام من رحلالته العلمية إلى حريملاء:

عاد الإمام -بعد أن أنهى رحلاته العلميّة- إلى حريمـلاء ...حيـث كـان
 بن معمر، الملقـب خرفـاش (r)، كــان قـد تـولى بعـد جــده، ورقـع بينـه وبين




 ومن تأثر به ههو أمر غير مقبول والني يطمثن إليه الباحث من مقارنة الأصادر المّ تحدئت عن
 الصصادر المقربة للنّيخ وكنابات المؤيدين لـه وذلـك لسبيبن رئيسيين؛ أحسهمـا : أنهـ أدرى
 (9 (.)




 الجاسر: جلة العرب، ريع الثاني، . .


 سابق] (N/1).

رسائل الإمام معملد بن عبدالوهاب
القاضي عبدالوهاب منازعة فعزله عن القضاء فانتقل عبدالوهاب إلى حريملاء؛ وتولى قضاءها، وأقام بها، فأقام الإمام محمد بعد عودته من رحلته العلميـة في

حريملاء مع أبيه(1).
ورغم أن الإمـام محمـد حـين رجـع إلى أبيـه بعـل رحلتـه العلميـة كـان في مستوى علمي لا يقـل عن مسـتوى أبيـه، إن لم يزد عليه ... إلا أنـه اسـتـمر: -بعد عودتـه- يدرس على والده(Y) ،وهذا من باب أدبه وتواضعه مـع والـلـده وشيخه الأول.

وتؤ كد المصادر أن الإمام عحمــد في هـذه المرحلـة بـدأ يدعـو -بثقـة العـام المتحمل للأمانة- إلى ما يعتقده ويدين ! الله به، فبدأ يلعو إلى التوحيد، وينكرُ ما يفعله الجهّال من البدع والشرك في الأقوال والأفعــال، وكثر منـه الإنكـار لذلك وبلميع الغظورات، حتى وقع بينه وبـين أبيـه كـلام (")، وكذلـك بينـه وبين النان في البلد فأصبح منهـم المعـارضون بشـدة، ومنهـم المؤيـــو ن اللذيـن كانوا -رغم قلتهمم- مصممين على المضي معه مهما كانت النتائج (٪). ولعل عحل الخـلاف بينه وبين أبيه كان حول أســلوب الدعـوة لا جوهرهـا؛ ولذلـك




. المرجع سابت
( ( ) المرجع السابت ، [ بر جع سابق] (Y/ (Y/

فإن الإمـام تريّــث قليـلاُ، فلـم يعلن بـالدعوة والإنكــــار، ولكنـه اسـتمر في
 أشخار وغيران وقبور وجنّ ونـو ذلـك منتشـرة كثـيراً في بخــد وين البلـدان
 الفكرية والاجتماعية التي كتبت فيها الرسائل] المتقدم. وقد ركّز الإمام أيضـأـا في هـذه الفــزة على تدريس بعض العلــــوم الشرعيـــة كاللقـــه والتفســير

وارلديث.
واستمر الإمـام علـى ذلـك إلى أن تـوفي والـده عـام بّه ا 1 هـهـ (1)، فـأعلن الدعوة إلى تصحيح العقائد الفاسدة، والأمر بــالمعرو ف، والنـي النهي عـن المنكـر، فكان لدعوته صدى كبيراً؛ خاصة وأنه أصبح أكبر شخصية علميــة في البلـدة
 الأخحرى، وبـدأ بعض الأفراد مـن بلـدان العـارض المختلفـة يفــدون إليـه في
 بعض أمراء البلدان الأخرىى، ومن هؤلاء عثمان بن معمر أمير بلدة العيينة(٪). رابعاً: انتقاله إلى العيينه:



أن هداه الله تعالى لقبول هذا المدين (1)
وقد قام هذا الأهير .مــا أمّلــن الإمـام منـه ، فـأيّد الإمـام وسـاعده، فقويـت دعوته، وازداد أتباعه، وأصبح قادراً علي تطبيق بعض مـا يدعـو إليـه، فـأزال كثيراً من مظاهر الشرك؛، وقطع الأشجار اليّ كانت تعظم، وهدم القبة المبنيـة على قبر زيد بن الخطاب، وأقام حدّ الرجم على امـرأة محصنـة زنــت بعـد أن توافرت الشروط الشرعية لإقامة هذا الملد(؟)، فاشتهر أمـره لذلـك حتـى بـلـع أمره أمير الأحساء سليمان بن عحمل بن غرير الحميدي الـــالدي، حـاكم بـني خاللد والأحساء والقطيف وقطر كلها (ث)، الذي أرسل إلى عتمان كتاباً هــدّده فيه بقطع خراجه مالم يقتل الإمام عحمد بن عبدالوهاب أو يبعثه إليه. ورغم تثبيت الإمام محمد لعثمان بن معمر، ووعظه له، إلا أن أمر صاحب الأحساء تعاظم في صلر ابن معمر، فتخلى عن الإمام وترك نصرته(\&)، الأمسر


 عن الفساد، عثمان بن بشر، عنوان الجد في تاريخ نجد ، [ مربع سابق] (1/9/9)". (
 عبد اللططيف آل الشُيخ، مطبرعات دارة الملك عبد العزيز [ألرياض - المطابع الأهلية للأوفست -
ب ت ] (ص آ) .


 - مطابع دار الهلال - ب. .

اللذي اضطر الإمام إلى مغادرة العيينه(1)، متجهاً إلى الدرعية. خحامساً : انثقاله إلى اللدرعية وتحالفه مع الإمام عحمل بن سعود: بعد أن باتت العييينة غير قادرة على حماية اللدعوة؛ اختــار الإمـام أن يتجــه إلى اللدرعية، وكان انحتياره موفّقاً، إذ لم تكـن اللرعيـة خاضعــة لأي سـيطرة خارجية (Y)، كما أن أميرها كان -إضافة" إلى قوته- يتمتع بسمعة طيبة، وأهـم من ذللك كله أن دعوة الإمام كانت قــد لقيـت قبـولاً كبـيراً بـين شـخحصيات مهـمة ين اللدرعية، مثل آل سويلم، بل إنها كانـت معتنقَة مـن قبـل أفـراد مـن الأسرة السعودية نفسها، مثل الأمير مشاري، والأمير ثنيان، وهما أخوا الأمير عحمد بن سعود، و كذلك الأمير عبد العزيز، وهو ابن محمل بن سعود. ودخل الإمام اللدرعية، وحلّ في دار محمـــد بـن سـو يلم العريـيّ، وعلـم بـه الأمير محمل بن سعود فسار إليه في تللك الــلار، ورحّـب بـه، ووعــده بـالنصر وإلحماية، وأبرم معه ذلك الاتفاق المبارك (اتفاق الْدرعيـة اهـ اهــ)، وقـال 1 OV OV












له: (أبشر ببالد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعـة، فقـال لـه الشثبـيخ: وأنـا أبشرك بالعز والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلاّ الله، من تمسك بها وعها وعمل بهــا ونصرها، ملك البــلاد والنعبـاد..) "()، ثـم أخــن الإمـام يشـرح للأمنير مبـادئ

دعوته، وتعاهدا على نشر تلك المبادئ المبار كة.
وأصبح هذا الاتفات - بكق- نقطة تحول هامة في تاريخ الدعــوة:وفي خيـاة
بند اللدينية والسياسية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، بـل وفي تاريخنـا الإسـالامي
المعاصر أجمع.
ويف الدرعية وجد الإمام كامل الحماية والنصرة، فلبث سنتين يدعو النــاس بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، ويكتــب الرســائل إلى أهــل البلــدان ابلخـاورة ورؤسائهم وعلمائهمَ، فنمهم من قِبل اللدعوة واتبـع الحـق ، ومنهـم مـن أبـى وعارض.
و ولم يستمر الحال على ذلك طويلاً، فقد قام أولئك المـــارضون بـالتحريض على الإمـام ودعوتـه، وأعلنـوا تكفـير الإمــام وأتباعــه، وأبــاسحوا دمـاءهـمه، وأصبحت حياة الإمام وأتباعه في خطر، فـأمر الإمـام بعـد ذلـلك بالجمهـاذ (ث)؛ دفاعاً عن النفس، وحماية لللدعـوة، و كسـرأ لشـو كة مـن يــوـول دون وصولـامـا

للناس
وبذلك دخلت الدعوة في مرحلتها الحـاسمة التي هيأتهـا لـمـل النــاس علمى


 [ ( 1 ( 1 ( $/ 1$ (

الحق، ونشر العقيدة الصحيحــة في شـتى البقـاع البهـاورة، فـأظهر الله عقيـدة السلف الصاح، ونصر ا لله أهلها، وانطلقت الدعــوة باللسسـان والسـنان حتـى فتح الله لما البلاد وقلوب العباد. سادساً : تلاميذ الإمام:
تتلمذ على الإمام عدد كبير من الطلاب، اللذين تولـوا فيمـا بعــد منـاصب القضاء والتعليــم. قـال ابسن بشـر: (وأخــن عـن الشــيخ مـن القضـاة -مُـن لا يكضرني الآن عدُّه- عدد كثير، وأخحذ عنـهـ مــن لم يـل القضـاء مـن الرؤ سـاء والأعيان ومن دونهم البم الغفير)(1) ولعل من المتعلر أن يتم استقصاء كل من أخخذ عـن الإمـام، أواسـتفاد منـه أي فائدة، إذ سيطول بذللك المقام، وسيكون على رأس القائمـــة الإمـام محمـــ ابن سعود، وابنه عبـد العزيـز، وحفيــده سـعود بـن عبدالعزيـز، فلقـد اسـتفاد هؤلاء من علم الإمام، و كان لمم فضل -بعد الله- في إحياء مـا بيّنـه الإمـام من السنة، وإقامة مـا أوضحه لمب من معالم الدين. ولكن يُقتصر هنا على ذكر بعض تلاميذ الإمام، الذين جلسـو ا بـين يديـه، وراظبوا على دروسه، وأخحذوا عنه، حتى تخر جوا على يديه، واستكملوا العلم النافع اللني كان يدرّسه لتلاميذه عادةً، ومن أشهرهم: أبناؤه الأربعة، وهـم:


واستكمل فنون العلم، وفاق بالمعرفة أقرانه وتو في سنة \& Y Y Y Y (Y)
(1) (1) عئمان بن بشر ، عنوان الججد في تاريخ نجد ، [مربع سابق] (90/1).

 فكان آيةً في العلم ومعرفته ومعرفة فنونه(1)، ولد في اللدرعية سنة 70 ( 1 هـ

世- ابنه الأكبر الشيخ علي حيث كان عالمًا جليالً ورِعاً ديناً فقيهاً يضربْ به المثل في بلد اللدريية ، يقول عبدالرهمن بن عبداللّطيف : الغالب على الكظن

؟- الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمل بن عبدالوهاب، وهو الابن الرابع لالِمـام، ويذكر الشيخ عبدالرمهن بن قاسم أنه تـويفي ين مصـر، كمـا يذكر أنــه لم يقف على سنة وفاته بالتُحديد، إلا أنه كان يقـول: إنـه كــان موجـوراً اني

ومن تلاميذ الإمـام المشـهورين أيضـاً: الشـيخ عبدالعزيـز بـن عبـدا للهُ بـن إبراهيم الحصـين النــاصري التميمي، والشــيخ مــلـ بـن تـاصربن عثمـان بـن
 عبدالر ممن بن ثميس (V)، والثشيخ عبد الرممن بن نامي (^)، ومحمد بن سـلططان (1) (1) المرجع السابق ، (9r/1)

( (
( ) (




[مرجع سابق ] (TrY/؟).

العو سجي (1) و وعبد الرممن بن عبد المحسـن أبا حسين (٪) و وحسن بن عبــدا لله
 راشــل(م)، وهـن طـلالب الإمـام أيضـاً: حفيـله عبـد الرممـن بـن حسـن بـن

- الشَيخ

والمقام لا يتسع لذكر أشهر طلاب الإمام، فضــلا عـن حصرهـهم، وغـالـب من ذكروا قد تولو| القُضاء وتصلوا للفتيا. أما طلاب الإمام الذيـن لم يتولـوا القضاء، فيذكر الشيخ إبراهيم بن ضويان في خخطوطته (رفع النقاب عن ترابمم الأصححاب ) أنهم ( يبلغون مائتين ، وأخلذ عنهم أضعاف أضعافهـم) (V)
(1) انظر : عثمان بـن بشـر ، عنـوان الجــد في تـاريخ نجـد، [مرجـع سـابق] (9/19)، وعبـدالله

 علماء نجد خلال سية قرون [مرجع سابق] (YqA/r). ( علماء نجد خلال ستة قرون [مرجع سنابق ] (Y|乏/ (T)

 (0) النظر عثمان بن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، [مرجع سـابق] (9:/1)، وعبـدا للهُ البسـام،

 (إبراهیم بن ضويان ، ختطوطة : رفع النقاب عن تراجم الأصـحاب، [تصوير : بعلة الدارة،


سابعاً: مؤلفات الإمام:
حـرص الإمـام -رممـه اللله- أشـد الحـرص علـى اللدعـوة العمليّة؛ فر كــر اهتمامه على التزبية والتلذريس والمهاد والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر، حتى أخحذ ذلك جلّ وقته وغالب اهتمامه، ومع ذلك، فقد ترك - رحمه ا اللهـ ثروة علميّة كبيرة من المؤلفـات النافعـة المفيـدة في موضوعـات مختلفـة، مثـل: التو حيد والتفسير والـديـث والفقه واللسيرة النبوية .. إلا أن أبرز الموضوعـات التي كتب فيها هي تلك اليت تدور حول العقيدة وعلم التوحيــ، حيـث كــان هذا الموضوع هـو جوهـر دعوتـه، الــيّ ركّزت علـى أصـول اللديـن، وبيــان الاخر|فات الواقعة في تلك الأصول. وقد كان أسلوب الإمام في مؤلفاته سهلاً واضحاً، بعيـداً عـن التكلـف أو استعمال المسنات البديعية(1)، والكلمات الشُاذة والصعبة. أما من حيث اللغة، فكانت مؤلفاته متفقة مع قواعد إعراب اللغـة العربيـة، إلا في حالات نادرة، لأغراض معينة مثل بعض مراسلاته المو جهة للغوام(٪) وقد ذكر الشيخ عبد ألرحمن بن قاسم (؟)، بعض مؤلفات الإمام (£)، ومنها:
(1) هنلة في الغالب ، باستثنـاء الملطب التي كانت تظهر عليها بعض تلك الخسنات أحميانأ، أها بقيـة كتاباته، فكانت بعيدة عن التكلف والصنعة.
 من هذا البحث.

- ( $1 / / 1 T$ ) ، المرجع اللسابت (r)
(£) سيأتي ذكر مولفات الإمام بالتفصيل في المُحث الثاني من مذا الفصل إن شاء اللهُ تعالى. .

1- كتاب التوحيد فيما يبب من حق الله على العبيد . Y- Yتاب كشف الشبهات.

๕- كتاب فضائل الإسلام.
0- كتاب فضائل القرآن.
毋- كتاب السيرة المختصرة.
كتاب السيرة المطولة.
人 9- كتاب بغتصر الإنصاف والشرح الكبير. - ا - كتاب بختصر الصواعق.

11-1 كتاب يختصر فتح الباري. Y ا Y  § ا 1 - كتاب بختصر المنهاج. 10- 10 كتاب بختصر الإيمان.

17- كتاب آداب المشي إلى الصلاة .
وله رسائل علميّة مختصرة ، وأجوبة ومسائل مستنبطة من كتاب الله تعالى
 عبدالوهـاب رحمه ا لله) بالعناية بها وجمعها وطباعتها ضمــن بجموعـة مؤلفاتـه رحمه اللهّ التي جُمعت في أحد عشر جزءاً.

ثامناً: وفاته (رحمه الله):
 (كان ابتداء المرض به في شواله، ثـــم كـانت وفاتـه في يـوم الاثنـين مـن آخحـر الشُهر) (1) و وتد تو في رحمه الله عــن عمـر ينـاهز الثنتـين والتسـعين سـنة؛ و لم
 وقد رثاه الشعراء، وأثنـى عليه العلماء ، قال ابـن قاسـم عـن يـوم جناز:تـه:

 واسعة"، وأسكنه فسيح جناته.
ومن الملاحظط أن الباحـث قل اختصر في بعض المواضـع مـن [تربمـة إلامـام
 موضو ع هذا البحث مثل: طلب الإمام للعلم، ورحالاته العلمية، وشيو خهه، إذ أن إدر اكك هذه البحوانب بـالنذات في حيـاة الإمـام يبـين مـدى أهميـة الرسـائل الشـخصية الـتي كتبهـا صـاحب هـنـه التز بهـة، وأصالتهـا، والمكانـة العلميــة لكاتبها، وبالتالي مدى أهمية اللدروس والفو ائل اليت تسـتفاد مـن جراسـة هـذه الرسائل، وأن الو سائل والأساليب اليت استخلدمها الإمام في هذه اللرسـائل إنكـا هي نابعة من الجتهاد عالم فلِ له إلمام واسع بنصوص الـكتـاب والسـنة وإدراك عميق لقو اعد اللدين ونقه اللدعوة إلى الله.
( (
( المرجع السابق ، (100/r) ( )


المبحث الثاني
(اللرسائل) وسيلة من وسائل الدعوة إلى اللـه تعالّى واستخثام
الإمـام (رحمـه اللـه) لـها


 ولا شـك أن لكـل غايـة مشـروعة وسـائل مشـروعة موصلـة إليهـا، وإن اللدعوة إلى اللهّ الــيّ هـي مـن أعظم الغايـات لـا وا وسـائل مشـروعة، سـلكها الأنبياء، وسار عليها الدعاة، وأفادوا منها عبر الأجيال.

 من أبرز تلك الوسائل.
ولعل من المناسب أن يتم تناول هذا المبحث من خلال مطلبالبين: المطلب الأول: الوسائل الــي استخخدمها الإمـام في الدعـوة إلى الله ومنهـا وسيلة المراسلة
المطلب الثاني : ( المراسلة) مشروعيتها وخصائصها وججالاتها.

رسائل الوامام حمدل بن عبدالوهاب

## المطلب الأول

الوسائل التي استخذمها الإمام في اللاعوة إلى الله ومنها: وسيلة المر اسلة
ربما يكسن - قبل الحديث عـن الوسـائل الـيت استختدمها الإمـام في تبليغ
دعوته- أن تكون هناك وقفة يسيرة مع المقصود بوسائل الدعوة هــع الإشـارة
إلى أنواعها وأحكامها، وعليه فسيتم تناول هذا المطلب على النحو التالي:
المسألة الأولى: مفهوم (الوسائل) وأنواعها وضوابطها الشرعية. المسألة الثانية: الوسائل التي استخدمها الإمام يف دعوته.

السألة الأولمي: مشهوم (الوسالت) وأنواعها وضو ابطها الشُرعية:
أولاً: مفهوم الوسائل:
الوسائل في اللغة: هي ما يُتوَصَّل ويُتقرب بـه إلى الشـيء ، تقـول: وسَـل فلانٌ إلى ا لله بالعمل [يَسِـلُ"وسـلاً: رغـب وتقـربا وبا ومفردهـا وسـيلة وهـي

 الوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود (")، وقريب مـن هـذا المعنىى يقـول الفتخر الـرازي :الوسـيلة هـي التوصـل إلى تحصيـل المقصـود(8) وفي المفـردات: الو سـيلة : هـي التوصــل إلى الشــيء برغبــة(0) وجمعهـا الوُسُــل

والوَسَسَائل (1).




 . ( 1 A $/ 0$ )
 \&a صـ

 (YY./I)
 .(ص)


فالوسيلة في اللغة إذاً هي ما يتوصل به إلى الشيء.
أما في الاصصطلاح: فقد عرّفها كثيرمن الُعلماء بعدة تعريفات، منها : - ما ذكره اللدكتور: عحمد أبو الفتخ البيانوني مسن أن الوسسيلة: (هـي مـا

يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهعج اللدعوة من أمور معنوية أو مادية)(1) وما ذكره 2. عبدألكريم زيدان من أنها: (كل ما يستعين به الدأعـي علـى
-تبليغ الدعوة إلى الله تعالى على نحو نافع مثمر) -وعرّفها د. سيّذ محمد ساداتي الشنقيطي بقوله: إن الو سيلة في اللدعوة أو الاتصال اللدعوي هـي: (الثقــاة الموصلـة للغايـة، أو الأداة المسـتخلدمة يـ نقـل

المعاني والأفكار كلناس) ! ${ }^{(4)}$ وعلى ذلك يتضح لنا أن وسائل الدعوة تطلــق علـى: الأدوات الماديَّهة أو المعنويَّة التي يتوصل بها الداعي إلى تبليع اللدعوة للمدلعو. ثانياً: أنواع الوسائل:
رغم كثرة الآراء وتباينها حول أنواع وسائل اللدعوة وأقســهـها (£) إلا أنـه من الممكن التتقريب بين وجهات النظر في هذه المسـألة عـن طريـق النظر "إلى


$$
\{\wedge ص[-\infty) \varepsilon \mid \varepsilon
$$


-

$$
\text { دار عالم الكتب - ط الأولى } 0 \text { § (هـ] (ص Y Y) . }
$$




.

اعتبار كل تقسيم وتحديد موجبـه، ومـن هـذا المنطلـق يمكـن تقسـيمهـا بعــة
اعتبارات، منها:
أ- بالنظر إلى نوع الجهد الذي يقوم به الداعي:
1- وسيلة التبليغ بالقول: كالحطبة والماضرة، والبرس والفتيا، والنصيـة
الفردية، والرسالة والكتاب، والاحتساب باللنسان.
Y- وسـيلة التبليـغ بـالعمل: كالِهـاد، وتغيـير المنكـرات بـاليلد، وتوزيـع الكتب المدعوية، والمديـة، وتـأليف القُلـوب بالمـال، وبنـاء المراكـز الإسـلامية

والمساجلد، ونحو ذلك.
ب- بالنظر إلى طبيعة اللقاء مع المدعو:
1 - 1 وسائل مباشرة : وهي قسمان:
أ- وسائل مباشرة (بـالقول): كالخطبـة والعـاضرة والـدرس والاحتسـاب
باللسان ..
ب- وسائل مباشـرة (بـالعمل): كالمهـاد، وتغيـير المنكـرات بـاليد، وتوزيـع
الكتب . .
أY وسائل غير مباشرة : وهي أيضاً قسمان:
أ- وسائل غير مباشـرة (بـالقول): كالرسـالة والكتـاب وأشـرطة التسـجيل
والإذاعة والتلفاز، والحاسوب ...
ب- وسائل غير مباشرة (بالعمل): كالتخطيط، وأخذ الخيطة لـماية الدعوة، والاستعانة -بعد الله- بأهل الخبرة والمكانة.

ج - ومن حيث الأدوات والقنوات التي يستخدمها الداعي:
1- وسائل سمعية: كالإذاعة والأجهزة الصوتية والهاتف.
Y Y وسائل مقروءة: كالصحف والمحلات والكتب والنشرات والرسائل.
r-
؟ ع و سائل شخصية أو فطرية: مثل المقابلة الفردية.
وعلى أية حال، فإن هذه الْتقسيمات أو تلك إنما هي تقسيمات اجتهادية،
 غيرها، ما يتناسب مع طبيعة بكثه، ومع ما توافر لديه من مادة علمّيّة، شبرّيطة أن يكون لتقسيمه وجه معقول.
وستكون العمدة في هذا البحث على التقسيم الأول؛ لكون البحث يتعلـقَ بشخصية محددة ، ويكتشف عن أوجه النشاط اللدعوي الذي قــامت بـه هــذه الشخصية، ولأن هذا التقسيم يتناسب مع طبيعة المادة العلمية اليّ جُمعـت يُ يـي

هذ! الجانب.
ثالثاً: الضوابط الشرعية لوسائل الدعوة:



التي تضبط هذه الوسائل؟
إن وسـائل اللدعـوة هـي أدو اتهـا - كمـا تتــدم- والأدوات قابلـة للتبديـل


وغيرها. وبناءً على ما قرره العلماء"(1)، فإن وسائل اللدعوة ليست توقيفية، بل
هي اجتهادية متجلدة ولكنها مغنبوطة بضوابط شرعية منها:
1- أن كل وسيلة نصّ الشر ع على مشروعيتها، فهي وسيلة مشروعة.
Y Y أن كل وسيلة نصّ ألشر ع على منعها، فهي مُمنوعة.
F- أن كل و سيلة سكت الشر ع عنها، فهي ثباحة، بناءُ على أن الأصـل في
الأشياء الإباحة، ما لم يتبين أن استخدامهـا يؤدي إلى مفسدة أكبر.
\&- ينبغي خروج الوسيلة عن كونها شعاراً لاكافر.
0- قـد يُـتر خّص في اسستعمال بعـض الوسـائل الممنوعـة في بعض الأحـوال؛ وذلك تغليباً لِــانب درء ألمفاسـد علمى تحقيـق المصـاع؛ أو تقلديـم أخــف
 (ليس الكناب الذي يصلع بين الناس فينمي خحيرأ أو يقول خيراً) (Y) وزاد
(1) أفتى سماحة الوالد الشُيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - يُ أكثر من مناسبة بـأن
 توقيفية ، أما وسائل إيصالها نهي اجتتهادية) . ذكر سماحته هذه الفتـوى في أحـد دروسـه الـئي يعقدها في منزله بعد صلاة المحعة من كل أسبوع ، وهـي مســجلة في ســريط صوتي بتـاريخ
 وسيأتي نص الفتوى. انظر: عحمد بن عبدالعزيز المسند، فتاوى إسلامية، [الرياض، دار الوطن؛


المدخل إلى علم الدعوة، [ـرجع سابق ] صهـ



رساثل الإمام حمهد بن عبدالوهاب
مسلم في رواية: (و لم ألمععه يرخص في شيء مـا يقول الناس إلا في ثــلاث: تعني الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة.
(1)

وهذا الضابط يختلــف عـن المبـدأ القـائل (الغايـة تـبرر الو ســيلة) مـن غــدة
وجوه؛ منها:
أ- إن العَرِّمٍ والمبيح في الإسلام هـو الشـار ع نفسـه تو سـعةٍ علـى عبـاده، أمـا
التُسويخ عند غير المسلمين فمتروك لاجتهاداتهم وأهوائهم.
ب- إن الغاية التي أبيحت من أجلها بعض الوسائل الممنوعة هي غاية محمودة دائماً في نظر الشار ع، وليست بحرد مصلحة شخصية يراها المرء محموذةً

ور.رما كانت مذمومة عند الآخرين.
ج- إن الترخيص في الإسلام مقيد بكال الضــرورة الملجئـة، أو الحاجـة الملحــة كما أن الضرورات تقدر بقدرها ، وليس الأمر مطلقاً كما هـو عنــن غـير

المسلمين (Y)
وبالِملة؛ فإن وسائل اللعوة -بعد مراعاة ما ذكر مـن الضوابـطـ تبنقى (من موارد الاجتهاد ومسائل اللسياسة الشُرعية ، التي تــور في فلـك الموازنـة



$$
.(\log 7 / \varepsilon)
$$


المدخل إلى علم الدثوة ، [مرجع سابق ] صهی- . .

بـين المصـالح والمفاسـد ، ولا وجـه فيهـا لتبديـع المخـالف أو القـدلـح في دينـه وعدالته، ويبب أن ينطلق العمل الإسلامي فيها بما يقـر ره أهـل الشـورى مـن أهل العنم وأهل الحبرة، وأن يُدرَك أن تفاوت الاجتهادات فيهـا إنــا هـو مـن قبيل التفاوت في تقدير المصالُ والمفاســد، وهـو جهـد بشـري لا عصمـة فيـه لأحد ولا قداسة فيه لاجتهاد دون اجتهـاد، ولا ثبـات علـى اجتهــاد فيـه إلى الأبد، بل هو مما تتغير فيه الفتوى بتغير الزهان والمكان والأحوال) (1) وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالْ بـن عثيمـين -حفظه اللهـ- عـن وسائل الدعوة حيث يقول السـائل: هـل تعتـبر وسـائل الدعـوة إلى الله عـز وجل وسائل توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز الاستفادة مسن الوسـائل الحديثـة في اللدعوة كو سائل الإعلام وغيرها بل يُكتفـى بالوسـائل الـتي اسـتخخدمت في

عهلد الرسول
فأجاب فضيلته قائلاً: (يجب أن نعرف قاعدة، وهـي أن الوسـائل بحسـب المقاصد كما هو مقرر عند أهل العلم؛ أن الوسـيلة لــا أحكـام المقصــد مـا لم تكن هذه الوسيلة يحرمة، فإن كانت بحرمــة فـلا خــير فيهـا، وأمـا إذا كــانت مباحة و كانت توصل إلى ثُمرة مقصودة شرعاً فإنه لا بأس بها) () وقال فضيلته في جواب آخحر لسؤال مشابه: (والنبي (1) د ـ صلا الصاوي ، الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر [القاهرة ـ دار
(Y)

رسائل الامام محمدل بن عبدالوهاب
الأقوال موعظة"، فقد كان يعظ أصحابه أحياناً موعظة يصفونها بأنها و جلــت منها القلوب وذرفت منها العيون.. .فـإذا تككن الإنســان مسن أن تكــون عظتـه بهـذه الو سـيلة، فـلا شــك أن هـــذه نحـير وســيلة، أي بكتــاب الله وســنة رسوله بـأس بهـذا، ولكـن بشـرط أن لا تشـتمل هـنـه الوسـائل علـى شـــيء عحــرم كالكذب، أو تمثيل دور الاكافر مثلاً في تُثيليـات، أو تمثيـل الصححابـة رضـوان الله عليهم أو الأئمة.. أئمة المسلمين من بعل الصحابة، أو ما أشبه ذلـلك، مُـا يُخشىى من أن يزدري أحلٌ من الناس هؤلاء الأئمة الفضالاء ... والمهم أنه إذا أُحذ بشيء من هذه الوسائل أححياناً من أحل التأليف، و لم يشــتمل هــذا علـى

شيء محرم، فلا أرى به بأساً) (1) - أحكام وسائل الدعوة : وإذا قُرّر أن وسائل الْدعــوة اجتهاديـة، فإِنـه يكـكن أن يقــال : إن أحـكـام وسـائل اللدعـوة تنـلـرج تحـت أقسـام الملكـم التكليفي الخمسـة (Y) .. فمنهـا الواجب والمستحب والمباح والملكروه والمرم (r):
(1) (
 متفرقأ ـ عن أحكام بعض وسائل الدعوة ، حيث بينوا أن منها الواج


 المناظر ،[بيروت ـ دار المديث ـ ط الأولى Y أ؟ اهـ ] (VV/1) .

- فالو سائل الواجبة: هي ما توعّد الشــار ع بالعقــاب علـى تر كهـا؛ مثـل وسيلة المههاد في سبيل الله إذا توهرت أســباب وجوبـه، حيــ نـصّ الفقهـاء

على تعيّن و جوبه (ين ثلالثة مواضع:
أحلدهـا: إذا التقـى الز حفـان وتقـابل الصفـان، حـــرم علـى مـن حضــر



 الثاني: إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفحهم.




- والوسائل المستتحبّة: هي الني نــبـ إليهـا الشـرع، و لم يـنـم تار كهـا، ففاعلها مثاب، وتار كها غــير معـاقـب(ّ)، مثـل: ابتـداء السـلام علـى الملـعـو
(1 أخرجه البناري، صحيح البخاري، [مرجع سابق] [كتاب المهـاد والسـير - بـاب: وجـوب


$$
\cdot\left(r \_\vee-\mu \_ฯ / \lambda\right)
$$

(Y) موفق الدين ابن قدامة المقدسي، روخة الناظر وجنة المناظر، [مرجع سابق] صץץ.

رسائل الإمام محمدل بن عبدالفوهابب
لتأليف قلبه، فإن ذلك من أبجح وسائل اللدعوة، حيث إن السلام -كمـا قـال الإمام النــوري- (هـو مفتـاح اسـتجلاب المـودة) (1) وهـو أمـر مستتحب لا
 بَأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا

تطوّع، ورده فريضة)

- والوسائل المباحة: هي الــي أذن الله في فعلهـا وتر كهـا دون أن يقــترن ذلك بذم فاعلها أو تار كهـا ولا مدحـه( ${ }^{(+)}$ويدخـل فيهـا بطبيعـة ابلـال (أي وسيلة دعوية لم ينصّ الشُار ع على مشروعيتها، و لم يأت بالنهـي عنهــا، وإنــا
 الإباحة، فيسع اللداعية استخدامها في دعوته. ذلك لأن النصوص الشـرعية عــدودة مهمـا كـثرت، والوسـائل متجـددة متطورة مع تعاقب الأزمانن، فلا يمكن أن تستوعب النصوصُ الحـديـت عنهـ، ، كما هو الشــأن في وسـيلة مكـبّر الصـوت، والمنيـاع وغـيره مـن المخترعـات الحديثة .. فالأصل في هذا النوع من الوسائل: الإباحة، مالم يعرض له عارض يخر جه عن ذلك الأصل) (\%) كأن تقترن به نية صالحة تدخله في باب المسشخب أو الواجب، أو تقتزن به نية سيئة تدخله في باب المكروه أو الخرم.
(1) الإمام النووي، شرح صحيح مسلم [بيروت- دار القلم- ط الأولى- ب ت] ( (1)/
 (العلمبة-

( ( ) د. محمد أبو الفتح البيانوني ، المدخل إلى علم الدعوة، [مرجع سابق ] ص(1 •ب) .
- الوسائل المكروهـة: هـي الـيت نهى الشـار ع غنهـا تنزيهـاً، ولا يتعلـق

بفعلها عقاب(1)
ومن أمثلة ذلك: الإطالة في الخطب والمواعظ بمـا يفضـي إلى إدخــال الملـل والسآمه على المدعوين لغير حاجـة معتـبرة شـرعاً، وقـد قـال صالاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلو| الصـلاة واقصـرو| الخُطبـة، وإن من البيان لسحراً)(r) .ولا يقال هنا إن الأمر يقتضي الوجـوب، ويقتضي تحريم إطالة الخطبة والموعظة بإطلاق؛ لوجود قرينة صارفة، حيــث ثبــت عنـه ,
 حضرت الظظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثـــم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فغطبنا حتى غربت الشمس، فأخبر .مـا كــان و.مـا
 متتبرة شرعاً، ويكره ذلك لغير حاجة، ور.ما يكرم إذا كان يترتب عليه منكـر أعظم. (1) (1 صــوفق الدين ابـن قدامـة المقدسـي ، روضـــة الناظــر وجنـة المنـاظر، [مرجـع سـابق]، ص7.
(Y) أخر جه مسلم في صحيحه من حديث عمار بن باسر، النظر : مسلم ، صحيح مسلم ، [
 (r) الإمام مسلم، صسحيح مسلم [مرجع سابق]، كتاب: الفــتن وأشـراط الســاعة، بـاب : إخبـار (الني

- والوسائل الغرمة: ضد الوابجة (1)، وهي التي يعاقب فاعلها ويـنم شـرعاً؛


و كذلك مداهنة المدعو في نهيه عن الشرك، مراعـاةٌ لرغباتـه، قـال تعـالى:
 حذّر نبيه مراعاة ولا مد|هنة في الأمر بالتو حيد والنهي عن الشـرك، ولا يجـوز بحـال أن

يستخحدم الداعية هذه الو سيلة الخرمة()
وبابلجملة، فإنه لاشك في ضرورة أن يتفقه الداعية في دين الله، وأن يعرف الأحكام الششرعية للوسائل التي يسـتخدمها، حتـى لا يقـع في وسـائل منـوعـة نهى عنها الشرع عتريماً أو كراهة؛ فإن اللعوة بلا علم كثيرة الآفات، مُحوقة البر كة.
(1) مـونق الدين ابـن قدامـــة المقدســـي، روضـــة الناظـــــر وجنـة المنـاظر، [مرجـع سـابق]، ص.
 الشُو كاني ، فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير رلبنان ـ ـ دار الفكر

$$
:(Y T N / 0) ;\left[-0 \mid \varepsilon \cdot r_{-}\right.
$$




اللمسألة الثثاتية: الوسائل التي استخدمها الإمام في دعوتّه: أماعن الوسائل التي استخدمها الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمـه اللهـ \$ي دعوته، فهي كثيرة ، ويعكن تقسيمها إلى نوعين كما يلي:
() وسائل تبليغ الدعوة (بالقول).

Y (Y) وسائل تبليغ الدعوة (بالعمل).
أولاً: وسائل تبليغ الدعوة (بالقول):
وهي إما أن تكون وسائل مباشرة، أو وسائل غير مباشرة، وعليـه فيمكـن
تناوها على النحو التالي:
أ- الوسائل (المباشرة) ثلثبليغ الدعوة (بالقول):
وفي هذا القسسم يصل الغتوى من الداعي إلى المدعـو بالمشــافهة واللقــاءات
 أهميته الخاصّة، وتأثيره العميق على المدعـو، وحملـه على التســليم والإذعـان،

ومن أبرز أنواع الممتافهة:
1-1 الخطابة :
أدرك الإمام عحمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- أهمية هذه الوسيلة وشدة

 أحياناً لإلقاء خطبة حول الموضوعات ذات الأهمية الخناصـة"()، حيــ يذكر
(1) انظر : مسعود الندوي ، محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفتى عليه ، [مربع سـابت]

ابن بشر وابن غنام في حوادث سنة ، 9 (1هــ عـن سـليمان بـن عبدالوهـابب أخخي الإلمام الذي كان من المعادين له وللعوته- أنه رجع إلى أخيــه باللدرعيـة تائباً فأحسن إليه الإمام وأكرم وفادته(1)، وقي تلك السنة همع الإمام المسلمْين مـن الأطـراف والنو احـي؛ وألقُى غعليهـم خحطبـة شـرح فيهـا دعوتـه بصــورة
(Y) ${ }^{(Y)}$ وكـان رحمـه الله - بالإضافـة إلى ذلـك - يتـولى إلقـاء خطــب المجمعـة


مزايا تظهر بوضوح لمن تأمل تنلك الـمطب(") ، ومن هذه المزايا: الإيجـاز: فكانت خحطبـه -رحمـه اللهـ قصـيرة موجــزة بليغـة لا يتـجــاوز
 \& ولا شلك أن ذلك يدل على قصرها وو جازتها، خاصة إذا ما قورنـت بخطـنب أغلبب الخطباء اليوم، ولا ريب أن هذه الميزة في خُطبه تدل علــى فقهـه ر'مــه



 - (0. 0 )


 (Y )

. لسحراً)
كما تيزت خططبه -رحمه اللّا بالتز امه فيها بالبداءة (بالحمد للهّ)، تأسـياً واقتداءً بالنبي يكمد الله ويثني عليه مكا هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل كله ، ، ومن
يضلل فلا هادي له، وخير الخديث كتاب الله ...) (").

 بآيات من كتاب اللهّ تناسب موضو ع الخطبة.




 المتكلف ليضيف إلى جودة المعنى جمال المبنى وحسـن الصياغـة، خاصـّة وأن
 والمعنى أنه خليق أن يوصف بالفقه، النظر: الفيروز آبـادي، القــاموس الخيـط، [مرجـع سـابق]
مادة (أنن) (ص9 1019)



رسائل الوام مححملد بن عبدالوهابب
عامّة الناس -في ذلـلك الوقــتـ- قـد اعتـادوا علمى هـذا الأسـلوب وألفــوه في
| الخطبب.
: r- الدروس :
حرص الإمام على هذه الوسـيلة منـلـ وقـت مبكـر، وكـان هـا أثـر بـالغ، ونتائج طيبة على اللدعوة بشكل عام.. و فلم يكن الإمـام -رمــه اللهـ يكتفـي .متجرد تفهيم الناس عحتوى اللـرس ومفهومه فقط، بل كـان يهـدفن مـن :وراء إقامـة اللـدروس إلى أههـلف أنخـرى ذات أهميـة بالغـة، منهـا توثيـــق الصنلـة بالملدعوين وإتاحة الفرصـة فــم للسـؤال وإلاستفسـار عمـا يجــول فين أذهـانهـم وتربيـة طائفـة منهـم للقيـام بـاللدور نفسـه وتحمـل أعبـاء اللدعــوة وْشـــرهها، والتضححية من أجليها، بالإضافـة إلى تقريـر المفـاهيم الصـحيحــة عـن الإسـلام، والقضاء على المفاهيم الـُاطئة ،وغرس القيم الفاضلة، وتعويـد الملدعويـن غعلى أدب الحوار؛ واستطلا ع آرائهم -من قربـ في كثير من القضضايا والمسائلن. وقد ذكر ابن غنام أن الإمام بمحجرد أن رجع مـن رحالاته العلميـة، و خـطّ رحاله جي حريملاء، شرع في إلقاء اللدرونس الُعلمية ابلــادة في الحلديـن والفقـه والتفسير، إضافة إلى العقيدة، حتى ذاع صيتـه، وتقـاطر النــاس إليـه مـن كـل جانب، وانحاز للدعوته همع غفير من الناس يكضرون دروسه ويقتلدون بأقو الـــه وأفعاله( (1)، حتى إنه رحمه الله أصبح بعل وفاة واللده أكبر شـسـخصية علميـة في البللـة" ${ }^{(1)}$ (أصبحت دروسه أو حلقاتـه العلميـة هـي أبـرز الـلـروس في تلـلك البللدة وأكثرها حضوراً.



واستمر -رمَه أله- في العنايــة بهـذه الوسـيلة في جميـع مراحـل دعوتـه، حتى قدم إلى اللـرعية، فوفلد إليه الطلابب مـن كـل جــانب، وتر كـوا بلادهــم لطلب العلم ونصرة الإمام (1)، و كانوا في حاجة شديلة، فكان الإمـام -رممـه
 بعضهـمـ يحـترفون حرفـة بـالليل، ويتفرغـون للـدروس في النهـار، وأصبتحـت دروس الإمام وحلقاته العلمية هـي أبـرز مظاهر الحيـاة العلميـة في اللدرعيـة ، وأضحت تلك الدروس هي أهمم أسباب وفود كثير من الناس إلى الدرعية. وازدادت عناية الإمام بكلقات ألوعظ والــدروس، وأصبـح يعلـم القـادمين إليه علم اللكتاب والسنة من الصهباح إلى المســاء، وكـان يجعـل جــلّ اهتمامـه وتر كـيزه علـى دعـوة التوحيـل، وإخحـلاص العبـادة لله، وترسـيـخها في قـرارة

النفوس (") وقد آتت تلكك اللدروس ثُمارها، فنقل إلينا ابن غنام عدة أسمـاء مـن أولئـك الذين تتلمذوا علـى هــهه الحلقـات، وأصبحــت لــم آثـارٌ واضحــة في مسـار اللدعوة، فمنهـم: أحمد بن سويلم، وعيسى بن قاسـمه، اللـنـان توليـا بدورهمـا إقامة دروس علميــة ين منـاطق متفــرقة بتكليـف مـن الإمـام، كمـا بـرز مـن الو جهاء والأعيان إخحوة محملد بن سعـود الثلاثة: مشاري، وثنيان، وفرحــان،
(1) انظر : عثمان بن بشر ، عنوان الجد في تاريخ نجد ، [ [



رسائل الإمام محملد بن عبدالوهاب
وكذلك محمد المزيمي، وعبدا لله بن دغيثر، وسليمان الوشيقري، ومـمــــ بــن
حسين" .
وقد نتج عن وسيلة (ألدروس العلمية) أن تخرّج جيل من العلمـاء واللـعـاة اللذين وجههم الإمام ليقومو| باللدور نفسـه، فكـان أن ظهـرت نتيجـة لذلـك وسيلةٌ دعوية أخرىى، أو لاها الإمام أهمية خاصة، وهي وهي وسيلة:

世- إرسال المعلمين والدعاة :
وقد ازدادت الحاجة إلى هذه الوسيلة خاصة بعد انتشــار اللدعـوة، وذيـوع ع صيتها، وتضاعُف عدد أنصارها من البلـدأن المتبــاعدة، و كذلـكـك أهـل الباديـة
 إليهم المرشدين والدعاة في الصحراء والبوادي، كما أرسل المعلمين والمرشدين


كلها، وانتشر فيها اللـق)
 عيسى بن قاسـم- إلى الرياض ليقوم بتعليم الناس أحكام الدين، فــانتـهل هــا

 الرياض لما نبــذ دهـام بـن دواس العهـلـ، ونقـض الميثـاق (ك) ، وتر كـوا أموالهـم وأملاكهمّ، وضحّوا بذلنك كله ين سبيل هذا الدين.



ر كذللك كان أحد تلاميذ الإمام، وهو: الشيّخ موسى بـن سـليم، يمـارس اللدعوة ويقوم بنشر اللتوحيد في منفوحة واللدرعية وغيرها من البلدان، بواسطة

قراءة رسائل الإمام على الملدعوين(1).
كما أن الإمـام أرسـل وفـــداً مـن طلابـه، ومعهـم عبدالرمحـن الشـنيفي، ليقومـــوا بدعـوة سـليمان بـن ســحيم ومذاكرتــه وتوضيــح التوحيــد لـــه

وفي سنة • 19 (هـ وفلد أهل اليمامـة وأمـيرهم حسـن البجـادي، وبـايعوا الإمام محمداً والأمير عبدالعزيز على دين الله ورسـوله، فأرسـلا معهـم معلمـاً

يعلمهـم التو حيد، هو الشُيخ حمد العريين" ")
وين سنة 1 اهــ أرسـل الإمـام محمــد والأمـير عبدالعزيـز إلى والي مكـة (الشريف أحمد بن سعيد) هدايا وكان قد كاتبهم وراسلهم، وطلب منهم أن
 ويناظر علماء مكة، فأرسلوا إليه الشثيخ عبداللعزيز بـن حصـين، ومعـه رسـالة منهما، وناقش علماء مكة في عدة مسائل؛ مثل مسألة التكفــير، وهــدم البنـاء

على القبور، ودعاء الأموات، وأظهر أدلته، وعاد مكرماً(\&)
 . (YTN/O)
. (YYq/0) (Y)
 ( ( ) المرحع السابق (1/T/ )

رسائل الأمام ححمد بن عبدالوهاب
و كان حسن بن عيدان من أتباع الإمام الندين تولوا الدفاع عـن دعوتـه في الوشم، و كان محمد بن صالح يكادل سليمان بن سحيم في بملـس زعمــاء مـن

بلدة إلرياض (1)
ويخ سنة . IV ا هـ وفذ أهل ثادق، وبايعوا على دين الله ورسوله، وطلبوا معلماً يقرر هم التوحيد وأصول الإسلام، فأرسل الإمام معهم تلميذه ممد بـن

سويلم، وهو من أهل اللدرعية(٪)

التبليغ بالقول وما يكصل بالمشافهة واللقاءات المباشرة مع المدعو :
ع- الحوار والمناظرة :
لعل من أبرز الصعوبـات الـيت واجهــت الإمـام في دعوتـه ؛ أن :كـــيراً مـن المبادئ الإسلامية اليت دعا إليها الإمـام - رحمـه اللهـ - كـانت قـد اندرسـت، وغفل عنها الناس، حتى إنها أصبحت خافية على كثير من طلبة العلــمه، وهـن ينتسبون إلى العلم والعلماء، وأصبحت محل نقاش وجدل. وحـين أدرك الإمـام -رمهـه اللهـ هـنه الحقيقـة؛ لم يـتزدد في إسـتغغلال

الوسيلة الدعوية المناسبة لمثل هذه الفئة؛ وهي وسيلة الحوار والمناظرة. ولا شك أن هذه الوسيلة من وسائل الدعوة الكتي أمر الله بها وْحثّ علـى





 يتميز به نوح اللِّلِّلهِ من طول النفس في الححجة والجدل حتى ضاق بـه سـفهاء
 الصَّا دقِنِّنَيُمود:
وقد برع الإمام عممد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في هذه الوسيلة، حتى حيّر خصومه، وألمـم مناوئيه، فقد رزقه الله قوة اللحجــة وحـدة الذكـاء ، إلى


يكادل أحداً حتى يفحمه(1) و كان -رحمه الله- يبكادل كل إنسان وينـاظر بمذهبـه.. إن كـان شـافعياً، فبكـلام الشـافعية، وإن كـان مالكيـاً فبكـلام المالكيـة، أو حنبليــأ أو حنفيــاً، فكذلك (Y) وقد بدا هذا الأسلوب واضحاً في مناظرة الإمـام لأهـل الأحسهاء، حيث تميزت هـذه المنطقة بالذات في تلك الفنزة بالتحـدد المذهبي (「) ، فلبـث


بكسب مذهبه(5)
(1) انظر على سبيل المثال : هزيعة المويـس وانتطـاع حشتـه، واعترافه بذلـك أمـام المـلأ، بجمـو'ع

(



وقـد صـرّح -رهمـه الله- بأنـه كـان يستخلدم وسـيلة المنـاظرة، ويـــنـي استعداده لاستخدامها في أي لـظة" ") بل وييــل أحيانـاً إلى بعض المنـاظرات

اللي أبراهـا السلف (Y)
و كان في مناقشاته وجداله مع الخصوم يسـتخدم عـدة طـرق ، فهـو تـارة
يبين ما وقع فيه الخصم من تناقضات في أقو اله(r)، وأحياناً يواجـه الخصـم:كــا وقع به من أخططاء عملية(\%)، ويستدل في بعض المواضع على البحصم باستخلام حججه ذاتها º) و كان رممسه الله ير كـز على الموضـوع أو المسـألة الكي دار حو لما الجلدل ولا يكيد عنها، ويعرِّ بخصومه الذذين يميلون (4)، ويتهربون عن المواجهة، وإذا تعدد المصوم، كان أحياناً يضـرب أقو ال بعضهـم ببعض (V)، ،
 والنسنة(N) و كان -رمّه اللهـ من أبعد الناس عن اللتعصب لشـخص أو عــا لم

 حق رجعنا إليه وقبلناه).

 ( $\mathrm{Y} \circ \mathrm{N} / 0$ )







أو لو جهة نظر سابقة، بل كان رحمه الله في طلب الحت كناشد الضالـة، فهـو يقول عن نفسه (ولست - و لله الحمد- أدعو إلى مذهب صوفي، أو فقيـه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم) مثل: ابن القيم، والذهي، وابن كثير وغـيرهـم، بـل أدعـو إلى الله وحــده لا شـريك لـه، وأدعـو إلى سـنة رســــلـ

ولقوتـه العلميـة كـان يسـتدل في كثــير مـن المســائل بـأقوال الملذاهــب الأربعة (Y)، و لم يكن رممه الله يهـر حقوق خصومهه، بل يعـترف بمـا عندهــم من الإيمابيات (r)، ويثي على ما عندهم من الجوانب الحسنة، ويبدي استعداده لقبول ما عندهم من الحق (گ)، و لم يكن يكادل ين الفــرو ع أو يقبـل النقـاش ين المسائل اللجزئية، حتى يضمن الاتفاق على الأصول والقواعد المامة.
 ضوابط، فقد كان يیـنـر -رمهـه الله- مـن اسـتخلدام هــنه الوسـيلة - أعـين الام وسيلة المناظرة والملدل- فيما يغضب المولى سبحانه وتعالى، ويحذر من البحادلة

عن الكفار، أو الدفاع عنهم و كـان -رهمـه اللله- يتحـــدى خصوهــهـ أن ينـاظروه أو يبــادلوه لقــوة حجته()، وثقته با لله سبحانه، ثم بما وهبـه اللهّ مـن العلـم؛ و حـدّة اللذكـاء ، (1) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية/YهY).
. انظر : المرجع السابق، (Y) (Y) (Y)





رسائل الامام محدلة بن عبدالوهاب
وسلامة المنهج، و كان يعلل تلك القوة في الـلجـة والبيـان، ويذكر. أن سـببها
 رحمه الله: (والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء المشر كين، كما


بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان)(". أهـ


بأخطائهم (ّ)، ورجوع بعضهم عن ما كان عليه من الباطل (צ) ".
0- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (باللسان): وغالباً ما يكون ذلك بالقول والمشافهة المباشرة مـع الملدعـو، ولا شـكـ أن
 الدين، وهي المهـم الذني ابتعــث الله بـه النبيـين أمععـين، ولـو طُوِيَ بسناطه، وأهمل علمه وعمله، لتعطلــت النبـوة، واضمـحلـت الديانـة، وعمـت الفــترة،
(0) (0) وقد حرص الإمام محمـل بن عبلـالوهابب -رحمه اللهـ على اسـتخحل|م هــذه: الو سيلة أشلّ الحُرص، وأو لاهـا جلّ عنايته واهتماهه منــن وقــت مبكـر؛ وضـبر
(1) انظر : :جُموع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشتخصية) (10Y/0) .
. (Y乏) ، انظر (YY/0)

(YVY/0) (६) انظر : الـر جع السابق (Y)


$$
\cdot(\Gamma \cdot T / Y)[-\infty \mid \varepsilon \cdot Y
$$

على ما أصابه من البلاء بسبب إقامته هلذه الشعيرة وحمله للوائها، وقد سـلك الإمام عدة مراتب لتغيير ما كان يرى من المنكرات (بالْلسان)، وهي:

- المرتبة الأولى: التعريف :

حيث كان الإمام يعرّف مرتكب المنكـر -إمـا بـالتعريض، أو بالأسـلوب المباشر- بأن هذا لا ينبغي، أو حرام أو شرك، أو تحوه، دون مواجهة بـالنهي أو التوبيخ، و كثيراً ما كان رحمه الله يستخلدم هذه المرتبة مع مرتكــب ألمنكـر البحاهل بالحـكم الشرعي، ومن ذلك ما ذكره الشيخ عبدالرمهن بن حسـن آل الشيخ عن بحـده الإمـام محمـد بـن عبدالوهـاب -رحمـه ا الله- حيسـث يقـول: (و كان شيخنا في ابتدأد دعوته إذا سمعهمم يلعون زيد بـن الخلطـاب قـال: الله خيرّ من زيد، تمريناً فم على نفي الشرك؛ بلين الكال(م، نظراً إلى المصلحة وعدم النفرة) (1)، وقد تحدّث الإمام -رمَه الله- عن الطريقة الّيت كـان يسـتخدمهـا هع مشركي البصرة الغارقين في المحهل والبلد - في ذلك الحين ـ حيث يقول: (كان ناس هن مشركي البصرة، يأثون إليّ بشبهات يلقونها عليّ، فأقول وهـم
 من الإناكار بالتعريف بلون نهي أو تو بيخ مباشـر، وكـانت هـذه المرتبـة هـي الأنسب في ذلك الوقت هع هذا الصصنف من الناس، اللذين يكتــا بحون إلى نـوع من التلدرج والثلين، لشدة بعدهـم عما كان الإمام يلعو إليه، ومع ذلك لم ينج

- (1) شيخ الإسلام ابن تيمية ، وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ، بجموعة التوحيد [الثرياض
 . حسين بن غنام ، روخة الألفكار والأفهام ، [مرجع سابت ] (Y/ (Y)

الإمـام منهـمّ حيـت أصبـح أصحـاب الشــأن في المدينـة يسـعون في إيذائــه، وينظرون إليه على أنـه مثــير للفـتن، وكـانت النتيحـة أن اضطر إلى مغـادرة
(1)

- المرتبة الثانية : النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى: كان الإمام -رحمـــه الله- يسـتخدم هــه المرتبـة في الغـالب مـع مرتكـب
 !بن عيسى: (فتضـرع عإلى الله بقلـب حــاضر، خصوصــاً في الأســحار، أن يهـديك للحق، ويريك البناطل باطلاً، وفرّ بدينك، فإن ابلجنة والنار قداملك"(')، والله المستعان) "(H) و كتخخو يفه أحمد بن عبدالكريم من الخلود في النار إذا تابع المشر كين، وعاونهم، من أحل أن ينمي ماله، وينفـق بضاعتـه، ويرْبـح فيهـا، و كأنه لا يعلم أن ألرازق هو الله، فيقول لـهـ الإمـام واعظاً ومرهبـاً: (وأشــير عليك أننك تكثر من التضر ع واللدعاء إلى من المداية بيده ، فإن الخطر عظيـمّ
 (أو نصف تومان)
(1) المرجع السابق ، الموضع نفسه.
(Y) أي: أمامك.
( (
. تصغير بضاعة، وهي: ما أعد من المال للبيع والتجارة ( ( )

(المقّمة| ج) .
(7) (7 بجموع مؤلفات الشيخ (البرسائل الشخصبية) (Y) (Y).

وأحياناً يسلك الإمام طريقة تذكير المدعو وتحذيره من غضـب الله تعـلى، فها هو يخاطب (أحمد بن إبراهيم) بطريقة الاستفهام الإنكــاري، متعجبـاً مـن معرفة بعض الناس للحق، وتر كهم له، واتبـاعهم للبـاطل وأهلـه، خحوفـاً علـى
 الإمام مستفهماً ومتعجباً: (كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قـــر رضـا

اللهُ والجنة؟ كيف قدر النار وغضب الله؟) (1) وربما ختم كالامه أحياناً بالتحذير من عذاب الآخرة، فيقـول: (والنصيحـة

لمن خاف عذاب الآخرة، وأما القلب الحلالي من ذلك، فلا، واللهلام)(٪) و"ي بعض الأحيان بنده يذكّر الملدعو بفتنة القبر وعــذاب الـبرزخ، وهـول المطلع، ورهبة الوقوف بين يدي جبار السموات والأرض، فيقول محـنراً مـن سبيل الغافلين، اللذين يعرض أحدهــم عـن تعلـم ديـن ا الله، وعمـا خلــق لـهـهـ .. فيقول الإمام عن ذلك الرجل: (فما ظنكك به إذا وضع في قبره، وأتاه الملكان، وسألاه عما عاث عليه من النديـن، مـاذا يجيـب؟ (هــاه هـاه لا أدري، سمعـت الناس يقولون شيئًا فقلتـه) (r)، ومـا ظنــك إذا وقـف بـين يـدي الله سـبحانه،

وسأله: ماذا كنتم تعبدون، و.ماذا أجبتم المرسلين، بماذا يبيب؟)(! ،.
(1) المرجع السابت (Y/v/0).
( (Y) (




- المرتبة الثالثة : الغلظة بالقول:

وركان الإمام يلجأ إلى هذه المرتبة بعد أن يـدرك أن أسـلوب اللــين لم يمــدِ
 الشرع في ذلك ، وقد صرّح الإمام جي عدّة مواضع بأنه لا يلجأ إلى الشدةّ إلا بنعد أن لا بَحدي الملاطفة. فهو يقول لعبـدا لله بـن سـحيم (1) مسبرراً غلظتـه في الكـلام علنى الدعوة المويس: (رأنت لا تلمني على هـذا الكـلام، تراني(r) (سـتدعيته أولاً بالملاطفة، وصبرت منه على أشياء عظيمة، والآن أشرفت (ّ) منه علنى أموز ما
( ${ }^{\text {( })}$ (...
ولا شـلك أن هـذه المرتبـة - وهي مرتبـة الغلظـة بـالُقول - هــا ســنـلها الشرعي، وقد اسشتخدمها الأنبياء عليهم الســلام عندمـا دعـت إليهـا الـلانجـة، فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقـول لقو مـه لمـا رأى مـا هـم عليـه مـن
 ومع ذلك، فقلٍ كان استخدام الإمام لـرتبـة (الغلظـة بـالقول) قليـلاً، "فلـم يكن يُنجأ إليها إلا في مناسبات قليلة؛ إمّا مع خحصــم نشـط الحر كـة، يُخْشى

 وسليمان بن سحيم ، انظر : عبد الله البسام ، علماء نجد خلالال سـتة قـرون [مرجـع ســابق] ( $01 \mathrm{r} / \mathrm{r}$ )
(Y) يعني : فإني استدعيته.
( ${ }^{(Y)}$
( ( ) ( ( ) (

على اللععوة من شرّه، أو عدو يبدو الأمل في إقناعه ضعيفاً جداً، فنرى الإمـام مثلاُ يبدأ رسالته إلى خصمهه اللدود سليمان بن سحيم بالعبارة التالية: (الــذي يعلم به سليمان بن سحيم أنك زعجتـ(1) قرطاسة فيها عجــائب، فإن كـان
 جماعة في معكال، قصاصيب وأشــباههم يعتقـدون أنكـم علمـاء) (ّ)، وقولـه: (أنت رجـل جـاهل، مشـركك مبغض لديـن اللّ) (\&)، ويتهكـم بخصـم الدعـوة عبـدا لله المويـس فيصـوره بصـورة مـن يقـول مرائيـاً ومتشـبعاً بمــا لم يُعــطُ: (اعرفوني اعرفوني، تراي جاي من الشام) (م)، وأحيانـاً لا يذكـره باسمـه، بـل
-يرمز إليه (بصاحب الشام) أو (شاميكم) (1)

- المرتبة الرابعة : التههليد والتخويف(V):

وهذه المرتبة هي آخر المحاولات المبذولة لنهي صاحب المنكـر (باللسـان)، ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل (^)، وهلذه المرتبــة سـندها الشـرعي، فقـد روى

 . بجمو ع مؤلفات الشيخ (الرسائل الشخصية) (Y/0) (Y/0) . (r) المرجع السابق (Y)





ط

 الصلوات، فقال: (لقد هممـت أن آمر رجلاً يصلـي بالنـاس، ثـم أخــالف إلى رجال يتخلفون عنها، فآمر بهـم فيحرقوا عليهـم بحـزم الـطـبـ بيوتهـم؛ ولـو

- علم أحدهم أنه ييد عظماً سميناً لشهدها، يعني صلاة العشاء) ولا شك أن في هذه العبارة من التههديد المباشر والتخويف للمدعو ما هـو ظاهر' للعيان، ولا يخفى 'أثر ذلك وثمرته، حيث أن بعض النفوس قل تضعـفـ،

|إإنكار .
 الأسلوب، لشدة ما يلاقي من العناد والإصرار مـن قِبـل كثـير مـن الملعوبــ؛ فنرى الإمام يخاطب خصم اللعوة سليمان بن سحيم، اللني لم ينفع معه اللين ولا الوعظ، ولا حتى اللفلظة بالقول، فنراه يهدده هو وأبـاه -إذا لم يتويـا إلى الله ويكفّا عن محاربة دينه- بأن يفـتي النـاس بعـدم الصــلاة خحلفهمـا، وعـدم قبـول شـهادتهما، ووجــوب عداوتهمـا(Y)، بـل إنـه أحيانـاً إذا ضـاق ذرغـــأ
 (1) مسلم ، صحيح مسلم ، [مرجع سابق ] (كتاب المساجد ، باب فضل صلاة الجمـاعــة وبيـان






الاستجابة لأهواء النفس، ونزغـات الشـيطان، فهـو يقـول: (وأنـا أدعـو مـن
 وإما إلى إجماع أهل العلم، فإن عاند، دعوته إلى المباهلة كمـا دعـا إليهـا ابن
. ${ }^{\text {(1) }}$ (. .
7- الفتيا :
وهي أيضاً تدخل ضمن وسائل تبليغ الدعوة (بالقول)، ولــا أعظـم الأثـر على المدعوين، متى تأهلّ لها الداعي، وأصبح جديراً أن يستخلدمها بمـا حـازه
 كان ها أعظم الأثر في هداية أقوام وتوبة آخرين. وقذ بذل الإمـام محمـد بـن عبدالوهـاب -رحمـه ا الله- جهـوداً مضنيــة في التزود من العلم، والر حلة يُ طلبه، ودرس على أبرز علماء عصره، وأغزرهــم علماً، ثم أكب على قراءة الأمهـات مـن كتـب السـلف وعلمـاء هـذه الأمـة وجهابذتها، حتى أصبح خليقــا أن يتصـلـى للفتيـا، ويجلـس لإرشــاد النــس، ويتصدر لإِجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.
$\qquad$
=للمباهلة فنكلوا وخافوا ورضوا بالجزية ، انظر : ابن كثير ، تفسير القر آن العظيم، [بيروت،

 ( $(57 / ヶ)$ (1) (Y (YY/0) (

ونظراً كان لفتاواه صدئ كبيراً بين الناس منذ بدايـة دعوتـه، ويـلـل علـى ذلـك أن بعض فتاواه كانت تُحدِثُ جدلاً وتساؤلاتٍ بين العلماء، وطلبة العلم خـارِج البلد اليّ كان فيها الإمام، مثل ما حدث لإحدى فتاوى الإمام عندما كان في العيينة ، فقد أفتـى بكفـر بعض الطواغيـت، الذيـن زيّـوا للنــاس أن يصرفـوا لأشخاصهم بعض أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله، فأثار ذلـكـ جــلـالًا عنــد بعض العلماء خارج اللعيينة، حتى إن الإمام أرسل رسالة إلى مطاوعة اللدرعيـة يوضح همم ما أشكل عليهـم حـول هـذه الفتـوى، ويبـين أدلتهـا الشـرعية(1)، و كانت هذه الفتاوى وأشباهها -بعد توفيـق اللهـ سـبـاً في هدايـة كثـــير مٌــن الناس، وإيقاظهم من غفلتهـم. و لم يكن الإمام في فتاواه متعصباً لرأيه، أو متنقصاً لآراء غيره من العلمـاء، بل كان متواضعاُ، حريصاً على معرفة المق أياً كان مصدره ، فهو يقول عـنـ نفسه في فتاواه: (فـإني لا أدّعـي العصمـة) (r)، ويقـول مخاطبـاُ بعض العلمـاء وطلبة العلم، طالباً منهم عدم المّزدد في تصوييه إذا وقع في الخطأ: (فإذا أفتيت أو عملت بشـيء وعلمتـم أنـي غخطئ، وجـب عليكـم تبيـين الخـق لأخحيكـم

- ${ }^{(r)}$ (المسلم)

إلا أنه كان يوصي أهل العلم في زمنه بأن لا يتسرعو! في الإنكار على مـن أفتى بفتوى، حتى يتحققوا من خطئه في فتو اهو، وتخالفتها للنصوص الشُسـرعية،

 (Y) المرجع السابق ، (Y\& (Y) (Y).

كما أنه كان يؤ كد على قضية لها أهميتهـا، وهـي عـدم إنكـار جميـع محاسـن العالم لأجل مسألة أو مائة أو مـائتين أخططأ فيهـا هــنا العـا لم ، بـل الواجـا

إرشاده للصواب، والإبقاء على مودته وعلو منزلته(1)
 كان يقابل تلك الأسئلة بصدر رحب،حتى إنه كان هو الذي يمض المستفثين على طرح أسئلتهمَ، والاستفسار عما يشكل عليهم؛ فهو يقـول لعبـدا لله بـن


وأمثاله، فكيف أزعل منه).

- V

وهي من صور اللدعوة الفردية، ووسائل تبليغ الدعوة (بالقول) الــيت كـان الإمام يحرص عليها، ويتحيّن الفرص لاستغلالها والاسـتفادة منهـا، فلـمبم يكـن
(1) ( المرجح النسابق ، الموضع نغسه.
(Y) في بكموع المؤلفات -فسم الرسائل الشخصصية- (عبد الله بن عيد)، وهو تصحيف، والصواب







أكثر وضوحأ وصحة، ثمع عبدالر همن بن قاسم الدار السنية، [مرحع سابق] (Y/V) (Y/V).
 يقرمون بإيصال الر سائل ونخوها.

رسائل الإمام ححـمد بن عبلدالوهأب
الإمام منطوياً على نفسه، مبرفعاً عن مخالطة المدعوين وبحالستههم، بل كثيراً ما كان -رحمه اللهـ يزور الملعوين ويعرض عليهم دعوته، فما إن رحل الإمــام عن حريملاء قاصداً العينة، حتى نزل على عثمــان بـن معمـر -أمـير العييينـةوزارْه في بيته، وعرض علنيه دعوته، وقرر له التوحيل، وعــرض غليـه نضرتـهف، وقال: (إني أرجو إن قمت بنصر لا إله إلا اللهَ أن يظهرك ا الله تحاللى، وتمللك ب大دا" وأعرابها) (1) ولUانحاف ابن معمر من رسالة قائل الأحسـاء وتهلديذ|تـه

أرسل كلإمام، فزاره الإمام والتقى بهك ووعظه وذكّرْه بالله (r) وكان الإمام يدركك أثر زيارته للمدعو، وما ثحلثه تلك الزيارة من استمالةٍ للمدعو، وإزالةٍ للا في نفسه من الريبة أو الغـل والخســلـ، فـنراه يمـرص عليهـا مهـما كانت شاقّةٍ عليه، لكـبر سـنّه، أو علـوّ منزلتـه، وصعوبـة تنقلـه، وكـثرة أعماله، وانشغاله بـالأكمور العلميـة والعمليـة والإداريـة ، فـنر اه في رسـالته إلى عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهــاب، يلعـو عبدالوهـاب لزُيارتـه ثــم يقــول:
 زعلكم، ويؤلف الكلمة ، ويهديكم الله بسببه، نحرص عليـهـ، ولـو هــو أشــق
(0) من هن (0)
(1) عثمان بن بشر ، عنوان البجد في تاريخ نجد، [مربع سابق ] (9/1).

(Y) يعي: ثقل على الابن عبد الوهاب أن يِادر هو بزيارة الإمام.
(६) أعين له : أي أقوم أنا بزيارته، وأتحمل عناء السفر لألتقي به.


و لم يكـن الإمـام -رحمـه اللهـ يكتفـي بزيارتـه للمدعويـن .. بــل كـــان يستزيرهم أيضاً، ويدعوهم لزيارته، ويلحّ عليهم في ذلك ؛ فهو يقول لعبدا لله ابن سحيم: (وإن أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون فيه؛ فضلاً عنا وعن أمثالنا، فلعله إن أشــكل عليـك تواجهـين) (1)، ويلـحّ عليـه في رسـالةٍ أخـرى، فيقول: (وإن طمعت بالزيارة والمذاكرة مـن الـرأس، لعلـك أيضـاً تحقـق علـم العقائله، وثميز بين حقه من باطله، وتعـرف أيضـاً علـوم الإيمـان بـالله وحــده

والكفر بالطاغوت فتزاي أشير وألزِّم) (「).
ويخ آنر جو ابه على رسالة محمد بن عباد -مطورع ثرمــلـاء- يقـول ملحّـاً
في طلب الزيارة: (ولكن أشير عليك بعزيمة أنك تواصلنا ونتذاكر معك)("). ولعل من أسـباب عـدم اكتفـاء الإمـام -رحمـه اللهـ بالمراسـلة، وحرصـه الشديد على اللققاء المباشر مع المدعو، إدراكه لقصور وسيلة المراســلة (مقارنـة باللقاء المباشر) وأنها قد تسبب أحياناً شيئًا من سوء الفهم دون أن يشـعر بــ المـ المرسل في وقته فيعالجه، بخلاف اللققاء المباشر، الـذي يرصـد فيـه الداعـي أثر كلامه على المدعو، ويعالج انفعالاته في حينها، ويصسرّح الإمـام -رحمـه اللهـ في أحدى رسائله بأسباب حرصه على اللقاء المباشر وعدم اكتفائه بالمراسـلة، فنراه يف رسالته التي أرسلها إلى عبدا الله بن عيسى وابنه عبدالوهاب يعتذر عن

( المر (1)
( H ( H (
. (Y) (Y) الم (Y)

رساثل الإمام ححمال بن عبدالفهاب
الزيارة واللقاء المباشر، خيث يقول: (وأخاف أن يطول الكالام) فيجري فينـ شيء بزعلكمّ، وأنا فيَّ بعض الحلدّة ، فأنا أشير عليكــم وألـزّم أن عبدالوهــابِ يزورنا، سواءُ كان يومين وإلا ثلاثة، وإن كان أكثر، يصير قطعاً لهذه الفتنـة،

ويخاطبين وأخحاطبه من الرأس)(1)
وبابلجملة، فقد كانت تلك الوسائل المبع هي نماذج من الوسـائل القوليـة اللي استخلدمها الإمام .-رحمه الله- ئ تبليغ دعوته، و كانت تحصل بالمشـافهة واللقاءات المباشرة مع المدعو.
ب) الوسائل (غير المباشرة) لتبليغ الدعوة (بالقول):
وفي هذا النوع من الوسائل يصل الغتوى من الداعـي إلى المدعـو، بـالزغم من غياب أحدهما عن الآخر، وبالرغم من عــدم وجودهمـا في نفــن الزمـــان والمكان، ويتم ذلك باستخدام واسطة بين الداعي والمدعو. ولعل (الكتابة) بأنواعها ... كالرسـالة، والكتـاب، واللؤوحـات الحمائطيـة، والصحف، وابلجلات ونحوها؛ من أشهر الوسائط والطرق المسستخلدمة يـي هـنا النوع ع(.وقد استخلدم الإمام -رحمه الله- نوعين من هذه الوسائل، هما:
 . باللقاء المباشر
(Y) يدخل -نظرياً- ضمن هذا النوع من الوسائل : الوسائل السمعية والمئيــة المديثـ؛؛ كالإذاعـــُ


 يستخدمها فلا مكان لها هنا .

1-1 الرسالة (1):
أدرك كا الامـام -رحمـه اللهـ- أهميـة هــذه الو سـيلة وشــلة تأثيرهـــا علـى الملدعوين، فأولا ها عناية خحاصة، فكان -رحمه الله- يبعث الرسائل إلى العلماء
 الصنعـاني؛ وعبـلا لله بـن عبداللطيـف أُحـل علمـاء الأحسـاء ؛ وعبــل الله بـن عيسى، وهو عالم من علماء اللدرعية) (r)، وكان يبعث الرسائل لطالبب العلـم

(1) قامت جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية -مشـكورة- بطباعـة رسـائل الششـيخ، حيـث أفردت لما الجزء الخـامس مسن بجــو ع مؤلفـات الشُـيخ ، واحتـوى هـذا الجلـزء علـى إحــدى


 اللدراسة، انظطر : مقدمة هذا البُحث تحت عنوان (تحديد نطات البححث) .
 (Y) ..


الز ركلي، الأعلام ، [مرجع سابق] (r| (r)



 تولّى منعهاً دينياً : كإِمامة ، والأذان ، والاحتساب ، والقضاء ونحوه . ولما أصـل في اللغـة ، تال أهل اللغة : الُُطُوِّعٌ : هو الُطائع ، وهــو الـلـي يفعـل الشـيء تبرعـاً مـن نفسـه ، كـالذي يتطوع للجهاد ونوه . انظر : ابـن منظـور ، لســان الكـرب [مرجـع سـابق] هـادة : طـرع


ومطو ع ثادق، ومطوع عالرغبة، ومطوع مرات)(1)
وكان الإمام -رحمه الله- يعتين أيضاً .كمراسلة الأمراء و الو جهاء :(Y) فقــد بعث رسائل إلى (فاضل آل مزيــل رئيـس باديـة الُشـام، ووالي مكـة الشـريف

أحمد بن سعيل، والشريف غالبه، وابن صباج أمير الكويت)(ب) و لم تكن جميع رسائل الإمام موجهة إلى أشخاص بأعيانهمه، حيث نلاخظ أن بعض رسائل الإمام كانت عبارة عن رسائل مفتوحة وجهها الإمام إلى فئة أو بجموعة كبيرة من النـاس، وكـان الإمـام يصدّرهـا أحيانـاً بعبـارة (إلي هـن يصل إليه من الإنحوان(\%)" أو إلى من يصل إليه من علمـاء الإسـلام(")، أو إلى من يقف عليه) (1) ونحو ذلك. وإن كان في حقيقة الأمر يخص بهـا في الغـالب
(1) (Y. (Y. (Y) (Y (Y (Y)




 خخطوطة تحفة المشتاق في أخبار نجد والـححاز والعراق $\quad$ [ خخطوطة توجد مصورتها في المكتبـة
 الر الرالة وردت في بمموع المؤلفات بتصحيف (ابن صباح) إلى (ابن صياح) بالياء .

(0) المرجع المسابق(0) (0) الم
( (1) ( المرجع المابت(0)

فئة معينة من النناس، أو جهة من المهات، ولكنه ر.عا يتجنب التصريـح باسـم المرسل إليهمه، لغرض دعوى أو علّة معينة ، وهذه الرسائل -بهذا التو جيه- لا

تخرج عن مسمى (الرسائل الشخصية) (1) وهناكُ رسائل أرسلها الإمام إلى أقطار وبلدان معينة، مثل رسالة الإمام إلى أهل الرياض ، وإلى أهل اللدرعية، ومطاوعة سـدير، والوشـمّ، وأهـل شـقراء،

وأهل العيينة، وأهل مكة، وأهل القصيم .... أماعن موجـب رسـائل (الإمـام، فقـلد كـانت رسـائله في الغـالب تعرض
 وقد تكون جواباً عن أسئلة، أو رداً على رسالة بُعثت إليه.












 (r)

وبالنسبة لتاريخ كتابة هذه الرسائل ، يشير ابن غنام (1)، وابن بشر إلى' أن الإمام -رحمه الله- (راسل أهل البللدان ورؤساءهـم وقضــاتهم وملدعي العلـم منهـم)(٪) ، بعد قلومه من اللدرعية ومبايعته لابن سعود، أي إن الرسنائل كتبت

 يستخلدم هـذه الوسيلة (وسيلة الرسائل) منذ وقت مبكر، ومن ذلـك رسـائل؛






















لمطاوعة اللدرعية(1) ورسـالته إلى الســويدي فيهـا ألفـاظ تـدل علـى تقدمهـا وأنها كتبـت قبــل قــدومه اللدرعيـة (؟) ور وســالة الإمـام الـيتي أرسـلها إلى عبدا لله بن محمد بـن عبداللطيـف الأحســــائي فيهـا عبـــارات تــــــل علـى

تقدمها أيضـاً (()

- عناية الإمام بهذه الوسيلة وحرصه على. مضاعفة تأثير ها: كان الإمام -رحمه الله- يدرك أهمية هذه الوسيلة وقوة تأثيرها في نفـوس المدعوين، فكان يوليها أهمية كبيرة، وكئيراً ما كــان يسـتخدم بعـض الطـرق إلي تزيد من تأثير هذه الوســيلة وتعمـق أثرهـا، فمـن ذلـك؛ أن الإمـام كـان أحياناً يستغل مكانة بعض الشـخصيات الهامـة والمعروفـة في بعض المنـاطق، ويستثمر هذه السمعة الحسنة. أ- فنراه أحياناً إذا أرسل رسالة إلى أهل منطقة ما، فإنـه يثـي علـى بعض الشخصيات المامة في بلدهم أو البلدان البماورة لهم، ففي رسالته لأهل الرياض ومنفوحـة، حـرص علـى اسستمالتهـم بالثنـاء علـى شــخصية موثوقــة ومعروفــة لديهم، وهو الشيخ عبدا لله بن عيسى قاضي اللدرعية، حيث يقول: (وشـاهد


 أسبوع الشيخ، (1.0/1 (1)) .

هذا أن عبدا لله بن عيسى (1)، مـا نعرف في علماء بند ولا علماء العـارض ولا
غيره أحلّ منه) (ب)
بـ- ومـن الطرق الـيت كــان الإمـام يسـتخلمهها أيضـاً، لـيزيد مـن تأثـــير رسائله، أنه كان يطلـب مـن الشـخصيات المامـة والمعروفـة في منطقـة مـا أن يقوموا بالتقريض أو التعليق على رسائله ليكـــون ذلـكـ أدعى لقــول الرسـالة عند أهل تلك المنطقة أوالبلدة، ومن ذلك أن الإمام -رحمه اللّه أرسل ربسالة إلى أهل الرياض ومنفوحة وهو إذ ذاك مقيــم في العيينـة، وكتـب إلى عبـدا لله ابن عيسى قاضي الدرعية يسجّل تحتها بما رآه من الككلام، ليكون ذلـك سببباً

لقبو لها (艹)
و كذلك خحصم اللعوة سليمان بن سحيم -قبل أن تتبين عداوته الصريـــة هذا الدين- كان قد كتب تعليقاً علـى إحــىى رسـائل الإمـام، يؤيـد فيـه نــا ذكره الإمام حول تكفير الطواغيت، حيث قال ابن سحيم معلقــاً: (مـا ينجكر هذا إلا أعمى القلب) وبعد ذلك تولى موسى بن سليم محــل الرسـالة وتعليـق ابن سحيم عليها، وقام بقراءتها على البلدان ومنفوحة واللدرعية (צ'، "فكان لما أعظم الأثر .



 . (Y) المرجع السابق (Y/0)
 (£) المرجع السابق، (YM/0)

ويصـرّح الاإمـام باسـتخلامه هـنـه الططريقـة، حيـث يقـول في رســـالته إلى عبدا لله ابن عيسى: (وأنا كاتب لكم تسـجلون عليـه وتكونـون معـي أنصـاراً
. لـدين الله)
ج- ور.ما ضاعف الإمام من هساحة تأثير رسائله عـن طريـق الأهـر بنسـخها عدة نسخ، وتوزيعها على البلدان، حيث يقول في إحلى رسائله. (وهــذا الكتاب كل أهل بلد ينستخون منه نسـخة ويبعلونها عندهــم ثــم يرسـلونه
. لحَهْمَة والبِمعة، ثمث للغاط والزلني)
وسيأتي -إن شاء ا لله- مزيل بسط وتفصيل عن هذه الو سيلة، والأساليب التي استخلدمها الإمام -رحمه اللهـ \$ي هـذه ألوسـيلة، وإنــا المقصسود في هـذا المبحث الإشارة إلى أن الإمام -رحمه الله- قد استخدم هذه الو سيلة، واعتنى بها ضمن الو سائل اللدعوية اليت استخلدمها في تبليغ دعوته.

أولى الإمام -رحمه الله- هذه الوسيلة عناية خاصّة، وأعططاهــا جــزءاً طيبـاً من وقته الثمين، إدراكاً منه لأهمية هذه الو سيلة، حيث أن الككتاب يعــدّ مـن
. (
. (YQY/0) ، المر (Y)



 اليوم، وطبعت مستقلّة أو ضمـن رسائل الإمـام العلمّيــة ، كـانـت ئ الأصـل رسـا

 التفصيل والبسط.

أهم وسائل الدعوة إلى الله، كما أنه نوع من أنواع الملهاد بالكلمة واللسان، وللكتاب أثره البارز في إقناع المدعوين ودعوتهم وتو
 الإمام...كانت من الاتساع أو العمق، إلى درجة أن كثيراً من الوسائل المعتـادة
 والمسـائل أوسـع مـن أن يوجزهـــا الإمـام في رسـالة أو خططبــة أو موعظـــة


وسيلة الكتاب.
ولا شك أن الكتاب يُتيح لالإمام أن يبلغ دعوتـه بأسـلوبر رصـيـن وطـرحٍ علمي هادئ يهيئ للكاتب قلرةً أكبر على الإقناع والتحليل والمناقتشة والسـبر والتقبيم .. دون أن يكدر صفو كاتبه أي منغصات من مقاطعة أو .اعتزاض،


 مبادئه، وينشر دعوته، كما أنه يكتاز المسافات، ويتخطـى الحـدوده، ولا يكـاد يكول دون انتشاره شيء.
 عبدالرحمن بن حسن (حفيد الإمام) يذكر أنه بــأ في تصنيـف كتابـه الشـهـير
(كتاب التو حيد الذي هو حق الله على العبيد) عندما كان في البصرة(1) أنثاء رحالاته العلمية، ومن غير المستبعد أن يكون الإمام قد استفاد في تصنيفه لهـذا الكتاب من كتب السنة المبثوثة في ملارس البصرة آنذاك. و كذلــلك كتابـه (كلمـات في بيـان شـهـادة أن لا إلــه إلا الله وبيــان التو حيل) (「) كتبه الإمام -رحمه الله- سنة 100 هـ، ألي قبل بيعة اللرعية،
(1) ذكر ذلك الشُيخ عبدالر حمن بن حسن في أحــدى رسـاثله ، انظر : جمـع : عبدالرحمن بـن تاسم، الدرر اللسنية ، [مرجع سابق ] (Y/0/9) ، بينما يرى حسين بن غنام أن الشيخ ألّفـهـ



الإمام ين الفصل التمهيدي من هذا البحث تحت عنوان(شيو خحه في البصرة)(ص ع ع ع) .








 دعاوى المناوئين [مرجــع سـابق](ص؟ §) .. وانظـر ترجمـة عبـد القــادر الجميلانـي : الزر كلـي


 فهي رسالة شخحصية ورسالة علمية.

و كان سبباً في قيام القباني (1)، بالردّ عليه بكتابه الأول (فصـل الخطـاب في رد
ضالالات ابن عبد الوهاب)(r)
و كذلك كتابه (تفسير سورة الفاتحة)، اللذي كتبـه حـين كــان في العيينـة،
بناءً على طلبٍ من ابن أمير اللدرعية آنذاك؛ عبدالعزيز بن محمد بن سعود("). ورغم أن الإمام استخحدم وسيلة (الكتاب) في بحالات هتعــددة، فكتـبـ في عدة موضوعات إسلامية، مثل التوحيد، والتفسير، والحديث، والفقه والسـيرة النبوية، إلا أن الموضوع الأول -وهـو موضـوع التوحيــد ومسـائل العقيــة احتل المكانة البارزة في إنتاجه، و لم يكن ذلك غريباً، حيث إن جوهر دور دعوتـه يتمثل في تنقية العقيدة الني انخرف عنها كثير من الناس.
(1) الممه -كما يظهر من كتابه- أحمد بن علي البصري، الشهير بالقباني، ولم يعثر البـاحـت على

 المخطرطات]، ويظهر - بن شحلال رسائل الإمام - أن هذا الككتاب كان لـه رواج وتأتـير سـبـي

على دعوة الإمام، انظر : مجموع مؤلفات الشيـخ ( الششخصية/ . . . Y . 7 ، Y). (Y) وانظـر : عبـدا لله العتيمـين ، الشـيـخ عحمـلـ بـن عبدالوهـاب حياتـه وفكـره، [مرجـع سـابق] (ص إ9)، ود. عبدالثعزيز الُعبدالْلطيف، دعاوى المناوئين ،[مرجع سابق] (صع ع).
 سورة الفانحة ؛ هو في الأصل رسالة شخحصية أرسلها الإمام بإلى عبدالُعزيز بن عحمل بن سعود ؛ ولكن الْعلماء اعتنوا بهذه الرسالة، وحققها أححد المعاصرين ـ وهو 2. فهـد الرومـي - وطبعها
 الإمام)؛ أو (رسائله العلمية ) ، ولا إشــكال في ذلـك ، نهـي كتـاب بوضعهـا ألــالي ، زهـي رسالة شخحصية من سيث الأصل . وبمكن أن تصنف ضمن ابمحموعتين .

وتختلف كتابات الإمام مــن حيـث الـجــم، فمنهـا الكتيبـات أو الرسـائل القصيرة الموجزة، الليت لا تتجاوز بضع وريقات، ومنها الطويـل المفصـل، مثـل كتابه (يختصر الإنصاف والشُرح الكبـير)(1)، الـذي يعـد أطـول كتـاب ألّفـه الإمام محمد على الإطلاق، وهو كتاب فقهي على مذهـب الإمـام أمحـد، ولا شكّ أن إسهاب الإمام في هذا الكتاب واهتمامسه بـه يــدل أولاً: علمى عنايتـه بالفقه، وأنه أولاه ما يستحقه من اهتمام، ويدل ثانياً: على انتماء الإمـام - يني الفروع- لمذهب الإمام أمحد، وفي هذا ردٌّ على خصـوم الدعـوة الذيـن رمـوا الإمام بأنه خارج عن المذاهب الأربعـة|")، وأنـه جـاء .مكذهـب خـامس وديـن جلديل.

- أما من حيث الأسلوب: فيمكن أن يقـال بصفة عامة:إن أسلوب الإمام رهمـه ا اللّ- في كتبـه ومؤلفاتـه أسـلوب سـهل بسـبط، بعيـد عــن التككلـف والمسنات البديعية، أو الكلمات الشاذة، أو الصعبة، وجُمَل أسلوبه -باستثناء الخطب- غير مسجوعة، وهي في غالبها قصيرة، كما أنهـا متّفقـة مـع قواعــد

اللغة العر بية، إلا في حالات نادرة لأغراض معينة(").
(1) طبع هذا الككتاب ضمن بجموع مؤلفات الشيخ ، القسم الثاني (الفتـه) اليُلـد الأول ، حيـث يقع ين (VAT) صفحة. (Y) ' ( $11 \varepsilon / 1$ ( 1 ( 1 (


 وهم العوامّ، أصحاب الثقافة المدنّنِّة. انظر: الدرر اللسنية، [مر جع سابق ] (A9/1) .

وقد اسـتخدم الإمـام -رحمـه ا الله- في مؤلفاته أسـاليب متنوعـة، ثختلـف بـاختلاف الموضـوع الـذي كتبـت فيـه، والغغرض الـــي كتبـت مـن أبلــه، والقارئ الذي وجهت إليه، فأســلوبها يتفـاوت أحيانـاُ، حتـى لـو كـانت في موضوع واحد، مثل العقيدة؛ فبينما يستعمل الإمام الأسلوب العرضّي البحّ في (كتـاب التوحيـد) نـراه يستعمل الأسـلوب البــلي ين كتــاب (كشثــف الشبهات) الذي أكثرَ الإمام فيه من اسـتعمال الأدوات الشّرطية ، و كلاهمـا في العقيدة، وقل مثل ذلــك في بقيـة الموضوعـات، كالسـيرة والفقــه والرقـائق:
 نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، فلا يكاد يذكر مســألة إلا ويورد دليلهـا مـن
 -مسائل الاجتهاد مما لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجمـاع، وعندمـا يختلفـون حسب مفاهيمهم من النصوص- فإنه يأنخذ .ما ترجح عنده (")، وسيأتي -إن شاء الله- مزيد تفصيل عن أنسلوب الإمام عند الحديث عن أسلوب رسـائل الإمـام رهمه اللّه- في الفصل الثاني من هذا البحث (「).
(انظر مزيداً من التفصيل في أسلوب الإمام ، (بــت) الشُـيخ منـّاع القطـان بعنـوان : اعتمـاد دعوة الشيخ على الكتاب واللسنة ،(بحث)الشيخ صالخ الأطرم بعنوان : اعتماد فقه دعوة الشيخ



وإن الناظر في مؤلفات إلامام يرى أنها على قسمين :
منها: مـأُلفه الإمام ابتداءً.
ومنها: استنباطات أو مختصـرات، اختصرهـا الإمـام مـن أصولــا المطولـة،
لتيسير الانتفاع بها(1)"، وفيما يلي بيان ذلك:
أولاً : ما ألفه الإمام ابتداءً :
ا-كتاب التوحيل الذي هو حق الله تعالى على العبيل():
وهو من أقدم مؤلفات الإمام 6 حيث يذكر الشيخ عبدالرممـن بـن حسـن أن الإمام ألفه في البصرة" ${ }^{(1)}$ ويمكن اعتبار هذا الكتاب الغحـور الأسـاس الـذي دارت حوله كتابات الإمام محمد وأتباعه في هذا الموضوع، فقد وضتح الإمـام فيه مفهومه للتوحيد والشركُ وما يتعلق بهما، مركّزأ على أبـرز القضايـا الـيت كان يبجهلها أكثر أهل عصره، فيقع رِئامٌ منهـم في بخالفات لا تتفق مع الحقيـلـة
( ( ) انظر : بجموع مؤلفات الشُيخ ، القسم الثاني (الفقه) اليجلد الأول صع .


$$
\text { [مرجع سابق] صר } 1 \text { - صYr M . }
$$

(r) انظر : عبدالر حمن بن تاسم ، الدرر المنية ، [








رسائل الامْام مححد بن عبدالوهاب
الصشحيحة، وقد لقي هذا الكتاب -منــذ ظهـوره- رواجـاً كبـيراً، وانتشـربت نسـخ منه بسرعة جي المناطق المُختلفة، واشتد إعجاب العلماء وطلبة العلم بهـذا الكتاب، حيث يقول عنه عثمان بن بشر: (ما وضع المصنفون في فنـه أحسـن منه، فإنه أحسن وأجاده وبلغ الغاية والمراد)(1) ، ولعـل هــنا الإعجـاب كـان مـن

أسباب كثرة الشثروح والتعليقات عليه( (Y)
 يكمل كل باب منها عنواناً مستقلاً، والصفة الغالبـة فيـه أن يـورد تحــت كـل عنوان آية أو عدة آيات، متبوعة بحديــت أو بضعـة أحـاديث، وأحياناً يـورد آثاراً من أقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح فيما يتعلق بالباب وعفهـوْم النصوص الواردة فيه. والإمام يختصبر إختصارُ اُشديداً، و كثيراً ما يقتصر على ذكر الشــاهد فتّط من الآية أو الحديث، وأما المسائل الليتي وضعها الإمام جي نهاية كل بابب، فقــد كتبت باختصار شديد، وزكأن الإمام أراد أن تكون تلك المســائل عبـارة عـن رؤوس أقلام لما هو عازم على شر حه وتو
(1) عثمان بن بشر ، عنوان المجد في تاريخ نجد، [هرجع سابق ] (9Y/1).
 عيون المو حدين ، وفتح الجيلد ، لـفيده الآخر عبدالر حمن بن حسن ، وإبطلال التنديد ، لـمـد بن عتيق ، والقول السديد لعبدالر من بن سعالـي
 ود. صالح العبود، عقيدة الشيخ كحمد بن عبدالوهاب ، [مرجع سابق ] ص 11 | .
r- كتاب كشف الشبهات(1):
وهنا الكتاب عبارة عن رسالة عامة، صنفهـا الإمـام -رحمـه اللّه- جو ابـاً على كثير من الششبه اليت بثها أعداء اللعوة بين عامة الناس، فصلوهم بها عن الإسـلام بألسـنتهـم، و"ي مصنفـاتهم المنشـورة(Y) ، حيــث بــدأ الإمـام بقولـه:
 بيان أهمية تو حيد الألوهية، وبيــن أن اعــتراف المشـر كين بتوحيـد الربوبيـة لم يلنحلهم وي الإسلام، وحثّ القارئ على أن يتعلم من دينه ما يمكّنه مسـن الـرد على خصومه، وبعدها بدأ بسرد الشبه التي يثيرها الخصوم، متبعاً لكـل شـبهة
 الكتاب والسنة، وختم الكتاب بالتـأكيد علمى أن (التوحيـل لا بـل أن يكــون

بالقلب واللسان والعمل، فإن اختلل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً" (؛ ".
 يُكثر فيها من استعمال الأدوات الشرطية، وهذا الأســلوب يناسـب موضـوع ع اللكتابب، وهو بحادلة الحصوم والرد عليهمم.
(1) طبع عدة طبعات مستقلاً وضمن بجموعــات ،منهـا طبعـه ضمـن بجهوعـة التوحيـد [مرجـع
سابق]ص • V - صAq
(Y) انظر :حسين بن غنام ، روضة الأفكار والأفهام، [مرجع سابت] (Y)/ (Y) وعبدا الله العثيمــين، الشيخ محمد بن عبدالوهاب ،[مرجح سابق ] ص ص


(0) انظر : عبدا اله العثيمين ، الشيخ محمد بن عبدالوهابب، [مرجع سابق ] ص

F- كتاب مفيلل المستيفيل في كفر تارك التو سيل(') :
ويذكر حسين بن غنام أن الإمـام -رحمسه اللهـ ألّـف هـذا الكتـاب ســنة I IV
 ابن عبدالوهاب) (r)" واللزبي ركّـز فيـه علـى قضيـة تكفـير المعـينك، أو إخـرأج المسلم بن الإسالام، وحاول أن يظهر أن هنالك فرقا بين رأي الإمام ابن تيمنية، ورأي الإمام محمــلـ ئ هــنه المسـألة، وأن الإمـام محمــل قــل خحـالف رأي أبـن

تيمية، و جاء بشيء جلديل.
وقلد بدأ الإمام محمل -رمَه اللّه كتابه هذا بحلديش عمرو السُلمي الـذي جاء فيه أن الرسول
 وذك الإمام تعليق ابن تيمية على هذا الحلديش، مشيرأ إلى ما ذكره ابن تيميـة قي كتبه المتعلدة من تكفير المعين إذا أتى ما يو جحب إخر إحه عن الإسـلام، ثـمـم بيّ أنه إنما يأخحذ ها يعتقـده من نصوص الكتابب والســنة، وأنـه لـو غلــط ابـــن تيمية أو من هو أجحل منه ابن تيمية وهمهور العلماء كلهمم يرون هنا الـرأي و لم هيـالفو أفيـه، ثــم يـورد (1) طبع عدة طبعات، منها طبعة ضمن بجموع مؤلفات الشُــيخ [مرجـع ســابت]، قســم العقيـدة
ص - صYqQ .
. (Y) حسين بن غنام ، روخة الأفكار والأفهام ؛ [


بعض أقوال أهل العلم معاداة أعداء الله ، ويختم بعقـد مقارنـة بـين فتـوى ابـن تيميـة في تكفـير مـن استححل أكل الحشيشة، وبين ما أفتى به الإمام من تكفير أولئك الذين يقعـون

في أوسع أبواب الشرك اليتي لا تساوي المحشيشة جزءٌ من ألفِ جزءء منه(1") وأسـلوب الإمـام في هـنا الكتـــاب مشــابه لأســلوبه في كتابــه كشــف الشُبهات، فهو جلـي، لأنه ألــف بلمادلـة المُـارضين والـرد عليهـمه، إلا أنــه لم

يكثر فيه كن استعمال الأدوات الشرطية.
ع- كتاب الأصول الثلاثثة وأدلتها(Y):
وهو كتيب صغير الحهمب، عظيم الفائلةه، يعلّ من أقصـر مؤلفـات الإمـام، وأبسطها لغة وأسلوبأ، ولشدة عنايـة الإمـام .كـادة هــا الكتـاب، نـراه يكـرر مضمونه بعلة صور؛ تارة بمزيد من التفصيل في بعض النقاط (٪)، وتارة يبسـط لغته، فيكتب مضمونه بأسلوب فيه شيء من العامية(£) تيسيراً لمن قل يصعب



 للمقدمة الثانية من مقدمات الأصول الثلالةة وأدلتها، وكذلك كتاب أنواعه]، وهو تفصيل لآخر نقطة من النقاط التي تكلم فيها الالشيخ في الأصول الثلالاثة.
 أرسلها الإمام إلى نئة العوام.

رهائل الومام حعهد بن عبدالوهاب
عليه فهـم الأسلوب العربي الفصيح، وتارة يضيـفف إليـه إضافـات طفيفـة هـن

والإمام في هذا الكتابن لا يبدأ مباشرة بالحديث عن الأصول الثنالثة، وإنمـا يبدأ بثلالث مقدمات قصيرة جداً، الأولى: عن أهمية تعلم العلمه، والعمــل بـه، واللدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. والثانية: عن حكمة الخلق. وأن ا الله :لا يرضى أن يشرك معه أححل، حتــى الأنبيـاء والملائكــة وأن طاعـة الله ورسـوله تقتضي معاداة أعدائه مهـما كــانت قرابتهـم الُنسـبية. و الثالثـة: في بيـان معنـى | الحنيفية.

ثم أتبع ذلك ببيان الأصول الثثلاثة التي يجب على كـل هسـلم ومسـلمة أن
 واستـــلدلّ بعد ذلـلك علـى كـل أصــل .عــا يشهــل لـه مـن نصـوص القـرآن اللكريمr.

وقلد حرص الإمام أن يكفـظظ كـل مسـلم هــا الكتـاب عـن ظهـر قلـب ؛
 الإمام بالفعل بتدريـس هـذا الكتــاب للعامـة، حتـى إن أئمـة المسـاجد كـانوا


عن ظهر قلبب.
(1) مثل كتاب [الأصول الثلاثة اليت يجب على الإنسان معرنته]؛ فهو شبيه بهذا الككتـاب إلا أنه من غير مقلدمات، وتد ختمه المؤلف بالككلام عن سيرة البي, (Y) انظر : عثمان بن بشر ، عنوان الجِلد [مرجع سابق ] (9./9).

ه- كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله(1):
يبدو أن هذه الرسالة من أقدم مـا كتبـه الإمـام حـول العقيـدة ( (Y)، حيـث
 وساق إجماع أهل العلـم على أن معنى (إلـه) أي المعبـود، ثـم يذكـر بعض الأمثلـة لأنواع العبـادة، ويتعرض الإمام لبعض التفـاصيل حــول الشــركـ، ورجوب معاداة المشر كين، ويختم ربالته بالتحذير من الوقوع في الشرك دون علم لخفائه أحياناً.
4- كلمات في معرفة شهادة أن لاإله إلا $ا$ الله وأن معمداً رسول ا الله (Y)


 أنه لا بد مع ذلك القول من العمـل .عقتضى الشـهـادة، ويسـوق الأدلـة علـى ذلك، ثم يتحدث عن نبوة محمد عليه الصالاة والسلام والأدلة عليهـا، ويــــر






$$
\text { سابق] (Tr }- \text { r }
$$



V-

 على أهمية العلم، ثم يذكر أربع قواعد في ذلك، هي:
 يدخلهم في الإسالام. الثانية: أنهم يقولون: إن دعوتهم لأربابهم كانت من أحل التقرب إلى الله .
 واحدة، مع اختلاف عبادتهم. الرابعة: أن مشركي زمانتا أغلظ شر كاً من الأولين، فهـم اليـوم يشـر كون في الر خاء والشدة معاً.
人- أربع قو اعد ذكرها الله في محكم كتابه( آل:
ومضمون هذا الكتاب شبيه بالذي قبله، حيث يذكـر في البدايـة ألن هـــنه القواعد بها يعرف الرجل شـهادة أن لاإلـه إلا الله، ويمـيز بهـا بـين المسـلمين والمشر كين، ثم يسوقها، وهي:
الأولى: أن الكفار في زمن الرسول
 اله
(1) همع : عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريـم ،جموعـة الرسـانل والمسـائل النجديـة ،[مربـع (1) - 110) (1)


الثالثة: أن الككفار إنا دعوا الصالمين ليقربوهم إلى الله، ويشـفعوا لمـم عنـده، وإلا فهم يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله.

في الضراء.
9- المسائل الحخمس الواجب معرفتها (1):
يبدأ الإمام في هذا الكتاب مباشرة بسرد مثس مسائل يجب تعلمها وهي:
1- أن أهم ما جاءت به الرسل هو التحذير من الشرك.
r
r-


فيحذر من الشرك.
0- أن من أنكر شيئاً من القرآن، فهو كافر.
-
يبحث الإمام في هذه الرسالة تفسير كلمة التوحيل، ويوضح أنهـا الفارقـة بين الكفر والإيمان، وأنه لا يمكن النطق بها مـع البهـل بمعناهـا ، وأنهـا نفي
 مسمياتها، كمسمى الولي والسيد، وأكّد ذلك بأمرين هما:
(1) جمع : عبدالسلام آل عبدالكريم ، بجموعـة الرسـائل والمسـائل النجديـة ، [مرجـع سـابت ]،

$$
\cdot(1 \varepsilon-9 / \varepsilon)
$$


( )

الأول: أن الكفـار النـيـن قـاتلهم الرســـول

الثناني: أن الذي أحل دماءهم وأموالهم أنهم طم يشهدوا بتوحيد الألوهيــة؛ وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده ولا يستغاث بغيره، ثـــمَ يؤ كـد أن مشر كي زماننا أغلظ شر كاً من السابقين، لأنهـم اليـوم يشـر كون في الرُخحـاء والشدة معاً.

1 1 - ستة أصول عظيمة (1):
وهي رسالة قصيرة، ذكر فيها الإمـام سـت نقـاط، يقـول الإمـام: إن الله


وهذه النقاط هي:
1 - أن أكثر القرآن جاء بياناً لوجوب إخلاص العبـادة لله، والحــنر مـن الشرك، وأصبح من يدعو إلى ذلك يتهم بانتقاص الصالحين.
r-Y أن الله أمـر بالاجتمـاع وفي الديـن، ونهى عـن التفـرق، فـأصبح مـن
يقول: إن الافتزاق في أصول الدين وفروعه هو العلم.
ץ- أن من تام الاجتماع طاعة ولي الأمر ، فأصبح هذا الأمر بههولاً عند بعض العلماء.
§- بيان حقيقة العلم والعلماء وحقيقة من تشبه بهم ، فأصبح العلـمبمهو
البد


0- بيان أوليـاء الله اللذيـن نـالوا الولايـة بشــدة متـابعتهم لــا جـاءت بـه
الرسل، والتفريق بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه، فـأصبح هنـاك مـن
يدعي أن الأولياء لا بد فيهـم من ترك اتباع الرسل .
צ- أن القـر آن والسـنة حفظهمـا الله ويسـرهما، و جعلهمـا الطريـقق إلى
الحق، فأصبح هناك من يقول: إنه لا يعرفهما إلا المتههد المطلق.
Y Y ا
وهي رسالة كتبها !إلامام، حتى يميز القارئ لما بين دين الرسولو المشر كين ، لأن كثيراً مُن يلّعون الإسلام لا يفهمون هذه النقاط حق الفهـمه،

وهي:
1- أن أوائل الآيات اليت نزلت في القرآن كانت ضـد المشر كين، مما يــل
على أهمية هذه القضية أكثر من غيرها.

فلا يتم إسلام المرء إلا بإعلان عداوة المشر كين.
سـ أن الشـيطان أضـاف عبـارة في مــلـ آلــة المشـــر كين علــى تــلاوة الرسول症 التو حيد.
६- أن الله لام نبيه على سؤ اله العفو لأبي طــالب، برغـم إقـراره بصـحـة
الإسلام، ودفاعه عن البني


رسائل /الإمام محملد بن عبدالوهاب
© - أن الله انتقد من لم يهاجر من مكة، مع قدرته على الهجرة --بسـبـب حبه لقرابته أو ماله أو بلله-- ولذا فالإيمان يكب أن يتبع بالعمل.母- قصة حروب الردة توضح تفريق الصحابــة بـين الحــاربين، ولـذا فـإِن حجة من قال: باب من نطق بالشهادة لا يعل كافراً حجــة غـير صحيحــة

Y
ذكر الإمام، في هذا الكتاب بهلة من المســائل الـيتي كـانت موجـودة عنـد
 الملاحظٍ أن كثيرأ مـن تلـك المسـائل كــانت مو جـودة أيضـأ في عصـره وبـين مناوئيه، مثل الغلو في الصنالحين وعبادتهمه، والاغتزار بالكثرة عند الـلكم علـى صحة الأمور وفسادها، ونحو ذلك.

وأما بالنسبة بلهود الإمام في التأليف في علوم الحديت فمن كتبه :
ع 1 - فضل الإسلام ():
وهو بحموعة من الأحــاديث عـن و جـوب اعتنـاق الإسـالام، وفضـل هـنـا
اللدين، وو جوب أتباع سنة المصطفى بوَّبها الإمام ورتّبها، إلا أن الإمام لا يفسر الأحاديث، ولا يذكـر اسـتنتانحاته
|لـلاصة منها.


 ( $\mathrm{Y} 00-\mathrm{Y}$ (Y)

10- أصول الإيمان(1):
هذا الكتاب وضعه محمد رشيد رضا ضمن بكموعــة المديـث، لأن مادته كلها أحاديث(Y) نبوية بوبها الإمام ورتبهـا، ولم يفسر الأحـاديث، أو يذكـر استنباطاته منها، بـل سـردها سـردأ، وتعرض في الأبواب الأولى لأسمـاء الله وصفاته، ثم القدر، ثمم الملائكة والقرآن، وتعرض لأهميـة طلـب العــم، مـع التزام السنة، وأنها من حقوق البي 17-1 17 كتاب الكبائر (T):
وهو بجموعة من الأحاديث أوردها المؤلف، مبيناً فيها كبائر القلـبب: مثـل الكبر والرياء، ومودة أعداء الله، وكبائر اللسان؛ كاللكذب والبــذاءة والتملـق والتشدق والمدل بغير علم، وذكر كبائر أخرى تتعلق بـالواجب للأمـراء مـن الطاعة في غير معصية الله، وغير ذلك، و كذلك الواجب عليهم لرعيتهـم مـن عدم غشها، أو ظلمها، أو الاحتجاب عنها.

كتاب فضائل القرآن ( IV
وهو كتاب صاغه الإمام على أسلوبه في كتـاب فضـائلي الإسـلام، حيـت عقد أبواباً تناول فيها فضائل تلاوة الققرآن وتعلمه وتعليمـه، ووجـوب تعلما تلمـهـ وتفهمه واستماءه، وتعرض لما جاء من الوعيد لمن فجر بالقرآن وراءى به، أو - المرجح السابق (
(Y) أورد الإمام بعض الآيات القر آنية في مقلدة بعض الأبواب، إلا أن ذلك جاء يُ أبواب قليلـة .
.


تأكّل به أو جفا عنه، ثم حذر في نهاية اللكتـاب مـن الجـدال والاختـلافن في
الثرآن اللكريمه، و ختمهه بباب ما جاء
A ا
بدأ الإمام هذا الكتاب بحلديث أبي هريرة الذلي جاء فيه أن النبي عن فنن آخــر الزهـان: (يصبــح الرجـل مؤمنـاً ويمسـي كـافراً، ويمسـي مؤمنـاً ويصبح كافراً، يبيع أحلهـم دينــه بعـرض مـن الدنيـا قليـل) (Y)، ثـم ذكـر فيـة بحموعة من الأحاديث عن فتن وحوادث آخر الزمان (بلدون تبويب)، و

(") (.) . .
9
تنـاول المؤلــف في هــنا الككتــاب بعــض الأحكــام المتعلقــة بــالأنحالاق

(1) هذا الكتاب لا يزال مخطرطأَ وتوجـد نستحة منـه ضمـن بحموعـة مـن الرسـائل في النكتـبـة






 [

الكـذبب، كما تناول المؤلف فيه بعض ما يتعلق ببر الوالدين والرأفة بهـما.
.
لم يتحدث المؤلف في هذا الكتاب مباشرة عن كتــم الغيظظ والحلـمّ، كمـا يظهر من عنوان الكتابه، بل تناول بعض أحوال الدار الآخرة ومـــا سـيحدث فيه من الحساب، ثم مصير الناس يومئذ إلى جنة أو نار، بحسب ما قدموا مـن

أعمال.
ا
وهو كتاب كبير الحجمى بلغت أحاديثه المرفوعة والموقوفة حـوالي سـتمائة وأربعة آلاف حديث، هذا عدا الآثــار الأخـرى مـن أقـوال التـابعين وفتـاوى الأئمة البكتهدين، وقد رثّبـه المؤلـف علـى ترتيـب أبـواب الفقـه، وقــد اعتمــ المؤلف على الكتب الستة إضافةً إلى مسند أحمد وموطـأ مـالكّ، وغيرهـا مـن كتب السنة، ورغم أن المؤلف قد سُبق في التصنيف في أحاديث الأحكام، إلا أن كتابه قد تميز بأنه أخلد عمن سبقه، وزاد عليه كثيراً من الآثار الموقوفة على الى الصحابة، وبعض فتاوى التابعين والأئمة، ونقل الإجماع في كثير من المسـائل، كما اعتنى أيضاً بنقل التصحيح والتحسين والتضعيف في كثير من الأحاديث، وذكر ما قيل ين بعض الرواة المختلف فيهمم.


 إيراهيم خاطر وعمد الطحان.

وأما الفقه، فقد كان للإمام جهود عظيمــة فيـه، ولئـن كــان أكـثر النــاس يعرفون عن الإمـام عنايتـه الشــديدة بتصحيـح العقيـدة وتنقيتهـا مـن شــو:ائب
 -إلى جانب ذلكـ فقيهـاُ بكتهـداُ، بـل إن الإمـام جمـل علـى عاتقـه مسـؤلية تصحيح المسار الفقهـي التشـريعي بـين المسـلمين، بعـد أن غلبـت عليـه جمـى التعصب المذهبي، الذي جنح ببعض أهله أحياناً إلى ردّ النصوص أو تأويلها بما لا يسو غ، موافقةً للمذهب. فجاءت مؤلفات الإمام وآثــاره الفقهيـة مرتكـزة

على ثلاثة مبادئ.
أولا: اتباعه لمذهب الإمام أحمد، وعدم تنكره لمكانة أئمة المذاهــب الذيـن
سبقوه بالعلم والفتيا والاجتهاد.
وثانيها: أخلذه باجتهادات الفقهاء المتقدمين والمتـأخرين، مـالم تخـرج عـن آفاق الكتاب و'السنة. وثالثها: الرجوع -غند الاختلاف- إلى الكتــاب والسـنة وتحكيـم اللنليـل

وإن خالف المذهب(1)
ولئن كان الإمام -في بداية دعوته- ركّز اهتمامه على أصول الدين تعليماً وتأليفاً وععوة وجهاداً، فإنه بعـلـ فـتزة مـن الزمـن رأى أنـه مـن المناسـبـ أن يكتب فيما يسمى بالفروع، وسائل الفقه والعبادات والمُعـاملات. ومـن أبـرز

مؤلفات الإمام الفقهية ما يلي:

 [مرجع سابت ] ( ( 1 ).

## كت كتاب آداب المشي إلى الصـلو(1):

اشتمل هذا الكتاب على المبادئ الــيت ذُكِرُت والـيت ارتكـز عليهـا منهـج الإمام في الفروع، وقل جاء هذا الكتاب خلواً من مقدمة الكــأليف الـيتي يمكـن من خلالها أن يتبيّن هدف المؤلف ومنهجه، إلا أن ابن بشر أشار إلى أن هـذا
 وادّعاء الاجتهاد (Y) فجاء هذ! الكتاب جواباً عملياً دامغاً علمى تلـك الفريـة، حيث الــتزم بعـرض الأحكـام علـى المنهــب الحنبلـي "(ّ)، إلا أنـه -إضافـة "إلى ذلك- ضمّنه أدلة الأحكام التي استنبطت منها تلك المسائل تمشياً مـع منهجـهـ \$ي متابعة الدليل.

وبخالاف ما يظهر من عنوان الكتـاب، يُلاحـط أن الإمـام لم يقتصـر على آداب المشـي إلى الصالاة، بل تحدث عـن جميع أنواع الصــلاة، كمــا تنـاول الز كاة والصدقة والصيـام أيضاً، وقد جعـل كتابه مختصراً ميسسّرُ، فلــمـ يذكـر فيـه آراء فقّهـاء الحنابلـة المتعـلدة، كمـــا لم يشـر إلى آراء فقهـاء الملذاهــب الأخرى.

 (T) سار الإمام ين تبويبه للكتاب على طريقة البهوتي فن كتابه (كشاف القتـاع عين مـتن الإقنـاع)

rr - إبطال وقف البَنَفِ والإثمت (1):
وسبب كتابة الإمام هلذا المؤلَّف: أن الإمام رأى ما كان شائعاً في بجد مـن أنواع الوقف، فأنكر نوعاً من هــنه الأوقـاف، وهـو مـا أسمـاه الإمـام بوقـف (الجنف والإثــم)، وهـو أن يتحـايل بعض النـاس في تقسـيم الإرث فـيريذ أن يقسمه على هواه ويفر من قسمة الله، مثل أن يريد أن لا يـورّث امرأتـه 'مـنـ هنا النـخل مثلاً، أو يريـد أن يزيـد النـكـور ويمـرم الإنـاث، فيفـيت لـه بعـض
 شروطاً تتضمن ما أملاه عليه هواه، و كان هذا النـوع مـن الوقــف مألوفـاً في بند فلما أنكره الإمـام انستغربوا لذنـكـ، ورمـاه بعـض الخصـوم بالأكـاذينب، لينفروا الناس منه، حيث ادعى سليمان بن سـحيم أن الإمام لا يكيز الوقــف (Y) إطلاقاً، ويقطع بفساده، فألف الإمام هذه الرسـالة المختصـرة، وبيّن فيهـا أن الـوقف العرم إنما هـو وقف الجنف والإثم، وذكـر صورته والأدلة على تحريمـه وبطلانه.





الشيخ (الشخصية/ AO - XA)


を
وهي رسالة قصيرة جداً، كتبها الإمام على شكل نقـاط مختصـرة، ولعلهـا كتبت لعامة الناس بغرض تعليمهم أهم ما يلزمهم معرفته من أحكام الصـلاة، ور.عا استفاد منها طلبة العلم في دروسهمّ، فهـي نقـاط للتذكـير أثنــاء الشـرح والتوضيح، ورغم الختصارها، فقد اشـتملت علـى شـروط الصـلاة وأر كانهـا ومبطالاتها وواجباتها و كذلك فروض الوضوء وشروطه ونواقضه. وأماعن جهود الإمام في علم التفسير فمن مؤلفاته:

Y O- تفسير آيات من القرآن الكريـم (r):
وقد سلك الإمـام -رحمـه الله- في تفسـيره منهجـاً متمـيزاً، حيــ كـان يكتفي بالإشارة إلى الآيات التيت يفسرها، ولا يذكر نصوصها كاملة -حرصـا منه على الاختصار- ثم يذكر معاني بعص الكلمـات، ويعلـق على الآيـات أحياناً، ثم يذكر المسائل التي تستنبط من تلك الآيات العظيمة بإيبــاز شـديد، و كأنه وضعها على شكل رؤوس أقلام لمــا سيشـرح للطـلاب أثنـاء الــدروس العلمية.

وإن المتأمل في تلك المسائل اليت استنبطها الإمام من الآيات الكريمة ليـدرك مـا وهـب الله الإمـام مـن قـوة الفهـمـ لكتـاب الله تعـالى، وسـلامة التفكـير، والالتزام بقواعد الاستنباط، والإلمام بقواعد الشُريعة، حيـث يسـتخرج الإمـام (1) طبعت عــة طبعات منها طبعة ضــــمن بجموعــة الثوحيـــد، [مرجـع سـابق] (صا

مـن الآيـة الواحــدة العديــد مـن المسـائل والشـواهد والأدلـة في الموضوعـنـات
المنختلفة)
ثانياً: غتصرات الإمام التي اختصرها من أصولها المطولة:
يذكـر علماء منـاهج البحـث أن منـ أهـداف التـأليف اختصـار المطـول وتهنيبه( ${ }^{(Y)}$

وقد عُني الإمام محمد -رحمـه اللهـ بهـذـ! البــانب، فقـام باختصـار بعض
 الاستطرادات فيها، وعدم توفرها، فاختصرها -رمهـه اللهـ - تقريبـأ لثمراتهـا، وتيسيراً للوصول إليها.
فمن يختصرات الإمام التي اختصرها من أصولها المطولة : צ Y- خختصر الإنصاف والشرح الكبير (؟):
وهذا الكتاب يعد أكبر مؤلفات الإمام الفقهية ، فقد عمد الإمام -ر'رْمـهـ
 فاختصرهما من أصولمما المطولة، لتيسير الانتفاع بهما. وهذأن الكتابان هما؛ (الإنصاف في معرفــة الراجحـح من المــلاف) لعـلاء الديـن علـي بن سـليمان




 أبي الفرج عبدالرممن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي (ها الكتابين شرح لكتاب من أمهات كتب الفقه الحنبلـي، وهـو كتـاب (المقنـع)

لموفق الدين عبدا لله بن أحمد بن قدامة (1 عه - - . ومن الملاحظ أن اعتماد الإمام على الشرح الكبير أكثر من اعتمـــاده علىى الإنصاف، حتى إن الإمام لم ينقل من الإنصاف شيئاً في أربعـة وعشـرين بابـاً

فقهياً
ولعل القصد في عبارة الإمام الليت يذكرها في نهاية بعـض الأبـواب، وهـي قوله: (ومن هنا إلى آنخر الباب من الإنصاف) لعل قصــده ليـس أنـه أختصـار بالمعنى الدقيق، بل بحرد الإشارة إلى مصدر المسائل المدونة تحتها لا غــير، وإلا فما جاء نقله من الإنصاف هو بالأصالة بحميع لاختيارات شيخ الإسـلام ابـن تيمية في بعض الموضوعات الفقهيـة، وهي تشـير إلى البـانب الاجتهـادي ين شخصية الإمام العلمية ... الأمر اللذي أثار حفيظة بعض الخصوم، فرموه بنبذ المذاهب وادعاء الاجتهاد ، فردّ عليهـم الإمام بتأليف كتـاب آداب المشـي إلى اللصلاة(Y)، الذي التز م فيه بمذهب الإمام أحمد. وما يلفت انتباه الباحث في (مختصـر الإنصـاف والشـرح الكبـير) حجمــ الكبير، و كثرة مسائله وتفرعها -مقارنة ببقية مؤلفات الإمام- وهذا يشير إلى




قضيتين مهمتين، أولاهما: أن الإمـام أعطىى الفقـه مـا يستحقه مـن العنايـة، والثانية: هي انتماء الإمام للمذهب الحنبلي، وعدم تنكره لأقوال أئمة المذاهب كما رماه الخصوم.
ومن المختصر ات التي كتبها الإمام أيضاً:
(1) مبحث الاجتنهاد والخلاف - YV

وهذا الكتيب ييين فيه الإمام الموقف الــني ينبغي أن يتخـذـه المسـلم عنـد حدوث المنلاف في بعضن المسائل بين أهل العلم، أو يين الصححابــة وتـابعيغمه، وقد تناول الموضوع من جانبين، الجانب الأول: ذكر فيـه الأدلــة الدالـة غلـى
 ذلك كله من ستة وأربعين وجهاً.
والكتاب في الأصل عبارة عن اختصار لما جـاء حـول هـذا الموضـوع مـنـن
 الإمام يُ أول الرسنالة؛ حيث قال: (قال ابن القيم وي أعلام الموقعـين: إذا قـا
 نسبة هذا الكتاب إلم الإمام، وذكر (أن البحث أظهـر أنـه جـزءء مـن كتـاب الإمام ابن القيم: أعلام الموقعين) (").
(1) (1) جُموع مؤلفات الشيخ ، القّسم الثاني (الفقه) البُلد أثاني ،صه ا- عه .


(Y)

لكن الواقع أن المتأمل في الرسالة يرى للإمام أثره الواضح في اختصهـار مـا ذكره ابن القيم، ومعلوم أن اختصار المطول غرض من أغـراض التــأليف، فـلا لا لا لا وجه للاعتزاض على نسبة هذا الڭكتاب للإمام وعدّه من آثاره．

ومن بهود الإمام يف التاريخ والسيرة ：

وقد اختصره الإمام－رحمه الله－من كتاب السيرة النبوية لعبد الملــك بـن هشام، إلاّ أنه ضمّنه بعض الاستنباطات المفيدة، وأضاف إليه مقدمة نافعة بيّن فيها واقع أهل الماهلية اعتقاداً وسلو كاً، كما أورد بعض النصوص والأدلة في بعض المو اضع، و لم يقف عند وفاة ألرسولئ⿰亻⿱丶⿻工二又 للدولمة الإسـالمية، وتعـرض هــوادث الـردة وهـا بعلهــا حتـى قيـام اللـولــــة العباسية، وابتلاء تأليف كتـب الحلديث والمغازي． وأسلوب الإمام في كتابه هذا قصصي ســهل ، وقـد بـلأ كتابـه بـالتبويب
 فجعله على أساس ذكر حوادث كل سنة على حلة． وهذا الكتاب على وجازته، إلا أنه يعد من أنفع ما ألّف في بابه، حيث أن الإمام يحرص على استنباط العبر والأحكام من بعض الأحداث．

Q 9
حيث انختصر الإمام فيه كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام الحقـق ابن قيم إلموزية－رحمه الله－واللذي استوعب مؤلفه فيه هـا ورد عن رسـول



رسائل الوارمام ححملد بن عبدالوهاب
| لله حيث تيسّر لمؤلفه مالم يتيسبر لغيره مُن ألفـو! في هــا البـاب، إلا أنـه أسـهب
 المتعجــل ؛ فقـام الإمـام ححمــل بـن عبدالوهـاب -رهمـه اللهُ- باختصــار هــذا الكتاب وتقرييه، فاقتطف منه الزبدة والمللاصة، حتى أخرجه في بحلند لطيـف سهل المنال، حيث بدأه .كمقدمة بيــن فيهـا اصطفـاء الله تعـالى واختبـاره لنبيـه
 العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة ألرسول، وهـا جـاء بسه؛ لأنـه لا سـبيل إلى الفلاح إلا على يليه ، ولا إلى هعرفة الطيب من الـلمبيث على التُفصيل إلا مـن
 وأسفاره وآدابه6 وجميع شأنه، وختم الكتاب بفصل في بعـض أحكامهس النكاح وتوابعه (ختصراً). كتب منسوبة إلى الإمام:
1-كتاب أحكام تمني الموت(ب):
هذا الكتاب نسب إلِ الإمام محمدل بن عبدالوهـاب -رمـهه اللهـ و وطعتـه الجحامعة خحطأٌ ضمن بحمون مؤلفات الإمام ، ولعل السبب الذي أوقع في هذا الخطأ عدة أمور:
(1) بجموع مؤلفات الثـيخ، القّسم الرابع ، التفسير ويختصر الزاد صم ه ع ع .


$$
\text { الثاني ،ص • YYA - } 0 \text {. }
$$

أوها: الحرص التام على استيفاء مؤلفات الإمام. الثاني: ما كتب على ظهر مصورة خغطوطة هذا الككتاب أنـه (بخـط محمـد (ابن عبدالوهاب)، فـأوهم ذلـك أن المـراد بهـــا الاســم هـو الإمـام معمـد بـن عبدالوهاب. ولكن المتأمل غتوى هذا الكتاب وما جاء فيه، يدرك أنه ليس من كتابات
 وأجو بته، وقد استغل هذا الخطأ غـير المقصـود بعض أمـل الأهـواء والمقـاصد السيئة، فاستلّوا هذا الكتاب من مطبوعـات الجامعـة دون استئذانها، خـالفـين
 اختصووا هذا الكتاب المشبوه، واهتموا بنشره؛ لأنه يوافق أهواءهــم ، وتر كــوا كتب الإمام الصحيحة والثابتة؛ لأن مضامينها لا تتناسب مع أهو ائهم السيئة. وقد كلفت الجامعة فضيلة الشيخ الدكتور صـالُ بـن فـوزان بـن عبـدا لله اله الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، وعضو هيئة كبار العلماء في المملكـة،
 وكتب دراسة قيّمة، أثبت فيهـا عـدم صحـة نسـبة هـذا الكتــاب إلى الإمـام، وذلك من ثُمانية وجوه، منها: أن المخطوطـة الـيتي اعتمـد عليهـا في التصحيـح
 الكتـاب، إضافـة إلى وجـود علمـاء في بـلاد بـــد يكملون الســم عحمــد بــن

(1)(\$|IYV
 والأحاديث الواردة فيه توافق ما في كتاب السيوطي (شـرح الصـدور بشـرح
 والمحروف عن الإمام من خلال رسائله وفتــاواه أنـه يعتـبر الكـلام ين الكروح؛
 الكتاب يكتوي على كثير مسن إلأحـاديث غـير الثابتـة، مـع أن المعروف عـن الإمام شذة تحذيره من مثل هذه الأحاديش، إضافةً إلى مـا هـو واضــح في فن تأليف الكتاب من الحللل والقصور والر كاكة، وعدم مطابقة محتواه لموضوعـه، وهـذا مـا لم يعهـد يُ مؤلفـات الإمـام الــــي مـيّزه الله بمـيزة حسـن ألتــأليف والتبويب، كما هو واضتح ين أكثر مؤلفاته، أضـف إلى ذلـك مخالفـة الكتـاب لمنهـج الإمـام في التزبيـة والتعليـم، حيــ إن الإمـام يـرى الاهتمـام بــالعقيدة وتصحيحها وينهى عن قراءة ما يشغلهم عن ذلك، مثـل كتـب ابـن البــوزي
(المنعش، والمرعش، والتبصرة)، فكيف يؤلف كتاباً شبيهاً بتلك الكتب. وقل طبعت دراسة الشــيخ صـالح الفـوزان حـول هـذا اللكتـاب في رسـالة صغيرة بعنوان (إبطال نسبة كتـاب أحكـام تمـين المـوت إلى الشـيخ عحمـد بـن


( ا المرجع السابق ، (r) (


عبدالوهاب)، وضمنها الشيخ ملحقاً أرفق فيه صورة من اعتذار القائمين على نشر الكتاب عما وقع من الخُطأ في نسبته إلى الإمام، وصورة لقائمة مؤلفـات الإمـام الــيت ذكرهـا المؤرخحون، توضــح أنـه لم يذكـر أحـــ مـن المتقلمــين أو المتأخرين هذا الككاب ضمن مؤلفات الإمام. وقـد قـامت البحامعـة -مشـكورة"- بطباعـة ردّ الشـــيخ الفــوزان بتــاريخ
.
Y Y Y
هذا الككتاب جاء ضمن بحموعة المديث النجدية، مُما جعل بعض البـاحثين ينسبه إلى الإمام، ويعدونه من مؤلفاته(1)، و لم يورده ابـن غنـام ولا ابـن بشـر ضمن مؤلفات الإمام ، بل ولا الشيخ عبد الرمن بن قاسم في الدرر اللسـنية، ور.ما كان ذلك من أسباب عدم طباعة المامعة لهذا الكتـاب ضمـن بعمـوع مؤلفات الإمام، وقد حقق الشيخ إسماعيل الأنصاري-رحمــه الله- نسـبة هـذا اللكتاب، فذكر أنه نص كتاب الأدب من مشكاة المصابيح للخططيب العمــري التبريزي، وآيّد تحقيقه هذا سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن باز، حيـث قـال سماحته ين جوابه للشيخ إلمــاعيل: (نعيـد إليكـمـم تحقيقكـم الجيـد عـن كتـاب (نصيحة المسلمين)، ونفيدكم أنه قد اتضــح لنـا مـن هـنا التـحقيـق المرفـق أن
 ( 4 .

 النجدية، انظر د.عبدا لله العثيمين، الشيخ عحمد بن عبدالوهاب، [مرجع سابق] (صّ • ( )).

كتاب النصيحة في بحموعة الحديث النحلدية ليس من مؤلفات الإمام محمد بـن عبدالوهاب -ر'محه اللهُ- بل هو قطعة من المشكاة كما ذكرتم، وضعها بعض تلاميذه أو بعض طلاب العلم عن حسن قصد ضمن اليمموعة، (يعـين كتـاب

بحموعة الحديث النجدية) لقصد الفائدة)(1)
ومن المعروف عن الإمام أنه كان ينسخ بيله بعض الكتب أو الفصول اللي يكتاجها كمراجع، فلعل بعض طلبة الإمام أو أحفاده وججـدوا الكتـاب بخطـه، فنسبوه له، وظنوه من مؤلفاته.
هذه هي الكتب التي ألفها الإمام -رممه الله- أو نسبت إليـه خطـأ، وقـد أوردتها لبيان اسـتخدام الإنـام لوسـيلة التبليـغ بـالقول الـيتي منهـا مـا حصـل (مباشـرة بالمشـافهة)، ومنهـا مـا حصـل بطريقــة (غـير مباشـــرة) كالرســـائل والكتب، ولم يكتف الإمام باستخلدام وسائل التبليغ بالقول فقط، بل استخدم

وسائل أخرى من وسائل الدعوة هي:
ثانياً: وسائل تبليغ الدعوة (بالعمل):

الإمام بنفسه بإزالة المنكر,ات وتطبيق المدود، وتحهيز الجيوش والغزوات.
أ- الاحتساب العملي وتغيير المنكرات:
ذكر ابن بشر أن الإمام بعد أن انتقل إلى العيينة، وأيّده أميرها -عثمان : بن معمر- شرع -رحمه الله- في إزالة المنكرات، فكان في العيينة أشــجارٌ تعظّم
(1) انظر : د ـ صالح العبودي ، (بحث) عقيدة الشيخ ححمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرهـا في

العالم الإسلامي [مرجح سابق] (ص0 ع!) .

ويعلق عليها، فبعث إليها من يقطعهـا بـأجرة مـن مـال، فقُطِعـت، وين البلـد شحرة -هي أعظمهن- اسمها شحرة الذيب خحرج إليها الإمـام بنفسـه سـراً
 عندها ألوان الشـرك والمخالفـات العقديـة، سـار إليهـا الإمـام بصحبـة الأمـير
 عثمان للحرب، فكفو! عنهم، ونحلو| بينهم وبينها، فهلمها الإمام بيـده حتى ساواها

ب- إقامة الحدود:
كان الإمام يمارس الدعوة العملية بإقامة الحدود والتعزيـرات، ومـن ذلـك: أن امرأة أتت إلى الإمام واعتزفت عنده بالزنا والإحصان، وتكرر منها الإقرار

 ذلك أن تُشَدّ عليها ثُيابها، وتُرجم بالحجارة على الوجه المشرو ع، فرُجِمـت، ثم أمر أن يغسلوها وأن تكفن، ويُصلى عليها (؟). ج- البهاد في سبيل الله:


(1) انظر : عثمان بن بشر، عنوان الجد في تاريخ نجد، [مرجع سابت ] (9/1) وحسين بن غــام،

 (r) آ( انظر : الرجع السابق (10/1)

رسائل الإمام محملد بن عبدالوهابب
الهزيمة بأتباع الإمام في الحماير سنة 1 V 1 هــ (1)، وقتـل منهـم ين تلـك الهزيمـة خمسمائة رجل، وأسر الكثير، يقول ابن بشر: ذكـر لي أن عبدالعزيـز -رحمـه الله- لـا دخحل على الشيخ عند بميئه مـن هـذه الوقعـة، لم يبـادرهم الشـيخ إلا بقوله تعالى :

و وي سنة 1 I I اهـ حين رأى الإمام تظــاهر بعـض أهـل البـلاد بـالضلالل، جمع جي هذه السنة أهل الإسالام مـن بلادهـم ووعظهـمَ وبيّن لــم سـنة الله تعالى، وبشرهم بالنصر إن استقامو! على الدين، وأمرهم بالتوبة وصذق النية،

فتصدقو| بصدقات كثيرة، وسألوا 1 الله النصر (')
كما كان -رحمه الله- يتابع سرايا البِهاد، ويتقصّى أنخبارها، ويبادر إلى تشجيعها ومناصحتها، وتذ كيرها با لله وقت النصر والغلبة، حيث قال -زممه الله- للأمير عبدالعزيز بعد فتحه للرياض سنة INV I اهـ: (أحب لك ما أُحب

 ورزقتنا وهديتنا وفرّجـت عنـا، لـك الحمــد بالإسـامام والقـرآن ،ولـك الحمـــ

. ${ }^{(4)}$ (أمننا........




## د- دعوته العمليّة بشار كته في إدارة أمور الدولة وتنظيمها:





 بالتزية والتعليم، والدعوة، وإلقاء الدروس العلمية. هـ- الخاذ الأسباب المباحة لتهيئة الجال المناسب لثبليغ الدئوة :



والمقابلات والتنقلات، ونو ذلك (0).
ومن الوسائل اليّ حرص الإمام على استعمالمالما، من باب الخــاذ الأسباب الـيّ
تهيئ البال المناسب لتبليغ اللدعوة وزيادة تأثيرها:




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




1 - الحلذر المقرون بالتو:كل على الله مع الأخذ بالأسباب : أدرك الإمام -رحمه اللهـ أن من تمام التو كل على الله والاعتماد عليـه أن يمرص الإنسان على اتخاذ الأسـباب الـيت جعلهـا الله -وفـق سـنـنه الكونيـة وسائل معينة على حصول النتائج المرجوّة، بخلاف بعض اللفِرَق الضالـة، 'الــيّ فهم أصحابها أن التو كل هو ترلك اتحــاذ الأسـباب المباحـة، فمنهـم مـن لنّبّس عليهـم الشـيطان، فــأوهمهـم أن التو كـل يكـون بدخـول الفــلاة بغــير زاد (!)، والسياحة لا إلى هكان معـروف، ولا طلـب علـم، والتعرض للسـباع بـلون سلاح، وعدم الهرب منها، بل وترك الكســب، وتـرك التــلاوي ونحـو ذلـك، وهم في ذلك عجائب ذكرها ابن الموزي -رحمه الله- في كتابه القيّمّم تلبيـس إبليس (Y)، وذكر الردود غعليهـا \$ي مواضعهـا، وبيّن أن هــنه المسـالك مخالفـة للسنة، وأنها ليست من البر في شيء، وذكر الشــواهد مـن كتـاب الله تعـألى


 (1) انظر: أبو الفرج عبدالر حمن بن البوزي ، تلبيس إبليـس، [بيروت، دار الكتـب العلمينة، ط


 (£) انظر : البخاري، صحيح البخاري، [مرجع سابق] كتاب: الـهـهاد ، بـاب :مـا قيـل في درع النبي

 بها أكثر من أن تُحصر.
وإن المتأمل لسيرة الإمام محمد بن عبدالوهاب -رمَه الله- ليلدرك أنه جمع بين اتخـاذ الأسـباب، وشــدة الحيطـة والحــنر، وبيّن شــدة التو كـل علـى الله والاعتصام به، وعدم التعلق بغيره سبحانه وتعللى. وقل حلّد الإمام -رهمه اللهـ منــل البدايـة هدفـه وغايتـه، وهـي إصـالاح الأوضاع المنحرفةه، والعـودة بالنـاس إلى العقيـلـة الصشحيحـة؛ فـاتخن الأسـباب اللازمة لذلك، بدعاً بطلب الحلم الشرعي، و لم يقـفـ ـرحمـه الله - بوضـوح وشدة في وجوه أصحاب المنكرات إلا بعد توفر عنصر القــوة اللازمـة لـمايـة دعوته؟ حيث سعى إلى كسب تأييد ابن معمر له في العيينة، وبخـح في ذلـك، ركان قبل الحصول على هذا التأييل يكتفي بالوعظ والتذكير، والتلميح أحياناً دون التصريح، كأن يرفع صوته عند قبة زيل بن الحطاب بعبارة: الله خير من زيل.... الله خحير من زيد ...(ّ)، دون أن يو اجهه بذلك أحداً بعينه. وها خروج الإمام من حريملاء -بعد أن أدرك؛ أنهــا لم تعـل مناخـاً مناسـباً للدعوة- إلا نـو ع مـن التـاذ الأسـباب المعينـة علـى اسـتمرار اللعـوة وعـلـم
 - (1.VA/r) [YYAV
. المرجع السابق ، كتاب المغازي ، باب غزوة المندتد (Y (Y)
 (صqף).

رسائل الإمام محملد بن عبدالوهاب
توقفها، بل وحتى في الُعيينة لم يكن الإمام يمرص على مواجهـة النــاس بتغيـير المنكرات، إذا خشي أن يكون هنـاك خطر على الدعـوة، فعندمـا أراد قظع شجرة الذيب (خرج إليها بنفسه سراً يريد قطعها) (1) إذ لا داعي للمواجهـة العنيفة مع بعض السفهاء الذيـن قــد تـؤدي المواجهـة معهـم إلى مـا لا تحمـــد عقباه، فالقصد هو إزالة المنكر، وقد تم ذلك، والحمد للهُ أما قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة، فلم يكتف الإمام بأخلذ إذن عثمان بـن معمر بهلدمها، بل أصرّ على أن يصححبه الأمير عثمــان بنفسـه لدمهـا، وقــال: (أخاف من أهل (الجبيلة أن يوقعوا بنا، ولا أستطيع هدمها إلا وأنت هعي) ه(")، وعندما طلب منه ابن معمر مغادرة العيينة خوفاً مسن التهلديـدات الـيـي وصلتـه من زعيم بي خالد في الأحساء، و لُ يُفد معه تثبيت الإمام له.. اختـــار الإمـام أن تكون وجهته إلى اللدرعية، حيث أن الإمام كان قــد بـذل جهـوراً مسنبقة لكسب الأنصار هناك؛ و كانت دعوته قد لقِيتَ قبولاً كبيراً بين الشــخـخصيات المهمة في هذه البلدة، مثل آل سويلم، بل وبعض أفراد الأسرة السعودية، مئل أنخوي الأهير وهما ثنيان ومشـاري وابنـه عبدالعزيـز (")، إضافــة إلى مـا يعرفـفـه

 الإمام وحكّام اللدرعية.
(1) انظر : عثمان بن بشر، عنوان الجلد في تاريخ نجل، [مرجع سابق ] (9/1).
. انظر : المرجع السابق ، الموضع نفسه (Y)



أما عن حرص الإمام على اتخاذ الأسباب، وعنايته بأخذ الميطة والحذر في غزواته وسراياه، فيعجز عنها الحصر، أضف إلى ذلك حذره من اتبـاع المـوى
 -وإن غغل عنها الكثير من الدعــاة اليـوم- مـن أخطـر المعوقـات الـيت تعرقـل
 والتورّع عن فضول المباحات؛ فضلاُ عن الحرمات، وقد قضى مدّة من حياتــه
 والأولاد، ويتعرض للمصائب والأخططار، في سبيل طلــب العلمب، والاستعداد للقيام بأمانة حمل هذه الدعاءوة.
 ومفهوم (رجوب الأشخذ بالأسباب واتحاذ الميطة والمنر)؛ فإن تغليب جـانب
 والدعاة فيما لا تحمد عقباه.
كما أنّ تغليب جانب التخاذ الأسـباب وأخــذ الميطة والـــنـر مـع ضعـف التو كل، قد يقدح في الإمانان، وينافي كمال التوحيد الواجـبب، بـل إن انتفـاءه






رسائل الوامام محملد بن عبلدالوهأب
Y Y الاستعانة -بعد الله تعـالىـ بـأهل الحـبرة والكفـاءة والمكانــة، إمـا لحمايـة اللداعية، أوتمكينه وإعانته على تبليغ دعوتّه، أو تزويــلهه بالحــبرات الـتي قـــد

بيجهلها:
وهـذه الوسـيلة اسـتخلدمها المصطفى


 مشر كا" (Y) ، وكان يحموه دون أن يكرههم علمى دعوته ويقول: (هل من رجل يكمالي إلى قومــه،
 يوم الحندق، فقال سلمان الفارسي للرسول پِ
(1) ذكر الدكتور مهذي رزت الله خن كتابه (السيرة النبوية في ضوء المصــادر الأصليـة) أن هــنا

 (أريقط)، والمشهور عند أهل السير (أريقط).

 (





خندقنا علينا)، فأمر النبي أصحابه، وما كان عندهـم من بتحارب وثقافات يمكن اسـتثمارها لـذمـة هـذا

الدين.
وقد عُين الإمام محمل بن عبدالوهـاب بهذ| الجلانب منذ بداية دعوته: فما إن انتقل إلى العيينة، حتى التقىى بأميرهــا عثمـان بـن معمـر، و حـرص على أن يستثمر مكانته وسلطته جي سبيل خدمة هذا الُدين، ونشر اللدعـوة إلى الله، (فعرض عليه ما قام بـه، ودعـاه إليـه، وقـرّر لـه التوحيـلـ وحاو لـه علـى نصرته، وقال: إني أرجو إن أنتت قمت بنصر لا إلـه إلا الله، أن يظهـرك الله تعالى، وتملك بجداً وأعر!ابها) (Y) فســـاعده أمـير العيينـة علـى ذلـلك، فاسـتعان الإمام به -بعد الله- خي إزالة المنكرات، ومحو مظاهر الششرك وإقامسـة الحــلـود، وبذلك همى نفسه وهمى اللدعوة هـن كثــير مـن المعوقـات، الـيت قــد تـبرز في طريقه لو أراد القيام بذلك بعيداً عن قوة السلطان وهيبته. وتبلـو عناية الإمام بهذا البحانب أيضأ وأضحة بعل انتقالـه للـرعيـة حيــث حرص على لقـاء الأمـير محمـل بـن سـعود، وعـرض عليـه أن ينصـر الدعـوهة وبشره بالعز والتمكين إذا فعـل ذلـك، ثـم سـارع إلى عقـل مبايعـة ومعـاهـة تضْمن استمرار نصرته للدعوة وعدم تنكره هلا(r)، فكانت هذه المعاهلة -بعد
 ونسبها إلى أصحاب المغازي، ومنهم أبو معشر .
. (9/1) (Y) - (Y) (Y/I) (Y)

توفيق ا لله- مـن أعظم الأسـباب الـيتي أدّت إلى بخـاح اللدعــوة وانتشــارها
وممايتها.
世
ينبغي أن لا يغفـل الداعيـة عـن أهميـة الحـرص علـى اسـتغلال الطاقــات
المتاحـة، وعـدم إهـدار البمهـود وذلـك بالعنايـة بـالتنظيم والتخطيـط وتوزيـع المسؤوليات، فقليل منظم ودائم، خير من كثير عشوائي ومنقطع.

 طاقاتهم وجهودهم حسب ما يتقنون، فكان پِ والمفتين والمقرئين للقر آن، ويعيّن منهم الوزراء والأمراء والعمال والملفلفاء علمى المدينـة إذا سـافر، ويعيّن الكتـــاب والخطبـاء والشـعراء والـُـــداة والخـُرّالس
 كـان يقـود بــه الأســفـار، وينقـــل كتبــه ورســـائله(1)، وغـــير ذلـــك مــن المسؤوليات.
كما أنه الصححيح (إن لربك عليك حقاً، ولنفسلك عليك حقاً، ولأهلك عليـكـك حقـا،




$$
(\varepsilon / \varepsilon-r Y o / / 1)
$$

فأعط كل ذي حق حقه)(1"
وقد أدرلك الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- هذا المانب في سـيرة ألمصطفى على تنظيم الوقت، وتوزيع المسؤوليات، واستغلال الطاقات المُتاحة. ومن ذلك أن الإمام استثمر نباهة بعض طلابه، فوزع عليهـم المسؤوليات، وو جههم للقيام بواجب اللدعوه، وأرسلهم إلى المناطق الميطة، فأرسل عيسى
 موسى بن سليم باللدعوة في منفو حة واللدرعية وغيرها من البلدان (٪) ، وأرسـل وفداً من طلابه، ومعهم عبدالرمن الشنيفي ليقوموا بدعوة سليمان بن سحيم

(1) أخر جه الإمام البخاري في صحيحه ، صصحيح البخـاري [مرجـع سـابق] كتـاب:الصـوم ،
 الْزَ مذي ين الشمائل أنه


 وفيه راويان بكهولان ، انظر : شرح راختصار وتحقيق شثمائل المّرمذي ، سميح عباس، أوصاف

النبي




أحيانا" (1)، ويعقد الاجتماعات، ويلعو الوفود من المناطق البحاورة ليلتقي مبهـم عند حدوث بعض الأزمات (Y)
و كان --رحمه اللهُ- ينظٍّم وقته، فقل جعل دروساُ ثابتة في أوقـات معلو مـة لتعليم التو حيد والتففسـير والفقـه وغيرهـا (") ، وأمـر أهـل النواحـي أن يسنألو! الناس كل يوم بعد صلاةٍ الفـر وبـين العشـاءين عـن معرفـة الأصـول الثـلاثــة وأحكام الصال(() . أما الليل، فكان يقضيه في الصــلاة والعبـادة والتهجــل()، وأحياناً يقتطع منه جزءاً للتأليف و كتابة الرسائل (1) وبالجمملة، فإن أي عمل مهـما كان صغيراً ومتواضعاً، يصعب أن يُكتبِ له النجاح، مالم يكـن منظّمـاً مدروسـاُ، (وإن كثـيراً مـن الطاقـات اليـوم تهـنـر ، وتضيع بسبب غياب التنظيم، بينما تفعـــل قِلـة منظمـة فعـل الأعـاجيبب) (V)
 [الُصف: ؟].






$$
\begin{align*}
& \text { (0) عبداللطيف آل الشيخ ، علماء الدغوة ، [مرجع سابق ](ص9) (1) }  \tag{£}\\
& \text { جمموع مؤلفات الثيخ (الشخخصية/0بال) . } \tag{1}
\end{align*}
$$

[ (V)

فينبغي لللعـاة أن يكرصـو! علىى التخطيـط والتنظيـم، وحسـن اســتـنمار
الطاقات والإمكانيات المتاحـة، وأن يمـذروا مـن الفوضو يـة، ومـا تسـببه مـن إهـدار للطاقـات، وتضييـع للجهـود، وإذا كنــا نؤمسن بضــرورة التخطيـط والتنظيم، من أحل بناء بيت أو فتح دكان، فكيف نُغفـل هـذه القضيـة ونــن بصدد القيام بمشرو ع ضخمم كبير، وهو خلدمة هذا الدين والدعوة إليه. وانظر إلى ذي القرنين كيف أنه بدقة تنظيمه وتخطيطه، وحسن اسـتغالاله للطاقـات، حوَّل أمة كانت لا تفقه قولاً، إلى أمة عاملة منتجـة، تبـين ســاً هـو آيـة مـن

آيات الله يُ القوة والإتقان(1)
(1) انظر : محمد المطيب ، اللدعاة والتخطيط ، [مرجع سابق ] (صهY) .

المطلب الثانتي
وسيلة (المر اسلة") مشرو عيتّها وخصائصها ومجالاتّها
ويحسن التـمهيل هنا المطلب بتعريف الرسالة، وذكر بعـض مرادفاتهـا، ثــم
التُعريج بعد ذلك على ذكر سندها الشرعي، وخصائصها وميزاتها، وبحالاتها
في الماضي والماضر، وسيكون ذلك من خلال المسائل التالية:

- المسألة الأولى: تعريف الرسالة واشتقاقها اللغوي.
- المسألة الثانية: السند الشرعي للرسالة.
- المسألة الثالثة: خحصائص اللرسالة والمميزات الليت ينبغي توافرها فيها. - المسألة الرابعة: بجالات الرسالة في الماضي والحاضر.

المسأٔلة الأولى : تتعريف الرسـالة واشثتةاقها لللغوي:
يرجع أصل اشتقاق لفظظ الرسـالة إلى المـادة اللغغو يـة (ر س ل)، الـيت لــا
معانٍ كثيرة أفاضت المعاجم العربية بتقصيّها وعرضها، وذكر الشواهد علئها. وإن المتأمل لتلكك المعـاني، يبــد أن لــنه المـادة مدلولـين أحدهمـا حسّبي،
والآخحر مدلـول معنـوي تطوّر عـن ذلـك المدلـول الحسّي، فمـن مدلولاتهـا الحسيّة: أن (الرَّسْل) القُظيع من كل شيء، والجمدع أَرْسالِّ(1)، قال الجوهري:

(1) الفيروزآبادي ، القاموس الغيط ، [مربع سابق] [مادة رسل] (ص • •T (I) . الجوهزي ، الصحاح ، [مرجح سابق] [مادة رسل ] (صץYM)

الإبل؛ قطيع بعد قطيع، ويقال: أرسلوا إبلهم إلى الماء أرســالاً، أي: قطعـا"(1)
أو قطعاناً متتالية.
تُـم تطـور هــذا الملـلـول اللغـوي مـن الاسـتعمال الحسـي إلى الاســتعمال المعنوي، ومن ذلـك مـا ذكـره ابـن منظـور مـن أن الإرسـال يعـين التوجيـه،



و (الإهمال)
ثم كثر استعمال هذا المصطلح، وتعلدت مرادفاته اللفظية ، ومن ذلك مــا ذكره ابن الأنباري من أن الرسول والرسيل والرسالة سواء؛ ومن ذلك قـول
كُثِيِّ:

لقد كذب الواشون مابُحْتـُ عندهم
وروي أيضا" برسول (أي ولا أرسلتهمم برسالة) (٪)

- المدلول الاحصطلاحي وتطور0:

لقد تطور هذا المصطللح وتغيّر مدلوله الاصطالحي، ويككن أن يقـال: إنـه مرّ . مكرحلتين :
(1) ابن منظر الأفريقي ، لسان العرب، [مرجع سابق ] مادة رسل (YAM/ (Y)

- المر (Y)



رسائل الومام محملد بن عبدالوهاب
المرحلة الأولى: العصر ابلماهلي وصلر الإسلام، حتى أواخر عهد الملفـــاء
الراشدين.
كان لمصطلح ( الرسالة) في تلك الفترة مدلول خاص، حيث يراد بـه:: مـا يؤديه الرسول إلى المُرسَل إليه عن طريق روايــة الحـبر وإبالاغـه شـفهياً، بدليـلـ كثرة اقتزان هذا المصطلح بلفظ (أبلـغ)، أو مـا يشـتق منهـا، وهـذا اللفـذ في

الغالب يبل على النتل الشفهي (1)
ومن شواهد ذلك ين العصر الجاهلي ماذكره زهير في معلّقته حيث قال:
ألا أبلغ الأحلافَِ عين رسالةً " ومن شواهده في صلز الإسلام: رسالة كعب إلى أخيه بُجير بعد أن أبلغـه بإسلامه، "فغضب كعب وأرسل إليه:
"ألا بلُغا عتي بُجيراً رسالةً
 عديدة"()، تارة بالجمع، وتـارة بـالإفراد، واقـترن غالبـأ .مـا يــل علـى النقـل
(1) انظر : غانم جواد رضا ، الرسـائل الفنيـة يـ العصـر الإسـلامي ، [بغــاد ، جامعـة بغـناد ،

أهمد بن الأمين الشنفيطي، ، شرح المعلقات العشر ، [ييروت ،دار الكتب العلمية ،ب . ت ت]
ص
(ヶ)

الصرية ، \& غMاهـ ] ص9 ا . .





وكان هذا الملولول واضحاً في كتب التاريخ والأدب اليّ تحدّثت عن تلـك الفتزة من الزعن، حيــث يـل إلسـياق فيهـا غالبـاً علمى أن (اللرسـالة) كـانت تؤدى عن طريق الرسول، الذذي يبلغهــا للهرسَل إليسه بهـورة شفهية، ومـن شواهد ذلك أن عمرو بن العاصغِّكُّه عنلما فتح الإسكندرية، وأراد أن يبشـر
 كتاباً (... فقال له هعاوية: ألУ تكتب معي كتاباًّ فقال له عمرو : وما تصنـع بالڭكاب؟؟ ألست رجلا" عربياً تبلّغ الرسالّة؟ وما رأيت وما حضسرت.....) فقد استقر عند عمرو في استخدام هــذا المصطلــح، أمـا النـص المـلـوّن، فكـانو| يطلقـون عليـه اسـم


(1) جلال الدين الُسيوطي ، حسن الخحـاخرة في تـاريخ مصـر والقـاهرة ، [دمشــق ، دار إحـــاء

أبوسـفيان: (فبينـا أنـا بالشـام) إذ جــيء بكتـاب مــن رسـول الله
هرقل) (1) يعني برسالة مدوّنة، وقل بوّب الإمام مسلم في صحيحــه باباً باســم
(باب كتب النبي
رسائله
المرحلة الثانية: وقد بدأت ملاكحها منذ أواخر عهد الخلفاء الراشدين. في هذه المرحلة بدأ مصطلح (الرسالة) يستخدم للدلالة على النصّ الملموّن أيضاً، إضافة إلى التبليغ الشفهي اللذي يبعثه المرسـل إلى المرســل إليـه، وأصبـع

يوازي مصطلح (الكتاب).

(أما بعد : فقد أتتين منك موعظة" مُوصَّلةٌ ورسالةٌ مُحبَّرةٌ ...

معاوية
بعض مرادفات مصطلح (الرسالة):
وجـدت عـدة ألفـاظ ومصطلحـات تـرادف مصطلـح (الرســالة)؛ مثـل :
(الألو كة) و(الكتاب) و(الصححيفة) و(الدبلوماسية).
 [IVYr
.(111v/r)




فالألو كـة: استتخدمت لتـدل على نــل الحـبر، وإبالاغـه إلى المرسَل إليـهـ بصـورة شـههية، و كـان استتخدامهـا شــائعاً على وجـه الخصـوص في العصـر

الباهلي.
والألو كة: من ألك الفرس اللكجام: أي علكه(1)، قال ابـن منظور: سميـت ألو كاً؛ لأنه يولك في الفمى مشتق من قول العرب: الفرس يألك اللجحام..(أي:



لبيد :

أي : أرُسلته برسالة.
والكتاب:
استخدم ليدل على النـص المـــوّن المجمـوع بعضـه إلى بعض، ولعـل هـذا المدلول مشتق مـن الأصـل اللغـوي، تكتبـت الخيـل أي بِمّعـت، ومنـه قيـل:

كَتْبتُ الكتاب؟؛ لأنه يكمع حرفاً إلى حرف (8)
وقد ورد لفظ (الكتاب) في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، دلَّ ين أغلبها
على الكتاب المقدس، وهو كلام الله الجموع بعضه إلى بعض، وأُشـير بـه إلى
(1) الفيروز آبادي ، القاموس الخيط، [مربع سابن ] (مادة ألك ).

.


التوراة والإبحيل والقرآن ، قال تعالى مشير|" إلى الْتوراة:

 (Tr
كما أُشير بهذا المصطلح إلى معانٍ أخرى في الْقـر آن الكريـم منهـا: النص

 أن تأتي بهذا القرآن عمراً، لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة) (1)

 المرسَل إليه، سواءُ كان مدوّناً أو شفهياً.

## الصحيفة:

شاع استخدام هذا المصطلح خاصة في العصر الجاملي، وكــيـان لـه مدلـول مرادف لمدلول الكتـاب، حيـث ذكـر البوهـري")، وصـاحب اللسـان(") أن الصحيفة هي الكتاب، والمُمع صحُـف وصحـائف.. والشـواهد تـــلـ دلالـة واضحة على أن الصحيفة تدل على النص المدوّن المكتوب، الــني يُحْمَــل إلى




المرسَل إليه، ويتضح ذلك جليأ في قصة(صحيفة المتلمّس)، التي أصبحـت مـن
قبيل الأمثال ${ }^{\text {(1) }}$
وفي العصر الإسلامي أصبح هذا المصطلح، يـدل أيضـأ علـى مدلـول آنـي أكثر خصوصية، حيث أُطلق على الكتب المقدســة الـيتي أنزلــت على الأنبيـاء





الدبلوماسية:
استعمل هذا المصطلح -منذ القِدَمَ عند غير العرب- ليدل على عدة معان،
 المرتبطة بالعلاقات بين الدول والقضايا المتعلقة بها (5).





 (1Av/a)
 ص.


$$
\text { للدراسات والنُشر والتوزيع، ط (، } 7 \text { • غ اهـ ] صqّr. }
$$

المرجع السـابت .

رسائل الإمام محملد بي عبدالوهاب
أما لفظة اللدبلو ماسية من حيث الاشتقاق اللْغوي ، فاللدبلوهاسـية : كلمـة يو نانية الأصل، مشتقة، مـن (diploma)؛ وتعـي (الوثيقـة) الـيّ هـي إحــى مشتقات الفعل(diplon)، ومعناه: يطوري أو يطبق، حيث اسـتعملها الروهـان للإشارة إلى الوثيقة اليتي تطوى (طّيّين)، وتصلـر عـن رئيـس اللـو لــة، وتَمنــح امتيازاً لحاملهـه(') مثـل الرسـائل الـيت يرسـلها الرئيـس إلى ألـورل الأخـرى، ويعطى حاملها حصانة وأماناً حتى تنتهي مهـمته في توصيـل الرسـالة والعــودة إلى مأمنه، و لم تستخخلم هذه اللفظة في اللغة العربية إلا في وقت متأخر .... بل


حيث (اللفظ).
أما من حيث (المعنى والتصلبيق العملي)، فالدبلو ماسية كانت مو جودة منــن
 النصر () ، حتى جـاء عصـر النبي فكانت تستخلدم لأغراض؛ منها: (اللـعوة إلى الله تعـالى، وعقـد المعـاهدات،

(1) انظر : د. عدنــان البكـري ، العلاتـات الدبلوماسسية والقنصليـة، [مرجـع سـابق ] صA، وكذلك انظر: د. علي صــادق أبـو هيـف ، القــانون الدبلوماسـي؛ [مصـر ، منشـأة المعـارف بإلإسكندرية، ب . ت] (ص7 ا 1 (
(Y) انظر : د. عدنان البكري، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، [مرجع سابق ] (صA) . 2. فـاضل زكـي ، الدبلوماسـية في النظريـة والتطبيـق ، [بغــداد ، جامعــة بغــداد ، ط؟؛
.

التبادل الودي بين الأمم وتوثيق الصِلات التحارية والثقافية، وتبادل الأسـرى،
وفض النزاعات، إضافةً إلى ما تقدم من الأغراض في صدر الإسلام" ". ولا شك أن الإسالام أعطى أهمية كبرى للدبلوماسية، والتمثيل السياسـي، وتأمين السفراء؛ لأن من ثمار ذلك تمكين المسـلمين مـن نشـر تعـاليم الإسـلام


منا يدل على مشروعية ذلك(").
 الوسائل والأساليب المستخدمة في توجيه العلاقات الدولية، سواءٌ عـن طريـق الرسـائل والخطابـات الرسميـة، أو عـن طريـق المفاوضـات والعهـود والبعثـات

الرسمية، وإرسال السفراء، ونحو ذلك (\&)
(1) د. وهبة الزحيلي ، آثار الحرب في الفقه الإسلامي ـ دراسة مقارنة ه ، [دميُــق ، دار الفكـر
، طr، r.
 !الى النيو



 والمعاهدات في الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، [بحت تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضضاء


- (؟) انظر :لمرجع السابق (ص٪9)

رسائل الأمام عحملد بن عبدالوهاب
(لمسـألة الثانية: السند الثرعي للرسبالة:
سـبقت الإشـارة في مُقدمـة هـذا البحـث إلى أن مـن أهـم أسـباب إختيـار موضوع (الرسائل الشخصيّة لإمامام محمد بـن عبـد الوهـاب)؛ ضـرورة لفـت انتباه اللدعاة اليوم، وحثهم على إحياء هذه الوسيلة اللدعوية اهامة اللي كان لها أعظم الأثر في بناح دعوة المصطفى غفل عنها كثير من اللدعاة اليوم؛ رغم مشروعيتها، ومزاياها العديدة، وكـثرة:

بحالاتها وتنوعها.
وإن المتأمل لنصوص الكتاب والسنة، ليجد العديد من الشواهد الُدالة على مشروعية هذه الوسيلة، واستخدام الدعاة لها يف كل زمان ومكان، ومن تلك

الشواهد:
1- استخحدام نبي الله سليمان الِّلِّهِّلٍ وسيلة المراسلة :
 ملِكَة سبأ وقومها الذين كانوا يسجدون للشمس من دون الله، فما كان مـن.
 وسائلها الناجححة؛ ألا وهي وسيلة المراسلة.. قـال تعـالى علـى لســان نبي اللّ
 يُرْحُونَ الرَّحِبم

وقد آتت هذه الوسيلة ثمارها، و كانت -بعد توفيـق ا اللّ- سـبباً في هدايـة
 وإن المتأمل لهذه الآية، يجد أنهالم تقتصر فقط على بيان مشروعية استخلدام وسيلة الرسالة لتبليـغ اللعـوة؟ بـل بحـاوزت ذلـك إلى الإشـارة إلى بعض مـا يستحب للداعـي أن يلـتزم بـه في رسـائله اللعويـة، مثل: البـلـاءة بالبسـملة،

وتقديم اسم كاتب الرسالة، والبيان، والوضوح(1) وفيها الإشارة إلى استحباب كون الكتاب مختوماً محفوظـاً لا يفتحـه إلا صاحبه الذي أُرسل إليه، فقد ذكر أهل العلم أن معنى قول ملكة سبأ في هنه
 وقد عدّ الإمام القُرطي من أحكام هذه الآيــة كونَهـا (دليـلاً علـى إرسـال الكتب إلى المُــر كين وتبليغهـم اللدعـوة، ودعـائهم إلى الإسـلام، وقـد كتـب

النبي
(1) انظر : عبدالرحمن بن سعدي ، تيسير الكريم الرحن في تفسير كلام المنان ، [الرياض ،طبع
 . (

 ( الكتب العلمية ، طا ، (
 - (lyv/Ar)

واسـتنبط الشــيخ أبو بكـر البزائري عــدة فوائـد مـن هـذه الآيـة، منهـا：
 البال، لدلالتها على توحيد اللهُ تعالى، وأنــه رحمـن رحيـمّ، وأن الكـاتب إنــا

يكتب بإذن الله تعالى كله بذلك）（1）
Y－استخدام النبي
أما الشواهد على مشروعية هــنـه الوسيلة في سـيرة المصطفى
 واسع، ولأغراض متعددة：
فمنها ما كتبه أنس 厄隹 وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى（ب）، كما كتب النبي
 عمان، وصاحب اليمامة（هوذة بن علي）، والحارث ابن أبي شيّمر الغسـاني（ك）، حاكم بُصرى（گ）، فمنهم من قِبل رسالته وآمـن بـه كالنجاشي، ومنهـم مـن
 （ $\mathrm{YOY} / \mathrm{r}$ ）



[أرياض ، خزام ، طا ، \&|乏اهــ ] ص. با .

إحترم الكتابب و لم يؤمن كهرقل، ومنهــم مـن مـزّقَ كتابـه ككسـرى، فلدعـا

## البني

كما استخدم الرسول Whe التشريع: وبيان بعض الأحكام الشـرعية في العبـادات والمعـاملات؛ وهـن ذلك رسالته هِ بنو المارث بن كعب، وأول الكتاب (بسم ا الله الرحمن الرحيم. هـذا كتـاب من الله ورسوله، يا أيها اللذين آمنــوا أوفـوا بـالعقود، عهــاُ مـن رسـول الله اله لعمرو ابن حزم..)(Y). وجاء في هذا الكتاب أحكام تتعلق بالطهارة والصــلاة والمج والز كاة وأنصبتها، وختمها بأحكام أهل الذمة، ومقدار الجزية، وعلـى من تحبب، وكلها مسائل تتعلق بالأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات.
 كالمعاهدات والصلح والمنح والأعطيات، وتوزيع الغنـائم، ولتو جيـه عمّالـه في النواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من الأغراض (ّ).




 (Y) انظر : د. حابر قميحة ، أدب الرسائل في صدر الإسلام ، [ مصر - دار الفكر العر بـي ـ ط

س- استخخدام الحلفاء الراشدين ومن بعدهم وسيلة المراسلة:
وقـد سـار الـلفـاء الراشـدون رضـوان الله عليهـم، و كذلـكـك الـولاة مـــن
بعدهم (1) على هذا النهج المبارك، فاستخلدموا وسـيلة المراسـلة، واعتيـوا بهـا

الأقاليم الخناضعة لفا، منا أُحوج الخلفاء والولاة بعد ذلك إلى إنشاء اللدواوين (Y)
وإحداث ديوان خاص للمكاتبات والرسائل (") ، يمكنهم من إحكــام السـيظرة
 (OVA

من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً .


 (











 .
Y.O

الفصل ا/تمهيــــلـي

 على أهمية هذا الديوان، ووجوب أن يخرص الإمام المسلم على إقامته والعناية به، وأن ينصب فيه من اتصفوا بالأمانـة والفصاحـة وحسـن الــطـ، وسـلامة (اللغة)
ولا شك أن ورود المراسلة والمكاتبة في القر آن الكريم واستخ لها وإطباق الخلفاء والأئمة بعد ذلك على العناية بها واستتخدامها في الدعـا


تأثير ها.

## المسألة الثثالثة: خصائص الرسالة و المميزات التي ينبغي توافرها

فيها.
إن وسيلة المراسلة تختص -من بين وسائل الدعوة- بعدّة خصـائص، كمـا أن هناك عدّة ميزات ينبغي توافزها في هذه الوسيلة، لكي تحقق أهدافها علـى الوجه المطلوب.
وليكن الحديث أولاُ عن خصصائص الرسالة:





رسائل الأمام ححمد بن عبدالوهابب
أ- خصائص الرسالة:
من الطبيعي أن تخظى الرسالة (قديماً) بخظ وافر من الاهتمام، خاصة مع عــدم
توفر وسائل الاتصال -فين ذلك الوقت- وصعوبة التنقل.
ولكن العحيب والملفت للانتباه أن هذه الوسيلة ما زالت تحتفـظ بأهميتها ومكانتهـا السـامية، رغـم أننـا نعيـش اليـوم في هـذا العصـر المديــ، الــذي تطورت فيه وسائل الاتصال بشكل مذهل، حتى أصبح العالم بأجمعه كما لــو كان قرية صغيرة، لا يكاد يغيب عن فرد من أفرادها أي حدث يحدث فيهنا، ومح ذلك مازالت الرسالة -بمفهومهـا العـام- هـي الوسـيلة الرسميـة المعتمــدة للاتصال بين الدول، ودانخل كل دولة بين دوائرها الخكوميـة، وبـين الدوائـر الحلكومية والمؤسسات الحناصة والأفراد، وبـين كـل مؤ سسـة وموظفيهـا، ومـا زالت هذه الوسيلة هي وسـيلة الاتصـال (الخببـة) لـــى كثـير مـن النـاس في مراسلاتهم الشخصية، مما ألبأ كثيراً من اللدول والـلـكوهـات إلى إنشـاء وزارةٍ غختصة، بتحعل من أهمم مسؤولياتها أن تتولى العناية بالرسـائل البريديـة، وتضضع الميزانيات الضخخمة لمعالجَتها وتنظيمها، وتأمين وصولا إلى مَن أُرسِلت إليهمم. وما كان لوسيلة المراسلة، أن تحتل تلك المكانة المرموقـة يف القديـم والحديـــ إلا لانفرادها بعدّة خحصائص هامّة. فما هي تلك الخُصائص؟ إن المتأمل لطبيعة هذه الوسيلة، واستخدإمات الأولين والمعاصرين لها؛ ر.مــا يدرك أن من خصائص هذه الوسيلة ما يلي: 1- أن الرسالة لا يطـرأ عليهـا عنــد نقلهـا مـا يتعرض لـه (النقـل الشـفهي) للرسائل هن إمكانية التحريف والتغيير، الذي يحدث، إما بسـبب النسـيان،

أو بسـبب تـأثر الوسـيط البشـري بخلفياتـه ومعتقداتـه الخلاصـة عنــد نقلــهـ
للرسالة.
Y- الرسالة تِتِح لكاتبها فرصة التفكير والإعداد الجيد، ور.بما الرجوع إلى مـا قد يكتاحه من المصادر عند إعدادها، مما يمكنه من صياغتها بدقةٍ وإحكام. r- الرسالة تُتيح للمتلقي فرصة إعادة قراءتها أكثر من مرة، وتأمل متو ياتهـا بهدوء وذلك أدعى لتحقيق أهداف الرسالة، وشدّة تأثيرها، وفهـمـ المتلقـي

ها كما يجب .
६- تعد الرسالة (وثيقة) ودليل إثبات سلباً أو إيبابـأ بالنسـبة لكاتبها، فهي
حجة ومستند شرعي وقانوني.
0- الرسالة وسيلة اقتصادية، تمكن المرسل من إيصال كافّــة المعلو مـات بـأقل
قدر ممكن من التكلفة ين المال والزمن والمهجل.母- تعد الرسالة وسيلة إعلامية ناجحة، حيث يمكن توجيهها بلمهـور كبـير من الناس (1)، أو عدة جماهير، وبالتالي توجيههم أو دفعهم إلى التخاذ موقف معين، أو ممل فكرة معينة. V- الرسالة أيضاً وسيلة إعلانية جيلة ولذلك يستخلمهها التجار علـى نطـاق واسع لكونها وسيلة اقتصادية ومضمونة من حيــث إيصالــا إلى المسـتهلك (1) سبقت الإشارة -عند المديث عن اسنخدام الإمام لوسـيلة الز سـالةه- إلى أن مـن الطـرق الـيّي
 بقراءة الرسالة على الناس في مساحدهم، لتصل رسائل الإمام إلى أكبر عدد مُكن من المدعويـن بيسر وسهولة، وبأتل جهد مُكن.

رساثل الإمام محمدل بن عبدالوهاب
باسمه، كما أنها تحمل طابع (المُصوصية) التي تشـجع علـى التفـاعل معها
بنسبة أكبر.
人- الرسالة أقلدر على مخاطبة المستقبل، وضمان تلقيه لمضمونهـا، بعيـلـاً عـن


 الحـادثـة، وأصبحـوا يرصـدون ردة الفعـل، ولغــير ذلــك مــن الأســباب. فالرسائل إذاً يككن أن تكون مواعظ سريّة، لا يطلع عليها -بعـد اللهـ إلا اثنـين، همـا الكـاتب والقـارئ، ولا شــك أن المســلم يسـتر وينصـعح، وأن

المنافق يهتلك ويفضح.
9- الر سالة في الغالب -بغَضّ النظـر عـن مضمونهـا- تسـاعد علـى توطيـد العلاقة مع المرسل إليه؛ لأنها تحمل الطابع الشــخصي، وتمتـاز بالخُصوصيـة المُحبَّبة إلى نفوس الكثيرين. - ا - يمكـن للرسـالة -في الغـالب- أن تتخطي الحـدود المكانيـة والزمانيــة،
 للمرسل إرساهلا حتى بععد موته، ومــا (الوصيّة) الـيت شـرعها الإسـلام إلا (رسالة) من الميت لورثثه.

1 ا - الرسالة قد لا تفرض على المرسل ضرورة التعرف المسبق علـى المرسـل إليه، وتكوين علاقة مسبقة معه ... بل يمكن أن تتم المراسلة وتبادل المنفبعة بين طرفين لملة طويلة، دون أن يلتقيا، ودون أن تكون بينهما أية صلــة أو علاقة مسبقة.

(1) التفاصيل

ए ا ا - الرسالة تعد أفضل طريقـة تســـح للمستقبل بانتيـار الوقـت والمكـان المناسبين لاستقبال الرسالة.
 المسؤوليات المتعلقة بكحتواها.
.... إلى غير ذلك من الحصائص الهامّة التيّ تميزت بها هذه الوسيلة. ب- المميزات التي ينبغي توافرها في الرسالة:
 الرسالة- أن يتم التعرض أولاً بإيكاز لأهم المميزات الشكلية والأسلوبية الـيت تيززت بها الرسائل في عصر صدر الإســلام والعصـر الأمـوي ومـا بعـده، ثـم يُخلص من ذلـك إلى ذكـر أهـم المُمـيزات الشـكلية والأسـلوبية الـتي يَحْسُـن توافرها في الرسالة اليوم.
أولاً: ميزات الرسالة في صدر الإسلام:
أ) المميزات الشكليّة:

(1) انظر : كمد إبراميبم السيد ، وسائل الاتصال الوثائقى المكتوب وضوابطها ، إلقاهرة - دار



حيناً آخر (1)

 وتارةً بالتعريض بالمرسل، وتارةًّ بآيةٍ كريمة، أو أبيات من الشعر.

متكلف في صدر الإسلام) ثم ظهر فيه الثكلف والصنعة بعد ذلك.
(1)





 تدحض تلك المزاعم المفتزاة ... انظـر : غـانـ جـواد رضـا، الرسائل الفنيـة، [مرجـع سـبابق] ( 1 1ヶ9 ص)
(६) وهذا واضح في رسائل النبي




$$
.(1 \leqslant q)
$$

(0) وظهر ذلك في بعض رسائل الني



-     - تصهمين الأمثال والشعر
- الاقتباس من القرآن الكريم، و كان ذلك إما بإدراج آيات قرآنية مناسـبة

للسياق (Y) أو باستخدام صيغ وتعابير قرآنية وأساليب تعبيرية مستوفاة مـن
القرآن الكريم: كالتكرار (ّ)، والقّسَم(٪)، ونحوه.
(1) وكثر ذلك واتضح يكلاء في أواخر عهد الخلفاء الرائدين وما بعلهه ، ومـن ذلـك مـا بـاء في





 الْتُ".....

(ص\&).

 أن تكونوا أشد احتزامأ من المعاصي منكــم مـن عدوكـم) انظـر: غـانم جـوالد رضـا، الرسـائل الفنية، [مرجع سابق] (ص. 1 ().
 الأرض ضيقة عليه وعليهم برحبها بمكانكم فيها ، وأيم الله، ما أنا بآيس أن تزيلوه من مكانـه اللني هو به ...

رساثل الومام محملد بن عبلدالوهالب

والإفـراد
مفرد، وابلحمع جي (عليكم) إذا كانت موجّهة إلى جماعة"(1)
ب) المميزات من حيث المضـمون والأسلوب:
تميزت أكثر الرسائل في(صدر الإسـلام) مـن حيسث المضمـون والأسـلوب
بعلة ميزات، هنها:
1- البراعة والدقة في عرض الفكرة وتنظيمهـا وتأكيدها(Y)











$$
[-\infty|\varepsilon| N / \backslash /
$$

(Y) وهذا واضل (Y)







رقم (ז'ז) (ص9 • 1).
(1)
r-
أما في (العصر الأموي) وما بعده: فقد ازدادت أهمية الرسائل، وتوسـعت اسـتخداماتها وأغراضهـا، فظهـرت الرسـائل الديوانيـة المسياسـية، والرســـائل
 (الشخصيّة) وغيرها هن الأنواع والأغراض. وبابلحملة، فإن أســاليب الرسـائل في ذلـك العصـر بـــلأت بعرحـلـة البسـاطة والسهولة ثم تطورت إلى مرحلــة التـأنق والتحويـلـ، وانتهــت بمر حلـة التطـور والنضج الفي، وظهرت ملامح هذه المر حلة الأخيرة منذ عهـــد المليفـة هشـام










زائل عنكما وخيلي تحلّ بساحتكما ...] انظر : المرجع السابق (ص 191).


 يغمر الرسالة غمـرأ ... انظـر :د. محمـد نتـوح أحمـد ، النــر الكتـابي في العصـر الأنموي ، [ مرجع سابق] (ص.

رسائل الإمام محمدل بن عبدالوهاب
ديوان الرسائل شبيهاً بمدرسة كبيرة للكتـاب، ثــم جـاء عبدالحمميـد الكـاتب، الذي قعَّذ هذا الفن ووضع ما يعد بحق خحلاصة ما بلغه أدب الرسائل في ذلك
（1）العصر
ورغم أن لكل غرض وكل نوع من أنواع الرسائل مميزات خاصة، إلا أنــه


السابق ذكرها، وظهر فيها إضافة لذلك：
－ 1
Y اتّشاح الرسائل بغريب اللفظ．
世－الإيقاع والتنغيم الصوتي．
๕－المنوح إلى الإطناب．
－0－استعمال التحميدات، والثناء على الله في تضاعيف الرسالة．
ฯ－تسلسل الأفكار والدقّة في تنظيمها．
．V
人
ثانياً ：المميزات التي ينبغي توافرها في الرسالة（في هذا العصر）：
إن المتتبع لطبائع النفس البشرية والعوامل المؤثرة فيها، يمد أن الناسن، وإن





كانت فطرهمم ثابتة(1)، إبمالاً إلاً أن أذو اقهمْ وأمزجتهـم تتطـور و تتبـدل مـع الزمن..حتى إن بعض النواححي التي كانت إيبابية ومؤثرة في رسـائل الأمـس؛ أصبتحت سلبية ومُجو جة جي رسائل اليوم باستثناء بعض النواحي اللتي مـازالتت مستقرة وثابتة، و كذلك بعض الضضوابط العامة.
ورغـم أن الرسـائل الشـخصية (بخـلاف الرسـائل التجاريـــة أو الـلكوميــة
 التصنع ذكرها بعض الكتاب(") و جعلوها من المميزات اليت ينبغي تواففرها في رسـائل



 تفسير أبيى السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم [يبروت- دار إلحياء



$$
\text { إربد - طY-Y } 9 A Y \text { م }
$$





 الإدارة- ط أسابق] ص ص؟ ا - . . ط




 للفقرة بتمامها بالإحالة السابقة.

رسانل الإمام عحمال بن عبدالوهاب
اليوم (1)، وهذه المميزات قد لا تكون بالضرورة مناسبة بلميع أنواع الرسـُـئل
 يستفاد منها في أغلب الرسائل؛ حيث إن منهــا مـا يتعلـق بموضـو ع الرسـالة، ومنها ما يتعلق بشكل الرسالة ، ومنها ما يتعلق بكاتب الـبا الرسالة.
ومن تلك المميزات التيّيمسن العناية بها وينبغي توافرها ين رسائل اليوم:
أ- المزايا المو خوعية:
 موضوع الرسالة، وتسنـاعد على سـرعة فهمهـا، والجمـل المتتاميـة: تذفـع القارئ إلى آثناذ موقف أو نحوه، وهي أكثر ما يستقر يف الذهن. Y- Y الإيباز غير المخلّ، واحترام وقت القارئ، على أن لا يؤدي هــذا الإيبـاز إلى الغموض، الذي يرغم القارئ على تكرار قراءة الرسالة، وإهــدار مزيــد مـن الوقـت، والمقيـان في الإيـــاز ليـس قصـر الرسـالة، فقـد تكـون عــدة صفحات، ومع ذلك تعد موجزة، وإنا المقياس في ذلك أمران، هما:

أ- أن لا تشرح في الرسالة أكثر مما يكتاج الموضوع ع ب- أن لا تستعمل عدداً كبيراً مـن الكلمـات، مــع إمكانيـة اسـتخحدام عـدد
-





r- الدقة والعناية يي انتقاء الألفاظ: وذلك بالبعد عن الكلمات ذات الملـول العام، والكلمات المطّاطة أو غير المددة، كذللك البعد عـن الألفـاظ المبـالغ فيهـا والـيتي قـد تسـبب فقــدان الثقـة يـ كــلام المرسـل، وشـعور القــــارئ بالتكلف وعدم العفوية في الرسـالة، وركذلـك ينبغي البعـد عـن الكلمـات العاميّة، التي قد تفقد الرسالة عنصر الجديّة والاحترام، إلا إذا تأكد المرسـل أن المصلحــة في اسـتخحدام بعـض الألفــاظ المألوفـة عنــــد المســتقبل أو المصطلحات المعهودة عنــده فـلا بـأس مـن اسـتخدامها، ولـو كـانت غـير فصيحة، لما فيها من تأليف القلب والعفوية والتبسط. كما ينبغي أيضاً البعد عن اسـتعمال المصطلحـات الفنيـة، الـيتي لا يفهمهـا عامة الناس واستبدالها باللغة الدارجة، إلا إذا كانت الرسالة موجهـة إلى أهـل التخصصص؛ فلا بأس في استعمالما لمـا فــا مـن وقع، ولأنهـا تدفـع إلى احــترام

المستقبل للمرسل، و شعوره بتمكنه وأهليته(1) ६- مناسبة الأسلوب لمستوى الفهـم والثقافة لدى المرسـل إليـه، فكلمـا ازداد المرسل معرفة وخحبرة بطبيعة المرسل إليه وثقافتـهـ وذوقـه، صـار أقـدر علـى صياغة الرسالة بأسلوب أكثر إقناعاً وتأثيراً. 0- وضوح المعنى، ويكون ذلك عن طريق: أ- حسن اختيار الألفاظ، كما ذُكِرَ في النقطة الثنالثة .

 والنقل) وغيرها من كتاباته رحمه الله.

ب- جودة الربط بين مكونات الرسالة على مستوى الكلمة، وعلى مسـتوى الفقرة وعلى مستوى الرسالة بكاملها، وذلك بترابط الكلمات في الجملــة: كأن يكرص على عدم إطالـــة الفصـل بـين المتلازمـات، كـالفعل والفـاعل،


ذلك، و كذلك يحرص على ترابط البممل والفقرات أيضاً.
ومن وسائل ربط الجمل والأفكار:

- ألفاظ الارتباط: مثل (ولذا، وعلى العكس، وعلى سبيل المثال...) - الجمـل الانتقاليـة: وتأتي في نهايـة الفقـرة، لتزبطهـ .بموضـو ع الرســـالة،

وبالفقرة التي تليها.

- الفقرات الانتقالية: إذ حين تطول الرسالة، قد تحتاج إلى فقرة كاملة تربــط

أجزاءء الر سالة بالموضو ع الرئيسي
ج- ترتيب الجُملة في الفقرة، ويكون بعدة طرق:

- ترتيب منطقي: يبدأ فيـه بعـرض البيانـات والحقـائق، وينتهي باستخخلاص

النتيجة.
-ترتيب نفسي: وهو على العكس حيث يعرض النتيجـة، ثــم يذكـر الحقـــئق
 مضمون الرسالة.

- التزتيب الزمي: ويتم ’فيـه عـرض الأحـداث حسـب تـاريخ حدوثهـا دون

استخلاص النتائج غالباً .

- الجمع بين المنطقي والنفسي: حيـث يعرض النتيجــة بإيبـاز، ثـم الحقـائق

المؤيدة لما، ثمم ذكر خحلاصة لها.
د- تأكيد الأفكار المامة وإبرازها، ومن وسائل ذلك:
-وضعها في مكان مناسب وبارز، مثل وضعها في بداية الفقرة أو نهايتها،
ورضع النتائج والملخص في نهاية الرسالة... ونحو ذلك.

- إضافة مرادفات لألفاظ هذه الفكرة، مــا يزيــد مـن تأثيرهـا، ويضـاعف

مساحتها في الذاكرة.

- إضافة مقارنة لمذه الفكرة مع أفكار أخرى، كأن يقال: إن هذه الفكرة تشبه كذا، أو إنُها تختلف عن فكرة كذا.
- استخلدام وسائل فنية، لتأكيد إلأفكـار الهامـة وإبرازهـا، مثـل: كتابتها بحروف متميزة من حيث الحجــم، أو اللـون، أو وضـع خـط تحتهـا، أو تـرك

مسافات خالية قبلها وبعدها. ...
§- (اللطف والكياسة) وابماملة: حيث إن لا أثراً كبيراُ في تكويـن علاقـات
ودّية مع الآخرين ، ومن قواعد البحاملة في المراسلات: أ- اللطف عند إرسال الرسائل التي تحمل أخبـارًا سـارّة أو غـير سـارّة، ففني الأخبار السارّة مثلاً يفضـل البـدء بالتهنئــة قبـل ذكـر التفـاصيل الأخـرى، ويختم الرسالة بذكر فوائد المخبر، ومردوده على المرسل إليه. أما في الأخبار السيئة مثل رفض طلب أو نحوه، فالأولى عـدم إبـراز المـبر، بل ذكره في وسط الرسالة بين طيّاتها، على أن يأتي عرضاً، ولا يظهر أنه

رسائل الاومام ححمد بن عبدالوماب
هو الباعث على الرسالة، وعلى سبيل المثال: عند رفـض طلـب مـا، يبــأُ الكاتب بعرض فكرة (يتفق معه المستقبل فيها)، ثم يسوق أسباب الرفـض لإقناعه بصواب القرار اللذي التخله ، ثــمَ يذكـر المـبر السـيئ (بـأقل عـدد مككن من الكلمات)، ويختم الرسالة بعبارات الود والخاملة والرغبة في بُقاء. الصلات الطيبة والتعاون.

ب- احترام المرسل إليه، وإشعاره بذلك؛ مثـل إإكثــار مـن عبـارات (أنـتـ، أنتم..) ونحوها، والتقليل قـدر الإمكـان مـن عبـارات (أنـا، ونحـن، وبنون
 بنغسه أكثر من اهتمامه بالُُسْتَقْبِل كما ينبغي مراعاة مخاطبة المُسْتَبِبل باسمه؛ لما في ذلك من إضفاء روح الألفة والمودة .

ج- غخاطبة المرسَل إليه بمكانتـه العلميـة، أو الوظيفيـة، أو بــا تحـت يــهه مـن الولاية، وعدم إغفال ذلك، بل إشعاره باحتزامــه، ومعرفـة قــدره ومكانتـه
 الكاتب بمظهر المخادع أو المنافق.

د- اللطف عند توجيه اللوم للمرسَل إليه: فعندمــا يضطر المرسـل إلى توجيـهـ اللوم والنقد للمرسل إليـه، يمـب عليه أن يحـافظ علمى اللطف والكيأسـة
 بصيغة (المبني للمجهول).

هـ - استعمال العبارات الإيجابية والبعد عن العبارات السلبية: وذلـك .محاولـــ بتخـب الكلمـات الـيّ تفيـد النفي؛ مـــل (لا، لمه لـن، يسـتحيل، يؤخـــر، يرفض..) واستبداها قدر الإمكان بعبـارات إيكابيـة مثـل (يسـرّنا، نشـكر،

نرص، السمحوا...)
ومثال ذلك: لا تكتب في رسالتك (لا يمكن إرسال الكتب اليّ طلبتهـا منّي قبل 1/10 القادم)، واستبدلا بقولك: (سوف يسعدني أن أرسل للك الكتب التي طلبتها، وسيكون ذلك بمشيئة الله بعد 1/ القادم) . ال و كالا العبارتين تؤديان المعنى نفسه، مع الاختلاف الكبـير في الأثر الـذي تر كـه

كل منهمـا
و- الحرص على تو جيه الرسالة إلى الشخص الذي تعنيه مباشرة، فعند إنكــار منكر ما في إدارة معينة -على سبيل المثال- ينبغـي مراعـاة توجيـه الرسـالة إلى صـاحب الشـأن بعينـه، لا إلى مَـن فوقـه، فذلــك أدعـى لتقبلـه وعـــدم

الإساءة إليه.
ز- المشار كة الوجدانية للمرسَل إليه؛ وإشعاره بالتــألم لمـا يؤلمه، والفـرح.عــا
يسره ويسعده.
ح- ولاشكك أن من اللطف والكياسة سـرعة الإجابـة علـى الرسـائل الـواردة وعدم إهمالها، أو تأخحير الإجابة عليها، فالتأخير يدل علـى عـدم الاهتمـام

بالرسالة وصاحبها.
-V مراعاة الابتحاهات واللدوافع: قد يكون المرسَل إليه هتأثراً ببعـض الأفكـار والاتحاهات المعينة، وذلك بسبب ظروف البيئة الاجتماعية أو التععليميـة أو

رسائل الإمام ححملد بن عبدالوهاب
الفكرية اليّ يعيشها، فينبغي أن لا يغيب عن البال أنه حــين يقـرأ الرسـالة، سيناقشها (ذهنياً) على ضوء ما يحمله من أفكار وابتحاهات، ولنلك فإن منا يساعد على صياغة الرسالة بأسلوب ناجح ومقنع، معرفة طبيعـة ابتحاهـات

المرسل إليه ودوافعه. .
人
صحة جميع ما يذكره في رسالته، ولا يغفل عن التتبت من كل فكــرة قبـل كتابتها؛ فإن رسالة واحدلة يثبت فيهـا وجــود معلومـة كاذبـة، قــد تكــون


الشاعر:
إذا عُرِف الإنسان بالكذب لم يزل 9- الإقناع : وهو من أهـم الممـيزات الـيّ ينبغي المـرص علـى توافرهـا في

الرسالة ، ومن قواعد الإقناع:
أ- الحياد وعــدم التحـيز: ويكـون مثـلأ بذكـر الحسـنات والسـيئات، وعـدم
الاقتصـار فقـط علمى الاعــر|ف بمـا يؤيـد أفكـاره، دون الإشــارة إلى مــا
يعارضها.
ب- اقتتاع اللكاتب نفسه .مـا يقـول، وإمانـه العميـق بمـا يكتـب، فـإن ذلـكـ سيمنحه الحماس والصدت اللازمين لإقناع الآخرين.
(1) (أورد هذا البيت الأستاذ: ألمد أبو الرب، المراسلات السجارية والحكومية [مربغ سابق] (I(صY) (VY)، و لم أعثر على هذا البيت ولا قائلة في كتب الأدب اليت الطلعت عليها.

ج- الالتزام بالموضوعية وعدم تحميل الأحداث والبيانات ما لا تحتمـل ، وليّ أعناق الأدلة والاستدلال .ما لا يظهر أنه دليـل .. بـل يجـبـ تـرك الـمــائق تتحدث عن نفسها. د- الاستشهاد بأقوال المتخصصين وأهل الحياد. هــ عدم البلزم بفكرة مـا إلا بعـد إيـراد الــجـج والـبراهين القويـة والكافيـة لإثباتها، وإذا لم تتوفر تلك الكراهين، فالأولى عرض الفكرة بــدون مــاس،

على أنها وجهة نظر. و- ومن قواعد الإقناع أيضاً: سلامة اللغة وقوة الأسلوب، فإن ضعـف اللغـة ور كاكة الأسلوب تنزع الثقــة مـن المرسَـل إليـه، وتوحـي لـه بعـدم أهليـة المرسِل وعدم الثقة فيما يقول. - 1- ويضاف إلى ما ذكر (من المزايا التي يكسن توافرهـا في الرسـالة) بعض ما سبق ذكره من مزايا الرسالة في صـــر الإسـلام والعصـر الأمـوي، ومـا بعده؛ كتنويع مطالع الرسالة وخوانمها، وتضمين الأمثــال والشـعر، إضافـة إلى الاقتباس، والاستشهاد بالنصوص الشرعية، والعناية بيمـال الأسـلوب،
 وسهولته، وكذلك تدفق العاطفة وصدق الإحساس. ب) المزايا الشكلية التي ينبغي توافرها في الرسالة:
 التي تعطي (أول انطباع يكمله الققارئ عن الرسالة)، وهذا الانطبـاع قــد يؤثُـر في الدكم على عتويات الرسالة ، ويعطي شعوراً معيناً بتحاه المرسِل؛ من حيث

رسائل الإمام محمدل بن عبدالوهاب
أهليّته ودقته وعنايته، واهتمامه بالرسالة، وبالشخص الذي أرسلت إليـه هـذه
الرسالة، أو البهة التي وجهت إليها.
ومن تلك المزايا :
1- نوع الورق: فلا يستخدم ورقـأ رديئـأ، سـريع التّلـف، أو غـير يخصـص
لكتابة اللرسائل أصلاُ، بل يعتين باختيار الورق المناسب.
Y- Y الـورق لأغـراض أخـرى؛ مثـل أن يتمـيز المرسِل باستتخدام لـــون معــــين


رؤية لونها.
r- حجم الورق: فلا يكون الحجم كبيراً بشكل ملحوظ ، ولا صغغيراً يرغم الككاتب على الإيجاز المخلّ، وفي المراسألات الإدارية والمكومية يملدد حجم الورق المستخدم بناء على البِهة المرسل إليها، فالحجم ع A مثـــلاً يسـتعمل لمخاطبة الأجهـزة الـحكوميـة المستقلة فيمـا بينها، وفي خاطبتهـا للجهـات الحاصة، والحـجم A A للتخاطب داخحل المهاز الــكومي الواحد، والـحـــم





§ - المسافات: ونعي به التناسق في المسافات بين كل كلمــة وأخـرىى، وبـين كل سطر وآخر، و كذلك بين كل فقرة وأخرى، حيث تكون المسافة بـين الفقرات -عادةً- ضعف المسافة بين الأسطر. - الموامش: وهي الفراغ الميط بالرسالة، وله أهميــة، لأنـه يعطبي الرسـالة شكالً جذّاباً، ويمفظ الكتابة من التلـف، لأن أطـراف الـورق -لـو كتـب فيها- تصبح الكتابة التي فيها عرضة للتلف أكثر من بقية الأجزاء، كما أن تـرك الهـامش دون كتابـة يسـهِّل حفـظ الرسـالة في ملفـــات -إذا رغــبـ المسـتَقِبل في حفظهـا- ويســهِّل الاطــلا ع عليهـا وهـي في الملــف دون
إخراجهها.

4- استخدام علامات الترَيمم: وهي النقطـة والفاصلـة وعلامـات الاستفهام والتعحب والتنصيص ونحوها، ولها أهمية كبـيرة، حيـث إنهـا تسـهّل فهـمـ مضمون الرسالة، وتزيد من تأثيرها، وإن إهمالما أو استخدامهها اسـستخداماً خاطئاُ قد يؤدي إلى تغيير المعنى أو تحريفه. ج) المزايا التي ينبغي تو افرها في كاتب الرسالة : بغضّ النظر عن طبيعة كاتب الرسالة، وطبيعة أهد|فـهـ،والغغايـة الـيت يسـطرّ رسائله من أجلها؛ فإن هناك قدراً مشتر كاً من المزايا التي يكسن أن يتمـيز بهـا

كاتب الرسالة منها : 1- المهارة في استخدام اللغة : وذلك بتجنب الأخطــاء الإملائيـة والنحويـة،

والمرص على معرفة عالمات الترّقيم، و كيفية استخدامها.
Y Y معرفة كاتب الرسالة لموضوعها وهدفها قبل البدء في الكتابة، وذلك:

أ- بتحديد الغرض من الرسالة وهدفها
ب- الحصول على المعلومات والحقائق المتعلقة بالموضو ع قبـل الشثـرو ع في
الكتابة فيه.
ج- مراعاة اهتمامات القارئ عند تحرير الرسالة.

أ- السرعة في تحديد مُوضوع الرسالة، والغاية منها .

ج- اللغة السليمة الحـالية من الأخطاء .
د- مراعاة مصلحة القارئ بعدم الإطالة أو الإيجاز المخل المؤدي للغموض. هـ- من الممكن أيضاً استخدام (النمـاذج الجـاهزة)، وهي رسـائل كاملمة

 ما طلبه قيد البحث الآن)، أو كما هو الحال في الرسائل المعَدّة لمخاطبـة المدينين، ونحو ذلك. ويعكن للداعية استخلام (النماذج الحاهزة) لعدّة أغراض، مثل توجيهها لمن يتخلف عن الصلاة، أو يرتكب بعض المنكـرات الأخحرى، أو غـير ذلـك مـن الأغغراض، بكيث يضع عدة ناذج جاهزة ومعدة لذلكِ ولطريقة (النماذج) إيبابيات ولا أيضاً بعض السلبيات.

فمن إيجابياتها:

- توفير الوقت والبِهد والتكلفة.
- الدققة والإتقان في صياغتها، لأنها تكون معلّة سلفاً في متسع من الوقت والاستعداد الذهين، ور.ما من قبل بعض المختصيّين.

ومن سلبياتها:
افتقارها أحياناً إلى عنصر الخصو صية والمعالجــة الشــخصية، حيـث يشـعر المستقبِل أنها لمُ تُعَّ له و حله، و لمُ تُصَغ ليخاطب بها هو بمفرده (.مـا يتناسب مع طبيعته وشعوره) مما يقلل من أهميتها وأثرها.... إلا أنه يمكن معالـحة مثـل هذه السلبية بكتابة الاسمى، وتعبئة الفراغات المو جودة في النموذ ج بنفس خط ولون قلمم كاتب النموذج، أو بنفس الآلة الكاتبة أو الحـاسوب، ويكون مـلـو الفراغ بدقة وعناية، بتحل المستقبِل يشعر مـن مغهرهــا أنهـا إنــا كتبـتـ لـه وحله وصيغت لمخحاطبته بشخحصه. ६- ومن المزايا التي يحسن توافرهــا في كــاتب الرسـالة (وخاصـة اللدعوية والتو جيهية) أن يكون كاتب الرسالة عالثاً بمـا يقـوله، وأن يكـون محل ثقةٍ عند المر سَل إليه، فيكون من المعروفين بالنصحح وإخــاص المـودة ، فكم حصل بسبب مثل هذه الرسـائل مسن الخــير العظيسم، فتـاب العـاصي، وتنبه الخافل، وتمّمر المقصّر، خاصة إذا أخلص المرسِـل نيتـه للهّ تعـالى، فـإن الله يبارك في عمله، ويكقق له ما أراد بإذنه سبحانه.
 إن نشأة وسيلة المراسلة وغيرها من وسائل الاتصال كانت مرهونةٌ بالحاجة اليت دعت إليها، والمحال النّي أُريدَ لها أن تسلّه . وقد استخدمت وسيلة المراســلة في بحـالات عديـلدة في القديـم والحليـش،

وكانت بحالاتها تضيق ثم تتسنع تبعاً لمستوى الحضارة والملدنية التي تصل إليها البحتمعات، وعليه فقل كانبت هناك علاقة وثيقة بين التقدم الخضـاري والملنـي! -جي أي عصـر مـن العصـور- وبـين تعــدد بحــالات المراســلة، والتوسـع 3

استخلد|مها عند أهل ذلك الْعصر.
أ- عجالات الرسالة في الماضي :
لم تكن بحالات المراسـلة في المـاضي موحّـدة وثابتـة في جميـع المنـاطق، بـل
كانت تختلف - في الزمن الواحد- هن بـلاد إلى أَخرى وعن قوم إلى آخرين..
ففي العصور القديمة قبل الميالا:
اسـتخدمهـا الفراعنـة والهنـود واليو نـان والرو مـان لعـدة أغـراض و ون عـــدة
بعالات()، منها:
1- ععلد المعاهدات مع اللدول ابخاورة أو إعالان الحربب معها"

r- تحقيق المصالخ وتو جيه العالاتات بين الندول(ع)
ع- كمـا اسـتتخــــدمت لتو جيـــه أصححـــاب الولايــات دانخــــل اللدورلـــة
الو اححدة.

- 0 واسـتخلدمت الرسـائل أيضـاٌ -عنـد اليونـان- لإعطـاء امتيــازأت معينــة





لـاملها(1)، كمـا اسـتخلدمها الرومـان كتوصيـة رسميـة تعطى للأشـخاص الذين يقدمــون إلى البـلاد الرومانيـة مـن خـارج البـلاد، فكـانوا يحملونهـا معهم؛ ليسمح لفم بالمرور من ناحية؛ وليكونوا عحل رعاية نحاصة من ناحية

أخ
أما العرب في العصر الجاهلي:
فمن الملاحظ أن استخدامهـم للرسائل كان محـدوداً ، نظرأُ لتفشي الأميّـة وعدم معرفة أكثرهم للكتابة ... ولنلك نرى المراسلة (المكتوبـة) لم تسـتخدم إلا عند الضرورة في غالب الأحيان.

ومن بحالات المراسلة في العصر ابلحاهلي (ب) : أ - رسائل نثرية إخبارية: استخلمهها العرب ليحملو! فيها أخبارهم المُختلفـة، لا سيما الأمور البلليلة، وليشرحوا فيها حوائجهـم وبعـض أمـور حيـاتهم؟ ومثال ذلك: (رسالة حنظلة بن أبي سفيان إلى أبيه- و كان قـد خـرج مـع العباس بن عبدالمطلب في تحارة إلى اليمن- فكتب إليه يخبره [أن محمداً

(1) المرجع السابق ، الموضع نفسه.

(Y) غانم جواد رضا ، الرسائل الفنية ، [مرجع سابق ] صّ

- ( ) المرجع السابق




 مستلزمات ذلك العصـر القـائم على العصبيـة القبليـة، وتقديـم بــد العــون للمستغيت، ولعل من أشهر تلك المراسلات ما كتبه قصي بن كــلاب -في مكة- إلى أخيه من أمه رزاح- في الشـام- يدعـوه فيهـا لنصرتـه، بعـد أن
اصطدم مح خزاعة وبني بكر، ونازعهم اللسيادة على مكة(").
 القبلية) الواحــدة ، ومثـال ذلك: رسـالة عمـرو بـن هنـــــلـ إلى عاملـه غلمى

البحرين في شأن طرفة بن العبلد وخاله المتلمس (؛).
 ويككن الاستشهاد بها لقرب العهل، ولكونها أوثق من غيرها سندأ .
(Y) انظر : البخـاري، صحيـح البخـاريء [مرجـع سـابت] (كتـاب المهـاد- بـاب : الماسوس)

والنهاية، [مرجع سابق ] (YN\&/\&).




د- رسائل للتز كيـة أو التعريف: مثـل رسـالة أم سـلمة رضـي اللهُ عنها إلى أهلها في مكة، التي بعثتها مع أهل المدينة حين كذبوها في قولما: إنهـا ابنـة أمية بن المغيرة، وبعد أن أوصلوا رسالتها إلى أهلها، صدّقها أهل المدينــة في
دعواها(1).

هـ ــكتـب العهود والمواثيـق: عاشـت البـلاد العر بيـة في البلاهليـة حالـة مـن
 الأمنية ، وهماية القوافل التجارية بكتابة صحف أو رسائل هي عبـارة عـن
 الخاضعة تحت سيطرة القبائل الأخرى، بل وممارسة التجارة فيها. وقد كان من أهم أسباب القوة الاقتصادية الــيتّ تحقــت لقريـش حرصهـمـ على عقد تلك المعاهدات مع القبائل العربية، بل ومع الدول الجاورة الماوة، وقد برز
 غسان، يمكّن قوافله من الدنول في الشام ومارسة التجارة، وعقد عبد شـمـس
 ومع الخميريين في اليمن (r)، إلى جانب العديد من العهود والمواثيق مع القبـائل داخل الجزيرة العربية.
(1) غانم جواد رضا ، الرسائل الفنية ، [مر بح سابق ] صغ ع .



وفي صدر الإسلام:
 الوحي، فكانت تلك اللدولة تثّل نقلة حضارية هائلة على جميع المــاور، ومـنـ بينها جانب الإدارة والتنظيــم والدعـوة والمهـاد، وكـانت وســيلة المراسـالات والكتب من أبرز الملاهح الثي ظهرت في هذا الكِيان الشـرعي الجلديـد، جيــث

استخلدمت المراسلات لعدة أغراض(1)، منها:
1- البدعوة إلى الله تعالى .
Y- Y- رسائل التشريع وبيان الأحكام الشرعية يـ العبادات والمعاملات.
世- رسـائل المعـاهلات والصلـح وضبـط العلاقـات مـع الـلـدول والكيانـــات
الأخرى.
ع - رسائل المنح والأعطيات وتوزيع الغنائم.
0- رسائل لتو جيه العمال في النواحي الإدارية والتنظيمية.
ثم توسع الخلفـاء الراشـدون ومـن بعدهـم في اسـتخدام الرسـائلّ، ختىى أُحـدث ديـوان خــاص للمكاتبـات والرسـائل، يمكـنـن الملفـاء مسن إحكــام السيطرة على مــالكهم المنزاميـة الأطـراف، ومعرفـة أحوالهـا، وتسـيير ذفـة

الــكم فيها، والقيام بواجب الدعوة إلى الهلّ وتبليغ اللدعوة ونشرها(1).
ومن الأغراض الليت استجدت واستخلدمت في عصر الخلفـاء الراشدين :
(1) سبت الحديث عن هذه الأغراض وذكر الشو اهد على كل غرض وذلك في بي مبحث (مشـروعية:



7- الرسائل الحربية:
حيث استخحدمت الرسائل فيها حلقة للوصل بين الخليفـة وقـادة الميـوش، وأحياناً لربط أمراء الإخبار بعضهم ببعض في سـاحات المعـارك ، وأحيانـاً لنصح العدو وتحنيره، ومن ذلك ما كتبه الصديـق وَيّْئه في حـروب الـردة حين عقد الألوية وجهز البعوث، حيث كتب لكـل أمير كتاباً، وكتـب إلى جميع المرتدين نسخة واحــدة يـأمرهم .مراجعـة الإسـلام ويمذرهـمّ، وسـيّر

الكتب إليهم مع رسله (1) ويدخحل ضمن الرسائل الحمربية: (رسائل الاسـتنفار -رسـائل توليـة القــادة وأمـراء الأجنـاد وعزلهـم- رسـائل الوصايـا والتوجيـه في الأمـور العسـكرية-

رسائل الاستنجاد وطلب الإمدادات العسكرية)(ب)
-V الرسائل السياسية:
وهي الرسائل التي تتضمـن مناقشــة سياسـة الحليفـة الداخليـة والخلارجيـة ، وسياسة الولاة والعمال، وقد بدأت تتضح ملامح هذا اللون مـن الرسـائل في أواخر العصر الراشدي، ومن ذلك ما ذكره البلاذري تعقيباً على شيوع هـذه الرسائل المسياسية؛ حيث قال: (ولما كانت سنة أربـع وثلالثـين، كتـب بعـض




سابق]ص I r - XV

رسائل الإمام ححملد بن عبدالوهاب
وتغييره وتبديله ..)
وتتضمن الرسائل السياسية: (ما يكون بين المُليفة وعمالله، وما يكون بــين
العمال أنفسهمم، وما يكون بين الرعية والحليليفة في هذا الشأن).
人- رسائل وحف الأمصار وغيرها :
بدأت تتضح ملاهح هذا الغـرض في العصـر الراشـلـي، نتيجـة للفتو جـات
الإلسـلامية الواسـعة، واسنتيطان المسـلمين ين تلـك الأمصـار النائيـة ، حينـــ اقتضــت شـؤون الإدارة وإلـكـم أن يتـم تكليـف العمــال والــو لاة في تلكـك الأصقاع بإعداد التقارير وتهيئة اللسـجحلات الجِغرافيـة لوصـف هـذه الأمصــار الجلديـدة وبيـان خططهـا وأحو الهـا ليتمكـن الخلْيفـة بعـل ذلـــك مــن تنظيــم

شؤونها

 يصفه له فكتب إليه: (... إني رأيت خلقًاً كبيراً، ير كبه خلق صغير، إن رَكَدَ خرق القلوب، وإن تحرّلك أزاغ العقول، يزداد فيه اليقين قلة، والشـك ككثرة،

 ( 7 . $/ 0$ )


. (A1/r)[-هtז\%

4- الز
وهي الرسائل المتعلقـة بأسـس الإدارة، ونظـم القضخـاء، وشـؤون السياسـة المد|خحليـة لللـولـة، وقــل دعـت الضـرورة إلى نشـوء هـذا الغـــرض في العصـر الراشدي، نتيجة اتساع رقعة الندولة الإســلامية والحاجـة إلى الحـزم و الدقــة إدارة تلك الأمصار، والإشراف على ضبط شؤونها المالية والتنظيمية، ومتابعة

 البالاد وععاملة الرعية، حيث كتب إليه في إحلدى رسائله قائلاً: (كن لرعيتـك
-(1) (1) تحمب أن يكون لك أميرك)
و وي الإدارة المالية كتب علي تِّئنه إلى أمراء الحر اج يقول: [.... و لا تعذبـوا خلق الله ولا تكلفوهمم فوق طاقتهمَ وأنصفوا الناس من أنفسـكمَ، واصـبروا
 كفل عنه، وأجبروا أنفسكم علـى مــا فيـه الاغتبـاط، وإيـاكمم وتأنحـير العمـل
ورفع الخبر ..
 قضاء الككوفة :[... أما بعد، فإن القُضاء فريضهة محكمة، وسنةٌ متّبعة، .. . آس


$$
(197 / \varepsilon)
$$



في الناس بين وجهك وعدلك وبجلسك، حــتى لا يطمـع شـريف في حيفـك ولا ييـأس ضعيـف مـن عدلـك، البينـة علـى مـن ادعـى، واليمـين غلـى مــن
(1) ${ }^{\text {( }}$
.
وقد شاعت هذه الرسائل في العصر الراشدي، حيث كان الناس يتبادلونها لأغراض شخصنية يختلفة ، كالتو جيه والنصح والتعـازي والتهنئـة والاسـتغأثة، والاعتذار، والطلب، والشكر، والعتاب، والشكوى" (r)، وغيرها من الأغـراض ذات الطابع الشخصي.
ومن ذلك ما كتبه عمر لابنه عبدا لله في غيبـة غابهـا حيـث قـال : (. أمـا بعـل، فإلن مـن اتقـى الله وقــاه، ومـن اتكـل عليـه كفــاه ، ومـن شـــكر لــهـ
 كتابي هذا يا بي (0)، مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنيـت، فـإني هو صيــك
(1) ابن قبم الموزية ، أعلام الموقعين عن رب العالين ، [يروت ـ دار إحياء التزاث العربي ـــب ب
(91/1) [


 الششخصيّة .

 (0) وردت العبارة هكذا ؛ بتكرأر كلمة (يابين) .

بتقوى الله وعمارة قلبك بذكره ..) (1)، وهـذا الغـرض وإن كــان قـد شـاع استعماله في عهد الراشدين، إلا أنه كان موجوداً قبـل ذلـك، حيـث نتـل لنـا
 مات، جاء فيها (.. فعظّـم الله لـلك الأجـر، وألمهـك الصـبر، ورزقنـا وإيـاك الـك

الشكر...
| 1 ا الرسائل التاريخية:
وهو غرض جديد من أغـراض الرسـائل، لم ينشـأ إلا في العصـر الأمـوي، حيث وظّفت فيه الرسالة لتدوين الـدقـائق التّاريخيـة، و كـان اللدافـع مـن وراء ذلك حرص الخلفاء والأمراء على التماس الُعبرة في أخبار الماضين، ومن ذلــك
 عبدالملك بن مروان أن يوافيه بتفصيل بعض الوقائع والأحداث، فكــــنـان عـروة يقوم بتستجيل هذه الوقائع والأحداث في رسائل يبعث بها تِباعاً إلى الخليفة في دمشّق، وقد أورد ابن إسحاق والواقدي والطبري كتــيراً مـن تلـك الرسـائل،

خاصةً ما يتعلق منها بسيرة النبي
(1) انظر : المرحع السابق (1/4)

 على ذلك .


Y ا Y
وهي الرسـائل الـتي تتطرق إلى بيـان الــكـم الشــرعي لبعـض الأحــوال والوقائع، الــيت ر.مـا لم بـرد فيهـا نـص صريـح مـن الكتـاب والسـنة ، فككـان المستفيت يرسل بالمسألة إلى أهل العلم والفتيا فيأتيه المواب عبر رسالة مكتوبة. ومن ذلك ما كتبه عمر بسن عبدالعزيـز -رهمـه اللهـ لواليـه بالكوفـة عبـــ

 إسـلامهـم، أو تسـقط عنهـم وتؤخــذ منهـم الصدقـات، كمـا تؤخحــذ مـن ألي مسلم؟ فكان فيما كتب عمر بن عبدالعزيـز جوابـاً علنى ذلـك: [... وإن الله اله جلّ ثناؤه بعث محمداً

أهل تلك المللـ، فعليه يي مْاله الصدقة، ولا جزية عليه ...1 (1). سا - الرسائل العلمية:
وهي مراسلات كتبت في مطالب علميّة ، وإنما سميت رسائل من جهـة أنّ
 أغراض الرسائل بوضوح إلا في وقــت متـأخر، ومـن نماذجـه الناضـجــة -وإن

 العقيدة الواسطية، اليت كتبها الإمام جواباً على رسالة أحلد قضاة واسط جـا




أرسل يطلبب من الإمام -رحمه اللهـ أن يكتـب لـه عقيـدة تكـون عمـدة لـه
ولأهل بيته(1)، ومثلهـا رسـالته الحمويـة، والتدمريـة، والملدنيـة ، وغيرهـا مـن

ولقد استَخحَمتتْ بعض الفرق والمذاهــب وســيلة الرسـائل، لتكـون طريقـة
للتأصيل العلمي لأفكارهم ومعتقداتهم ؛ مثلما بخلده في (رسائل إخوان الصفـا و حلان الوفا ) (ץ)، وهي اثنتان وثمسون رسالة علمّية فلسفيّة كتبتهـا عصابـة من (الإخحوان) الذيـن أنشـأوا حر كتهـم في البصـرة في عهـل المليفـة المــأمون، وتعمدوا إخخفاء أسمائهمم عن عامة الناس، خحوفاً علـى حيـاتهـم المهــددة بـالـنطر من قِبَل أصحاب السلطة، حيـث تضمنـت رسـائلهم العليــل مـن الفلسـفات المنحرفــة، والأفكـــار الضالّلـة (£) الــيّ وضعــت البــنور لنشــأة الفلســــة الإسماعيلية(0) ، بما تحمل من انحر افات وضالالات.


(Y) المرجح الُسابق ، (المقلمة ـ صفحة [

[بيروت- مكتبة الهلال 19V9 19 صه - PV.
 (الرد على المنطقيين) وئ البملد الثاني من بمموع الْفتاري










رسائل /ازمام محمدل بن عبدالوهأب
ومن نماذج رسائلهم ما كتبوه في الرسالة البلامعة: (اعلم أيها الأخ -أيّـــلك الله وإيانا بروح منه- أن الباري عزّ الممه لـا خلق هذا العالم علــى هـى هـذه الهيئـة
(1) الشريفة....

بب- بجالات الرسالة في العصر الحاضر :
لعل من أبـرز معطيـات هـذا العصـر الحديـث؛ تلـك الثـورة الثقنيـة الهائلـة والتقدم الجضـاري المنذهل في كافّة ابلمـالات، وعلـى رأسـهـا بعـالات الاتصـال وتقنية نقل المعلومات، اليت تطورت بشـكل سـريع ومذهـل، وأصبـحـت ذات تأثير بالغ على توجهات الأمم والشعوب، منا حدى ببعض الكتّاب أن يسمي

هذا الغصر (بعصر الإنسان الاتصالي) بكل ما تحمله اللفظة من دلالات() وقد كان من المتوقع -في ظـل هـنا التطـور الهـائل لوسـائل الاتصـال- آن يتراجع دور وسيلة المراسلة في هذا العصر الحديث، لوجود بدائــل أكتر منهـا سـرعة، وأوسـع إمكانـات؛ إلا أن مـن العجيـبـ والملفـت للانتبـاه أن تحتفــط المراسلة بكانتها السامية، بل وتنــال المزيــ مـن الاهتمـام، وتسـخرّ إمكانـات التقنية الحديثة لترسيخ مكانتها؛ وتيسير تداولما ووصولا إلى المُستقبِل بكل دقّة
(1) انظر : د. مصطفى غالب ، في سبيل موسوعة فلسفية (إنوان الصفا وخلان الوفا)، [مرّجع
سابق ] صY P .
(Y) انظر : د. عبدا لله الطوير تي ، علم الاتصـال المعاصر، [الرياض- مطـــبع الفـرزدتْ التحاريـة-



وأمان، وبأكبر سرعة ممكنة (1)
ومـع التقــدم الخضـاري الكبـير في جميـع المحـالات الإداريــة والاقتصاديـة والسياسية والاجتماعية ... ظهرت أغراض جلديـدة للمراسـلة المديثـة، تلبيـة"

للاحتياجات المستحدة والمتز ايلدة يوماً بعل يوم.
فبالإضافة إلى الأغراض القديمة للمراسلة الـيتي ذكـرت آنفـاً، والـيتي مـا زال
أكثرها مستخدماً إلى اليوم ؛يلاحظ أن هنالك أغراضاً جديدة للمراسلة تيّيز بها
هذا العصر عن العصر السابق.
وتَ جاءت هذه الأغراض موزّعة على ثلاثة بعـالات رئيسـة، هـي: البهـال
 تسمى الأهلية أو الإخوإنية. أولاً: أغراض المراسلات الحكومية (في المصر الحلاضر):

إن الحضصائص الهامــة الــيتي مـيزت وسـيلة المراسـلة عـن غيرهـا مـن وسـائل الاتصال (r)، جحلت هذه الوسيلة تزداد أهمية في العصر الحديث ، و خاصة في
(1) تقوم أكثر اللدول بإنشاء دوائر حكومية مستقلة، مهمتها الأساسية العناية بشؤون البريد ونقـل
 واستخدمت وساثل ميكانيكية متطورة تساعد على السرعة واللدقـة في الخلدمــة البريديـة ، مثــل



الرمز الكريدي الصادر عن وزارة البرق والبريد والهاتف بالمملكة العربية اللسعودية، صبّ.

 . انظر خصائص وسيلة المراسلة ص Y Y Y وما بعدها من هذا الُبحث

رسائل الورام مححملد بن عببالوهأبب
المجال الحكومي، الذي تتطلب عملية الاتصال فيه أن تكون على جانب كبـير من الدقة والأمانة، دون أن تتعرض لـذف أو تغيـير مـن قِبـل الوسـيط النـاقل للرسالة.

وقد احتفظت المراسلة بككانتها السامية في البحال الـلكومي، فما زالت هي الوسيلة الرسمية للاتصال بين المدول، وداخحل كل دولة بين دوائرها الـلكوميــة، وبين كل دائرة حكوميــة ومن لــه علاقـة بهـا مـن موظفـين أو مؤسســات أو
أفراد.

- ومن أغراض المراسلات إلـكومية(1) اليوم:

1- الزسائل الدبلونماسية: وتتعلق بتو جيه العلاقات الدولية بين الدول
Y Y رسائل البلاغات: وتتعلـق بالتوجيهـات الـيتي تصــر عـن رئاسـة بملـس
الوزراء حول موضوع عام يتعلق بوزارات وإدارات الدولة(").
ץـ رسائل التعاميم: وهي توجيهات خاصة تقوم بإصدارهـــا إدارة معينــة: إلى دوائرها ومؤنسساتها، بقصد توحيد الإجراءات اللازمة في موضوع معـين،
 بعض الاختلافات بين أنظمة اللدول، بل وبين أنظمة الإدارات المُحتلفة داخحل اللدولــة الوابخـدة، : والمقصود هنا هو التعريف المو جز بهـذنه الأغغراض على انحتـلاف مسـمياتها، كمـا وردت في كتب الإدارة دون الكوض
 () لُ سائل البلاغات الـككومية صفات وشروط شكلية وموضوعية، لا يتسع المقام لذكرها، انظـر مزيلأُ من التفاصيل: أحمد أنبر الــرب ، المراسـلات التجاريـة والـككوميـة، [مرجـع سـابق] ص

$$
. r \mid 0-r \varepsilon V
$$

أو انتـاع طريقـة دعينـة مـن أُجـل تنظيـم سـير العمـــل في الإدارة بشــكـل
(1) سليم

६- رسائل المنكرات والمطالُعات:
والملذكرة هي عبــارة عـن طـرح فكـرة مسـتحدثة، أو موضـوع عجديـله أو
اقتراح مقيل يدرج على بساط البححث للدراسة. وأما المطالعة: فتتم بناءً على تكليف مـن الرئيسس الإداري لأحــد الموظفـين (وأحياناً بدون تكليف) ، والفدف من المطالعة هو إجراء دراسة لموضوع ع معين ووضـع الاقتراحـات اللازمـة بشـأنه، والاكفيلـة بتنغيـنه، السـتناداُ إلى الحـجــج

والبراهين والأنظمةة المعتملدة (Y)

- 0 - رسائل التقارير: وهي شبيهة --من حيث المضمون- برسـائل الملذـرات والمطالعات، حيث يتم فيها تكليف موظف نختـص لدراســة قضيـة معينـة، وتقديـم اققتراحات حول الموضـوع؟؛ إلا أنهـا لا تنحصـر فقـطـ ين المواضيـع الإدارية البحتة فحسبه، بل تتعد|ها إلى مواضيع أخخـرى، وتشــمل رسـائل التقارير عدّة أغـراض؛ إذ يدنحـل فيهـا : الثتــارير الإداريـة وإلماليـة والفنيـة واللتفتيشــية (تقــارير الرقابـة)، إضافـــة إلى التقــارير الأخــرى (كالتنقــارير
السياسية والصححفية والتجارية ..) اليت تتعلق بالعمل الإداري الحـكومي(ب)
(1) لإصدار التعاميم الـُكرمية ينبغي التقيد بعلّة إحراءات نظامية وعــددة ،انظر :المرجـع السـابق
YOr - YOY ص
(Y)



رسائل الوامام ححملد بن عبدالوهاب
毋 - رسائل المقررات الإداريـة : وهـي المتنمنــة لمقـررات يصلرهـا صـاحـب اللسلطة الإدارية، كتو جيه اللدائرة العامة، وذلك بغرض إحلاث أثر حقوقي. والأثر الحقوقي إما أن يكون وضع قواعـل جلديـدة بنظـام جلديـل وهـو مـا يعرن بالققرار التنظيمي، وإما أن يكـون متعلقـأ بشـخص هعـين، كتعيـيـن موظـف أو ترفيعـه .. وهـو مــا يعـرف بالقــــرار العـــادي، ويلخـــل في المقـررات الإداريـة كـل مـن (القـرارات الإداريـة (1)، والأوامـر الإداريــــة
. ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$ (التعليمات)
-V (في الأنظمة الملكية) أو عـن رئيسس البحمهوريـة (3ي الأنظمـة المحمهوريـة)، وذلك وفقاً لأحكام القوانين الصـادرة عـن السـلطة التشـريعية. والمرابمـيـم والأنظمة نوعان: فهي إما أن تكون أنظمة عادية تتعلق بأفراد؛ متُـل تعينـين كبـار موظفـي اللدولـة أو إنهـاء خلدمتهـمه وإمــا أنظمـة تنظيميـة: تصـــدر (1) القرارات الإدارية : هي قُ ارات تصدرها السلطة العامة من أحل خدمة اللصالح العــام ، ومهي إما ترارات إدارية عادية وتكون عادة نحاصة بششخص معين، كتعيين موظف أو ترفيعـه أُو نقلــه رإما أن تكون ترارات إدارية تنظيمية، تتعلق بوضع قواعد جديلة في الأنظمة المطبقـة بـإداروات المولة ، انظر : المرحع السابق صY (Y) الأوامر الإدارية : هي أوالمر تنفيذيـة يصدرهـا اللرؤسـاء الإداريـون ين الـوزارات إلى الإدارات
 - ص. (r)

.مو جبها أحكامٌ عامّة تلتزم إدارات الدولة ومؤسساتها بتنفيذها(1) . ^- رسائل تنظيم مشاريع القوانين : وهي رســائل تتضمـن إعـداد مشـاريع قوانين (مقترحة)، تتولى إعدادها السلطة الُتنفيذية، ثـــم ترفعهـا إلى السـلطة التشريعية بقصد الخصول على الموافقة و إقرار هذه المشاريع("). ثانياً: أغراض المراسلات التجارية (في العصر الحاضر) : في الماضي، لم تكن الماجحة ماسّة إلى المراسلات التجارية -باسشثناء رسـائل تأمين القو افل بين مناطق القبائل المختلفة - حيث كانت المعــاملات التجاريـة
 الشنخصي، لقربهم وقلتهم•|
واليوم اتسـعت حر كـة التبـادل التجـاري علمى الصعيديـن العللمي والعـالمي وتنوعت، وازدادت تحقيداً وتشعباً، ما جمل وسيلة (المراسلات التجارية) أمرأ حتمياً لا غنى عنـه؛ وقـد أكـب أربـاب المـال وأسـاطين التجـارة علـى هــنه الوسيلة؛ حيث وجــورا فيهـا بغيتهـم ، إذ مـن فوائدهـا أنهـا: (توفـر الوقـت والمههد، وتقلل التكاليف وتزيد الأربـاح، وتسـهل عمليـة التبـادل التجــاري، (1) ثنظيم المرسوم - من حيث الشُكل ـ كه طريقة موحدة وفقاً للأنظمة الصاددة عن رئاسة بجلـس الوزراء ويتم إعداد مشرو ع إصلار المرسوم من خلال عدة إبراءوات تنظيمية ..انظـر : المرجـع

(Y) وتنقسم القوانين إلى تسمين : فهي إبا توانين ثابتة وهي التشر يعات التي تصدرها السلطة العليا
 تصدرها السلطة العليا ونقاً لأجكام الُدستور ، وتسمى أحياناً مراسيم تشريعية ، انظر المرجـي
. TVY السابق ص

وتحقق علاقات طيبة مع العملاء والتحار الآخرين، وهي وسيلة إعلانية جيـدهة وغير مكلفة، كما أنها وثيقة رسمية، لا أثرها ووزنها في حل المنازعــات أمـام
(1)

وعن الأغراض الحمديثة للمراسلات التجارية(٪) ما يلي: 1- الرسائل اللدوّارة(Y): وهي نشرات بحارية تصلرها المؤ سسات التجاريةّ في ظرووف معينة، بقصد اطّّلاع المحمهور على أمـر معـين، أو بقصـد اللـعاّيـة والإعلان، ومن أغراضها اطلاع المرسـل إليـه بـ (تأسـيس محـل بحـاركي أو صناعي جلديل، أو إطـلاعه على أنسماء المؤسســين والمفو ضــين بـالتوقيغ، أو إخباره بانضمام شريك جلكيل، أو أنسحاب أححل الشر كاء، أو إقالــة مليـر وتعيين غيره، أو حل الشر كة وتصفيتها، أو وصول بضائع جديلة...). - F رسائل الاستفسار: وألغرض منها أن يستفسـر التـاجر عـن أشـخاص أو محالات بحارية أو صناعية (من حيث ملى الثقـة في التعـامل معهـا، أو: تخـو
(1) انظر : أمحد أبوالرب، المراسلات التجارية والحكومية، [مرجع سابت] صץ. أفاض المتخصّصون في علم إدارة الأعمال التتجارية ين ذكر ضوابطط كـل غـرض مـن أغـراض المراسلات التُجارية، وذكروا أمثلة ونــانج تفصيليـة لكـل غـرض ، وليـس هـذا مقــام بسنطها

 المراسـلات العربيـة يـ دوائـر الأعمـــلّ، [الكويـت- دار الكتــبـ- ب ت] (صمبا) ومــا بعلهها. (Y) أشمد أبو الرب، المراسلات التجارية والمكومية، [مرجع سابق ] صY 1.

ذلك)، ويكون موجهاً عــادةً إلى مؤسسـات ذات صبغـة عامـة، كـالغرف التجارية والصناعيـة، أو البنـوك، أو بجـار لديهـم معلومـات عـن موضـوع ع الاستفسار، وقد يكون غرض الرسالة هو الاستفسار عن مصادر البضاعــة وعنـاوين المصدّريـن، فيوجهـهـه إلى الغـرف التجاريـة والصناعيـة أو الملحـق التجاري في سفارةٍ ما، أو إلى تاجر لديه إلمام، وقد يكون الاستفســار عـن نوع بضاعة معينة وثُنها، بغرض شرائها فيوجه لمصدر البضاعة نفسه. ץ الواردة، مع المرص على توطيد الصلة مع الملهة المرسلة، سـواءً كـان الـر الـرد
 لأنها ستكون مُلزِمة لكاتبها (1) §- رسائل العـرض: وهي نـو ع مـن الدعايـة القويـة، يقوم فيهـا أصحـاب المصانع والموردون بإرسال رسائل للمشترين والمستهلكين، عارضين عليهم بضائعهم بصورة جذابة، وتتميز رسالة العرض بخصوصيتهـا، وقـوة وقعهـا

 فبعد أن يقرر المشتزي شراء بضاعة معينة، فإنه يكتب رسالة طلب، يطلب
(1) انظر مزيداً من التفاصيل عن رسائل الاستفـــر والرد على الاستفسـار : عبدالميـديـ بسـام




رساتّل الومام حعملد بن عبدالوهاب
فيها نوع البضاعة التي يريد وكميتها، مشيراً إلى تاريخ رسالة العرض الـيت
وصلته، والتي عليها بنى قرال المشراء(1) 7- رسائل تنفيذ الطلب: وهي أن يقـوم البـائع بإرسـال رسـالة إلن المشُـتزي (مع اللبضاعة) يثبت فيها شتحن البضاعة، ويرفق بها الفواتــير الخناصـة بهـا، مبيناً الأسعار والكميات الـتي تمّ شـتحنها وشـروط الدفـع، وتكـاليف نقــل البضاعة (حسب الاتفاق)، وغالباً ما يقوم سائق اللسيارة بتو صيـل الرسـالة

للمشتزي مـع البضاعة(「)
 زيـادة الأسـعار، أو وْجـود نقـص أو تلـف في البضاعـة، أو عــلم مطابقــة البضناعة للشروط المتفق عليها، أو عدم وصـول البضاعـة في الوقــت المتفـق عليه)، وينبغي مراعاة اللباقة يي صياغتها، وعـدم الْلجـوء إلى الُقـوة، إلا حالـة اللــأكد مــن عــلم التجهــاوب وعــــدم اللرغبـة في إزالــة موجــبـ

الشكوى
人- رسائل تسديل الحسابب: ويضطر إليها التـاجر في الحـالات الــيتي لا يقّوم فيها المشتزي بتسديد دينه ين الوقت المحلد، فيكتـب التــاجر هـذه الرسـائل
(1) يمب أن تتوفر في رسالة الطلب عدة عناصر ،وينبي العناية بصياغنها فهي تعـد ونيقـة تو كـد قبول المشتري لشراء البضاعة، انظر: ألمد أبو المرب، المراسلات النجارية والحكومية، [مرجـع
سابق ] ص Y l .
(r) انظر : المرجع السابق صrol ال
( ) انظر : المرجع النسابق ص100.

لتذكير المشتزي وتنبيهه(1)
9- البطاقة: وهي رسائل قصـيرة غــير مغلفـة، لا يلحـق المؤسسـة ضـرر مـن
 وتستعمل لعدة أغراض، وبالذات تلك اليت يكون للدى العميل جــانب مـن المعرفة بها، مثل (تذكير العميل بتاريخ استحقات دين معين أو تذكيره بـأن مندوب الشر كة سيمر عليه ين وقت معين لعرض عينات بضـائع أو نحـوه، أو لاستعجال إرسال بضاعة سبق أن طلبت... كما تستخدم البطلقة للتهنئة

بالأعياد أو اللدعوة لمناسبات اجتماعية)

- 1- رسائل الاستخلدام: وهي رسائل تكتب بغرض الحصيول علمى وظيفـة شاغرة للدى مؤ سسة ما. ولأسلوب صياغة هذه الرسائل أهميــة كـبرى في

بناحها وها عدة عناصر ينبغي أن تشتمل عليها (「) . | 1

 إلاستجابة للرسالة الأولى، ثم (رسالة الإنذار)، ويشير فيها إلى أنه سيتخذ الإجـا

[مرجع سابق ] ص صه ا .
(Y) ذكر أحمد أبو الرب عدة فوائد ومزايا للبطاتـة، وبيّن أْن لهـا تنسـيق معــن ، انظـر : المرجـع

ألسابت (ص آ1 ا).


بغــرض اسـتيراد بضـائع مـن خـارج البــلاد، أو تصـيرهــا إلى خـــارج (1) البلاد

Y Y Y البضائع المعروضة للديه، بقصد شُرائها.

F| ا البضاعة، وبالإمكان استخحدامها لأغراض التُعجيل بسداد اللديون()
§ 1- رسائل التعديل والإلغاء : وتستخدم في حالة الرغبـة في تعديـل صفقـة ما، أو إلغائها، مع أهمية كتابتها في وقت مبكر يمكن للبائع فيـهـ أن يبـري التعليــل أو الإلـغـاء، كــما ينبغي أن تحتوي الرسـالة علــى مسـوغات قوية

0 0 - رسائل التجارة الخـارجيـة : وهـي الرسـائل المتعلقـة بالنشـاط التجـازي اللذي تقوم بـه المؤسسـة أو التـاجر خـارج البـلاد، ويدخــل فيهـا (رسـائل الو كالة والتأشيرة والنقل ...)





$$
\begin{aligned}
& \text { [مصر- دار المعرفة الملمعية- ب ت ت ] (ص9) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

 سابق ] (صهץ).

وغير ذلك من الأغراض المتعـددة الـيّ تستتخدم فيهـا المراسـلات في عــام التجـارة والمـال والأعمـال، ومـا زالـت أغـراض المراسـلات التجاريـة تتفـرع ع وتتطور وتتعدد بتطور النشاط التجاري وتوسعه في كـل يوم، بـل وفي كـل لحظة في عالمنا المتزامي الأطراف.

## ثالثاً: أغراض المراسلات الشخصية (في العصر الماضر):

 سبق المديث عن المراسلات الشخصيّة اليتي كانت تسمى الرسائل الألهليـة
 والاعتــنار، والطلـب، والشـكر، والعتـاب، والشـكوى .....)، وغيرهـا مـن

الأغراض ذات الطابع الشخصي الخاص (1)
 لأجلها المراسلات الشـخصية، إلا أن هناك أغـراضأُ قديمة للمراسـلة ظهـرت في هـذا العصــر الحديـث، بصـورة فيهـا نـو ع مـن التجديــد، ومـن تلــك الأغراض:


 تستخدم ين بكال المراسلات الـككومية والتحارية ؛ لأننا بجد أن من أغراض المراسلات التحجارية
 ذلك من الأغر اض ، ومئل هذه الأغراض التيَ دخلت ين المراسلات الـكوبمية والتحاريـــة ؛ مـي بالأصالة من أغراض الرسائل الشُخصية .

أ- رسائل الاستفتاء والأسئلة الاجتماعية والتزبوية: هي رسائل يقوم بإرساهلا شخص أو أشخاص إلى العلماء والمفتين والدعاة، بغرض معرفة الـلكم الشرعي أو التوجيه التزبوي أو الاجتماعي في مسألة مـا، وقد كان هذا الغرض موجوداً في السابق، ولكن ظهر فيه نـو ع مـن التجديــد في هذا العصر، فقد ساهمت النهضة الحميثة في تنويـع قنـوات اسـنقبال هــنـه

الرسائل، والقالب الذي: يتم من خلاله الرد عليها.
 قنوات يمكن توجيـه رسـائل الاسـتفتاء إليهـا، والحصـول منهـا علـى الفتـوى

الشرعية، أو التو جيهات الدُعويّة والتزبوية، ومن هذه المهات: - اللجنة الدائمة للإفتاء التابعة للبئاسة العامة لإدارات البحـوث العلميـة والإفناء:

يتم في هذه اللجنة استتقبال رسائل إلاستفتاء المناصــة بـالأفراد أو الفيئــات، ويتم كتابة الفتوى وإرسالها إلى الشُخص. نفســه أو البحهـة المرسِـلة علـى هيئـة رسالة جوابية خاصّة.... إلا أنها في الغالب تنشر أيضاً في أعداد بجلة البحوث الإســلامية"(1) الــيت تصبـرهــا الرئاســة العامــة لإدارات البحـوث العلميــة

 هذا بكال حصرها أو تعدادها .

 أربعة أشهر مؤقتاً .

- (1) ${ }^{\text {(الإفتاء }}$

إذاعة القرآن الكريم :
يمكن أيضاً إرسال الفتوى مـن خحـلال الإذاعـة، حيــث يوجـل حاليـأ عـدة
برامتج تستقبل رسائل الاستفتاء، ويقوم أهل العلم -عبر الإذاعة- بالاستماع إلى الاسـتفتاء والـرد عليـه مباشـرة، ومـن تلـك الـبرامـج برنـامج نـــور علـى

الدرب(r)
التلفزيون السعودي:
ويمكن أيضاً إرسـال الفتـاوى والأسئلة الاجتماعيـة مسن خــــالال التلفـاز، حيث يقوم العلمـاء واللدعـاة بالإجابـــة علىى رسـائل السـائلين، والـرد علـى استفسـاراتهم عـبر عـدة برامــــج منهـا: برنـامتج منكــم وإليكــم (צ)، وبرنـامتج

دار بلنسية- ط الأرلى §|₹ اهـ] (ص\& • Y) .
(Y) برنامج يومي، يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على رسائل المستمعين، المتضمنــة لأسـئلهـم


 ثيبب فيه أصحاب اللضضيلة العلماء على تلــك الأسئلة بـأصواتهم عـبر المـاتف، النظر: المرجـع السابق.
(£) برنامج تلفزيوني، ييبب فيه الشيخ عبدالعزيز المسند علـى الأسـئلة الاجتماعية والأسرية الـيتي


 القناة التلفازية الثانيـة (الأجنبيـة) يتــم الإنجابـة باللغـة الإبنحليزيـة على رسـائل issues and قالمشاهدين الناطقين بغير :اللغة العربية عبر برنامج
${ }^{\text {( })}$ (answers
ب- الْرسائل اللدعوية الحاصة:
استخخدمت المراسلات الشُخصية في هذا الزمان أيضاً لأغـراض اللعـوة إلى الأديان المُتتلفة. فقد نشط أعداء الإسلام من أصحاب المعتقدات الفاسدة في استغلال هذه الوسيلة، حيث أخلذوا ير سلون اللرسائل لأبناء المســلمين بغـرض' التنصـير، أو اعتنــاق المذ|هـب الباطلـة والمنحرفـة، أو تشـكيلك المســـلمين، في عقائدهم، وقد استغل الأعداء وسيلة المراســلة علـى نطـاق واسـع، وبتعنيـات




أسبوعيأ، المرحع السايق .

 أعضاء هيئة كبار العلماء بأصو اتهم عبر الهاتف، ومدة البثّ لمّس دقائق يوميأ. المرجع السابق.
 رسائل المشاهلاين النـاطقين باللغـة الإنجليزيـة وأسـئلتهم الدينبـة والاجتماعيـة بأنسلوب دعـوي متّزن، ويث ملمدة • ب دقيقة .المرجع السابق .

متطورة، حيــث رصـدوا الميزانيـات الضخمـة، و كلفـوا الأعـداد الكبـيرة مـن الموظفين ودعاة الباطل، ليقوموا بإرسال الرسائل لأبناء المسلمين، وينشطوا في دعوتهم إلى معتقداتهم الباطلة من خحلال تلك الرسائل. - فعلى سبيل المثال -: بحــد أن المنصريـن اسـتخدموا هــنه الوسـيلة علـى نطاق واسع، وأخذوا يرسلون الرسائل التنصيرية لأبناء الإسلام، ويرفقون بها كتيبـات ومطويـات تنصيريـة، مثــل كتيـبب بعنـوان [لا...ديـن المســيح لم ينسـخ](1)، بـل أبدعـوا في اسـتخدام وسـيلة المراسـلة لأغـراض أنحـرى، فقــد كشف المؤتمر التنصيري الذي عقد في مدينة جلـين آيـري بولايـة كولـورادوا الأمريكية سنة 9VA ا 1 (Y) عن كثـــير مـن الطرق المديـدة الـيت حققوهـا مـن خلال وسيلة المراسلة، ومـن ذلـك: الـلقـات اللدراسـية بالمراسـلة، ويتـم مـن خلالفا إرسال دروس مكثفة لأبنـاء المســلمين، هدفهـا تشـكيكهم في دينهـم، ودعوتهم للديانة المسيحية"(「)
(1) انظر : أمحد فون دنفر ، التبشـير المسيحي في منطقـة المليـج ، [ضمـن سلسـلة دراسـات

إسلامية تاريثية- بدون ذكر اسم البلد ودار النشر - ب ت ](ص آل).
(Y) نشرت ترجمة كاملة لأبحاث هذا المؤتر تحت عنـوان: التنصسر خطة لغـزو العـالم الإسـلامي،
[الولايات المتحدة- دار marc للنشر - 9VA ام ].





ومن استخداماتهم للمراسلة أيضاً: عقد دورات تعليمية بالمراسـلة، تسنمى' (دورات المراسلة اإلبنيلية)، مثـل دورة (رب واحــ وطزيـق واحـل)، ودورة! (الـرب الـنـي يتحـدث للإنسـان)، ودورة (شـعب الـرب) وهنــاك مـــلارس متخصصة لا شأن لها إلا عقد هذه اللدورات بوسـيلة المراسـلة مثـل (الملزسـة

الباكستانية لدورات الإنبيل عن طريق المراسلة)(1)
 الفصول اللدراسية المعتادة في المدارس النظامية، وليست بكرد دورات منقطعة. ومن تلك المدارس المستمرة (ملرسة التدريس بالمراســلة في تر كيـا)، وألـيـي كانت تعمل منذ منتصف الستينات، و كان لما أثر بالغ في تنصير أعداد كبـيرة

من المسلمين (r) وأححيانـاً بخـد أن المنصر يـن وأعـداء الإسـامام يسـتخحمدون وسـيلة المرانبــلة (بدعوى التعارف واكتساب الثقافات)، وذلك للإيقاع بالشباب المسلم المحب

هو اية المراسلة(")
وقد نشرت جريدة المسلمون في أحد أعدادهـا(٪)، تحقيقـاُ صحفيـاً مونـعاً عن استغلال المنصرين وأعداء الإسلام وسيلة المراسلة لتحقيق أهدافهـمه، حيث


 وتبادل الئقافات، لكنها تد تستغل لأغراض أخرى.


$$
\cdot(\vee, \mid \rho)
$$

ذكرت أن من وسائلهم أن تقوم فتيـات منصـرات .كراسـلة شـباب الإسـلام، واستمالتهم بدعوى الصداقة، ثم يتدرجــن معهـم في المراسـلة، حتـى يعرضـن عليهم الانتقال للديانة النصرانيـة، ويرسـلن لــم كتبـاً فيهـا دعـوة صريمــة إلى التنصير، كما أشارت الصحيفة إلى أن من طرقهم أن تقوم منظمات تنصيريـة بتقديم خحدمات مادية أو معنوية للطلاب وللشباب المسلم، عن طريق المراسلة وذلك لأغراض مشبوهة، ومن طرقهم اللخبيثة أيضاً إقامة نواد خاصة للمراسلة مثل (نادي هواة المراسلة) (1)، حيث تقوم تلك النوادي بعرض صور وعنـاوين شبان وفتيان للمر اسلة بدعوى التعارف والثقافة، لكنها تبطن أهدافاً مشـبـوهةٍ وأغراضاً شريرة، من أخطرها إتلاف عقائد الشباب وأخلاقهـم، وقـد نشـرت الصحيفة صوراً من إعلانات تلك النوادي وشعاراتها وأغلفـة لأشـرطة فيديـو

تنصيرية أرسلت بالبريد إلى إحدى بلدان العالم الإسلامي. - وأما دعاة الإسلام: فقد بدأ بعضهم يدرك -و الله الحمد- أهميــة هــنه الو سيلة، وشدة تأثيرها ومزاياهـا العديـدة، فبـدأوا يقبلـون عليهـا، ويحـاولون استغلالها، وهنـاك جهـود في هــا البِـال، بعضهـا فرديـة وبعضهـا مؤسسـية،


المملكة العربية السعودية -على سبيل المثال).
 المراسلة) مقابل إرسال العنوان والصوررة وثمسة دولارات . حبـث تحـوي الكراسـة مئـات مـن العناوين البريدية مع صور أصحابها (Y) جمع الباحث هذه المعلومات من حلال زيارات ميدانية لتلك المهـهات، ولقــاءات مبانتـرة مـع المسثولين فيها ، هذا فُ الفترة من .

رسانل الاممام محملد بن عبدالوهاب

- وزارة الشئون الإسلامية والأوقـاف والدعـوة والإرشـاد: حيـث تقـوم الوزارة باستقبال الرسائل المتضمنة لطلب بعـض الكتـب والمصـاحف، وتــــوم

مشكورة بإرسالها إلى طالبيها إلى عناوينهم.

- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: حيث تقـوم باسـتقبال رسائل الاستفتاء، وترسل الرد عليهـا، كمـا تستقبل رسـائل طلـبـ الكتـبـ، وتقوم بإرساهلا إلى المستفيد على عنوانه.
- مراكز اللدعوة والإرشاد التابعـة لـوزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقــاف واللدعـوة والإرشـاد، وكنذلـك المكـاتب التعاونيـة لللـعـوة والإلرشـاد وتوعيــة الجاليات التابعة لقسم اللدعوة بالدانحل بوزارة الشؤون الإسـالمية والأوقـفا حيث إن لذه المههات جهو داً طيبة وملحوظة في اسـتقبال رسـائل المدعويـن؛

وإرسال ما يناسبهم من المطويات والكتب الُدعوية(1) - الندوة العالميـة للشـباب الإسـلامي (؟): حيـث تبـادر مشـكورة بإرســال الرسائل اللدعوية، وتستقبّل رســائل الملدعويـن وطلبـاتهم، وترسـل فــم بعـض الكتيبـات والمطو يـات اللدعويـة في العقيــدة والأحكــام والآداب الإســلامية، باللغتين العربية والإبنليزية.
(1) انظر تفصيل هذه المهود، وإحصائية .عا أرسله بعض هذه المكاتب والمراكز من الككتب الذععوية




ويبلغ معدل الرسائل اللعوية الصادرة من الندوة حوالي ألف رسالة شهريا.

- مؤسسة الحرمين الخيرية(1):

تقوم هذه المؤسسة مشكورة بعمل نموذجي في هذا البُالل، حيث أنشأت مــا يسمى: (رسالة المير)، وهو اسمملرسالة بريدية شخصية ترسـل إلى المدعويـن في أنحاء العالمه حيث تؤخخ العنــاوين مـن بحـلات التعـارف وهـواة المراسـلة، ويتم إرسال أربع نماذج تباعاً لكـل مدعـو، يرفـق بكـل نــوذج بحموعـة مـن الكتيبات والمطو يات، أغلبها في الحقيدة والأحكام من مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب وتلاميذه وأئمة اللدعوة، وعلماء هذه البلاد المباركة، ويبلغ معدل إرسالها الشهري أربعة آلاف رسالة، وهو معدل جي تزايل مستمر. وترسل هـذه الرسـالة باللغـة العربيـة، وكذـلـك ترسـل باللغـات الأجنبيـة،

بغرض دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. ولعل مما يحمد للمؤسسة، ويدل في الوقت ذاته على بر كة علم الإمام محمد ابن عبد الوهاب -رممه الله- أن المؤسسـة ركـزت علـى نشـر كتــب الإمـام وإر ساهلا إلى جميع أخاء العالم ، بلغات مختلفة ، مثّل كتاب التوحيد والأصـول

الثلاثة و كشف الشبهات (r).
(1) المرجع : (تقرير عن عمل لـنة نشر الكتاب الإسلامي في مؤسسة الحرمين الخيرية) مسن إعـداد



الأولـ

كما تقوم المؤسسة أيضاً بإرسال طرود تحتوي على أمهات الكتب، حينـث يتـم إرسـالها إلى أمـاكن التجمعـات الإسـلامية والمراكـز العلميـة، ومكتبـات

الجلامعات في أنحاء العالمه وقد كان لذه الجهود أثر طيب. وإن المتأمل لبعـض الرسـائل البموابيـة الـواردة للمؤسسـة(1)، ليـدرك مبدى التأثير العميق الذني تتر كـه هـذه اللرسـائل في نفـوس الملدعويـن (Y)، ويـلركك في الوقت ذاته عظم المسؤو'لية الملقاة على كاهل كل مسلم بحاه إخوانه المسلمبين، وتجـاه اللدعـوة الإسـامية، وضـرورة المـرص على إيصـال اللدعـوة إلى تنــك

القلوب المتعطشة إلى نور الإسلام والعقيدة الصافية من الشوائب. - ملرســة الإمـام محمـد بـن عبدالوهـاب المخيريـة لتحفيـظ القــرآن -قســم
(") المراسلة-
تبنّت هذه المدرسة مشروع (اللدعوة إلى الله بالمراسـلة)، وهـو عمـل شـبيه: بعمل مؤ سسة الحرمين، 'ويتم فيه إرسال ڤمسة نماذج متتابعة إلى كـل ملدعـو، ويرفق بكل نموذج بحموعة من الكتيبات والمطويات، إضافة إلى إرسال بعــض
 (Y) لو (Y) الر سائل والكتب النانعة، مع الاستعداد لـدفع التكاليف مهمـا كـانت . النظر : ألمرجـع السـابـابق
(r) تقرير (مشروع اللدعوة المُ الله بالمر اسلة) إعداد وطباعة مدرسة الإمام محمـد بـن غبدلالوهـاب الخيريه لتحفيظ القرآن الكريم، تحت إشر اف الجماعة الـنيرية لتحفيظ القرآن الكريم ، تريخيـص

- (TH.)

الطرود لبعض المهات، وهي مكتوية علىى كتـب ومطويـات بـاللغتين العربيـة
والإبنليزية، ويلغ معدل الإرسال من • ب- • ع رسالة يومياً.

- جهود فردية:

سبق تلك الجمهود المؤسسية وتبعها أيضـاً جهـودٌ فرديـة في الدعـوة إلى الله بالمراسلة، فقد شعر بعض اللععاة بأهمية هذه الوسيلة، فنشطوا فيهـا، وهـدى

الله على أيديهمم أعداداً كبيرة من المدعوين.
حتى إن إحدى الداعيات في هذه البــلاد تقـوم بمراسـلة النسـاء، وقــد بلـغ
المعدل الأسبوعي لما ترسله حوالي • ع رسالة أسبوعياً.
نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود، وأن يجــزل الأجـر والمثوبـة لكـل مـن ساهم فيها، ولعلَّ الله أن يبرئ بها الذمَّة، ويخفف من التبعة الملقاة على عــاتق كل مسلم.
ج- الرسائل الدعوية واللزبوية المفتوحة:
وهي رسائل ليست في المقيقة موجهة إلى شخص بعينه، بل إلى فئة معينة، وإن كانت تصاغ بأسلوب شخصي، ليكون ذلك أوقع في النفس. وقـد نشـط اللدعـاة إلى الله في هــا الزمـان في استخخلام هـذا النـوع عـــن الرسائل، فمنها ما خرج على هيئة نماذج مطبوعــة لرسـائل شــخصية موجهـة
 إرساله، ومن ذلك -على سبيل المثال (سلسلة رسائل الإصلاح) التي تصدرها

رسائل الامام محمدل بن عبدالوهابب
دار ابن القيم"(1)"، وقد صدر منها: ثماذج ترسلها جماعة المسجدل إلى مـن فـرط يـ صالة الجماعــة ، ونــاذ ج لمن فـرط في صـلاة الفجـر.. ونــاذج لأغـراض أنخرى.

- ومن الرسائل المدعوية التزبوية المفتوحة ما خر ج على هيئــة مطويـات أو كتيبات كتبت علـى صـبر رة رسـالة شـخصية خاصـة تبــو كمـا لـو كـانتت مكتوبة لشخص واحد بعينه، ومن الأمثلة على ذلك: (رسالة إلى جار المستجل التجار والموظفـينن- لسـعيد مسـفر، ورسـالة إلى ســجين- لإبراهيـم المحمـود، ورسالة إلى المتعاملين بالربا -لعلي الدهــامي، ورسـالة إلى الآمريـن بـالمعروف والناهين عن المنكر - لعبـذا الله ابلـارا لله، وزسـالة إلى هـاو - لصـالح الونيـان، ورسالة إلى الطلبة والطالبات - لأمد السيـل، ورسـائل إلى شـبل الإسـلام لصاح العصيمي، و كتيب: عشر رسائل لإصـلاح البُتمـع- لصـالح أبو غـبّاد الشهري- ضمنها الكاتبب رسالة للمغتاب والنمام والمتسول والمدخن والمسبل والمتكبر والمنافق والكاذب والمننب. وقد كتبت بميع تلك ألرسائل بأسلوب الرسالة الشخصية، حيــث تبـلأ في الغالب بعبارة (أخي ... أو : إلى أخخي أو أختي .... وتخاطب المدعو بأسلوب


 النموذج وإرساله للمدعر مباشرة .

إلمخاطب، وفي ذلك دلالة على إدراك الدعاة لأهمية هذا الأسلوب الشخصي
وقوة تأثيره على المدعو.
ولا شك أن هناك بحالات أخرى عديدة للرسائل، ولكن المقصود هنا هـو
الإشارة إلى بعض الصور الحديثة لاستخداماتها، وهذا لا يعني إغفال ما سـبق
ذكره من الأغراض التي استخدمت لها هذه الو سيلة في الماضي، فمعظمهــ مـا
زال مستخدماً اليوم، فلا داعي لتكرارها ،ولعــل الأنسـب الاقتصـار علـى مـا
ذُكر، تُنباُ للإطالة.

## الفصل الأول

## مضمون رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب

 (رحمه اللهة)المبعث الأول : بيان العقّية الصحيحة المبحث الثأني : الدعوة والاعتساب
المبحث الثالث : تقنيل الشبه وردّ ما ألصق بالإلمام من التّهم المبحث الرابع : سسائل متنوعة في الفةه وأصوله وعلوم الحديث

## الفصل الأول

## مضمون رسائل الإممام محمد بن عبد اللوهاب (رحمه اللهه)

 إنّ المتأمل لرسائل الإمام (رحمه الله)، يتبيّن له من خلال دلا دراستها وتحليـل وحصيلة الإمـام العلميـة المتنوعـة مـن جهــة أخحرى، إضافــة إلى طبيعـة البيئـة

 العديد من المسائل المتنوعـة مبن علوم الشـريعة والفنـون المتعلقـة بهـا، حيـث تضمنت بيان العقيدة الصحيحـة، مـن حيـث منهـج التلقي، وتقريـر أر كـان
 تضمنت بعض المسائل المتعلقة بواجب الدعوة والاحتساب مـن حيـث أهميـة هذا الواجب، وفضله، وقيام الإمام بنفسه بهذا الواجبب، إضافـةُ إلى الصفـات التي ينبغي توافرها في الداعية والمتسب، مع ذكر بعض المعوقات التي يعكن أن تعرض للداعية والغتس
كما أشارت اللرسائل إلى كثيرٍ من التهم اليّ وجهت للإمـام ورده عليهـا، و كذلك تفنيده للشُبه الي أثيرت على الدعوة.
 والمصطلح، وغير ذلك من المسائل النافعة. وسيتم تناول هذا الفصل بعون اللهّ تعالى من خلال أربعة مباحت:

# المبحث الأول بيان العقيدة الصحيحة 

> وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تلقي العقيدة
المطلب الثاتي: تقريره أركان الإيمان بالله تعالى

1) تثريره الإيمـان بالله تعالّى

Y ت تقريره بقية أركان الإيمـان
المطثب الثڭالث: بيانه لنو اقض الإسلام
المطلب الرابع: موقفه من المبتدعة ورؤوسهم

المطلب الأول
منهع الإمام محمد بن عبد الوهاب في تلقي العقيدة
وردت في رسائل الإمام -رحمه الله- كثير من العبارات اليتي توضح منهـجـهـ في تقرير العقيدة؛ ومن خلال تتبع معالم منهج الإمام في تقرير العقيـلدة يتضـح
أن منهجه في حقيقة الأمر هو منهج أهل السنة والجحماعة في تقرير العقيـدة(1)، ويאكـن توضيـح ذلك المنهتج من خـلال النقاط التالية: 1 - اقتّصـاره في مصدر الثتلقي على الوحي: كتـاب اللـه تـعـلى وســـة

رسو لـه
وذلكك ليقينـه -رهـه اللهـ بكمـال هـنا الديـن، وأن رضـا الله تعـالى لا
يتحقق إلا باتباع وحيه، وتقديمه على العقل عند توهم التعارض (ّ)
 مسألة، أو يُدلي بحجة، أو يرد على شبهة إلا ويورد الدليل عليها من نصـوص
(1) انظر : عبدالر حمن بن صالـ الخمود ، موقف ابــن تيميـة مـن الأشـاعرة؛ [الر يـاض ــ مكتبـة
الرشد - طץ -


الوطن- ط-



 بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)، (YI乏/0).

الكتاب والسنة، بمافياً بذلك طريقة أهل البدع والمتكلمين، من الاعتماد علـى المقدمات والنتائج العقلية، اليّ لا تكاد تسلم مـن الأهـواء والنقـص البشــري، خاصة فيما لا بحال للعقل فيه مـن أمـور الغيبيـات ونـوهـا، بـل إن الإمـام لا يأخلذ باجتهادات الفقهاء إذا عارضت نصوص الكتاب والسنة، ويحذر من أن ذلك ر.ما يؤول إلى الششرك، يقول -رحمه الله- في رسـالته لأحـد القضـاة(1): (ولا خلاف بيني وبينكم أن أهـل العلـم إذا أجمعـوا وجــب اتبـاعهـم، وإنّمـا الشأن إذا اختلفوا: هل يبجب عليَّ أن أقبل الحق مكن جاء بـه، وأرد المسـألة: إلى الهل والرسول، مقتدياً بأهل العلم؟ أو أنتحل بعضْهم من غير حجة وأزعــم آن الصواب في قوله، فأنتم على هذا الثاني، وهو الــذي ذمــه الله، وسمـاه شبركاً

وهو اتخاذ العلماء أرباباً، وأنا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه) "( . ويؤ كد الإمام على ضرورة الحنر من تقديم كتب المتـأخرين على كتـاب
 الله- حين ذكر له بعض أصحابه أن هذه اللكتــب فيها فـائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة، فقال الإمام أمحد - رمّه الله-: (إن عرفت الحديث، لم تحتج
. (1) هو القاضي عبدا لله بن محند بن عبداللططيف (Y)
. الظر :جمموع مؤلفات الشيخ (الشُخصبية)، (Y) (Y/0) (Y)


 النبالاء ، [مرجع سابق] (1vv/ (1) ،

إليها، وإن لم تعرفه لم يكل لك النظر فيها، وقال: عججبت لقوم عرفوا الإسـناد



الشرك).
ثم بيّن الإمام محمـد -رحمـه اللهـ بعـد ذلـك أن سـفيان الثورري -رمَمهـ
 أقدامهـم في العلم ، بل إنه كــان يسـميه أمـير المؤمنـين (Y)، ومـع ذلـك لمُ يُبـح تقديم كتبه والنظر فيها وترك النصـوص. ويؤ كـد الإمـام ـرمهمـه اللهـ إلما إمانـه بكمال هذا الدين وأن الوحي كافِ شافٍٍ مشتمل على كل ما يحتاجه العباد

ين آخرها:

فالوحي كـافٍ للنـي يُعنى به . وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى، فالوحي (المتضنمن للكتاب والسنة) قـــ جـاء بالبيـان الشــافي القـاطع للعــنر، الموضـــح بلـميـع أصـول الديــن وأدلتــه ومسائله.



( $1 \mathrm{ra} / \mathrm{V}$ )
. يعني في المديث (
(Y) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخخصية)، (YTV/0).

Y العقيدة على مـا فـي الكتـاب والسـنة مـن العـلم النــافع الـذي يثمـر

العمل:
مـن خــلال رسـائل الإمـام -رحمـه اللهـ- تتضـح نظرتـه إلى علـم الكــامام والفلسفة والمنطق ، فهو يرى أنها علوم لا تفيد -إن أفادت- إلا أموراً كلية، لا حقيقة لها ولا ثُرة ، ويرى أن هذه العلـوم-كمـا قـال شـيخ الإســلام ابـن تيمية -رممه الله- لا يمتاج إليها الذكي، ولا ولا ينتفع بها اللبليد، بـل إن الإمـام محمداً - رحمه الله- ساق بعض عبارات السلف اليّ ذمـوا فيهـا علـم الكـلام وأهله، ورموهم بالابتداع، ومن ذلك سياقه في الرسائل لكالام الإمام أمحد في
 حيث قال رحمه الله: (فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيها، كلفظ الجوهر والجِسم والتُحيز والمهة، ونحو ذلك من الألفاظ، ولهذا لما سُئِل ابن سريج عن التوحيد فذكر توحيد المسلمين، قال: وأما توحيد أهل البـاطل، فهـو الخـوض في المواهر والأعراض، وإنما بُعــث النبي

والأئمة في ذم الكلام وأهله مبسوط في غير هذا الموضع) (1) .




أثبته رسوله أثبتوه، مثل: الفوقية والاستواء والكاملام والبِيء وغــير ذلـكـ، ومـا
 ذلك لا يثبتونه ولا ينفونه ، فمن نفاه ... فهو عنـد أـمـــد والسـلف مبتـلـ ع،


عندهم السكوت عن هذا النو ع، اقتداءً بالنبي بل إن الإمام الكلام، ويؤ كد (نقلهم الإجماع: أن علم الكالام بدعة وضلاللة، حتى قال أبـو عمر بن عبد البر: أجمع أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار أن أهل الكـلام أهل بدع وضلالات، لا يعدّون عند الجميع من طبقات العلماء) (r) ويلخص الإمام حديثه عن مذهب المتكلمين، فيقول: (والمراد أن مذهبهمّه مع كونه فاسداً في نفسه، مخالفاً للعقــول، وهـو أيضـأ خــالف لديـن الإسـلام
 للسلف، ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل، حتى طبقت مشارق الأرض ومغاربها) (؛) ولذذا بند أن الإمام محمداً في رسـائله ومؤلفاتـه يقتصـر







 (Y) (Y) المرجع السابق، (Y/0) (Y)


رسائل الإمام مححملد بن عبلدالوهابب
في بيان العقيدة، وفهم مسائلها على نصوص الكتاب والسنة، وفهم الســلف، ، ويُرض عن الخنوض ين علم الكالام والفلسفة ، ويطرّح مناهجهمم الفاسـدة في

تقرير العقيدة.

ومن ذلك خحر الآحاد(1) لأن الأخحذ بها من مقتضيات شـهـادة أن محمـــأُ رسول اللهَ ولأن الرسول





 آت، فقال: إن البني پِ










 الفلاح- ط المنامسة 19 (م) 19 (م

أنزل إليه من ربه أتَّ بــلاغ وأبينـه، فصلـوات ربـي وسـلامه عليـه وعلى آلـه
وصحبه وسلم.
ويؤ كد الإمام عحمد -رمهم اللهـ هذه المقيقة، فيذكر في إحـدى رسـائله

 للنبي عن نبينا محمد
 والتسليم لما جاء فيها من النصوص الصحيحة من خلال كثرة حديئـه -رحمـه الله- عن وجوب اتّباع البني مع التحذير الشديد من التهاون في ذلك وأنه سبيل أتباع الطواغيت، ويسوق


 ( $(101-10 . / 1)$ [-0) ह1ヶ





 عبدألة أبو زيد، ابن قيْم الموزية: حياته آثاره مـوارده، الأرياض- دار العاصمـة- ط الأولى


الفوى . . ثم أُخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما باء به الرسـول

- ${ }^{(1)}$ ( ${ }^{(1)}$

ثم بيّن الإمام محمد أن ابن القيم -رمَه اللهـ يعين هنـا الآيـات في سـوْرة

 كما إن الإمام محمداً -رحمه اللهـ كان يان يرص في كثير مـن رسـائله على تربية المدعوين على تعظيم السنة، واتباع الْبي على ذلك، فتجلده - على سبيل المثال- - يختم إحــدى رسـائله بقولـه: (جعلنـا

الله وإياكم من أتباع الرسول، وحشرنا تحت لوائه ... (") ؟ - احتجاجـه فـي مســائل اللمقيدة بـأقو الل الصحابـة وإجمـاع اللسـلف وتفاسلير هم للنصوص:
فالصـحابة هم الذين عاشوا مع البني پِ
 بتعديل الله لمم، وقد اكتمل فيهم الفهمَ، وسلامة اللغة، ومعرفة أصول اللدين، ومقاصد الشريعة.


 (الشخصصية)، (r.9/0).

ومن هذا المنطلق ، قرّر الإمام -رحمه اللهـ و وجوب الأخلذ بأقو ال الســلف
 مخالفتهم في المسألة البممع عليها. ففي وجوب الأخذ بأقوال الصحابة رضــوان الله عليهم وتفاسـيرهـم يسـوق الإمـام أبياتـا للحـافظ اللذهبي، فيقـول: (رمـا رمـا ينسب للذهبي رحمه الله:

العلــم قــال الله قـال رسـوله . . قـال الصححـابة ليس خحلف فيه
ما العــم نصبـك للخحالاف سفاهةً . . بين الرسـول وبين رأي فقيه)(1) و وني الرسالة نفسها يذكر الإمام -رحمه اللهـ أهمية الأخذذ بكـلام علمـاء السلف، ويمضً المرسَل إليه على الرجوع ع إلى أقوافـم ويبـين أنهـم المرجـع في
 عبداللطيف (Y): (.. فاضر ع إلى الله، واسأله أن يهديك لما اختلفـو ا فيـه مـن الحق، وبحرد إلى الله ناظرًا أو مناظراً، واطلب كالام أهل العلملم في زمانه ايعين ابن القيم -رحمه الله- مثل الحلافظ الذهبي وابن كثير وابن رجب وغير وهم فإن لم تتبع هؤلاء، فانظر كــلام الأئمـة قبلهـم، كالـــافظ البيهتـي في كتـاب (المدخحل) والحافظ ابن عبد الـبر والخطـابي وأمثـالهم ومَـن قبلهـم، كالشـافعي وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيد، فهؤلاء إليهـم المرجـع في كـلام اللهّ و كـلام




رسائل الومام محملد بن عبدالوهاب
ويقرر الإمام -رممه الله- أيضاً وجوب الأخــن بإجمـاع السـلف الصـألـ،
فيقول: (ولا حلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتّباعهم) (i) . ويبيّن أن من خالف إجماعهم، فقـد اسـتحق اللـوم؛ وتوجّـه عليـه القـول، ويبدأ بتطبيق هذا الــكم على نفسه، فيقول مخاطباً بعضُ الخصوم: (فإن سمغتم
 القول) (Y) يعيني أصبحتُ عندها مستحقاً للّوم والعتاب. - التسليم للانصوص بدون مقررات سابقةُ تُحاكَم إليها النصـوص أو

تُستلثه معاني هذه النصوص وفقاً لها:
 الكتاب والسنة إلى هذه المقررات والأصول الُعقلية؛ فما وافق أصولمم أخغـنوا بـه،
وما خحالفها أوَّوه أو أنكرورا الاحتجاج به.


 حديثه عن المتكلمين: (وهم وأتباعهم مقرّون أنهم مخالفون للسلف، حتى إن أئمة المتكلمين لما ردّوا: على الفلاسفة في تأويلهم في آيات الأمـر والنهـي، مثـل قونــمـم: المراد بالصيام: كتمان أسرارنا، والمراد بالـلج زيارة مشايخنا، والمراد بيـبـريل العقــل
. (1) انظر : المرجع السابق ، (YON/0)
. انظر : المرحع السابت ، (Y) (Y) (Y) (Y)

الفعّال، ... وغير ذلـك مـن إفكهـم؟ رَدّوا(1) عليهـم المـواب بـأن هـذا التُفسـير خلاف المعروف بالضرورة من دين الإسلام، فقال لفم الفلاسفة: أنتم جحدتم علوّ الله على خحلقه واستواءه على عرشه، مع أنه مذكور في الكتب على ألسنة الرسل،


. ${ }^{(Y)}$ (. الإيراد
4- أخذه بجميع النصوص في كل مسألة:

مذهبهم، ويطعنون في بقية النصوص الأخرى التي تستدل بها الطوائف الأنخرى. ولا شك أن الوسطية اليت اتصّفف بهـا أهـل السـنة، والـيتي أخلذهـا الإمـام عنهم تقتضي الأخلذ بيميع النصوص، وهذا المسلك ثرته الفـوز بـالمق الـنـي مع كل من الطائفتين المنحرفتين ، والسلامة من الباطل الذي معهما. ويشير الإمام -رمّه الله- إلى بعض ثغرات هذا المنهــج ؛ ؛ ومنهـا الوسطية
 يقول الإمام -رممه الله-: ( والفرقة الناجية وسط في بـاب أفعالـه تعـالى بـين القدرية والحبرية، وهم فئ باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهـم وسـط في باب الإيمان واللدين بين الحمرورية والمعتزلــة،وبـين المرجئـة والمهميـة، وهـم (1) يعني : أن المتكلمين ردو! على الفلاسفة .


(1) (1) ومنهج الوسطية واللأخذ بجميع النصوص نراه واضحــاً في كثــير مـن ردود الإمام -رمحه ا الله- ومسنائله ، وليس هذا قـاصرأ علـلى المسـائل العقنديـة، بـل

 أدلتهم التي انتقوها للاسـتدلال بهـا علـى جـواز هــذا الوقـفـ، وبيّن أنهـمـ لم يأخلذوا- في حكمهم هذا| .مجموع النصوص، بل أخحذوا بعضها وبنوا عليـهـ

 الإرث وغيرهـا، وبيّن أن بحمـوع ع النصـوص تـدل علـى تحريـم هــا الوقـــف

الـائر
V- V التزامهه العدل والإنصاف، وعدم تعميم الأحكـام حتى مـع الأعغداء والخصوم مع الاعثر اف بمـا عندهم من الحق:
وذلك بخلاف أهل الأهواء، الذـين يرمـون خصومهــم .مــا ليـس فيهـم مــن
الباطل، ويردون ما عندهم من الحق، ويحملونه على أسوأ المحامل. ونرى ملامح العــدل والإنصـاف واضحــة جليــة في عــدة مـواضضع مـن رسائل الإمام -رمیه اللهـ وهن ذلك ما وردد في إحدى رسـائله مـن حرضـه

> (1) انظر : بحموع عؤلفات الشُيخ (الشُخصيّة)(N/0) .
. (Y) . ( ${ }^{(Y)}$ ( انظر :

على عدم التعميم في الحكم على أهل الشام بأنهـم يعبدون القبور ويعظمونها، وذلك في سياق رده على عبدا لله الموَيْن (1) الذي زار الشام، ثم عــاد متـأثراً .ما رأى، مما دعاه إلى عدم الإنكار على عباد القبـور، أو تكفـيرهـم، مـا دامـوا يتلفظون بالشهادة؛ فردَّ عليه الإمام بأن مسيلمة اللكذاب وغلاة الرافصة الذين حرقهم علي ثِّكِّه؛ كلهم يتلفظون بالشهادة، ومـع ذلـك كفّرهـم الصحابـة، وقاتلوهم؛ و حـكموا بردتهمَ، ثم علل الإمام جنــوحَ المويـس إلى هـذا التصـور بقوله: (لكن هو - يعين المويس- آتٍ مـن الشــام، وهـم يعبـدون ابـن عربـي، جاعلين على قيره صنماً يعبدونه). ثم قال بعد ذلـك مباشـرة: (ولسـت أعـئ أهل الشام كلهم، حاشـا وكـلا، بـل لا تـزال طائفـة علـى الحـت، وإن قلّهـت
. ${ }^{(Y)}$ (اغتزبت
والإمام -رحمه الله- لا تحمله معاداته لأهل الكالام ومنهجههم الباطل علـى إنكار ما تيز به كثير منهم من الذكاء والفطنة، بل يعترف لمم بهذه المُصلـة،









رسائل الوْمام محملد بن عبدالوهاب
فيقول: (وأهل الكلام وأتباعهـم من أحذق النابس وأفظنهـم حتى إن لـممـمـن اللذكاء والحفظ والفههم ما يحير اللبيب)(1) . وليست هذه العبارة أو تلكّ بمـردَ حادثةَ عينٍ. سلك فيها الإمام مسلك العدل؛ بل هو منهج مطِّد التزم الإمـام به، بل وأشهَدَ الله وملائكته على التزامه به، وعدم تَخليه عنه، وعدم ردّ الـــق من جاء به أيًاً كان؛ حيث يقول في إحدى رسائله: وأشهج ا الله وملائكته أنه إن أتاني هنه -يعين من عبدا لله بـن عيسـى-(؟) . أو ممـن دو نـه في هـذا الأمــر كلمة من الحق، لأقبلنها على الرأس والعين، وأترك قول كل كل إمام إقتديـت بـه
 ^- عدم تعصبه لشخص إلا للرسول إلا اللهادي اللششبر عليه اللصلاة واللسلام : وذلك ليقينه بأنه هِ الذين يتعصبون لطائفتهم، أو لرجل من رجالهم، ويجعلون أقو الفم كــالنصون التيّ لا تقبل الرد ولا التأويل. ومسلك التتحرر من التعصب لآراء الرجال ومذاهبهـمـ الفقهيـة مـن المعـا لم
(1) انظر : المرجع السابق (1) (1)

 مؤلفات الشيخ (الشتخصيّة) ( (
 . (YOY/O)

الواضحة في منهج الإمام -رحمه اللها ومن المسائل الــيّ يدر كهـا بيسر كـل من يتتبع تراث الإمام الفكري بششكل عام، ورسائله بشكل خاص اصن
 رسالته إلى عبدا اللّ بن معمد بن عبدالللطيف (1) : (ولست - ور اللّ الحمد- أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم، أو إمام من الأئمة الذيـن أُعظِّهُمـم مثـل




 ولا يكتفي الإمام -رحمه الله- بذلك، بل يحذر أشد التحذير مـن مسـلك التعصب لآراء الأشخاص واجتهادات العلماء وتقديمها على النصوص؛ حيـــ يؤ كد أن ذلك من اتخاذهم أرباباً من دون الله، ويورد في ذلك قول اللهّ تعالى عن مثل هؤلاء:


(1) الأحسائي النقاضي ، سبت المديث عنه (ص 0 0 ه ) من هذا البحث.


حرم اللة فتحلونه؟ قلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم)(1)
 ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فيئ كد أنهم داخلون في عموم هــنـه الآيـة، ويستدل على ذلك بما قاله أبو العاليـة|(٪) - رمهـه اللهّ- حـين سـئل عـن قولـه


 انتهينا لقولمم، فاستنصحوا الرجـال، ونبـنـوا كتـاب الله وراء ظهورهـم) (")،
 وهكذا كل من سلك مسنالكهم، وتعصـب لأقوال الرجـال، ونبـن النصـوص وراء ظهره، فقد اتخذ هؤلاء الرجال أرباباً من دون الله.












المطلب الثـانتي
تقريره أركان الإيمان باللهه تعالى
لعل من أبرز المضامين التي اشتملت عليها رسائل الإمام محمد -رممه اللهـ الهـ الشخصيــة ما كـان يحــرص عليـه -رحمـه الله- أشــــد الحـرص مـن تقرير أر كان الإيمان بالله تعـالى، ويعكـن تنـاول هــنا المطلـب مـن خــلال المسـألتين

الآتيتين:
المسألة الأولى: تثقريره الإيمـان بالله تعالثى.
المسألة الثانية: تقريره بقية أركان الإيمان.

المسألة الأولى: تقريره الإيمان باللاه تعالى:
ويدخل ضمن ذلك ما يلي:
1- تقريره معنى الإيمان بالله تعالى إجمالاُ:
تحدث الإمام -رمهم الله- في رسائله عن الإيمان وحقيقته وأر كانـه، فقـال في تقريره لحقيقة الإيمان: (وأعتقد أن الإعمان: قولٌ باللسان، وعمل" بالأركــان



الطريق)
(1) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(11/0)

وقـال الإمـام في رسـألته للبكيلي (1)، مبيــأ عقيدتــه في الإيمـان وشـهـهادة التوحيد: (رحقيقة اعتقادنـا: أنهـا -أي الشـهـادة- تصديـق بـالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح) (وحا
كما أورد الإمام ما قاله الشيباني في منظومته مستحسناً لقوله حين قال:




 توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسيأتي بيان ذلكـك

في المطالب الثلاثة التالية.












وقد أشار الإمام -رحمه الله- في عدة مواضع من رسائله إلى بقية أركـان الإيمان، فقال في رسالته التي أرسلها إلى بميع النواحي بناءً على طلـب الأمـير عبدالعزيز بن محمد بن سعود: (وإذا قيل لك: ما الإيمان؟ فقل: هـو أن تؤمـن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بـالقدر خحـيره وشـره كلـه



و" لم يكتف الإمام -رحمه اللهـ بذكـر أركـان الإيمـان إجمـالاً، بـل تحـدث بالتفصيل عن كل ركن منها على حدة؛ كما سيأتي تفصيله في المسألة الثانية. Y- تقريره معنى توحيد العبادة (الألوهية) وأهميته ومقتضياته: تحـدث الإمـام -في معـرض تقريـره لإلمــان- عـن معنى تو حيــد العبـــادة

وأهميته ومقتضياته على النحو التالي:
معنى توحيد العبادة:
يقول الإمـام معرّفـا توحيـد العبـادة: (واعلـم أن التوحيـد: [يعـين توحيـد


أرسلهم الله به إلى عباده)
وقال -رحمه الله-: (...و إن الذي يدخل الرجل في الإســلام هـو توحيـد
 (Y) النظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشُخصيّة) ( (Y/0Y)

رسائل الومام محمدل بن عبدالوهاب
 الإمام معنى تو حيد العبادة في موضع آخر، فيقول: (هو أن لا يسجد إلا اللا للّه
 من فعل ذلك في نبي من الأنبياء، أو ولي من الأولياء، فقد أشرك بالله، وذلك


. الفقراء ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$
ويضرب الإمام بعض الأمثلة على توحيد العبادة، فيقول بأسلوب ميسبّر جن إحدى رسائله اليّ وجّهها للعامة: (... وتوحيد الإلفية فعلك أيها العبد، مثــل الدعاء والحوف والرجاء والتو كل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاسـتغاثة؛

وغير ذلك من أنواع الغبادة ...) أهمية توحيد العبادة:
أدرك الإمام -رحمه الله- أهمية توحيد العبادة، ونبّه إلى ذلك في كثير "هن رسائله، وظهر هنا الاهتمام واضحاً من خلال كثرة تكرار حديت الإمام عن هذا القسمم من أقسـام التوحيـلـ، بـل يمكـن أن يقـال دون تحفـظ: إن توحيــا
(1) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (10.10) وانظـر المعنى نفسـه في ذات المرجـع . (7ร/0)
 ( الفتاوى [مرجع سابق] (ج

 - (10ヶ/)

العبادة كان المحور الأساس لدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله؛ حتى إن الإمام يقرر في إحدى رسائله الـيتي وجههـا للعامـة أن توحيـل العبـادة هـو أصل الدين وقاعدته، حيث يقول: (فإذا قيل كلك: أيـش دينـك؟ فقـل: ديـين الإسلام، وأصله وقاعدته أمران؛ الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شـريك لـه والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تر كه والإنذار(1) عن الشرك في

عبادة الله والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله) (ب) كما استدل -رحمه الله- على أهمية توحيد العبـادة ؛ بأنـه هـو المتضمـن لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، فبعد أن ذكر جوانب من توحيد الإلهيـة وبيـن
 الضر إلا هو ولا بلـلب المير إلا هو، ولا ينـنـر إلا لـه، ولا يكلـف إلا إلا بـه ... وجميع العبادات لا تصلح إلا له و حده لا شريك له ..) قال بعد ذلك: (وهذا

معنى قول لا إله إلا الله، فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه) (") وبيّن الإمام أن توحيد الربو بية مع أهميته، وأنه (هو الأصل ، ولا يغلط في
 قاتلهم النبي پِ
(1) يعين أن الأمر الثاني (الإنذار ...).
 - ( $10 \mathrm{r} / \mathrm{h}$ )



الإمام: (إن اللذي يُدخِل الرجل في الإسالام هو توحيد الإلمية، وهو أن لا يُعبد
 إدراكه لأهميّة توحيد العبادة، كـان إذا تحـدث عـن التوحيـد بعفهومـهـ العـام، انصرف حديثه - في أغلب الأحيان- إلى توحيد العبادة، وعرّف التوحيد بمـا يُعرّف به توحيد العبادة، فهو يقول في موضع آخر: (فاعلم أن التوحيد الـذي دعت إليه الرسل من أولم إلى آخرهم؛ إفراد الله بالعبادة، كلهـا، ليسس فيهـا حق لملك مقرب ولا لبني مرسل، فضالً عن غيرهم) (Y) ويؤ كد الإمام -رمهـه اللها- أن مسـمى التو حيـد إذا أُطلق فإنمـا يـراد بــه توحيد الإلمية، وأن من خالف فين ذلك فقد جـانب الصـواب يقول الإمـامٍ: (وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر ومن أهــل العبــدة هتـى قلبوا حقيقته، فطائفة ظنت أن التو حيد هو نفي الصفــات، وطائفـة ظنـوا أنـنه الإقرار بتو حيد اللربوية، ومنهم من أطال في تقرير هنا الموضـع (r)، وظـن أنـه
 ذلك.) (8)، ثم يّن الإمام -رممه اللهـ أهميــة التوحيـد، وأنـه أول مـا بحـبـب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : المرجع السسابت (10.10) (1) }
\end{aligned}
$$

 (الله، الظر : مجموع مؤلفات الشيخ، (الشخحصيّة) (1) (IV/0) .

الدعوة إليه والعناية به؛ فحين سأله أحد الملدعوين(1) عن عدة مسائل في الفقـه والتو حيد وغيره؛ بدأ بالإجابة على مسـألة التو حيـل، وقـال: (وصـل كتـابك تسأل عن مسائل كثيرة، وتذكر أن مرادك اتتباع الحق؛ منها مسـألة الثتوحيـد، ولا يخفاك أن النبي إليه أن يو حِّدوا الله فإن هـم أُحابوك لذلك، فـــأعلمهـم أن الله افــزض عليهـم خمس صلوات) (Y) إلى آخخره، فإذا كان الرجل لا يدعى إلى الصلوأت الخمس إلا بعد ما يعـرف التو حيـد وينقــاد لـه، فكيـف .مسـائل جزئيـة انختلـف فيهـا

- العلماء)

بل إن الإمام امتنع عن الإجابة على مسائل جزئية طرحها أحــل الملعويـن قبل أن يتوثق الإمام من اتفاق ذلــك الملعـو معـه علـى أصـل الأصـولى، وهـو وجوب الاستقامة على التو حيد علمـاُ وعمـالُ، حيـث يقـول الإمـام في نهايـة الرسالة اليت اكتفى فيها بالإجابة علـى مســألة التوحيـل فتـط، وتـرك الإجابـة على بقية المسائل الجزئية في الفروع: (... فـإن بـان الصـواب معـك، وجـبب علينا الرجوع إليكك، وإن لم تستقم على التو حيد علماً وعملاُ وبحاهدةً، فليس
(1) هذا الملدعو هــو : عبدأر همـن بـن ربيعـة ، مطـوع ثــادق ، انظـر : بجمـوع عؤلفـات الشـيخ
(الشنخصيّة) (1/7)
(Y) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه ، البخاري ، صحيـح البخـاري ، [مرجـع



رسائل الوامام محمدل بن عبدالوهابب

- هذا هحل المر اجعة في المسائل، وا لله أعلم)

وبعد أن قرر الإمام أن تو خيد الإلفية هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله(ب)، بيّن -رحمه اللهـ أهمية هـذه الشـهـادة العظيمـة الدالــة علـى توحيـد الإلفيـة، وذكر أنها تحمع اللدين كلـه، وهـي الـيت تُخـرج قائلهـا مـن النـار(") بـل إن
شهادة التو حيد والعمل بمقتضاها هو زبدة الرسالة، وهو ديـن محمــ يقـول الإمـام مبينـاُ ذلـك: (لا إلـه إلا الله هي العـروة الوثقـى، وهـي كلمـهـة إلتقوى، وهي المنيفية ملة إبراهيم، وهي التي جعلها اللهع عز وجل كلمة باقيـة في عقبـه، وهــي الــتي خُلِقـت لأجلهـا المخلوقـات، وبهـا قــامت الأرض
والسماوات، ولأجلها أزسلت الرسل، وأنزلت الكتب، قال الله تعالى:
 أهمية الشهادة هو تحقيق معناها، وما دلّـت عليـه مـن توحيـد الإلميـة، يقــول؛ الإمام بعد أن بيّن أهمية الشهادة: (والمراد: معنى هــنه الكلمـة، وأمـا التلفـظ باللسان، مع المهل .معناها فلا ينفع؛ فإن المنافقين يقولونها، وهم تحت الكفـار
(1) انظر : المرجع السابق (IY/0) (IY\&/0) .



(0) انظر : جمع : عبدالرحمن بن قاسم ؛ اللدرر السنية ، [مرجع سابق] [ط الـنامسة

$$
(1 \cdot r / r)
$$

في الْدرك الأسفل من النار) (1)، ووضح الإمام أن معنـى الشـهـادة، وإن جهِلـه بعض العوام، وبعـض المتعـالمين، إلا أنـه في الحقيقـة أمـر بدهـي أدر كـه حتـى الكفـار (Y) النذين علمو! أن مراد النبي وإفراد الله تعالى بالعبادة، والكفر بما يُعبد من دونه والبراءة منه، فإنـه لــا قـال



أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله) (5) ولعل من أهم أسباب اهتمام الإمام بتوحيـد الإلفيـة وحرصـه الدائـم علـى بيانه والتذكير به؛ ما رآه من انتشار البهل بـه و، ومعننى شـهادة أن لا إلـه إلا ! الله، وكثرة الوقوع فيما يناقض هذا التوحيد، حتى بين أولئك اللذين ينتسبون إلى العلم ويسمونهم الناس (مطاوعة)، حيث أكدّ الإمام أن كثــيراً منهـم -في الحقيقة- لم يعرفوا بعد معنى الشـهـادة، وخحـاطبهـم قـائلاً: (فـاعلمو! أنـكـم لم تعرفوا دين الإسلام، ولا شهادة أن لا إله إلا اللّ) مْ، ويكتدّ في العبارة مخاطباً

 . (Y) انظر : ج جمموع مؤلفات الشيخ (الشخخصية) (100/0).



 ( 1 ry/0)

سليمان بن سحيم وأباه، فيقول: (.. وأنت إلى الآن أنت وأبـوك لا تفهـمـون شهادة أن لا إله إلا ا الله، أنا أشهلد بهذا شهادة يسأللي الله عنهـا يـوم القيامـة أنكك لا تعرفها إلى الآن ولا أبـوك) (1)، وقـد اسـتنبط الإمـام هــذا الـلكـمْمـن خلال عدة دلائل (Y) منها: عدم إنكاز هؤلاء المطاوعة ما يرونـه مـن مظباهر الشرك المخحالف لتوحيد الإلمية، يقول الإمام: (بل أعجـب مـن هـذا أنكــم لا تفهمون شــهادة أن لا إلـه إلا الله، ولا تنكـرون هـذه الأوثـان الـيت تُعبــد في الحلرج وغيره، اللي هي الششرك الأكبر بإجمـاع أهـل العلـم) (ك)، وأحـال الإمـام أولئـلك المطارعـة إلى كتـاب يثقـون بـه، وهـو كتـاب (الإقنــاع) (\&)، فقـال: (فانظرو! في الإقناع في بـاب حكم المرتد، وها ذكر فيه من الأمور الفائلة الــيّ ذكر أن الإنسان إذا فعلها، فقـــد ارتــد و حـلّ دمـه، مثـل الاعتقــاد في الأنبيـاء والصالمين، وجعلهم وسائط بينه وبين الله، ومثل الطيران في الهـواء، والمشـي في الماء، فإذذا كان من فعل هذه الأمور منكــم، مثـل السـائح الأعـرج ونحـوه،
(1) (Y) المرجع السابق (Y/0)
 السابق (YY/0). (r) انظر : المرحع السابق (YNN/0).
 المقدسي (ت 97Aهـ) وقد طبع عدة طبعات، منها طبعة دار المعرفة بييروت ، تصحيح وتغليق: عبداللطيف عمد موسى السبكي.

تعتقدون صلاحه وولايته -وقد صرَّح في الإقنـاع بكفـره- فـاعلمو ا أنكـمـم مل
تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا 1 الله) (1)
 الإلمية، وضرورة تعلم معنى الشـهـادة ، فيقول: (و كذلـكـك أيضـاً مـن جهالـة هؤلاء وضالالتهم: إذا رأوا من يُعِلّم الشيوخ وصبيانهم أو البدو شـهـادة أن لا إله إلا الله قالوا: قولوا لمم يتر كوا الحرام. وهذا من جهلهمّم، فإنهم لا يعرفون

 الطواغيت، أو جادل عنهم؟؛ خرج من الإسلام ولو كـان صائمـاً قائمـاً؛ مـن


وحين استنكر البعض شدة اهتمام الإمام بتوحيـد العبـادة، و كـثرة حديثـه
 الإمام ينطقون بالشهادة ويتلفظون بها؛ أجاب الإمام عن هذه الشا (فإن قيل:كل الناس يقولونها، قيل:
 وأشباه ذلك ..



- ومنهم من لا يفهمم معناها .
- ومنهم من لا يعمل بعقتضاها .
- ومنهم من لا يعقل :حقيقتها ..

وأعجب من ذلك من:عرفها من وجه ،وعاداها وأهلها من وجهه .. وأعجـب منـه مـن أحجها وانتسـب إلى أهلهـا، و لم يفــرق بــين أوليائهـا
(1) (أعدائها)

مقتضيات توحيد العبادة:
بيّن الإمام -رحمه الله- أن توحيد الإلمية يقتضي عدة أمـور؛ منهـا: عـدم


قبره، فقد الخذذ إهين اثنين، و لم يشهد أن أن لا إله إلا اللّ) (ب) كما أكّد -رحمه الله- أن توحيد الإلفية يقتضي (...إبّبات الألوهية كلهـا الله و حده، ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم، وليس معنى الألوهية أن :لا يخلق ولا يرزق ولا يدبِّر ولا يكيي ولا يكيت إلا الله؛ فإن الكفار الذين قاتلهم رسول اللّ (فـاعلم أن معنى هـذه الكلمـة نفـي الإلفيـة عمـا سـوى اللهّ تبـارك وتعـالى،، وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له، ليس فيها حق لغيره؛ لا لمــكـ مقـرب،




 هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، فمن عبد شيئاً؛ فقد اتخذه إلهاً من دون الله ... والعبادة أنواع كثيرة .. من ذلك السجود . . . . ومن

ذلك الذبح .. ومن أنواع العبادة اللدعاء..) (1) ويقول شار حاً ألفاظ الشهادة، ومبيناً أنها تدل على مــا دلّ عليـه و اقتضـاه توحيد الإلمية، من نفي جميع الآلفة من دون الله، وحصر هجميع أنــواع العبـادة
 فنفى جميع الآلنة، و(إلا) حرف استثناء يفيد حصر بميع العبادة على ا اللّ عـزّ وجلّ (والإله) اسم صفة لكل معبود بكق أو باطل، ثم غلب على المعبود بكق،
. وهو الله تعالى)
بل إن الإمام -رحمه اللهـ يؤ كد أن تو حيد الإلميـة، وشـهادة أن لا إلـه إلا الله، يقتضي كل منهما الالتزام بيميع شرائع الله تعـالى وفرائضـه وواججباتـه،
 (يستدلون بهـا -(يعـين الشـهادة)- علمى مسـائل الفتـه، فضـالًا عـن مسـائل


$$
(1 \cdot \varepsilon-1 \cdot w / Y)
$$




 ومن مقتضيات توحيد الإلفية، ويعلق الإمام محمــد - رحمـه اللهـ - فيقـول: (.) الا فإذا كان منع الز كاة من منع حق لا إله إلا الله؛ فكيف بعبادة القبور والنّبـح
للجن ودعاء الأولياء ..)().

W- تقريره معنى توحيد الربوبية والفرق بينه وبين توحيد العبادة: تحدث الإمام -رحمه الله- في رسائله عـن توحيـد الربو بيـة، والفـرق بينـه وبين توحيد العبادة، وبين ذلك بشيء من التغصيل.

- معنى توحيد الربوبية: يقول الإمام موضـحاً المقصود بتوحيـد الربوبيــة: (التوحيـد نوعـان (N): توحيـد الر بوبيـة، وهـو أن الله سـبحانه متفـرد بــالملنق
(1) انظر : المرجع السابق ، (IMA/0) .
. النظر : بجهوع مؤلفات الشُيخ (الشتخصية) (Y (Y
(r)
 توحيد (المعرفة والإثبات)-حسبب تقسبم ابن القيمّ رممه الله- أما توحيد الإلمية، فسماه ابـن الققيم (توحيد القصد والطلب). انظر : سليمان بن عبدا الله بن الشّيخ، تيسـير العزيـز الحميـد،




والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم ..)(1)، ثم ييّن الإمام أن معاناة الأنبياء




قال الإمام: (... وإن الذي يُدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الإلهية..) (").


 عليه، مقارنةً بتو حيد الإلمية، ويعلل ذلك: بألنا بأن توحيد الإلمية هو الذي النزاع بين الرسل وأقو امهم، أما توحيد الربوبية، فقد أقر" الكفار بها بها إلا أنه لم
 | لله - الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد اللعبادة:
 بأسلوب تعليمي ميسَّر: (فـإذا قيـل لـكت: أيش الفـرق بـين توحيـد الربو بيـة
(1) انظر : جكموع مؤلفات الـُيخ (الشتخصيّة) (10.10) .
 (Y) النظر : المرجع السابق (Y/0) (Y/0) (§) الظظر : المرجع السابق (101/0)).

رسائل الومام محمدل بن عبدالوهاب
وتوحيد الألوهية؟ فقـل: توحيـد الربوبيـة: فعـل الـرب؛ ميُل الخُلـق والـرزق
 الإلمية: فعلك أيها العبـد؛ مثـل الدعـاء والـــوف والرجـاء والتو كـل والإنابـة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة، وغير ذلك مـن أنـواع العبـادة ..) (1)، ثـمـ

 موضـع مسستقل، فـإن لفـظ أحلدهمـا يشـمل المعنيـين جميعـاً.. يقـول الإمــام: (الربوبية والألوهية يجتمعان [يعني في اللفظط] ويفترقان [يعي في المعنى] كما في
 يقال: رب العالمين وإله ألمرسلين، وعند الإفراد [يعين حـين ينفرد كـل واـحـــٍ منهما عن الآخر في اللفظ، ويذكر منغرداً عن الآخر] يكتمعان [يعـيني أن كـل
 خـالقكك، ومعبـودك]، منثالـه: الفقــير والمسـكين نوعـان في قولـه تعـالى: :

 - ${ }^{(4)}$ ( ${ }^{(4)}$
(1) انظر : جمع : عبلألر ممن بن تاسم ، الدرر السنية ؛ [مرجع سابت] [ط المخامسة ساءاهــ] - ( $1 \circ \mathrm{r} / \mathrm{l})$


## §- تقريره معنى توحيد الأسماء والصفات :

أشار الإمام -رحمه الله- ين رسائله إلى النوع الثالث من أنواع التوحيـلـ، وهو توحيد الأسماء والصفات؛ حيث بيّن أنه مـن الإيمـان بـالله تعـالى، وقـال موضحأ معناه وحقيقته: (ومن الإيمان بالله تعالى: الإيمان بما وصف بــه نفسـه
 الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنـه مـا وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحــد في أسمائـه وآياتـه، ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سَمِيَّله ولا كفؤ لـه، ولا نِـدَّ لـه، ولا يقـاس بخلمّـه، فإنـه سـبـحانه أعلــم بنفسـه وبغـيره،
وأصدق قيلاُ، وأحسن حديثاً)" .

وقد حرص الإمام -رحمه اللهّ- ين رسـائله على بيـان عقيـدة اللسـلف في بعض مسائل الصفات، واجتهد في التصدي للشُبَه التي يثيرها الخصوم في هــذا الشأن، فحين كتب عبد الله المويس كتاباً أرسله لأهل الوشم، يشـتمل علـى مآخذ في الصفات؛ بادر الإمام محمد -رحمه الله- إلى إرسال رسالة إلى عبـد الله بن سحيم مطو ع ابْممعة، حيث وضح له فيهـا مـا ورد في تلـكـ الرسـالة
(1) انظر : بجمـوع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (N/0) وهـو تريـب جــلأ مـن المعنى واللفـط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسـطية ، انظطـر: د. صـالح النــرزان ، شـرح


رسائل الواممام محمد بن عبدالوهاب


 فمن نفاه فهو -عند السلف- مبتدع، قــد سـلك مسـلك الجهميــة والمعتزلـة،


المشبهة، والسلف بريئون من هنا وذاك( (ب).
 وأرفق بها مكتوباً وصل إليه فيه كلام عن الصفات ، وسأل الإمام يف رسـالته الـا


يف الصفات خخالف لمذهب السلف الصال (8).

- المسألة الثانية: تقزيره بقية أركان الإيمـان ومسائنه:

 مبيناً ذلك: (وإذا قيل لك: ما الإيمـان ؟ فقـل: هـو أن تؤمـن بـا لله ومالائكتـه و كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله، والدلديـلـيل






ورَسُبِلهِ [ألبقرة:

- ${ }^{(1)}$ (1)

و لم يكتف الإمام في رسائله بذكر بقية أر كان الإيمـان إجمـالاً؛ بـل حـــث
بشيء هن التفصيل عن كل ركن من هذه الأر كان على النتحو التالي:

- تقريره الإيمان بالملالئكة :

تحدث الإمامر- رمحـه الله- عـن الإمــان بالملائكـة، وبيّن أنـه يعتعـل (مـا اعتقدتــه الفقرقــة الناجيـة ؛ أهــل الســنة والبحماعــــة مــن الإيكـــان بــــا لله وولائكته...إل)(Y) "، وذكر أن الإيمان بالمالائكة من أصول الإيمان الستة، فقـال:
(.. (. وأصول الإيمان ستة: أن تؤمن با لله وملائكته .. .
-تقريره الإيمان بالكتب :
وقرر الإمام أيضاً في رسائله الإيمان بالكتب، فذكر أنه من أصــول الإيمـان الستة(£) وبيّن أنه يرى ويعتقل ما قرره أهل السنة والبحماعة من وجوب الإيمان

باللكتب السماورية، الليت أنزلها ا الله على رسله الكرام عليهم السام (م)


$$
(10 .-1 \leqslant 9 / 1)
$$

( (Y) انظر :بجموع مؤلفات الشّيخ (الشُخصية)، ( (Y/0)

. ( $10 \mathrm{r} / \mathrm{I}$ )
(६) انظر : المرجع السابق.
( (\%) انظر: مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)، (N/0) .

رسائل الومام مححـد بن عبدالوهابب

- تقريره الإيمان باللرسل :

أكد الإمام -رحمه اللهـ وجوب الإيمان بالرسل (1)، وحـرِص علـى تلقــين (العامَّة) ما يجب عليهـم من ذلك، فقال في رسالة أرسـلها إلى هــنه الفئــة مـن المدعوين بأسلوب حـوارني ميسّر : (وإذا قيـل لـك: مَـن أول الرسـل؟ فقـل: أولمه: نوح وآخرهم وأفضلهم: محمد هِ


 والدليل قوله تعالى: بيّن الواجب بحـاه نبينـا عحمــ
. يكذب، بل يطاع و ويتّع، صلوات اللهّ وسلامه عليه) (r) ووجَّه الإمام كل من تصدى لتعليم الناس إلى أن يمرص على تعليمهـم .حق الله تعالى، ثم حقوق العباد؛ كالواللدين والأرحام وسائر المسـلمين، ثـم قــال: (وأعظم من ذلك: حق البني
(1) انظر : المرجع السابق ، وانظر : همع : عبدالرحمن بن قاسمم ، الدرر السـنية، [مرجـع سـابق]

 (101-10./1)

كافراً)



 أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدر كوا محمداً بنا يا أمته ؟ فلا بد من الإيمان به، ولا بد من نصرته، لا يكفي أحدهممـاعـن

الآلخر.. ${ }^{(r)}$

- تقريره الإيمان باليوم الآخر :

تحدث الإمام أيضاً عن الإِيمان باليوم الآخر؛ فذكر أنـه مـن أصـول الإيمـان الستة"( )، وبيّن عقيدته في ذلك، وأنه يعتقد ما اعتقده أهل السنة والجمماعة من وجوب الإيمان باليوم الآخر (\&)، وحرص الإمـام علـى تعميـق إمـان الملدعوين باليوم الآخر، وتذكيرهمم .مــا سـيواجههونه .مجـرد خرورجهـم مـن هـذه الدنيـا الفانية. يقول الإمام لأحد المدعوين مصوراً له حال من أعرض عن ديـن الله،
( انظر : المرجع السابق (IVI/I)

 - ( $1 \circ \mathrm{r} / \mathrm{l}$ )
( ( ) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الششخصية) ، (1/0) .

رسائل !إلمام محمهل بن عبدالوهاب
واستنكف عن تعلُّمه: (.. فمـا ظنّـكـك بـه إذا وضـع في قـبره، وأتـاه الملكـكان، وسألاه عما عاش عليه من الدين، بمـاذا يجيـب؟ ..(هـاه .. هـاه .. لا أدربي، سمعت الناس يقولون شـيئاً فقلتـه) (1) .. ومـا ظنــك إذا وقـف بـين يـلـي الله سـبحانه وسـأله: مـاذا كنتـم تعبـدون (Y) و، ومـاذا أحبتـــم المر ســلين"(\%)، بمــاذا
 الموت، فيردّ على أحد الملدعوين الندين ظنوا أن الإمام يبالغ في وصف ما آلــــت إليه حال بعض النــاس بـن المههل، ويقـول لـه: (فـإن اسـتغربـت ذلـكـ مـيني، فأحضر عندكك بجاعة، وانسألفم عما يُسألون عنه في القبر، هـل تراهـم يعـبرون

عنه لفظظًا وتعبير|؟ فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل ؟) ويلقّن الإمام عوامّ المســلمين بعض مـا يبــب عليهـمـ معرفتـه مـن عقيــدة الإيمان باليوم الآخر؛ فيقول بأسـلوب تعليمـي ميسّر: (فـإذا قيـل لكـك :وهـل
(1) إشارة إلى حديث النراء بن عازب ©


 رقّم(9).

(£) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشُخصية)، (IVY/0).




 ثم يذكّر الإمام -رحمه اللّه - بعضض ما يكون بعد الموت، فيقول: (وأعتقد

 غرلاً، تدنو منهم الشمس، وتنصب الموازين، وتوزن بها أعمال العبـاد، فمـن
 خحروا أنفسهـم في جهنم خالدون، وتنشــر اللدواويـ؛ فـآخذ كتابـه بيمينـه، وآخـن كتابـه بشـماله، وأومـن بحـوض نبينـا

منصوب على شفير جهنم ... وأومن بشفاعة النبي - تقريره الإيمان بالقدر خيره وشره:






رسائل الومام محملد بن عبدالوهاب
 يعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية -أهل السنة والجماعــة- مـن وجـوب الإمكـان بالقّدر، ونبّه إلى وسطية هذه الفرقة الناجية يُ بـاب القــدر، فقـال: (والفقرقـة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القّلريــة والمبريـة) بأن ا لله فعَّالٌ لا يريـد، ولا يكـون شـيء إلا بإرادتـه، و لا يخـرج شـيء عـن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديـره، ولا يصــر إلآ عـن تدبـيرّه، '


- ${ }^{(r)}$ (المسطور


 (Y) النظر : المرجع السابت (9/0) .


## المطلب الثغالث

## بيانه لنـو (قضض الإسسـلام

ويككن تناول هذا المطلب من خلال المسائل التالية : المسألة الأولى: بيانه خطر نواقض الإسالام.

المسألة الثانية: بيانه ضوابط التكفير
المسألة الثالثة: بيانه أنواع نواقض الإسلام . المسألة الرابعة: بيانه نواقض الإسلام العشرة.

المسألة الأولى: بياته خطر نو اقض الإسلام:

 رهمـه الله- إلى أنـه (لا فـرق في بميـع هـذه النواقض بـين المــازل والبــاده،


وقوعاً، فينبغي للمسلم أن يكذرها ويخاف منها على نفسه)(1). وحين أحسّ الإمام بتهاون أحد المدعوين (ب) في هذا الأمر، طمتأ فيأ في شيء
 فيها من هذا الأمر، وييين له خطور تها، وقال في نهاية هذه الرسالة بعد أن بيّن
( (1) انظر : بجموع عؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (Y/\&/0) (Y) هو أممد بن عبدالكريم من أهل الأحساء ومن كانت بينه وبين الشيخ مراسلات عديدة كمـا (Y) (Y) يبدر من هذه الرسالة ، انظر : بجموع مؤلفات الثيخ (الشُخصيّة) (Y/ (Y/T) .

رسائل الإمام محملد بن عبدالوهاب
خطورة الشُرك: (...فإن فهمت هذا، وإلا أشير عليك أنك تكثر من التضنرع واللدعاء إلى من الهداية بيله، فإن المخطر عظيم، فإن الـُنلود في النُار جزاء ألردة
 كما نبّه الإمام -رهمه الله- إلى أن من دلائل خحطورة نواقض الإسـالام أن بعضهيا (قد يقع فيمن هو أعلم النــاس وأصلحهـم وهـو لا يـلربي، كمـا قـيـل:

الشرك [وهو أحل نواقضن الإسلام] أخفى من دبيب النمل) (\&) ومن هذا المنطلق حرص الإمام على بيان وجـوب قيـام كـل مســلم بتعليـم أهله وأولاده خططورة نواقض الإسلام، والحلذر من الوقوع فيها، وبيّن -رمتـه اللهـ أن تعليمهم ذلك أغظم من و جحوب تعليمهــم الوضـوء والصــلاة، ونبّه الإمام - رحمه الله- إلى أهمية أن يقوم اللدعاة بنشر هذا المفهـوم؛ فگتــب إلى اثنين (0) من طلبة العلم من أتباعه رسالة، بيّن فيها خطـورة نواقـض الإسـلام؛ و خطـورة الشـرك، ومـوالاة أعـداء ا الله، وأمرهمـا في نهايـة هـذه الزُسـالّة أن
(1) بضيعة : تصغير بضاعة ، وهي الُطائفة من المال تبعث للتجارة ، انظـر : عممـد بن أبي بكـر






- ( $11 \mathrm{Y} / \mathrm{Y}$ )
(*) هما عبدا لله بن علي ، وحمّد بن جماز م

يذ كرا للمدعوين (أنه واجب علـى الرجـل يعلـم عيالـه وأهـل بيتـه ذلـك" (1)،
أعظم من وجوب تعليم الوضوء والصلاة) (ب)
واستنكر -رمهم الله- تهاون بعض (المطارعة) بأمر تعليم النـاس العقيـدة، وخطورة نواقض الإسالام، وظنهم أن تعليم الناس خطورة ظلم الأموال أهـمّ؟ فقال معرضاً بهم: (... وهذا من عظيم جهلهم ؛ فــإنهم لا يعرفـون إلا ظلـم الأموال؛ وأما ظلم الشرك فلا يعرفون، وقد قال الله تعـالى:
 الطواغيت، أو جادل عنهم، خرج من الإسلام -ولو كان صائماً قائمـاً- مـن الظلم الذي لا يخرج من الإسلام؛ بل إما أن يؤدي صاحبه بالقصــاص ، وإمـا أن يغفره الله، فبين الموضعين فرق عظيـم) (ّ) . وأكـدّ الإمـام بالأيمـان المغلظـة
 (ليس مثل المططأ في الفروع، بل ليس المهل بهذا - فضالًا عن إنكاره - مثـل الزنا والسرقة، بل والله ثم وا لله ثم والله، إلن الأمر أعظم) (2)، كما نصّ الإمام رهمه الله.





رساثل الومام محمد بن عبدالوهاب
ثم إنه -رحمه الله- نوّع الأساليب في التحلير من نواقض الإسالام وبيــان خطرها، ومن ذلك: تحذيره من الشرك؛ حيث بيّن أن من دلائل خطورتـه مـا جاء ين النصوص من أنه لا يغفره الله في الآخرة(1)، ويوجب تسبرؤ النبي.


عصمهـم الله من الشرك.
وساق -رحمه اللله- في عدة مواضع من رسائله بعض الآيــات الدالـة علـى





من الآيات)


 أموالمم وحكم بكفرهم) (م)، مع أن (الكفار الذين قاتلهم النبي

(Y) انظر: المربع السابق، (Y/0) (Y) (Y) (Y)


(0) انظر : المرجع السابت (\%/ه) .
rio
 لجميع الأمور) (1)، وإنا استحقوا ذلك لارتكابهم أحد نواقض الإسلام، وهـو الشرك.
وأكدّ -رممه اللهّ- إجماع العلماء المعتبرين على تكفير من ارتكب نواقض الإسلام، كمن (أقرّ بدين اللهّ ورسوله، ثم عاداه، وصدّ الناس عنه، و كذلـــك من عبد الأوثان بعد أن عرف أنها ديـن للمشـر كين وزينـة للنـاس) (ب)، وبيّنـ الإمام أنه مُ يستقل وحده بهذا الحكم، بل إن (كل عـــا لم على وجـهـ الأرض
 الحجاوي (فن الإقناع) في باب حكــم المرتـد في أولـه: فمـن أشـرك بـالهـ، ألو جحد ربو بيته أو وحدانيته، إلى أن قال: أو استهزأ باللهأو أو رسله، قال الشــيخ
 وبين الله وسائط يدعوهم ويتو كل عليهم ويسأفم؟؛ كفر إبماعاً) (م)


(r) انظر : المربع السابق نفسه والصفحة ذاتها .
 أبوالعباس أحمد بن تيمية)، الإقناع ؛ [مرجع سابق] (T/ (T) .
 [

رسائل الومام محمدل بن عبدالوهاب
المسألثة الثّانية: بيانـه ضوابط النكفير : حرص الإمام -رممه الله- كما هو واضح في رسائله- على بيان ضوأبطط التكفير، وأنكر على من تسـرع عي إطــلاق حكـم التـكفـير دون مراعـاة هــنه الضوابط، ومن ذلك إنكاره على سليمان بـن سـحيم إطلاقـه تكفـير القدريــة بالعموم دون تفصيل؛ حيث قال الإمام عن الأوراق التي أرسلها إبـن سـحيم: (تُم ذكر فيها كفـر القدريـة، والعلمـاء لا يكفرونهمّ) [يعـي: بـالعموم، بـل


تحري الضضوابط الشرعية عند إطلاق حكم التكفير، ومن تلكك الضوابط: 1 - أن الـحكم بالتكفير من الأحكام الشرعية التي مردّها إلى الله تعالى وإلى

 إطلاق مثل هذه الأحكام، وقال ما نصّه: (من أظهر الإسلام) وظنا أنسه أتـى بناقض؛ لا نكفره بالظن لأن التبين لا يرفع بالظن، و كذلـك لا نكغـر مـن لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذكر عنه، ونحـن لم نتحققـه) "(ّ) ولا شـك أن هذا هو منهج سلف الأمة؛ حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رجمه اللهـ-:
(1) انظر : بجمرع مؤلفات الكُشيخ (الشخصيّة)(AN/0)



(فليس لأحدٍ أن يُكفٌ أحداً من المسلمين، وإن أُخطأ وغلط حتـى تقـام عليـه
 بل لا يزول إلا بعد إقامة المحة وإزالة الشبهة) (1). وقال أيضاً: (وهذا بخلاف

ما كان يقوله بعض الناس ، كأبي إسحاق الإسفرائيني")، ومن اتبعه يقولون: (لا نكفر إلا من كفّرنا) فإن اللكفر ليس حقاً لهم، بـل هـو حـق اللّه، وليـس

 عيد: (وأما ما ذكر الأعداء أني أكفر بالظن، فهذا بهتان عظيـمه، يريـدون بـه

 (Y) الإسفرائيبي : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، أبو إسحاق ، عــا لم بالفقـه والأصـول ،
 دولة إيران حاليأ) ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له فيها ملرسة عظيمة فدرس فيها، ورحـل إلى

 ابن خحلكان، وفيات الأعيان، [مرجع سايق] (YA/I). (「) ابن تيمية ، منهاج المسنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقلدرية ، [الرياض ـ مطـابع جامعـة



رسائل الوامام حـملد بن صبدالوهاب
Y Y عدم النكفير إلا بعد قيام الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع :
 في إحدى رسائله(1): (.. وإنما نكفّر من أشركُ بالله في إلهيته، بعدما نبـين لـهـ ابلحجة على بطلان الشرك) (Y) وقال في موضع آخر مبيِّناً ضابط تكفـيره لأي شخحص: (.. وأيضاً نكفّره بعد التعريف إذا عرف وأنكر) (r). كما نبّه الإمام -رحمه الله- إلى أن السلف فرقوا بين تكفير النوع وتكفير
 كَفِ بعينه، وإلا لم يكفّروا) (\%). فهو هنا يثبت (أن المعيّن يكفر إذا قامت عليه
 ونظير ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال :(إن القول قد يكـون
 التعيين] ويقال: من قال هذا فهو كافر ، لكن الشـخص المعـين الــذي قالـه لا
(1) رسالته إلى همد التويريري .


مؤلفات الشيخ، (q/ (1) .



يكاكم بكفر0 حتى تقوم عليــه الـجــة الـيت يكفـر تاركهـا) (') ويقصـل بقيـام
الحجة: توفر الشروط وانتفاء الموانع ${ }^{\text {(Y) }}$
F- التفريق بين قيام الححجة وفهم الحـجة :
حدّد الإمام -رحمه اللهّ- المقصود بقيام الحجةة، وأوضح (أن قيامهـ ليسس
 اللهُ ورسوله ونحلا من شيء يعذر به، فهو كـافر؛ كمـا كـان الکكفـار كلهـم

(Y) لا بد للحكمب بتكفير المُسلم من شرطين :

أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا الشُيء مُما يكفر ، ولذلك لا يكفر إلا مـن دلّ الكتــاب



( (1v9/1)


 المذكورة). اتظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشـخصيّة)(Y/V/0)، واستـدل، بقولـه تعـالى:





 الـلكم بتكفير بعض الطواغيت المعاصرين لإِمام، بكجة الشُك في قيـام الحـجـة عليهمَ فقال: (..كيف تشكون في هذا وقد أوضتحه لكم مراراً، فــإن الــني لم تقم عليه الحمجة هو الذي حديث عهـد بالإسلام، والذي نشأ ببادية بعيـدة، أو يكون في مسألة خفية مثل الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يعرّف، وْأمـا أصـول اللديـن الـيّ أوضحهـا ا الله وأحكمهـا في كتابـه، فـإن حجـة الله هــو

القرآن، فمن بلغه القر آن، فقد بلغته الـحجة)
ثم وضنحح الإمـام -رحمـه اللهـ مكمـن الإشـكال في هـذه المسـألة فقـال: (ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحـحة وبين فهـم الـحجـة، فـإِن أكثر الكفـار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهمه، كما قالل تعالى:


إياهم -وإن لم يفهموها- نوع عآخر)



 رسالة بنفس الألفاظط، لكن دون ذكر اسم المرسل إليهما ، (الشيخ عيسى بن قاسم وأممد بـن سويلم) مع نصص صفحة ونصف من آخرها.
₹- عدم التكفير بالعموم:
لعل من أبرز الشــبه الـيتي أثارهـا الحْصوم ضــد الإمـام زعمهــم أنـه يكفـر بالعموم، وقد ردّ الإمام على هذه الشُبه في أكثر من موضع من رسائله؛ منهـا
 بهتان الأعداء)(1)، وقوله في رسالته پإِماعيل الحرّاعي (ب) : (...وأما القول: إنّا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء، الذيـن يصــورن بـه عـن هـذا الديـن، ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم) (؟ّ. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الشـبهة في المبحث المنامس من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 0- عدم التكفير بالمعصية:


 بالذنوب)(4)، وساق ما قاله ابن القيم -رحمه اللهُ- في نونيته عنهم حين قال: من لي بمثل نوارج قد كفّروا $\quad \therefore \quad$ بالذا









رسائل الإمام عحملد بن عبدالوهابب
 أرسلها إلى أهل القصيـم يبين فيها عقيدته: (... ولا أكفّر أحداً مـن المسنـلمين بذنب، ولا أنخرجه من دائـرة الإسـلام) (1)، وسـاق مـا ذكـره أهــل العلـمـ في ذلـك، وأكــنه حيسث بيّن (أن أهـل العلـم قــالوا: لا يجــوز تكفــير المســـلم

بالنذنب)(Y) ثم قال الإمام مؤ كداً ذلك: (وهذا حق) (ب)
وحين سأله أحلد الملـعوين(٪)عن عدة مسـائل أشـكلت عليـه تتعلـق بهـذا
الموضوع، وهي: ورود بعض النصوص الشرعية التي أطلقت اللكفر على بعض


( (1)/0) ، انظر : المرجع الُسابق (Y)










يعرفه الششيخ، وهو يعرف التُشيخ، ويستطيع زيارته ومراجعته للاستز ادة منه .

 وبحموعها اثنتا غشرة مسألة .

أحدهما: ما عليه البمههور، وأنه لا يخرج من الملة.


يقال: يخرج ولا ما يخرج. وما سوى هذين القولين غير صحيح)(1).


المسألة)
المسلألة الثالثة: بيانه أنواع نواقض الإسسلام:
تحدث الإمام في رسائله عن أنواع( (r) نواقض الإسلام -مـن حيـث مِلْهـافبيّن أن منها ما عحله الاعتقاد، ومنها ما عحله القول، ومنها ما عحله العمل.







 واستكبار مع التصديق ، وكفر شك ، ، وكفر إعراض ، و وكفر نفاق ه






 [مصر -دار اليقين- ط الأوله-

يقول الإمام -زحمه الله- في إحدى رسائله وهـو يتحــلث غـن الإسـلام: ( ...)

له [أي للإسلام] نواقض كنواقض الوضوء الثمانية؛ منها:

- اعتقاد بالقلب: وإن لم يعمل أو يتكلم؛ يعني إذا اعتقد خلاف ما علّْمـه

- ومنها كلام باللسان : وإن لم يعمل و لم يعتقد
- 

المسـألثة اللرابعة: بيانه نو|قضض الإسسلام العشرة :
تحـدّث الإمـام يـي رسـائله عـن نواقض الإسـالام الـي عدّهـا العلمـاء مُــنـن النواقض التي تخرج مرتكبهـا مـن ديـن الإسـلام، وأوجزهـا الإمـام في عشـرة

نو اقض هي بإيماز:








$$
\cdot(V \varepsilon / h \cdot)[-\infty) \varepsilon \cdot r b-
$$

. الظظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصبيّة)(Y/ه) (Y)

1-1 الشرك في عبادة الله .
.
ت
६- من اعتقد أن هدي غير النبـي
أحسن من حكمه.

- 0- من أبغض شيئاً مُا جاء به الرسول 7- هن استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه.
-V السـحر، ومنه الصرف والعطف.
^ـ مظاهرة المشر كين ومعاونتهـم على المسلمين.
q- من اعتقد أن بعض الناس لا يبج عليه اتباعه
من شر يعته.
(1) ال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به (1)

ثـم قـال الإمـام: (ولا فـرق في بهيـع هـنه النواقـض بـين الهـازل وابلـــاد

(1) نظمهها الباحث لنفسه - اجتهادأا- ين ثلاثة أبيات (الِتُحْفَظُ) وهي توله :

شركُ ، وسائطُ ، تركُ تكفير لِمَن .
أو بغضُ ذاكُ الهندي ؛ أو هزءٌ به
'أو ظنُ شخص كرنه أهلاً لأن


إجمالاً، بل فصّل فيها يُ مواضع أخرى، وذكر بعض الأدلة والشــو اهد غلـى
هذه النو اقض على النحو التلالي :
1- الشرك في عبادة الله :
تحدث الإمأم -رحمه اللهـ- ين رسائله عن الشــرك، وبيّن أقسـامه وأنواعـه
وصوره على النحو التالي:
أولاً: أقسام الشرك(1):

تحدث الإمام عن أقسام الشرك، فذكر .أنها قسمان :
1 - شـرك أكـبر (): وهـو - كمـا ذكـر أهـل العلـمـ- كـل شـرك أظلقــهن. الشارع، وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينـه، مثـل أن يصـرف شـيئناً مـن أنواع العبادة لغير الله تعالى (ّ) وذكر الإمام أن 'من أمثلة هذا الشركك ما يصرفه:
(1) يذكر أئمة الدعوة أن الشُرك ثلاثة أقسام : شرك أكبر، وشرك أصغر وشرك خفي، النظر : ابن




 ( A


(Y) انظر : جمع فهد السليمان ، بجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ححمد بن صـالخ العثيمبين، . (Y.Y/Y) (rرجع سابق]

بعض المهـهـال للقبـور والأضرحـة والطواغيـت مـن أنـواع العبـادة؛ كدعائهـا وقصدها ومعبتها؛ أو طاعة(1) الطواغيت في معصية الله. ويَعجَب الإمام من جهل بعض (المطارعة) بهذا الأصل وعدم إنكـارهم لــ يقع في بلدانهم من الشرك، حيث يقول في إحدى رسائله مخاطبـأ أحدهـم (٪): (بل أعجب من هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إلـه إلا الله، ولا تنكـرون هذه الأوثان التي تعبد في الخرج وغيره، التي هي الشـرك الأكــر بإبمـاع أهـل
. ${ }^{(r)}$ (العلم)
Y H شرك أصغر (₹): وهو كــل عمـل قـولي أو فعلـي أطلـق عليـه الشـرع وصف الشرك، ولكنه لا يخرج من الملة، مثل الحلف بغير الله، فــلإن النبي قال: (من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك)(م)، فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمــة الله، فهـو مشـرك شـر كار ألـا (1) ذكر العلماء أنْ الشرك الأكبر أربعـة أنـواع: شـرك الدُعـوة، وشـرك النيـة والإرادة والقّصــ،
 عبد الوهاب، بجموعة التو حيد ، [مر جع سابق] (ص9) . (r) هو : عبدا لله بن عيسى (أحد مطاوعة الدرعية) . . (YVA/0) (Y) النظر : بُموع مؤلفات الشيخ ( (Y)



(1) أصغر
 النصوص الواردة يز الشرك إنا المراد بها النهي عن الشرك الأكأكبر ألبلــي دون الأصغر، وقال مستنكراً : (.. فصرّح [يعني سـليمان بـن سـحيم] بـأن مــراد

 تناقض هذا الرجل؛ لأنه في نفس الصفحة رجع فناقض نفسه، وقرر مـا قـر ره


 ورسوله في أن معنى ذلك بعض الشرك، ثم رجع يقرر ما أنكره، ويقـول: إن


ثانياً: أنواع الشرك:
تحدث الإمام -رحمه الله- أيضأ عن أنواع الشرك فبيّن أن الشرك، منه مـا يكون شر كاً في الربوبية: كمن اعتقد أن أحداً غير الله بيده تدبير بعض أهـو ألمور





يعتقدون أن الكون يدبّره أربعة أقطاب.

من أنواع العبادة لغير الهُ تعالى.
واستنكر الإمام على سليمان بن سحيم عدم دقّه في معرفة هذين النوعـيـن من الشـرك، حيـث ظنهـا أربعـة أمـور، فقـال الإمـام في معـرض الـرد عليـه: (التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنـواع: شـرك الألوهيـة، وشـرك الربوبيـة، وشرك العبادة، وشرك الملك، وهذا كلام من لا يفهـم مـا يقـول؛ فـإن شـرك

العبادة هو شركك الألوهية، وشرك اللربوبية هو شرك المللك) (1)
ثالثاً: صور الشرك:
تحدث الإمام أيضاً عن بعض صور الشرك، وأفــاض في ذلـك، وذكـر أن مـن
هذه الصور () ما يلي:

- ا- دعاء غير الله: ويقصد باللدعاء هنا: (هو دعاء المسألة فيمـا لا يقـدر عليه إلا الله تعالى فإن ذلك شرك) (ّ)، وقد بيّن الإمام -رحمه اللهُ (أن دعوة

 وشرك النية والإرادة والقصد ، وشرك الطاعة ، وشرك العبة . النظر : أممد بـن تيمية و محمـد

 التوحيد، [الرياض ـ مكتبة الرياض المديئة - ب ت] (ص . 1 ت) .

رسائل الوامام محملد بن عبدالوهاب


 (1^)، كما أوضح الإمام أن (كل من غلا في بني أو رجل صــالُ، وجعـل فيـه


يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قُتِل) (ّ) وقد قام الإمام بواجبه في محاربة هذا النوع من الشرك؛ (وقام يـلزم النـاس بالإخلاص، ويمنعهــم مـن دعـوة أهـل القبـور) (1)، إلا أن الخصـوم والمنثنفعـين شرقو| بهذه اللنعوة، وقاموا (يوهمون الناس أن هـذا تنقّص بالصنا لمين، :وأن دعوتهم من إجلالهم واحتز|مهم) (0)، وذكـر الإمـام أيضـأ أن الخصـوم (قـاموا يجادلون، ويلبسون على الناس، ويقولـون: كيـف تكفـرون المسـلمين؟ كيــف تسبون الأموات؟ آل فلان أهل ضيف، آل فلان أهل كــا و كــنا، ومرأذهـم


والضر، ودعاءهـم كفر ينقل عن الملة)(1).



 (0) انظر : المرجع السابق ، الموضع نفسه.

 -سواءً أكان صالحاً أم فاسداً أم شجراً أم حجرأ- فقد زعم أن له نصيبـاً مـن الألوهية، وأنه إله مع الله، وقال الإمام لأحد الملدعوين مبيناً له ذلــلك: (..وإن إل

 الإمام أن العلماء كرهوا حتى تعظيم حجرة بيت النبي للذرائع، (وأما النذر له، ودعاؤه، والخضو ع له، فهو الشرك الأكـبر) (٪) هـنـا
 لأجل الدعاء [يعني دعـاء الله تعـالى عنــلهـ] رغـم أنـه محـرم، لا يمـورز، إلا أن الإمام قال عن ذلك: (ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر ... ولكن هذه الأمور من أسباب حدوث الشرك فيشتد نكير العلماء لذلك، كما صــحّ عنـه

 الشـمس والقمـر والصـالحين والثمـاثيل المصـورة علـى صورهـمّ، لم يكونــــوا







يعتقدون أنها تنزل المطر, وتنبت النبات)(1)، وبيّن أن الله تعـالى بعـت الزُسـل
(وأنزل الكتب تنهى أن يدعى أحد من دونه) (ب) Y- الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة بغير الله:

ذكر العلماء أن :
الاستعاذة: تكون بالالتجاء إلى الله تعالى لدفع شر، واللياذ: لطلب الحير. والاستعانة: طلب العون من الله في حال الر الـاء والشدة. والاستغاثة :طلب العون من الله، ولكنه مخصـوص بحـال الشـدة، وتكـون من المكروب()
وقـد عـبّر الإمام عنهـا أيضـاً بألفـاظ أخـرى؛ مثـل: (طلـب الغـوث مـنـن
الصالحين، ونخوتهم وندبهم ... ) و كلها ألفاظ متقاربة .

 من غلا في بني أو رجل صالح، وجعل فيه نوعأ من الإلفية ... بــأن يقـول: يـا


شرك وضلال يستتاب ضاحبه، فإن تاب وإلا قُتِل) (\&)

(Y) (Y) الثرحع السابق، اللوضع نفنسه.



كما نبّه الإِمـام إلى أن ا الله تعـالى أرسـل الرسـل وأنـزل الكتـب تنهـى أن
يلـى غير الله (لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة)(1) وذكر الإمام أن من مظاهر الانحرافض في زمنه: أن و جل أشــخاصاً يدعـون الناس إلى الاستغاثة بهمم، والاستعانة بهم، والاستعاذة بهمم مـن كـل مكـروه، ومـن أولئـلك الأشـخاص: (أولاد شثمسـان، وأولاد إدريـس، الذيــن يــأمرون
 وقال الإمام مصوراً بعض مظاهر الشرك: (.. وهذا تلحقـه الشــنة في الـبر أو البحر ؛ فيستغيث بعبد القادر، أو شمسان، أو نبي هن الأنبيـاء، أو ولي مـن الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة)(")، وقال في موضع آخر: (.. (. وأن من دعا



 يأمرون الناس لبقصدوهم ويسنعينوا بهم في الشـدائد، ويتفانحروا بهم عند النّوبا (r) يندبونهم : قال ابن منظور : (النُدبُ : أن يندب إنسانٌ قومأ إلى أمر أو حرب أُو معونة، أي: يدعوهـم إليـه، فينتدبـون لـه، أي: يبيبـون) لســان العـرب، [مرجـع سـابق] مــادة [نـــدب]



 .$(1 \cdot \varepsilon / r)$

رسائل الإمام حَملد بن عبدالوهأب
عبد القادر، فهو كافر، وععبد القادر منه بـريء، و كذلـك مـن غخـا الصـالمين والأنبياء أو نلبهم .. أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة، اليت هـي حـق الله على العبيل [يعين فهو كافر أيضاً]) (1)كما أوضح وجوب إنحالاص العبـادة لله وحله، وأن (لا يدعى لكشف الضر إلا هو، ولا بللب الخير إلا هو) كان من اعتقّل في عيسى ابن مريم مع أنه ني مـن الأنبيـاء وندبـه ونخـاه فقـــد

كفر فكيف .كن يعتقدون في الشياطين كالكلب أبي حديدة ..) ${ }^{\text {() }}$
世- السـجود لغير الله والزكوع لغيره والصالوة لغيره:
 حين فنزة من الرسل، فهـدى اللّه به إلى اللدين اللكامل والشرع التـام، وأعظـم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص اللدين لله بعبادتـه وحــده لا شـريك لـه ....


الله- كفر من عبد غير اللهُ ومن غلا في الضالحمي، (أو سسجد فم)(م) و حين ظنّ بعـض المدغويـن أن المقصـود بالمشـرك هـو الـنـي لا يعبــل إللّ إطلاقاً؛ وضّح هـم الإمام فساد هذا الظـن، وبيّن أن المشـرك يعبـد الله ويعبــ
(1) انظر: الـربح السابق، والموخع نفسه.
 لكشف الضر يدخل يو الاستغاثة .

(؟) انظر: المرجع السسابق، والموضع نفسه.
(0) انظر: المرجع السابق؛ (0) (O).

معه غيره، وضربب مثالٌ لذلك، فقال: (تعرفون المشهل، فيه قبــة، والـذي مـن
 ركعتين: صلاته لله توحيد، وصالاته لعلي شرك، ألنتم فهمتم؟ قــالوا: فهمنـا؛

صار هذا مشرك صلّى لل山 وصلّى لغيره) (1) ع- النذر لغير ا لله:

بيّن الإمام -رحمه الله- أساس دعوته وقال: (رأس الأمـر عندنـا وأساسـه إخلاص الدين الله، نقول: ما يدعى إلا الله، ولا ينـنر إلا لله) (٪) لأن النــنر من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. وقد قام الإمام -رممه ا الله- بواجب الاحتساب على من تحت يده وعلـى أهل قريته في بداية اللدعوة، فنهاهم (عن إشراكهم فيما يعبد اللّا به من الذّبح

- (r) والنذر

كما بيّن -رحمه الله- أن تعظيم القبور لا يجوز، ولـو كـان قـبر النبي فإن (النذر له .. من الشرك الأكبر) "، وأوضح الإمام أن بعض الضـالين قـد



$$
\left(r_{0} / \varepsilon\right)
$$

(Y) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(Y/0) .
(Y) انظر : المربع السابق ، ( (Y/


رسائل الوامام حكمد بن عبدالوهاب
حرصوا على إفساد عقائد الناس، (مثل أولاد شمســان، وأولاد إدريـس الذيـن
يأمرون الناس ينذرون لمم)(")
وبيّن -رممه اللهـ كـفر من غلا في الصالحين، (أو نـنـر هـمّ، أو قصدهـم
بشيء من أنواع العبادة الي هي حق الله على العبيد) (")

 شبهته ليرد عليها ضمن باقي الشبه: (الأولى: النذر لغير الله، تقول: إنه حـرام ليس بشرك) (ّ)، وقد ردّ إإمام علـى هــنه الشـبهة بقولـه: (.. فأمـا المسنـألة
 حرام على أنه ليس بشرك، فإن كان هذا قلد عقلك فكيف تدّعي المعرفه؟ يــــا



 سُّطاًا"

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الظر : المربع السابق ، والموضع نفسه . }
\end{aligned}
$$

ويلك، ين أيّ كتاب وججدته إذا قيل لك: هذا حرام أنه ليس بكفر؟ فقولــك: إن ظاهر كالمهـم ليس بكفر كذنب وافتراء على أهل العلم، بـل يتــال: ذكـر أنه حرامه وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخر والدليل عليه: أنـه صـرّح في الإقناع(1) أن النذر عبادة، ومعلوم أن لا إله إلا الله معناهـا: لا يُعبـد إلا الله،

فإذا كان النذر عبادة، وجعلتها لغيره، كيف لا يكون شر كأ؟)" (Y)
0- اللذبح لغير الله:
أوضح الإمام -رحمه الله- خططورة اللذبح لغير ا الله، وأنه شرك؛ كمـا بيّن أن الذبيحة اللي ذبحت لغير الله محرمة، بل إن تحريمها أوضح وأظهر من تحريـم ما ذبحه النصراني للحمه، وقال فيه:(باسم المسيح) وتحوه، وساق الإمام -رحمه الله- كالاماً نفيساُ لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، أكدّ فيه أن الشرك با لله بالذبح لغيره أشلد وأعظم من الشرك به بالاستعانة باسـم غـيره ين فواتـح الأمور، وقال: (إن عبادة الله والنسكك له أعظم من الاستعانة باسمـه في فواتـح الأمور، فكنللك الشرك بالنسلك لغيره أعظم من الاستعانة باسمـه [يعـي باسـم هذا الغير] وعلى هذا؛ لو ذبح لغــير ا اله، متقربـا، إليـه وإن قـال فيـه: (باسـم الله) كما قلد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين، لا تباح ذبيحتهـم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هــذا البـاب مـا قـــ
(1) يعني: أبو النجا الحجاوي في كتاب الإقناع في فقه الإمام أحد بن حنبل. (انظر : عجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (Y) (Y/0).

رسائل الومام محمها بن عبدالوهأب
يفعله بعض الجاهلين .بكة وغيرها من الْذبح للجن)(1)، ثم بيّن الإمــام المــانعين اللذين يجتمعان في الذبيخة، وأكد أنها (تحرم من جهتين: مـن جهـة أنهـا مـا

أُهِلِّ به لغير الله، وتحرم أيضاً لأنها ذبيحة مرتدّ) (؟)
ورغم وضوح الـكمم فيمَن ذبح لغير الله، وأنه شرك، إلا أن ذلك أشـهكل على أحد الملدعوين؛ لأنه حين قـرأ عبـارة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في ذلـك
 أن قول شيخ الإسلام (منهي عنه) يقتضي كونه ليس بكفر ولا شرك، فأجابه
 منهي عنه)، فاعرف قاعدة أهملها أهــل زمـانك، وهـي: أن لفـظ (التـريـم) و(الكراهة) وقوله (لا ينبغي)؛ ألفاظ عامسة تستعمل في المكفـرات والغرمبـات التي هي دون الكفر، ويفّ كراهة التنزيه التي هي دون الحُرام، مثل استعمالها في المكفرات: قوفم (لا إله إلا اللذي لا تنبغي العبادة إلا له)، وقوله: ومَا كَنُغْني






(r) انظر نص أسئلة هذا السائل: حسيّن بن غنـام ، روضــة الأنكـار والأفهـام ، [ [مرجع ســابت] . $(Y \cdot Y / 1)$
 قولمم (يكرم كذا) لِمَا صرَّحو ا في مواضع أخحرى أنـه كفـر، وقوفـم (يكـره)











(1) (1) سورة الأنعام ، الآية رفم (101)
(Y) انظر: حسين بن غنام، روضة الأفكار والأفهام، [مرجيع سابت] (Y/ (Y/ (Y).
(r) آ (r) انظر: المرحع السابق، والموضع نفسه.






$$
.(1 . \varepsilon / r)
$$

4- التو كل على غير الله:





ولم يكتف -رمهه اللهـ بيــان ذلـك، بـل قـام مـــذ وقـت مبكر بواجـبـ الاحتساب على من أمكنه الاحتساب عليه في ذلك الوقـت، يقـول الإمـامٌ في إحدى رسائله التي بيّن فيها عقيدتـه وحقيقـة دعوتـه: (ونهيتهم عـن ذعـوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يُيعبَ اللهّ به، من

الذبح والنذر والتو كل) - V الحوف من غير الله:

بيّن الإمام -رمـــه اللّهـ ألن الحـوف مـن الله مـن أفضـل مقامـات الديـن وأجلّها، وأجمع أنواع العبادة التي يجب إنحلاصها لله تعالى، قال تعـالى: إلَّنـا



 (r) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(Y/ه/r) .

وبيّن -رمّه اللهـ أن الخـــوف المقصـود هنـا هـو خـو فـ العبـادة، الـنـي يسـميه بعـض العلمـاء (خـوف المــر)، وهـو خــو فو مصحـوب بـإجالال وتعظيم (1)، وذكر الإمام أن صرف هذا الخلوف لغير الله، شـرك وأن الخـوف الخ مـن اللهُ وحـده مـن أساسـيات إخــلاص الديـن الله، الـذي هــو رأس الأمــر وأساسه، يقول الإمام: (...فرأس الأمـر عندنـا وأساسـه إنخـلاص الديـن لله، نقول: ما يدعى إلا الله ... ولا يخافـَ خوف الله إلا من الله، فمن جعل من من

 -
لم يكتف الإمام -رحمه الله- بالنهي عن أنواع معينة من الشرك، بل نهى


أقسام :

 وهذا شرك يناين التوحيد بالككلية.

 من الشرك الأصغر المنايف لكمال التوحيد.





رسائل الومام محمهد بن عبدالوهاب
艮 ني، ولا قبر، ولا حجر، ولا شجر، ولا غير ذلك، وأن مـن عظّم الصـا لحـين
 الإمام (أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين، وذلك بأمور؛ منها: الغلــو الذي ذمّه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره، بل الغلو في علي بن أبني طالب [هِّهُ صحابي أو رجل صالم، وجعل فيه نوعاً من الإلمية، فهذا كافر يسـتـتاب فــإن تاب، وإلا قتل) (Y)، و(إذا كان من اعتقد في عيسى ابن مريم -مع أنه بني مُمن الأنبياء- فقد كفر، فكيف .من يعتقدون في الشياطين، كالكلب أبي حديــنة، وعثمان الذي في الوادي، والكالاب الأخر في الملرج) (ّ) وبيّن الإمـام بعـض مظاهر تعظيم غير الله فذكر أن من ذلك: (تعظيم المشاهد، وبناء القباب نعلى


 وقد قام الإمام بواجبه في الاحتساب على مثل هــنه الانحر افـات، مــا أدى بالخصوم إلى معادات الإمام، حتى جرت فتنة بسبب ذلك، تحدث غنها الإمام
(1) انظر : المرجع السابق، (1) (1) (Y)
 (



في رسالة أرسلها (إلى من يصل إليه من علماء الإسلام)، قـال فيهـا: (.. فإنـه قد جرى عندنـا فتنـة عظيمـة، بسـبب أشـياء نهيـت عنها بعـض العـوام مـن العادات التي نشأوا عليهـا، وأخلذهـا الصغـير والكبـير، مثـل عبـادة غـير الله،

وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد ..)(1)
Q- عبادة الأوثان:
بيّن -رحمه اللهـ- أن من الشرك عبادة الأوثان، وقــد كـان لـه موقـف مـن

 الناس عنه، و كذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشر كين، وزينـه للناس، فهذا اللذي أكفره وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء، إلا رجلاُ
-هعانداً أو جاهلاً (Y) Y (Y) من جعل بينه وبـين الله وسـائط يدعوهـم ويســألم الشـفاعة ويتو كـل عليهـم:
بيّن الإمام -رحمه اللهـ أن من أكـثر نواقض الإسـلام وقوعـاً، وأعظمهـها
 لكشف الملمات وإغاثــة اللهفـات وتفريـج الكربـات وهـؤلاء كفـار بإجمـاع ع

المسلمين" (")
(1) انظر : المرجع السابق ، (IVY/0) .
(

الوطن - ط الأولى - با६|६|هـ] (ص^Y) .

رسائل الومام محملد بن عبدالوهاب
وقد أكّد الإمام -رحمه الله- في عدة مواضع من رسائله- أن مسن (جعـل
 حتى لو كان الواسطة رجلاً صالحاً، بل حتى لو كان نبياً مـن الأنبيـاء، كمــا وقع من بعض الضلال، الذين غلو في النبي
 ذلك: (واعلم رشمك الله: أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقـع فيـه بعض

المصنفين على جهالة، لم يفطن له، من ذلك قوله في البردة:
(Y) يا أكرم الملّق مالي من ألوذ به وبيّن الإمام أن من خحـــورة هــنا النـاقض وقوعـهـ مـن أجـلِّ النـاس مثـل: (أصحاب موسى، الذذين اختــارهم الله، وفضلهـم علـى العـلمين حـبـن قـالوا:
 إسرائيل -مع جلالتهم وعلمهـم وفضلهـم- فما ظنك بغيرهـم) (ب) ، ثم اسـتطجرد الإمام فقال: (... أصلـح مـن الجميـع وأعلـم؛ أصحـاب محمــ بشجرة، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كمـا هـم ذات أنـواط(ڭ) ،

. ( $11 / /$ / (Y)



 (TV\&/1)

فحلف رسول اللّ
 وإمكان وقوعه -حتى من أجلّ الناس- هو ما قل يقذفه الشيطان على بعض


 الإمام كيف يرد على هذا الشخص، وأرصى أتباعه بأن (يقـال لمـذا الجـاهلمل: المشر كون عبّاد الأصنام الذاين قاتلهم رسول الله


 أن من الانخرافات التي وجدت في عصره: ظهور أناس من الطواغيـت -كمـا
 وبآبائهم وأجدادهم، ومع ذلك فقد استنكر بعض الخصوم على الإمام تكفيره هؤلاء بشبهة (أن الذي يجعل الوسائط هو الكافر، وأما الجعول فلا يكفر)(5)، وقد ردّ الإمام على هذه الشبهة بقوله: (إن هذا كلام تلبيس وجهالـة. ومـن

رسائل الإمام محملد بن عبلدالوهاب
قال إن عيسنى وعزيراً وعلي ابن أبي طللبـ وزيـل بـن المُطاب وغـيزهـم مـن

 وغيرهـم بالأمور اللي يفعلونهـا هـم؟ منهـا：أنهـم يجعلـون آبـاءهـم وأجحدادهـم

وسائط، ومنها：أنهـم يلعون الناس إلى الكفر ．．．） كما أثلار أحد الخصوم شبهة، أن الخناذ المرء الو سائط و（دعاء الموتى و النذّز فلم ليشفعوا له عند اللهّ）كل（هذا شرك أصغر ، وشبهته أنه［يعبي إبن القينــم
 وقّد ردّ الإمام على هذه الشبهة وعلى غيرها من الشبه－على ماسيأتي تفصيله في المبحث الثالكث من هذا الفصـل إن شـاء الله－حيـث قـال في عـلا ج هـذه الشُبهة：（．．．وأنت－رحملك الله－بتد الكالام من أوله إلى آخره في الفصلز الأول والثثاني صريحـا لا يحتمـل التـأويل مـن وجـوه كتـيرة، أن دعـاء الموتـي والنذر فـم ليشفعو！له عند الله هو الشركك الأكبر ．．．و آخر ما صسرح بـه قولــن

آنفا＂：وما بنا من شرك هذا الشرك إلأكبر إلا من عادى المشر كين ．．）（؟）







「）من لُ يُكفٌّ المشر كين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم： بيّن الإمام－رحمه اللهـ أن الناقض الثـالث مـن نو اقـض الإسـالام：مـن ملم يُكَفِّر المشـر كين أو شـك في كفرهـمه، أو صحـح مذهبهـم（1）، فهـذا كــافر

 وصفة الككفر بالطاغوت－كما ذكر الإمام－：أن تعتقد بطلان عبـادة غـير
 حقيقة هذا الأهر：（．．．بل نُشْهد الله على ما يعلمه هن قلوبنا بأن مـن عمـل
－بالتو حيد، وتبرأ من الشرك وأهله، فهو المسلم ．．．（ ${ }^{(4)}$
وأنكر－رحمه اللهـ ما جاء في رسالة（）．أحد الخصوم مـن الشـبه الباطلـة
（\＄ن تهوين أمر الشرك بل في إباحته）（0）، وأكد أن هنا منهج فاسد، وأن（مـن






 والاتهامات لإِمام．انظر：المرجع السابق ، الموضع نفسه． （0）المرجح السابق ، المرضع نفسه．

رسائل الومام محملد بن عبدالوهاب
أبين الأمور بطلانه لمن سلم مـن الهـوى والتعصـب)(1)" كمـا أوضـح -رممـه
 الناس إليه بعد معرفته) (Y) فإنه كما أخبر الإمام (كافر مرتد) (")، وبيّن الإمـام أيضاً أنه لا يبوز بحـرد الشــك في كفـر الكـافرين وضلالمـمه واستشـهـد بـأن

المحاوي (قد صرّح ين (الإقناع) بأن من شكك في كفرهمم، فهو كافر) (2)
 لا يبوز الرضا بالكفر أو موالاة الكافرين، حيث أكدّ (أن الرضا بالكفر كفــر

صرّح به العلماء، وموالاة الكفار كفر) (1)
 أحسن من حكمه:
لا شك أن الله تعالى قد امتن على هذه الأمة بـأن أكمـل لــا اللبــن، وأتمّ عليها النعمة ببعثه نبيه محمــد


(1) ( المربع السابق ، الموضع نفسنه.

(Y) المرجع اللسابق ، الموضع نفسه.


(1) المرجع السابق ، (Y/0) (Y)

سَسْلِمُا
ومن هذا المنطلق ذكر الإمام -رمحه الله- أن النـاقض الرابـع مـن نواقـض الإسلام: (من اعتقد أن غير هلدي البني غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت علـى حكمـه)(1)"
قال الإمام: (فهو كافر) (Y).

وساق الإمام في إحدى رسائله ما قاله ابن القيم في أعلام الموقعين (؟). عـن
 قال: (ثم أخحر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غـير مـا جـاء بـه الرسـول


 حده من معبود أو متبوع أو مطلاع، فطاغوت كل قـوم مـن يتحـاكمون إليـه

غير اللهُ ورسوله ....)
(1) بجموع مؤلفات الشيخ (الئتخصيّة)(Y/r/0)
(Y) المر (Y)

 ( ( ) بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) ( (

رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب
وقد بيّن الإمام أن من نماذج اعتقـاد أن هــي غـير النبي هديه، ما يفعله بعض أهل البادية مـن تحكيـم مـا يسـمى (بـالـق) و(العـادة)، وترك هـدي البني أنكم تعرفون أن الباديـة قد كفـروا بالكتـاب كلـه وتـبرأوا مـن الديـن كلــهـ، واستهز أوا بالـضر الذين يصدّقـون بـالبعث، وفضّلـوا حكــم الطـاغوت علــى

شريعة الله، واستهز أوا بها... ومع هذا تنكرون علينا كفرهم) (1)




 وقد أدّى بغض هذا الدين بعغض الخُصـوم إلى أن عــادوه، وصـدوا النـّا عنه، بعدما أقروا أنه الحق، وعن هؤلاء وأمثالمم قال الإمام: (... ولكن نكفّر

من أقرّ بدين الله ورسوله ثم عاداه وصدّ الناس عنه ..) ومن أبرز الخصوم الذين اجتهلورا في بغض هـذا الديـن وصــدّ البــاس غنـه سليمان بن سحيم؛ حتى شـهد عليـه بذلـك كـيـير مـن المعـاصرين لـه رجـالاًا

(Y) (Y) المرجع السابق(Y)


ونساءً، والعجيب أن هذا الرجل لا يقبـل الأدلـة الـيّ يسـتدل بهـا الإمـام إذا
 النصوص، بل لا يفهمهـا إلا العلماء الكبار (1)، ولذلك لا يقبل إلا مـا جـاء يُ كتب المذهب الذذي يتعصب له، مثل: كتاب (الإقناع)، ولذلك فقد ردّ عليـه
 الحـاوي في كتاب الإقناع] ذكر في أوله(ث) أن المبغض لـا جـاء بـه الرسـول كافر بالإجماع ولو عمل به، وأنت مقرّ أن هذا الــني أقـول في التوحيـد أمـر الله ورسوله، والنساء والر جال يشهلون عليكم أنكمم مبغضون هـــنا الديـن ، بحتهدون في تنفير الناس عنـه، والكـنـب والبهتـان علمى أهلـه، فهـذا كتـابكم
كفُّكّكم)

ولّا سئل الإمام عن هذا البغض وكيفيته(غ)، وضّح أن المقصود هـو بغض هذا الدين، كمن (أبغض السؤال عنه ودعوة الناس إليه، كمـا هـو حـال مـن يدّعي العلم ويقرر أنه دين الله ورسوله، ويبغضونه أكثر من بغض دين اليهو اليهود

.$^{(0)}$. .





4) من استهزأ بشيء من دين اللهُ أو ثوابه أو عقابه:

تحدث الإمام في رسـائله عـن خطـورة الاسـتهزاء بـالدين، وبيّن أنـهـ مـن نواقض الإسلام، وأكدّ أنّ (من استهز) بُشيء من دين اللهُ أو ثوابـه أو عقابـه كفر،والدليل قوله تعـاللى:

وقد سئل الإمام مسألة في هذا الموضوع، حيث قال السائل مشــيراً إلى مـا كتبه الخجاوي في الإقناع: (قوله في بـاب حكــم المرتـد: أو اسـتهزأ بـا للّ أو كتبه أو رسله، كفر. فما وصف هذا الاستهزاء المكفر؟)(٪) فأجالب - ر'خمـهـ اللهـ عن هذه المسألة، وبيّن أن (العلماء استدلوا عليهـا بقولـه تعـالى في بحـق
 ب70، فذكر السلف والخلف أن معناها عامّ إلى يوم القيامة فيمن اسـتهززأ بـباللّ
 أرغب بطوناً ولا أكذب ألسُناً، ولا أجبن عند اللقاء"(ّ)، يعنون بذلك رسـول ا لله والعلماء من أصحابه، فلما نقلَ الكحلامَ عوفُ بن ماللك، أتى القائل يعتنر أنه قاله على وجه اللعب كما يفعل المسافرون، فنزل الوحي أن هذا كفر بعلم


 دار الكتب العلمية ـ ط الأول ا

الإيمان، ولو كان على وجه المزح)(1)، وأضاف الإمام مثالاً، فقال: (و كذلـكك
من يدّعي العلم والفقه، وإذا استدللنا عليه بآيات الله؛ أظهر الاستهزاء) (ب)

 بالدين: مثل ما قدمت لك، وأما الفعل، فمثل مدّ الشفة، وإنخراج اللسان، أو رمز العين مـا يفعله كثير مـن النـاس عندمـا يؤمـر بـالصالاة والز كـاة، فكيـف

بالتوحيد)
وقد نبّه الإمام إلى الفرق بين أن لا يعرف الناطق معنى هذه الكلمة -فهذا معذور- وبـيـن أن يعرف معناهـا، لكـن لا يعرف أنهـا تككفـره- فهـذا غـير معـنور- يقـول الإمـام: (إذا نطق بكلمـة الكفـر، و لم يعلـم معناهـا: صريـع" واضحُ أنه يكون نطـق بمـا لا يعرف معنـاه، وأمـا كونـه أنـه لا يعـرف أنهـا

 (V بيّن الإمـام -رحمـه اللهـ أن النــاقض الســــابع مـن نواقـض الإســالام: (السحر، ومنه الاصـرف والعطف) (0)، وأكّد أن (من فعله أو رضي بـه كفـر،

. ( $(\mathrm{H}$ ) ( H )
. المرجع السابق ، (Y) (Y/Y) (Y)



رسائل الإمام محملد بن عبدالوهاب


وساق ما ذكره صاحب الإقناع في حكم السـحر وتعريفـه؛حيـت قـال: (ويحرم تعلم الْسحر وتعليمه وفعله، وهو: عُقَلٌ ورقَى و كـلام يتكلــم بـه، أو يكتبه، أو يعمل شيئاً يؤثرُ في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ، ومنه مـا بقتــل،
 يبغض أحدهما للآخر، ويحبب بين اثنين، ويكفر بتعلمه وفعلـه، سـواءً اعتمــد
تحريمة أو إباحته()

ويشير الإمام -رحمها الله- إلى انتشار هذا البلاء في زمنه، وخاصة الصرف والعظف، مع غفلة الناسن عنه وعدم إدراكهم لكونـه كفـراً خر جـاً مـن الملـة. يقول الإمام بعد أن ساقٌ ما ذكره صاحب الإقناع في ذلك: (... فتأمل ههـذأ


والعطف، تعرف أن الكفر ليس ببعيد)
 بثوب العلم والفتيا، ويتظاهرون بكتابة الرقى الشرعية للمرضـــى وغـيرهمبمـع أنهـم - في الواقع- يتعاملون بالسحر ويكتبون الطلاسم، وقد تمكن الإمام من ون
( ( ) بجموع مؤلفات الثشيخ (الشُشصيّة) (Y/ (Y/0).


$$
.(r \cdot v / \varepsilon)
$$



أنحذ واحدة من تلك الحجب أو الرقى وتعرّف على خـط كاتبهـا(1)، ووجـــ
 تلك الحجب بهذه الحقيقة، وكتب لـه رسـالة مطولـة، ذكـر فيهـا عـدداً مـن


 وقد ذكر في (الإقناع) أنها من السحرى، والسحر يكفر صاحبه، فكيف تفهـم

التو حيد وأنت تكتب الطلاسم؟ وإن جحدت، فهذا خطط يدك موجود) (٪) وقال الإمام في المسالة نفسها: (الحامس: [أي من المكفـرات ات الـي ذكرهـا صاحب الإقناع] أنه ذكر أن السحر يكفــر بتعلمـه وتعليمـه، والطالاسـم مـن
 كفر، وهي دينك ودين أبيك، فإما أن تبرأوا من دينكم هذا، وإلا فأجيبوا عن كام صاحب الإقناع ..)
^) مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين: ذكر الإمام -رممه الله- أن الناقض الثامن من نواقض الإسلام: (مظـاهرة







اتهمه بأنه يُكفّر بــالعموم، ورصـف هـذه التهمــة بأنهـا مـن البهتـان، وقـال:
 باطلة، ثم بعد هذا يكفّر أهل التوحيد، ويسميهم الخـوارج، ويتبيّن مـع أهــلـ

القبب ععلى أهل التوحيد) (1) وقال في موضع آخر: (... وإنما نكفر من أشـرك بـالله ... و كذذلـك مـنـ


$$
\text { وسعى في إزالتها.. ) }{ }^{(r) . ~}
$$

ثم ذكر الإمام بعد ذلك نماذج من صور المظاهرة للمشُر كين التي حصلــت
 فعل المويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلها، وما فعله هــو وابـن إسمـاعيل وابـن ربيعة وعلماء بخد في مكة سنة الخبس مع أهل قبة أبي طالب، وإفتـائهم بقتـل من أنكر ذلك ، وأن قتلهم وأنحذ أموالمم قربة إلى الله، وأن الحرم الذي يمـرّم اليهودي والنصر اني لا يكزّمهم) (F)، ثم يستطرد الإمام يخاطباً السـائل، فيقبول متسائلاُ: (ثم تفكّر في الأحياء اللذين صالوا معهم؟ هل تابوا من فعلهـمـ ذلنك وأسلموا، وعرفوا أن عشر معشار ما فعلوا ردّة عن الإسلام بإجمـاع المذاهـــبـ
 مؤلفات النئيخ (الشُخصية)، (Y.0/0).

كلها؟ أم هم اليوم على ما كانوا عليه بالأمس؟)(1) .
Q) من اعتقد أن بعض الناس لا يبب عليه التّاعه

من شريعته:


 ذكر الإمام -رحمه اللهـ أن الناقض التاسع من نواقض الإسـاملام: (مسن اعتقـد أن بعض الناس لا يبج عليه أتباعه

وسع المخر الـُروج من شريعة موسى عليهما السالام، فهو كافر) (ب) ثم ساق الإمام ما ذكره صاحب (الإقناع) في بـاب حكــم المرتـلـ، حيـث قال هستشهداً ببعض الأمثلة: (ومن اعتقد أن لأحدٍ طريقاً إلى اللّه غير متابعـة عحمد متاج إليه في علم الظـاهر دون علـم البـاطن، أو في علـم الشـريعة دون علـم الحقيقة، أو قال: إن من العلماء من يسعه المــروج عـن شـريعته، كمـا وسـع
. الخضر الخرو ج عن شريعة موسى، كفر في هذا كله) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومما يبين الغلط الذي وقع هم في الاحتجاج
(1) (Y) بجموع مؤلفات الشيخ ( الشُتخصية) (Y/0/0).
. (Y) (Y)

 إلى الخضر، ولا أوجب الله على الخضـر متابعتـهـ... وذلـك أن دعـوة موسـى كانت خاصة) (1)
وقد انتشر هذا الناقضِ بين كثير من معاصري الإمـام -رمــهـ اللهـ - حتـى
 بيان أن طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، ويتبعونه على غير بصيرة من الله، ثم قال الإمام: (فهذه طواغيت العا مُ إذا تأملتها، وتأمنلت أحوال الناس معها؛ رأيت أكثرهم من أعرض عن طاعـة اللهُ ومتابعـة رسـوله

إلى طاعة الطاغوت ومتابعتة) (")

- الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به:







 أعلام الموتعين، [بر:بع سابق] (T\&V/1).
roq مضهون رسائل
 تلبّس بهذا الناقض؛ مثل بعض أهل البوادي، الذين يزعمون أن كتاب اللهّ إثا أنزل للحضر، وأنهم [أي أهل البوادي] عايفينه( (r)، وقد وصفهـم الإمام بـأنهم

 (فلمـا أفتيت بكفرهـم -مـع أنهـم أكثر النـاس في أرضنـا- استننكر العــوام
 كبراً وعناداً.

(Y) من عاف الطعام أو الشُراب: كرهه فلــم يشـربه، انظر: الفـيروز آبـادي ، القـاموس الغيط،

$$
\text { [مرجع سابق] مادة (عَيَفَ) (ص } 7 \text { • ا ). }
$$




إلمطاب الـ

لعل من أبرز ما تضمنته رسائل الإمـام محمـل -رحمـه الله- الحلذيـش غـن البد ع وأصحـابها، والتحلذير من مساللك المبتلعة ورؤوسهنم. ويعكن تنــاول

هذا المطلب علمى النحو: التالي :
المسألثة الأولى : تّحذيره من اللبدع
1- تعريف البلدعة:
البلدعة في اللفة: مأخوذة من البلـُع، وهو إنشاء الشيء وبدؤه وانختراعه علـى


مختزعها على غير مثال سابق (Y) واصططالاحاً: (طريقة في اللدين مختزعة، تضاهي الشـرعية) يقصــل بالنسبـلوك

عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) (r)
وقلد ذكر أهل العلم أن الابتــداع قســمان: ابتـلاع ع المنحترعات الحديثة؛ وهذا مباح ؛ لأن الأصل في العادات الإباحة، وابتداغ
(1 ( ابن منظور ، لسـان العرب ، [مرجع سابق] مادة بدع (\/ (Y) .


الأولىr|E| (0)/ (0) .

اللدين، وهذا محرم ؛ لأن الأصـل فيـه التوقيـف (1)
أمرنا هذا ما ليس هنه، فهو ردّ)
Y- حرص الإمام على إنكار البلد و سبب ذلك:
أنكـر الإمـام محمـل -رحمـه اللهـ الابتـلاع ع في اللدين، وتـبراً منـه، فقـال: (... الابتداع بجميع صوره؛ لعلمه أن دين الله قائم على أساسـين: أن لا يعبـل إلا
 (....لمقصود بيان ما نحن عليه من الدين، وأنه عبادة الله وحده لا شريك لـه فيها؛ بخلع هميع الشرك؛ ومتابعة الرسول فيها؛ بخلع جميع البلدع، إلاّ بدعــة|(0)
 الصححابة على التزاويح جماعة ، وبمع ابن مسعود أصحابه على القصص كـل
(1) النظر: الكثاطبي ، الاععتهام ، [مرجع سابق] (0)/1) .
(Y) أخر جه البخاري ، صحيح البخاري ، [ (Yرجع سابت] كتاب : الصلح ، باب : إذا اصطلحوا
 ( (६) انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية ، العبودية ، بتحقيق بشير محمد عبـون [ألريـاض ـ مكتبـة دار (الوعي الإسلامي - ب ت] (ص0 ب) . (0) بالاعتبار اللغوي لا الشُرعي.

خميس ونحو ذلك، فهذا 'حسـن) "()، وليـس مقصـود الإمـام -رحمـه الله- أن هنالك بلعة حسنة وبلعة سيئة، إنما المقصود بلفظ البدعة هنا البلدعة اللغوية لا الشرعية، حيث خحصصها: بقوله: (.. إلا بدعة ها أصل في الشرع)؛ (و البلذعـة ما ليس له أصل في الشرغ يرجع إليه، وهعع القرآن في كتاب واحل لـهـ أضـل

 تعليـم طلابـه خططـورة البــلـ ع ومســائلها، وطلــب حضورهـــم لملارسنـتـها وتفهمها (\%) كما اجتهـل في حث الملدعوين على محاربة البلد ع وتر كها، وجَعّل ذلك داخلاً" في نصرة ديـن الله ورسـوله، فقــال: (وليعلـم الواقــف ععلمى هــذا الكالام.. وجوب اتباع سنة رسول اللهُ أكثر العوام، وليعلم أن الْعوام عحتاجون إلى كالام أهـل العلـم مـن تحقيـق هــنـه المسائل؛ ونقل كالام العنمـاء ، فر حم | الله مـن نصـر ا الهُ ورسـوله ودينـه، و لم

تأخلذه ين الله لومة لائم) (م)
(1 ( انظر : جُمووع مؤلفات الثيخ ( الشخحصية) (I.V/0).

. (
. ( ( ) انظر : ججموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(1/0)
(0) انظر : المرحع ألسابق ، (0) (10) .

وجعل الإمام من أسباب اهتمامه بمحاربة البدع، ما رآه من جهـل النــاس بها، والتباس الأمر، حتى على (المطاوعة) الذين ينقل بعضهم كــامام المبتدعـة، ظانّاً أنه داخحل في معتقد أهــل السـنة(1) ، إضافـة إلى مـا توهمـه بعـض هـؤلاء المطاوعة من أن البد ع إنما كــان انتشـارها في الُسـابق، وقـد خــلا منهـا زمـن

 الناس (؟) إضافة إلى شدة تعلقهم بها، إذ أنهـم لـا صعبـت عليهـم التكـاليف الشرعية الليت كلفهم الله بها (عدلوا عن أوضـاع الشـرع ع إلى تعظيـم أوضـاع ألـا
وضعوها لأنفسهمه، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم ..) (ع)
ش- إنكاره تقسيم البدع إلى بلعة حسنة وبدعة سيئة :
قرر الإمام -رمهم الله- \$ي أكـثر مـن موضـع مـن رسـائله أن كـل بدعـة ضاللة، ونفى أن يكون هنــالك بدعـة حسـنة، واسـتنكر على أحــد الملعويـن زعمـه- أن التذكـير يـوم البمعـةـة ${ }^{\circ}$ (بدعـة حسـنة، فقـال: (.. ومـن أعجــب





(0) سيأتي تفصيل هذه اللبعة وردّ المشيخ عليها في المبحث الرابع من هذا الفصل ص .

رساثلل الاومام ححمد بن عبدالبوهاب
العجاب أنت تقول بدعة حسنة والنبي
 النصوص الدالة على تحريم البلدع وبططلانها؛ منها قوله تعالى:




بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا، وترك البدع والثفرق والانحتلاف.. )("). وقال في موضع آخـر : (.. وأمـا متابعـة الر سـول


(1) أخرجه أبوداود ، سنن أبي داود ، [مرجع سابق] [كتاب السنة ، باب في لـز




 (r) النظر : بجموع مؤلفات الثيخ (الشختصيّة) (11.10).

منه، فهو رد) "(1) رواه البـخاري ومسلم، و"ي رواية لمسلم: (مـن عمـل عمـلا


فما وافق منها قُبل، وما خحالف منها ردّ على فاعله كائناً من كان)
ع- بيانه أن البلدع باطلة ولو صحتت نية صاحبها:
وبيّن الإمـام -رحمـه الله- أن البـلـع منهـي عنهـا، (ولــو صحّــت نيــة
فاعلها) (\%) لأنها تبقى على هذه الحال بلعة داخلة في عموم النهي.
0- إشارته إلى حرص العلماء على إنكار البلدع:
بيّن الإمام -رحمه الله- أنه لم يأت بشيء جديل حين حرص علـى إنكــار البدع، وأكّد أن العلمــاء اهتمـوا مـن قبـل بإنكـار البـلـع، وحرصـوا علـى محاربتها (0) حتى إن بعضهـم أفردوا تصهـانيف، وألفـوا كتبـاً مستقلة في بيـان البلد ع والتحذير منها ، ذكر الإمام هن تلك التصانيف كتـاب (البـاعث علىى
(1) سبت تخريجه (ص •YV) من هذا البحث.
 وردّ عحدئات الأمور ، [ك . ( ( انظر : بجموع مؤلفات الثبيخ (الشُشصيّة) (1 (1) )



رسائل الومام محملد بن عبدالوزهاب

 4- تذكيره بأدلة انتشاز البدع في آخر الزمان:

أشار الاإمام انتشار البلد ع آخر الزمان؛ حيث يقول الإمام جي رسالته إلى عبد الله بن محمد
(1) هذا الكتاب مطبوع عدة طبعات، منهـا: طبعـة دار الأصفهـاني بيـدة، الطبعـة الأولى، بـــون

تاريخ.

 لنُhمة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر ، له عدة هؤلفات منها : كتاب الروضتين ، و والوضول
 سابق] (Y99/r)










ابن عبد اللطيف: (...وتأمل قوله في الصحيح: (بدأ الإسـالام غريبـا وسـيعود
 ويقول الإمام في موضع آخر : (وهل يتصور شيء أصرح مـــا صــحّ عنـه أن أمته ستفتزق على أكثر مـن سـبعين فرقـة، أخــر أنهـمـ كلهــم في النــار إلا وا(حدة(ّ)، ثم وصف تلك الواحدة أنها التي على ما كــان عليـه اللرسـول
(浣)
المسألة الثانية: بيانه بعض طوائف المبتدعة وتحذّيره منهم: لم يكتف الإمـام -رمــه الله- بـالـديث عـن البـد ع إبمـالاً؛ بـل تحـلـث بالتفصيل عـن بعض طوائـف المبتدعـة ورؤو سـهمَ مناقشـاً وعــنراً، ويمكـن توضيح ذلك من خلال النماط التالية:

 ت] (







 ( ) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (Y○G/0).
(الحّوارج.
Y
ץ
§) القدرية.
©) الصوفية وبعض رؤوبُههم ومظاهر الغلو عند بعضهه:

بعض الفساق وأهل الضالال، الغلو في بعض المواضـع ونحوهـا، بعـض رؤوس
الصوفية الغلاة المعاصرين لإمام محمد رممه الله).
1- الحوارج :
تحـــث الإمـام -رحمـه اللهـ في عــدة مواضـــع مــن رسـائله عـن فرقـــة
الخـوارج (1)، وسـاق بعض الأحـاديث الـواردة في حقهمم، فقـلل: (فــانظزوا






الاسفرائيني، الكُرق بين الفِرق، [بيروت -دار المعرفة- ب ت] (ص VY).



 فاقتلوهم）

 －（YOTN／T）［TOT1
 الجلامع الصحيح（منن الزرمذي）［مر بع سابق］［كتاب التفسير－باب سورة آل عمران－［ك


（Y）النظر ：بجموع مؤلفات الشيخ（الشُخصيّة）（Y\＆（Y／0）وانظر：المرجع السابت（Y（Y／0）．

 ．（Y゙タ／r）［r177

 （IMY／r）

رسائل الالمام محمد بن عبدالوهماب
وذكر الإمـام -رمهـه الله- بعض بـد ع الــوارج وضلالاتهم؟؛ وبـين أن منها: (أن اللخوارج يكفرون باللذنوب)(1)، وساق مـا قالـه ابـن القيـم -رجمـهـ اللهـ الهي نونيته حين قال:
من لي بمثل خوارج قد كفّروا
 أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو والاجتهاده، وهم يظنون أنهـم يطيعـون

تضمنت رسائل الإمام -رمهم الله- الحديث أيضاً عـن فرقــة الر|فضـة| (5)، حيث بيّن الإمام -زمهم اللهـ خحطورة هذه الفرقة، وأنهم من أول من أدخــل
 ( ا ( ا ا الظر: المرحم السابت (



 كيل بعضها يُ الأصول إلى'الاعتزاله.






الشرك في هذه الأمة، حيث يقول الإمام مبيناً عقيدته ومنهجـهـ في رسـالته إلى السويدي -وهو عالم من أهل العراق-: (.. وبيّنت هم (يعني للمدعويـن) أن


وغيره، ويطلبون منهم قضاء الحاجات ، وتفريج الكربات)(1) كما قرر الإمام أن بدعة اللرافضة قد تؤدي إلى المروق من الإسلام، وساق

 مرق منه مع عبادته العظيمة، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والســنة قــد يمـرت أيضاً، وذلــك بـأمور؛ منهـا: الغلـو الـذي ذمـه الله تعـالى، كـالغلو في بعـض المشائخ كالإمام عدي(ث) بل الغلو في علي بن أبي طالب، [وهو يشير هنا إلى













 علي بن أبي طالب وهو بريء منهــم)(٪) وقـال: (أضـرم فــم علـي بـن أبـي

 فلا خحلاف بين الصححابة ين ردتهـم واسـتحقاقهـم القتـل، وإغـا الختلفـو! في
 الر افضة .. الذذين يقذفون عائشة، ويكذبون القرآن، و كذلك الذيـن يزعدــون أن جنريل غلط، وغير هؤلاء عمن أهمع أهـل العلـم على كفرهـم) (£) ، وسـاق الإلام ما ذكره الحمجاوي في الإقناع من أن (هن سبّ الصححابة، واقترن بسنـبه: دعوع أن علياً إله أو نبي، أو أن جهريل غلط، فلا شلك في كفـر هـذا، بـل لا

شك في كفر من توقف في تكفيره) (م)


وأَحبهم، و








ورغم أن الإمام ينكر على الرافضة غلوهم في أهل البيـت، إلا أن ذلـك لم يبجعله يغفل عن أهمية معرفة حقوق أهل البيت، ورجوب محبة الصالحين منهم وموالاتهمَ ولذا نراه يوجه بعض أتباعه ويلفت انتبـاهـهم إلى أن الله سـبحانه وتعالى قد أو جب (لأهل بيت رسول الله لمسلم أن يسقط حقهمَ، ويظن أنه من التوحيـد، بـل هـو مـن الغلـو)(1)؛ لأن

الغلو هو بحاوزة الحدّ مدحأ أو ذمّاً (1)

تحدث الإمام -رممه الله- عـن مـا يسـمى بعلــم الكــامه، وبيّن إبمـاع ع السلف -رحمهم | الله تعالى- على: (أن علم الكالام بدعة وضلالة، حتى قـال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل العلــم في جميع الأعصـار والأمصــار أن أهـل الكالام أهل بد ع وضلالات، لا يعلّون عند ابلمميع من طبقات العلماء)(r)" كما بيّن الإمام -رحمه الله- أن أهل الكاملام، وإن كان منهــ أهـل ذكـاء وفطنـة وزهـد وأخـلاق (؟)، إلا أنهـم مقـرون علـى أنفسـهـم أنهــم مخـالفون

- (Y) (1)
 الآداب الشرعية [مربع سابت ](Y/ (Y)



رسانل الاومام محمدل بن عبدالوهاب
 وبتسسيما")" ، وتوحيدهم إمنا هو (بـالقول، لا بالعبـادة والعمـل) "(ّ)، و حقيقـة (التو حيد ألذي يلّعونه إنما هو تعطيـل حقـائق الألمـاء والصفـات)(٪)، وهــأ التو حيد هو الذي سماه البسلف تو حيد أهل الباطل، قــال الإمـام -رحمـه اللّهـ في رسالته لعبد الله ابن سحيم ناقلاً عن شيخ الإسلام تقي اللدين ابن تيميــة ، ، بعد كلام له على من قال: إن ا الله تعالى ليس بيوهر ولا عرض ... قالل رغمه
 والمجهة ونو ذلك من الألفاظط ،ولهـذا لمـا سـئل ابـن سـريج(0)عـن التوحيـلـ، فذكـر توحيـد المسـلمين قـال: (وأمـا توحيـد أهـل البـاطل، فهـو الـلــوض في

(1) انظر : المرجع السابق ، (Y/O/O).
(Y) الظطر : الرجع السابق (Y)









وبيّن الإمام -رحمه اللهـ ضالال مذهبهمه، ومخالفته للعقول ، وذكـر هثـالاً لذلك ما ردّ به الفلاسفة على المتكلمين وخصَمُوهُمْ به، حين أنكر المتكلمّمـون على الفلاسفة تأويلهم آيات الأمر والنهي؛ مثل قوفم: المراد بالصيــام كتمـان أسرارنا ، والمراد بالــج زيارة مشــايخنا، والمـراد ببـبريل العقـل الفعـال، وغـير ذلك من إفكهـمّ، وأن ذلـك التفسـير خـلاف المعروف بـالضرورة مـن ديـن الإسلام، فقال فم الفلاسفة: أنتم جححدتم علو الله على خلقه واستواءه علىى عرشه مع أنه مذكور في الكتب على ألسنة الرسل، وقد أبمـع عليه المسـلمون كلهم وغيرهم من أهل الملل، فكيف يكون تأويلنا تحريفاً وتأويلكم صحيحاًّ ألم فلم يقدر أحد من المتكلمين أن يجيب على هذا الإيراد (1) ثم قال الإمـام: (والمـراد أن مذهبهـم -مـع كونـه فاسـداً في نفسـه مخالفـاً للعقول- وهو أيضاً مخالف لدين الإسلام والكتاب والرسول وللسلف كلهـمـ، ويذكرون في كتبهم أنهـم مخالفون للسلف، ثم مع هذا راجــت بلعتهـم علـى
 كما بيّن الإمام- أنهم لم يأحخذوا أصولمبم من الوحي، بل مـن عقوفـمم، حتى (إنك إذا طالعت في كتاب من كتب الكالام.. بتد الكتاب من أوله إلى آخره لا يستدل على مسألة منه بآية من كتاب الله، ولا حديــث عـن رسـول الله؛

> اللهـم إلا أن يذكره ليحرفه عن مواضعه)(").
( ( ) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ ( الشُخصية) (Y (Y/0) .
(Y) المرجع السابق ، (Y (Y/0).
(Y) المرجع المسابق ، (Y (Y/0) .

والحق أن بدعة الكــلام مـن أخطـر البـدع وأشـدها ضـر رأ على الإسـلام والمسلمين، حتى إن الإمام -رحمه اللها في رسالته التي أرسلها إلى أهل العيينة

 جنسهم، فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له، ومن لم يأمر منهم بألشرك، ،فلم

. غيره المشر كين)
كمـا تنـاول الإمـام -رمهـه اللهـ - بشيء مـن التفصيل بعض الطوائــف





[بيروت-دارالكتب العلمية- ط الثانية- ب| اء اهـ] ( (1/4N).







من فرق المبتدعة، وذكر من انخرافاتهم في العقيدة إطلاقهم الألفاظ ابُمملة اليت لم تأت بها النصـوص في بـاب الأسمـاء والصفـات؛ كلفـظ الجسـم والجوهـر والحيّز ．يقول الإمام：（．．فالذي يقول ：ليس بجســم ولا．．．ولا．．هــم الجهمميـة والمعتزلة، والذين يثبتون ذلك هو هشام（1）وأصحابــه．والسـلف بريئـون مـن الجميع؛ من أثبت بدّعوه، ومن نفى بدّعوه）（）


 العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن درهـم؛ قـال ابـن القيـم－رحمـهـ ：ال山⿸厂⿱⿱㇒日小ا

> (1) سبقت ترجمته (ص YVo).






 （ $/ 1 / 1 \cdot$（انظر ：ابن أبي العز المنفي، شرح العقيدة الطحاوية ، بتحقيق د．عبـدا اله الـتركي ونُعيب الأرناؤزط،［بيروت－مؤسسة الرسالة－ط الخامسة

رسائل الوام محممل بن عبدالوهأب
شكر الضحية كل صاحب سنة .
وذكر الإمام أيضاً بعض رؤوس المعتزلة، مثل أبسي علمي الجبــئي (r) و وابنـه أبي هاشم البلمبائئ (") حينث بيّن أنهم من رؤوس المعتزلة، وذكر كالم السلف في تبديعهم للمعتزلة ومن سلك مسلكهـم (£) واستنكر على عبدا الله المويس ما قرره ين كتابه الذي أرسله إلى أهل الوشم من و جوب انتاع أبسي عللمي وأبسي
 البمععة: (...وصناحبكمم (يعني المويس) يدّعـي أن الرجـل لا يكـون مـن أهـل السنة حتتى يتبح أبا علي وأبا هاشـم بنفي المُوهر والعرض ؛ فإن أنكر الكــام






والنححل، [مرجع سايق ] (1/ • \&).
(Y) أبو هانـم عبدالسالم بن أبي علي يخمد الجلبائي، المتككلم المشهور، كــان هـو وأبـو:ه مـن كبـار
 أـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان، [مرجـع سـابق ] (

والنِّحَّ، [مرجع سابق ] (٪/ (\%).
 فيهما مثل أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فهو عنده على مذهب هشـام
( ${ }^{(4)}{ }^{(1)}{ }^{(1)}{ }^{(1)}$
६- القدرية:
 ذكر الإمام (إبماع ع اللسلف على تكفـير غــلاة القدريـة وغـيرهم) هـع علمهـم وشدة عبادتهم و كونهم أنهم يحسبون أنهم يكسنون صنعاً، و لم يتوقـف أحـــ من السلف في تكنــيرهم لأجــل كونهـم لم يفهمـوا) (\%)، وليـس هــا المـكـم مطرداً على جميـع الققدريـة، بـل هـو خــاص بغلاتهـم، الذيـن أنكـروا القـــر، وزعموا أن لا قدر، وأن الأمر أْنف (0) أما بقية القدرية غير الغلاة، فلم يهكم
 (1) سبق ترجمنه ص YVo، والمعنى أن المويس يظن أن من أنكر الككلام يو بـالم يرد يف النصـوص




 شرح العقيدة الطحاوية، [مرجع سابق] (Y/ (Y/ ) وشرح النوري على صـحيح مسلم، [مرجـع




سحيم إطلاقه تكفير القلر ية بـالعموم دون تفصيـل؛ فقـال عـن الأوراق البـيت أرسلها ابن سحيم: (ثم ذكر فيها كفر القدرية، والعلماء لا يكفرونهم (يعـني

بالعموم، بل يكفرون غلاتهم فقط) فكفّر ناساً لم يكفروا(')

- ا- التصوف (Y):

تحلث الإمام -رممه اللهـ في رسائله عن الصوفيـة والتصـوف، إلا أنــه لم
 كما قال ابن تيمية- (مرّ":كراحل وأطوار متعددة، والكالام بذمه مطلقًاً خطبـ؛ لأنه يُدْخل في الذم من لا يسـتوجب الـلذم لسـلامته، والكــلام بمدحـه مظلقـاً

 التصوف البدعي، وبين ما يطلق عليه تصوف، كالزهل والــورع، ومـا جــاءت










الشر يعة بتأييله، والخضّ عليه من تنزيه الباطن، وحـبـ الله ورسـوله، وحـب أولياء الله تعالى، والإيمان بكرامأت الأولياء ،ونحـو ذلـك"(1)، في حـين يرفـض الإمام جميع أشكال التصوف التي تُخرج الإنسان عن دائرة إخــالاص العبوديـة لله في جميع أنواع العبادات، وتنقله إلى التردِّي في متاهات المهــل والحرافــات

 بإطال، كما لا يذم بإطلاق، بل يُعنى بنقض المعتقدات الفاسدة، ويحذر مـن







 تحنه. (Y) الظُر : آمنة نصير ، الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة، [مربع سابق] ( YVO $\left.^{(\mathrm{D}}\right)$
 (£) ( انظر : المرجع السابت.

رسائل الإمام كحمد بن عبدالوفاب
ويماوز بهم الحلد، ويعتقل فيهم المُتقــدات الفـاسـدة، كبعض الصووفيـة الذيـن
 والزهَّاد ونحوهم، كما بيّن الإمام -رحمـه اللهـ ألن صـرف شـيء مـمن أنبواع
العبادة للصالحين أو غيرهـم شرك، والصالحون بريئون من تلك الانخر|فات (')، بـل ذكـر الإمـام -رممـه اللهـ أن مـن الصوفيـة وغـيرهم مـن غــلا في بغض الفساق وأهل الضـلال والزيـغ والانحـراف، فعظموهـم، وصرفـوا لــم بعـض أنواع العبادة اليّ لا يكوز أن تصرف لغير الله تعلى، ومنهم من غلا في شـبر أو حجر أو نحوه، وفيما يلي تفصيل ما ذكره الإمام -رممه اللهُ- في ذلك:

- الغلو في مقام النبي \$1

بيّن --رحمه اللهـ أن من الصوفية هن غلا في مقام النبي بعض الصفات اليت لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك (قول صطاحب

البردة(٪):
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به
وقوله:


 سلم) وهي جيدة السبك،إلا أن فيها جملة من المزالتق والضالالات والغلو في معام النبوة، انظـر :

ولن يضيق رسول الله جاهلك بي وقد استنكر بعض المنصوم على الإمـام تخطيئـه لمـا جـاء ين الـبردة، بحجـة
 من الخطأ، وقد أخطأ من هم خير منه خين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط(؟)، ثم قال الإمام متعجباً من موقف سليمان بن سحيم: (.. يا عجباً! إذا جرى هـذا من أولئك السادة (يعني الصححابة الذذين قالوا: اجعل لنـا ذات أنـواط)، كيـف ينكر علينا أن رجـالا مـن المتأخرين غلـط في قولـه: يـا أكـرم الخلـقى، كيـف تعجبون من كلامي فيه، وتظنونه خحراً وأعلم منهم؟؟) تم يعتب الإمام على أحد المنتسبين للعلــم (؛) في زمنـه، كيـف يلبــس علـى الناس بمدحه لقصيدة البردة، واستحسسانها وشـرحهها، دون بيـان مـا فيهـا مـن بخالفات، مع أنـه ينتسـب إلى أهـل العلـم، ويفسـر القـرآن والحـديـث، يقـول الإمام: (.. وأعجب من ذلك ما رأيت وسمعت مُن يدّعـي أنـه أعلـم النــاس، يفســر القــرآن ويشــــرح ألحديــث بمجلـــدات، ثــــم يشــرح (الـــردة)
ويستحسنها...(0)
(1) انظر : مجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(Y/0) .

(Y) بجمو ع مؤلفات الشتيخ (الششخصيّة) (Y) (Y)



- الفلو في الصحابة :

كما بيّن الإمام -رحمه اللهـ أن هن الصصوفية وغيرهم مَن غلا في الصحخابـة رضوان الله عليهـم ، وقضد قبورهـم في قضـاء الـاجـات وتفريـج اللكربـات ، ومن ذلك ما التخله بعض الصوفية في الشـام مـن القِبَـاب علـى قـر الزبـير بـن


 ونهاراً، ثمم دعا نبياً أو ولياً عند قبره، فقد الخـــن إلهين اثنين، و لم يشـهـد أن لا إله إلا الله، كما يفعـل المشر كون اليوم عنــد قبر الزبير .... و كمـا يُفعل قبــل
(1) هو أبو عبدا للّه الزبير بن العورام بن خويلد بن أسد بن عبدالعـزى بـن تصـي بـن كـلاب؛، أمهـ






 انظر : المرجع السابق ، ( (
 الصحابة والصالحين الذين غلا الناس فيهم وقصدوا قبورهمى لا يلحقهم نقص
 إنه خاطب سليمان بن سحيم وســأله بأسـلوب الاستفهام الإنكـاري قـائلاً:
 وغيرهم من الصالحين يلحقهم نقص بكعل المشر كين إياهم وسائط؟ .. حاشـا
-الغلو في الصالحين:


 (...فصار ناس من الضالين يدعون أناسأ من الصالحين في الشدة والر العخاء، مثل







عبدالقادر الميلاني (1)، وأمد البدوي()، وعـدي بـن مسـافر، وأمثـالفم مـن
أهل العبادة والصلاح .. (ث).









 [مرجع سابق] ( (IVo/1) . انتهت التزجمة .

















واستطرد الإمام في بيان بعض صور الانحراف والغلو التي أحدثهـا النـاس. وساق -رحمه الله- بعض ما ذكره أهل العلم في حكمها، ومن ذلـك (النــنر الذي يقع من أكثر العوام، بأن يأتي إلى قبر الصلحاء قائلاً: يا سـيدي، إن رُدَّ غائبي أو عو في مريضـي، أو قُضيـت حـاجتي، فلـك مـن الذهـــبـ والطعام أو الشمع كذا و كذا، (وأنه) باطل إجماعاً بوجوه؛ منها: أن النـذر للمتخلـوق لا يموز، ومنها: أن ظن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا كفر ... وقد ابتلي

الناس بذلك، ولا سيما في مولد الشيخ أممد البدوي)(1) كما ساق الإمام -رحمه الله- في إحدى رسـائله مـا ذكـره ابـن تيميـة في (الرسالة السنية) اللي أرسلها إلى طائفة من أهـل العبـادة، ينتسـبون إلى بعض الصـالـين ويغلـون فيهـم (حيـث ذكـر ابـن تيميـة في هـذه الرسـالة) حديــ الخوارج، ثم قال: (فإذا كان في زمن البني پِ إلى الإسلام مَنْ مرَقَِ منه، مع عبادته العظيمة، فليعلم أَن المنتسب إلى الإسـام قد يمرق من اللدين، وذلك بأمور منها: الغلـو الـذي ذمّه الله، مثـل الغلـو في عدي بن مسافر أو غيره، فكل من غـلا في نبي أو صحـابي أو رجـل صـالح، وجعل فيه نوعاً من الإلفيــة مثـل أن يقـول: يــا سـيدي فـلان أغتـي أو أنـا ئـي

حسبك ونحو هذا، كافر يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل) (ب).
(1) انظر : المرحع السابق (IVA-IVY/0) والإمام هنا ينقل عن أحد علماء الحنفية، وهو الشــيخ (
(Y) انظر : بجموع مؤلفات الشُيخ (الشُخصيّة) (YV،7V/0).

- الغلو في بعض الفسّاق وأهل الضلاللة والزيخ والانحراف:

لم يكتف بعض الصوفية وغيرهم من المهال بالغلو في الصالـين، بل ذكـر

 ابن عربي (1). إله) (ب)، مع أن العلماء ذكروا أن ابن عربي وطائفته (أكفر 'مـن فرعون، حتى قال ابن المُقري الشافعي: من شكك يـ كفــر طائفـة ابـن عزبـي،
فهو كافر...)

كمـا بيّن الإمام أن مـن الصوفيـة وغـيرهم (مـن يدعـو شمســــان وتاجــُ


الناس (عن عبادة ثمسان وأمثاله) (0)





- (TM1/7)

(r) الظر : المرحع السابق (VY/0) .
(₹) ( انظر: الربع السابق (19/0) وانظر المديث عن هؤلاء في الفصل التمهيدي (الـالة الدينبة).
(0) الرمحع السابق (0/0) .

بل إن بعضهم عابوا على الإمام نهيه الناس عن هذا الضــلالل، واستنـكروا عليه تكفيره لشمسان وأولاده، حيث يقـول الإمـام في رسـالته لعبـد الله بـن سحيم؛ الكيت فنّـد فيهـا شـبهات سـليمان بـن سـحيم، وعـدّد فيهـا مـا أورده سليمان من المسائل التي جملتها أربع وعشرون مسألة، قال: (مسـألة سادسـة: وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههمَ وشميتهــم طواغيـت، وذلـك
 والعزى بأضعاف، وليس في كلامي بحازفة، بل هو الــــق، لأن عبـادة الـلات والعزى يعبدونها في الرخاء؛ ويخلصون لله في الشـدة ؛ وعبـادة هــؤلاء أعظـم

من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحر)(1) والعجيـب أن سـليمان بـن سـحيم كــان هوافقــأ للإمـام محمــد في تكفــيره لشمسان وأمثاله، بل إنه قرأ رسالة الإمام التي فيها تكفــير شمســان، ونسـخـها ونا بيده، و كتب عليها تعليقاً يؤيد به مـا جـا جـاء فيهـا، وقـال: (مـا ينكـر هــا إنا إلا

أعمى القلب)( (Y)، ثم عاد يناقض نفسه، ويكذب ما جاء فيها.

 (بكفر الطواغيت مثـل أولاد شمسـان وأولاد إدريـس والذيـن يعبدونهـم مثـل

طالب الـدضي وأمثاله) (ّ)
(1) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشُخصية) (Y0/0) .

. (Y\&./0) (

كما بيّن الإمام -رحمه الله- أن بعض المتصوفة وغيرهم غلوا في أشـخاص
 عليهم) (1)، (وعبادة العيدروس وأبي حديدة، وأمثالممـا) (")، واعتقـاد صـلاح (السائح الأعرج) وولايته، (وقد صرح يفّ الإقناع] بكفره) (")، يعني ما ذكا ذكره
 رأى الإمام محمـد -رمهـه اللهـ أن السـائح الأعـرج قـد وقـع فيهـا، كجعـل

الوسائط بينه وبين الله ومثل الطيران في الهواء، والمشي في الماء ونخوه(٪). كما ذكر الإمام -رحمه الله- في رسائله بعض الأشخاص الذين اشتتهروا بالغلو يف المحلوقين؛ مثل (طالب الحمضي، وأمثاله، الذين يشــر كون بـالله في




من موضع (7)

> (1) انظر : المر جع السابق (Y/0) .

(Y) انظر : المرجع السابق (IY/0).

 (Y) المر جع السابق ، (Y (Y $)$

كما بيّن الإمام أن من غلا في المخلوقين رجل يدعى عبـدا لله بـن عـون،
 عبدا لله، وغيرهم من (عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأمثاله) (ب)، وقد أفتى
 من بعض المتصوفة الضهالّل المعاصرين له، فقـال: (و كذلــكـ أيضـأ مـن أعظـمـ الناس ضالاًا متصوفة في معكال وغيره؛ مثل ولد موسى بن جوعان، وسلامة ابن مانع وغيرهما يتبون مذهب ابن عربي من أثمهة أهـل مذهــب الاتحاديـة، وهـم أغلظ النـاس كفـراً مـن اليهـود والنصـارى) (8)، وبيّن الإمـام أيضـأ أن
 سليمان ابن سحيم قد تظاهر بالتبرؤ منهـم حين ناقشـه عبـد الرمهـن الشــنيفي
 أتباع الإمام، وزعم أنهم على الحق، وأن الإمام وأتباعه على الباطل (V).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الظظر : المربع السابق (Y/O/O). } \\
& \text { (Y) (Y/7/0) ، (Y) المرحع السابق (Y) } \\
& \text { (r) المرحع السابق الموضع نفسه. }
\end{aligned}
$$


(8) لم أعثر على تر جمتههما.
(Y) (Y) بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة)(YY/0).
(V) انظر : المرجع السابت (الشّشصيّة) (Y/0) (Y).

الغلو في بعض المواضع والأشجار والأحجار:
كما بيّن الإمام -رحمه اللهـ أن من الصوفية وغـيرهم مـن غـلا في بعـض المواضع، وساق ما ذكره أحد علماء الشافعية(1)، من (ما قلد عــمّ الابتـلاء بــة [ين زمن هذا العا لم] من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعملد، وإسراج

 إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، ويرجون الشفاء لمرضـاهم وقضـاء ونـا حوائجهم بالنـنـر همم، وهي بين عيون وشـجر وحائط وحجر، وفي دمشبق -

 ثم بيّن الإمام أن من الصوفية وغيرهم من استمر على هذا المعتقد الفناســد،
 الصـالمين، فتجـاوز ذلك بـأن غـلا في أهـل الضـالال، بـل وفي البلمـانـادات،
 المدعوين (")، بعد أن تحدث عن شناعة الغلو في أحـد الصـالحِين مـن شـيَخ أو
(1) هو أبو شامة في كتابه (الباعث على إنكار البدع والـوادث) .
 (r) هو شخص سماه الإمام (الأخ فايز ) .

إمام أو نخوه: (فإذا وازنت بين هذا وبين ما يفعله أكثر الناس اليوم من دعوة الله(1)، ودعوة أبي طالب، أو الكواز، أو أنخسّ الناس، أو شحرة، أو حخـر، أو غير ذلك، تبيّن لك أن الأمر أعظم مما ذكرنا بكثير ما ...
 الخرمات؛ كأكل الحشيشة ، وساق الإمام ما ذكره شيخ الإسـلام ابن تيميـة
 والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن، وتنفع في الطريق ..)

الكواز ...'ا . .



راسائل الوامام محملد بن عبدالوهاب
الثمبحث الثــنـي
الـدعـوة والاحتسبـاب
اللدعـوة: هـي تبليـغ الإسـلام للنــاس، وتعليمـه إيـاهم، وتطبيقـه في واقـعع
الحياة(1)، و كفى بها شرفاً أنها وظيفة الأنبياء والرسل.
والاحختساب: هو الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، والنهـي عـن المنكـر إذا
ظهر فعله(Y) وهو - كما: قال شيخ الإسلام ابن تيمية- (من أو جـــب الأعمـال
(Y) وأفضلها وأحسنها

وقد تحدّث الإمام محمــد بـن عبـل الوهـاب -رحمـه اللهـ في رسـائله عـن

(1) انظر : سممد أبو الفتح البيانوني ، المدخل إلى علم الدعوة، [مرجع سابق] (صV) .

( ${ }^{(r)}$ شيخ الإسالم ابن تيمية ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتحقيق د. صلاح الدين المنبجل،
(₹) لا شلك أن اللدعوة والاحتساب من أوجـب الواجبـات، وإغـا اختلـف العلمـاء في نوعيـة هــا الوْحوب هل هو وجوب عيين أم كفاثئي، على تغصيل ليس هــلـا موضعـه، انظـر : عممند. أبـو
 إلفي، الحسبة تعريفها ومشروعيتها وحكمها، [باكستان- إدارة ترجمـان الإسـلام- ط الأولى
'. .

فرط فيه، وذكر بعض الشواهد اليتي تـدل علـى قيامـه بنفسـه بهـذا الواجـبب، كما أشار -رمهه الله- إلى بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها القـائمون بهذا الواجب، وألمــح -رحمـه الله- إلى بعض المعوقـات الـي ربمـا تعـرض في طريق القائمين بهذه الرسالة الشُريفة. ويمكن تناول هذا المبحث هن خلال المطالب التالية : المطلب الأول: بيانه فضل الدعــوة والاحتســاب، وحثـه علـى القيـام بهــذا الواجب.
المطلب الثاني: إنكاره على من فرّط في الدعوة والاحتسابب، وترهيبـه مـن ترك هذا الواجب .
المطلب الثالث: قيامه بواجب اللدعوة والاحتساب بنفسه . المطلب الرابع: الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية والمحتسب. المطلب الحامس: معوقات في طريق اللدعوة والاحتساب .

رسائل الوامام محمد بن عبدالوهاب
المطلب الأول
بيانه فضل الدعوة والاحتسناب، وحثه على القيام بهذا الو اجب
 ورغّب في القيام بهذا الواجب، وذكر النصوص الدالة على فضلــه ، وقـال في




- من حُمْرِ النَّعم) (r)
 البتمع، وخاصة مسائل الاعتقاد، وضــروزة بيـان خطـر الشـرك، وأن إنـــار الإمام له (هو الحق الذي لا ريب فيه، وأن الواحب إشاعته في الناس وتعلئنـهـه


(

النـي

 -(1£ar/£)[r£.7て



كما حرص الإمام -رحمه الله- على تربية المدعوين على القيـام بواجـب الاحتساب والنصح، وشجعهم علـى ذلـك، وأوضــح فــم أنـه سـيفرح بهــا النصح، وسيعمل به إذا كــان حقّـاً، ومـن ذلـك قولـه لأحدهـم (1) ، في نهايـة رسالته إليه: (... و إن كان الصوابب معهـم [يعي الخصهوم] أو معنا شـيء مـن


 شيئا، أو قائل أحد يحضرني كام سوء ولا ردّيـت عليـه، فـاذكروالي، تـرى التنبيه حسن، ولا يدخل حاطري إلاّ ر.ما أني أعرف أنه محبة وصغو) (") .
 المنكرات، كالأشجار التي يقصدهـا الجهـال ويعظمـون من شـألمأنها ، وسـاق الإمام في ذلك ما ذكره أحد علماء المالكية(\&) مستحسـناً لقولـه، حـين قـال:
 ويعظمون من شأنها، ويرجون البرء والشَفاء لمرضاهم مـن قِبَلها، فهي ذات

أنواط فاقطعوها) (0)
(1) هو أحمد بن يكيي ، مطوع من أهل الرغبة.


(£) هو أبو بكر الطرطوشي، في كتاب الحوادث والبدع.

الموادث والبدع ، [مرجع سابق ] (ص^r) .

رسائل الإمام ححملد بن عبدالوهاب
المططب الثّانتي

من ترلو ذلئ الواجب
أنككـ الإمـام أشـد إنكـار علـى أولئـك اللذيـن فرّطـوا فن واجحـب الدعـوة والاحتسابب ، وقال مخاطباً لبعضهمم مُن عرفـوا حرمـة دعـاء الصـالحـن؛ وأنـه شرك، و لم ينكروه على أقوامهـم: (... فإن كنتم تعرفون أن هذا هن الشـركّ، كعبادة الأصنام:.. فما بالكـم لم تفشوه بين الناس، وتبيّنو فــم أن هـذا كفـر با الله، مخرج عن الإسلام.... وإن عرفتم ذلك، فكيف يكل لكم كتمـان ذلـك والإعراض عنه ، وقد أخنذ الله ميثاق اللذين أوتـوا الكتـاب لتبينّنـه للنـاس وو لا
(1) تكتمونه)

وحين أفتى الإمـام ي، بعـض المسـائل .مـا يو افــق اللـليـلـ، ثـار عليـه بعـض الخصوم، بحجة أنه خالف المذهب، وتظاهروا بأن عملهمم هذا من باب إنكـار
 وقعدتح، فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار للمنكر، فيا ليـت قيـامكم كــان في عظائم في بلد كم تضاد أصلَي الإسـلام: شـهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمـداً رسول الله منها، وهو أعظمهها: عبادة الأصنام عندكم من بشر وحجرٌ..)
( ( ) بجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (Y/0) (Y).
(Y) (YO/0) (الرجع المابق، (Y)

## ए9q

 الطواغيت - التي انتشرت عندهــمـ- مـن الشـرك، ومـع ذلـك لم ينكـرا علـى النـاس، و لم يحـاولا تغيـير هـذا الانحـر|ف، فيقـول موبّبـاً: (... فـبإذا كنتـــم تعرفونه، كيف يیل لكم أن تتر كـا النـاس يكفـرون مـا تنصحـانهم؟؟)(") ثـمـم يرهّب الإمام كل من ترك واجحب الاحتساب كع قدرته عليه، وخاصة القضاة ,الـاكّام، ويسوق في ذلــك قـول أحـد العلمـاء(ب): (فويـل للقضـاة والـلكـام، حيث لا يغيرون هذا [يعين انخرافات الصوفية] مع قدرتهم)(٪)

. (YYA/0)، هو الإمام البزازي في فتاويه ، انظر المرحع السابق (Y)

رسائل الإمام ححمـل بن عببالهزابب

ثِّمهـه بوالحب (لد
تصمنـت اللرسائل بعضن الشواهـل علــى حـرص الإمـام -رمـه اللّه- علمى
القيام بوابحب اللدعوه والاختسابب بنفسه ومن ذلك:
: 1
حرص الإمام على القينـام بنفسـه بواجـب الدعـوة والاحتسـاب (بـالقُول)
مهما بذل في سبيل ذلك :مسن التضححيـات ، وأنكـر علـى مـن طلـب(1) ، منـه السكوت عن المنكر، وقال: (... وإن كان مرادك أنـي أسـكت عمـن أظهـر الكفر والنفاق، وسلّ سيف البغض على دين الله و كتابه ورسوله.... فهـذذا لا ينبغي منك، ولا يطاع أحـدٌ في معصيـة اللهّ( ()، بـل إن السـمة الغالبـة لمعظـم رسائل الإمام أنها رسائل دعوة واحتساب، وحين خشي الإمام أن يظن أحـــ المدعوين أن رسالثته له رسالة تو ريـخ وعتاب، أقســم لـه أنـه مـا قصــد بهـا إلا الا

 كثيرة، وسقط من بينها تسمية المرسل إليه عبدا الهّ بن عيد، بدل عبدا لله بن عيسسى ، و لم يـرد في المصـادر الكتي اطلّعت عليها شخص إسمه عبـدا لله بـن عيـد، بـل عبـدا لله بـن عيسمى ، انظـر الرسالة في الدرر الدنية ، جمع عبدالر ممن بن قاسم ، [مرجع سابق] (YN/V)، وانظر الرسبالة
 (Y) بجموع مؤلفات الشينخ (النشخصيّة) (Y/0) .

النصح والقّيام بواجب اللدعوة والاحتساب، وقال: (ولا تظن أن كلامي هـذا
معاتبة و كالام عليك، فوا الله اللذي لا إله إلا هو إنه نصيحة..)(1") ومن شـواهل احتتسابه بالقول ؛ نهيـه عـن دعـاء الصهـالحين والغلـو فيهـمّ، يقول -رحمه الله- مبيّناً ما حصل منـه مـع بعض الملدعويـن: (... ومـع هـنا نهينـاهـم عـن دعواهــم [يعـي دعـاء الصـالحين]؛ وأمرنـاهـم بـإخالاص اللدعـاء

و لم يقتصر الإمام على إنكـار المنكـر ئ حــود بللتـه بـل اسـتخحدم عــدة وسائل ليقوم بالاحتساب واللدعـوة خــارج حــود بلدتـه، وهـذا واضـح مـن قو لـه: (...وأن الـذي ننهى عنـه في المرمــين والبصـرة والحسسـا هـو الشـــرك

با بال山ه .

لعل من أبرز الشـواهد الواردة في رسـائل الإمام، واليتي تدل على قيامـه رحمه الله- باللدعوة والاحتسابب العملــي؛ مـا أوضحـه في رسـالته إلى علمـاء مكة حين بيّن لفم أن سبب الفتنة اليتي أثارها الـُصـوم علـى الإمـام هـو قيامـه بالاحتسـابب العملمي؛ وهدمـه القبـب والبنـاء الـذي كـان مبنيـاً علــى قبـور الصالحين، يقول الإمام في ذلك: (..جرى علينـا مـن الفتنـة مـا بلغكــم وبلـغ

 (

رسائل الومام محمدل بن عبدالوهاب
غير كم وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين)(")، كما صرّح الإمام في عدة مواضع بقيامه بالاحتساب العملي بـأمر النـاس بـالمعروف وإلـزام مـن تحت يده بالقيام به، ونهـي النـاس عـن المنكـر وتـأديب مـن تحـت يـده علـى انتهاكه، وعلـل انتقالـه إلى هــنه الثدرجـة مـن درجـات التغيـير بقولـه: (وأنـا صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمة) (r)، ثم قـــلل: (وأيضـأ ألزمـتـ مـن تحت يدي بإقامة الصلاة وإيتاء الز كاة وغير ذلـك مـن فرائض الله، و عن الربا وشرب المسكر وأنواع من المنكرات) وقال في موضع آخر: (... إنا نعمل بالزين، ونغصب الذي يدنا(گ) عليــه،

وننهى عن الشين، ونؤدب الناس عليه) (م)
(1) المرحع السابت (1)





المطلب الزابع
بيانـه الصفات التي ينبغي أن بيتحلى بها الا|عية والمحتسب ذكر الإمام في رسائله بعض الصفات التي ينبغي -وربما يبب- أن يتحلى

بها الداعية والحتسب، ومن تلك الصفات:
1- الإخحلاص لله تعالى:
بيّن الإمام -رممه الله- أن هذه الصفة يجب أن تكون ملازمة لكل عمل، وخاصة الدعـوة إلى الله، والأمـر بـالمعروف، والنهي عـن المنكـر، وفي ذلـك يقول الإمام: (... فـإذا خـاف أحـد منكـم مـن بعـض إخوانـه قصـلاً سـيئاً،

فلينصحه برفق، وإنخلاص لدين الله، وترك الرياء، والقصد الفاسد) (1) با Y - العمل بحا يأمر به والحرص على تربية النفس وإصالاحها:
 بسـلو كه وتصرفاتـه، ونبّهـ إلى ضـرورة الحـنـر مـن أن يخـالف قــولُ الداعيــة

 أنه لم يبتد ع شيئاً من عنده، وأنه يمتثل للأمر قبل أن يـــث النــن عليـه: (... فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام.... ولا في شيء من المحرمات، الشُسيء اللذي عندنا زين هو عند الناس زين، والذي عندهم شين هو عندنا شــين، إلا (1) كذا في الأصل . بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (YA/0) .

أنْنا نعمـل بـالزين ونغصـب الـني يدنـا عليـهـ ... إلخ) (1)، فالإمـام إذاً يعمـل بالواحب قبل أن يأمر الناس به، وييتنب العرم قبل أن ينهى الناس عنه.世- أن يكون عالماً بما يأمر به ويدعو إليه:
لا شك أنه لا خير في دعـوة أو احتسـاب مبـين على جهـل ، ومـن هــذا
 أن من الصفات التي يحتاجها الداعية والعتسب: (أن يعرف ما يأمر به وينهـى عنه) (Y)، كما بيّن أن (أول درجات الإنكــار: معرفتـك أن هــنا مخـالف لأمر

ع- الرفق والحلم :
 وأنكر على مسن لم يتصـف بهـنه الصفـة، وقـال: (ينبغي للداعي إلى الله ألن الْ

 آخر: (فلينصحــه برفـق وإنحـاصن)


(Y) (Y) المرحع السابق ، المرضع نفسه
( ) ( ) المرجع اللسابق (
(8) المرحع السابت (
 والملابرة، وعدم الاستجابة، وبيّن -رمّه اللهـ (أن بعـض أهـل اللديـن ينكـر منكراً -وهو مصيب- لكن يخطىء في تغليظط الأمـر إلى شـيء يوجـب الفرقـة


وأهل العلم يقولون: اللذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكتاج إلى ثــلاث: أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكـون رفيقـاً فيمـا يــأمر بـه وينهى عنـه، صابراً على ما جاء من الأذى)(ب) وحين تسرّع بعض أتباع الإمام بالإنكار دون علم؛ سار ع الإمام بإرسـال رسالة إلى اثنين من أتباعه(") ذكر لي عنكم أن بعض الإخوان تكلم في عبد المسسن الشريف يقول: إن أهل الحسا يمبون على يدك؛ وأنك لابس عمامــة خضـراء، والإنسـان لا يبـوز لـه
(1) هذا في أغلب الحالات، إلا أنه يوجد حالات معينة يعدل فيها عن اللين إلى الشدة ، انظر : د. فضل إلمي، من صفات الداعية اللين والرفئ، [باكسـتان- إدارة ترجمـان الإسـلام- ط الأولى
.

(Y) همـا أثمــد بـن سـويلم ، وثنيـان بـن سـعود. انظر: بجمـوع مؤلفـات الشـيخ (الشــتخصيّة) (rAs/0)

الإنكار إلا بعد المعرفة)(")، ثم بيّن الإمام أن ما أنكراه مما لا يسـو غ إنكـاره؛


رسوله
0- التثبت والتبيّن والحكم بالظاهر مع وكل السرائر إلى اللهُ تعالى: حرص الإمام -رحمه اللهُ كما يظهر من رسائله- على تربية أتباعه علِّى التزيث والتثبت، وعدم الاستعجال عند القيام بواجب الاحتساب، مـــع النـــتر على المسلمين وعدم تتبع عوراتهم، ورُكْـل سـرائرهم إلى الله تعـاللى، وطلـبـ من بعض طلابه أن يلفتـوا نظـر الغتسـبين إلى ضـرورة مراعـاة ذلـك، وقـال : (نبهوهم على مسألتين:
-الأولى: عدم العجلة، ولا يتكلمون إلا مع التحقق، فإن التزوير كثير. - الثانية: أن الني سرائرهم إلى الله، فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهلهمم) (Y)
 الاحتساب عليه، بل أرسل رسالة إلى ابنه(0)، ليتحقق من ذلـك المنكـر، ومـا
(1) المرجع السابق ، الموضع نفسّه.
(Y) المرحع السابق (Y/0/0).
 وينشرها وحبَسَها عن الإمامَ.م (0) هو : عبدالوهاب بن عبدا الهُ بن عيسى . قـال فيها: (... وأنـا إلى الآن مـا تحققـت ذلـك وهو جامس فيـــه بالهــاجوس
. ${ }^{(1)}{ }^{(1)}{ }^{(1)}$
7- مراعاة حال المدعو ومكانته:
لا شك أن مراعاة أحـوال المخـاطبين منهـج شـرعي، بعلـه الله سـبحانه
 باللدعوة بعدة طرق مراعاةٌ لتعــدد طبـائع المدعويـن، فقـال سـبحانه:
 المنطلق حرص الإمام -رحمه الله- على مراعاة حال الملدعو عند قيامه بواجب الدعوة والاحتساب، وقد تضمنت رسائل الإمام بعض الشــواهد الدالــة علـى حرص إإمام على هذا البحانب، وتوجيهه أتباعـه إلى ضـرورة مراعاتـه، ومـن أمثلة ذلك ما ذكـره الإمـــام في كيفيـة إنكـار المنكـر إذا صـدر مـن صـاحب
 نفسه يل صدره مثل الوسواس، انظر : الفيروز آبادي، القاموس الميط، [مرجــع سـابق] هــادة

. (YYY/0) (Y) (Y) (الشموع مؤلفات الشيخ ( (Y)


 (£) انظر: المرجع السابت ، (صّ) ا).

رساثل الأمام ححمد بن عبدالوهاب
سلطة(1) أو أمير أو غيره، وبيانه أنه لا يعامل مثلمـا يُعـامل غـيره، خشـنـية أن يترتب على إنكار المنكر منكز" أعظم منـه. يقـول الإمـام يز بيـان ذلـك : (... والجُامع هذا كله أنه إذا صلر المنكر من أمير أو غيره أن يُنصح برفق خِفيةً ما ما يشتزف (') أحد، فإن وافق وإلا استلحق(ث) عليه رجلاً يقبل منه بخفية، فإن لم يفعل، فيمكن الإنكــار ظـاهراً، إلا إن كـان علـى أمـير، ونَحَحَـهُ ولا وافـقـ،

واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر بمَّنا (8) (مجفية)
. مراعاة قاعدة (دزء المفاسد أولى من جلب المصا - -
وقد طبق العلمـاء مقتضـى هــذه القــاعدة علـى الحسـبة (Y)، وأكَّـدوا علـى ضرورة مراعاتها، وفي رسائل الإمام -رحمه اللهـ شواهد تــلـل على حرصــه
(1) ورد عن النبي




 .) (11199)








على هذه المسـألة، ومـن ذلـك تو جيهـه بعـض أتباعـه(1) إلى أن يتفطنـوا لــذا الأمر، وذلك حين أغلظ بعضهـم في الإنكـار، حتى أدى ذلـك إلى حــو نوع من الجلفوة والفرقة بينهم وبين بعض البلدان البهـاورة فـمـ ، فقـال الإمـام موجهاً فم: (...وأيضاً يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صــار يكصـل بسـببه
 إن لم تفعلوا صار إنكار كم مضرةٌ على اللدين، والمسلم ما يسعى إلا في صلاح دينه ودنيـاه) (Y)، وحـين أرسـل لـه شـخص رسـالة يسـأله فيها عـن مسـألة التنذكير "(r)، ويصف له صفة مذاكرة عبدا لله بن عيسى وابنه في هــذه المسـألة، رفض الإمام الإجابة عن هذه المسألة، خشية أن يستغلها خصـوم عبـدا لله بـن عيسى وابنه في الششهير بهـم، وقال: (ولا يخفاكم أنه وصلـيني أمسس رسـالة في صفة مذاكرتكم في التذكير، لكن ما أنا بكاتب لفم جواباً؛ لأن الأمر معروف وف أنه هنكم، وأخاف أن أكتب هم جواباً، فينشرونه فيزعلكم، وأشوف غايتكم

قريبة وتحملون الأمر على غير محمله) (£

 . (Y9V-Y97/0) (Y)

 (乏) بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (r10/0).

المطثب الخامس
معوقات في طريق اللدعوة والاحتساب
 هو وأتباعه أثناء قيامهم بواجبهـم في الدعوة والاحتساب، ولعل مــن المناسـب التعرض لذذه المعوقات من خلال المسألثين التاليتين: المســألة الأولـى: معـاداة الداعيـة المحتسبب ومحـاولـة كـف دعوتــة أو
(القضاء عليها:
لا شكك أن من أبرز المعوقات التي يمكــن أن يتعرض لـا اللّاعيـة المُتسـب


تلك الوسائل:
1- التشكيك في نيته:
بيّن الإمام -رمّه اللهّ- أن من وسائل تثبيط المدعــو، و كفـه عـن دعوتـه:
 الدعوة والاحتساب، ور.ما يمدث هــذا المعـوّق حتى دانــل صفـوف اللدعـاة
 النيات؛ وإنا يكون الـحكم على الظاهر، واللهّ يتولى السرائر، وقــد نبّهـ الإلمـام




 أفضل من لزوم طريقة رسول الله البـهاد عليهـا للكفار والمنافقين، كـان ذلـلك تــام الإيمـان، فــإذا أراد أحــل مـن
 أن يكون هذا من جنس الذين يلمزون المطوِّعِّيِن من المؤمنين في الصدقـات...

Y
بيّن الإمام في رسائله أن من معوقات اللدعوة محاولة بعض الملدعويـن كـفّ الداعية عن اللدعوة والاحتساب، بكجة أن الأمور قد تغيرت، وأن الكالام ر.مـا يسبب ضرراً، أو غير ذلك من الحـجج، وقل تعرض الإمام نفسـه لهـذا المعـوق حين تصدى للأمر بـالمعروف والنهي عـن المنكـر واللدعـوة إلى الله، وحــاول البعض نصححه بالكف عن ذللك بحجج واهية، يقول الإمام: (... وأما قولكم: إن الأمور ليست على اللذي أعهلده، وتشيرون عليّ بـتركك الكـلام، فـلا أدري
(1) يعني اتههمه أنه لم يقصد بدعوته وجهاده وجه الله تعالى، بل أراد مقاصد دنيرية .
 والسمعة ونحو ذلك. (Y) بجموع مؤلفات الشُيخ (الئتخصّة)(YAQ، YAN/0).

أيش مرادكم؟ ... وإن كان مرادك أني أسكت عمن أظهـر الكفـر والنفــاق،
فهذا لا ينبغي منك ولا يطاع أحدُّ في معصية الله(") س- تحريض الناس عليه وإغراؤهم بأذيّته:




 القبوريين (ويقول هم: طالح الناس [يعين الإمام وأتباعه] ينكرون قببكــم وقـد كفروا وحلّ دمهم ومالمم) (Y)، و كذلك فإن الخُصوم قلد شكوا الإمانم وأتباعـهـ عند أهل قبة أبي طالب(")، بل إن بعض الخصوم (8) أرســوا رسـائل يكفـرون
 هذه الر سائل، وأكد أنهم (صرّحوا فيها أن من أقرّ بالتوحيد كفر، وحلّ دلّ ذنـهـ


..

(0) المرجع السابق ، الموضع نفسه . وتككن المخصوم بها من تحريض النـاس علـى الإمـام، وتهليـد حياتـه ودعوتـه بالـُطر، وقد عبّر الإمام عن ذلك بقوله: (والذي قلب الناس علينا اللذي قلبهم
 . بمنته وكرمه كيد المُصوم.
६- تتبع زلاته أو تلفيق التهم عليه ونشرها:
 تتبع زلات اللداعية والمتسبب، و كذلــك تلفيـق التهـم عليـه ونشـرها؛ لتشـويه
 من عند نفسه.
ومن شواهد ذلك ما ذكره الإمام عن دعوتـه وأنــه بـدأ بـالأمر بـالمعروف كالصالاة والز كاة، والنهي عن المنكر كالربــا وشـرب المسـكر ، قـال الإمـام: فلم يككن الرؤساء القدح في هذا وعيبه؛ لكونـه مستحسـناً عنـد العـوام، فجعلو | قدحهم وعداوتهم فيما آمـر بـه مـن التوحيـلد، ومـا نهيتهـم عنـه مـن الشرك، ولّبّسوا على العوام أن هذا خـلاف مـا عليـه النـاس، وكـبرت الفتنـة

جداً، وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله) (٪) . وما إن سمع الحصصوم أن الإمام أفتـى في إحــىى المسـائل .بمـا وافق المليـلـ،

## رسائل الإمام ححملد بن عبدالوهاب

فخالف عاللًا يتعصبون له؛ حتى سـارعوا إلى اغتنـام هـذه الفرصـة، والإنكـار بغلظة على الإمام، بدعوى إنكار المنكر، قال الإمام: (فإذا خالفت قـول عـالم
 تكلمتم بهذا الككلام الشديد؟ فإن سمعتم أني أفتيـت بشـيء خري
 وقعدت، فإن كتتم تزعمون أن هذا إنكــار منكر، فيـا ليـت قيـامكم كـان في

عظائم ين بلدكم تضاد أصل الإسلام ..) (1).
المسألة الثانية: ترك الدعوة والاحتساب والثقاعس عنهما بحجـج


 من يعينه، أو حتى يكفّ أذى الناس عنه.

 عن ترك الاحتساب بكجــج واهيـة رغـم إدراكهـمـ مـا قـر ره العلمـاء مـن أن اللدعوة والاحتساب من أوجب الواجبات (ب).



وقد أشار الإمام -رحمه اللهـ في رسائله إلى بعض تلك الحجــج وأبطلهـا؛
ومنها:
1- ترك اللدعوة والاحتساب بكجة كــرة المنكـرات وعـلم القـلدرة علـى
إنكارها:
أشار الإمام إلى هذه الشبهة في إحلىى رسائله في معرض استنكاره على بعض القضاة(1) سكوتهـم عما يقع في بلدانهـم مسن عبـادة الشُـجر والـحجـر، ودعـاء الصالحين، واللذبح فم دون إنكار أو احتساب، وقال الإمام: (... و إن ادّعيتم أنكـم لا تقدرون على ذلك، فإن لم تقدروا على الكل قدرتم على البعض) فليست كثرة المنكرات واستشر اء البـهل مســوَّغاُ شـرعياً يبيـح النكـوص عـن القيام .مـا أو جبه اللهّ على المسلمين عامة، وعلى أهل العلم خاصة مــن واجــب اللدعوة والاحتساب.
Y- تعلر أهل العلم بأن الناس مُ يسألو هم: ذكر الإمام أيضاُ ين رسائله أن من الشُبه التي تعلل بها بعض من ينتسبون للعلم في تر كهم إنكارهم المنكر، رغم إقرارهمم بأنه منكر، دعوى أن الناس لم يسألوهـم، ولو سـألوهم، لأفتوهـم وأنكـروا عليهـم، و في ذلـك يتـول الإمـام
(1) قاضي الأحساء: عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف، انظر : بجمرع مؤلفات الشــيخ (الشـــخصيّة) . (Y0./0)
(Y)

يخاطباً سليمان بن سحيم وأباه: (... وأنت وأبوك تقولان: نعرف هذا، هنك ، لكن ما سألونا ، فإذا كنتم تعرفونه كيف يلمل لكم أن تتز كا النـاس يكفـرون؟ مـا تنصحانهم ولو لم يسألو, كم؟؟)، فلا تبرأ ذمة أهل العلم حتى يبادرورا بتبيين مـا آتاهم الله من العلم، ويجذاروا الناس من أسباب غضب الله تعالى ، فقـــد قــال

 ب- التعلل بخشية الناس :

لا شك أن من أبرز معوقات اللدعوة والاحتساب خشية الداعية. والغتسب

 بالصبر، واحتساب الأحر والثبات على ما هو عليه، وليس النكوص ولئركا ولا الدعوة والاحتساب، وهلذا لـا أمر لقمـان ابنـه بالاحتسـاب، أوصـاه بعلْهـا



(1) انظر : د. عبدالعز يز بن أمّمد المسعود، صفات الآمر بالمروف والناهي عن المنكر، [الرّينّاض


وقد تعرض الإمام في رسائله لذكر هذا المعوق، ومن الشواهد علــى ذلـك ما جاء في رسالته -رحمه الله- إلى محمد بـن عبـاد؛ وذلـلك أن أحـد خصـوم الإمام جاء بكتاب فيه ضلالات وشبه وكفر وردِّة؛ فقرأه علـى جماعـة محمـد ابن عباد، إلا أن محمد بن عباد لم يمركك ساكناً، و لم ينكر هذا المنكر العظيـم؛ رغم أنه هو مطو ع البلدة وعالمها، وذلك بحجة خشية الناس، ومما قاله الإمـام في ذلك: (... إن كنت تعرف أن هذا هو الكفر الصراح، والـردة الواضحـة،

ولكن تقول: أخششى الناس، فا لله أحقّ أن تخشاه) (1)

تفنبد الثنبه وردّ مـا ألمصق بالإمام من الثّهم
لم يكتفِ المناوئون للدعوة الإمام برفض دعوته وعدم اتّباعـهـه. بـل سنعواة وبذلوا الجهود المضنية يف سبيل صد الناس عـن دعـوة الإمـام، والحيلولة بينـة

وبين الملعوين، وسلكو! ذي ذلك عدة طرق خبيثة؛ منها: أ) إلصاق التُهـم والمفتريات بالإمام. ب) إثارة بعض الشببه اللي تعارض دعوته رحمه الله. ويظهر أن قضية: (تفنيلد الشـبه وردّ مـا ألصـق بالإهـام مـن التّهـم) ككـانت تُشغل ذهن الإمام باستمرار، حيسـث تكـرر الحلديـث عنهـا في نصـف رسبـائلة تقريباً، فقل ورد الحديش عنها في (أربغ وثلاثـين) رسـالة مسن رسـائل الأمـام رحمه الل山ّ تعالى. ولعل من المناسب أن يتم التعرض لفذه القضية بإبيــاز مـن خــلال المطلبــين التاليين:
المطلب الأول: الّأهم الّتي ألصقت بالإمام وردّه عليها. المطلب الثناني: الشبه التي تعارض دعوة الإمام رحمه الله.

المطلب الأول
التّهم التّي ألصقت بالإمـام وردّه عليها


 هـجروه، وصار عندهم غريبأ، وقد حرص الإمام على ذكر الأدلة من اللكتـاب

والسنة وأقوال السلف على ما ذهب إليه.
ومن تلك التّهّهم :

$$
1 \text { - التكفير : }
$$

كان من أبرز التّهم التي وجّهت للإمام: الزعم بأنه (كان يكفّر المسلمين)؛ حيث تكرر إلمديث عن هنه التهمة في ثُمان رسائل من بممو ع رسائل الإمـام
 كثرة التكرار، وهي تهمة سبّ الصالمين، حيــث تكـرر الحديـث عنهـا أربـع


ذلك:

- اتهامه بأنه يكفٌّر بالعموم: ذكـر الإمـام -رهمـه اللها- في عـدّة رسـائل أنـه اتُّهِم هـو وأتباعـه بـأنهم يُكَفِّرون بالعموم، وحرص الإمام علـى بيـان بطـلان هــنه التهمـة الـتي تُكَّن

رسائل الأمام محملد بن عبدالوهاب
الخصوم من نشرها حتى بلغت الآفـاق، حيـث أرسـل الإمـام للشـريف (1) في مكة رسالة يبـين فيها بطـالان هـذه التهمـة، إذ يقـول: (... وأمـا الكــذب والبهتان ، فمثل قولم: إنا نكفِّر بـالعموم ..) إلى أن قـال: (فكـل هـذا هـن الكذب والبهتان اللـي يصدون الناس به عن ديسن الله) (ب)، ويقـول في ربنـالة أرسلها لُّقرأ على عامّة المسلمين: (من عحمد بن عبـد الوهـاب إلى هــن يصـل


أني أُكَفِّر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء .. (")
وقد كانت التهمة موجهة للإمام ولأتباعه أيضاً، حيت يقول الإمام: (فإن قال قائلهم: إنهمب[يعي الإمام وأتباعـهـ] يُكَفِّرون بـالعموم، فنقـول: سـبحانك

هذا بهتان عظيم) (8)
وقد ذكر الإمام أن اللذين أثناروا هذه التهمة هـم الأعداء وخصوم الدعـوة،
حيث يقول عن هذه التهمة: إنها (من بهتان الأعداء)()




حوادث سنة (

 IY



كما بيَّن أنّ هدفهِم من إثارتها هو التلبيس علـى النـاس (1)، وصدّهـم عـن







 الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإني... إلى أن قال: (وجوابـي عـن
 - اتهامه بتكفير أشخاص معينين : مـن الخصنوم مـن كـذب على الإمـــمه، ونقـل عنـه أنـهـ يُكَفِّر بعـض الأشخاص(8)، كالبوصيري صاحب البردة، وابن الفارض، وابـن عربي، وأن

(1) المرجع السابق (1/0).
(r) الرجع السابت (r/0)



 اللات والعزى، حيث يعبدرنهم يُ الر خاء والشده، النظر: جموع موزلفات الشيخ (الثــخصية) ( $\mathrm{V} 0 / \mathrm{o}$ )

رسائل الامْام محملد بن غبدالوهابب
 الإمام عن سليمان بن سنـحتيم: (والله يعلـم أن الرجـل افـترى علـيّ أمـوراً لم أقلها و لم يأت أكثرها عللى بالي.... ومنهـا أنـي أُكَفِّر البوصسيري، لقولـه: يـا أكرم الـلنق.... وأني أُكَفِّ ابـن الفـارض وابـن عربـي (1)، وجوابـي عـن هـْلـه

المسائل أن أقول: سبحانلك هذا بهتان عظيم) (Y)
ويقول الإمام في رسالة أخحرى أرسلها جواباً لأحد العلماء حين سأله عــن
كتاب سلِممان بن سحيم (مطوّع الرياض الذي أرسله للبصرة والحســ يشنـع فيه على الإمام ويرميه بالبهتان)، فيقول الإمام: (إذا تبيّن هـذا فالمســائل الـيتي شنَّع بها؛ منها مــا هـو فـن البهتــان الظـاهر، وهـي قولـه: إنـي مبظـل كتـب
 البوصيري لقوله: يا أكرم الحلْقَ، وجوابي فيها أن أقول: سبحانك هذا بهـتـان

(1) الإمام هنا إما يستنكر على سليمان بن سحـيم أنه يفتري عليه ويقـول علـى لسـانه مـالز يقـلـ،






- المرجع السابق ، (Y/0) (


الله(1) على إطلاقه دون تفصيل، واتهموه بأنه يُكَفِّ من لم يُــاتل معـه، ومـن امتنع عن تكفير من كفّره(Y)، وقد وصف الإمام ذلك كله من البهتــان الـنـي افتراه المُصوم على لسانه. وقد ردّ إإمام على هذه الاتهامات والافــتراءات في عـدة مواضـع ، ومـن ذلك ما ذكره الإمام في رسالته إلى الشريف (ّ"، اليّ بيّن فيها ضوابط التكفير،

فكان مـا قال:
(أر كان الإسلام الخمسة أولها : الشهادتان، ثم الأر كان الأربعة، فالأربعـة إذا أقـرّ بهـا وتر كهـا تهاو نـاً، فنحـن -وإن قات إتلنـاه علـى فعلهـا- فـلا نُكَفــره بتر كها، والعلماء اختلفو| في كفـر التـارك لهـا كسـلاُ مـن غــير جحـوده وها ولا نقاتل إلا ما أبجم عليه العلمـاء كلهـم وهـو الشـهـادتان، وأيضـاً نُكَفِّره بعـد

التعريف إذا عرف وأنكر ، فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع: - النوع الأول: من عرف أن التوحيد ديـن الله ورسـوله الــنـي أظهرنــاه للناس، وأقرّ أيضاً أن هذه الاعتقادات في الحجر والشحر والبشر -الـنـي هـو دين غالب الناس- هي الشرك با لله اللذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقـاتل أهله، ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد، ولا تعلّمه، ولا دخل فيـه، ولا تـرك الشـرك؛، فهـذا كـافر، نقاتلـه بكفـره؛ لأنـه عـرف ديـن
(1) المرجع السابت ، (1 (1/0) .
( $11 / \varepsilon$ ) (
(Y) سبق الحلديث عنه ، ص (Y (Y) ).

رسائل الوامام محمد بن عبدالوهاب
الرسول فلم يتبعه، وعرف ديـن الشـرك فلـم يتر كـه، مـع أنـه لا ييغض ديـن الرسول ولا من دخل فيه، ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس． －النوع الثاني：من عرف ذلك كله، ولكنه تبين في سبّ ديـن الرسـول، مع ادِّعائه أنه عامل به، وتبين في مدح من عَبَدَ يوسف والأشقر، ومن عَبَد أبا



 －النوع الثالث：من عرف التوحيد وأحبّه واتّععه، وعرف الشرك وتر وتر كـه، ولكن يكره من دخل في التوحيد، ويحب من بقي على الشـــرك ، فهـذا أيضـأ



 وطنه يشق عليه، فيقاتل أمل التوحيد مع أهـــل بلـده، ويجـاهد بعالـه ونفسـنه،


 و كذلك نُكَفِّ من حسَّنه للناس، وأقام الششبه الباطلة على إباحته، و كذللك من

قام بسيفه دون هذه المشاهد اليتي يشرك باللّ عندها) (٪)
Y ا اتْهامـه بأنـه يوجب الاهجره إليه:
وقد ذكر الإمام أن ذلك من اللكذب والبهتان(r)، وأرسل رحمه الله رسالة لعامة المسلمين قال فيها: (من محمد بن عبد الوهـاب إلى مـن يصـل إليـه مـن المسلمين، سلام عليكـم ورحمة اللهُ وبر كاته، وبعد: ما ذكـر لڭـم أنـي أكَفِّ بالعموم، فهذا من بهتان إلأعداء. وكذلك قوفم: إني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلــه
'أنه ما يكفيه حتى يبيء عندي، فهذا أيضاً من البهتان .... وقد ردّ الإمام على هذه الشبهة فقال: (و كذلنك تمويهه(ْ ${ }^{(\circ}$ على الطغام بأن (1) انظر: حسـين بـن غنـام، روخـة الأفكـار والأفهـام، [مرجـع سـابت] (IVQ/ (1)، وبجمـوع مؤلفات الشيخ (I/乏) بتصرف طفيف.







 عمد رمهه الله يسأله عن هذه الشّبه. النظر: بجموع مزلفات الشيخ (الشخصية)، (0/7 (7).

رسائل الاممام ححمد بن عبدالوهابب
ابن عبد الوهاب يقول: الذني ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول: سـبحاناك


بالتو حيده وتبرأ من الشركُ وأهله فهو المسلم في أي زمان، وأي مكانـ)
 هذه أيضاً من التهم الباطلة الـيت وجههـا بعض الخضـوم للإمـام؟ لينفّـروا الناس، ويصدّوهـم عن الحق، حين وجدوا ألن دعـوة التوحيـد الـيتي نــادى بهـا الإمام ستفوِّت عليهم ما :كانوا يأكلونه من أموال النـاس بالبـاطل، مثـل أولاد شثمسـان وأولاد إدريـس، الذيـن يـأمرون النــاس أن ينـــنـروا لهــم وينخوهــــم
 الشيطان، الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر -رممه اللهـ وهو منهم بريء كبراءة علي بن أبي طالب وقد ردّ الإمام هذه التهـمة في ثــلاثٍ مـن رسـائله؛ حيــ قـال في رسـألته
 عليَّ أموراً لم أقلها، و لم يأت أكثرهـا علىى بـلي، فمنهـا: أنـي مبطل كتـبـ المذاهب، وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله

(1) المرجع السابت ، (7 (7) .



الإمام على ذلك كله، فقال: (فكل هذا كذب وبهتان، افتراه علـيّ الشـياطين
الكذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ...)
 عليه، وينهى عن زيارة قبر الوالادين:
ذكر الإمام أن هذه التهمة من التهمم التي وجهها لـه سـليمان بـن سـحيم؛ وبَّن -رحمه الله- أنها تهمة باطلـة، وقـال مبيِّنـاُ ذلـك (..ومنهـا [يعـي مـن انتهامات ابن سحيمן] أني أحرم زيـارة قـبر النـبي الوالدين وغيرهما.... وجوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان - ${ }^{(r)}$ ويقول الإمام في رسالته إلى ابن صباح (... أما بعل، فما ذكره المشر كون علي أني أنهى عن الصهلاة على النبي عليّ الشياطين النذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ...) ويقول في رسالته إلى عبد الله بن سحيم، مشيراً إلى دعـاوى سـليمان بـن

(1) ( المرجع السابق، (Y/O).

(r) (

رساثل الومام محمد بن عبدالوهابب


ولا شكك أن الإمام يرى ما قرره أهل اللسنة والجماعة، من أن زيارة القبور منها ما هو مشروع، ومنهها ما هو ممنوع، فالمشروع زيارتهـا بقصـد الاتعـاظط راللدعاء لأهلها، سواءٌ كانوا من الآباء أو الأقارب أو غيرهم، و كذلكك السـفـر بقصد الصالاة في مسجد النبي استقلالاُ، فكل ذلك من الزيارة المشروعة المبمع على اسـتحبابها والـيتي أقرَّهـا
 الرحال فا أو زيارتها بقصد تعظيمها، وتوجيه نوع من أنواع العبـادات فــا، كالتو كل عليها أو النذر :ها وخطاب أصحابها بطلـب الحوائـج والتـبرك بهـا، ونحو ذلك (ب) وهذا النو ع من الزيارة أبدى له الإمام أهمية بالغة، فعقذ له ععدة أبوابيٍ في كتابه كتاب التوحيد؛ منها باب بعنوان [بـاب مـا بـاء في التغليـظ

(1 (1) بجموع عؤلفات الشيخ (الشُخصية)، (78/0).

 النجدية، [مصر - مطبعة اللنار -طץ - غ غ
 (Y|\&ص)

جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبـل مـن دون اللهـ ثـم أعقبـه

－طريق يوصل إلى الشرك］（1）
－التهامهه بأن دعوتّه فيها تثقيـص للأنبيـاع، وأن الإمـام يسـبّ
（الصالحين، وبنكر شفاعة النبي وقد شاع ذلك（）عند بعض العوام بسبب أن بعض من يلّعي العلـم زيّـن لهم ذلك، وأوهمهـم أن إخحلاص اللدين الله－اللذي دعا له الإمام－فيه تنقيـص للأنبياء والصالحين（＂）، حيـث يورد الإمام في إحدى رسائله التي بيَّن فيها ما دار بينه و بين بعض مدّعي العلم فيقول：（لّا ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف من الأمر بإخلاص الُدين لله، والنهي عـن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابـاُ مـن دون الله، قالوا لنا：تنقصتم الأنبياء والصالحين والأوليــاء، والله تعـالى نـاصر لدينـه ولـو كره المشركون، وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كالام أهل العلم من هميع الطوائف ．．．）، ثم ذكر الإمام الأدلة القّاطعة على ذلك مـن الكتـاب والسـنة


. (1AY، 冋V7 ، OY
（r）انظر ：المرّع السابق،（IVY／0）من رسالة أرسلها الإمام إلى علماء الإسلام وردّ فيهـا عللى ．هذه الشُبهة

رسائل الأمام محمند بن عبدالوهباب
وأقوال الأئمة الأربعة وتلاملذتهم (") و قلد كانت هذه التهمــة مـن الحِيـل ألـيتي اخحتزعها مَن أسماهم الإمام [ألشياطين مسن مـردة الإنـسن] ليصــورا الْــاس غـن التو حيد وعن دين الله القويم، فهـم - كما قال الإمـام-: ( إذا رأوارَمَن يُعَلِّمم
 مثل الاعتقاد يُ المخلوقين الصالحين وغيرهمى، قـــاموا يبــادلون ويُلِّبِّـون غلـى الناس؛ ويقولون: كيف تُكَفِّون المسلمين؛ كيف تسبون الأمـوات، آل فنان

أهل ضيف، آل فلان أهز كذا و كذا....)
وأما فرية إنكــار الإمـام لشـفاعة النبي پِ (سبحانك هذا بهتان عظيمَ بل نشهد أن رسـول ا اللّ صاحبب المقام إمحمود، نسأل الله اللكريم رب العرث الجظيم أن يشـفّعه فينـا، وأن بحشرنا تحت لوائه، هذا اعتقادنا، وهذا الذي مشى عليه الســلف الصنـالـ من المهاجرين والأنصار.... وهـم أحــب النـاس لنبيهـم، وأعظمهـم في اتبّاعـه وشرعه، فإن كانوا يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة، فــإن اجتمـاعهـم خجخـة، والقائل: إنه يطلب الشفاعة بعد موته، يورد علينا الـليل مـن كتـاب الله، أو



(r) انظر : المرجع السابق (YN/0)
 البدع والضهال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعـالى:


Y- اتهامه بأته على غير جادة العلماء ويخالف منهجهم:
 أرادوا أن ينفروا الناس، حتى من فتاواه في الفروع والأحكام الفقهيـة، حيــ




> (1) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ ( الشخخبية) (9/0) .










ورائل الاومام مححدل بن عبلدالوهابب
وقد أورد الإمام -رجمه | الله- هذه التهمه، وناقشها على النحو التالي:

- انتهامه بأنه علي غير جادة العلـماء:

وقد أششار الإمام إلى هذه التُهمه في رسائله ؛ حيث ذكر في رسالته لعلنمـاء مكة أن من افتراءات الخخصوم -كمـا قال الإمام- أنهم (أشــاعوا عنـا أنـا علـى غير جادة العلماء، ورفغــوا الأكـر إلى المشـرت والمْشرب، وذكـرواعنّـا أشـــياء
(1) يستحيى العاقل من ذكرها (Y)
 عبادة القبور ودعاء الصالحين، وعدّ الققباني -في هـذا الكتـابـ- الإمـام محمـــ ثمن شذ عن العلماء، قال الإمـام: (إنه [يعين القباني في تصنيفه] يقـورل: إنـه لم يخالف في تصنيفه إلا ابن تيمية وابن القيم وعشرة أنا عاشرهم، فـالجميع أبنــا

عشر، فإذا كان يوم القيامة، اعتزلوا وحذهم عین هميع الأمة...) وقد أجاب الإمام ععلى مثل هذه الشبه بقوله: (وأثا أخحر كم .عـا نحن علينه.. فنتحـن و الله الحمــل متبعـين غـير مبتدعـين، علـى مذهـب الإمــــام أحمــلـ بـن

حنبل..
( ( ا انظز : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) ؛ (0/ ع \&) .


 المخطرطات بيامعة الإمام، وهر الذي أشار إليه الإمام هنا.
 (६) انظز : المرجع السبق (الشتخصية)، (Y/Y/0).

- اتهامه بأنه يدِّعي الاججتهاد ولا يتبع الأئمة:

تحدث الإمام عن فرية ادِّعاء الاجتهـاد وعـدم اتتباع الأئمـة، ورسّمى ذلـك بهتاناً، فقال: (رحتى من البهتان اللذي أشـاع الأعـداء؛ أنـي أدّعي الاجتهـهاد ولا أتبع الأئمة ..) (1)، (وأني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وأني خارج عـن


 مقلدون الكتاب والسنة وصالُ سلف الأمـة، وهـا عليـه الاعتمـاد مـن أقوال
الأئمة الأربعة ...( ).
 (ولا حلاف بيين وبينكم أن أهل العلم إذا أثمعوا وجب اتّباعهم، وإما الشأن


(1) المرجع السابق . الموضع نفسه

السابق ؛ (0/0).




الصواب في قوله؟ فأنتم على هذا الثاني، وهو الذي ذمّه الله، وسمّاه شـركاً، وهو آخّاذ العلماء أرباباً ．．．）（1）، ويوضح هذا المنهج أحد تلاميذ الإمام، وهو ابنه الشيخ عبد الله، فيقولٍ：（لا نستحقّ مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد منـبـا يدّعيها، إلا أنّا في بعض المسائل إذا صحّ لنا نص جليّ من كتاب أو نسنة غـير منسوخ ولا مخصّص ولا معارض بأقوى منهه، وقال بـه أحـد الأئمـة ：الأربعـة،

أخذنا به، وتر كنا المنذهب الحنبلي）（ب） －اتهامه بإحراق دلائل الخيرات：

كما تعرض الإمام للححديـث عـن تهمـة إحـراق كتـب العلـم؛ فقــل عـن
 بالي．．ومنهـا：إنـي أحـرق دلائـل الحـيرات وروض الريـاحين، وأسميّيـه روض الشـياطين．جــوابي عـن هــنه المســائل أن أفــول：ســبحانك هــذا بهتــان ．عظيم）
 مقلد وصاحب ححة، كما أحال إلى أقوال بعض أئمة السلف－رحمهم اللها يف ذلك، النظر ： بجموع مؤلفات الشُّيخ（الشُخصية）،（Y／（Y）
（Y）انظر ：جمع ：عبد الرمن بن تاسم ، الدرر السنية ،［مرجع سابت ］（Y）（Y）（Y） （r）كذا وردت بإبنات الياء ، وفد حرص الإمام ين كثير من المواضع علـى التلقائيـة والتسـهيل يـي لغته مر اعاة لـا اعتاد عليه المدغعو． （£）انظر ：بجموع مؤلفات الشيخ（الشخصية）،（1Y／0）． وهذا لا يمنع أن ينهى الإمام عن قراءة بعض الكتب المشـتملة على بعـض البــلع والأحـاديث الضعيفـة، خاصـةُ إذا رأى أن أصحابهـا يعظِّمونهـا كمـا لألا "يُظَّم القر آن، ولالإمام سلف في ذلك، يقول الإمام موضحاً سبب إشاعة هذه التههمة: (وأما (دلائل الخيرات)، فله سبب، وذلك أني أشـرـت علـى مـن قَبِلَ نصيحتي مسن إنحوانـي أن لا يصـير في قلبـه أبـلّ مـن كتـاب الله، ويظـن أن القراءة فيه أجلّ من قراءة القر آن وأما إحراقه [يعين دلائل الحيرات] ... فهـذا

من البهتان)

- اتهامه بمخالفة العلماء حين أمر برجم الزانية دون إذن الإمام:
 الزانية دون إذن الإمام -ويعنون به الإمام الأعظـمـ - يقـول الإمـام: (... كمـا أني لما أمرت برجـم الزانيـة، قـالوا: لا بـد مـن إذن الإمـام ...) (Y)، وقــد ردّ عليهـم الإمام في الرسالة نفسها .ما ذكره العلماء من أن كــل مـن تغلـب علـى بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيـا، لأن الناس هنذ زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام وآحل، ولا يعرف أن أحلداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا
(1) انظر : المرجع السابت، ( (
 مؤلفات الئيخ، (६/\&).

رسائل الومام محملد بن عبدالوهاب
بالإمام الأعظم، كما بيّن الإمـام تــاقض هـؤلاء المطارعــة وأئمـة في المسـانحد والقضاة في دعواهـم ضد الإمام، إذ لو صح＂كلامهم في عدم صحّــة الأحكـام في غيـاب الإمـام الأعظـم، لكـانت ولايتهـم للقضــاء والإمامــة كلهــا غــر

صحيحة）
 مؤ لفات الشيخ ،（IV／乏）．

## المطلب الثاني

## الشبه التي أثثيرت على دعوة الإمـام رحمه اللـه

 الإمام، بغرض التنفير من دعوته، والتشكيك في منهجهه، وتمكنه العلمي، وقـد
 بشخصصه( ") إلا أن هذه الشُبه موجهة ضد اللدعوة عقيدة ومنهجاً وفكراً، بغضّ
النظر عن صاحب هذه الدعوة وحامل لوائها -رحمه اللها-، ومن هذه الشبه: 1- مسألة التكفير والقتال:
أثار المصوم عدة شبه حول هذه المسألة ، فزعموا أن التكفير والقتال ليسا
 (1) الفرق بين هذ الطلب والططلب السابت (التهم الـــيـي ألصقـت بالإمام ورده عليهـا)، أن الأول:
 الثاني، (الشبه الكي أثيرت على دعوة الإمام)، فهر عبـارة عـن مسـائل هـي في الأهـل مسـاتل الما



 المبادئ التي نادى بها الإمام.

 (

$$
(Y \mid N / 0) \cdot(Y \mid \cdot / 0)
$$

آيـات التكفـير الـواردة في القـرآن إمـا نزلـت في الكفــار (1)، وأن الطواغيـنـت
 يرى أنه لا يكفر إلا من أنكر الإسلام جملة وكذّب بالرسول

غي عهد النبي
وقد تعرض الإمام -ئي رسائله- لهذه الشبه وناقشها على النحو التالي: - شبهة أن التكفير والقتال ليسا من دين الله ورسوله: يقول الإمام -رمحـه الله- في إحـدى رسـائله: إن الخصـوم (يقولـون: لـو

يترك أهل العارض التكفير والقتال، كانوا على ديـن اللهُ ورسـوله) (0)، وزعـمـم الخصوم أيضاً أن الإمام -رمحـه اللهـ هـو اللـني جـاء بالتكفـير والقتـال مـن عنده(1)، والعجيب أنهـم يشهلو ن أن ما جاء بــه الإمـام مـن الأمـر بـالتو جيد والنهي عن الشرك هو ديـن الله ورسـوله إلا التكفـير والقتـال، ولكلـكـك نـرى الإمام يُلقّن أصحابه الحجة لردّ هذه الشبهة، فيقول:
 [
 (r) انظر : المرجع السابق (r) (r (r) ( ( ) (لمرجع السابق ( ( )


（والعجـب مُـن يخفى عليـه جـــواب هــذا إذا أقـرّرّا أن هــذا ديـن ا اله
ورسوله（1）＂كيف لا يكفر من أنكره، وقتل من أمر بـه وحبسـهـم؟ ．．كيـف
لا يكفر مَن جــاء إلى أهـل الشـرك يكثّهـم علـى لـزوم دينهـم وتزيينـهـه
ويثثهم على قتل المو حدين وأخلذ مالمم ؟．．）（＂）
كما أن ردّ هذه الشبهة كانت المور الأساس لرسالة الإمـام الــئ وجههـا غلمد بن عيد（1）، و حرص الإمام في رسالته إلى أهل العيينة（）أن يسوق الأدلة من الكتاب والسنة، ثم أقوال فقهاء المذاهب الأربعـة في أبـواب حـكـم المرتــد على الرأي الصحيح الذي يراه الإمام في مسألة التكفير والقتال．
－شبهة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر مطلقاً：
أثثار الخصوم شبهة أن مَن قال لا إله إلا الله لا يكفر، خاصة حـين أفتى الإمـام－رحمـه الله－بكفـر البـوادي، الذيـن ينكـرون البعـث والمنــة والنـار، وينكرون ميراث النساء، مع علمهـم أن كتاب الله عنــد الحضـر، وأن رسـول

（1）انظر ما ذكره الإمام مـن شـهادة الخصـوم علـى رؤوس الأشـهاد أن الإمـام عحـت فيمـا يقـول

كذا فذ الأصل ولعل（ويزينه ）الأنسب للسياق ．




رسائل الإمام محملد بن عبدالوهاباب
قال الإمام: (فلما أفتيت بكفرهم، مع أنهم أكثر الناس في أرضنا، اسـتنكر العوام ذلك و خاصتهم الأعداء ممن يدّعي العلم، وقالوا: من قال لا إله إلا الله

لا يكفر، ولو أنكروا البعث وأنكروا البشرائع كلها ..)(1).
ومُن حرص على إثارة هذه الشبهة والثلبيس غلى الناس بها؛ ســليمان بـن سحيمى مما حدى باإِمام أن يكتب رسالة لُقُق أ على عامة النـاس فيهـا تفنيـيـ هلذه الشبهة وغيرها من الششبه، ومما جاء فيها: (أنه -يعين سليمان بن سحيمصنف الأوراق، يسبنا ويرد علينا في تكفير كل من قال لا إله إلا اللهّ، وهـُذه عمدة ما يشبه به على البِهال وعقو هلا، فصار في أوراقه يقول: أمـا مَـن قــالْ: لا إله إلا اللهّ لا يكفر، ومْن أمّ الْقبلة لا يكفـر (. هذه الرسالة جهل ابن سخحيم وتناقضه، وردٌ الإمام ين رسـالة أخحرىي(ك) عللى هذه الشبهة، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على بطلانها، ومن تلك الأذلــة
 المرتد بقتله وتخميس ماله.

- شبهة أن آيات التكفير الواردة في القرآن إنا نزلت في الكفار : كما أثار الخحصوم بعض الششبه حول الأدلة القُر آنية الي يستدل بهـا الإمبام



(Y) (Y) المرجع السابت (Y/0)


 النصارى، نزلت في فلان ...) (r)، وذكر الإمـام أنهـا شـبهة باطلـة مـن عــــة وجوه؛ منها: أن القرآن نزل بأسـباب، فـإن كـان لا يستدلّ بـه إلا في تلـك الأسباب، بطل استدلاله( (r)، وهذا خرور ج من الديـن، ثــم إن ابـن سـحـيم قـد ناقض نفسه حيث قال: إنه لا يجــوز لنـا تفسـير القـرآن، فكيـف يفسـر هـــه الآية، ويزعم أنها خحاصة بابن الأشرف؟ ثم يتساءل الإمام قائلاً: (مـن نقلـت عنه من العلماء أن الآية إذا نزلت في رجل كافر أنها أنها لا تعمّ من عمل بها مـن

 عصر الصحابة فمن بعدهم يستدلون بالآيات الــيت نزلـت في اليهـود وغـيرهم على من يعمل بها (0)، ثم يسوق -رمهة اللهُ- بعض الشواهد على ذلــك مـن سير الصحخابة وأقوال الفقهاء"(1).
(1) النظر : حسين بن غنام، روضة الأفكار والأفهام، [ربح سابت ] (YN/Y).

 (๕) انظر : حسين بن غنامه روخة الأفكار والأفهام ، [مربح سابق ] (1)N/1). (0) (0) الرمع السابت الموضوع نفسه. (1) انظر: جُموع مؤلغات الشيخ (الشخصية)، (YST/0).
- شبهة أن الطواغيت المعاصرين للإمام لم تقم عليهم الحجة:
 المعاصرين له؛ مثل (إدرين والل شمسان) (1)، وزعموا أنـه لا يمبـب تكفـيرهمب؛ لأنهمَ- في نظرهم- لم تقم عليهـم الحـجـة، وادّعوا أن هـؤلاء الطواغيـتِّ مـا أمروا الناس بالككفر ولا رضوا به(")، وعليه فالكافر هــو مْـن اتَخـــذ الوسـائُط،




 عشر معشنار فعل هؤلاء الطواغيت، أنه كافر، حالال الدم والمال، وڤًد صبرّح بأنّ من شكّ في كفرهم فهو كافر، فكيف إذا مدحهم وأثنى عليهم ؟ فكيف إذا ضمّ إلم ذلك مدح طريقتهم) (1).




الإقناع يو قنه الإمار أمهـ بن حبلـ.
 المرجع السابت الموضع نفسه .

ثم ذكر الإمام أن سبب وقوع اللبس في هذه الشبهة هو عدم التْفريق بــن فهـم الخجة وقيام الحجة ، أما قيام الحجة علـى هـؤلاء الطُو اغيــت، فــلا شـك فيه؛ لأن الذي لم تقم عليه الـحجة هو حليــث العهـل بالإسـلام، والـذـي نشـأ ببادية بعيلة، أو كانت مخالفته في مسألة خفية مثل الصـرف والحظف ، قـال الإمام: (فهنا لا يكفر حتى يعرّف) (1)، وأما أصول اللدين الــيت أوضحههـا الله وأحكمها في كتابه، فإنّ حجة الله هي القر آن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. ثـم يوضح الإمام، فيقول: ولكن أصل الإشكال أنكـم لم تغرقـوا بـين قيـام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حـجة الله، مـع



ذلك من السنة ومن فعل إلصححابة رضو ان الله عليهمبم (Y) - شبهة أنه لو يكفر إلا من أنكر الإسلام بالكلية: اشتطُّ بعض الخصوم، فزعمو أنه (لا يكفر إلا من أنكر الإسلام، وكـنّب بالرسول بِ لا يكفر إلا من كان


(

رسائل الإمام محهد بن عبدالوهابب
 الواهية بالفطرة و البلديهة، ثم بقواطع نصوص اللكتـاب والسـنة، ومـا أُثِرَعـن البني إلى رجل تزوج امرأة أبيـه ليقتلـه ويـأخحذ مالـه ، ومثـل همـه هِ المصطلنق لا قيل: إنهم منعـوا الز كــاة، ومتـل قتـال الصديـق وأصحابـه لمـانعي

الز كاة، وسبي ذراريهمه، وغنيمة أمو المهم، وتسميتهم مرثدين(1): Y - مسـألة مـتنى الثشهـادة:

يبدو أن هذه المسألة كانت من المحاور الرئيسة لدعوة الإمام، حيث تكـرر
 رسالتين كاملتين للمحديث عن هذه المسألة فقط.
 حول هلذه المسألة ، فزعموا أن بحرد تعلم معنى الشـهـادة ومـا يتعلـق بهــا 'مـن
(1) انظر : المرجع السابق (Y/ (Y)


 [

الأفكار والأفهام، [مرحع سنابق ] (Y/


أمور الحقيدة لا حاجة له، بل هو بدعة محدثة(1)، وادّعوا أن الشههادة لفظة مـا


شريك له في ملكه (r)
ومّن اشتهر عنه بـثّ مثل هــذه الشـبه: المو يـس (£) الـذي قــال: [إن تعلّمم معنى لا إله إلا الله بدعة ] (0) و وزعم أنه لا حاجة لتعلم معنى الثو حيـلـ، فهـو أمـر فطـري، لا ينبغـي تعلمـه إذ يقـول: [إن بنيـات حرمـة وعيـاهـم يعرفــون التو حيد، فضالٍ عن رجالهم (1) "(V)، ويردّ الإمام -رحمه الله- علـى مثـل هـذه الشبهة النو اهية قائلاً: (إذا كان الأنبياء وسيدهم أعلم الخلق لم يعرفوا الثو حيــ

(1) انظر : الـرجع اللسابق، (IVr/0) وجمع : عبدالرممن بن قاسم، اللدرر السنية، [مرجع سابق]

$$
(1 \cdot N / r)(-\infty) \varepsilon \mid r / 0 b)
$$

(Y) أشرف على الطباعة: عبد السلام بـن برجـس آل عبـد الكُريـم، يُمهوعـة الرسـائل والمســائل

النجدية، [مرجع سابق ] (£/؟)

- المرجع السابت

سبقت ترجمته ص זر بر من هذا البحت.


الكبار، فلا حاجة لتعلمه وتعليمه.
(V) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشُخصية)، (VM/0).

رسائل الوامام عحملد بن عبلدالوهابب



 القرون أصحاب الرسول من الشُركُ ماعرفوها إلا بعل سنين، فكيف يزعـم هذا الملاهل أنه عرف ذلـلك

- كله بال تعلم؟) (1)

معنى الشهادة قبل هذا الخلير الذي منَّ الله به(٪) ويقول الإمام -رحمه اللهُ- في مناكرته لأهل حرمة (ب): (لا إله إلا الله: قد سأنلا عنها كل من جاءنا منكم من مطو ع وغيره، ولا لقينـا عندهـم إلا أنهـا
 ( $1 \cdot \lambda / r$ )
 لإلإمام من أمر الققيام بالندعوة.



 حرمة اللذي كان يستخف بحرص الإمام على تعلمم بعنى الشههادة ويزعم أن ذلك بلدعة:

لفظة مـا ها معنى، ومعناها لفظهـا، ومن قالْا فهــو مســلم، وقــد يقولـون: هـا معنى لكن معناها لا شر يلك له في ملكه) (') وقل وضَّع الإمــام -رحمـه اللهـ أن الشهـادة (ليست باللسان فقـط، ولا بـد للمسـلم إذا لفـظا بهـا أن يعـرف

- معناها بقلبه)

كما أكدّ الإمام -رحمه اللهـ وركرّر التأكيد في أكثر من ربع رسـائله بـأنّ (لا إله إلا الله نفي وإثبات) إثبات الألوهيـة لله وحـلهه، ونفيهـاعـن الأنبيـاء والصـالحين وغيرهـمَ وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يلبـر ولا يكيي ولا يميت إلا اللهَ فإن الكفار الذذين قاتلهمْ رسول الله كما قال تعالى:


 يتضتح من خالال تتُّع رسـائل الإمـام أن هـذه القضيـة كـانت مـن أعظـم القضايا التي كرّس الإمام جهوده لتوضيحها، و كانت سبباً ين تأليب الخصـوم (1) انظر : أشرف على الطباعه : عبد السلام بن برجس آل عبد اللكريم (المشرف على طباعـة)،
 ألمر (Y) ( ( ا انظر : بجموع مؤلفات الشَيخ ( الشُخصصية) (YV/0).

عليه، وتصلّيهـم للعوته، وقد تكرّر حديث الإمام عن هذه القضية بالذذات في أكثر من إحدى وثلاثين (1) رسالة من رسائله الشخصصية التي بين أيدينا. وقد تعددت شبه الخصبوم حـول هــنه المسـألة، فتـارة نراهـم يزعمـون أن دعاء الأنبياء والصالحين من دون الله أمر جائز، ويستدلون علـى ذلـك بأدلــة واهية()، وتارة يلبّسون على الناس، ويقولون: إن سبب ضلال الككــار أنهــم يعتقدون في أصنــام، أمـا خـن، فنعتقـد في رجـال صـالحين (")، ثـم إن دغاذُنـا للصاـلمين إثما هو للشــفاعة(5)، وأححيانـاً يعـتزفون أن دعـاء الصـالحين وتو جـيـه أنواع الغبادة فـم كالنذر وغيره كلها أمور غـير مستحسـنة، ولكنهـم يلّعـون




 جمهوع الر سائل والمسائل النجدية، [مرجع سابق] (Y/₹) (Y) (Y) انظر : بجموع مؤلفات الثُبيخ (الشُخصية)، (Y/ (Y/ (Y).





أنها من جملة المحرمات(1)، وليســت شـر كاً مخرجـأ مـن الملّلـة ، وأن مـا يفعلـه
العوام عند القبور هو شرك أصغر (Y)، لأن ابن الققيّم ذكر -على حدّ زعمهـمأن دعاء الموتى شرك أصغر (ّ)، وأن قول أهل السنة: (لا نكفر مسلماً بذنـب) يقتضي عدم تكفير هؤلاء(£) ، خحاصة وأن تكفيرهـم فيـه مخالفـة لعلمـاء أجـلاّء

وعبَّادٍ صالحين ${ }^{\text {( }}$.
وقد أورد الإمام هذه الشبه، وناقشها في رسائله على النحو التالي: - شبهة أن دعاء الأنبياء والصالحين من دون الله أمر جائز :

 واستدل في تصنيفه بقول النابغة:
أيا قبر البني وصاحبيه

(Y./Y) انظر : حسين بن غنام، روضة الأفكار والأفهام ، [مرجع سابق (Y) (r) (r) المرحع السابق (ra/r).





 والبيت للنابغة المعلي، انظر : الأصفهاني، الأغاني، [بيروت- دار الكتب العلمية- ط الثانيـة

$$
\text { . } \mid r v / \varepsilon)[-\infty|\varepsilon| r
$$

رسائل الومام محمد بن عبدالوهاب
قال الإمام: (وفي مصنف ابن مطلق الاستدلال بقول الشاعر:
وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة فالعجب من أقوام يسشدلون بـآراء الشـعراء، ويـردّون الآيـات والأحـاديث

الصحيحة وأقوال الراسخخين في العلم) (Y) - قو لم: إن الكفار يعثقدون في أصنام، أما نحن فنعتقد في رجال صالحين: ومـن حججهـم (أنهـم يقولـون: هـذا حـقى، ولكـن الكفـار يعتقــلون في

 تو حيد الإلمية، وصرف جميع أنواع العبادة للهُ وحلده، وأن مسن صـرف نوعـا من أنواع العبادة لغير الله، فقد أشرك(ه) وبيّن الإمام أن (الكفار في زمان النبي
 اللات، ومنهم من يعتقــد يُ الصـالحـين، وههم الذيـن ذكـر الله في قولـه عــزّ

(1) البيت لسواد بن قارب ، انظطر : ابن حجر العسقلاني ، الإصابة في تييز الصحابة ، [بيروت



. (Y) ( ( ) (



" - شبهة أن دعاءهم للصاسحين ليس للعبادة وإنا طلباً للشفاعة : يسوِّغَ البعض موقفهـمّ فيقولـون: (نعلـم أن ا لله هـو النـافع الضـار، وأن الأنبياء وغيرهم لا يملكون نفعاً ولا ضراً. .لكن نريــد الشـفاعة) (؟). وقــد بيّن الإمام لأتباعه كيف يُردّ على من أثار هذه الشبهة، فقال :(يقال هذا الجـاهل:
 كلهم يعتقدون أن الله هو النافع الضــار، الـنـي يدبـر الأمـر، وإنــا أرادوا مـا

 - شبهة أن صرف بعض أنواع العبادة لغير ا اللّ حرام وليس شر كاً: أثار بعض المخصوم شبهةُ ماكرةٌ ، فزعموا أن صرف بعـض أنـواع ع العبـادة لغير الله حرام، وليس شر كاً، ومن ذلك أن سليمان بن سحيم أرسـل رسـالة شنّع فيها على الإمام، وضمَّنها بعض الشنبه؛ منهـا قولـه: إن (النــنر لغـير الله
 . (YV)/0) ، انظر : المرجع السابـق (Y) (Y)


حرام ليس بشـرك)(1)، مسـتدلأ بقـول العلمـاء: (إن الـــر لغـير الله جحرام
بالإجماع) (r)، وما داموا يقولون: إنه حرام، فهو إذأ ليس بشرك. وقد تهكم الإمـام بهـذه الشـبهة وصاحبهـا قـائلاُ: (فـإن كـان هــنا قـدر

 يدل على أن الشركُ حرام ليس بكفـر؟ يـا هـذا البـاهل الجهـل المركـبـ، مـا



على أنه لا يكفر صاحبه؟()
 وهو كتاب الإقناع للحجاوي- فقال: (إنه صرّح في الإقناع أن النذر عبـادة،


وجعلتها لغيره، كيف لا يكون شر كأ؟)(\&)
(1) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية)، (Y/ (Y/0).
( ( ) المرجع السابن.

المرحع السابن (TY/0).

- شبهة أن ابن القيّم يرى أن النذر لغير اللهّ والتو كــل على غـيره شـرك

حرص بعض الخصوم أن يشيعوا أن ما يفعله العوام عنــد قبـور الصـالـين،


 النذر لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره، والتو كل على غـيره(ب) ... شـرك
 ذكر في أوله الأصغر) (\&)، وقد أجاب الإمام على هذه الشبهة بقولـه: (وأنـت
(1) انظر : حسين بن غنام ، روضة الأفكار والأنهام ، [مرجع سابت ] (Y/\& (Y)










 يكتمل التأويل من وجوه كثيرة أن دعاء الموتى والنذر لفم ليشفعوا له عند الله

الشرك إلأكر إلا من عادى المشر كين ...) (1).
 الله ونوهمـا شرك أصغر: سليمان بن عبد الوهـاب (ب) أنحـو الإمـــام عحمـــد -رحمه الله- وابن عفالقة الْلْذَانِ حشدا الأدلة ليوهما أن ابن تيمية. وابن القيّم كانا على هنا الرأي (r)، إلا أن الإمام عحمداً -رحمه اللهُ- كشف هـذه الششبه














على هذه الشبهة وغيرها.

- شبهة أن قول أهل السنة (لا نكفر مسلماً بذنـب) يقتضني عـلـم تكفـير

عباد القبور:
زعم بعض الخصوم أن قول أهل السنة: (لا نكفر مسلماً بذنـب) يقتضـي عدم تكفير هؤلاء الذذين يصرفون أنواع العبـادة للقبور والصـالمين، إذ يقـول سليمان بن سحيم في إحدى رسائله معتذراً عن هؤلاء المشـر كين : (لا يبـوز تكفير المسلم بالذنب)( (r)، ويرد عليه الإمام، فيبين أن هذه العبارة إنما يردُّ بها أهل السنة على الخوارج، الذنين (يُكَفِّرون من زنـى، أو مـن سـرق أو سـفك ألـك

الدمه، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر) (") ويضيف الإمام، فيقول: (وأما أهل السنة، فمذهبهـمـ: أن المسـلم لا يكفـر

إلا بالشرك، ونحن ما كفّرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك (..

 ب ت].
(Y) ذكر ذلك يُ رسالئه الْتي شنع بها على الإمام واتهمه بشتى التهم الباطلة ، انظطر الإنشارة إليها:

(r) المر جع السايت ، الموضع نفسه.


- شبهة أن تكفير عباد القبور فيه مخالفة لعلماء أجلاّكا وعُبَّادٍ صالحِين: يكتجّ بعض الخصوم بيلالة الواقعين في هـذه الشـر كيات، وأنهـم مـن أهــل



 الجملة، وأنهم خير أمة أنجرجت للناس، وأنهم العلماء الذيـن يجـب ردّ الأمـر

عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاريل اللضطربة) (1).
 من الشـر كيات، فيقول: (وإن جـادلك بعض المشـر كين بكلالـة هــانـا القــائل


 أصحاب عكمد





## 

 الذي وصل إليه المسلمون في ذلك الوقت هو التقليد الأعمـى لآراء أصحـاب الكتب المتأخرة في المذاهـب الفقهيـة المختلفـة، حتى وإن كـانـي عارية من الدليل، بل حتى وإن كانت مناقضـة للنصوص، فحـرص الإمــام
 وعدم التعصب للمذاهب الفقهية إذا عارضت النصوص الصحيحـة الصرييـة،
 الخصوم المتعصبين انتقدوا هذا المنهـج، وحرصـوا علمى إثـارة الشــبه، لصرف
 واللسنة إلا البتهه المطلق، الموصوف -عند البعض- بأوصاف لعلها لا توجــد تامّة في أبي بكر وعمر -رضي اللهُ عنهما- فقالوا: إن القر آلن والسنة لا يبيوز
 الاجتهاد وترك الاقتداء"(r)، ومن عمـل بـالقرآن كفـر، والقـرآن لا يفسـر(")، وبعضهم يوافق الإمام على ما جاء به، ويدّعي أنه لا يمهل أنـه الــقـ، ولكـن
(1) انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (الشُخصية) ، (YON/0). . انظر :المرجع السابق، (Y)

$$
\text { ( } \text { ) انظر : المرجع السابق (A9/0) . }
$$

رساثل الامام محمدل بن غبدالوهاب
يعتذر بأهمية عدم مخالفة :الناس (1) وأنه لا يتعين عليه الفتيا .عا يعلـمّ (Y)، وقــد يتشبث بدعوى عدم الُقــدرة علنى إنكـار المنكـر (ّ)، وبعـض المنتسـبين للعلــم حرصـوا علـى تسـويغ بعض المخالفـات المو جـودة في المختمـــع مثــل رشــوة الحاكم البَنَـف (7) فـنراهم يمـاولون أن يلـورا أعنـاق النصـوص، ويتكلفـوأ الأدلــة، ليؤ كدوا إباحة تلك المنحالفات.

وقد أورد الإمام هذه ألشبه، ورد عليها في رسائله على النحو الكّلي: أ ـ شبهة قوفمم : القر آن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا:

 بكام المتقدمين، ولا نطيع إلا ما ذكره المتأنخرون)"، ويمثلون ببعض الكتبُ
$\qquad$


(Y) انظر :(Y)




. المرجع السابق (V)

 المسلك فقد نسب نفسه للاجتهاد، وترك الاقتداء بأهل العلـم) (")، ويزعمـون

أن أهل العلم يوجبون التقليد واتباع كتب المتأخرين (8).
 فكرهم حتى في تدبر القر آن واستنباط الأحكام منه، وقـد أشــار الإمـام هـــهـ



لكن" هذه الآيات ونووها عندكم من العلوم المهجورة(م).

ب- شبهة أن من أخذ بالكتاب والسنة فقد نسب نفسـه للاجتهــاد وتـرك
الاقتداء:
نهى بعض الضُلال عـن تدبـر القـرآن والعمـل بـه لمن لُ يصـل إلى درجـة الاجتهاد، وعدّوا ذلك كفراً، فقد أخبر الإمام أن عبد اللهّ بن سـحـيم يقـول:


[دار المعرفة ، بيروت ، ب ت ت].
(Y) هو كتاب تحغة الختاج لشرح المنهاج، لابن ححر الميتمي، (مطبوع عدة طبعات).
(Y) انظر : المرحع السابق، (Y○V/0).
(؟) المرحع السابت ، (YYY/0).
(0) انظر : بجموع مؤلفات الثـيخ (الشُخصية)، (YYY/0، YYA)،

رساتل الإمام محملد بن عبدالوهابب
(من عمل بالقرآن كفر، والقر آن ما يفسّر) (1)، كمـا بيّن الإمـام أن الملذكوْر

- (ي) (ينهى عن تنفسير القرآن، ويقول: ما يعرف)

وقد ردّ الإمام على هنى الشبه الباطلة ين عدة مواضع من رسائله وبيّن أن اتهامهم له بترك الاقتداء بأهل العلم إنما هو بهتان وافتزاء، وقال: (إن اللني أنا عليه وأدعو كم إليه هو ين الحقيقة الاقتداء بأهل العلم فإنهم قد وصـَّوا بذلـك -يعين باتباع الدليل- ومن أشهرهم كالاماً في ذلك إمامكمم(r) الشافعي، قال:
 رجعت عنه، وأيضاً أنا في مخالفيت هذا العا لم لم أخالفه وحدي، فإذا اختلفـت أنا وشافعي مثــلا في أبـوال مـأكول اللجـمَ وقلـت: القـول بنحاسـته يخـالف حديث العرنيّن، ويخالف حديث أنس أن البني فقال هذا المــاهل الظظا لم: أنـت أعلـم بـالحديث مـن الشـافعي؟ قلــت : أنـا لم أخحالف الشافعي، من غير إمام اتّبعته بل آتّعت من هو مثل الشــافعي أو أعلنمب منه، قد خالففه واستدلّ بالأحاديث، فإذا قال: أنت أعلم من الشافعي، قلــت: أنت أعلم من مالك وأحمد؟ فقل عارضته مثثل ما عارضين بـه، وسـلم اللـليـل
 والرَّنُولِ (1) الظظر : المرحع السابق، ( (19/0). (Y) المرجع السابق ، الموضع نفسبه.
 هذهباً. (؟) انظر : مجهوع مؤلفات الثـيخ (الشُشصية)، (YOAčOV/0).



باتّباع العنماء في تحليل الحرام وتحريم الـلمل(1)
كما أن الإمام كان يمادفم أحياناً بأسلوب التنزل مع المخمى، فإذا رفضوا استدلاله بالقرآن والسنة، بحجة أنهم يقولون: (القرآن لا يجـوز العمـل بـه لنـا
 المتأخرون) (٪)، كان الإمام يتنزل معهم، ويقول: (أنا أخـاصـم الخنفي بكـلام المتـأخرين مـن الحنفيـة والمـالكي والشـافعي والحنبلـي، كـلٌّ أخاصمـه بكتـب

المتأخرين من علمائهم اللذين يعتملورن عليهم)() ولا شلك أن العلماء الربانيين من جميع المذاهب متفقون على أن الدليـل إذا صحّ وسلم من المعارض، فهو الأولى بالاتباع، كما أن الإمام حين تحدّث عن شبهة وجوب اتباع كتب المتأخرين (كالتحفة)، وترك النصـوص مـن القـرآن والسنة، ذكر (أن العلماء المتأنخرين وسادتهم منهم ابن القيمم قــد أنكـروا هــنا
 كتاب الله الواضح) (4)، و كذلك (ابن تيمية، وابن رجب له مصنـف مستعقل
(1) انظر : المرحع الُسـابق (الشـخصية)، (0§/0).
(Y) انظر : المرجع الٔسابق (الشُخصية)، (YN/0).
(
( ) أنظر : المرجع السابق، (Y/0ع).

في هذا (1)، ومن الشافعية الذهبي وابن كثير وغيرهم، و كالمهم في إنكار :هذا
. ${ }^{\text {( }}$
ج- شبهة وجوب عدم مخالفة الناس:
من شبه المصوم الاغتزاز بالكثرة والحرص على عدم مخالفة النــاس، ويبـدو
 الإمام -رحمه الله- إذ نراه كثيراً ما يكرر التحذير مـن هـذه الشـبهة، فيقـول لعبد الله بن عحمد بن عبد اللطيف: (وإن صعب عليك مخالفة الناسن، ففكر' في
米


 الشهادتين وما تضمنتاه من النفـي والإثبـات، ولا تغـتر بـاللفظ والفطرة:وْمـا

كان عليه أهل ألزمان، فتهلك)(0)

 (Y) انظر : بجمو ع مؤلفات الشيخ (الشُخصية)، (YYY/0). (



ومُن أشاع هذه الشبهة سليمان بن سحيمه النّي لبّس على الناس، وزعــم
أن الأولى اتّباع ما شاع بين الناس وتعارفوا عليـه، وإن خـالف النصـوص(1)،
واستدلّ على ذلك ببعض الأحاديث، مثل حديث (من شذّ شذَّ في النـار) (ب) و(يـد الله مـع الجمحاعـة)، وقـد ردّ الإمـام علـى اسـتدلال ابـن سـحيم بهــذه الأحاديث، فقال: (وليس هنا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهـم، فـإن النبي وكذلك الأحاديث الكثيرة، منها قوله: (يأتي على النــاس زمـان لا يبقى مـن الإسـلام إلا اسمـه، ولا مـن القـرآن إلا رسمـه) (ثّ) وأحــاديش عظيمـة كثــرة، يبين

(1) بجموع مؤلفات الشيخ ( الشُشصية) (Yro/0) .



(r) أخرجه الديلمي بلفظ (سيأتي على أمتي زمان لا يبقى من الققر آن إلا المهه ولا من الإسـلام إلا


 (


النار إلا واحدة)(1)، هل بعد هذا البيان بيان، يا ويلك، كيف تأمر بعـل هـذا
باتباع أكثر الناس؟)
وقد كشف الإمام أسنبابب تمسكهم بالباطل الــذي أَلْفَهُ النــاس وإعراضنهـمـ عن الحقق ، وذكر أنه خحالف أهواءهم من جهات متعلددة: الأولى: أنهم لا يعرفون؛ مع كونهم يظنون أنهم من العلماء. الثثانية : أن فيه مألُفَ عادةٍ نشأوا عليها ، ومخالفةُ العاداتِ شديدةٌ الثُالثة: أنه مخالف لعلمهـم اللذي بأيديهـم وقد أُشربوا حبه كما أُشْبَتْْ بُو إسرائيل حب الغجل .

إلرابعة: أن هذا اللدين يريد أن يكول بينهـم وبـين مـاكلهم الباطلـة المرزمـة
الملعو
د- شبهة أن العالم لا يتعين عليه الفتيا بما يعلم:
ومن شبه الحُصوم المدّعِين للعلمَ التي يسوِّغون بها سكوتتهم عما يرونه من ألوان المخالفات التي يقع فيها الناس، أنهم أحياناً يتشبثون بشبهة عدم القـــرة على إنكار المنكر، فها هو الإمام يسشنكر على عبد الله بن عيسـى وابنـه عبــد الوهاب، ويتعجب كيف طرأت عليهمم هذه الشبهة، فيقول: (ثم من العجـبـب
(1) أخرجه ابن ماجة من حديث أنس
 صحيح الجلامع ، [مرجع سأبق] برتم (Y (Y.



كفّكم عن نفـع المسـلمين في المســائل الصححيحـة، وتقولـون: لا يتعـين علينـا
(1) الفتيا)

وين رسالة أخرى نرى الإمام يوبّخ سليمـان بـن سستيـم ووالـلده عبـد الله، الللذين وصل بههما الأمر إلى السكوت عمَّا يرونه في قومهــم مـن الشّـركيات، وعبادة الطواغيت وتخوتهم و ندبهمَ وجعلهم وسائط من دون اللهّ، ورغم أن سليمان وأباه يقرَّانّ أن هذا من الشرك؛ إلا أنهما يسـعتان عـن ذلـك، بحجـة واهية، هي: أنهم مُ يُسْألواعن ذلك، يقول الإمام مخاطباُ هما: (وأنت وأبوكك تقو لان: نعرف هذا، لکن ما سألونا، فإذا كتتم تعرفونه، كيف يمل لکــم أن

تر تز الناس يكفرون؟ ما تنصحانهمب ولو لم يسألو كـب؟) بل إن سليمان بن سحيم لم يكن يتـورع ععن مشـار كتهم في الجتماعـاتهم البلعية، يقـول الإمـام مخاطبـأ لـه: (الو جـهه الثـاني: أبـلك تقـول: إنـي أعـرف التو حيل وتقرّ أن من جعل الصهـالحين وسـائط فهـو كـافر، والنـاس يشـهلون عليلك أنسلك تـروح للمولـلد، وتقـرأه فلـم، وتحضرهـم وهـم ينخــون ويندبـون
 فإذا كنت تعرف أن هذا كفر، فكيف تـروح فـمّ، وتعـاونهم عليـه، وتحضـر
كفرهـم)

ولا شلك أن هذا المسلك اللذي اتخلذه هـؤلاء الختصـوم مخـالف للأمانـة الـيت أخحذها الله سبحانه وتعالى علـى العنمـاء بنفـع النــاس وبيـان أمـر الله تعـالى،








المسلك خخالف للنصيحة الواجبة على كل مسلم لأخيه المسلم.
هــ شبهة عدم القدرة على إنكار المنكر ولو باللسان والقلب:






 درجات إنكار المنكر (ّ)، وأقلها الإنكار بالقلب، وبغض المنكر وأهله، والبعـدن

 (r)




عنهم، أما مشار كتهم في منكرهمه، وإعانتهم عليه بدعوى عــدم القــدرة علـى إنكاره، فهذا من تلبيس الشيطان الذي لبس به على أوليائه. و = شبه أثنارها الخُصوم لتسويغ مخالفات موجودة في الججتمع: ومن الشبه التي أثارها المخصوم لتسويغ بعض المخالفات الموجودة في البختمع وتبرير سكوتهم عنها، دعوى جواز رشــوة الحـاكم، والتذكـير يـوم الجمعـة،


ذلك ، وناقشهـم في شبهـمم على النحو التالي :

- دعوى جواز رشوة الحاكم: من أشاع إحدى هذه الشبه سليمان بن سحيم، الذي استدلّ علـى جـواز رشوة الحاكم وقول من قال: (لا أحكم بينكما إلا بِجُعْلٍ) ببعض النصـوص، وذكر أنها ليست من الرشوة، وهمل الرشوة (على ما إذا حكم الــاكم بنـير المق، وأما إذا أحلذ رشوة مـن صـاحب الحـق، وحكـمم لـه بـه فهي حـلالل، مستدلاً بقوله
 (1) أنخرجه الإمام البخاري ، صحيح البخاري ، [مرجع سابق] [كتاب : الطبب، باب: الشرط




 غنام، روخة الأنكار والأفهام ، [مرجع سابق] (1^乏/1) .

قِكلِل( البقرة: اء] أحاب :(بأنها نزلــت في كعـب بـن الأشـرف، وبـأن النـاس
فرضوا لأبي بكر لا تولم الأمر درهمين كل يوم)(1).

 والفطر والعقول تحريم الرُشوة وقبحها، والرشوة هو مـا يــأخذه الرجـل غلــى
 على إيصال حق إلى مستحقه، بل يسكت ولا يدخل فيه حتى يعطيه رشـوة،





. ${ }^{(1)}$ ()
ثم يرد الإمام على ابن سحيم من نفس الكتاب الذي يعتمده ابـن سـحيم
 العدل بين الحْمين في خلظه ولفظه وبعلسـه و كلامـه والدخحول عليـه، فأين

 (r) يعني به كتاب الإقناع للحنجاوي

هذا من أكل عشرة حمران(1) على أححد الـحصمين، وإن لم يعطه أخحذ بدلها مـن صاحبه وحكـم له، سبحان الله! أين شريعة حكمــت بحـلّ هـنا، أم أي عقـل

أجازه، ما أبجهل من يبادل في مثل هذا، وأقلّ حياءه وأقوى و جههه) (Y) كما أن الإمام أبحاب على الأدلة الــيت اسـتدل بهـا ابـن سـحيـم مـن عــلة
 به: (الإنسان الذي يداوي المريض بالقرآن، فيـأخلذ علـى الطـب والـدواء، لا على الحـكم وإيصال الحق إلى مستحقه، ويلل عليه اللفظ الآخــر: (كـل فتىى أكل برقية باطل، فقد أكل برقية حـق) ()، والقصـة شـاهدة بذلـلك توضحـه، كما بيّن الإمام أنه لم يستدل أحد مـن أهـل العلـم بهـذا الحلديـث علـى هـذا الباطل اللذي أباحه ابن سحيم، و كذلك جحواب ابن سحيم علـى الآيـة: وركا
 الإمام أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والعلماء على أبنّ الآية، ولــو
(1) حمران : جمع أهمر ، وهو نقد يتعامل به أهل بخد ين ذلك الزمان مسبوك من الذهـبه، انظر :









نزلت في كافر، فإنها تعم من عمل بها من المسلمين(1). - شبهة جواز بدعة التذكير يوم الجمعة: وأما الشبهة الأخرى اللي أثيرت لتسـويغ المخالفـات الموجـودة في البحتمـع،
 وسوغها للناس سليمان بن سحيم، اللذي قرّر جواز هذه البدعـة، وزعـم (أن التذكير ليلة الممععة لا ينبغي الأمر بتر كه) (")، بخحـة أنها (بدعـة حسـنة)(8) ، وأن الله (أمر بالصلاة على نبيه على الإطلاق) (م)، كما ذكر محمد بـن صـالـ

( (1AAいAV/)











 (0) المرحع السابق.

أن من العوام (من لا يعرف الجمعة إلا به) (1)، يعين بالتذكـير ، لشــةّة تـأصّل
 حسـنة مخـالف لمديـث النـبي النار) (\$)، كما أن الإمام ذكُر ابن سحيم بأنه سبق أن أقرّ أنها بدعة مكروهــة حين جاءه أحد أتباع الإمام وهو عبدالر محن الشُنيفي وجادله في ذلك.
 يقتضي جواز الابتداع وتخصيص وقـت أو صفـة معيِّنـة لذلـك كمـا أن أَمْرَهُ
 أوقات النهي، أو السـجود أمام الأصنام، ثم يقول الإمام: (ومعلـوم أن هـذار يعين بدعة التذكير - حادث من زمن طويل ،وأنكره أهل العلم؛ منهم صاحب


 (




 الفكر، طا، r.

التذكير يوم البحمعة لتهيؤ الناس لصالاتها بعيل السـبعمائة في زمسن النـاصر بـن
(1) ${ }^{(1)}$

وأما دعوى أن العوام: لا يعرفون المحمعـة إلا بـه، فقـل ردّ عليهـا الإمـام في
 أمته، وهو سنّ الأذان ونهى عن الزيادة ، فلمـا فتـح الله لكـم بابـاً في اتنـاع ع نبيكـم
(Y) (r)

- شبهة جواز الو قف الجائر:

وأما الشـسبهة الثالثـة إلـيت أثــيرت لتسـويغ إحــدى المتحالفـات الموجـودة في المحتمع فهي شبهة جواز الوقف البحائر، والمُقصود به بعض صــور الوقـف الــتي كانت شائعة في بنلى، وكان الغرض هنها أن يقسم المرء ماله على هواه، ويغـرّ من القسمة الشُرعية، كأن يَحْرم امرأته مـن المـيراث، أو يفضّل بعـض أولاده على البعض الآخخر، وعندما أنكر الإمام - رحمه ا اللهـ هذا النوع من الوقـفـ، وسماه وقف المحنف والأثمه، ثار عليه الحْومه، وأشاعوا أن الإمام يكرم الوقــف بابلحملة، ويقطع بفساده (ّ)، وقد عالِ الإمـام -رحمهه الله- هـذه الشـبهة في علة مواضع من رسائله علاجاًّ وافيـا" (ء) إذ يقـول في إحـلـى رسـائله (هـنـه


 الوقف.
( ) انظر :بجموع مؤلفــات الشـيخ (الشـتخصية) ، (10 - VN/0) وحسـين بـن غنـام، روضـة


كلمـات جـواب عـن الشـبهة الـي احتـجّ بهـا مـن أجـاز وقـف الجنـــف (1)، والإثمم(..) "، ثم ذكر الإمام صورة المسألة، وعرض شبه الخصـوم وأدلتهـم؛ وأن من تلك الأدلة اليّ استدلوا بها حديث أبي هريرة ثإِّهُ الذي فيه (صدقـة
 والضيف وذوي القربى وابن السبيل)" (وأن زيداً (وعأ وعمر سكنا داريهما التي

وقفا)







. (1.17/r) (17r|
 البخـاري، صـحيح البخـاري، [مرجـع سـابق] كتـاب الشـروط، بـاب الشــروط في الوتــف،
(0) بجموع مؤلفات الشيـخ (الشّخصية)، (AY/0).

 أهلك شيء فلني قرابتك) الإمام مسلم، صـحيـح مسلم، [مرجع سابق] كتـاب الز كـاة، بـاب الابتداء في النفقة بالنفس، [كُ

وقولـه: (صدقتـك علـى رممـك صدقـة وصلـة) ") وقولـه: (ثـم أدنـنـاك
 وقفت على أَخ لا يهودي) (ْ)،وقوله تعالى: (IVY) (IVY
 وابن اللنبيل والمساجل(V)، أما الذذي أنكره الإمام، فهو الوقف الذي فيه تغيسير
 هذا الوقف من هذا الحديث، لبادروا إليه.
(1) أخر جه الإمام أحمد من حديث سلمان بن عامر بلفظ: (صدقتك على المسكين صدقةّ ، :وغلى ذي القُربى الرحمـ ثُنتان؛ صدقة وصلة)، الإمام أُملم، مسند الإمام أتحد، [مرجع سابق] (بر:قـم



 سنن النسائي ، [مرجع سابق] برتم (YYVY) (Y/Y/Y).



(7) انظر : بجموع مؤلفات النشيخ (الشُخصية)، (10/0).
(V)

 والأفهام، [مرجع سابت ] (Y)/ (Y).
 يـأكل بـالمعروف وإن حفصـة وليتـه، ثـم وليـه عبـد الله بـن عمـر، فكانـا لا لا يأكلان منه دون الورثة، وإنما يأكالان أجرة عملهما، ثم لو كان الوقـفـ علمى

 داريهما التي وقفا، فلا أحلد ينكر هذا، وهو كمن وقف مسـجـداُ وصلـى فيـه وذريته، أو وقف مسقاة، واستقى منها وذريته. وأما أحاديث تقديم القرابة في البر، فلا إشكال فيها، لكنهـا لا تـدل علــلى تغيير حدود الله، ومثل ذلك كمثل رجل لـه خحالـة أو عمـة فقــيرة، فتزوجهـا يريد الصلة، واحتج بتلك الأحاديث. وأما حفصة -رضي الله عنهـا- فإنهـا لم توقـف على ورثتهـا، و لم تحـرم أحداً أعطاه الله أو تعطِ أحداً حرمه الله، ووقف صفيـة -رضـي الله عنهـاعلى أخيها اليهودي وقف صحيح، لأنه لا يرثها.
 [الدع: $]$ [VY؛ بأن فعل الحير إنا هو اتباع شرع الله وإبطال ما خالفـه، والإنكـار

على من ابتد ع في دين الله(1)
وبابلملة، فإن التهم الـيت ألصقـت بالإمـام وأتباعـه ، والشـبه الــي أثـيرت لتعارض دعوة الإمام، وتصد الناس عـن الاسـتجابة للدعوتـه أكـثر ممـا ذكـر، ولكين اقتصرت فقط على ما ورد ذكره والردّ عليه ومعالجته في رسائل الإمام

رسائل الوامام كحمد بن عبدالوهاب"
ومراسالاته النُخصية، لكن المتأمل لمؤلفات أتباع الإمام وخصومته أثناء خيّاته.
وبعد وفاتهه، يمدد العديد من التهم والثشبه، فقد اتهم الإمام بأنه مد عِ للنبوة(1)، وأنه مشبه بعسم (Y)، وأنه هو وأتباعه من الحْوارج(")، وغير ذلك، وليس هــذا

 بن عمر الشُطي، وأحمل بن زيي دحلان، والسمنودي، وعحمل توفيق سنوفيه، انظـر: عبلالعزيـز
 قيل في ردّ هذه الكُبهة. (Y) ممن رماه بذلك الزيدي، وإلـداد والتميمي، واللْكنهـوري، ودحـلان، والنبهاني، والْزهـاوبي،



 رسالته اليت قدّمها لنيل حرجة الماجستير من قسـم الحقيـدة، بعتـوان: (دعـاوى المنــاوئين لدغــوة الشُيخ عحمد بن عبد الوهاب عرض ونقض).

المبحث اللرابع
مسائل متنوعة في الفقه وأصوله وعلوم الحديث

الشريعة؛ منها مسائل فقهية، ومسائل في الاجتهاد والتقليد، ومسائل في السنة وعلومها.
ويككن تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية:

المطب الأول
مسائل في الاجتهاد والنّقليد
تعرض الإمام في بعضن رسائله لبعض المسائل في الاجتهـاد والتقليـلد، وْمن
تلك المسائل:
المسألة الأولى:وجوب الأخذ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمنة: حرص الإمام في رسائله على بيان ما قرره اللعلماء(1)، من أهمية الالتز أم في
 أقوال وآراء تعارض الدليل، وقال مبيناً مصادره في استنباط الأحكام: (....ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخــالف نص الكتـاب والسسنة وإجمـاع ع الأمة وقول جمهورها) (r)، ويبين الإمام أيضاً أنه يأخلذ بما (عليـه الاغتمـاد هــن أقوال الأئمة الأربعة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك بـن أنسى، ومحمـــ

ابن إدريس، وأحمد حنبل، رممهم الله تعالى) (ّ) ويؤ كد الإمام أن ذلك لا يمنع من التمذهب، مع مراعـــاة تقديـمـ النصـوصو الصريكة على المذهب عند التعارض، ويقـول عـن نفسـه: (... وأمـا مذهبنــا،

فمذهب الإمام أممد بن حنبل، إمام أهل السنة)(؟



.
( ( ) ( $(\mathrm{H})$


وهذا لا يعيز نبذ كتب المتأخرين، بل الواجب علـى طـالب العلــم قراءتهـا والعناية بها والأنخذ بما وافق الدليل منها ، يقول الإمام: (... وأمـا المتـأخرون رممهم ! الله، فكتبهم عندنا نعمل .با وافق النص منها، وما لا يوافــق النص لا
-نعمل به) (1)
كما أشار الإمام إلى أن أقوال العلماء قد تتعارض، ورضّـح -رهمـه اللهـ الهـ مـاذا ينبغي عنـد حـدوث ذلـك، وأحـال إلى مـا ذكـره البهوتي في شـــرحهـ
 -الأصحاب، إنا يكون ذلك بقوة الدليل من الجانبين) (")
المسألة اللثانية: النهي عن (اللتعصب بالههوى والتّقليد الأعمى)(ب) : حـذّر الإمـام أشــد التحذيـر مـن (فتتـةٍ عمّـتى، فـأعمَت ورمـت القلــوب فأصْمَتْ) (3)، ألا ومـي فتـنـة التعصـب بالهوى والتقليـد الأعمـى، الـتي أبمـع العلماء على أن صاحبها خارج من زمرة العلماء ${ }^{\text {(0) }}$
 خحطورة هذه الخُصلة، وأنها ربما تقود إلى الخـــاذ العلمـاء أربابـا مـن دون اللهُ،

> (1 (1 بجموع مؤلفات الشيخ (الشُخصيّة)(1-V/0).

(Y/ $\mathrm{Y} / \mathrm{I}$



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

ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيميـة قولـه: (قـال الله تعـالى:

 حـرم الله فتحلونـه؟ قلـتـ: بلى، قـال: فتــك عبـادتهم). رواه الإمـام أمحــد والترمذي.وغيره(1)، وقال؛ أبو العالية: إنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا يـه وما نهوا عنه، فقالوا: (لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا بـه ائتمرنـا، وِمـا

نهونا عنه انتهينا لقولم ، ونبذو! كتاب الله وراء ظهورهم ..) (ّ) ونبّه الإمام إلى أن من وسائل ترك التعصـب والتقليـد الأعمـى ، أن يـلزك
 واستشهد بقول الشافعي -رممـه اللهـ (. لا بـد أن بحـدواع عـني مـا يخـالف الحديث، فكل ما خحالفه، فأشهدكم أني قــد رجعـت عنـه) (ب) كمـا استبـهـهد بقول شارح الإقناع (\&) (... ومن عثر على شيء مما طغى بـه الققلـم، أو زلّـت

(1) (YAT) (Y)

 . باختصار يسير (Y) (Y) جموع مؤلفات الشيخ (الشخصيّة) (Y/0V/0). (६) هو العلامة : منصور بن يونس البهوتي .
 ( $1 . / 1$ )

رحين تقوّل البحض (1) على العلماء، وزعموا أنهم يو جبون التقليــد واتبـاع
 موجودة، وقال: إنه (لم يأت عنهم كلمة واحدة أنهم أرخحصوا لمن لم يعرف
 الله- أن المتـأخرين أيضـاُ كلهـم على التـول بمنـع التقليـد الأعمــى والنهـي

 ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول جههورها) (8) وأكَّد الإمـام علـى ضـرورة إعطـاء الحــلاف في المسـائل الفقهيـة حجمــهـ الطبيعي، وعدم المبالغة في تعظيمه، حتى يفضي إلى الفرقة والعداوة، والعجيب أن المعض (0) يبالغون في الإنكار على الإمام رغم أن الحق والدليل معـه، وهـم الذين جانبوا الصواب في هذه المسألة، وزادوا عليها كتم العلم، حتى قال لــم الإمام متعجباً: (... تــم مـن العجـب كفكـم عـن نفـع المسـلمين في المسـائل
 (YYY/0)
. (YYY/0) (Y) المرجع اللمابق (Y) ( $($ انظر : المرجع السابق ، الموضع نفسه.
(£) المرجع السابق ، (l (1-v/0).
(0) عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهاب.

الصححيحة، وتقولون: لا يتعيّن علينا الفتيا، ثــم تبـالغون في مثـل هــذه الأمـور
 ووضح الإمام معال مبنهجـهـ في مسـألة الاجتهـاد والتقليـد، وحرصـه علـى اتباع الدليل وعدم التعصب للمذهب، وأقسم قــائلاً: (وأُشـهـد اللهُ وملاوئكتـه أنه إن أتاني منه [أي من عبدا لله بن عيسى] أو مُن دونه في هذا الأمسر كلمــة من الحق لأقبلنّها على المزأس والعين ، وأترك قول كل كل إمام اقتديت به، حاشـا

(1) (I) سبق التعريف بها في المبحث الثالث من هذا الفصل.
( $\left(\begin{array}{l}\text { ( }\end{array}\right.$
(Y) المرجع السابت ، (YY/0)

المطلب الثانتـي
مسـائل في الفقه والأحكام
أشار الإمام في رسائله إلى بعض المسائل الفقهية، فأوجز في بعضهيا، وفصّل
هي البعض الآخر. ومن المسائل التي تعرّض لما ما يلي :
1- الوقف:
وقد عرّفه العلماء بأنه تحبيس الأصل وتسـبيل الثمـرة"()، وجـاء ين رسـائل الإمام بعض المسائل المتعلقة بهـذا البــاب مـن أبـواب الفقـه الإسـلامي، ومـن

ذلك:
-الوقف الجائر:
وهو ما أسماه الإمام بوقف (الجنف والإنم)، ويقصـل بـه الإمـام بعض صـور الوقف التي كانت شائعة في بند، وكان الغرض منها أن يقسم المرء ماله علـى هواه، ويفرّ من القسمة الشرعية، كأن يَحْرم امرأتـه مـن المـيراث، أو يفضّـل بعض أولاده على البعض الآخر، وقـد فصّل الإمـام القـول في هــنـه المسـألة،


فيها الشبه المتعلقة بهذه المسألة، وبيّن فساد هذا النوع عمن الوقف (ع)
 .


( ) (Y ) سبق تفصيل هذه المسألة في المبحث الثالث من هذا الفصل .

رسائل الومام معدلد بن عبدالوهاب

- وقف الأموال التي تصرف على المشاهد والقبور:

أشار الإمام -رحمه الله- في إحدى رسائله إلى إحدى صور الضــلاّل إلـيـي
 رمّه اللهـ ما قاله ابن القيمـ في بيان بطــلان هـذا النـوع عـن الوقـف، وبيــان كيفية صرف أمواله ، ومما جاء في رسالة الإمام -رحمه الله- قوله: (قال ابــن
 الطائف.... ومنها: جواز صرف الإمام الأموال اليت تصير إلى هذه الطواغينت في الجهاد ومصال المسلمين ... و كذا الـكمم في وقفها، والوقف عليها باطل، وهو مـال ضائع ... فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله،'فــلا يصح على مشهلب، ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له.... وهذا منا لا يخالف

فيه أحد من أئمة الندين وُمن اتّبع سبيلهمم...)
Y- إلرشوة :

ذكر العلماء أن الرشوة هي: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصلها الرشبـاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي من يُعْطي الذي يُعينه على الباطل (ّ)، ووْــد
(1) يعني كتابه : زاد المعاد في هدي خير العباد .


الر سالة- ط جr-
(r) الظر : ابن الأئير، النهاية في غريب المديث والأثر، بتحقيت عمد الطناحي، وطاهر الــزازوي،


تضمنت رسائل الإمام -رحمـه اللهـ تفصيـلاً نافعـا لإِحـدى المسـائل المتعلقـة موضوع الرشوه؛ وهي مسألة رشوة الحاكم التي ادّعى بعض الخلصوم جوازها بحجِ واهية، واستدلوا بنصوص لا تدل على ما ذهبوا إليه من إباحتها، وقـد ناقش الإمام جميع تلك الأدلة وفنّد الشبهات اليت تعلّق بها ابيمـيزون في رسـالة مستقلة(1) أكّد فيها تحريم هذه الرشوة، وقـال: (لا أعلـم أحـدأُ مـن العلمـاء

* رخّصَ في هشل هذا)

س- التذكير ليلة ابلمعة :
وهو رفع الصوت بالصالة على البني وقد بيّن الإمـام -رممـه اللهـ في رسـائله أنـه مـن البـلـع المحدثـة، وردّ علـى

الشبهات اليت تابع أثارها بعض الخصوم لإيهام بإباحته(٪)
(1) جاءت هذه الرسالة في ست صفحات، انظر: حسين بن غنــام ، روضـة الأفكـار والأفهـام،

. الفصل
(

الإقناع ، [مرجع سابق] (YY/ (r)
(£) انظر مزيداً من التفصيل عن هذه المسألة في المبحث الثالث من هذا الفصل .
(لمطلب الثالث
مسنائل نتتعلق بـلسنة و علومهها
تدل بعضن الشواهد في رسائل الإمام -رحمه اللهـ علــي شـدة عنايتـه بالنُنـنـة
وعلومها، وعنايته بصحيح الحديث وضعيفه، ومن الشواهل علىذلك: ـ عدم الجزم بنسبة الحديث للتبي
 للبي قال: (اطلبو! العلم ولو من الصين)(")، فلا ينبغي أن يجزم الإنسان علنى رسول
 أو ذكر فلان، أو ذُكِر في الكتاب الفلانـي، لكـان هـذا مناسـباً، وأمـا إلـُزم بالأحاديث التي لم تصح، فلا يبوز، فتفطن لفنه المســألة، فمـا أكـثر مـن يقـع
(r) ${ }^{(r)}$

- الأقِّة في رواية الأحاديث وعدم التحريڤ أو الزيادة : حرص الإمام ـرحمه الله- على تنبيـه أحــد المدعويـن حـين زاد على اللوزايـة الواردة في أحد الأحاديث، و حثّه على التزام الدقة في رواية الأحاديث النبوية،
(1) ذكره العجلوني في كتابه كششف المفاء ومزيـل الإلبـاس عمـا اشستهر مـن الأجـاديث على

 حبان: باطل، وذكره ابن البوزي يُ الموضوعات.


وقال معلقاً على رسالة أرسـلها المدعـو : قولـلك في سـؤال الملكــين: والكعبـة


-عندكم رابعة، فأفيدونا، ولا يبوز الز يادة على ما قال الله ورسوله) (ل)

- عدم الاحتجاج بمر اسيل المتأخرين :

الحديث المرسل: هو ما سقط من آنخر إسناده مَنْ بَعْدَ التــابعي، وصورتـه:

(1) يشير الإمام إلى حديث رواه البراء بن عازب نِّكِّن، عن النبي
 عمد() الأخرَرةهُ .الإمام مسلم، صحيح مسلم، [مرجع سابق] كتاب البنة وصفة نعيمها وأهلها -بـاب


 شديث حسـن صحيح. التزمـــني، الملامــــع المـــحيح (مـن الــرمذي)، [مرجـع سـابق]

( (



هذا تعريفه عند المدثين، أما تعريفه عند الفقهاء والأصوليين، فأعمّم من ذلـك؛ فعندهم: أن كل منقطع (") مرسل على أي وجه كان انقطاعه" (٪)
 النوع من الروايات؛ حيث استدركك على مـن اسـتدلوا بروايـة فيهـا انقطبع، وبيّن أنه لا يصح الاحتجاج بها، وعدّ الإمام هذه الرواية المنقطعة من مرالنيلل المتأخرين (T) إلى مذهب الفقهاء والأصوليين في التوسع في تعريف المرسل،و،قال الإمام بعد أن بيّن موضع الانقطلاع في هذه الرواية: (وأجمـع العلمـاء علني أن
 (الإجماع)
ولاشك أن مراسيل المتــأخرين -وهـي الروايـات المنقطعـة- تعـد روايـات
 بهذه المسألة الدقيقة يدل على عنايته بعلم مصطلح الحديـــ، وشـدلّة اهتماًمـه بالسنة وعلومها، ومعرفة صحيحها من ضعيفها.


 (Y) انظر : د. محمرد الطحان ، تيسير مصطلح المديث، [الرياض- مكتبة المعـارفـ ط الثانبـة-:
.






(1) انظر : كمود الططحان ، تيسير مصطلح الحديث، [مرجع سابق] (صVA).

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




## الفصــل الثـاني

## أســاليب رسائل الإمـــم محمد بن عبداللوهاب رحمه اللثه


المبحث الثاتي: تنوع الأسـاليب في رسائلل الإمـام (باعثــار المدعو)
|لفصل الثاني
أسـاليب رسـائل الإمـام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللـه
مدخل:

- الأسلوب في اللغة: هو كل طريق متدّ؛ يقال: سلكت أسلوب فــلان، أي طريقته ، وهو أيضاً الوجه والمذهب؛ يقال: أنتسم في أسـلوب سـو سوء ؛ أي:

مذهب سوء.
والأسلوب أيضاً: الفـن؛ يقـال: أخــذ فـلان في أسـاليب مـن القـول، أي: أفانين منه، وابلمع أساليب، وله إطلاقات أخرى، فيقال للسطر مـن النخخـل،

والشموخ في الأنف، وعنق الأسد، أسلوب ... إلخ (1) الا

- الأسلوب في الاصطلاح: تنوعت التعريفات الاصطلاحية لكلمة أسلوب؛

فالبعض عرّف الأسلوب بأنه:
عرض ما يراد عرضه من معان وأفكار ومبادئ وأحكام \$ي عبارات وصيـغ ذات شروط معينة(ب). وقيل: هو الصيغ التي يعـبّر عـن المعنـى بهـا، أو الحلقــة

اللفظية التي يقوم بها المعنى، أو ما يقوم مقامها (r)
(1) انظر : ابن منظور ، لسان العرب؛ [ [مرجع سابق] مادة [سلب] (I (I \&Vr/ )، والفيروزآبادي ،






$$
\text { دار عالم الكتب- ط الأولم-- } 10 \text { أهـ] (ص9 ا 1) . }
$$

رسائل الومام محمد بن عبدالوهاب
وإذا روعي أن الأساليب منها ما يكون أساليب قوليــة، ومنهـا مـا يكـون
أساليب عملية (')، فإنه يمكن أن يقال إن :
-الأسلوب بمفهومه العام: هو القــالب الـذي تصـاغ فيـه الوسـيلة، أو فـن
عرض المناهج للتأثير والإقناع (Y)، ولنا كان موضوع البحث يتعلـت بأسـاليب اللدعوة القولية، فإنه يمكن تعريف (أساليب اللدعوة القولية) على حدة، فيقال: - أساليب اللدعوة القولية هي: طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها، للتعبير بهـا

عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير (ّ) وممـا بحــلر الإشـارة إليـه هنـا أن الأسـلوب -كمـا يظهر مـن التعريفـات السابقة-- هو عبـارة عـن ناحيـة شـكلية خاصـة، وهـو قــرٌ زائـد يُصـاغ غ بـه المضمون الأساس للرسالة اللعويّــة، فيضفـي علـى هـذا المضمـون مزيـداً مـن التأثير والإيضاح، ور.يمـا يصـل بــه الداعيـة إلى أغـراض دعويّـة أخـرى قـــــا لا يؤديها المضمون الأساس لو لم يصغ بهذا الأسلوب. ويتفاوت الدعاة -بقـــر مـا آتـاهم $ا$ الله مـن العلـم والحكمـة - في حسـن اسـتخلدامهـم هــنا الأسـلوب
(1) النظر : د. عممد بن ناصر الشُثري ، الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز رهــهـ ا الله، [ط الأزلىـ


سابق] (صکץ).
(r) انظر : محمد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلم علم الدعوة، [مرجع سابت] (صV\&). وإبراهيـم

المطلت ، التدرج في دعوة النبي (Y)
(r) أمد الشّايب ، الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأسـاليب الأديية، [مصر - مكتبـة

النهضة المصرية- ط الثامنة-A • § اهـ] (ص؟ ٪) .

ومهارتهم في صياغته، وبناءً عليه، تتفاوت قدراتهـم علـى التأثـير في المدعويـن
وإقناعهم واستمالتهـهم.
ومهما يكن من أمر، فإنـه لا يصـح أن يقـدم المضمـون الصححيـح والمعنـى الجمميل في شكل ذميم، ولا أن تقدم الحقيقة في إطار يطفئ بهاءهـا(1)، بـل لا بد أن تصاغ بأسلوب يضمن إيضاحها واستمالة المدعو إليها؛ وذلــك بمراعـاة
 أهدافهها المرسـومة لــا. وقـد أمـر الله سـبحانه وتعـالى بمراعـاة هــذا البــانب، وأرشد إلى بعض الأساليب المستخحدمة فيه؛ حيث قال سبحانه:
 وإن المتأمل للرسـائل الشخحصية التي كتبها الإمـام محمد بن عبد الوهاب
 استخدمها في دعوته، وكــانت -بعـد توفيـق اللهـ أحــد أسمباب بخـاح هـنه الدعوة وانتشارها. ولا شك أن دراسة هــذه الأسـاليب تعـد خطـوة في محاولـة الكشــف عـن البلانب الآخر من شـخصية الإمـام محمـد -رحمـه اللهـ؛ ذلـك الإمـام الـذي عرف كثير من الناس جانباً من شخصيته، فعرفوه عالماً بحـاهداً بلسـانه وقلمـه وسنانه في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه، وأما البحانب الآخر اللذي
 (1ヶ.

رسائل /لإمام
قل يغفل عنه البعض هو ما تميز به -رحمـه اللهـ مـن الفقـه بأسـالينب اللدعـوة و كيفية التتعامل مع وســائلها، والمهـارة في معرفـة نفسـية الملـعـو، و إتقـان فـن إلتعـامل معـه، واختيـار إلأسـلو ب الأمثـل لاسـتمالته إلى الحـق، وهلايتـه إليـه :

بتوفيق الله تعالى .

- الضابط في تعيين ودزاسة أساليب رسائل الإمام ر־مه الله:

أ) لعل مما بحّدر الإشارة إليه هنا أنه وإن كان الأغلــب الإمام في هذا البحث هو. ما تكرر في رسـائله أكـثر مـن مـرة، وأكـثر الإمـام استعماله، إلا أن الباحتث لم يتزدد أحياناً في ذكر بعضن الأساليب، ولو لم تـرد

إلا مرة واحدة في الرسائل التي جرت عليها اللدراسة؛ وذلك لأسباب منها : 1 - أن استعمال الإمام لأحد الأسـاليب -ولـو مـرة واحـدة - كـافٍ غالبـاً للـلالـلـ علـى أنـه أســلوب اسستعمله الإمـام وارتضـاه، وربمـا الســتعمله في

كتابات أخرى، أو رسائل أخرى لم تصل إلينا(1).
Y Y Y أن من أهم أهداف هذه الدراسة: تعيين ما ورد يف رسائل الإمام -رمــهـ الله- من الأساليب البدعويـة المشـروعة أو المباحـة، الكي يمكـن أن يستفيد
(1) عالث الإمام حياة طويلة صاحب دعوة ، وأسهم يُ تو جيه دولة لمدة تقرب من or-or ســنـة
 غنام أنه اقتصر على ذكر بعضها منا يرجح أن كثيراً مــن تـلـك الرسـائل -علـى مـا يبـلرو- تــد ضا (V /



منهـا اللدعـاة في كـل زمـان ومكـان، وإن لم يستتخدمها الإمــام إلا مــرة واحدة، فليس ذلك عائقاً للاستفادة منها واستغلالها.

ب) كما أن الباحث حـاول أن يشـير إلى مشـروعية بعض الأسـاليب الـيت استخحدمها الإمام، ويذكر بعض شواهدها من الكتاب والسنة، ويشمل ذلـك على وجـه الخصـوص طائفـة مـن الأسـاليب الـيّ قــد يشـكل علـى البعــــ مشروعيتها وجوازها، في حين أغفل الباحث هذا إلحانب في أســاليب أخـرى رأى -حسب اجتهاده- أنها لا إشكال فيها، وأن الحديـث عـن مشـروعيتها من الإطالة التي لا موجب فلا، فاكتفى بذكر الشاهد على هذا الأسـلوب مـن كالام الإمام رممه الله.
ولعل من المناسب أن يتم تناول هذا الفصل ودراسة أساليب رسائل الإمـام -رممه الله- من خلال المبحثين التاليين: المبحث الأول : الأساليب المستخخدمة في رسائل الإمام رحه الله. المبحث الثاني : تنوع الأساليب في رسائل الإمام (باعتبار المدعو).

## المبحث الأول

## الأساليب المستخذمة في رسائل الإمام رحمه الله

المطلب الأول: القدوة(1):
-يذكر علماء اللغة: أن (القاف والدال والحرف المعتل) أصل صحيح يـلـل





























 هي أحسن.

علـى اقتبـاس بالشـيء واهتـلاءء؛ ومقـادرة في الشـيء حتى يـأتي بـه مسـاوياً لغيره(1)، والُقدو: الأصل الذي يتشعب منه الفروع، قال ابــن سـيله: القُـدوة بالضمه، والُقِدوة بالكسر: مـا تسـنتـت بـه وهـو الأسـوة، يقـال: فـلان قـدوة

يقتلى به، أي: أسوة(Y)
وتي الاصطلاح : قال الإمام الخازن: وأصل الاقتسـلـاء طلـب موافقـة الثـاني لـلأول في فعلـه (ب)، وقـال الشـو كاني: الاقتـداء: هـو طلـب موافقـة الخــير في

فعله ${ }^{(\varepsilon)}$
وبمكن أن ثخلص من ذلك إلى أن القــدوة الحسـنة: هـي التّأسـي بكـلِ مَـن عمل عملا" صالحاً حسنا سواءً كان نبياً رسولاً، أو كان تابعاً للرسـل اللكرام

ناهجاً نهجهـبم في عمله(*)
ولا شلك أن أسلوب القــووة يعـل مـن أهــم الأسـاليب اللدعويـة الناجحـة، وأشدها تأثيراً، ور.ما كان أول ما ينبغي البدء به من أساليب ألدعوة المُختلفة،
(1) انظر : ابن نارس، معجم مقاييس اللغة، [مرجع سابق] مادة [قدو] (0/77)
(Y) انظر : المرجع السابق، وابن منظور: لسان العرب، [مربع سابق] مادة [قدا] (Y)/ (Y) (
[بيروت- دار الفكر - ب ت] (Y/Y).
(£) عـمد بن علي الشُو كاني، فتح القدير البلمع بـين فـني الروايـة واللدرايـة مـن علـم التفسـير،
(0) انظر : عمد أبو الفتح البيانوني ، المدخل إلى علم الدعوة، [مرجع سابن] (صYYY).

أسوة باللرسل الكر|م -عليهـم السلام- اللذين كانوا يتمثلون مـا يدعـون إلبــه، ويطبقونه قبل أن يلعو إليه أقوامهم - كما يتضح من ظواهر النصوص- ومـن

 وقد حرّض اللهُ عباده المؤمنــن على الاقتـداء برسـوله اللكريـم


|قَتِّرْ
ولا شك أن اللداعية الـلـكيم يراعي هذا الجانب؛ فالنفس بعبولة علـى عــدم الانتفاع بكالام من لا يعمــل بعلمـه، ولا يو افـق فعلُـهُ قولَـهـه ") ولا أدلّ علمى بناح هذا الأسلوب وقوة تأنـيره مـن أن كثـيراً مسن البـلاد الإسـلامية الـيّي لم يصلها الفتح الإسلامي إنما دنحلت الإسلام تُـأثراً بالتجــار واللدعـاة المسـلمين، واقتداءُ بهم (Y)، فالقدوة هي الُدعوة الصامتة، التي لا يعوقها حاجز اللغـة، بـل يفهمها بميع أجناس البشنر دون عناء.
وقد أدرك الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللهـ أهمية هذا الها الأسلونب، وسرعة تأثيره في المدعويـن، وسـهولة تلقيهـم لـه، إضافـة إلى عمـق آثــاره في



نفوسهمَ فحرص -رممه الله- على الألخذ به، والاستفادة مـن ثُراتـه، ولئـن
 رسائله أيضاً، اللي هي مادة هذا البحث، لم تخــل مـن إشـارات لطيفـة جـاءت عفو!(1) أو قصداً استخدم فيها الإمام أسلوب القدوة، فهو تارة يشــير بنطف إلى بعض الملامح الإيكابية في حياته الشخصصية، علّ المدعو أن يتأسى به فيهـا، وتارة يـذكر أحـوال بعض العلمـاء والجوانـب الإيجابيـة في حيـاتهم للغـرض نفسه، دون أن يكون هناك توجيـه مباشـر للمدعـو بــأن يقتـدي بهـــ؛ ومـن

1- القدوة في الحرص على اللدعوة :
 اتّصف به من شدة الحرص على القيام بواجب البـلاغ واللدعـوة هــنا الـديـن، حتى وإن غلب على الظطن عدم الاستحابة، ولذلك أشار في بعض رسـائله إلى هذه الصفة التي اتّصـف بهـا، عـلّ المدعويـن أن يقتـدوا بـه، يقـول الإمـام في إحدى رسائله: (... وإنا كتبت لكم هــنه معـنرة مـن الله ودعـوة إلى الله،

لأحصل ثواب الداعين إلى الله، وإلآ أنا أظن أنكم لا تقبلونه..) (r).

 ل لاقتداء به، ومع ذلك يكصل الانقتداء



رسائل الوامام محمل بن عبدالوهاب
وهو -رحمه الله- يیمل همّ اللعـوة، ويعمـل لأجلهـا، ويكتـب الرسـائل الدعوية حتى في ظلمــة إلليـل علـى ضـوء السـراج الــــافت، حيــث يقـول في رسـالته إلى عبـد الله بـن سـحيم (1): (..هـذا مـا تيسر كتابتـه عـجـلاً غلـى اللسراج، والمأمول فيك أنك تنظر فيه بعين البصيرة ..) (Y، ولا شـكك أن هــهه الإشارة، خْما أنها تدعو عبـدا لله بـن سـحيم إلى الاقتـداء بالإمـام في حرصـه على الدعوة، فهي أيضاً تدعوه إلى شدة الاعتناء بالرسالة بعد أن بذل كاتبهــا فيها هذأ العناء.

والإمام يقوم بواجبه في الدعوة، ويكتب الرسائل الدعوية الــيّ يظهـر فيّهـا حرصه علـى هدايـة المدعويـن مـن خـلال صياغتهـا بأسـلوب حسـن، ونقـل عبارات العلماء وحجحجهم الواضحــة فيهـا، ويُبرز الإمـام هـذا المهـد لأُجـد المدعوين(")، علّه أن يقتدي به، فيقول: (.. هذا ابـن إسمـاعيل والمويـس وانـن عبيل، جاءتنا خطووطهم في إنكــار ديـن الإسـام ... و كاتبنـاهم، ونقلنـا فــم

العبارات، وخاطبناهم باليّ هي أحسن ..) (؛
ويؤ كد الإمام على كل داعية أن يراعي التدرج في اللدعـوة؛ فـلا يلجـأ إلى القوة إلا بعد إقامة الحمجة والدليل، ويقول عن منهجه في ذلك، عـلّ أحــاً أن

يقتـدي بـه: (.. فمـن لم يكـب الدعـوة بالحجـة والبيـان، قاتلنـــاه بالسـيف

- ${ }^{(1)}$ (السنان)


## Y- القدوة في القيام بالاحتساب ومراعاة آدابه :

أدرك الإمام أن ترك الاحتساب من أعظم الأسباب الــي أدّت إلى انتشـار
 إلى توجيهاته الصريكة بوجوب القيام بهذه الشعيرة، ظهرت في رسـائله بعـض الإشارات اللطيفة التي تحت المدعو على الاقتداء بالإمام يفي قيامـه بالاحتسـاب

 مع جلالة قدرهم: (وإن كَنت تظن في خاطرك كا أنا نبغي أن نداهنـك في ديـن الله، ولو كنت أجل, غندنا ما كنت فأنت مخالف ..) كما ينبّهُ الإمام في رسالة عامة إلم أن يقوم كل مسلم -و وخاصة أصحـاب المناصب- بواجبهم في الاحتساب، ويوجه إلى ذلك بطريق غير مباشر، حيث يضرب المثل بنفسه علّهم أن يقتـدوا بـه، فيقـول: (وأتـا صـاحب منـا مـصـب في


(r) ${ }^{(r)}$.




رساتل الإمام ححملد بن عبدالوهاب



قائل أحد يحضرني كالام سوء ولا رديت عليه، فاذكروالي ..) (Y) .
كمــا يمـرص الإمــام علني أن يتـأدب أتباعـه بـآداب الاحتســـاب، ويبــنـأ
بالإشارة إلى تمثله بهذا الألمر، علّهـم أن يقتدوا به، فهو لا يسارع إلى الإنتكـار وتصلديق الشائعات حتى يتوثق، ويؤكد الإمام لأحد المدعو يـن أن يبلغـه عنـه (كالماً ما يتجاسر العاقل ينطقق به) "「") ومع ذلك يطمئنه الإمام أنه لا يصهـنق هذا اللكالام ما دام لم يتوثق منه.
كما أن الاامام .-رحمه الله- لا ينكر المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم منه، فهو يترك الإجابة عن مسألة أرسنلت له من بعض ابلحهات، لئلا يُستغلّ جحوابِ الإمام عليها في التشنيع على جهة أخرىى، ويقول: (... لكـن مـا أنـا بكـاتب


غايتكم قريبة، وتحملـون الأمر على غير محمله...)
(1) عبدا لله بن عيسى ، كما ئ الـدرر السـنية (TN/V) وحصـل تصحيـف في بحمـوع المؤلفـات
 أعلم.
 (YN/V) (Y) مرحع سابق]



ش- القدوة بالتتخلق بمحاسن الأخحلاق:

أ) الثواضع:
كره الإمام -رحمه اللهـ صفات العجــب والتكـبر فـابتعد عنها، وحـرص على أن يتحنبها أتباعه وأن يقتدوا به \$ي تركهـا وبعانبتهـا، وجـاء في رسـائله بعض الإشارات الدالة على تواضعه -رحمـه اللهـ، ومـن ذلـك: مـا دار بينـه و بين عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهابب، حيسث حـرص -رممـه اللهـ- علـى إزالة الإشكال بالمقابلة والحـديش المباشر مع الابن عبـل الوهـاب، لكـي يقـوم بإيضاح الصورة لواللهه، ورغـم أن مـا لاشلك فيه أن الواجـب أن يقـوم الفتـى عبدالو هابج(1) بزيارة الإمام محمد؛ فالإمام هو الأكير علماً وسناً وقدراً، ومـع ذلك أبلدى الإمام تو اضعه واستعداده بأن يبـادر هـو بزيـارة عبـلد الوهـاب إن استثقل عبد الوهاب الزيارة، على ما في ذلك من المشقة على الإمام، مع كثرة مشاغله، يقول الإمــام مخاطبـاً عبـدا لله بـن عيسىى: (وأُلَزِّمٍ أن عبـد الوهـابِ يزورنا سواء كان يومين أو ثلالثة، ويخاطبين وأخاطبـه مـن الـراس، وإن كـان
(1) عبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى ، لم أعثر على ترجمته ولا ترجمـة والـلـهه، والــذي يظهـر مـن






رساثل الوامام محمه بن عبدالوهابب
كبر عليه الأمر فيوصي لي وأعمي له ، فإن الأمر الــذي يزيـل زعلكــم ويؤلـــب
(الكلمة ويهديكم الله بسببة تخرص عليه ولو هو أشق من هذا..) كما يبرز تواضعه -رحمه اللها وبترده وحرصه علـى انتشـار هـذا العلـمه، ولــو لم ينســب إليــه في كــثرة تكــراره لكلمــة: (وأنـا لا أقــول لكــــم: أطيعوني..) "() فهـو لا يدعـو إلى شـخصه، بـل يدعـو إلى ديـن الله: تعـالى، ويرجو أن يقتدي به كل هاعية في هذا المنهج القويم. كما أنه لم يُصَب -رحمه الله- بداء التعا لم وادّعاء معرفة كل شيء، بل لا يتردد أبداً عن التصريح بكلمة: (لا أدري عن هذه المسـألة شـيئاً) "(ّ) أو نـــو ذلك في عدة مواضع مـن رسـائله، كمـا يذكـر -رمهـه اللهـ أنـه (لا يدّعـي العصمة) (1)، ور.ما يخطئ في (مسألة أو مائـــة أو مـائين) (0)، ولكنـه يؤ كــد أن وقوع ذلك منه أو من غيره (ينبغي أن لا يوجب إهـدار بـاقي الخاسـن لأجـل ذلك) "، ورغم ما وضعه الله في قلوب الناس لهذا الرجل من الهيبة العظيمــة،
(1) ( المرتع السابق ، ( ) ( 1 )


مؤلفات الشيخ، (£/£) (£) .


(7) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

التي قلّ أن تتفق لغيره من العلماء والرؤساء، إلا أنه -كمـا يــولـ ابـن بشـر (ما علمنا أحداً ألين ولا أنحفض جناحنـأُ منـه لطـالب العلـم أو سـائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة) (1)، وهـذه الصفـة مـن أبـرز الصفـات الـيت ينبغي أن يتحلى بها اللعاة، فإنّ نفع الناس، والتحبب فِم، وإلانة البحانب فمّ من أعظم وسائل الدُعوة العملية بالقدوة والسيرة الحسنة.

## ب) عدم التعصب:

لعل من أشد المعوقات التي واجهها الإمام -رمهه اللّاه في دعوته: ما شاع في أهل زمانه من التعصب المقيت للمذاهب والأشخخاص، حتى أدى ذلك إلى

 استخدم أيضاً لذلك أسلوب القدوة، فأشار في عدة مواضع من رسائله إلى مـا يتمتع به، -رحمه الله- من السلامة من هذا الخلق الذميم.
ولا شك أن إشارته -رحمه الله- لهذا الأمر تزرع الثقة بالداعي في نفــوس المدعوين؛ كما أنها في الوقت ذاته ربما تدعوهم إلى الاقتـداء بـه -رمهـه اللهـ في ترك التعصب المقيت، ومن ذلك قوله: (ولســت -و لله الحمـد- أدعـو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظّمهــمَ، ميـلـ إبن إلقيم والذههي وابن كثير وغيرهم، بل أشـهـد اللهّ وملائكتـه وخميع خلقــه إن إن أتانا منكم كلمة من المق، لأقبلنها علـى الـرأس والعـــين، ولأضربـن المــدار (1) الظر : عئمان بن بشر، عنوان الجد في تاريخ نجد، [ـرجم سابن ] (A9/1/).


- الح

جـ) الصبر :
أدرك الإمام -ر ممه اللهـ أن طريق الدعوة طويل وشـاق، يمتـاج إلى صـبر ومصابرة وحرص على تربية المدعوين على الصصبر تارة بالتو جيه المباشر، وتارة

 عبدا لله المويس، وصبره على ما بدر منه من عد عداء سافر للتو حيد وأهله، حتــي
 الككلام -يعين الغلظة على المويس- تراني اسـتدعيته أولاً بالملاطفـة، وصـبرت منه على أشياء عظيمة..) (')،كما أخحبر الإمام أنه أصابـه بسـبـ دعوتـه (فتنـة
. ${ }^{(4)}$ (عظيمة)
كما أنه يتـأ لم -رمتمه اللها لـــال المدعويـن، وتتنغص معيشتـه مــدةً مـن
 يقول: (...ولكن وابطناه واظهرا0) ومعي في هذه الأيام بعض تنغص :المعيشـة


( (Y) (Y/ (Y/0) (
(r) المرجع السابق ، (IVY/0).
 إضافة إلى صبره -رحمه الله- على الجهاد سنين طويلة(")، ضارباُ لأتباعه المثل والقدوة الحسنة في الصبر والمصابرة، واحتساب الأجر من اللهّ تعالى.

६- القدوة في الزهد والعبادة والتعلق با لله :
 وتهجلاً( (r) بل حتى في آنخر عمره، حين ضعفت قوته وثقل جسمه، لم يكن


الصف (!)

- وأما تعلقه بالله: فكان لسـانه رطبـاً مـن ذكـر اللهّ تعـالى، لا يفــز عـن


 بل إن ابلمالسين بحلس الإمام كانوا يعرفون قدومه قبل أن يروه، من خلال

 (0) انظر : المرجع السابن (90/1).

سماع صوته وهو يلهج بالتهليل والتكبـير (1)، وقـد ذكـر ابـن بشـر أن الإمـام

 الله، والحمد لله، ولا إله إلا اللّ، والهُ أكبر.

 الناس (Y).

- وأما ورعه وزهده: فقد كان الإمام مضربأ للمثل في ترفعه عـن حطبام
 بيت المال كــان ين يـده وتحـت تصرفـه، إلا أنـه -رحمـه اللّه - كـان متورعـأ

 العظيمة، فكان يوزعها كلها، فلا يقوم ومعه منها شيء"(7)، حتى إنه تــويف .-


(r) المرجع السابت (ص9).

 (1) (1) الرمع السابت (1)/ (19).
$0 . V$ ألماليب رسـانـل الامـــام رحمه الله- و لم يخلف مالاً ولا عقاراُ، بل كان عليه دين كثير، اقتزضه لينفـق على الغربـاء والمعوزيـن مـن أهـل العلـم وغــرهـم، وقـد أوفـى الله عنـه هــا الدين
(1) عبدالُ ممن بن عبداللطيف آل الشُيخ، علماء الدعوة، [مرجع سابق ] (ص9).

المطلب الثثانتي
الموعظـة الحسنة

- الموعظة في اللغة:

يذكـر أهـل الللغـة أن الوعْظ بسـكون العـين، والِِظـة بكسـرها، والحَظــة بفتحها، والموعظة: النصح والتّكير بالعواقب، قال ابن سـيده: هـو تذ كـيرلك
 . والظاء كلمة واحلدة وهو التخويف، قال الخليل: هو الثذ كير بالـنير ومـا يـرق

له القلب(")، وقال الراغب الأصفهاني: الوعظ زجر مقترن بتخويف (ب)

- وفي الاصطلاح:

الموعظة - كما عرّفها الإمام ابن القيـم وابـن سـعدي- هـي الأمـر والنهـي


والتزهيب، وهو أنه لا يخفى عليهـم أنك تناصحهم وتقصد ما ينفهـم (o)
( ( ا انظر : ابن منظور ، لسان العرب ، [ (Y






 - [

ولا شك أنه من خــلال هـذه الْتعريفـات يتضـح أن الموعظـة الحسـنة تتضمـن
 الأسلوب ، وبدا ذلك واضحاً من خلال رسائله، فكان لذذا الأسلوب أعظــم الأثر في نفـوس المدعويـن، ويمكـن تنـاول هـذا المطلـب مـن خــلال المسـألتين

التاليتين:
المسألمة الأولى: الوعظ بـالترغيب :

 وأعطاه مارَغِب؛ قال ساعدة بن جُؤيَّة:
(1) لقلت لدهري : إنه هو غَزْوَتي - وأما في الاصطلاح، فالترغيب: هو كل ما يشوّق المدعو إلى الاسـتجابة

وقبول الحق والثبات عليه"
ولا شك أن الترغيب أسلوب قر آني يعالم في النفس البشـرية حبهـا للخـير وحرصهـا عليـه، واسـتكثارها منـه( (r) إذ إن النفـوس متباينـة في قبـول الحــق
 القاموس الخيط، [مرجع سابق] مادة [رغب] (ص (1 I ). وإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، [مرجع سابت] مادة [رغب] (صـ


$$
\text { الله، [الكريت-مكتبة الفلاح - ط الأولى- } 7 \text { ـ ؛ اهـ] (ص99 1 ). }
$$



رسائل الامام ححملد بن عبدالوهباب
والعمل به؛ فمنها من ترغـبـ في الحــير وتسـارع إليـه حـين تُذكّر بـه، وهـي النفوس التي لم تقع بعل في أسر ملذاتها وشهواتها فهي بحاجة إلى الـتزغيب في الملير و اللدلالة على ألبواب الأجر والثواب، بخلافف النفس الأنخرى التيّ غرقـتب في الشهوات والملنات وآثرتها على كل شيء حتى ر.مـا أصبـح لا يؤثـر فيهنا أسلوب التزغيب، وأصبحـت بحاجـة إلى زواجـر الــترهيب، الـيت توقظهيا مـن

غفلتها، وتعيل إليها رشدها.
وهذأ لا يعني الاقتصار عللى التزغيب دون الــترهيب أو العكـس؛ بـل علـى اللداعية أن يكون حكيماً في استتخدام هذا الأسلوب، فيفرد هـنبا تـارة، وذابك تارة ويبمع بينهما إذا دعت الحاجة وذلك بحسب ما يناسب الحال. وقّل رغّب الإمـام -رحمه اللهـ في عدة بحالات، واستـخلم لكـل بحال عـــلـة طرق(1) ${ }^{(1)}$ ومن تلك ابلحالات :
أولا"- الزغيبب في التوحيل و الجلهاد من أجلهه :
وقد استخلدم لذلك عدة طرق منها:
1- التذكير بأنه سبيل رضا الله تعالى:
وقد تعجب الإمام -رحمه اللهـ - في إحلى رسائله من أولئك الذين ترددوا في قبول التو حيد، رغم يقينهم أن (الثو حيــل ديـن الله ورسـوله) () و ولكنهـمْ
(1) لاشك أن أسلوب الترغيب يمتاج إلى مرغب فيه ومرغب بـه، وجـرى الاصطـلاح هنـا غلـى تسمية المرغب فيه (بال الترغيب) والمرغب به (طريقة الترغيب). . (Y. Y/0) (

يعتذرون برغبتهم في عدم مخالفة أمرائهم، فأنكر عليهـم الإمــام ذلـك، وأشـار إشارة لطيفة إلى الفضل العظيم المترتب على التوحيد، وهو رضـا الله وابلـنـة، وكيف يفرّطون فيه، وقال: (... كيف يكون قلد اللدين عندكم ؟ كيف قدر رضا الله والجنة؟ ...) (1) ولا يخفى ما في هذه العبارة مـن ترغيسب المدعوين في التوحيد، ودعوتهم إلى إعادة النظر في موقفهم الحناطئ بَّاهه.
Y - التذكير بأنه دين الأنبياء، وسبب دخول الجنة والنجاة من النار: رغب الإمام -رحمه الله- في التوحيد والمههاد في سبيله، وقـال في إلحـهـى رسائله متعجباً من طائفة مـن المدعوين، الذذيـن كـانوا يسـارعون إلى إلحـرب والبـنل مـن أجـل مسـائل عصبيـة تافهـة، ثــم يجبنـون عـن المهـهـاد مـن أجـل التو حيد: (... يا لله العجب ... تحاربون إبراهيم بن ســليمان (٪) فيمـا مضى عنـد كلمـة تكلـم بهـاعلـى جـار كم، أو همـار يــأخلذه مـا يســوى عشـر عحمديات (ّ)، وتنفذون على هذا مالكم ور جالكمم ... فيوم رزقكــم الله ديـن

الأنبياء، الذي هو ثمن الجنة والنجاة من النار إلى أنكم تضعفون؟)(\&)
( ( ( المرجع السابق ، (Y/0)
 سابق] (٪ / \& ).
(Y) نوع من النقود يتعامل به في ذلك الوقت ، انظر : المرجع السابق ، (المقدمة) .


r- التذكـير بأنـه سبب الحشـر مـع الأنبيـاء وورود الـــوض والجــوأز علــى
الصراط:


 عحمد [ تحرص على الصراط المستقيم يوم الققيامة، ولا تزل عنه كمـا زلّ عنــهـ مـن من زلّ

عن صراطهما المستقيم في الدنيا ... ${ }^{\text {(r) }}$
ع- التذكير بأنه سبب حصول بعض المنافع الدنيوية :


 السبيل إلى أكثـــر مـا يسعــون إليـه في ذلـك الـــوقت، وهــو المطر وكـرّر الأموال والأولاد وما يبهج النفس من الحدائق الغُناء والظطلال الوارفة واللأنهـار
 ت米 يُرْسِل السَمَاءَ عَلَكُمْ مِدْرَارًا

 (r) اللرحع السابت ، المرضع نسنسه.

ومن ناذج استخحام الإمام -رحمه اللهـ هــذا الأسـلوب [ألـزغيب بذكـر
الأمور الدنيوية]:
أ) التذكير بأن التو حيد سبب الرفعة والجاه والخظ الأوفر في الدنيا: حثّ "الإمام أحد المدعوين(1) على التوبة ومحاربة الشرك وإظهـار التو حيـد وقال:(... فإن كنت تريــد الرفعـة في الدنيـا وابلـاه حصـل لـك بذلـك مـالا

يكصل بغيره من الأمور بأضعاف: مضاعفة ..)(").
ب) كما أشار الإمام إلى أن ذلك أيضاً سبب لحصـول المدعـو علـى محبـة الإمام وأتباعه من أهل الصاحك؛ ومن ذلك قوله لأحد الملدعوين (r)، مرغّباً لـه: (فإن استقمت على التوحيد، وتبيّنت فيه، ودعوت الناس إليـه، فـأنت أنخونـا وحبيبنا..) (8). وفي هذه العبة من المزايا ما لا يخفى على المدعو خحاصـة بعدمـا

منّ الله تعالى على الإمام وأتباعه بالنصر والتمكين (0) (1) هو عبدا لله بن عيسى.

.( $1 / 9 / 0$ )
.


 لبعض الأشخاص الذين سبق أن صر"ح الإمام أنه مُ يهابمهـم ويغلظ عليهم إلا بعد بــدة طويلـة من النصح باللين.

ثانياً: الزغغيب في ترك التعصب والهوى:
وقد رغب الإمام في هذا البال بطريقة: التذكير بأن ترك التعصب والمـوى من أسباب دخول ابلمنة:

أشار الإمام في عدة مواضع من رسائله(1) إلى هذا الفضل، ومن ذلك أنـه أنكر على أحد المدعوين تردده فيما قرره الإمام حين وصـف (أناسـاُ معيّنــين)

 وذكّره بأنه سبب دخول الجنة وقال: (.. فودِّي أنك تسرع ع بالنفور؛، فتتوجه

 من التعصب والهـوى الــني يعرف أن وراءه جنـة ... فيتبـين المــق إن شـنـاء

ثالثاً: الّزغيب في التوبة :

 رسائله: (...فرحم الله مـن أدى الواجـب عليـه، وتـاب إلى الله، وأقرّ على الهى


نفسه، فإن التائب من الذنب كمـن لا ذنب له ...) (1) رابعاً: النزغيب في شكر النعم بأنواع الشكر:

استخلم الإمام -رحمه الله- في هذا البحال طريقة التذكير بالنعم و كثرتهـا، وأن ذلك يوجب شكرها بلسان الحال والمقال، ومن ذلـك أنـه حـرص علـى نقل بعض عبارات أهل العلم في تعداد النعـم ووجـوب شـكرها، حيـث قــال الإمام ناقلاُ عن أحد العلماء (٪): (لقد عظّم الله الحيـوان، لا سـيما ابـن آدم؛ حيث أباحه الشرك عند الإكركاه، فمن قدَّمَ حرمة نفســك علـى حرمتـه حتـى أباحلك أن تتوقى عن نفسلك بذكره .ما لا ينبغي له سبحانه، لـقيـقٌ أن تعظمـ
 وععـم مالَك بقطع يد مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصالاة لأجل مشقتك،
 منهمهاًا؟.... وعن داعيه معرضاً، ولداعي عدوك فيـه مطيعـاً ؟ يعظمـك وهــؤ هُو، وتهمل أمره وأنت أنت ... [ثـمـ قـال] .. مـا أوحـش زوال النعـم وتغـير





الحيوانات أن لا يرى(1) إلا عابداً لله في دار التككليف ..) ويقول الإمام يُ موضع آخخر :(... إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم وتفضبـل
 خامساً: التزغيب في التممسك بدين الله والاستقامة عليه والصبر في سبيله:

وقد استخلدم الإمام كلذلك عدة طرق؟ منها :
ا- التلٔكـير بأنـه سـبيل تحبـة الله تعـالى: حيـث قـال الإمــام ون إحــنىى رسائله: (..وقد ذمّ الله اللذي لا يثبت على دينه إلا عندما يهواه.. وقد أخــبر أنه عند وجود المرتدين فلا بلد من وجود المحبين الخبوبين، فقال تعالى
 أَعْزَّ عَلَى الْكَفِرِنَ

(1) كذا وردت ، ولعل الأولى أن يقال (أن يرى).
(Y) انظر : حسين بن غنام ، روخة الأفكار والأفهام ، [مر جع سابق] (Y/Y/ (Y) من رسالة الإنام


 ضـاع كثير من أوراقه، انظر : المربع السابق؛ (مء؟) . .

 حو ضه دِّ
وفي ذلك يقول الإمام لبعض المستحيبين من المدعوين(1): (... فإذا تحققتـم أن من اتبع هذا الدين لا بد له من الفتنة فاصبروا قليلاُ، ثم أبشـروا اعـن قليـل

 وصرتح هن الغرباء اللذين تُسڭوا بدين الله؛ مع ترك النـاس إيـاه، فطوبـى ثـم طوبى ... فيا ها من نعمة! ويا ها من عظيمة! جعلنا ! اله وإيـاكـم مـن أتبـاع ع الرسول [筷
بدينه ين الدنيا ..)().

سادساً: التزغيب في الدعوة إلى الله:
وقّ رغب الإمام في ذلك عن طريق التذكير بالأجر العظيم المترتب عليهـا،
 دين الله بالقلب والدعاء قلـر الاستطاعة، بل ولو كانت .مجرد عرض رسـالة الإمام على من يُرجى قبوله لما جاء فيها مــن اللدعـوة للتو حيـلـ ونبــن الشـرك،

 (Y) جمموع مؤلفات الشيخ (الشخخصية) (Y/ (Y) .

بمقتضى الاستطاعة ولو بالقلب واللدعاء ... فإن رأيت عرض كالامي على من
 سابعاً: التزغيب في التأدبب بآداب الحسبة :

حيث ذكر الإمام بأن ذللك ســبب لنصـر الديـن واسـتقامة الأمـر؛ وتـال: (أهل) العلم يقولون: :ألذي يأمر بـالمعزون وينهى عـن المنكـر يحتـاج إلى ثلاث؛ أن يعرف ما يأمر به وينهـى عنه، ويكون رفيقاً فيما يأمر به وينهى عنه صابراً على ما جاء من الأذى، وأيضاً يذكر العلماء أن إنكار المنكــر إذا صـار يمصل بسببه افتر اق لم يمز إنكاره، فا لله الله في العمل بعا ذكرت لكم والتفقه

فيه، فإن عملتم به، صار نصراً للدين، و(اسشتقام الأمر إن شاء الله) المسـألة الثتانثية: الترهبي (مجالاخته وطرقهه):

- اللّزهيب في اللغة :

يذ كـر أهل اللغة أن (الراء والهاء والباء) أصلان: أحدهما يدل على خوْفٍ،
 وبالفتح وبالتّحريك: نحاف(گ)، وقال ابـن منظرو: تَرَهَّب غـيره إذا توعـلده،
(1) من رسـالة الإمـام للسـويدي ،وهـو عـالم من أهـل العـراقءانظـر :بجمـوع ع مؤلفـات الشــيخ
(الشخصصية) (


(乏) القاموس الخيط، [مرجع سابق] مادة [رهب] (صA| (1).

والرَّهْبُ -من الأصل الثاني- السـهـم الرقيـق والحِمـل إذا كـلّ، والكـمّ، قـال


- الثزهيب في الاصطلاح: و وي الاصطلاح يقصد بالتزهيب: كل مـا يخيـف ويكذر الملدعو من عدم الاستجابة، أو رفض الحق، أو عــلم الثبـات عليـه بعـل
 ولا شلك أن الترهيب أسلوب قرآني، يعالج النفس البشرية، ويسـتتمر فيهـا حبها للأمن والسالامة؛ وإيثارها المعلد عن الخوفف والخِطر، وذلك مـن خـلال

 وقل أدرك الإمام محمل -رحمه الله- أهمية هذا الأسلوب وشــدة تأثــيره في نفوس الملعوين، فرهّب من عدة أمور، واســتخحدم لذلـك عــلـة طـرق ، وعمـا رهّب منه الإمام:
أولاً: التزهيب من الشرك ومن معاداة أهل الثتو حيل :
وقد استخحدم لنللك عدة طرق منها : 1- التذكير بأن ذلك سبب لغضب الله تعالى وأليم عقابه:
$\qquad$

(Y) اتظر : عبدالكريم زيدان ، أصول الدعوة ، [مرجع سابق] (ص (Y § ).
(


لفت الإمام انتباه أحد المدعوين -الذيـن تـرددوا في التـبرؤ مسن المشـركين، وترك معاونتهم على أهل التو حيد، رغم ما يرونهم عليه من الشركـ - فقال لــه الإمام مذكراً: (... فَودِّي أنك تسر ع بالنفور، فتتو جه إلى اللّ تعالى، و تنظـر
-نظر من يؤمن بالنار والخلنود فيها)(1)
وتعجّب الإمام في الرسالة نفسها هن تباطؤ المدعو في ذلك، فقال .متسائلاً:

- ${ }^{\text {( }}$ (..)

إن بشرد التذكير ولفت الانتباه إلى تلك المزعجات الـــي تخلــع القلـوب مـن أبنع الططق لتزهيب المدعو من الشرك ، كما أنه هن أعظم اللدوافع إلى توخيد الله تعلى وموالاة أوليائه، اتٌّقاءً لغضبه وأليم عقابه.

Y- Y التذكير بالموت وما بعلده:
يلفت الإمام انتباه أحد المدعويسن، ويذكـره بـالموت، وأنـه واقـع لا عحالـة، كما يذكره بما بعده من الأهوال وهو يرهّبه بذلك من الشـرك، ومـن معـاداة أهل التوحيد، حيث يقول: (... فليتدبر اللبيب العاقل، الناصح لنفسنه، الــنـي يعرف أن بعد الموت جنة وناراً) (ث)، ويقول في موضع آخحـر: (... والنصيحـة

 (Y) بجموع مؤلفات الثيخ(الشخصية) (Y/0) (Y/ (Y)


لمن خاف عذاب الآخرة، وأما القلب المنالي مـن ذلـك، فـلا ..) "، ويقـول: فرحم ا للَ امرءاً تنبه هذا الأمر العظيم قبل: :...)

ץ- التذ كير بأنه سبب حرمان الحشر مع الأنبياء، وسبب الصد عـن الحـوض
والزلز على الصراط:
ويمكن أن يستشهـد على ذلــك بمـا سـبق ذكـره مـا ورد يـي رسـالة الإمـام


 عن الحوض يوم الدين، كما يُصد عنه من صدّ عن طريقهما، ولعلـكـك أن تمـر


صراطههما المستقيم في الدنيبا) (ك)
§- التّذ كير بأنه سبب عدم قبول الأعمال:
يقول الإمام -رحمه الله- في إحدى رسائله مرهباً من الشرك: (... ورأس أعمـال أهل النار: الشرك بالله، فمن مات علـى ذلـك، فلـو أتـى يـوم القيامـة بعبـادة الله الليـل والنهــار، والصدقــة والإحســان، فهـو مــن أهــل النــار




رساتل الومام محملد بن عبدالوهاب
قطعاً؛ كالنصارى الــــنين يــين أحدهـم صومعـــة في البريَّـة ويزهــد في البدنيـا ويتعبد الثليل والنهار، لكنبه بحلط ذلك بالشـرك بـالله، تعـالى اللهـ عـن ذلـك؛

[الفرتان:بr]).
0- الإشارة إلى أن الشركك هو اللذنب الذي لا يُغْرَ، والتذكير بلقاء ا الله:
أشار الإمام إلى ما ذكره الله تعالى في أمر الشرك، وهو قوله سبخانه: : إنَّ
 على هذه الآية وهرهباً من الشرك: (... فما ظنكم .كن واجــه الله وهــو يعلـم من قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله [لِّ من أتبعه ، ويعرف أن دغوة غيره هو الشرك، ويحبه ويحب من اتبعه، أتظنـبون أن اللهّ يغفر هذا؟) (") و ولا شك أن الإمام هنا يشير إلى أن ذلك منا لا يغفبره الله تعالى كما نصّت الآية.

ثانياً: المزهيب من الإعراض عن دين اللهّ أو الارتــداد عنـه واسـتبدالله بـالعرف والعادة:

ومن الطرق التي استخدمها في هذا البمال :
1 - التذكير بأنه يؤدي إلى الضيق والحاجة والخوف في الدنيا :
 ( (Y) (

استنكر الإمام -رحمه الله- على هجاعة من المدعوين(1) ضعفهم وترددهـم جي التمسك بدينهمه خوفاً من أن تفوتهم بعض المصالـ الدنيوية، أو يتعرضـوا للضيق والفقر والحروب، فكتب فم ناصحـاً: (... ولا تظنـوا أن الضيـق مـع
 الباطل، والإعراض عن دين الإسلام) (٪) ثم يؤ كد الإمام هذه الحقيقة بضرب الأمثلة الو اقعية التي يدر كها المدعوون ويعايشونها، فيقــول: (مـع أن مصـداق قولي فيما ترونه فيمن ارتدّ من البللدان، أوّلنّ ضرمـا وآخرهـنّ حريمـلا ، هـم

. يرتدوا..
Y- Y التذكير بأنه سبب الهلاك مع من هلك بسبب أنحذ الدين عن الآباء : حذّر الإمام من الإعراض عن ديـن الله، ورهّـب منـه، فلفـت انتبـاه أحـــ الملدعوين (£) إلى مـا وصـل إليـه أهـل الزهـان مـن الإعـراض عــن ديـن الله، والاكتفاء بما ورثوه عن الآباء من العرف والعـادة، ثـم بيّن لـه أن ذلـك مـن أعظم أسباب الهلاك .. يقول الإمام: (... فانظر يا رجل حاللك وحــال أهـل هذا الزمهان، أخخذوا دينهـم عن آبائهم ودانوا بالعرف والعادة، ومــا جـاز عنــ
 (Y) بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصبية) (Y (Y/0). ( ${ }^{(r)}$ (المرجع السابق، الموضع نفسه
(乏) تحاء ذلك في رسالة جوابية للإمام عن كتاب لم يُعثر عليه، ولا يعرف اسـم كاتبـه، ويكتفى عنه بيوابه ، انظر: المرجع السابت (iv-/0) .

رسائل الومام محمل بن عبدالوهأب
أهل الزمـان والمكان دانـوْا بـه، ومـا لا؛ فـالا ... و إن كـانت نفسـك عليــك عزيزة، ولا ترضى فلا باهلالك؛ فالتففت لـا تضمنت أر كان الإِسـام مسن إلغلـم

و (العمل، نحصوصاً الشهادتين ..)
ش- التذكير بأحوال البرزخ وحال المعر ضين فيه:
إن التذ كير .مآل الإنسان، وأنه سيوضع ين تلك الحمرة الضيقة من الأرض، ثم يعرض له ما أخحبر به البني ويستجيش المشاعر، ويجّل ألمدعو في حالة خوف ورهبة، وإحساس مرهـفُ، واستعلاد للتأثر، والامتثال لأي تو جيه يؤمّنه مـا يحاف. وقّل استثمر الإمام -رمحه اللهـ هذا البحانبب، فرهّـب أحــد المدعويـن مـن الإعراض عن ديـن الله، بـأن ذكَّره بـأحوال القـبر وألـبرزخ ومآلـه هنـالكّ إن استمر على إعراضه، حيــث يقـول الإمـام مسـتفهماً: (.. فمـا ظنـك بــكه إذا وضع ڤي قبره، وأتاه الملكان، وسألاه عما عاش عليه من الدين، .ماذا يكيب؟ :
 بين يلي الله سبحانه وسـأله: ما كنتم تعبلون، و.ماذا أجبتـم المرســلين، .مــاذ!
$\cdot{ }^{(r)}(؟$
(IVI/O) ، المرجع السابت (1)



## ثالثأ: الزهيب من التعصب والهوى:

ومن الطرق اللي استخدمها الإمام لذذا الغرض:
1- التذكير بأنه سبب غضب اللهُ وعذابه:
 أعمامم مرض التعصب والموى، حتى أنكـروا كـل مـا دعـا إليـه الإمـام مـنـ
 مردة الإنس يحاجّون في اللهّ من بعد ما استحيب له، إذا رأوا من يعلــم النـاس ما أمرهم به محمد الاعتقاد في المخلوقين الصالـين وغيرهم؛ قاموا يمادلون ويلبسون علـي ويقولون: كيف تكفـرون المسلمين؟ كيف تسبون الأمـوات؟ آل فـلان أهـل


 . مجـــرد تلاوتهـا مـن الـترهيب الشـــديد مـن هــا السـلوك المشــين والســبيل المنحرف.
(1) من رسالة الإمام إلم أهل الرياض ومنفرحة، انظر : المرجع السابق ، (1AY/0).




رسائل الامام ححمدل بن عببدالوهاب
Y- Y التذكير بالنار وباطلاع اللهّ على السرائر :
 تعصب بعض الخصوم لأهوائهـمَّ رغـم وضـوح اللدليـل (.. فليتـأمل اللبينـب المنالي عن التعصب والهو:ى، الذي يعرف أن وراءه جنة وناراً، الذي يعلـــم أن

الله يطِّع على خفيات الضمير، هذه النصوص ويفهنمها فهماً جيلاً ...) (r) ويقول في رسالة أخرىى لأحد المدعوين (ّ)، مخذراً له من التعصب والهـوى بتذ كيره بالنار: (..فتضرع إلى الله بقلب حاضر -خحصوصاً في الأسحار --: أن يهديك للحقق، ويريك الباطل باطلاً، وفرّ بدينك، فإن الجـنـة والنــاز قدامــك،

وا والله المستعان) (5)
إن استثمار الإمام -رحمه الله- لطبائع النفوس ونفورها مما يؤذيها لهو مــن أوضح الأدلة على فقهه -رحمه الله- بأساليب الدعـوة، و كيفيـة التعـامل مـع المدعوين، ثم ختمُه للعبارة بقوله: (والله المستعان) إشارة إلى ما سيحدث من من الأهوال التي يحتاج فيها إلعبد إلى معونة الله تعالى ورحمته، كــل ذلـك يرهـبـ المدعو ليصل الإمام به إلى الثمرة المرجوة التي هي هنعه مـن التعصــب والهـوى






س- التذكير بخطر فتنة تقليد الآباء:
حذّر الإمام من التعصب واتباع الموى، ورهّب منـه بالتذكـير بأنـه مشـابه


 وقـال في رسالته إلى أحــد المدعويـن (1) بعـد أن وجّهـه لقـراءة كـلامٍ نـافعٍ في رسالة ســابقـة كتبهـا الإمـام: (... فاطلبـه وراجعـه وتأملـه، وتكلـم الله في


. ${ }^{(Y)}$ (كثير
؟- الْتذكير بككم البمادل عن الكفار، والإشارة إلى فوات الجلاه في الدنيا: حيث يقول الإمام في إحدى رسائله وهو يتحدث عن الكفــار المشـر كين: (...)
 في هذه العبارة من الإشارة الذكية إلى فوات الجلاه الدنيـوي والمكانـة الدينيـة،




رسائل الإمام ححملد بن عبدالوهاب
التي اكتسبها ذلك المدعو(")، وكـان حرصـه علـى المافظـة عليها مـن أعظـم
أسباب تعصبه واتباعه للهوى.
0- التذكير بيوم القيامة:
يقول (الإمام في إحدى رسائله(٪) ، بعد أن ساق كالاماً لشيخ الإنسلام (بـن تيمية: (... فتأمل هذا الككلام بشراشـر قلبـكـ، ثـم نزلـه علـى أَحـوال النـباس وحاللك، وتفكر في نفسلك و حاسبها، بأي شـيء تلفـع هـذا الكـالام؟ وبـأي حجة تحتج يوم القيامة على ما أنت عليه؟) إن التذكير بيوم القيامة وما فيه: من الأهوال يهز النفس ويرهنها، ويدفعها إلى إعادة النظر لتصححيح ما أضابها مـنـ مرض التعصــب واتبـاع عالمـوى، ولا شــك أن ذلـك مـن الأسـاليب والطـرق الناجحة التي استخلدمها الإمام رممه الله. رابعاً: التزهيب من كفر النعم
ومن الطرق التي استخلدمها الإمام لذلك : 1- التذكير بعبوديتهم الله وو جوب اتّقاء غضبه:



(1) كأن الأمام هنا يتحدث بطريت غير مباشر عن سليمان بن سحيم، وهو أحــد المطاوعـة اللذيـن

اشتهروا:كناوءة اللعوة. انظر : الرجا المع السابق اللوضع نفسه .


( ( ) ( المرج ألسابق ، (VV/0)

وقال مرهِّبً من كفر هذه النعمة (فـاتقو| الله عبـاد الله، ولا تكـبروا علمى
. ${ }^{(1)}$ (
والإمام هنا يذكرهم بأنهـم عباد ذليلون مقهـورون، خـاضعون لعظمـة الله
تعالى وسلطانه، والواجب في حقهم أن يتقوا غضبه وعذابـه، وأن لا يتكـبروا
على ما أنزل الله من الحق.
Y- التذكير بأن النار جزاء كفران النعم:
جي الرسالة نفسها أشار الإمام -رحمه الله- إلى عاقبة مـن كفـر بنعـم الله،
وذكّر الملعوين بذلك، وحذّرهم من هـذا المسـلك، وقـال: (... ولا تكونـوا
دن الذين بلّوا نعمـة الله كفـراُ وأحلـوا قومهـم دار البـوار جهنــم يصلونهـا وبئس القرار( (Y) ") إن تذكير الملدعو بحال أولئك ومصيرهم من أنفـع الطـرق في ترهيبه من مسلكهمه، وحثه على ما يقابل ذلك من شكر نحـم اللهُ بـأنواع

الشكر الواجب.
خامساً: اللزهيب من تقديم الفاني على الباقي:
واستخحدم الإمام لذلك عدة طرق منها:
1 - التذكير بأنه سبب غضب الله وأليم عقابه، وسبب الطبع على القّلب:
(1) المرجع السابق ، الموضع نفسه .
. (Y) اقتباس من سورة إبراهيم ، الآيتالن (YA (Y)
(Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (

رسائل الومام محـدل بن عبلدالوهبانب
بصّر الإمام -رحمه الله- أحلد الملدعوين(1) بالْعائق الحقيقي النذي منعسه مـنـ أتباع الحـق؛ وهو الحــوف مـن فـوات بعـض المصــالح اللدنيويـة وتقلديمهـا علنى الآخرهة، وكشف ذلك بتوله: (والشبهة اللي دخلتت عليلك: هذه اللبضيعة الـيتي في يذك، تخاف تخدي أنت وعيالك إذا تركت بلد المشـر كين وشـاكّ جي رزق
 الطبع على القلب والعياذ با الله، وقال له: و ....)
 غضبـ الله تعالى وألكيم عقابه؛ وذلك حــين ذكّره بآيـة سـورة النـحـل، فقـال مخاطباً المدغو: (وغاب عنلك قوله تعالى في عمّار بن ياسـر (£) وأشــباهه:
 المشر كين، ثم حصل له شبهة في ذلك، انظر : المرجع السابق، (Y/0) (Y/0).
. ( $(\mathrm{Y} / \mathrm{Y} / 0$ ) (
.
(\&) هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مـاللك المنحجي، أبـو اليقظـان ، وأمـه سميـة أول شـهيدة في الإسلام ، وهر وأبوه وأمه من السايقين الأولين إلى الإسلام، الذيـن عُذّبـوا في ذات الله تعـالىى،




OH1



بالإيمان)
سادساً: الززهيب من كتم العلم: ومن الطرق التي استخدمها الإمام لذلك:
التذكير بأن كتمه نقض لميثاق اللهّ تعالى بالبيان:





 الإنكاري، ومذكراً فم بأن ترك البيـان هـو نتـض للميثـاق الـذـي أنحـذه الله
(Y) (Y/Y/0) (Yمو ع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (Y)


 (Y) يعني دعوة الصالحين والغلو نيهم ، انظر : الـرحع السابق ، (ITO/0).

على العلماء: (... وإن عرزفتم ذلك، فكيف يكل نكم كتمان ذلك والإعراضِ
 - (1) (INA
 أخذه على أهل العلم، وهو الذذي سيحاسبهم؛ فو من أفضل الطـرق لـترهيب أهل العلم من التكاسل عن بيان العلم ونشره . سابعاً: اللزهيب من ترك التأدب بآداب الحسبة:

ومن الططرق اليتي استخدمها الإمام لذلك: - التذكير بأنه سبب المضرة على الدين:
 كادت تحصل فتنة بسبب جهل بعض اللاعــة بهـذه الآداب، ثـم أكـّد الإمـام على ضرورة الأخذ بهذه الآداب والضوابط، ورهّب من التفريط فيها، وقال:
 صـار إنكـار كم مضـرة علـى الديـن، والمســم مـا يسـعى إلا في صـلاح دينـه ودنياه)

 سدير . انظر : بجموع مؤلفات الشيخ (النتخصية) (Y (Y/0). (Y) بجموع مؤلفات الشيخ(الششخصية) (Y (Y/0) .

## orr

أساليب رسـائـل الإمـام
إن التزهيب بكصول المضرة في اللدين طريقة ناجحة موافقـة لطبـائع نفـوس أولئك المتحمسين كلاحتساب، الذين لم يدفعهم لتلك التّجاوزات إلا حرصهمم غير المنضبط على مصلححة الدين وعبتهـم لرفعتـه، فـإذا بلغهـم أن عملهـم قـــ يناقض هدفهم الأسمى، صار ذلك أقوى رادع عــن التجــاوز، أو التغـافل عـن آداب الحسبة.

رسائل الوأمام محمد بن عبدالوهاب
المطلب الثالث
الجـدال بالتني هي أحسن
صرّح الإمام -رحمه الله- - ين عدة مواضع من رسائله باستخدامه لأسلوب البحدال باليت هي أحسن، وتكلم عن آدابه وضوابطه، وقد سماه (الجدل) تارة، و((المناظرة) تارة أخرى(1)، حيث يقول في أكـثر مـن موضـع: (وأقول: كـل إنسان أجادله بمذهبه) (")، ويقـول في مواضع أخـرى: (وأنا على الأول -يعني أتباع الدلديل- أدعو إليه وأناظر عليه..) (")، وهو في الواقع -كمـا يظهـر مـن السياق- يقصد بالجدل والمناظرة معنى واحداً، وهو الجدال الخمود بالتي هـي أحسن.

كما تكلم الإمام عن أهمية هذا الأسلوب وحــثّ عليـه، ومـن ذلـك قولـه لأحد المدعوين (8)، حين نقل لـه الإمـام كـلام أهـل العلـم في بعـض المسـائل: (فتفكر فيه، وقم لله ساعة ناظراً ومناظراً مـع نفسـك ومـع غــرك ....)
(1) والذي يترجع -وا للهأُعلم-- : أن الجلدل إذا كان مشروطاً بالتي هي أحسن، نإنه هو المناظرة،








وقولـه هـنا المدعـو في رسـالة أخـرى، بعـد أن نقـل لـه الــجـــج والــبراهين: (.....لمأمول فيك أنك تنظر فيها بعين البصيرة، وتتأمل هــذا الأمـر، واعـرضْ هذا عليه [يعين على المويس]؛ واطلب منه ابلواب عن كـل كلمـة مـن هـذا، فـإن أجـابك بشـيء، فاكتبـه وإن عرفتــه بــاطلاً، وإلا فراجعـين فيــه أبيّنـه
. ${ }^{(1)}$ (لك
فالإمام -رحمه الله- إذاً يدرك أهمية هذا الأسلوب ويستخدمه، بل ويحث
بعض الملدعوين على الاستفادة منه واستخحامه. ولعـل مـن المناسـب البـدء بالإشـارة إلى الثتعريـف بهـذا الأسـلوب وبيــان


الأسلوب.
المسـألة الأولى: التعريف بهذا الأسلوب: وسأتناول فيـه تعريـف اللفظتـين الواردتـين في اللرسـائل، وهمـا: (الجــدل)

و(المناظرة).
تعريف الجلدل:

- يذكر أهل اللغة أن: (الجليم والدال واللام) أصل واحد، وهـو مـن بـاب اسـتحكام الشـيء في استرسـال يكـون فيــه، وامتــداد الخلصومـة ومراجعــة الكالام (Y)، وذكـر ابـن منظـور عـدة معـان للجــل والجمادلـة: منهـا اللـلد في


رسائل الامام محمهل بن عبدالوهاب
 هذه المعاني داخلة في أصلها اللغوي الدال على الشدة والقوة. -و في الاصطلالح: هو دفع المرء خصمه عن إفساد قولـه بحجـة أو شـبهة،

أو يقصد به تصحيح كامامه، وهو الخِصومة في المقيقة(٪)
وقيل: هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الحِصـم").
وقيل: هو المنازعة لا لإظهار الحق، بل لإلزام الخصم (£) ولذلك فإن مـنـخ
 على العكس، فقــد ورد لفظ البــدال في القـرآن تسعة وعشــرين مـرة كلهـا في ســـياق اللذم، إلا في ثلاتـــة مو اضع؛ اثنـان منهـا جـاء مُدو حـاً ومشـروطاً
 ,


 ط الثالثة -
 ب ت] (Vo/r).
 -(1)/1)


 وأما بقية المواضع في القرآن اللكريم، فإما أن تكون في سياق عدم الرضـا عـن الجلدل وإما عدم جدواه، أو كونه يفتقد شرطاً أساسياً، كالعلم وطلــب الحـق ونحوه(1)، وعليه فإن الجدل قسمان: 1- الجمدل الممدوح: وهو كل جدال أيّد الحق، أو أفضى إليه بنّة خالصة،

- وطريق صححيح (1)
 وإن المتأمل للشواهد الواردة في رسائل الإمام -رحمه اللهـ - حول موضوع ع الجلدل؛ يجد أنه إنما قصد الجــدل الممـدوح، وهـو ابلـدال بـالتي هـي أحسـن، بدليل ما ذكره من ضوابطهم وآدابه، التي من أبرزها الإخلاص والعلـــم وطلـب الحق، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(Y) زاهر عواض الألمعي ، مناهج الجلدل في القر آن الكريم ، [مرجع سابق] (ص. O).
(r) المرجع السـابق ، (ص (T) .
- تعريف المناظرة :
- يذكر أهل اللغة أن: (النون والظاء والراء): أصل صحيح، ترجع فروعه إلى معنى" واحـد؛ وهو تأمل الشيء ومعاينته، ثم يسـتعار ويتسـع فيـه، فيقـالّ: نظرت إلى الشيء أنظر إليه: إذا عاينته، ويقال: حيٌّ حِلالٌ نَظَر": متجـاورون ينظر بعضهم إلى بعض.
ويقولون: نَظِرَّه؛ أي انتظرته، ومنه قول امرئ القيس :
فإنكما إن تنظراني ليلةً قال ابن منظور: والمناظرة: أن ثناظر أنحاكك في أمر إذا نظرتما فيه معاً كيـفـ

تأتيانه، والثتناظر: هو التقابل، والنظير: هو المثيل ()
 والتقابل، والاشتر اك في البحث والنظر.

- والمناظرة اصطلاهاً: هي تردد الكالام بين شخصين، يقصـد كـلَ واحـــ منهما تصححيح قوله وإبطال قـول صاحبـه، "مـع رغبـة كـل منهمـا في ظهوْر
. ${ }^{(r)}$
وقيـل: هـي النظر بالبصـيرة مـن الجـانبين في النسـبة بـين الشـيئين إظهـاراً
للصواب (9)





وقيل: إنها محاورة بين مختلفين مبنية على النظر بقصد إظهار الحق(1). وبالمقارنة بــين تعريفـات المنـاظرة وتعريفـات الجـدال المشـروط بـاليت هـي
 المناظرة) (Y) وههي ما أشار إليه الإمام وقصــده واستتخدمه في رسـائله، وسمـاه تارة جدلاً، وتارة مناظرة، ولا مشاحّـة في الاصطلاح، فالمقصد واحد، وإنــا العبرة بالمقاصد.
المسألة الثانية: منهج الإمـام فـي اسـتخدام أســوب الجـدال بـالتي هـي أحسن:
اشتملت رسائل الإمــام -رحمـه الله- على العديــد مـن الشـواهد المتعلقـة عمنهجه في استخدام أسلوب الجدال بالتي هـي أحسـن؛ ومـن ذلـك مـا يتعلـق بآداب هذا الأسلوب وضو ابطه وطـرق الإمـام ين اسـتحدامه، كمـا تضمنـت الرسائل صوراً من مناظراته مع الخصوم.
ويككن تناول منهج الإمام في ذلك من نحلال النمّاط التالية :
1- مراعاته لآداب هذا الأسلوب وضوابطه وأمره بذلك:
نبّـه الإمـام -رحمـه الله- في عــدة مواضـع مـن رســائله إلى بعـض آداب وضوابط ابلدال بالتي هي أحسن، ودعا إلى التأدب بها، وصرّح بالتزامه بها هي بعض المواضع ، ومن تلك الآداب والضو ابطا:



رسائل الومام محمد بن عبدالوهابِ
الإنحلاص والتجرد من التغصب والهوى:
نبّه الإمام إلى هذا الأمر في عـدة مواضـع (1) مـن رسـائله، ومـن ذلـك أنـه حرص -رحمـه اللهُ- علىى تذكـير أحـد المدعويـن (Y) بأهميـة الإخـلاص لله

 والأحساء، وطلب منه هله الأدلة ووعده باتباع الـــق، وقـالل: (ولكـم علنـيّي


ورسوله، أو عن العلماء تفسد كالامكم، وإلا اتبعت أمر اللهّ ورسوله) (ّ)
 للحق، فقال: (...وأحذّرك عن الهوى والتعصب، بل اقصد وجه الله، وأطلــبـ منه، وتضر ع إليه أن يهـديك للحق، و كن علـى حـنـر مـن أهـل الأحسـاء أن يلبسوا عليك بأشياء لا ترد على المسألة ..)(4). وقال الإمام يف رسالة أخــرى

 (Y) هو محمل بن سلطان، انظر : المر جع الّسابق، (Y/0 (Y) (Y) و لم أعثر على ترجمته. .
( ) ( ) ( )

 منه الكردّ بعد تنبيهه إلى بعض آذاب المناظرة.

عليهم في بعض المسائل: (... فأنت تأملـه تـأملاً جيـلاً، واجعـل تـأملك للهُ
مستعيذاً با لله من اتباع الفوع..)(1)
وحــن أرســـل الإمــام طـالب علــمـم (Y) لينـاظر علمــاء مكــة في بحلـس الشريف (「) كتب للشر يف رسالة جاء فيهــا: (... فـإن اجتمعـوا فـالحمد لله على ذلك، وإن اختلفو ؛؛ أحضــر الشريف كتبهـم و كتب الحنـابلة، والواجــبـ على على الكل ب؟- الاحتكام !إلى المصادر الششرعية : ومن شواهل ذلك ما جــاء خي رسـالته إلى القـاضي عبـدا لله بـن عحمــد بـن عبداللطيف، الليت حفلت بالعديد من المسائل والمناظرات ابلحادّه، واليت ذكر جي نهايتها منهجه ورطريقته جي المناظرة، فقال: (... و أنا أدعو من خالفي إلى أحد أربع : إما إلى كتاب الله و إما إلى سنة رسول الله
( ${ }^{(2)}$ (.لعلم .
جـ- إبداء الاستعداد لقبول الـدق وعدم ردّه: صرّح الإمام -رحمـه اللهـ
(1) (المرجع السابق (الشخصية) (Y/0).
(Y) هو الشُيخ عبدالعزيز الهصين، المرجع السابق ، (Y/ (Y/ (Y)

( ) المرجع السابق، الموضع نفسه.


رساثل /لإمام ححملد بن غبدالوهاب
لقبول الحق (1) مُن جاء به، وعدم ردّه إذا أيّلد بالدليل.
ومن الشواهد على ذلك أنه أرسل رسالة إلى (عـا لم مـن أهـل المدينـة)(٪)
عرض فيها بعض مسائل الخلالف بينه وبين الخصوم، وطرفاً من مناظراته فـسم، حتى إنه كان يتتبّع ما يمكن أن يستدلون به، فيرد عليهـم، كــأن يقـول: (فـإن

 الششفاعة بعل موتـه يـورد علينـا الدليـل مـن كتـاب الله، أو مـن سبـنة رسـوْل | اللّ
 الصححيح، ولن تأنخــــذه العــزة، فيمتنـع عـن قبــول الحـق؛ لأنـه جــاء بـن

ويقول في موضع آخر: (... وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني؛ بـل أشُهـه الله ومالئكته وبميع خحلقه إن أتانا منكمم كلمة من الـقق، لأقبلنّها على الــرأّس

 مؤلفات الشيخ (الشُخصية) (0/؟ ؟) .

( ) ( ) المرحع السابق ، (9/0)

والعين، ولأضربن الجمدار بكل مـن خالفهـا مـن أقـوال أئمـيت، حاشـا رسـول
| اللهُ
د- الجحادلة والمخاطبة باللطف واللين :
وقد صرّح الإمام -رمّه اللهـ بالْتزامه بهـذه الطريقـة عنــد المحادلـة، مـالم يظهر الظلمب والمور والمكابرة عند المصـم، عندها إما أن يعرض عنه، أو يغلظ عليه بالقول، ويفضح مقاصلده.
ومن شواهد ذلك قوله لأحد المدعوين (†): (... هذا ابن إسماعيل والمويـس وابن عبيد، جاءتنا خطوطهم في إنكار ديـن الإسـلام ... و كاتبنـاهمه، ونقلنـا

هم العبارات، وخاطبناهم بالتي هي أحسن، وما زادهم ذلك إلا نفوراً) (ب) هـ- أن لا يكون البحادل عاملاً .ما يناقض دعواه اهـ أشار الإمام -رحمه الله- إلى هذا الأدب المهم من آداب المنـاظرة، واحتـــجّ به على أولئك الذين جادلوه ليقنعوه بوجــوب التقليـد لمذهـب معـين، وعـدم جواز الاجتهاد، أو الأخحذ عن المذاهب الأخرى، فقال مستنكراً دعواهم الـيت يخالفو نها بأفعافم: (ومن العجيـب أن يوجـــ في بلدكـم (\&) مـن يفـيّ الرجـل
(1) (YOY/0) ، المرجع السابق (Y)
 (
 السابت (Y0./0)

رسائل الإمام محملد بن عبدالوهاب
بقول إمام، والثاني بقول آنخر، والثاللث بخلاوف القولين، ويُعّد فضيلـة وعلمـاً وذكاءً ويقال: هذا يفتي في منهبين أو أكثر، وهعلوم عند الناس أن مراده في هذا العلو والرياء، وأكل أموال الناس بالباطل، فإذا خحالفـتُ قول عالم لمن هــو أعلم منه أو مثله إذا كان معه الدليل، و لم آت بشيء دن عنل نفسي؛ تكلمتـم

- (1) بهذا الاكالام الشديد!

و- أن لا تكون اللدعوى متناقضة في ذاتها:
نبّه الإمام -رممه اللهـ في عدة مواضِع (إلى هذا البحانب، واسـتنكر علـى بعض الخْصوم تناقض دعاواهمم، ومن ذلــك مـا كتبـه سـليمان بـن سنـخيمم في الأوراق التي ردّ فيها بعض ما جـاءت بـه دعـوة الإمـام -رحمـه اللهّ- حيـث احتوت دعاواه على بعضن الثنـاقضات اليّ لا تتناســب مـع المنـاظر!ت العلميـة الهادفة، وقل بيّن الإمام ذلّك في رسالته المي ردّ فيها على ابمن سحيم، و نــاظره فيها، وناقش أفكاره، وبيّن عيوب دعاواه، فقال: (... فأمـا تنـاقض كلامنـه، فمن وجوه: الأول: أنه صنف الأوراق يُسبنا ويـردّ علينـا في تكفبير كــل مـن قال: لا إله إلا اللهَ وهذأ عمدة ما يشبه به على الحهـــال وعقو لــا، فصـار في أوراقه يقول: أما بن قال: للا إله إلا الله لا يكفر، وومن أمّ القبلة لا يكفـر .. فإذا ذكرنا هم الآيات اليّ فيها كفره و كفـر أبيـه و كفـر الطو اغيـت، يقـول: نزلـت في النصـارى، نزلـتـ 3ي الفلانـي؛ ثـم رجـع في أوراقـه يكـنـب نفسنـه
(1) الظُر : المزجع السابق ، (YO/0) (Y)

 كفـر، تـارة يقول ما يو جد الكفر فينـا، وتـارة يقـرّر الكـفـر، أعـجــب لبانيـه
. ${ }^{(1)}$
ز- إبراز نقاط الاتفاق مع المدعو، والاستدلال بها على نقاط الاختلاف:

 [العنكبوت: ヶ؛] ذكر بعض أهل العلــم أن هـذه الآيـة دلّـتـ علـى (الإطـار الــذي يضعه الداعي أمام المخاطب المثقف، وهـو أن يعـرض عليـه المبــادئ المشــتر كة


تستلز مها..)
ولا شك أن البدء بنقـاط الاختـلاف عنـد المنـاظرة يوسـع الفجـوة ويقلـل فرص التلاقي (")، ور.نما أدّى إلى جدل عقيم.
 الاتفاق وإبرازها ما أمكن؛ فهو -مثلاً لا ينهى عن دعـوة الصــالحين تقليـلا من شأنهم، وانتقاصاً لهم، بل تنقية لعقيدة التو حيد، ولنلك يكـثر في معـرض






رسائل الوامام ححمل بن عبدالوهاب
ذلك من الترحم عليهم، وهو ما يتفق معه الملدعو عليه، كأن يقول：（و كذلك فقراء الشيطان، الذين ينتسبون إلى الشــيخ عبـد القــادر（1）مـرمّهـه اللهـ وهـو
 كما أن الإمام－رممه اللهـ اله حين يدعو إلى متابعة الدليل، وعــدم التعصسب لأقوال العلماء إذا خــالفت النـص، فإنـه في الواقـع لا يقلـل مسن شـأن هـؤلاء
 على ذكر ما يوافقه الملدعو عليه من التّ حم على هؤلاء العلماء؛ واللدعاء فـمّ، والاععراف لهم بــالعلم والفضـلـ، والتصريـح بالاعتمـاد علـى أقوافــم الموافتـة للنصصوص؛ كقوله：（．．وأما ما ذكرتم مـن حقيقـة الاجتهـاد، فنحـن مقلـلـون اللكتاب والسنة، وصالـ سنلف الأمـة، ومـا عليـه الاعتمـاد مـن أقوال الأئمــة الأربعة؛ أبي حنيفة النعمان بن ثُّبت ومالك بـن أنـس، وعمـــ بـن إدريـس،

وأحمد بن حنبل، رممكم الله تعالى）（ل）
ثم إن الإمام بعد ذلك يمد من نقاط الالتقاء الـيت أبرزهـا للمدعـو منطلقـاً مناسباً لعرض حجحجه وبراهينه（）، فعلى سبيل المثال：مـا دام المنعو يتفــق مــع الإمام على فضل الأئمة الأربعة، ووجوب الاعتماد على مــا لا يخـالف النـص
．（1）

－（ A ．． 6 ．V／0）（


مـن أقوالهـمَ فمـن المناسـب إذاً عـرض أقوالهـم الـتي تلعـو إلى نبـن التعصـب والتقليد، حيـث يقول الإمام محتجّاُ علـى اللصــم: (... فـإن الـلذي أنـا عليـه
 [يعين اتباع اللدليل] ومن أشهرهم كلاماً في ذلك إمامكم الشافعي (1)، قال: لا


- رجعت عنه . .

ح- الاعتماد على الوثائق الثابتة عند عرض دعاوى الخُصـم:
ومن شـواهد ذلـلك أن الإمـام حـين أراد أن ينـاظر سـليمان بـن سـحيم، ويقنعه بفساد أعماله اللدالة علـى جهلـه بـالتوحيد؛ ذكـر لـه أن منهـا كتابتـه للحججب والتمائم ، ولما غلب على ظن الإمام أن سليمان بن سحيمر سـيلّعي أنه إنما يكتب فيها آيات وأحاديث واضحة، واجهـه الإمـام بأنـه اسـتطالع أن يكحل على نوذج من تلـلك الحـجـب الـيتي كتبها، ووجــد أنهـا تحتـوي علىى طلاسم تدل على اسـتعمال السـحر، اللذي لا شــك في كفـر فاعلـه، وقـال: (الو جه الرابع: أنك تكتب في حجبك طلاسمَ، وقد ذكـر في الإقنـاع ${ }^{\text {(Y) أنهـا }}$
(1) المططاب موجه للقاضي عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف الأحســائي مولـدأ، الشــافعي مذهبـاً، وهذا المذهب منتشر في الأحساء المتي عرفت إلى اليوم بتعدد المذاهب، انظر : بجمـوع مؤلفـات

. (Y○V/O) (Y) المرجع السابت، (Y) ( انظر : المحاوي، الإقناع، [مرجع سابق] (Y/ (Y) (Y)

هن السـحر، والســحر يكفـر صاحبـه، فكيـف تفهـم التو حيـلـ وأنـت تكتـب
الطالاسـم؟ وإن جحدت فهذا خطط يلك موجود)(1)
كما يستلل الإمام أيضاً بالأحداث الظــاهرة الواضحـة الـيت يشـهـل عليهـا الناس، ولا يستطيع المحصم أن ينكر ها، كقول الإمام في الرسالة نفسها بعد أن بيّن ما ذكره أهل العلم من أن تعليق التمـائم مـن الشـرك؛: (... وأنـت تكتـبـ ألحجب، وتأخذ عليها شرطاً، حتى إنك كتبـت لامـرأة حجابـاً لعلهـا تحبـل،
 التو حيل وأنت تفعل هــنه الأفـاعيل؟ وإن أنكـرت، فالنــاس يشـهلون عليـك

- ${ }^{(Y)}$ (4هذا

ط- العدل والإنصاف هي إلصمم (ذكر حجته كاملـة بأدلتهـا- عـدم تعميـمـ
الأحكام).
 حسيز بن غنام في كتابه، فقال: (المسألة السادسة: سأله عحمل بن صـالخ عـن رشوة الحاكم الذي ورد عنه
. (IYV/0) (
(Y) الـرنحع السايق ، الموضع نغسه.
( (



 الرسـالة دعـوى سـليمان بـن سـحيم وأدلتـه كاملـة وبيّنـ أنـه أفتـى بيو ازهــا

 بقوله: (نزلت في كعب بن الأشرف). كما بيّن الإمام أن ابن سـحيم اسـتدل

أيضاً (بأن الناس فرضوا لأبي بكر لا تولى الأمر درهمين كل يوم)" (؟) ثم شرع الإمام -رمّه اللهـ في الرد على دعوى ابن سحيم وبيّن بطلانها بالمجج القاطعة، و لم يتجاهل أو يهمل حجـج خصمــه، أو يحـرّف فيهـا، بـل أوردها كاملة، وهذا هو الواجب على المناظر الذي يطلب الحق. ومن شواهد العدل والإنصاف مع الخصـم: عــدم تعميـم الأحكـام، ومثـال ذلك: جدال الإمام لابن سحيم حين ادّعى أنه من نطـق بالشـهـادة لا يكفـر، حتى ولو اعتقد خحلاف مقتضاها، كابن العربي الذي ذكـر العلمـاء أن كفـره أغلظا من كفر اليهود والنصارى، وقد علّل الإمـام انتصـار ابـن ســحيم لابـن عربي بكونه آت من الشام، الذين يعظمون ابن عربي، وقال: (... لكـن هـو آت من الشام، وهم يعبدون ابن عربي، جــاعلين علـى قـبره صنمـاً يعبلو نـه، ولست أعين أهل الشام كلهمه، حاشا و كلا؛ بـل لا تـزال طائفـة علـى الحـق،
(1) حسين بن غنام ، روضة الأنكار والأنهام ، [ (1 (1)



وإن قلّت واغتر بـت) (1)
ي- عدم الحَيْدَة أو طرج مسائل بعيلة عن الموضوع:
لِل من أهـم أسباب فشل المناظرات العلميـة، وعــلم وصولـا إلى أهـأفهـا النبيلة؛ حيدةٌ بعض الخحصوم، وتهربه من إجابة الأسئلة المو جهة لف، إما بطـرح سؤ ال آخر بدلاً من الإجابـة 6 أو طـرح مســألة أخحرى، أو نــو ذلـلك. و.قـد عانى الإمام -رحمه اللهـ من اسـتعمال بعـغ اللحصـوم لهـذه الطـرق الســيئة، وحنّر منها، حيـث قال لأحلد الملمعويـن (r)، بعـد أن عـزم علـى منـاظرة أهـل الأحساء: (وكن على حلر من أهل الأحساء أن يلبسو! عليك بأشياء لا تـر2

على المسألة، أو يشبهوا عليلك بكالام باطل ..)
Y- الاستدلال بأنواع الأدلة الممكنة :
حرص الإمام في مناظراته على الاستدلال بكافــــة الأدلة الممكنة، فهو تارة


(1) ججموع مؤلفات الشيخ (الششخصبية) (I (I ) وانظر أيضاً في عدم تعميم الأحكام ، المر جــع

السابق (
 (Y) الم (Y)




(V) انظر :بجموع مؤلفات الشيخ (الشخحية) (V/0).
 بذ بكر الأبيات الُشعرية(£) وأحياناً يستدل علمى الخصــم بعباراتـه، أو بـإقراره السابق، كقوله لعبلا لله بن سـحيهم: (..وأنـت ذكـرت في كتـابلك تقـول: يـا

أَخيك ما لنا وا الله دليل إلا من كالم أهل العلم)(0) كما حرص الإمام أححياناً على أن يستدل علـى الملدعـو ويـرد عليـه بأدلتـه نفسها، مثل ردّه -رحمه ا لله - على ثن استدل بآية في سورة الحلج على تحواز الو قف الحائرك بحجة أن الوقف فن ذاتـه خحـير ؛ فقـال الإمهام: (.. وأمـا قو لـه تعالى
 شرع الله، وإبطال من غير حدود الله، والإنكار على من ابتدع عي دين اللهّ، هذا هو فعل الخير المعلق به الفلاح) (1)، وبذلك استشهد الإمام بدليل الخصــم


$$
\cdot\left(Y_{0}\right.
$$







$$
.\left(197 \text { ، } 177 ، 1 r V_{6}\right) Y A \text { (AA }
$$



رسائل الوامام يحملد بن عبلدالوهاب
نفسه ليكون حجة عليه، و يُ ذلك من الإقناع وقوة الثأثير ما لا يخفى . كما استدل الإمام أححياناً باشتهار الأمر بـين النـاس كثولـه: (.... وصـار الككام هع أهل الأوثان؟ ... فالكالام في هذا نحيله على الخـاص والهام ..)(1) يعـين نحيله إلى ما اشتهر بين كافة الناس خاصتهـم وعامتهـمَ الذين يشـهـلـون جمنعـاً .معادات هؤ لاء الأشخاصن للدعوة الإمام وأتباعه من دعاة التو حيل.

F- عحاولة منع الحـصم من المكابرة بالطرق المـككنة :
المكابرة: هي مداففعة الكق بعد العلم به(Y) كمرًاً وعناداً وأنفة من الاعتر|ف بالهزيمة ، وفيهـا يتخلـف شـرط أسـاس مـن شـروط المنـاظرة العلميـة الهادفـة والجدال بالتي هي أحسن ؛ وهو قصد إظهار الحق، فهي إذاً منازعة في مسائل

علمية، لا لإظهار الصو ابب، بل لإلزام الخِصـم (r)


اللذميمة، وحرص على ألتحذير منها.

تلك التدابير :
أ- دعوة ذوي الهيبة والسلطان وأرباب الحِجا والعقول لحضور المناظرة:
( ( المرجع السابق (Y.0/0)
. المرجاني، النعريفات ، [مرجح سابق] (صq) (Y)
(Y) النظر : المرجع السابت (صYq)

أدرك الإمام أن كثيراً من الخصوم إنما يلجأ للمكـابرة حـين يوقـن بالهزيعـة، فيحاول بالمكابرة أن يلبسس علـى ابلجهـال، ويوهمهـم أنــه لم يهـزم، لكـن إذا حضر المناظرة بعض ذوي الهيبة والسلطان وأصحاب العقول الراجحة، فـإنهم


 (.......لما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر، وهو واصل إليكم، وييلس

في بجلس الشريف -أعزّه الله- هو وعلماء مكة) (7)
ب- تكليف من يمكم بين الخصمين ويلزههما بآداب المناظرة :

 آنفاً، حيث كلّف الإمام الشريف بأن يجلس حكماً بـــن المتــاظرين، وأرشــهـه إلى أبنح الطرق نلوصول للحق، وبعض الآداب التي ينبغي أن يُلزم المتنـاظرين






(Y) بجمو ع مؤلفات الشيّخ (الشختصية) (Y/Y/ (Y)

الشريف كتبهم و كتب المنابلة، والواجب على الكل منـا ومنكـم أنـهـ يقضـد

؟ - حصر الجدال مع من ترجى الثمرة من وراء مجادلثه:
كقول ألإمام -رحمه اللها فيمن أنكر ما أمر اللّا بـه رسـوله مـن وجـوب

 وراء جداله؛ لأنه مكابر معاند، ثم حصر الإمام جداله مع فئــة معينـة، فقـالل:


عليه الشياطين ...
0- محاولة إعداد الحخصم علمياً قبل الجدل لكي لا يكون الجلدل عقيماً :
لعل من أبرز ما يدل على حرص الإمام علـى الوصـول إلى الـــق، وهدايـة


فهم حجج الإمام وإدراك قوتها.

ومن شواهد ذلك ما فعله الإمام مع أحــد الملععويـن بعـد أن اشــدّ بينهمـا
(1) (المرحع السابت ، اللوضع نفسة.




الجلدال في مسألة التقليد والاجتهاد، فقال الإمام: (فإن أردتح علـيّ الـردّ بعلـم وعدل ، فعندكـم كتـاب (أعـلام الموقعـن) لابـن القيـم، عنــد ابـن فـيروز في مُشْرِفَّ(1)، فقد بسط اللكالام فيه على هذا الأصل بسطاُ كثيراً، وسرد من شـبه أئمتكمم ما لا تعرفونه أنتم ولا آباؤ كمه وأجحاب عنها، واسـتدل فـا بـالدلائل الواضحة القاطعة ..) (ץ)، فلم يكتف الإمام هنا بالإحالــة إلى الكتـاب بـل دلّ المدعو على موضعه، وأقرب السبل للحصول عليه، ثم بيّن لـه أن في الكتـاب

أدلة" أخرى تؤيد مسلكه، مع وجود ونود الرد عليها.
كمـا أحـال الإمـام في الرسـالة نفسـهـا إلى منـاظرات سـابقة بعـد أن بيّـنـ مسلكين هما: ( اتباع الدليل)، و(تقليد العلماء بغير حجة)، فقال: (.. وأنـا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه، فإن كان عندكم حق، رجعنا إليه، وقبلنـاه منكمه، وإن أردت النظر في (أعلام الموقعين) فعليك بمنـاظرة في أثنائـه عقدهـا

بين مقلد وصاحب حجة ..)
६- محاولة كسب الجادل وإظهار احتزامه بالاستدلال بعباراته : لاشكك أن تهيئة نفـس الخصـمّ وإشـعاره بـالتقدير والاحـزام مـن أفضـل الطرق التيت تُيَسِّ له قبول الحق والانصياع له، ومن ذلك الاستدلال بعباراتـه،
(1) مُشْرِفَةُ من الإشراف، وهو الارتفاع : قرية تقع حنوب مدينة حايل على مسـافة مـائتي كيـل

 . . ( H ( H )

رسائل الامام محمهل بن عبدالوهاب
و كأن الإمام يقول له: إنني إنما أخحذت هـذه المسـألة مـن أقو الـكك، واسـتفدت فيها من علمكك، ولي هلْه الطريقة ما لا يخفى من تلبية حاجة الملعو النفســية، وإرضاء غروره إن كان ثـــة غـرور، ولا ضـير، مـا دامــت المصلحـة الحاصلـة

بقبول المدعو واستجابته أكبر وأظهر.
ومن شواهد ذلك ما ذكره الإمام لأحــد المدعوينـ" (1)، رداً علـن رسـالته،



- في رسالتك)

V الاععزاف بالصوالب من أقوال الحخصم :
فالإمام -رمهة الله- لا يستثقل أن يعـترف لخصمـه بصحــة الصحيـح فـن أقو اله، بل يسارع إلى ذلك، وربما يفرح به، ويتمنى أن يُظهِـر اللهُ الحـقَّ وْــو على لسان خصمهه، حتى أنه في جداله مع ألدّ الخْصوم، وهــو المويـس، ألـذي طالما شنّع على الإمام وحارب دعوته ؛ بخد أنه يعترف بما عنده من الصواب؛ ففي إحدىى رسائله التي أرسلها إلى عبدا لله بن سحيم يعرض فيهــا طرفـاً مـن جداله ومناظرته مع المويس، النّي أخططأ في بعض مسائل الأسمـاء والصفـات،





بقول أهل السنة وابلماعة، و لم ينحرف كباقي المسائل.
^- مراعاة الدقّة والوضوح في العبارات والأفكار :
لم يكن الإمام -رحمه الله- مكن يمرص على التفاصح والتنطع في الألفــاظ، والظظهور بمظهر البليغ الفصيح، بل كان هدفه الأسمى هداية المدعو، والوصول إلى اللق ،ولذلك حرص على أن تكون كلماته واضحة، محددة المعالمه سـهلة

الفهمّ ، وقد استخدم لفذا الغرض عدة طرق؛ منها: أ- التقسيم والترقيم :
إن تقسيـم الأفكار وترقيمهــا أيسـر للفهـم مـن عرضهـا مزورجـة بأسـلوب إنشائي، ولذلك حرص الإمام -رممه اللهـ هي كثير من الأحيان على تقسـيم
الأفكار وترقيمها، كأن يماول إقناع أحد الخصوم(1) بيهله بالشهادة، فيقول: (...) وأكشُف غن ذلك بوجوه :

الأول : ... الو جه الثاني : .... الوجـه السـادس : ....)(ث)، ثـم يقـول: (وأما الدليل على أنك رجل معاند ... فمن وجوه:

الأول : .... الوجه الثـــني : .... الوجـه الحـامس: ....) (\$)، ثـم يقـول: (...) أنا أذكر كالم صاحب الإقناع أنه مكفرك ومكفر أباك في غــير موضـع من كتابه:

 (Y) المرجع السابت، (YQ (YYA)
الأول: ... الثاني: .... الخامس: ...) (1).

ولا شلك أن لهذه الطريقة أثرها البالغ في توضيح الأفكــار وتيسـير فهمهـا، بل و حفظها أيضاً، ولنلك أكثر الإمـام -رحمـه اللهـ مـن اسـتعمالها في عـــة
مواضع من رسائله(؟).

ب- ذكر طرفي النقيض ليتضح الحق الوسط :
 الإمام إلى عبدا لله بن سحيم اليتي ردّ فيها أباطيل المويـس، الـنـي أراد أن يـردّ على من نفى عن الله مالم يرد في الكتاب والمسنة من الأسماء والُصفات، فوقع في التشبيه، وأثبتَ الله سبحانه مالمَ يَرِدْ إثباته ين الكتتاب والسنة، فقال الإمنـام مو يتكلمون في هذا النوع إلا بما يتكلم ا للهّ به ورسوله؛ فما أثبتـه اللهّ لنفســه أو أثبته رسوله أثبتوه.. وما نفاه.. نفـوه، وأمـا مـا لا يوجـــ عنـد الله ورسـوله إثباته ونفيه مثل البحوهر والمسسم والعرض والمـهـة وغـير ذلـك، لا يثبتونـهـه ولا ينفونه، فمن نفاه مثل صناحب المُطبة التي أنكرها ابــن عيـلـان وصاحبـه فهـو عند أهمد والسلف مبتدع، ومن أثبته مثـل هشــام بـن الـلكــم وغــيرهـم، فْهو
 (Y/Y)


عندهـم مبتد ع..)
ج- تتبع ما يككــن أن يعـرض للملدعـو، أو يطـرأ في ذهنـه مـن الشـبه والـرد
عليها:
فالإمام -رحمه الله- لا يكتفي بلرد على الشبه المي يثيرها الملـعـو وبعادلـة أصحابها، بل أحياناً يتتبع الشبه التي يككن أن تعرض للمدعو، ور.ما نسـيها أو قصر فهـمه عن ذكرها، فيطر حهـا الإمــام، نــم يـرد عليهـا، كقولـه في إحــىى رسائله بعد أن ردّ علـى شـبهة جـو از الغلـو في الصـالحين والاستشـفاع بهـمـ (...) يقولـون: (كـــل هــنا حــق، نشهــــد أنــه ديـن الله ورســوله إلا الْتكفــير

و ${ }^{(r)}$ (.) .
فالسائل -فيما يبــو - لم يسـأل الإمـام عـن التكفـير والتقتـلل، و لم يطلــب الحجيج ين رد هذه الشبهة، فتولى الإمام -رحمـه اللهـ طرحهـا والـرد عليهـا،

ليقينه بأهميتها، وبأن الخصوم سيطر حونها.
د- مناظرة الخصصوم .بـا يعرفونه من كتبهـم ومذاهبهم:
حرص الإمام -رحمه اللهـ التي يثت بها الخصـم ويعتمد عليها، والمل|هب اليّ ينتمسي إليها؛ ليكـون ذلـك أيسر لفهـمه، وأقـربـ لمطالعتـه، وأقـوى في الحـجـة عليـه، وقـلد صـرّح الاإمـام

. (YYY/0) ، المرجع السابق (Y)

رسائل الإمام محمدل بن عبدالوهاب
باستخدامه لذه الطريقـة في عـدة مواضـع؛ حيــث يقـول في إنحــىى رسـائله: (وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله، نطلبهم دائماً الرجوع عإلى كتبهم الـيت

بأيديهم، فلا يجيبو ننا إلا بالشكوى عند ألشيوخ ..) كما بيّن الإمام ما كان يقوله لكل من جادله، حيث قال: (... قلت لفم:


. ${ }^{(r)}$ (. .
9- التنزل مع الحمصم:
لا شك أن المناظر الماهر يكرص على تضييق نقاط الملافف، وعدم الســمـاح بإثارة قضايا بعيدة عن صلب الموضـوع، ولـو حـدث وأثارهـا الخْصـم، فـإن
 يعود مباشرة لصلب الموضوع، وقد عانى الإمام -رحمه اللهـ أشد المعاناة من خصومه، الذذين يمرص كثـير منهـم علـى التهـرب مـن الإجابــة علـى حـــــج الإمام، ويلجأون إلى إثارة قضايا جانبية ، فكان الإمـام -رحمـه الله- يضبـط جوانب الحوارْوويتنزل مع خحصومه ليصل إلى هدفـه المنشـود، حتـى إن بعـض الحْصوم رفضوا الاستدلال بالقرآن، بحجة عــدم القــدرة علـى فهمـه، وألزبـوا الإمام بالاسـتدلال بكتـب المتـأخرين مـن الفقهـاء، كالإقنـاع، فقـال الإمـام:
(1) المرجع السابق ، (YVY/0) .

(...فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزؤأ وجهلاُ، كما هي عـادتكم ولا تقبلونه؛ فانظروا ين (الإقناع) في باب حكم المرتد، وما ذكر فيـه مـن الأمـور المائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها، فقد ارتد وحلّ دمه..) (1). فلم ينشغل الإمام بمناظرتهم في هــذه الشـبهة الشـيطانية -رغـم أهميتهـا-

 أيضاً قوله: (... الجواب الثاني: أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا لا يكفر مـن فعله، أو أنه شرك أصغر، أو أنه معصية غير الكفر .... لكن أنـ أنتم مسلّمون ألن


## - 1 - رصد وتوثيق دعاوى الحصم بألفاظها لإلز امه بها:

ومن شواهد: ذلك أن الإمام حرص على الاحتفاظ برسائل أرسلها علمـاء

 مبيناً خطأ المويس الذي شكا إلى علماء الحرمين، وكان ألما سـبـباً في كتابـة تلـك الرسائل: (... مع أنّ المكاتيب التي أرسلها علماء الخرمين مع المزيويدي سسنة الحبس عندنا إلى الآن ..، وقد صرّحوا فيها أن مـن أقرّ بـالتوحيد كفـر، ...
 - (rq/0) ( $(\mathrm{l})$ )

رسائل الإمام عحملد بن عبدالوهاب
ويذكرون دلائـل علـى دعـاء الأوليـاء يف قبورهــم ... فـــإن كــانت [يعـين المكاتيب] ليست عندلك، ولاّ صبرت إلى أن بحيء، فأرسل إلى ولـد محمـلـ بــن
 أن هلذه الُرسائل وثيقة ثابتة، وتعبر بصدق عـن آرائهـم وأفكـارهمه وتدينهـم

كما ذكر الإمام حججه وبراهينه ضد دعاوى المويس، وطلب من عبدا لله بن سحيم أن يعرضهـا عليه، ويكتب ردوده عليها ويوثقهـا، وقـال: (هـذأ مـا تيسر كتابته ... والمأمول فيلك أنكك تنظر فيها بعين البصيرة ... واعرض . هـذأ عليه، واطلب منه البِواب عن كل كلمة من هذا ، فإن أجابك بشيء فاكتبه،
 الملدعوين لاتباع هذه الطريقة مع الخصوم، وتوثيـق ردودهـم، الإلز امههـمهبهـا، وعرضهـا على أهمل العلم، كما احتفــظ الإمـام بالرسـائل الـيتي كتبها خصنمـهـ
 ( (




[



راسلكم هو عدو اللهّ ابن سحيم، وقد بيّنت ذلك له فأقرّ، وعندنا كَتْبُ يـده
في رسائل متعددة أن هذا هو الحق)(1).
| ا - قوة الحجة، وبيان خطأ الحصمه، وتناقضه من عدة وجوه:
لعل من أهــم أســباب قوة الحجة عند الإمام وإفحامـهـ لخصومه؛ حرصـــ
 المللل في دعاواه، وعدم الاكتفاء بيانب واحلد، ومن شواهد ذلـك: ردّه على المويس؛ حيث بيّن خطأه من عشرة وجوه فقال: (.. إذا تقرّر هذا فقـد ثبـت

خطؤه من وجوه:
الأول: أنه لم يفهم الرسالة التي بعثت إليه.
الثّاني: أنه بَهَت أهلها بإثبات المِسم وغيره.
... إلى أنقال:
العاشـر : أن المســلم أخــو المســلم، فــإذا أخحطـأ أخــوه نصحـهـ ســراً

- (4) (c).....

فالخصم إن استطاع أن يرد على بعض الجوانب فإنه بالتـأكيد لـن يتمكـن من الرد على كل الجوانب فيتضح خطــؤه وعجـزه، كمـا أن الإمـام بيّن في

هذه الــجوانب بعض تناقضات(1) الخلصم، ولــوازم أقواله التي ربمــا لم تخطـــر
له ببال.
Y Y Y ا الرد على الحُصم بععباراته وأدلته:
يقول ابن تيمية - رممه ألله-: (الحـجـج العقلية اللي يمتج بها أهل الضــلال؛؛ 'يُحَتج بها على نقيض مطلوبهمّ كما أن الحـجج السـمعية الـيتي يحتجـون بهـا

- حالها كذلك (r)

وقد أدرك الإمنام -رمّه الله- هذه الـميقة، فحـرص في عـدة مواضـع (؟) من رسائله على أن يردّ على الحصوم بأدلتهم وعباراتهم نفسها. ومن شواهلد ذلك ما جاء في رسـالته الـيت أجـاب فيهـا عـن شـبهة جـواز الــوقف الجــائر؛ حيـث ردّ علـى الخحـوم بـأدلتهم نفســهـا، كقولـه: (وأمـا حــديث عمــر أنه تصــدق بــالأرض علـى الفقتـــراء، فهــــذا بعينـــه مـن
 الأثر (0) على ما أراد إثباته من تحريم هذا الوقف الجلائر، ونقل أقوال العلماء في
 (Y) شُيخ الإسالم ابن تيمية ، درء تعارض العقل والنقل، بتحقيق د. محمد رشاد سالم الم المطبوعات



 تيسير مصطلح الحديث، [مرجع سابق] (صج ا).

070 أساليب رسـائـل الأمـام
ذلك ،واتحذ الأسلوب نفسـه مـع أدلتهـم الأنحـرى في هــه المســألة ومسـائل أخرى عديدة.

كما أن الإمام استدل على بعض الـُصوم بعباراتهم نفسها؛ ومـن شـواهـد
 دعوا الناس إلى التلفظ بالشهادة فقط، وقنعوا منهم بذلك، ثم ذكر في في موضـع
 (فنقول: أولاً هو الذي نقض كلامه، و كذبه بقوله: (دعـاهم إلى تـرك عبـادة الأوثان) فإن كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان، تبيّن أن النطق بهـ لا لا لا ينفع إلا بالعمل بعقتضاها، وهو ترك الشرك..) ${ }^{\text {(1) }}$.


## لمنهجه:

من شواهد ذلك: ما ذكره الإمام عن خصمه ســليمان بـن سـحيم، الــنـي شنع على الإمام وحارب دعوته، حيث تعجّب الإمام كيف يثق الناس بكـلام
 الإمام لأحد المدعوين (ب): (... ولا يخفاك أنـي عـثرت على أورات عنـد ابـن عزاز فيها إجازات له [يعني لسليمان بـن سـحيم] مـن عنـد مشـايغه، وشـيخ

(r) المربع السابت (الشخصصبة) (orv/0).


مشايخه رجل يقال له عبد الغي، ويثنون غليه في أور راقهــم ويسـمونه العـارف
 من فرعون، حتى قال ابن المقرئ الشافعي: من شك في كي كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليـه هـو شـيخهـمه، ويثنـون عليه أنه العارف با لهّ، فكيف يكون الأمر؟(1).

## ₹ ( - بيان لوازم قول الحضم وشناعتها، وتخيره بـين الالتـزام بهـا أو الرجـوع عن قوله:

قلد ينخدع السامع، ور.ما صاحب الدعوى نفسها، بإحدى دعاواه، ويظن أنها دعوى صحيحة، ولا يظهر له فسادها لأول وهلة، ومثل هذا الـــو ع مـن الناس يكسن أن يكشف له: حقيقة دعواه ومآلما، ولوازمها الفاسدة؛ ليسهل له اكتشاف بطلانهـا، ويضطر إ0ــا لـلـرجوع عـن دعـواه، أو الالتزام بِلوازمهـا الشنيعة، التي لا يسلّم له بها أحد.

وقد استخدم الإمام هذه الطريقة في كثير من مناظر اته(ب) فكانت مـن أبـرز دلائل قوة ححجهه، ومن أعظــم عوامـل انتصـاره في مناظر اتـه، ومـن شـواهند ذلك: رده على المويس الذي أراد الفرار من التشبيه فوقع في التعطيل في بعض




وقال معرِّضاً به: (... وصاحبكم يلّعي أن الرجل لا يكــون مـن أهـل السـنة حتى يتبع أبا علي وأبا هاشم، بنفي الجوهر والعرض ، فإن أنكر اللكلام فيهما مشل أبي بكـر وعمـر [رضـي الله عنهمـا] فهـو عنــده على مذهـب هشـام .الر|فضي)
كما ردّ الإمام -رحمه اللهـ على من أجـاز الوقـف البـائر - وهـو الوقـف
 على الفقراء وابن السبيل، وقال الإمام: (... فإذا كان وقفُ عمر على أولاده أفضـل مـن الفقـراء وأبنـاء السـبيل فمـا بالـه لم يوقـف عليهـم؟ أتظنـه انختـار المفضول وترك الفاضل ، أم تظّن أنه هو ورسول ا الله جكم اللّ؟)(Y). إن تذكير المدعو بهذا اللازم وشناعته أعظـم رادع لله، وهـو من أهم الأسباب التي بتعله يراجع النظر في دعواه ويرجع عنها.

1 0 - مراعاة ما يناسب البجادِل من الإغلاظ في القول عند تبيّن العناد: لا شكك أن المتعين هو البلدء باللين واللططـف عنـد بحادلـة الخصـوم، ولكـن ليست هذه هـي الصـورة الوحيـدة للجـدال، بـل إن الـككمـة أحيانـاً تقتضـي الشدة والإغلاظ في القول مع المُادِل إذا ظهـر منـه العنـاد والظلــم والمكـابرة،



(r) بحموع مولفات الشيخ ( الشُشخصية / / A).

رسائل الإمام محملد بن عبدالوهاب
7٪］، فاستثنى الله الظالمين من المحادلة بالحسنى، وقد ذكر العلمـاء أن في هـنـه الآية（إذناً للمؤمنين بجدال ظلمة أهل الكتاب بغير الذي هو أحسن）（1）يعسني بالغلظة والشدة،（و．ما يليق بحالهم）（r）، بل وبالسيف والسنان، كما نصّ بعض

أهل العلم
وقد ابتُلِيَ الإمام－رمَه الله－بأصناف من الخُصوم المعاندين الظلمة الذيـن ألجؤوه إلى استخدام الغلظة والشدة في جدالهم（؟）، وجاءت هذه الغلظـة علـىي

صور عديدة؛ منها：
أ－إظهار التعجب من فساد حجة الخصـم لهزّ ثقته في نفسه：
حرص الإمــام－رحمـه اللهـ－في بعـض مناظر اتـه غلـى هـزّ ثقـة الخصـم في نفسه، وذلك بانتقاد أدلته، وإظهـار التعجــب مـن فسـادها قبـل البــنـء بـالردّ

 القر آن العظيم ،［مر بحع سابق］（MTY／Y）

 （乡ヶ／々）


 （ $(10 / 0)$

عليها واحداً تلو الآخر، ومن شواهد ذلك؛ ردّه على أحد الملدعوين(1) وكـان قد عرف التوحيد و كفر المشر كين ثم حصل له شبهة فحسَّن الشرك، وسـاق ون أدلة زعم أنها تدل على ما ذهب إليه، فبـدأ الإمـام ردّه عليـه بقولـه: (ولكـن العجب من دلائلك التي ذكرت ؛ كأنها أتت ممن لا يسمع ولا يبصر ..) ثم بيّن الإمام الصواب في هذه المسألة. ويقول الإمام في رسالةٍ أُخرى قبل أن يرد على إحــدى الشـبه: (... ومـن أعجب ما جرى من الـرؤسـاء المخالفين أني لـا بيّنـت لـم كــلام ا الهـ وهـا ذكر أهل التفسير ... قـــال : القــرآن لا يجبوز العمـل بـه لنــا ولأمثالنـا، ولا


المنتأخرون.. (r)
إن إبداء التعجب والانتتقاد لحجح الخْــم مسن الأمـور الثقيلـة على نفـس المصصم، ولا شك، وهي من الغلظة في الجدال، ولكـن هــا أثـر بـالغ في إبلـام

المعاندين، ودفع الظالمين عن ظلمهم ومكابرتهم.
ب- تحجيم الخصـم والتقليل من شأنه :
بلأ الإمام في جداله لبعض المعاندين إلى أسلوب التهكــم بـالخصم والتقليـل
(1) هو أهمد بن عبدالكريم (رجل من أهل الأحساء). انظر : بجموع مؤلفات الشيخ(الشخصصية)
. (Y|7/0)
(Y) (Y/0) ، المرجع السابق (Y)


رسائل الومام عحملد بن عبلدالوهاب
من شأنه، ليكسر غروره الذي منعه من قبـول الــقى، ومـن شـواهل ذلـك ردّ الإمام على المويس، حيث قــال هعرضــا بـه: (... و الككلمـة الثانيـة : قولـه إن المشركك لا يقول لا إله إلا الله، فيا عجبـاً مـن رجـل يلّعـي العلـم وبجـاء مـن الششام يحمل كتـب، فلما تكلم إذ أنه لا يعرف الإسالم من الكفر، ولا يعـرف

الفرق بين أبي بكر الصديق وبين مسيلمة الكذاب ..)(1" ويقول مشيراً إلى بعض الرسائل اليت كتبهـا بعـض المنتسـبين للعلـم بغـرض إثارة بعـض الشُـبه: (... والحـاصل أن مـن رزقـه الله العلـم يعـرو ألن هـنذه المكاتيب الْي أتتكمم، وفرحتم بهـا، وقر أكموهـا علمى العامـة، مـن عنــل هـؤلاء الذذين تظنون أنههم علماء كُما قال تعـالى:

ج- تحدي الخْمـ :
إن تحدي اللداعية لخصمهه في المخادلة، وإظهاره لبعض ما أنعــم ا لله بـه عليـه من نعمة العلم وقوة الحـجة، كل ذلك من أبرز الأمور التي تهز ثقة الخصــمم في نفسه، وتلـعوه إلى إعادة النُظر في دعاواه والتزدد
 لأحل الملمعوين: (فإن كانت مكاتيـب أولياء الشيطلان ... غرتكـم ... فـاذكروا
(1) بجمو ع مؤلفات الشيخ (الُشتخصية) (0/ (1) ).
(Y)

لي حجة مما فيها أو كلها أو في غيرها من الكتب منا تقلدرون عليــه أنتـم ومـن وافقكمم، فإن لم أحاوبه عنها بيواب فاصل بيِّ يعلـم كـل مـن هـداه الله أنـه الحت ، وأن تلك هـي البـاطل، فـأنكروا علـي، وكذلـك عنـدي مـن الحجـج
 منها)، ثم يختم الإمام هذه العبارة بالإشارة إلى سـبب قـوة حججـهـ وثقتـه في سـلامة منهجـه، ألا وهــو التمســـك بنصــوص الكتــاب والســنة، فيقـول:
.
د- فضح مقاصد الخصمّ ورصفه بالفسق:
من صور ابُحادلة بالغلظة والشدة اليت استعملها الإمام مـع بعـض الخُصـوم: طريقة فضح مقاصد الخصمه، ورصفه بالفسق، مثل الإشارة إلى أن قصده مـن المكابرة والعناد في الجدال هو الرياء والمسمعة، كقوله معرّضاً بـالمويس، الـذي فرح بوقوع ابن عيدان وصاحبٍ له في أمر ظنه المويـس خطـأ: (... العاشـر:
 عاند أمكنه المخاهرة بالعداوه، وهذ! [يعي المويس] لما راسلاه [يعني ابن عيـدان وصاحبه] صنَّفْ عليهمـا مـا علمـت، وأرسـله إلى البلـدان: .. اعرفونـي ...

اعرفوني ... ترالي جاي من الشام ..)
كما أغلظ الإمام القول فيمـن جــادل عـن الطواغيـت، ووصفـه بالفسـق،



رساثل الوام
فقال: (.. وعن نجادل عنهمه، أو أنكر على هن كفرّهمه... فــأقل أححـوال هــذا
المِادل أنه فاسق، لا يقبل خحطه ولا شهادته، ولا يُصَلَّى خلفه..)(1) 7 ا

الوحيين:
ذكر الإمام -رمه اللهُ- بعض الإشارات الثي تدل على انتصـاره في كثــير من مناظراتهه وإقرار خحصمه بالهزيمة، كقوله عن المويس: (... فلما عجـر عـن التمرُّد في دينه الباطلك ووقيل له: أجب عن دينــك، و جـادل دو نـهه، وانقطعـت حجتـه؛ أقرّ أن هـنا الـنـي عليــه ابــن عبــل الوهــاب أنــه هــو ديــن إلله

 كيل الشيطان كان ضعيغاً، والعاميّ من المو حدين يغلب ألفُاً من علماء هـؤلاء


هـم الغالبون بالحجةة واللُسان، كما أنهـم الغالبون بالسيف و السنان ..)
IV تشـجيع الإمام أتباعه على استخلدام أسلوب الحلدل ومتابعته لمه: ورد في رسائل الإمام -رحمه اللهـ ما يـل علـلـي دخــول بعـض أتباعـه
. (1) (المرجح السابق ، (1)
 .

مناظرات مع الخصوم، وقد كان الإمام يكرص علـى متابعـة تلــك المنـاظرات،


الأسلوب وشجعه عليه، ومن شواهد ذلك:
أ- تكليفه الشيخ عبد العزيز الحصين(1) بمناظرة علماء مكة:
 محمد بن سعود إلى والي مكة شيخاً فاضلاً بنـاءً على طلـب الشـريف أمتـده، وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن حصين، وقد أرسل الإمام -رحمه اللهـ رسالة للشريف بعثها مع الخصين، بيّن فيها بعض الخطـوات الـيّ ينبغي أن يتخذهـا الشـريف؛ لضمـان الـوصـول لنتـائج طيبـة عنـــد عقـــد المنـاظرة مـع علمــاء
(Y)
 § 0 ا هـه

 عبالم (Y)






رسائل الإمام محملد بن عبدالوهابب
ب- تلقـين الإمام -رحمـه الله- محمـد بـن سـلطان(1) الحمجـة لمنـاظرة أهــل
الأحساء والحرج:
طلب عحمد بن سلطان من الإمام أن يذكر له بعض الأدلـة والحـجـج علمى بعض المسائل ؛ ليعرضهـا على بعـض العلمـاء في الأحسـاء والـــرج ؛ 'فبـادر الإمام -رحمه الله- إلى ذلك، وبيّن له الـلـجـج مـن كـلام الله تعـالى و كـلام

 على حذر من أهل الأحساء أن يلّسسو اعليك بأشياء لا تـرد على المســألة، أو يشبهوا عليك بكاملام باطل ..)


سليمان("):
ذكـر الإمـام -رممـه اللهـ في إحـدى رسـائله لأحــد المدعويـن (گ) أن أبـن إسماعيل قد أعطى ابن محمد بن سـليمان كتاباً ليجـادل بـه أتبـاع الإمـامٌ في
 الكتاب(0) الذي صنفه رجل من أهل البصرة كله من أولة إلى آخخره في إنكـار (1) (
 ( ( $)$

 انظر: عبدالعزيز العبداللطيف ، دعاوى المناوئين، [مرجع سابق] (ص؟ ؟ ).

توحيد الألوهية، وأتاكم به ولد محمد بن سليمان راعي وثيثية، وقرأه عندكم،
وجادل به جماعتنا..)(1).
"د بحادلة عبد الرحمن الشنيفي ومن معه من أتباع الإمام سليمان بـن سـحيم
وإقرار سليمان بالمق أمام الشيوخ:
ذكر الإمام هذه الحادثة، وقال مذكرأ سليمان بن سحيم بها: (... أن عبد الرمتن الشنيفي ومن معه لما أتـوك وذاكـروك، أقـررت بڭضـرة شُـياطينك أن هذا هو الحق، وشهلت أن الطواغيت كفار ... وأنك لـا خرجـت مـن عنـد

الشيوخ وأتيت عند الشنيفي، جحدت الكلام الذي قلت في البحلس!!)(٪) وبالِملة فإن الإمام -رحمه الله- قد استفاد من أسلوب البــدل، وأحسـن استغلاله وتو جيهه فيما يخدم دعوته رمهـ الل山.



## المططب الرابع:

## أسلوب غزس الثقةة بـالداعي في نفوس المدعوين

لا شكك أن ثقة الملدعو بشخصية الداعية، وبكنجهه، وحقيقة دعوته من أبرز العوامل اليت تساعد على قبول اللدعوة والتمسك بها(1)، وهذه الثقة ربما تتوفر بأسلوب القدوة عندما يكون المدعو قريباً من الداعية يلمـح تصرفاته، ويرقـــب حر كاته وسكناته.
ولكن ماذا عن الملدعوين البعيدين عن محيـط اللداعيـة، اللذيـن إنــا وصلثهـم الدعوة عن طريق ربــالة أو رسـول، خاصـة إذا انتشـرت عندهـم الشُــائعات المغرضة، المناوئة للدعوة المداعية، والمسيئة إلى شخصه، عنلـها قد يلجأ اللداعيــة إلى بعض الأساليب اليتي تغرس الثقة بشــنحصه وبلعوتـه في نفـوس الملدعويبن؛ لكي يتلقوا عنه ويقبلوا دعوته.
وإن المتأمل لدعوة الأنبياء -عليهم السـلام- يبـد أنهـم اضطـروا في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب؛ تنقيةً لصورتهم من الشُائعات المغرضة، وتسـويغاً لاختصـاصهـم بالقيـام بهـذه اللدعـوة، إلى غـير ذلك مــن الغايــات

اللدعوية.





 [مصر - دار الفكر العربي- ط الثالثة ب ت] (ص\& 9 ب)
 غرس الثقة بشخصه ئ نفس أبيه، بإخباره أنه قد حاز علمأ عظيماً لم يدر كـر كـه
 ويسار ع نوح وهود عليهما السلام بنفي التهـم الباطلة التي تهز ثقـــة المدعويـن







 عليه من النبوة والعلم و كثرة المال، ويؤ كد فم تجنبه لما وقعوا فيه من التطفيف والبخس، ثم يُظهر هم صلاح نيته وقصده وقوة إمانـه وتو كلـه علـى اللّ(٪)،

 القدير، [مرجع سابق] (O/Y/Y).

رسائل الوا مام ححمد بن عبندالوهاب



وقد اضطر الإمام محمد بن عبــد الوهـاب -رممـه اللهـ كمــا يتضـح مـن خلال رسائله، إلى اللجوءء إلى هــذا الأسـلوب(1) في بعض المواضـع ، وذلـك

لأسباب عديدة، منها:
أن الرسـائل عــادة ر.مـا تصـل إلى أنـاسٍ لا يعرفـون الإمـامه، ولا يدر كـون مكانته العلمية والاجتماعيـة، بل ربما سمعوا بعض الشائعات واللدعاوى المناوئة لدعوة الإمام القادحة في شخصه وعلمه ومنهجه، ولا شك أن الداعية يكرص على كل مــا من شـأنه نشــر اللدعـوة وتيسير قبوهلا، وإزالـــة العوائـق عبهـا، ومن ذلك أسلوب غـرس النثقــة بالــداعي في نفـوس المدعويـن، ومـن صـور

ذلك:
(1) لا يتنافى هذا الأسلوب مع مــا دلـت عليه النصـوص وذكـره العلمـاء مـن (ذم الـــاه والزيـاء






المكتب الإسلامي- ب ت] (صYY-YYV) .

أ- الإللاح إلى ما رزقه الله من سعة العلم والاطّّلاع:
حرص الإمام -رحمه اللهُ- على غــرس الثقـة في نفـوس الملدعويـن، وذلـك بالإشارة إلى ما رزقه الله من سعة العلم والاطّالوع، ومن ذلك بيان تمكنه مـن بحادلة أهل كل مذهب بكتب المتأنخرين مـن علمـائهـم (') رغــم عــدم معرفـة

كثير من علماء وقته بهذه الكتبب (广)
كما أنه يذكر أقوال المذاهب الأربعـة في كثير من المسائل (٪)، ويتحــى -
 الإمـام إلى ذلـك الخــير العظيـم الـلذي مـنّ الله بـه عليـه، وهـو العلـم بحقيقــة الثو حيد، ومعنى لا إله إلا الله، فيقول: (... و أنا أخحبر كم عن نفسـي ؛ والله الذي لا إله إلا هو، لقد طلبت العلمَ، واعتَقَدَ مـن عرفـني أن لي معرفـة، وأنـا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله، ولا أعرف دين الإسلام قبــل هـنا

الحير اللني منّ الله به) (1)

. (Y) المرجع السابق ، (٪)
. (TVV ، VY ، 7A/0 / انظر : بجموع مؤلفات الشيخ ( الشتخصية (V)

(0) انظر : المرجع المسابق ، (1Vr/0) .
(1) (1AV/0) ( لمربع السابق )

كمـا أشـار الإمام إلى معرفته وإلمامه بواقع المدعوين (1) إضافة إلى ماتمتع بـه
 أسماءهم (r)، وغير ذلك من الإشارات الــيت تــل علمى بـعة علمـه واطّلاعــه،

وتغرس الثقة به في نفوس المدعوين. ب- التأكيد على أن النصوص تشهـل بقولــه، و كذلـك العلمــاء يوافقونـهـه وأنـهـ

متبع:
أكّد الإمام في أكثر من موضـع أن أقو الـه مبنيـة علـى النصـوص الشـرعية، كقوله في مسألة الشرك: (..واعلم أن أكثر الققر آن في هــذه المسـألة وتقريرههـا

وضرب الأمثال لا...)
وقوله: (لما ذكرت هم مـا ذكره الله ورسوله، ومـا ذكـره أهـل العلـم مـنـ جميع الطوائف من الأمر ببإخلاص اللدين لله ..) (צ)، وقوله: (.. و كذلك "من عَبَدَ الأوثان بعد ما عـرف أنهـا ديـن للمشـر كين وزينـة للنــاس؛ فهــا الـنـي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفـر هؤلاء، إلا معاندأ أو جــاهلاً) (0) ثم يؤ كد الإمام أنه متبع فيقول: (وأنا أشهد الله وملائكته، وأشـهـدكم علمى دين اللهُ ورسوله، أني متبع لأهل العلم؛ وما غاب عـيني مـن إلـــق وأخطـأت
(1) جمع عبد السلام بن برجس العبدالكريمه، بجمرعة الرسـاثل والمسـائل النجديـة، [مرجـع سـابق]

$$
\text { ( } \left.\mu_{0} / \varepsilon\right)
$$

. (Y)
. ( الم ( H )



ج- الحرص على سرعة التبرؤ من التهم الباطلة: حرص الإمام -رحمه اللهـ على المحافظـة علـى منزلتـه وثقــة الملدعويـن بـه، بعدم تحكين الخْصوم هن نشر اللدعاوى المغرضة ضد الإمام، ومحاولة الردّ علـى أي دعوى باطلة، والتبرؤ من كل تهمة سيئة.

ومن ذلك أنه أرسل رسالة عامة لتقرأ على الناس غي المساجل، جــاء فيهـا:
 ... فكل هذا كذب وبهتان، افتزاه علي الشياطين، الذين يريـدون ألـون أن يـأكلوا
.أموال الناس بالباطل .)

## د- الإشارة إلى تجرده وطلبه للحق وعدم ادّعاء الكمال:

لعل إدر اكك الملدعوين لتجـرد اللداعيـة، وعـدم تعصبـه وانتصـاره لمذهـب أو نِحْلة من أبرز ما يغرس الثقة في نفوسهـم، ويدعوهم لقبـول الدعـوة، ولذلـك أكّد الإمام -رحمه الله- في أكثر من موضـع عــدم تعصبـه لإمـام أو مذهـبـ، وأنه إنا يتبـع الدليـل ، وقـال مشـيراً إلى أحــد المدعويـن (؟): (... فأنـا -و لله الحمد- لم آت الذي آتيت بكهالة، وأشهد اللهّ وملائكته أنه إن أتاني هنـه أو
(1) (الرجع السابق ، (§Y/0) .

(Y) هو عبدا لله بن عيسى ، انظر : بجموع مؤلفات التُيخ (الشُخصبة) (YV/0)

رسائل الإمام ححمد بن عبدالوهاب
كمن دونه في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين وأتـرك قـول رِ

كما يبرئ الإمام نفسبه من صفة العجب أو الكبر، فيقول: (فإني لا أدّعـي
العصمة) (Y) ويقول في عدة مواضع: (...وأنا لا أقول لكم: أطيعوني) "ك فه فهو
لا يدعو إلى شخصه، بل إلى الحق، وبوده أن يقبل الناس الحــق ولـو لم ينسـبـ
إليه.
إن تصريح الإمام للملدعوين بهذه الصفابت الطيبة التي يحملها ليس من باب الثناء البُرد على النفس؛ بل هو من باب بيان بعض الصفات اللي تغرس الثقــة به ين نفوس المدعوين ليقبلوا دعوته. هـ - إحاطة المدعو بالمركز الاجتماعي للإمام، وتــئييد بعـض ذوي السنـلطة والهيبة لدعوته:

إن مما يغرس الثقة بالداعي في نفس المدعو أن يدرك المدعـو أن الداعـي ذو جـاه ومنصـب في قريتـه، وأن العيطـين بـه قـــد وثقـوا بـه وسـودوه وجعلــوه مسمو ع الكلمة، وقد حرص الإمام -رحمه الله- على الإشارة لهـذا الأمـر في رسالته إلى السويدي -أخلد علماء العـراق- وذلـك لـيزيد مـن ثقتـه بالإمـام؛ ولسيو غ الإمام قيامه بالجسبة العملية، فيقول: (وأنا صاحب منصب في قريـيتي

(r)ocraqirv7


(1) مسموع الكلمة، وأيضاً ألزهت من تحت يدي بإقام اللصلاة وإيتاء الز كاة) كما حرص الإمام على إحاطة الملدعوين بالمراســلات الــيتيتـتـت بينـه وبـين ولي مكة، وأن الشريف () أصبــح علـى معرفـة تامـة بصــدق الإمـام و حقيقـة دعوته ، يقول الإمام في رسالة عامة: (... سألكي الشريف عمـا نقـاتل عليـه، وعما نكفّر الرجل به، فأنخبرته بالصدق، وبيّنت له الكـذنب الـنـي يبهـت بـه

الأعداء ، فسألني أن أكتب له، فأقول : أركان الإسلام خمسة ..) و- التأكيد على ثقته بسلامة منهجه( (£) وثقثه بنصر 1 اللّ: غرس الإمام الثقة في نفــوس المدعويـن عـن طريـق التـأكيد لهـم علمى ثقتـه بسـلامة منهـجـه، وثقتـه بنصـر الله تعـالى، ومـن شـواهل ذلـك : قولـه لأحــد الملدعوين، مشيراً إلى بعض الأمور اليّ نســبت إليـه:(... وأمـا مـا ذكـر لکــم
( ( ) بجموع مؤلفات النيخ (الشخصية) (0/7 (Y) .


 بالاتصال بنفسه وموضوع رسالته من الأمور الضضرورية والمُٔثرة ئ الاتصـال ، وأن المرسـل إذا


 [مر بع سابق] (ص100).

رسائل الومام محملد بن عبدالوهاب
عيّ، فإني لم آته بيهالة؛ بل أقول و لله الحمد والمُّـة وبـه القـوة: إنـي هدانـي

(1) (1) (1) ${ }^{(1)}$

ويقول في رسالة أخــرى واثقـاً بنصـر اللهَ ومعرضـاً بخصمـه سـليمان بـن سحيم:(... وأيضاً لما أنكرنا عليهم أكل السحت واللرشا، إلى غير ذلـك مـن الأمور، فقام يدجل عندكم وعند غير كم بالبهتان، وا لله ناصرٌ دينه ولو كــره المشر كون) (ّ) وقال: (...فإن وافقتونا على البههاد في سبيل الله وإعلاء كلمة



إن الثقة التامة بسلامة المنهج واليُقين بنصر الله تعالى من الأمور البـارزة في
(1) التباس من الآية رقم (171) من سورة الأنعامُ.

(Y19619.し150/0)
(



 (0) ججموع مؤلفات الشيخ (النشخصصية) ( (

O人。 أساليب رسـائــل الامجـام
رسائل الإمام، وهي الأمور التي حـرص الإمـام على إظهارهـا للمدعـو، وفي ذلك ما لا يخفى من أثر في غرس الثقــة في نفـس المدعـو وإعانتـه علـى قبـول

المطلب الخامس:
أسلوب البلاغة في اللتعبير (الوضوح -القوة- الجمـل)
لعل من أبرز السمات الـتي يمتاجهـا الداعيـة في دعوتـه أن يكـون أسـلوبه




ولكي يصبح الأسلوب بليغاً؛ لا بد أن يتصف بصفـات عديــة ؛ ؛ إلا أنه
(يمكن إرجاع هذه الصفات إلى ثلاث:
أولاً: الوضوح لقصد الإفهام.
ثانياً: القوة لقصد التأثير .
ثالثاً: الجممال لقصد الإمتاع) (r)

(ص ا • ) وأمين أحسن إصلاحي، منهج الدثوة إلى الله، [مرجع سابق] (صY)



 الهاشمي، جواهر البلاغة، [بيروت -دار الكتب العلمية -ط السادسة- ب ت] (ص0 ب) .

وقد توفرت هذه الصفات الثلاث بكتمعة أو متفرقة في كثــير مـن المواضـع في رسائل الإمام -رحمه الله- كما سيتضح -بإذن اللهـ من خلال الشواهد:

أولاً: الوضوح:
وهو أول ما ينبغي مراعاته لكي يصبح الأسلوب بليغاً؛ إذ لا بد أن يكـون الكلام واضحاً مفهوما" ") (ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقـدار طـاقتهم'
 وقد حرص الإمام -رحمه الله- في رسائله على عنصر الوضوح، سـواءً في (الأفكـار)( (أو في (الألفـاظ و الـتراكيب)، أو في (الاسـدلال)، فلـم يكــن يهدف إلى الصنعة والتنميق، وإنما كان حامل رسالة وداعية، يهدف إلى تبليـغ دعوته بأقرب الطرق وأيسرها. أ- الوضوح في الألفاظ والثزاكيب: برزت في ألفـاظ رسـائل الإمـام -رحمـه اللهـ - وتراكيبهـا اللفظيـة صفــة
 مفردات غريبة بقصد التفاصح والتعالم، بل يراعي أحوال المخاطبين، ويــرص

 - (9r، 9r/1) [-ه1ع.0
 الإمام علىمراعاته -رمهم اللهـ- لعنعر الوضوح ئ الأنكار، فلا داعي لإعادته هنـا ـ انظـر ص (ONV)
 بالوضوح والجلاء.
فهو لا يستعمل الألفاظ ذات المعاني المشتر كة، التي قـــد تـؤدي إلى الإيهـام أو الإبهام، وربما استعمل المرادفـات (r) كقولـه: (خـاتم النبيـين والمرسـلين)
 الرضوان)(0) قوله: (فهو: كذب وبهتان) (9) وأحياناً يستعمل المتضادات، أو هـ ما يسمى (بالمقابلة)، وهي مُا يزيد في الوضوح. ومن شواهد ذلـك قولـه: (ومـن ولي الخلافـة ... وجبـت طاعتـه، وخـرم
الخرورج عليه) (").

وقوله: (وأخبرك ك أني و له الممد متبع ولست عمبتدع) (1)
 (1) (1) (1)



 ( ) (1) المرحع السابت (1/0) (1/0)
(0) المرجح السابق، (10/ (1) (1). والشواهد على ذلك تكاد تنوق المصر .




كما حرص الإمــام -رحمـه الله- علـى البعـل عـن الغريـب الو حشـي مـن الألفاظ، والتقلّل من استعمال المصطلحات العلمية، حيث لم يحــن يستعملهـا إلا في مواضعها الملائمة مع من يفهمها ويدرك المقصود بها، كتوله لعبــد الله ابن سحيم (مطوع البُمعة): (... فهـهه الألفـاظ لا يطلـق إثباتهـا ولا نفيهـا؛ كلفظ الجوهر والجسمب والتحيز والمهة ونحو ذلك من الألفاظ)(1) - استخدام بعض الألفاظط والتراكيب العاميّة بقصد الإيضاح: ورغم أن الإمام -رممه اللهـ يلـتزم اللغــة العربيـة الفصحىى وقواعدهـا في رسائله؛ إلا أنه لا يتحرز أححياناً من إيراد بعض الألفاظا أو الــراكيبِ العاميّـة، التي ربما تكون أكثر وضوحاً وأيسر فهماً لفئة معيّنـة مـن الملدعويـن ، ولـه في ذلك سلف ؛ فقد قرّر العلماء جواز إيراد بعض الكلمات غير الفصيحــة، بـل والأعجمية، من غير اعتياد أو تشبه أو إكثار، مــا دام ذلـك لغـرض صحيـح، والعاميّة -ولا شــكـ أمرهـا أيسـر وأقرب، قـال شـيخ الإسـلام إبن تيميـة: (...وفي البحملة، فالكلمة بعد الكلمــة مـن العجميـة أمرهـا قريـب، وأكـثر مـا كانوا يفعلـون ذلـك إمـا لكـون المخـاطب أعجميـاً، أو قــد اعتـاد العجميـة،
 سعيد بن العاص (Y) وكـانت صغـيرة، قـد ولـدت بـأرض الحبشـة لمـا هـاجر
(1) المُجع السابق ، (IY I/0) .





أبوها، (فكساها البني
 وأبـي هريـرة -رضي النلّ عنهمـا- و كذلـك بعض السـلف (\&)، (قـال منــنـر الثوري: سأل رجل محمد بن المنفية عن الحبز؟ فقال: يا جارية، اذهـي بهـهـا اللرهم، فاشتري به تنبييز!، فاشترّ به تنبييزاً ثم جاءت به -يعين المبز-)(م) على أن أغلب الألفاظ العامية الــواردة في رسـائل الإمـام (تــتّ إلى الفصحى بأقوى نسب ... فهي ذات حقيقة وأصول عربيـة) (1)، طرأ عليهـا التحريــف إما بنقص أحوال الإعراب، أو تغيير حروفه .. أو بخطأ في الاشتقاق .. وربمـا كانت عربية من فهجات قبائل أخرى غير قريش. وعلـى كـلّ، فيبقىى الفـرق
(1) أخرجهه البخاري ،صحيح البخاري ، [مر بع سابق] [كتاب اللباس- باب اللميضة السبرداء]
[ك. [- ب- ب-


$$
\text { (ص. } 7 \text { (). }
$$


 أقل الطهر [ كا

(ص Y Y
(0) (0) الرمع السابت ، المضع نغسه.

(صزז أ-

بينها وبين الفصحى ضئيلاُ(1)
وقديماً قيل:

فنحاطبت كالِّه بما يكسـن (Y)

لعمرك مـا اللحن من شيمتي ولـكـني قــد عـرفت الأنـام

ومن شواهد استخلدام الإمام للهجة العامية:
قوله بحمـل بن عباد: (وتذكر إن كـان ودّك نبيّن لـلك إن كـان فيسه شـيء
 . تر اي جاي بن الشام) ${ }^{\circ}$ "، وقوله: (.. فإن عزمت على الر اضــة وعجلتهـا

(1) انظر : عبدالمنعم عبدالعال ، معجم الألفاظ العامية ذات الحقيقة والأصول العربية، [القــاهرة




 واللدر في ترجة شُيخ الإسلام ابن حجر، بتحقيق إبر اهيم باجس عبدالجيلد، (بيروت - دار ابن
حزم - .1.0v/r (-ه)
( F (

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) ، TY/0) ، ( ) ( ) }
\end{aligned}
$$

قرطاسة فيها عجايب)" ()، وقوله (و كلامنا هذا لغـيرك الذيـن عليهــم الشـرهـهة مشل الشيوخ أو مـن يصلي وراءك كـادوا أن الله يهديهـم) (ب) و وقولـه: (... ذكر لي ابن زيدان أنك يا عبد اللهُ زعل على أحمد بعض الزعـل) (ب) و وقوكه:

وأما رسالة الإمام لعبد اللها بن عيسى قــاضي اللدرعيـة، والرسـالة الأغحرى لعبدا لله بن عيسى وابنه، فإن الصفة الغالبة فيها استخدام اللهجة العاميّة: ب) الوضوح في الاستدلال بذكر الشاهد ورجه الاستشهاد: حرص الإمام -رحمه اللهـ- على أن تكون أدلته واضحة قريبة المنــال؛ فـلم
 الواضحـة المباشـرة ، ولا يكتفي بذلـكن، بـل يذكـر الشـاهد أحيانـاُ ووجــهـ الاستشـهاد، فـــالا يكلـت المدعـو عنـاء البحـت عـن الــرابـــط بـين المنبـألة ودليلها.
ومن الأمثلة على ذكر الشاهد: أنه -رحمه اللهـ أورد كامامُ طويـلألا لابـن القيم فين مدارج السالكين (عدة صفحات)، ثم أعاد ذكر الشُاهد وهـو سـطر واحد فقال: (... وآنر مأ صرح به قوله آنفاً: (وما بنا من شَرَك هذا الشبرك





الأكبر إلا من عادى المشر كين ... إلى آخره) (1) (1) تُــم ذكـر الإمـام -رحمـهـ الله- بعد ذلك وجه الاستشهاد من هذا النص، فقال: (... فتأمّل أن الإسلام لا يصـح إلا بععـاداة أهـل هـذا الشـرك، فـإن لم يعـادهـم فهـو منهــم وإن لم
. ${ }^{(4)}$ (.
ومن أمثلة ذكر وجه الاستشههاد أيضاً: إيـراده قولـه تعـالى: لِّفَّمَّا جَاءَهُمْ مَا
 (.... وهذا ما نحن فيه بعينه، فإن الذي راسلكم هو عدو الله بن سحيم، وقـد
 ثانباً: القوة لقصد التأثبرِ والإقتاع:

كميزت عبارات الإمام في رسائله بالقوة والبز الــة لغـرض البيـان والإقنـاع؛ فلم يكن الإمام أديباً أو شاعراً، يطـرب السـامع ويشـجي القـارئ؛ بـل كــان داعية صدق وإمام خير ومشعل هدى ونور، قد رُزِق من العلــم وقـوة الحـجـة ما أعانه على أداء رسالته المبار كة. ومن مظــاهر قـوة الأسـلوب وقـوة الحـجــة عند الإمام:


السابق، (rra/ro/r (r)
(r) المر بع السابت ، الموضع نفسه (r)


أ- كثرة النصوص والشُواهد:
حرص الإمام -رحمه ! الهُ- علـى كـثرة الاستشـهاد بـالنصوص مـن آيـات وأحاديث وآثار عن الصحابة والسلف الصــالح، وأقـوال لأهـل العلـمّ، اشـتملت بميـع رسـائل الإمـام الشــخصية الــيت شملتهـا اللدراسـة علـى ذلـك، باسـتثناء رسـالتين (1) فقـط خحلتـا مـن الشـواهلد . وبتتبّع الشـواهد في رسـائل الإمام، بِدد أنه استشهد فيها بالآيات ، أو أشار إليها في 00 رسالة، كمـا أن عدد الرسائل اللي استشهد فيها بالأحاديث الشريفة أو أشار إليها • ع رسالة، وعدد الرسائل التي أورد فيها آثاراً عن الصحابة والسلف الصالُ، أو أشار :إلى ذلك 9 رسائل، في حين بلغ عدد الرسائل التي استشهد فيهـا بـأقوال العلمـاء أو أشار إلى ذلك

ولا شُك أن كثرة النضوص والإستشهادات يـ رسائل الإمام تزيد من قـوة الأسلوب ورصانته وقدرته على الإقناع.
ومن الجلدير بالذكر أن الإمام كــان أحيانـاً يـورد النـص كـاملاً، وأحيانـاً يذكـره يختصـراً (r)، وأحيانـاً يكتفـي بالإشــارة إليــه، والإحالـــة إليـه دون ذكره، كقولـه في معرض الحديـث عـن تحريـم الشُـرك ووجـوب الإخـــلاص (.... اقرأ أول سورة الزمز، تراه سبحانه بيّن دين الإسلام وبيّن ديـن اللكفــر




ومطلِهـم ،والآيات في هنا من القرآن ما تحصى ولا تُعَّل) (1)
بب- الاستدلال على كل بزئية:
من دلائل قوة أسلوب الإمام -رحمه الله- أنسه كـان يسـتدل أحيانـاً علـى كل جزئية وكل مسألة من المسائل الليت يوردهـا، زيـادة ين التـأكيد والتثوثيـق والإقناع ، كقوله في رسالته إلى البكيلي (Y) صاحب اليمن: (... أمــا مـا نحـن




 [المأْدة: *) (r) . . ${ }^{\text {r }}$
(1) بجموع مؤلفات الثـيخ (الششخصية) (0/0 §) . - (Y) هو أَمد بن محمد العديلي البكيلي (Y)



$$
\cdot(101-\mid \varepsilon \tau / 1)[-\infty|\varepsilon| r
$$

رسائل الومام محمد بن عبيدالوهاب
ج- دقة الاستدلال وعدم التكلف:
لم يكن الإمام -رحمه اللهـ بحاجة إلى التكلف في الاسـتدلال أو لِيّ أعنـاق النصوص كما يفعل أهل الأهواءء ؛ بــل كـانت دعوتـه ـرحمـه ا الله- واضحـة جلية، تنطق بها النصوص، وتدل عليها الشُواهد الصريحة، ولنلك تميز أسلوبه واتسمت استشهاداته باللدقة وعــدم التكلـف، ويمكـن أن يقـال: إن إلنشـواهبد على هذه الميزة هي بعلد النصوص الواردة في رسائل الإمام -رحمه اللهُ- فــلا تكاد ترى نصاً إلا وهو يذل دلالة واضحة دقيقة مباشرة علـى مـا اسـتدل بـه


ورإقناعا"
ثالثأ: الجمال لقصد الإمتاع :
إن صفة البممال صفةٌ لازمة، لا غنى للكاتب عنها في أسلوبه، ما دام معنياً

والمعنى الجمميل في شكل ذميم، ولا أن تقدم الحقيقة في إطار يطفي بهاءها ${ }^{(4)}$ ونورها، ومن هذا المنطلق حرص الإمام -رحمه اللهـ- على أن يتصف أسلوبه، إضافة إلى (الوضوح) و(القوة) بعنصر (المحمال) والإمتاع ، و وذلك من خــلالال

عدة صور، منها:


 -(1ヶ・)

إن تنويع الأدلة والشواهد، وعدم الاقتصار على نوع واحلد منها مـــا يزيــ الأسلوب جمالاً، ويبلبب المتعة والتُشويق للقارئ. وقل حرص الإمام -رممه الله- على تنويع الشواهد؛ فإضافة إلى استشهاده بالآيات اللكريمة والأحاديث الشريفة، نراه يستشهل ببعض الآثّار عن الصححابة

والسلف الصالح، إضافة إلى أقوال العلمـاء"
كما يورد -رحمه الله- بعض القصصص، كقوله: ( . . فلتكـن قصـة إسـلام سلمان الفارسي منكـم علـى بـال ، ففيهـا أنـه لم يكـن علـى ديـن الثرسـل إلا الواححد بعلد الواحد، حتــى إن آخرهــم قــال عنــل موتـه: لا أعلـم علـى و جــه الأرض أحداً على ما نحن فيه، ولكن قد أظل زمان بي ..) ويستشهل الإمام أيضاً ببعض أحداث السيرة النبوية الشريفة، كاستشـهاده



(1) يتضح من ما سبق ذكره، أن الشــو اهد على الستشـهاداته -رحمـه اللهـه بالآيـات والأحـاديث والآثار وأقرال العلماء كثيرة جداً، فلا تكاد تطالع إحدى هذه الرسائل حتى تقــع عينـك علـى



كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك(1) (1)

كقوله: (.. فاعلم أن الحمد: هو الثنثاء باللسان على المحميل إلاختياري...) (\&). كما استشهد بالأبيات الشعرية()
 أقوال سائرة يشبّه بها حال الثاني بالأول والأصل فيها التشبيه "(V، لكنها جمـلِّ





 . (
(0) (

 المئل .كعناه العام نهو أُملم من ذلك، ويدخل فيه معنى الحلال والقصة العججية، وبهذا المعنى فُسرّ



 (انظر : أبا الفضل أممد بن مخمد الميلداني، بجمع الأمثال، بتحقيق عحد محيحي الدين عبدالـميد، (V) [بيروت- دار المعرفة- ب تُ] (o/ ). أرسلت إرسالاً مـن غـير تصريـح بلفـظ التشـبيه(1)، واكتيسبت صفـة الفشـوّ

و الشيوع ع
ولا أدلّ على أهمية الأمثال وقوة تأثيرها من ورودها في القرآن الكريـم" ولنلك حرص الإمام -رحمه الله- على الاستشـهـاد بالأمثـال السـائرة، وهـي نوع من الأمثال، ومما اسششهد به الإمام من الأمثال العاميّة: 1 - أعْجَبُ لِبَانِيهِ يَرْبَّه:
 سليمان بن سحيم: (... تارةً يقول: ما يوجد الكفر فينا، وتارةٌ يقرر الكفـرُ ر،

فهو كالذي يبهد نفسه في بناء دار أو نحوه، ثم يعود عليه هدمأ وتخريياً، وهذا

 أن يغزلن ثم تنقض وتأمرهن أن ينقضن، فَضُرِبَ بهـا المثـل فيُ الحـرق، وهـي
(1) النظر : مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ، [مرجع سابق] (ص7 (Y)
 - (1 $\varepsilon / 1)$
 [الرياض- مكتبة المعارف- ط الأولى V•\& \& اهـ] ( القرآن، [مربع سابق] (صYAI).



[1النحل: ب4]
r ح حشوا بالزبيل:
يقول الإمام -رممه الله-: (. فأما ابـن عبداللطيـف وابـن عفـالقق، وابـن مطلـق، فحشـوا بـالزبيل، أععـي: سـبابة التوحيـل، واستتحلال دم مـن صــلـق .$^{(Y)}$ (.
وحَشَوْ : فعل ماضي من الحشـو : وهـو مـلـء الوسـادة وغيرهـا بشـيء" (٪)، ونقول في ذارجتنا: حشا المخحدة أو اللحـاف ونو وهوهمـا بـالقطن أو الزيـش :أو الصوف: ملأهها به. قال ابن المعتز :
 والزبيل: القُفّة، أو المِرابِ(0)، وهو وعاءُ يصنـع مسن خـوص النخـل علنـى أححام وأشكال ختلفة(1)، ويطلق هذا المثل لمـن أكـثر مـن الكـلام في شـيء؛ وبالغ فيه حتى جاوز الحدّ.






 . العرب- ط الثألثة
r- لا و جه سميح ولا بنت رجال:
يقول الإمام مُعْنَّاً مز اععم المويس، وادّعاءه أن دعاء أهل القّبور والاســتغاثة بهـم في الشــدائد ليسـت مسن الشـرك: (... وهـو الـلني أكـثرتح النكـير فيـه، وزعمتم أنه لا يخرج إلا من خحراسان، وهذا القول كمــا يف أمثـال العامـة: لا وجه سميح ولا بنت رجال) (1)، والمعنى: لا هي جميلة، ولا هـي بنـت رجــال متصفين بصفات الرجولة الحمّة (Y) وهو كقو همم: لا أصل شـريف ولا وجـه ظريف ، ذكره الأ بشُيهي في أمثال العامة في زمنه(")، ويضرب لما ابحتمع فيـه علتان أو تعددت عيوبه. ع- يا سلامة ولد أم سالمة: سـاق الإمـام -رحمـه الله- كالامـا" نفيسـاً لابـن القيـم -رحمـه اللهـ عــن الجماعة ومقصود السلف من اتباع المحماعة؛ وأنها ما وافق الحــق، وليـس مـا وافق أهو اء أكثر الناس، وفيه تحذير شديل من الاغــترار بـالكثرة وأنهـا الكتنة في اللدين، كما حدث في زمن الإمام أـمدل -رحمه اللهـ حيث شذّ الناس كلهم إلا نفراً يسيرا"، فكانوا هم الجماعة، وبعد أن ساق الإمام هـذا المقطـع، حث على الحنر، وأحلذ الحليطة، والبحث عن السلامة، فقال: (..انتهى كالم
(1) ججموع مؤلفات الشيـخ (الشخصصية) (IYY/0).
 (r) شهاب الدين عحمد بن أمحـد الأبشــيهي، (ت .


رسائل الامام محمد بن عبدالوهاب
ابن القـيم، يا سلامة ولـد أم سـلامة، هـذا كــلام الصحابـة في تفسـير السـؤاذ الأعظم، و كلام التابعين و كلام السلف وكلام المتأخرين)(")، ويطلق هذا المثل ويراد به -على ما يبدو - الحـثّ على طلب السلامة والبعد عن أسباب الخطـر

والهلكة
ب- التنويع في استخدام الأساليب البلاغية:
لاشك أن الأسلوب البالغي الذي غلب على رسائل الإمــام -رحمـه اللها هو الأسلوب العلمي(")، وهو أحد الأسـاليب البلاغيـة وأكثرهـا احتيابــا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيــال الشـعري ، لأنـه يخـاطبن العقل، ويناجي الفكر، ويتميز بالوضوح والقوة والبحمال كما سبق ذكره. وقد ذكر علماء البلاغة أنـه يكسـن في هـنا الأسـلوب عــدم تكلـف البحـاز والمحسنات البديعية، إلا ما يبيء من ذلك عفـوراً مـن غـير أن يمسس أصـلاً مـن أصوله ، أما التشبيه الذي يقصد به تقريـب الحتـائق إلى الأفهـام، وتوضيحهنا

بذكر مماثلُها، فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول (گ). وقد احتوت رسائل الإمام -رحمه الله- على العديـد مـن الصـور البلاغيـة




( ( ) السيد أمحم الماشمي، جواهر البلاغة، [مرجع سابق] (صهr) .

الجميلـة المؤثرة الـيتّ تَـدم المعنـى وتزيـده جمـالأ ورضوحــأ دون تكلــف أو
تعسف، ومن ذلك :
1-

- القَسَّمٌ

وهو الحلف واليمين (Ү)، وصيغته الأصلية أن يؤتى بالفعل أُقسم أو أَحلف متعدياً بالباء إلى المقسم به ثم يأتي المقسم عليه ؛وهو المسـمـى بكـواب القسـمـ
 التأكيد والتحقيق (")، وهو من الأسـاليب البليغـة الـيتي يمكـن أن يستفيد منهــا الداعية في تبليغ دعوته وتأكيد الحقائق اليّ يدعو إليها.
 رسائله؛ ومن ذلك قوله: (.. بل وا الله اللذي لا إله إلا هو، لـو يعرف النـاس الأمر على وجهه لأفتيت بكل دم ابن سـحيم وأمثالـه ورجـوب قتلهـم، كمـا لا لـا أجمع على ذلك أهل العلم ..) ${ }^{\text {(4) }}$
وأحياناً يكرر الققم، كقو لــه ين مســألة وجـوب معرفـة التوحيـد والكفـر
 وقق الغرض الذي سيت له . انظر : المرجع السابت، (صVابر).
 (r) انظر : مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، [مرجع سابت] (ص. . (£) (1 (1) ( $10 / 0$ ) (

رسائل الوامام بحمد بن عبدالوهاتب
بالطاغوت: (... ليس الجهل بهذا -فضلاً عن إنكاره- مثل الزنـا والسـرقة؛
بل بل وا لله ثم والله ثم وا الله، إن الأمر أعظم) (1)

- الاستفهام:

وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماُ من قبل، وذلـك بـأداة مـن إحـــى أدواته(r)، والاستفهام عند البلاغيين من ضـروب الإنشـاء الطلبي الدألـــلـ في
 تستفاد من سياق الكلام؛ كالنفي والإنكـار، والتقريـر، والتوبيـخ، والتعظيـم،

والتحقير، والاستبطاء، والتُعجب، والتسوية والتمين، والتشويق ....(\&).
وقد استخدم الإمام هذا الأسلوب في عدة مواضع من رسائله.لـا فيـه مـن شدّ الانتباه وشحذ الذهن، إضافة إلى أغراضه الُبلاغيــة الأنحـرى، ومـن ذلـنك
 مكان؟ وهل أنكرها أححد مـن أهـل العلـم؟) (م)، ويقـول عـن الوقـف ابلــائز: (...)

 أمين، البلاغة الواضتحة، [مرْجع سابق] (ص\&9 1) ( ا انظر : المرجعين السابقين.
 (0) بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصبة) (V)/0).

التابعون؟ ولأي شيء لم يفعله الأئمة الأربعة وغيرهم؟)
Y -

- التشبيه:

وهو بيان أن شيئا أو أشياء شار كت غيرهـا في صفــة أو أكـثر، بـأداة هـي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو ملحوظـة|"(ّ)، ويستخحدم لعـدة أغـراض بلاغيـة، منهـا تزيـين المشـبه أو تقبيحـهـه( ) إضافـة إلى التوضيــح والتقريـر ...إلخ، وقــد استخدم الإمام -رحمـه اللهـ هـذا الأسـلوب في عـدة مواضـع مـن رسـائله؛ فاستخدم التشبيه لغرض التقبيح، كقوله في الذبيحة اللي ذبحت للجن: (..فهـي كخنزير مات مـن غـير ذكـاة) (م)، وقولـه: (.. حتـى إنـه يبي منكـم الخسـر،

مايشابه بلزية اليهود والنصارى، حاشاكم والله من ذلك)(1)

 بعضها عن بعض في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعنى (ولا بد من اعتبار المطابقـة لمتتضى






$$
\text { . } \cdot
$$




رساثل الإمام محمدل بن عبدالوهاب
كما استخدم التشبيه لغرض التوضيــح؛ كقولـه فيمـن أشـرك في الألوهيـة: (وأن من فعل ذلك في بني من الأنبياء، أو ولي من الأولياء، فقد أشرك بـا للّه،
 النصارى، وموسى [

من الفقراء .. (1)
كما ذكر الإمام كثـــراً مـن الأمثلـة والتشـبيهات الضمنيـة (Y)، ومـن ذلـك تشبيه بعض المعوقات اللي تواجهه دعوته وتعرقلها بتلـك الـتي حدتـبت لأنبيـاء
 رسائله التي بعثها إلى علماء الإسلام: (... فإنه قد جـرى عندنـا فتنـة عظيمــة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشـأوا ... مثـل عبـادة غير الله ... فلما عظًّم العْوام قطع عــاداتهم وسـاعدهم .. بعـض مَسن يدّعـي

 عيسى الِّلِّهِّ عبل مربوب، ليس له من الأمر شيء؛ قالت النصارى: إنه سـبـ المسيح وأمه، وهكذا قالت الرافضة لمن عـرف حقـوق أصحــاب رسـول الله



 ( (§ ( (M) بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (IV7/0).
(1) (..
(Y)

لم يكن الإمام -رحمه الله- منن يتكلف الْتنميـق والصنعـة في رسـائله؛ بـل كان يحرص على الأسلوب الواضتح المباشر، وهع ذلــك، فقـلـ ظهر في بعـض رسائله بحموعة من المخسنات اللفظية؛ إمَّا عفــواً بــون تكلـف ، وإمّا قصــاً لمراعاة طبيعة المدعو، إذا كان كمن اعتاد على هـذا اللـون وألفـه، ومـن صـور

ذلك:

- الجناس:
 الأسلوب البالغي أنه يستدعي ميل السامع وإصغـاءه؛ لأن النفـس تستحسـن
 يفسده التكلف.

ومن المالاحظ أن الإمام -رمّه الله- لم يكرص على اسـتخلدام هـذا اللـون
(1) (المرجع السابق، الموضع نفسه .
(Y) علم البديع عند البلاغين: علم يعرف به الو وتكسوه بهاءُ ورونقاً، بعد مطابقته لمقتضى الحلال ووضوح دلانتـه علـى المـراد، انظطر : السـيد أحمد الهاثمي، جواهر البلاغة، [مرجع سابق] (ص Y Y Y) .وانظر : علي الملارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضتحة، [مرجع سابق] (صץ (־Y).
 |ههانتمي، جواهر البلاغة، [مرجع سابت] (ص.


رسائل الإمام محمدل بن عبدالوهماب
من الأساليب البلاغية؛ لأنه يثطلب الصنعة والتُكلف، وقصد التُظاهر بالبل(غنـة والفصاحـة؛ في حـين كــان الإمـام ـرحمـه اللهـ مـن أبعــد النـاس عـن تلــكُ الصفات والمقاصد؛ بل كان أسلوبه تلقائياً سهلاً، وغرضه الأسمى هو وصـون الا المعنى بأيسر الطرق وأوضحهها، فهو داعية صـاحب رسـالة لا أديـب متـأنق، ومع ذلك يوجد شواهد علـى اسـتخدام الإمـام لـذا الأسـلوب دون تـأنق أو تكلف، وهو قوله عن الصهوفية: (... وقد وقع من جماعة من النابذين لشـريعة الإسلام، المنتمين إلى المفقر، الذي حقيقته الافتقار من الإيمــان، مـن اغتقـادهم في مشايخ فم ضالين مضلين) "، فبين قوله (الفقر) و (والافتقار من الإمــان) جناس ناقص (Y) حيث تشابه اللفظان ولكن قصد بالأول الفقر المُعروف وقلة ذات اليد تشبهاً بالزهّاد والعّبّاد، وقصد بالثاني نقص الإيمان والدين، و كذلك قوله: (... من محمد بن عبد الوهاب إلى الثشيخ فاضل آل مزيد زاده ا لله مـن الإيمان) (")، فبين (مزيد) و (زاده) جناس ناقص، و كذلك قوله: (الحطط وصل، أوصلك الله إلى رضوانه) (\%) فبين (وصل) و(أوصلك) جناس ناقص.



 سابق] (ص9)
 ( ( ) المرجع السابت ، ( ( ) )

وهـو أيضـاً مـن الخسسنات اللفظيـة، و لم يكـن الإمـام ـرحمـــه اللهـ مــن يتكلفون السجع، أو يكرصون على التنميق فيه على حساب المعنى؛ وإنا كان هذا الأسلوب يأتي عرضاً دون تكلف، وهو أيضاً من الحسنات اللفظيـة الـيت
 استخدام هذا الأسلوب في معظم رسائله، بل ركّز على وضوح المعنى وقـوة

العبارة.
إلا أنه من الملاحظ استخدلام الإمام لهذا الأسلوب مـع شـخصيات معيّنـة؛ لغـرض دعـوي هـو اعتيـادهم علمى هـذا الأسـلوب ور.مـــا نفرتهـم مـــن لا يستخدمه، واحتقارهم له واتهامه بضعف اللغة وقلة البضاعة في علوم البلاغة، كما هو واضح في رسائله للأقطار المتأثرة بأساليب مكاتبات الدولة ألعثمانية،

اليت كانت تعتني بهذا النوع من الأساليب في ذلك الوقت(1) ومن شو اهد ذلك: صدر رسـالته إلى رئيـس باديـة الشــام، وإلى السـويدي أحد علماء العراق، وإلى علماء بيت اللهّ الحرام، ولأحد علماء الملدينة المنـورة، وللبكيلي صاحب اليمـن، ولعبـد الله الصنعـني اليمـيني (Y) يقـول الإمـام في رسالته لعلماء مكة: (.. من محمد بن عبدالوهاب إلى إلعلماء الأعلام؛ في بلـد الله الحرام؛ نصر الله بهم سيد الأنام؛ وتابعي الأئمــة الأعـالام، سـلام عليكـم




ورحمة الله وبر كاته) (1) "كما يظهر أثر التكلـف والصنعـة في قولـه للبكيلني: (المحمد الله الذٔي نزل الـــق في الكتـاب، و جعلـه تذكـرة لأولي الألبـاب؛ ورفق من مَنَّ الله عليه من عباده للصو ابب، لعنوان البمواب، وصلى الله ونلم علـى نبيـه ورسـوله وخيرتـه مـن خلقـه محمــد وعلــى آلــه وشــيعته وجميـع الأصحــاب، مـا طلـع بحـم وغـاب، وانهـل وابـل مـن ســحاب) (ب)، وقولــه للصنعاني: (الحمدل لله والصالة والسلام التام، على سيدنا عحمــد سـيد الأتـمام، وعلى آله وأصحابه البررة: الكرام ..) -الالقتباس (4):

ومـن أغراضـه البلاغيـة أن يسـتعير المتكلــم مـن النصـوص المقتبســة قوّتهـا وبلاغتها، ولما كان هذا الغرض من المقاصد التي يمرص عليهـا الإمـام -رحمـهـ الله-؛ فليس من المستغرب أن يُكثِر الإمـام -رحمـه الله- مـن اسـتخحدام هــنا الأسلوب البلاغي.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المرجع السابق، (0/0 \&). } \\
& \text { ( } \mathrm{r} \text { ( الرجع اللسابق، (9/0). } \\
& \text { ( المرجع السابق، (\%/0 • ) ). }
\end{aligned}
$$


 وانظر : علي البلارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، [مرحع سابق] (ص•YY).

فقد اقتبس -رحمـه الله- مـن نصـوص الكتـاب(1)" والسـنة( )، بـل ومـن


 ويسب الصــالحين، تشــابهت قلوبهـم ) (8)، وقولـه:(يـا سـبحان الله العظيـمّ، أتكون طائفتان مختلفتين في دين و كلهم على الحق؟ كلا وا الله، فماذا بعد الــق

إلا الضالال)
ومن شواهد اقتباسه من الأحاديث الشريفة، قوله :(. . فرحم ا لله من أدّى


لا ذنب له) (1)
ور.ما اقتبس الإمام -رممه اللهـ - من رسائله الأخخرى ، ومـن ذلـك رسـالته اليت أرسلها إلى (من يصل إليه من المسلمين) (V)، حيث إن أول صفححة في هنه

(rA.,TVY, TV. GOT








(V) بجموع مؤلفات الثيّيخ (الشُخصية) (10/0 10).

رسائل الؤمام ححمد بن عبدالزوهاب
الرسالة: من قوله (عقيدتي) إلى قولـه (ورَجلـه) مطابقـة تقريبـاً لرسـالته الــيت
 (فنقـول) إلى قولـه (الأضنـام) مطابقــة تقريبـاً لعبـارات رسـالته الــيت أرســـلـها

لعبدا لله بن سحيم)
كما اقتبس -رحمـه إللهـ- مـن مؤلفاتـه الأخـرى، ومـن شـو اهل ذلـكـك مـا حدث في الرسالة آنفـة اللذكـر نفسـها الــيت (أرسـلها إلى مـن يصـل إليـه مـن المسلمين) (4)، حيث نقل فيها نحو خمّس صفحات بنصهـا مـن كتابـه كئنـف

الشبهـات (0)
ومن الملاحظ أن الاقتباسـات الثـلاث الأخـيرة وردت في رسـالة واحـدة، وهي التيّ أرسلها (إلى من يصل إليه من المسلمين)، ولعله أراد ألن يضمّن هـنـه الرسـالة أبلـغ عبار اتته وأقواهـا، لأن مـن عادتـه في ألرسـائل العامـة أن يــأمر بنسخها عدة نسخ، وتر سل إلى عدة جهات (7) ومثل هذه الرسالة بحاجـة إلى عناية خاصة.




- ( ) ( ) ( ) (
 النظر عن معرفة المتقدم من هلنه الْكتابات وأيها مقتبس من الآنحر فالنتبجة واحلدة السـتخذلام رحمه الله- الأسلوب الاتتباسي في كتاباته. (Y) انظر : بجمو ع مؤلفات النُيخ (الشَخصية) (YQV/0) .

المبحش الثانتي:
تنوع الأساليب في رسائل الإمام (باعثبار المدعو)
إن مما ينبغي أن يكرص عليه الدعاة اليوم يف بحال دعوتهم وميادين عملهم؟ مسألة عدم الاقتصار أو البلمود (1) على أسلـوب واحــد يملّه الملدعـورن، ور.بمـا نفر منه بعضهــم، وإن انتفـع بـه البعـض الآنحر، لاختــلاف طبـائعهم وتنـوع ع

مشاربهم.
وإن المتأمل للدعوات الأنبياء -عليهم السلام- ليــدرك أنهـمـ اعتــوا بتنويـع أسـاليب دعوتهـم بهـذا المــانب وحرصـوا علـى ذلكـ، وكـان مــار تنويــع الأساليب في الغالب هو مراعاة أحوال المخاطبين، فعلى حسـب حــال المدعـو

يتم اخختيار الأسلوب.
بل إن مراعاة أحوال المخحاطبين كانت مـن الحـاور المهمــة في اصطفـاء الله
تعالى للرسل من بين أقو امهـم بلسان أقوامهـم و.عمعجزاتٍ تلائم حال أقو امهــمّ، كما اتضح هذا البانب أيضاً في تدرج التشريع، ووجـود الرُّخص الشـرعية، وتنوع العقوبات والتُعزيرات ودرجـات الاحتسـاب(Y) وغـير ذلـك ، مـع مـا يظهر جلياً في سيرة النبي


(Y) انظر : د. نضل إلمي، من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين، [مرجـع سـابت] (صV-

رسائل الوإمام محـد بن عبدالوهابب
على حرصهم الشمديد على مراعاة أحوال المدعوين وتنويع الأساليب وفقاً هذا
(1) التنوع ع

ولا شك أن ذلك يتطلب من الداعية أن يسعى إلى معرفة أحوال المدعؤين: الاعتقادية والنفسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، ومعرفـة مراكـز الضـلال، ومواطـن الانحـراف معرفـة جيـدة ، ويحتـاج إلى معرفـة لغتهـم ، وْلـجـــاتهمّا وعاداتهم ، والإحاطة بمشـكالاتهم ونزعـاتهم المنلقيـة ، وثقــافتهم ومسـتواهم الجحدلي، والشُبه التي انتشنرت في بحتمعهم، ومذاهبهم" (٪) .. إلى غيز ذلكُ من
أحوالفم •

ومن هذا المنطلق حرص الإمام عمــد بـن عبدالوهـاب -رحمـه اللهُ- علـى

 ضوإيط الشرع ، وما دلّت عليه النصوص في هذا الجمانب.
 المدعوين من خلال الجوانب التالية :





 - ( 1 : 0 )

## اللططب الأول:

## مراعاة مكانة المدعو

إن مما ينبغي أن يحـرص عليـه الداعيـة في دعوتـه ؛ العنايـة بتنويـع أسـاليب اللدعوة تبعاً لمكانة المدعو ومنزلته في قومه .
وقد أمر البي
 ويقول

 المدعو ومنزلته، ويعكن بيان ذلك على النحو التالي : أ- الأمراء وذوو السلطان:
 الأساليب الخاصة، المناسبة لطبيعـة هـذه الفئـة مـن المدعوين، فكـانت معظـم

> رسائله إليهم تتميز بما يلي:

1- خخاطبته بمكانته في قومه:
أنخرج الشيخان في صحيحيهما أن البي







رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب



الله بإلانة القول لمن يُدغَى إلى الإسلام) () و كذلك لم يقل: (ملك) الروم؛ (لأنه معزول بحكم الإسلام، لكنــه لم يخلـهُ

من إكرام لمصلحة النتألف) (ب)، فنخاطبه بمكانته في قومه .
ولا شكك أن الناس يكرهون من يعاملهـم باحتقار واستعلاء مهـما كان هــذا الإنسان (£)، ولذللك حـرص الإمـام -رحمـه اللهـ في مكاتباتـه للأمـراء وذذري السلطان على أن يخاطب كل واحل منهـم .مكانته في قومه. فها هو الإمام يخاطب والي مكة بمنزلته يف قومه وبصفتـه النسـبية، ، فيقــول بأسلوب مفعـم بالاحـتزام والتبجيـل: (... المعـروض لديــك، أذام الله أفضضـل نعمه عليك، حضرة الشريف أممد ابن الشريف سعيد، أعزّه الله في الـدارين، وأعزّ به دين جده سيد الثثقلين) (0) فلم يتوقف به الأمر عند التفخيم والليغــاء.
(1) أخرجه البتحاري، صـحيح البخاري، [مرجع سابق] كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان بلء؛

 . (1) $1 \mathrm{~V} / \mathrm{r})$ [1VVrz،riter (Y) النووي ، شرح صـحيح مسلم ، [مر بع سابق] (YO/ /Y) .
(Y) ابن حجر ، فتح الباري ، [منرجع سابق] (1 / / 0) .

(ص•ץ).


بالعز في اللدارين؛ بل بتاوزه إلى الإشارة الذكية بأن الشــريف بصغتـه النسـبية (أولى بنصرة اللدعوة)

كما أدرك الإمام -رممه اللهّ- مقدار السلطة والهيبة التي يتمتع بهـا علمـاء مكة، فخحاطبهم باحترام وإجلال بالغَين، مشيراً إلى مسنزلتّهم العظيمـة، وقـال: (من عحمد بن عبد الوهاب، إلى العلماء الأعلام في البلد الحرام، نصر الله بهـم سيد الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وتابعي الأئمة الأعلام، سلام عليكمم . ${ }^{\text {(Y) }}$ ( $ا$ (لله وبر كاته ولا شكك أن هذا الأسلوب أثـره البـالغ يـ كسسب قلـوب هـذه الفئــة مـن المدعوين
Y- Y
على الاحتزام والتبجيل:
لعل من أهم النقاط التي يلاحظها المتأمل في أسلوب رسائل الإمـام -رمـهـ الله- تسكك صاحبها بالأصالة والبساطة، فأغلب هذه الرسائل تبدأ .بمل قوله: (من عحمد بن عبد الوهاب إلى فلان بن فلان، الســلام عليكـم ورمحـة الله وبر كاتهه وبعد....) ولا شكك أن هذا الأسلوب كان منسجحماً مـع مـا اعتـاده ذلك الخيـط الـلذي نشـأ فيـه الإمـام، وبـدأ فيـه دعوتـه، بعيـاًا عـن المؤثـرات الأجنبية، كما أن هذا الأسلوب يتفق أيضاً مع أسـاليب السـلف الصـالُ مسن
(1) انظر : بيثأ للدكتور عبدا للهُ العثيمين، بعنوان الرسائل الشخصية للشُيخ عمد بن عبدالوه هاب؛

(Y) بجموع مؤلفات النُيخ (الشُخصية) (0/ ع ع) .

هذه الأمة مُن كان الإمام يكرص على اقتفاء آثارهم والاقتــداء بهــم ، وعلـي الرغم من ذلك التمسك بهذا الأسلوب، إلا أن الإمام -رمهة اللّا كا كان على استعذاد للتنازل قليلاُ عن هذا التمسك فيما يخدم مصلحة الدعوة(1) رلذلك نراه يخرج عنّ هذا الأسلوب -في مراسلاته مع أهل البــلاد المتأثرة
 والإكثار من عبارات التبجيل والاحزام. ومن شواهد ذلك: ما جاء في الرسـالتين آنفـيت الذكـر إلى والي مكـة وإلى علمائها من السجع المتكلف، كمـا أن بعض العبـارات لم تـرد إلا لمثل هـــذه الئة مثل قوله: (حضرتكم) و(حضرة) التي لم يخـاطب بهـا إلا والي مكــة (ل) الشريف أمحمد بن سعيل، وعبدالرحمن السويدي، وهو عالم من أهـل الُـرّاق؛

 أهل المدينة، حيـت قـال: (... ثـم ينتهي إلى جنـاب ...(ڭ)، لا زال ححـرّوسن الجمناب بعين الملك الوهاب، وبعد)(م)

 (Y) بجموع مؤلفات الشيخ(الشيخصية) (Y/Y/0).
(r) (r) (المرجع السابت
(目) كنا في الأصل بياض


و كذلك وصـف نفسـه (بالحـادم) كقولـه للشـريف: (... إن الكتـاب لمـا وصل إلى الحادم، وتأمل ما فيه من الكالام الحسن، رفع يديـه بالدعـاء إلى الله

بتأييد الشريف)(1)
ولا شكك أن مخاطبة المدعوين .عا اعتــادوا عليـه مـن الأسـاليب والعبـارات، أقرب إلى نفوسهم، وأدعى لاستحابتهمى كمـا خـاطب الإمـام بعض ذوي


ر رمكمم الله عن رشوة الحاكم)
وحرص -رحمه الله- على الثناء على بعض الأمـراء، وإشـعارهم بإحســان الظن بهـم، كقوله لأمير الكويت ابن صباح(غ) (... وأنت يا مـن هـداه اللهّ لا تظن أن هؤ لاء يحبون الصالحين، بل هؤلاء أعداء الصالحين، وأنت وا للهّ الذي

تحب الصالحين؛ لأن من أحبّ قوماً أطاعهم)(ْ (م)
( ( المرجع السابت، (
 لإحدى القرى أو المناطق، والهُ أعلم.
(




 (0) بجموع مؤ لفات الشيخ ( الشخصبة 00/0).

كما راعى الإمام ما 'اعتاده كثير مـن الأمـراء هـن حبهـم لتو جيبه الأوامـر،
 مباشرة إلى النصوص وأقـوال العلمـاء، ويكـرر عبـارة (لا تطيعونـي) كمـا في رسالته إلى أمير الكويت التي تكررت فيها هذه العبارة مرتين(1). شـ العنايـة بأسسئلة الأمـراء، ولـو كــانوا صغـاراً في السـن، وإظهـار الحبـة والنصـح لمم:
عرف الإمام -رممه الله- مكانة الأمراء، وذوي السلطان؛ وشدة تأثنـبرهم على الناس، وعلى اللدعوة سلباً وإيباباً ،فحرص عليهـم ،واعتنى بأسئلتهم أُشد العناية ،ومن شواهد ذلك ما ذكره الشيـخ حسين بـن غنـام في تاريخـه مبن أنـ الأمير عبدالعزيز بن عحمل بن سعود كتب للإمام (وهو إذ ذاكك في بلــد الغيينـــ يسأله أن يكتب له تفسير الفاتحـة، فكتبهـا لـه، وهـو إذ ذالك صغـير قــد نـــاهز - الاحتلام) بل إن الإمام -رحمه ا لله- أبدى اهتمامه بالأمير عبدالعزيز ومحبته ونصحــهـ له، فبدأ خطابه بدعاء جامع، دعا به للأمير عبداللعزيز، وسـأل الله لـه خـيري اللدنيا والآخرة، حيث قال -كما في إحلىى النســخ -: (.. إعلـم -أزشــــك الله لطاعته وأخاطك بحياطته ، وتولاك في الدنيا والآنخرة أن مقصو:د الصـالاة
ورو حها ولبّها ..)
(1) انظر : الرجع السابق 0/به- 0ه)
. (YYY/1 (Y) حسين بن غنام، روخة الأفكار والأنهام، [مرجع سابق (Y)



كما يظهر حرص الإمام -رمه اللهـ على إظهـار المبـة، والنصـح لبعـض ذوي السلطان من أسلوب رسالته التي أرسلها للأمير عبد العزيز بن عحمد بـن سعود، حين فتح الرياض، حيـث سـارع إلى إرسـال الرسـالة لـه فـور سمـاع ع
 أحب لكك ما أحب لنغسي، وقد أراك الله في عدولك مالم تؤمهـل، فـالذي أراه لك أن تكثر من قول المحسن البصري ... اللهم لك الحمد .مـا خلقتتنا ..)(1" . ؟- الاختصار وعدم الإطالة: حـرص الإمـام -رهمـه اللها علـى الالاختصـار وعـدم الإطالـة في زسـائله
 رسـالته إلى الشـريف صفحـة واحـدة(\$) كمـا لم تتجـاوز رسـالته إلى الأمـــير عبدالعزيز هُسهة أسطر (") هذا في الغالب ، وإن كـانت لـه رسـالة أخـرى إلى الشريف بلغت ثلاث صفحات (£)، لما تضمنـت مـن بيـان لضوابـط التكفـير، إضافة إلى ردّ بعض الشُبه، ومع ذلك فهـي رسـالة ختصـرة مقارنـة بالر سـائل الأخرى التي تناولت هذا الملانب.

ب- أهل العلم:
أخبر الني





رسائل الوامام محمهد بن عبدالوهاب
أن يرسله إليهـمَ حيـث قـال پِ
. ${ }^{(1)}$
 مثل كونهم (أهل علم في البمملة، فلا تكون خخاطبتهم كمـخاطبة ألـهـال مـن

عبدةالأوثان)
ومن هذا المنطلق حرص الإمام عحمد بن عبـد الوهـاب -رحمـه اللها غلـي تنويع أساليبه بما يتناسب مع أهل العلم في زمنه من علماء ومطارعة(")، ولعـل من أبرز السمات التي ظهرت في أساليب رسائله للعلماء:

1- التزام اللغة العربية الفصحى:
حرص الإمام في رسائله لأهل العلم على التزام اللغـة الفصيحـة ، الموافقـة لقواعد النحو والإعراب؟، وهذ! واضح في محظم رسـائله خاصسة إلى مـن هـم
(1) سق غخريهه: (ص Y-r).





 (الشخصصية/Y.V)

## 7r

أساليب رسائل الواممام
خارج منطقة بند، بل وحتـى في رسـائله للعلمـاء والمطاوعـة في منطقــة بـــد؛ يلاحظ أن التزام اللغة الفصحى هو الصفــة الغالبـة في أسـلوبه باستئناء بعض العبارات الواردة في رسائل الإمام إلى قاضي اللدرعيـة وابنـه(1)، و كذلـك إلى
 ولا شك أن حرص الإمام على التزام اللغة الفصحـى مـع أهـل العلـم هـو
 بالاحـزام والتقدير، كمـا أنـه يغرس في نفوسـهـم احـرام الر الرسـالة، واحـترام كاتبها، ومعرفة مكانته.

Y- Y تـخمين عبارات الاحزام والتقدير:
حـرص الإمـام -رحمـه الله- أيضـاُ علـى تضمـــن رسـائله للعلمـاء بعــض عبارات الاحتزام والتقدير، كقوله للقاضي عبد الله بن عبد اللّا الطيف: : (...غير
 خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث) (8)، فهو يخاطبه بضمــير
 عليكم). كما يقول لأحد علماء العراق، وهو السويدي: (... وهذا لو خحفي
(1) أرسل الإمام عدة رسائل إلم عبدا الهّ بن عيسى وحده وإلى ابنه وإليهما جميعاً، انظر : جُموع

(Y) انظر : المرحع السابت، (1) (Y/9).



على غير كم، فلا يخفى علـى حضرتكـم) (1)، ورسـالته إلى علمـاء مكـة منليئــة بعبارات التقدير والاحتز|م، فقد وصغهم بـ (الأئمة الأعلام) (ب) و وختم رنبالته لمم بقوله: (..وها غاب 'عني من الحق، أو أخططأت فيه، فبيّنوا لي، وأنـا أشنـهـا الله أني أقبل على الرأس والعين) (ّ) كمـا ورا وردت عبـارات التقديـر في منلـع رسالته لأحد علماء المدينة (£) و كذلك رسالثه للبكيلي (م) ، أحد علماء اليمن. كما حرص الإمام -رحمه الله- في بعض رسائله إلى العلماء على الإشارة: إلى مكانتهم العلمية، احتزاماً لهم، وتذكيراً فــم بواجبهـمّ، وبالتبعـات المترّتبـة على هذه المكانة ، ومن ذلك قوله للقاضي عبدا لله بن محمد بن عبداللطيــف: (...) (...
 لقاضي الدرعية عبدا لله بن عيسى وابنه عبد الوهاب، مستنكراً تر كهـم الإفقاء . أنكمم بعد ما أنزلكم الله هذه المنزلة، وأنعم عليكم بما تعلمون وما لا تعلمونـ،

( المر (Y)

( ) ( ( )


(المرحع السابق ، (Y)

وجعلكم من أكبر أسباب قبول الناس لدين ربكم وسنة نبيكم، وجهادكم في
ذلك وصبر كم على مخالفة دين الآبـاء، أنكـمـ ترتـدون علمى أعقـابكم..)(") ،
ويقول عنه أيضاً في رسالة أخرى:
(..) وشاهد هذا أن عبدا لله بن عيسى ما نعرف في علماء بنــد ولا علمـاء

إلعارض ولا غيره أجلّ منه )(٪)، ويقول مستثيراً همّة عبدا لله بـن عبداللطيـف الأحسائي وغيرته وغنوته: (.. وما أحســنك لـو تكـون في آخـر هـذا الزمـان

r- إظهار الخبة والنصح:
حـرص الإمـام -رحمـه اللهـ- علـى إظهـار المبـة والـود والنصـح للعلمـاء المـادقين في طلـب الحـق، فهـا هـو يظهر الفـرح والسـرور بوصـول رسـالة السويدي (أحد علماء العراق)، ويدعو له فيقول: (... فقـد وصـل كتـابك،

وسر الخاطر، جعلك الله من أئمة المتقين ..) (8)
كما استخلدم الأسـلوب نفسـه مـع أحــد علمـاء المدينـة (ْ)، و كذلـك مـع البكيلي (1) (أحد علماء اليمن)، كما دعا لعبدالوهاب بن عبـدا لله بـن عيسىى
(1) المرجع السابق ، (r/£/0) .



 ( ( ) المربع المابت ، (
 (1) (7) المرجع السابق ، (9/0).

رصائل الإمام محملد بن عبدالوهاب
في مطلع رسالته إليه، وخرص على القرب النفسي معه عن طريق السّؤل عـن واللده، وإبلاغه السالم ، وقوله عنه: (... وهو صاحب إحسـان علينـا وعللىى أهلنا) ")، قبل أن يذكر ما لاحظه عليه ، وقال لعبدالوهاب في رسالة أخحـى: فإن كان إني أدعــو لـك في سسجودي ، وأنـت وأبـوك أجـلّ النـاس إليّ وأحبهـم عندي) (Y) ، كما يصرح الإِمام .مكحبته للشيخ عبدا لله بن عندالللطيـف
الأحسائي، ويقول له: (... فإني أحبلك ، وقل دعوت لك في صلاتي ..) ६- الإطالة والتفصيل أحياناً وذكر المسانّل الثدقيقة:
اتّسمدت معظم رسائل الإمام للعلماء بأسلوب البسط والإسـهـاب، وذـكـر المسائل الدقيقة أحياناً والتفصيل فيها، فيما يُلحظ بتخنب الإمام هذا الأســلوب في رسائله للعامة وذوي السلطان، والشُواهد على هنا الأسلوب كثيرة؛ منها: رسالته للشيخ عبدا لله بن محمل بن عبداللطيف (₹) اليت بلغت عشرين صفخــة، وإلى عبدا الله بن سحيم (ْ) اللي بلغت ست عشرة صفحة.

ج
1- السهولة والو
حـرص الإمـام في رنــائله للعامـة علمى أسسلوب السـهولة ، والوضـــوـح،
والاختصهار؛ ليكون أقرب إلى نفوسهمَ وأيسر لأفهامهمه، وقل اسـتخحدم فـذا
الخرض عدة طرق منها :
(YVY/0) ، (Y) (Y)

( $(\mathrm{YOV} / 0)$ ) ( C )



- وضوح الألفاظ والتراكيب ، وعدم استخدام الو حشي الغريب(1). - عرض الفكرة بأسلوب السؤال والجواب، كقوله في الرسالة اليت أرسلها إلى جميع النواحي، بناءً على طلب الأمير عبدالعزيز : (... فــإذا قيـل لـك أيهـا المسلم: من ربك؟ فقل: ربي الله الذـي ربـاني بنعمتـهـ.. وإذا قيـل لـك بـك بـأي شيء عرفت ربك ؟ فقل : بآياته ومخلوقاته ..)(٪) كما كتب الإمام رسـالته

الأخرى كتلقين العامة أصول العقيدة بالأسلوب نفسه(ّ).

- مراعاة اللهجة الدارجة:

تبسَّط الإمام -رمّه اللها هي أسلوب رسائله إلى العامة، حتى لر.مــا ذكـر بعض العبارات والتزاكيب العاميّة؛ ليكون ذلـك أقرب إلى أفهامهـم؛ وأيسـر
(६)

- مراعاة مصطلحات المدعو : لا شك أن معرفة مصطلحات المدعوين، والإحاطة بما يكدث مـن تغيـير في ملولولاتها من الأمور التي ينبغي على الداعيـة مراعاتها (0)، وقـد أدرك الإمــام --رحمه الله- أهمية ذلك، فلم يغفل في رسائله عن الإحاطة بطبيعة المدعويـن، ولفجاتهم ،ومصطلحاتهم التي تعارفوا عليها، وأصبتحـوا يفهمونهـا أكـثر مـن
(1) (1) سبق المديث عن ذلك في مطلب (أسلوب البلاغة في التعبير) في المبحث الأول.
 (



فهمهم لبعض المصطلحات الشرعية، فخاطبهـم ركمـه اللهـ بمـا عرفـوه مْن مصطلحاتهم وبين مرادفاتها من المصطلحات الشرعية كقوله: (.. وأما قولي: إن الإله النذي فيـه السـرّ، فمعلـوم أن اللغـات تختـلـف، فـالمعبود عنــد العـرب والإله: : الــني يسـمونه عؤامنـا السـيد والشـيخ، والـنـي فيـه السـرّ، والعـرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا السرّ، لأن السر عندهـمـ هو القّدرة
على النفع والضر..)(1).

وقوله: (... وهنا فائدة ينبغي التنبيه لهـا، وهـي: أن الـليـل علمى الربــا :قــد نشأتم عليها أنتم ومشايخكم، ويسمونها التصحيح، والأمور التي نشأ الإنســان الْ عليها صعب عليه مفارقتها) (ّ)، وفي رسالة أخرى أجاب فيها أيضاً عن حكم أحد الحيل الربوية، وذكر كالام صاحب الإقناع، الذي متّـل لنلـك بالدنانـير واللدراهم، ثم شرح الإمام ذلك بالعملة اللذارجة، وقـال: (..فـإذا كـان هـان
 Y- إثارة الغيرة والنخوة، و"خخاطبة العواطف:
تغلب لغة (العاطفة) أجياناً عند كثير من العوام علـى لغـة (العقـل والمنطـق والمجة والدليل)؛ بل إن (الطابع الماطفي في الناس أغلب من غيره) (ْ)، كما



> الأفكار والأفهام ، [مرجع سابق] (lNr/<br>).
(Y) الخمدية : نوع من العملة المثداولة في ذلك الوقت .



أن الأسلوب العاطفي، ومخاطبة المشاعر والوجدان من أبخح الأساليب الدعويّة خاصـة على فئـة المهـال وأصحـاب القلـوب الضتيفـة كالنســاء والأطفـال واليتامى والمسـاكين (1)، وغـيرهم مُمن يعكـن أن نسـميهم (العامّـة)، و كذـلـك المصايين والمرضى.



 جاء يستأذنه في الزنا، وسأله هل يرضاه لأمه ولأخته ولزوجتـه( (Y)، ولا شـك

الخار جية(").

 أحياناً أشد تأثيراً، وأحدى نفعاً. ومن شواهد ذلـكـك قولــلـه في رسـالة أرسـلها إلى (من يصل إليه هذا الكتاب من المســلمين)، ويــدو أنـه كتبهـا لتقـرأ علـى العامة في مساجدهم ، ومما حاء فيهـا: (.. وأنـا أنصحكـم لله، وأنخـاكمه لا لا





 كانوا ينشطون في قتال من عاداهم يف أمور دنيوية ساذجة، في حـيـن ينكلـون
 الإمام أن أسلوب غخاطبة الكواطف وإثارة الحمية هو الأجـدى في هــا

 الصرف، و كتتم على بصيرة في دينكم، وضعف من عدو كم، أذعنتوا له حتى اله


ذلك .
ثم يكتدّ الإمام في العبارة ، ويبالغ في إثارة الحمية، فيقـول :( وا لله العظيــمـ



 ( (Y) العناقر : آل عنعري، أمراء بُرمباءاء.









ورجالكم ... فيوم رزقكم الله دين الأنبياء، الذي هو عُن الجلنة والنجـــاة مـن النار إلى أنكم تضعفون ... صار كلمة أو ممار أنفق عندكم وأعـز مـن ديـن

- ${ }^{(1)}$ (....

وأحياناً ينفّر الإمام من الشرك والمعاصي بتشبيهها بأمثلة منفرة ، تثير الغيرة
وتحرك الحمية، وإن كان الشرك أعظم جرماً ، لكن الغرض هو تقريب الأمـر للنفوس؛ كقوله في وجوب ترك الشرك وبغض أهله: (... و كذلـك الشـرك؛ إن كان ما أبغض أهله مشل بغض مـن تـزوج بعـض محارمـه، فـلا ينفعـه تـرك
. الشرك)
r- عدم ذكر المسائل الدقيقة التي لا تبلغها عقوفم:
ينبغي للداعية أن يكرص على مخاطبة الناس على قلدر فهمهـم وثقافتهمه، فقد



لا تبلغه عقوهمَ، إلا كان لبعضـم فتنة) (8)
وقد حرص الإمام -رمهم الله- في رسائله للعامة على عدم ذكــر المسـائل الدقيقة اليَي ر.عا لاتبلغها عقوفمr، ومن شواهد ذلــك عــدم تصريمـه للعامـة في
(1) (1) بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (Y/0 (Y/0) .



ماسمع، (ro/1) .

مبدأ الأمر بكفر بعض الأشخاص ورجوب قتلهم وقتالمم، وتأجيل ذلك ختى
 (.... الأمر اللذي مُ يألفوه لكان شأن آخر، بل وا لله الذي لا إله إلا هو، لو يعرف الناس الأمر على وجهه، لأفتيت بیل دم ابن سحيم وأمثاله، ووجوب قتلهـهـ،
 ولكن إن أراد الله أن يتــم هــنا الأمـر تبيّن أشـياء لم تكـن تخطـر لكــم علـى .

د- المستجيبون من أتباع الإمام:
حرص إلإمام ـرمهه اللهـ- على فئة المستجييبن للدعوة ، وبرزت في رسائله
هم بعض الأساليب المميزة، ومن ذلك:
1- الحرص على المتابعة بعد المداية:

 والثبات، كما حرص الإمام - رمهم اللها على تعويدهم على سعة الصـلمدر ، وعدم الضيق بالملاف.
ومن شواهد ذلك: ما كتبه الإمام إلى اثنين من أتباعه( (ل)، حين تعجّلّ بعضِ أتباع الإمام في إنكار أمر قبل التثبت من حرمته، وأنه مـا يكـب الإنكـار عكلـى
(1) ( (
(Y) هما : أمحم بن محمد بن سويلم ، وثنيان بن سعود.

مثله، فأرسل إليهما رسالة بيّن فيها بعض ضوابط إنكار المنكر بأسلوب هيّن لطيف (1)، كما أرسل رسـالة أخـرى للغرض نفسـه إلى إخوانـه أهـل سـدير

بسبب أمر جرى بين أهل الحوطة من بلدان سدير (؟)
 أولئك المستحيبين ، وإظهار السرور بمنجزاتهمه، فقال: (وسرّنا والحمــد لله مـا بلغنا عنكم من الأخبار من الاجتمـاع علـى الحـق) (i)، ثـم دعـا لـمّ، فقـال : (عسى الله أن يوفقنا وإياكم لنلك، ويرزقنا الثبـات عليـه ..) (0)، ثـم حثّهـمـ على الصبر والثبات، ونّههم إلى ما سيواجهونه من الفتن والابتلاءات، وقالل:

 من تلك الفتن والعوائـق، الــيتي يمكـن أن تعرض هـمـ؛ مثـل شـبهات الأعــــاء وحجحهم" (V)، وجهودهم في الوقيعة بين المؤمنين (A).


يكيى مطوع أمل رغبة ، المرجع السابق (Y/ (Y/ (Y) .

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

(0) (1) الربحع السابق، الموضع نسسه.

والأفهام ، [مرجع سابق] (Y/ / / (Y).


ץ-
حـرص الإمـام -رحمـه اللهـ الـي رسـائله للمسـتجيبين علـى إلانـة القــولز، وتضمين عبارات الودّ، وهذا واضح يُ شواهد الفقرة السابقة، ومــن شـواهند ذلك أيضاً: مخاطبتهم بعببارة (يـا إخوانـي)" (1) و كثرة اللدعـاء لـمب؛ كقولـه: (جعلنا الله وإياكم من أتباع الرسـول [لش

حو حضه. ${ }^{(Y)}$
هـ - المعانّدون:
حـرص الإمـام ـرحمـه ألها في مبـدأ أمـره على اللدعـوة بـاللين، ومخاطبّة المُخالفين بالحـحة والبيان، وبالتي هي أحسن، كما هـو واضــح في مثـل قولـه: (..هذا ابن إسمـاعيل والمويـس وابـن عبيـل جاءتنـا خطوطهـم في إنكـار ديـن الإسلام، و كاتبناهم، ونتلنا لمم العبارات، وخخاطبناهم بالتي هي أحسن...) وقوله عن المويـس: (.. تراتي اسـتدعيته أولاُ بالملاطفـة، وصـبرت منـهـ علبَى
 وإصرارهم على رد الحق ومعاداته، رغـم معرفتهـم أنـه هـو الصـواب، وحـين أدرك خططورتهم؛ وشدة تأثيرهم على أقوامهم، انتقل إلى أسلوب آخـمر، وهـو الشدة معهـم، وفضح دسائسهم وخحباياهم، والتحذير من شبهاتهم، وجاء هذا



( ( $)$


الأسلوب على صور كثيرة سبقت الإشارة إلى بعضها(1)، ومن الشواهد علـى هذا الأسلوب: ما وصف الإمام به خصمه العنيد سليمان بـن سـحيم، الـذي بلغ به الأمر اُن يسب الإمام، ويسب دعوته، ويصد الناس عنهـا؛ حيـث قـال الإمام عنه: (..لكن البهيـم لا يفهـم معنـى العبـادة ..) (Y)وقـال: (.. إن هــا الرجل من البقر التي لا تميز بين التين والعنب) (") وقال عن المويس: (..والـرد
 أجهل الناس) ()، وخاطب سليمان بن سحيم مباشرة بقوله: (.. إنـبك رجـل معاند، ضال على علم، مختار الكفر على الإسلام) (1)، وقال له أيضاً (يـا هـذا
 مبغض لدين الله ..) (^)، وقال لـمماعة أهل شقراء للا آثروا الفاني على الباقي: (.. ما أعجب حاللكم وأتيه رأيكمه، إذ تؤثرون الفاني علـى البـاقي، وتبيعـون
(9) الدر بالبعر..)
 (10)

.





(9) المرحع السابق (9 (9/0)
-طبيعة الحلدّة عند الإمام زممه الله:
ورغم أن أولئك الخصوْ ر.ما يستحقون مثل هذه الشدة، إلا أن الإمـام شي رسالة أخرى يعتذر عن شدته في بعض رسائله، ويبيّن أن ذلك من طبيعته الليت
 وهذا ما يبعله يختصر بعض رسائله، خوفاً من ظهور بعضن آثار هذه الطبيعـة؛ فهو يقول في إحلى رسائله (وأخحاف أن يطـول الكـلام، فيجـري فيـه شـيء يزعلكم) لمطاوعة أهل اللدرعية: (ولا يدنحل خواطركم غلظة هذا الكاملام، فا للهُ سبحانه

 وعلمه جعلاه يتغنب على هنه الطبيعة في أغلب رسائله ومكاتباته، ويو جههـ؛ الوجهة الصحيحة في خدمة اللدعوة.
(1) (Y) جُموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (Y) (Y) (Y)
(Y) (Y) المرحع السابق، (Y/0/0).



## المطلب الثشاني:

## مراعاة حاجات اللمدعو اللفطريـة واسنثمـار ها

يقصـد بالحاجـات الفطريـة في هـذا المطلـب: الحلاجـات الدانخلـة في فطـرة الإنسان وطبيعته فيما يتعلق بنفسيته وعاطفته ورو حه وعقله، ويدخل في ذلك حبه للمدح والثناء، وحاجته للأمن، وسعة العيـش، و كراهيتـه للّوم و العتـاب الشُخصي عند الحططأ، إضافةُ إلى حاجتـه إلى الاحـترام والتقديـر الاجتمـاعي، و حاجته للحبب والودّ، وحاجته إلى التعلق بـالله تعـالى ، والالتجـاء إلى قوتـه ورحمته.
وقد عالج الإمام هذه المو انب واستتمرها بما يخدم دعوتـه، ويمكـن تنـاول
هذا المطلب من خلال النقاط التالية :

## أ- حاجته للمدح والثثاء و الثّقدير الاجتماعي:

 اللداعية بحاجة إلى كسب محبة الملدعوين؛ ليستجيبوا له ولدعوته، فهو إذاً معـيٌ بأن يكرص على البحث عن الكوامـن الطيبـة في المــدعو، فيثيرهـا ويشـجعها؛

 حرص الإمام -رحمه اللّه علـى هذا الأسـلوب، واستعمله من خلالل الصور التالية:
(1) عبدا اله الماطر، فنّ التعامل مع الناس، [مرجع سابت] (صه؟). (Y) انظر : د. عبدالعزيز النغيمشي، علم النفس الدعوي، [مرجع سابق] (ص9 - 1) ).

رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب
1- 1- مدحه بما يتناسب مع ما يرجى منه:
إن امتدأح المرء بصفة ما --ولو لم تكن قد اكتملت فيه- لهو أعظم دافع لد على التمسلك بهذه الصفة،، ومحاولة تكميلها، وعحاسـبة نفسـه علـى التفريـط،

ولو بجزء منها.
وقد استغل الإمام -رحمه اللهـ هذه الططبيعة المتأصلسة في نفـوس كثــير مـن الناس فراح يمتدح كثيراً من المدعوين بما ير جوه منهــــ، فهـو مثــلاً: يريـد مــن مطو ع ابلممعة عبدا لله بن سحيم أن لا ينسـاق للعاطفـة وضغـط المتمــع، بـل يحكّم عقله وما فهمه من نصوص الكتاب والسنة ، فيقول مادحـاً لـه: (والاّاّ،

فقد وهبك الله من الفهم مّا تميّز به بين المق والباطل إن شاء الله)(1) كما أن الإمام كان يرجو من القاضي عبدا للهّ بن محمـد بـن عبـد اللطيـف الأحسـائي أن لا يقـوده التعصـبب للمذهـبـ، وسـوء الظـن، وخـوفب غخالفـــة الحكام إلى معاداة الإمام دون تــأمل أقو الـه، فيقـول مادحـا لـه: (... لأن النلّ سبحانه نشر لك من اللذكر المحميل، وأنزل جي قلوب عباده لك من المحبة مبـألم
 وأيضاً لما أعلم منك من مبنة الله ورسوله وحسن الفهمم، واتّبـاع الحـقن، ونـو
. حالفلك فيه كبير أيمتكم)
كما أن الإمام -رحمه اللهـ يتمنى أن يلتزم الشريف الحبياد ين حكمه على المناظرة بين اللشيخ عبدالعزيز. الحصين وعلماء مكـة، وأن يقصــد نصر الـــقى،

(Y) (Y0./0) (Y) (Y)

ومعاداة من خحالف السـنة، فيقـول مادحـأ لـه، علّه أن يلمتزم بذلـكـ: (...إن الكتاب لما وصل إلى الحادم وتأمل ما فيه من الكامام الحسن، رفع يديه باللدعاء إلى ا الهّ بتأييد الشريف، لما كان قصــده نصـر الشـريعة المحمديـة ومـن تبعهـا،
-" (1) بل إن الإمام يرجو أن يحرص جهيع المدعويسن علـى اتّبـاع السـنة والسـلف الصال، ويتمسكوا بالدين القويم، ولا يغتزُوا بكثرة المفرطـين فيـه؛ فيقـول في رسالة عامة مادحاً لمن اتصف بذلك ومحرضاً له على التمسك به: (مـن محمــ بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين بآيات الله، المصدقـين لرسول الله [ والتابعين لمم بإحسان، وأهل العلـم والإيمـان، المتمسـكين بـاللدين القيّـمـ عنــ

فساد الزمان، الصابرين على الغربة والامتحان..) (Y (Y) Y- إظهار الاهتمام بآرائه وعباراته ورسائله:
إلناس يكبون من يهتم بآرائهم وعباراتهمَ، وينصت إلى حديثهمه، ويلخـص ما يقولون، ويناقشـهم فيـه( ()، في حـين ينفـرون مـن يتجـاهلهمه، أو يسـتهتز بأقو الفم وآرائهم.
وقد أدرك الإمام -رحمه الله- هذا المانب، فحرص في بعض المواضع مـن رسـائله على الإشـارة إلى رسـالة المدعـو (£) وأفكـاره وعباراتـه، ور.بـا أورد
(1) المرجع السابت (Y/Y/0).




رسائل الإمام محملد بن عبدالوهاب
بعضها بالنص، إظهاراً كلاهتمام بها ،والاحتر|م لعقلية قائلها ومنزلثه ، كقولــه لأحد المدعوين (1): (.. و'غير ذلك من النصوص الدالة على حقيقـة التوحيــد

اللذي هو مضمون ما ذكرات في رسالثكك.. )
ثم كرّر الإشارة إلى رسالة هذا الملدعو مرةً أخرى بقوله: (... فإن بان لنك شيء من ذلك، ارتعت روعـة صـدق... أكـبر مـن روعتـك الـيت ذكـرت في رسالتك) (ّ)، بل إن الإمام يُ أحد المواضع ذكر عبارة المدعو بنصها؛ إظهـارًا للعناية بها، واستشهاداً مضمونها، وإن كان بالطبع سيجد عبارات غيزها ربما تكون أبلغ منها، حيث قال لعبدا الله بن سحيم: (..وأنت ذكـرت في كتـابك تقول: يا أخحي [ما لنا وا لله دليل إلا من كلام أهل العلـمـ] وأنـا أقـول: كـلام

أهل العلم رضا وأنا أنقله لك، وأنبهك عليه) (\&)
إن نقل الإمام هذه العبارة وأمثالها من كـلام المدعـو -والـو كـان بغـرض مناظرته والرد عليه- له أثنز طيب على نفسه، كما أنه يشـبع حاجتـه الفطرِيـة

للتقدير والاحتزاز.
س- الإشارة إلى مكانته العلميَّة. والاجتماعيَّة:
حرص الإمام -رحمه اللّه- في بعض المواضع من رسائله على هذا البلىانب، فبيّن لعبـدا لله بـن عبداللظلِيف الأحسـائي أنـه لم يغفـل عـن مكانتـه ومنزلتــه
(1) (1) يلذ ير الإمام اسم هذا المدغو .

( ا (Y)


الاجتماعية، فخاطبه بقوله: (.. وينبغي للقاضي أعزّه الله بطاعته..) (1)، وقال عن عبدا لله بن عيسى في رسالة أرسلها إليـه ليقـرّظ لـه عليهـا: (... و شـاهد هذا أن عبدا لله بن عيسى مـا نعـرف في علمـاء بخـل ولا علمـاء المـارض ولا
 مراعاة لفذا الجلانب المهـم من جوانب النفس البشرية. §- الإشادة بمو اقفه الحسسنة، وتشبجيع منـجزاته : سارع الإمام -رمّه اللهـ عليه كثير من المدعوين من حب التشحجيع والشكر والنـجاح(")، ومن شـواهـا ذلك: تذ كيره القاضي عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف .موقفه إلحيد مـن أحـــ المسائل العلمية، حيث اتّبع فيها اللدليل، وخـالف المذهـبب، و لم يتعصـب لـه، فامتدحه الإمام بهلنه المزية، وعللها بقوله: (... لأني اجتمعست بـلك مـن نحـو عشرين (") وتذاكرت أنا وإيّالك في شيء من التفسير والحلديث، وأخرجت لي كراريس من البـخاري كتبتها، ونقلت على هو امشها من الشروح، وقلــت
( ( 1 (Y ج


. (YIY/0) (r)
( ) ( المرجع السابق ( )




مسألة الإيمان الين ذكر البُخاري يف أول الصحيح: هذا هو الــــق الـلـّي أديـن
 وقال الإمام أيضاً: (.. فكنت أحكي لمن يتعلم منّي ما منّ اللهّ به عليـك مـن مـن
 (..وهو صاحب إحسان علينا وعلى أهلنا..) (ا)، وقال في رسالته إلى نغيمـش

 التقدير والاحتزام، والثناء:اللني فطر الناس على حبه وحب من يعاملهم به .

ه- إشعار المدعو أن الداعي لا يعرف عنه إلا السمعة الطيبة:
حرص الإماتم -رحمه |للهـ على (تهيئة نفس المدعو لقبول اللدعوة؛ وذلـكـك بتجاهل أخططائه، وتناسي زَلاّته القديعة) (م)، وإشعاره أن الداعي لا يعرف عـر عنه إلا السمعة الطيبة ويحسن الظظن به، كقوله -رحمـه اللهـ لمحــد بـن سـلطان : (لا يخفاكك أنه ذكر لنا عنك كلام حسن . .) ")، وقوله لعبد الله بن محمد بــن عبداللطيف: (..ولما أعلم منك من مبة الله ورسوله وحسـن الفهـمـ ..) ${ }^{\text {(V)، }}$


- (YVY/0) (Y) (Y)
- ( ) (


(V) المرحم السابق (Yo./0) .

وقوله عن عبدا لله بن عيسى: (... وأنا أعتقد فيه المحبة، وأعتقــد أيضـا أن لـه
. غاية وعقالُ ..)
母- تجنب التو جيه بصيغة الأمر :
يقـول الأصوليـون: إن الأمـر هـو: اســدعاء الفعـل بــالقول علـى جهـــــ الاستعلاء( )، .معنى أن يكون الأمر متكيّفاً بكيفية الاستعلاء ، والــترفع علـى
المأمور ، كالسيد مع عبده والسلطان مع رعيته(").

ولا يخفى ما جبلت عليه النفوس من كراهية من يـترفع عليهـا، أو يستعلي عليها، خاصة إذا كان الآمر مســوياً، أو ر.كــا دون منزلــة المـأمور بوجـهـ مـن الو جوه، وقد زخرت لغتنا العربية -و لله الخمد- بالعديد من الأساليب البديلة لصيغة الأمر المباشر، وإن كانت تؤدي إلى الغاية نفسها، وتحقق الغرض ذاتـه، دون إثقال على نفس المأمور، أو إشعاره بالاستعلاء والتزفع (£)، وشواهد ذلك


(1) المرجع السابق (YVT/0).



(r) المرجع السابق (r
 تقول بأسلوب الحض والحث (هلاّ ذهبت للصلاة)، أو الاستفهام (أتنهب للصالاة)؛ أو التلميح (لقد أذّن الموذن قبل تليل) ... ونحو ذنُك من الأساليب اللطيفة.

رسائل الومام معملد بن عبدالوهاب

 استخلدام هذا الأسلوب، 'كقولـه في رسـالته الـيت وجههـا للمعلمـين: (ينبغي للمعلم أن يُعْلِم الإنسان على قدر فهـمـه ..) (1)، وقولـه للقـاضي عبـدا لله بـن عحمد بن عبداللطيف: (.. ينبغي للقاضي أعزّه الله بطاعته لــا ابتـلاه اللهّ بهــذا

المنصب أن يتأدّب بالآداب اليت ذكرها الله ..)

- V إخفاء الاحتساب:

من صور مراعاة إإمام -رممه الله- لـاجة المدعو إلى التقدير الاجتماعي،

 والسلطان، فقــد كـان الإمـام ـرحمـه اللهـ يوجّـه الملدعويـن إلى عـدم فضـح صاحب المنكر، بل الستز عليه وتوجيهـه بخفيـة، مـا دام ذلـك كافيـاً ومؤدّيـاً للغرض، كقوله في رسالته إلى عبدا لله بن سحيم (..العاشـر : أن المسـلم أنخـو

 لهذا كله أنـه إذا صــر المنكـر مـن أمـير أو غـيره أن ينصـح برفـق خفيـة، مـا

 .

يشتزف أحد، فإنل وافق وإلا اسـتلحق عليـه رجـلأ يقبـل منـه بخفيـة، فـإن لم يفعـل، فيمكـن الإنكـار ظـاهرأ، إلا إن كـان على أمـير ونصحـه ولا وافـق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر يمّنا خفية)(1). ^ - المداراة :

المداراة - كما قال العيـيني- هـي: (الرفق بالجـامل الـذي يستتز بالمعـاصي
 الرفق بالجاهل في التعليم، وبالفاسق في النهي عن فعله، وتـرك الإغـالاظ عليـه حيثُ لا يظهر ها هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما واليا إذا احتيج إلى تألفه ونو ذلك)
قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفـض الجنـاح للنـاس،
 الألفة

قال ابن حجر: (وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة، فغلط؛ لأن المـداراة مندوب إليها، والمداهنة عرمة، والفرق أن المداهنــة مـن الدهــان، وهـو الـنـي يظهر على الشيء، ويستر باطنه) (0).
(1) (1) الرجع السابت ، (rav/0) .



 (0) المرجع السابق ، المرضع نسسه .

رسائل الومام محمدل بن عبدالو فاب
وقد أدرك الإمام -رحمه الله- أهمية أسلوب المداراة، وأثره في تلبية حاجة
المدعـو إلى التقديـر الاجتمـاعي، و حاجتـه إلى أن يمنــح فرصـة لـلـر:جو ع عـــن أخطائه دون إهانته بسببها، فسار ع الإمام -رممسه اللها إلى هـذا الأسـلوب؛ واستخحدهه في بعض رسنائله، وصرّح بانتهاجه لهذا المسلك، كمـا هـو واضـح في قولــه لســليمان بـن ســحيم: (.... وندأريكــم ودّنـا أن الله يهـديكــــــ

- ${ }^{(1)}$ (.).

ب- حاجتّه إلى الأمن وسعة المعشن:
أدرك الإمام -رحمه الله- أن من طبيعة النفس البشرية حاجتهـا إلى الأمسن
وسعة العيش؛ فراعى هذا البـانب في خطابه للملدعو من خلال: -إشعار الملدعو أن الاستتجابة للدعوة تحقق له مـا يحتـاج مـن الأمـن وسسعة

العيش:
ومن شواهد ذلك: ما جاء في رسالته لأهل شقراء؛ حيث قال فم: (:.ولا تظنوا أن الضيـق مـع ديـن الإسـلام، لا وا لله؛ بـل الضيـق والحاجــة، وسـكنة

الريح، وضعفة البخت مع الباطل، والإعراض عن دين الإسالم) (Y) وزاد الإمام في تأكيد هذه القاعدة بضـرب الأمثلـة الواقعيـة عليهــا، خيـث قال: (.. مع أن مصـــأق قـولي فيمـا ترونـه فيمـن ارتــد مـن البلـدان، أولهـن (ضرما)، وآخرهن (حريملا)، هـم حصلوا سعة فيما يزعمون؟ أو مـا زادوا إلا الا

- ${ }^{(r)}$
(1) بجمو ع مؤلفات الثيخ (الشتخصية) (YY/0).
 (r) المرحع السابق ، الموضع نفسه.


## ج- كراهيته للّوم والعتاب الشخصي عند الخطأ:



حصول المطظأ1)
 والتُحريح الشخصي، وبلأ في بعض المواضع إلى إرشاد المدعو، وبيان خطئـه دون بحر يهه أو الإساءة إليه.
وقد برز هذا الأسلوب في رسائل الإمام من خلال عدة صور:
1- التذكير بدور الشيطان في إضلال بني آدم:
لا شــك أن الشــيطان قـد توعّـد بـي آدم بـإضلالفم، وإيقـاعهم يف أنــواع
 al(199) فالشيطان إذاً شريك لابن آدم في كل معصبـة، إلا أنـه لا يتحمـل عنـه




وقد أشار اللهُ سبحانه وتعالى في كتابه إلى دور الشّيطان ، وحمّله جانباً من المسـؤولية في كثير مـن المعاصي والأنحطـاء الــيَ يقـع فيهـا ابـن آدم، وهــــا الأسلوب، وإن كان يخفف مـن الألم النفسي، وردّة الفعـل السـلبية الـيتي قــد
(1) انظر : عبدا لهّ الماطر، فن الععامل مع الناس، [مرحع سابق] (صY٪).

تحدث لو حُمِّل المرء كامِل المسؤولية دون شريك، إلا أنه في الوفتب نفسـنه لا لا

 آدم وزوجه هما اللذان وقعا في المعصية، وهما اللذان تحملا تبتهها، ولكـنـ في هذا الأسلوب ما لا يخفى من اللطف وحسن المدخل، ومثل قوله تعالى: إنَّنَا








 هذا ألطف ما لو قال: إني خشيت أن تظنا سوءاً أو نو ذلك. وقـد حـرص الإمـام غلمى هـذا الجـانب، فأشـار إلى دور الشـيطان؛ تحنبـاً للتعنيف واللوم الشخصي، ومن ذلك قوله عـن الغلـو في الصـالمين: (..فمــن




عرف هذه المسألة، عرف أن أكثر الملئق قد لعب بهـم الشـيطان، وزيّن هـم الشرك بالله، وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم)(1) Y- الاعتذار للمدعو بوجود اللبس لا قصد الابتداع: حرص الإمام -رهمه اللهّ- في بعض المواضع من رسـائله علـى عــدم قطـع طريق الرجعة على المدعو إذا أخطـأ، فأشـعره بأنـه لا يسيء فيـه الظـن، بـل يسو غ خطأه بوجود اللبس، لا قصد الابتـداع، كقولـه: (... واعلـم رحمـك الله: أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيه بعض المصنفـين على جهالـة، لم يفطن له، من ذلك قوله في البردة:
يا أكرم الملق ما لي من ألوذ به
وفي الهمزية جنس هذا ...) (".

و كذلك قوله رداً على أحد الخصوم"(艹): (... وقوله يُ الكتـاب: ومذهـب أهل السنة إثبات من غير تعطيل، ولا بتسيمه، ولا كيف ولا أــن، إلى آنحره،
 عقيدة المبتدعة ، وذلك أن إنكار الأين من عقائد أهل الباطل ..)(٪) ومن شواهد اعتذاره للمدعو بوجود اللبس: ما جرى بينه وبين عبدا للهّ"بن عيسى، الذي ظنّ في الإمام بعض الظنون، فأظهر الغضب منه قبل أن يتثبـت،






رسائل الوإمام ححملد بن عبدالوهاب
فغضب الإمامه وبيّن له الـلميقة، ثــم اعتـلـر لـه بقولـه: (... لكـن هـذه أنتـم معذورون فيها إذا كانت من ابن عمــر، وهـو متوهـم، مـا حاكـاني في بيـان الأمر لما وقع، ولا يدري عن اللذي في خاطري، لكنه يسمع من أهل الجنوبيـة

وغيرهم، وتعرف حال الككام من بعيد)(1)
ش- الإشارة إلى أن هذا الخطأ مصيبة، وأنها من قدر الله :
 وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا البّاب هي: جواز(الاحتجاج بالقدر علـىى المصيبة لا على الخططيئة، فإن القدر يحتج به عند المصايب، لا عند المعايب)(") وشاهلده من السنة ما أنخرجه الإمام ألبخـاري في صحيحـه مـن حلـيــ أبـي

 خطيئتك من الجنــة، فقـال آدم : أنـت موسى الـــي اصطفـاك الله برسـالاته

 بالقضاء والقدر على الذنبب، وموسى الِّلِّلِّلِ كان أعلـم بأبيـه وبذنبـه مـن أن
(1) المرجع السابق ، ( ( 1 (




يلومه على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، وانحتباه وهداه، وإنما وقع اللـوم

المصيبة، لا على الخطيئة(1).

وقـد اسـتخدم الإمـام -رحمـه الله- هـذا الأسـلوب مـع مطـوّع اللدرعيــة
 الله- فقال:(... ومعي في هذه الأيام بعض تنغص المعيشة والكــدر ممـا يبلغـي
 ترضون لأنفسكم بهذا ..) (Y) ولا شكك أن التذكير بالقضاء والقدر هنا يخفف من الألم النفسي الحاصل بالعتاب واللوم الشتخصي الذي تنفر منه النفوس.
ع- تجنب اللوم المباشر :
 اللوم والعتاب المباشر، فلجأ إلى طرق أخرى، منها: تعميم الـطـطـاب والعتـاب

(1) انظر : ابن أبي العز اللنفي، شرح العقيدة الططحاوية، [مرجع سابق] بتحقيق : د. عبدالثه بن









 دنيو ية، وعندها أراد الإمام أن يرشد عبدا لله بن سويلم دون ألن يسـئ ألميء إليـهـ،
 أراد أحد من المؤمنين أن يياهد، فأتاه بعض إنخوانه فذكر له أن أمرك للدنيّهـ؛ أنحاف أن يكـون هـذا مـن جـنس الذيـن يلمـزون المطّوّعـين مـن ألمؤمنـيـن في
 إساءة للمنصوح أو إثقال على نفسه.

د- حاجته للمحبة والزحمة :
ويقصد بها حاجة المُبو إلى أن يتصف الداعية أو المربي بالعطف واللـــــن، ، والشـفقة علـى النـاس، والإحسـاس بمعانـاتهم وحاجـاتهم ومشـكالاتهمّ، وأن يراعي ذلك عند التوجيه والتكليف، وعند التعامل والمحاسـبة، بيــث يسنتطيع أن ينظر إلى المدعو من خلال قلدراتـه وطاقاته، فـلا يكمّلـه مـا لا يطيـق؛ ولا
 في الرسول


(Y) انظر : عبدالعزيز النغيمشي ، علم النفس الدعوي ، [برحع سابق] (ص199) (Y)

وقد حرص الإمام -رحمـه الله- على أن يتصـف بهـذه الصفـة الحميـدة،
ويلبي هذه الـلاجة النفسية للمدعو، وذلك من خلال صور عديدة منها:
1- التصريح بمحبة الملدعو :
ومن شــواهد ذلـك: قولـه -رمهـه اللهـ للشـيخ عبـدا اللّ بـن عبداللطيـف الأحســائي: (... فإني أُحبـك، وقــد دعـوت لـــك في صلاتــي) "'، وقولـــه لعبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى: (... وأنت وأبوكك أجلّ الناس إليّ وأحبهـم
-عندي)
Y- إظهار الاهتمام بمشاعره والحزن من أجله :
 داعية صدق، يتفاعل مع المدعوين، فيفـرح لفرحهـم، ويمـزن لـز نهـمـ ويتـأ لم خوفاً عليهم وإشفاقاً لحاهمم. ومن شواهد ذلك موقفه -رممه اللّه حين غضب منه عبدا اللّ بن عيسى وابنه، لظن ظنوه فيه دون تثبت، فسار ع -رمَه اللهـ بكتابة رسالة لتطييـب خواطرهـم، وذكر موجب كتابة رسـالته، فقـال: (سـالام عليكـم ورحمـة الله
 اللزعل (")..) (4)، وبيّن تألمه -رحمه اللهـه من هذا الزعل، فقال: (... وبالخـاطر

(Y) (Y)/0) (
 وغضب، انظر : الفيروزآبادي ، القاموس الخيط، [مريع سـا



رسائل الومام محمد بن غبدالوهاب
لا يخفـاكم أن معي غيـظ عظيـمـ ومضايقـة مـن زعلكـم) (1)، بـل إن الإمـــام يوضح أنه مضطر إلى الانختصار في الرسـالة، خوفـأ مـن صـدور كلمـة يُســاء فهمها، فتوجب الزعل، ويقول: (..وأنا أخاف أن يطول الكارلام، فينجري :فيه شيء يزعلكمه وأشوف غايتكم قريبة، وتحملون الأمر على غير محمله) (ب) "
 وألمه النفسي، حين علم أنهما قد وقعا في بعض المخالفات التي يُخشى علينهما من عاقبتها، فيقول: (..ومعي في هذه الأيام بعض تنغص المعيشة والككر فُيما
 أنخرى لعبدا لله بـن عيسبى: (...والـنـي يكـدر المـاطر: زعلكـم وإظهـاركم

للناس الزعل، والتغير بسبنب ظن سوء ...)
ولا شكك أن التفاعل مع المدعو ، وإظهار الاهتمام .مشــاعره، والـــزن مْـن أحله، من دلائل محبة الدداعية له ورحمته بـه، كمـا أنهـا مـن أسـباب استحجابة

المدعو للداعية وقبوله لدعوته.
r- السالام على المدعو: والدعاء له:
لا شك أن حرص الداعية على القرب النفسي من المدعـو عـن طريـق بــــــ
الرسالة بالنسلام واللدعاء؛ وتضمينها عبارات المودة والإخـاء؛ كـل ذلـك فــن أعظم أسباب استجابة الملعو، وعبتّه لللاعي وقبول دعوته.
(1) (Y) المرج السابت، (Y) (Y)
(

( ) (

وقد حرص الإمام -رحمه الله- على القرب النفسي مع المدعـو، وإشعاره
باليبة والودّ بصور عديدة منها:

- بدء الرسالة بالسلام والدعاء:

ويظهر ذلك بوضوح في معظم رسـائله -رحمـه الله- ومـن شـواهـد ذلـك مطلع رسالة الإمام إلى عبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى، حيث بدأهـا بقولـه: (...)


 كما حرص الإمام على زيادة القرب النفسي بأن يشمل تبادل التحية كــلا من الخيطين بالداعي والمدعو، فهو يقول في خاتمة إحدى رســائله إلى عبـدا للّ بن عيسى: (... وأبلغ السـلام عيـالكمم ومـن أردتم مـن الإخحـوان، وسـليمان
وثنيان [تلاميذ الإمام] يبلغون الجمميع السلام، والسلام)(؟).

ومن شواهد ذلك أيضاً: ما جاء في مطلـع رسـالة الإمـام البوابيـة للشــيخ

 الذي لا إله إلا هو، بخير وعافية، أتمها الله علينا وعليكــم في الدنيـا والهـا والآخـرة،
. ${ }^{(r)}$ (..
( (1)

. (Y)./ (Y) (Y) حسين بن غنام، روضة الأنكار والإفهام، [مرجع سابق] (Y)

كما حـرص الإمـام :-رحمـه اللّه على تضمـين بعـض رسـائله عبـارات


 بلفظ (إخواني) و(أخيه) فيه ما لا يخنـى مـن الأثـر الطيـب والقـرب النفنسيي اللذي يكتاجه المدعو، ويطمئن إليه، فيكون سبباً في قبوله للبعوة. ६- الواقعية وعدم تكليف المدعو بما لا يطيق:
إن من حكمــة الداعيـة ورمتــه بـالمدعوين أن يكـون واقعيـاً؛ فـلا يكلّف




 فيها ذكر ابلمنة والنار، ختى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلالال والـــرامه،

(ولاتزنوا)، لقالوا: لا ندع الزنا أبداً)(؛).



تاريخ الأمه، [الرياض- داب الرإية- ط الأولى \& \& اهـ] (ص اه) .



وقد أدركك الإمام -رحمـه اللهـ هـذا الِـانب، فتحرص علـى التـلدرج مـع
الملدعوين، وعدم تكليفهم .ما لا يطيقون، وقبول أعذارهـم، رحمةً بهـم و تأليفـاً
كقلو بهم••
ومن شو اهد ذللك ما جاء في رسالته إلى السويلي [أحـــد علمـاء الحـراق]؛ حيث أدرك الإمام أنه ر.ما لا يستطيع إظهـار اللدعـوة والجههر بهـا في بحتمعـه الذي تحكن فيه أهل البّدع ، فقال له بعد أن بيّـن لـه خططورة كتمـان العلـم: ( وأنا أرجو أن يكرملك الله بنصر دينه ونبيه، وذلـلك بمقتضـى الاسـتطاعة


- (Y) (1) (1)

وحين غضـب الإمام من زعــل عبـدا الله بـن عيسـى علـى بعـض المسـائل، عنره ين إحــدى هـذه المسـائل لوجـود اللبـس، وقـال: (... وأمـا مـن بـاب السؤالاتك، وأنكم بلغكم أني ظـان أنهـا مـن عبـلا لله، فهـذا عجـبـ، كيـف تظنون أني ما أعرف نحط ابن صـالُ... لكن هـنه أنتـمم معـنورون فيهـا إذا كانت عن ابن عمر، وهو متوهم ما حاكاني في بيان هنا الأمر لما وقـع، ولا يلري عن الذي في خاطري، لكنه يسمع من أهل الجلنو بية وغـيرهمه، وتعـرف

حال الاكالم من بعيد)
(1) أنخرجه اليخاري في صحيحه، المرجـع السـابق، كتـاب: الاعتصـام بالكتـاب والسـنة، بـابه :

الاقتداء بسن رسول الله (Y)
(r) (r)
( $r$ ( $r$ )

رسائل الإمام محمدل بن عبدالوهاب
|لمطثب الثالث:
هراعاة حلجات المدعو الروحية
حرص الإمام -رحمه اللهـ على تلبية حاحات المدعو الروحية، وذلك عـن طريق تعليقه با لله سبحانه وتعاللى، وتو جيهه إلى الإكثار مـن دعـاء الله تعـلى وعبادته.
ومن شواهد ذلـكـ : قولـه لعبـدا لله بـن سـحيم :(... وإن وقـع قي قلبـك
-年) وقوله يممد بن سلطان: (بل |قصد وجه الله، واطلب منه، وتضر ع إليه "أل يهديك للحق)(ث) . وحين سأله أحد المدعوين عن كيفية الوصـول إلى مرخلـة بغض الشركُ ومعرفته مثل معرفة الفواحش في وضو حها وبشاعتها، 'قال: (.) أما كونلك تعرفه [أي الشرك] مثل معرفة الفواحش، وتكرهه كمـا تكرههــا، فهذا له سببان، أحدهما: اللجوء إلى الله، و كثرة اللدعاء بالهدايـة إلى الصـراط

المستقيم بڭضور قلب ..)
ويقول الإمام في رسالثه إلى عبدا لله بن محمد بن عبداللطيف: (... فعلينـك بكثرة التضرع إلى الله، والانطرإح بين يديه، خصوصاً أوقات الإجابة، كآنر (1) بجموع مؤلفات الشُيخ (الشخصية) (Vo/0). وانظر المرجع نفسه (Y.0/0) في رسالته "إلم



 (

الليل وأدبار الصلـوات، وبعـد الأذان، وكذلـك بالأدعيـة المـأثورة، خصوصـُ اللذي ورد في الصحيـح أنـه وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنــت تحكـم بـين عبادك فيما كانو| فيه يختلفون اهلني لما اختلفــوا فيـه مـن الحــق بـإذنك إنـك تهلي من تشاء إلى صراط مستقيم)(1). فعليك بالإلـاح بهذا الدعاء بين يدي

من يميبب المضطر إذا دعاه ... وقل : يامُعَلٌ إبراهيم علمين ...
 خصوصاً في الأسحار، أن يهديك للحق ويريك الباطل بــاطلا"، وفـرّ بدينـك،

فإن الجنة والنار قدامك، وا الله المستعان) (ّ).
كما يوجه الإمام -رحمه الله- إلى أهمية الخنشوع والإقبال على الله تعـالى في الصالة، فيقول نخاطباً الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود: (... اعلـــــ أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبـد علـى الله فيها..) (٪)، ويقـول أيضاً: (... فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاتحة، مع حضـور قلـب وخـوـو
. ${ }^{(0)}$ (...
 الإمام مسلم، صححيح مسلم، [مرجح سابق] كتاب صلاة المسافرين وتصرها -بـاب الداب الدعـاء في .





رسائل الومام محمدل بن عبدالوهاب
كما يوجه الإمام -رمّمه الله- كل من يتصدى للدعوة والتعليم أن يريض على تنبيه المدعو والمتعلم إلى أهمية الدعاء؛ حيث يقـول الإمـام مخاطباً المعلُمم واللداعية: (ومن أعظم ما تنبهه عليه [يعين الملدعو والمتعلم] التضرع عنـد الله؛

والنصيحة، وإحضار الققلب في دعاء الفاتحة إذا صلى)(1)
ولا شكك أن حرص الإمام -رممه الله- على مراعاة هذا الجانب من فقهـهـ
 الروحية، وهو مما يعين المدعو على قبول الدعوة والاستجابة للداعية.

## الفصل الثالث

آثتار رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللهةوكيفية الاستفادة منها في العصر الحاضر

- مدخل

لاشك أن الإمام－رمهم اللها－قد قام يههد دعوي كبير، واستخدم وسائل متعلدة، منها وسيلة الرسائل الشـختصية، وقـد نتـج عـن هــنه الوسـيلة－مــع غيرها من الوسائل－نتائج طيبة، وآثار حميدة؛ مازال المسلمون يبنـونـون ثمارهـا
 كثير من بقاع العالم الإسلامي．
بل إن المتأمل لتلك الرسائل المبار كة، ومـا نتـج عنهـا مـن آتـار، يعكنـه أن يستنبط من خلال دراستها العديد من الفوائــد اللدعويـة المهمـة الـيتي يكــن أن ينتفع بها الدعاة وغيرهم في عصرنا الحاضر ويف كل العصور． ولعل من المناسب أن يتم تناول هذا الفصل من خحلال المبحثين التاليين： المبحث الأول：آثنار رسائل الإمام رحمـه الله ． المبحث الثثاني：كيفية الاستفادة من رسائل الإمـام رحمسه اللـه فـي الحصر الحاضر

## المبحث الأول

## آثار رسائل الإمـام رحمه اللاه

لقد كانت للرسائل الشخصية اليّ كتبها الإمام -رمهم اللهـ آثار آثار عظيمـة، نتج عنها -وعن بقية الوسائل الكي استخدمها الإمام بفضل اللهّ تعالى- انتشار الدعوة في كثير مـن بقـاع العـالم الإســلامي، وتوحيـد شبه البزيـرة العر بيـة، ونقلها مـن حـال إلى حـال، فقـد تحولـت مـن الانقسـام إلى الوحــدة، وهـــن الانخراف والبـهالة إلى التوحيد والعلم والعبادة، وقامت دولــة إسـلامية عزيّـة البحانب، مرهوبة الأركان، وسّدّت الأمارات المتناحرة تحت لوائهــا، وامتـدت

 بأن نتيجة ما من نتائج اللدعوة كانت أثراً لوسيلة المراسـلة وحدهـا، دون ألن يسهم معها أي وسيلة أخرى من الوسائل التي استخلدمها الإمـام في دعوتُّه،

 الممكن التَجيح بأن بعض الآثار قد تسببت فيها وسيلة المراسلة بشكل رئيسل ومباشر، دون إنكار لدور بقية الوسائل الأخرى في إحداث هذا الأثر .




ثم إن الحديث عن آثار الرسائل يكتنفه عدة تساؤلات، فمــا عوامـل تأثـير هذه الرسائل؟ وما العوائق الـيت ر.مـا حـدَّت مـن هـذا التأتـير؟ ثــم مـا الآتـار المباشرة وغير المباشرة لتلك الرسـائل ،وكلإجابـة عـن هــنه التسـاؤلات يمكـن تناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية:

## المطثب الأول:

## عوامل تأثئير رسائل الإمام رحمه الله

لقد أسهمـت غعوامـل غديـدة في زيـادة تأثـير رسـائل الإمـام -رمــه اللهـ وبر كتها ومضاعفة نتائجهانا وآثارها الإيجابية، ومن تلك العوامل : 1- توفيق اللأهن نعالثى: وهذا أمرّ ظاهر، فإن الله سـبـحانه وتعـالى قـد أراد بعبـاده خــيراً؛ إذ امـتنّ عليهم ببعثة محمد حفظ هذا القر آن، بل وحفظ هذا اللديـن القويـمَ، ونصرتـه إلى قيـام السـاعة، و كان من عظيم رحمته تعالى وتوفيقه أن بعث لعباده على رأس كل مـائة سنــنة
 البحلد الذي يعود بهم إلى دينهم القويم؛ فينهل مـن معينـه الصـافي النقـي مـن جميع الشوائب، ويفتح الله لـه قلـوب العبـاد فيتـأثرون بلـعوتـه، ويسـتجيبون لنصححه بتوفيق الله تعالى وِمنّه، وقـد تحتـق ذلـك يُ دعـوة الإمـام محمــد بـن عبدالوهـاب -رحمـه اللهــ(Y) فشـرح الله لـه صـدور العبـاد، فقبلـوا دعوتــه، وتأثروا برسائله ومؤلفاته، وركل ذلك ما كان إلا بفضل الله تعالى ومنّـهـ، فلـه
الـمد والمّنّ من قبل ومن بُعد.
 تخريكه
(Y) شهد المـم الغغفر من أكابر اهل العلم والدين بأنه هن جملة البخدديـن لأمـر هـذا الديـن ، انظـر مقدمة هذا البحث

Y - طبيعة كاتب الرسائل -رحمه الله - وحرصه على تحرّي الإخلاص:
إن قوة إعمان الإمام بدعوته ، وتفانيـه وتضـحيتـه في سـبيل نشــرهاها ويقينـه
الدائم بأن ا اله ناصر دينه، ومعل كلمته، ومخاطرته بحياته، وبكل مـا يملك مـن أحل جمع المدعوين على تلك المبادئ السامية؛ إضافة إلى بحـرده -رحمـه اللهـ وترفعه عن الأغراض الدنيوية، وغير ذلك من الصفــات العظيمـة الـيتي اتصـف بها الإمام، كانت من العوامل التي ضاعفت مـن ثُمرات رسـائل هـذا الإمـام، وزادت من بر كتها وتأثير ها في المدعوين.
 الاتصاف بها: صفة تحرّي الإخلاص، وبتريد النية لله عز وجل؛ بلا يلا يعلم مسن عِظَم مكانة هاتين الصفتين. يقول ابن المبارك -ـرهمه الله-: (رُبَّ عملٍ صغير تعظّمه النيّة، وربّ عمّ

كبير تصغّره النيّة) (1)
ويقول ابن الجموزي: إما يتعثّر مَن لم يخلص (٪) ولا شك أن الإخلاص من أهم أسباب قبول العمل ، وحصول البر كة فيه، وتصاعف ثُراته ، وقد كان من أهم أسبابب انتصار المسلمين في مبــأ أمرهـم
 وإخلاص قلوبهمّ، فبه حصلت البر كة من الله في تلك البِهود، فكان لها ها آثـار

ونتائج ر.ما لم تخطر على بال من قاموا بها.



رسائل الإمام عحمد بن غبدالوهاب
ولا شك أن وسيلة الملأسلة في ذاتها -من حيث تكاليفها والمجهـد المبــنول فيها- تعد من الوسائل المُنسيرة، الـيّي ر.كـا لا ينتظر منهـا آثـار كبـيرة، إلا أن هذه الوسيلة مثل أي وسيلة أخرى، إذا اققرنت بالإخلاص، فربمـا يكصـل بهـا من الآثار مالم يخطر ببال.
وقد حرص الإمام -رحمه الله- عنـى تحـرّي الإخــلاص وتحريـد النيـة نـبن المطامع الدنيوية، فهو يقول في إحـدى رسـائله (... و وإنـا كتبــت لكـمـ هــذه
 ويقول \$ي رسالته للشريف: (والواجب على الككل منا ومنكم أنه يقصذ بعلمه وجه الله ونصر رسوله) (ب) ويقول في رسالة ثالثة: (فإذا خاف أحد منكـم من بعض إخحوانه قصداً نسيئاً ؛ فلينصحه برفق وإخلاص لديـن الله، وتـرك الريـاء

- والقصد الفاسد) ويوصي أحدا أتباعه( () في إحدى الرسائل، فيقول: (... بل اقصد وجه اللهّ
 الشواهد الدالة على حرصه -رحمه اللهـ علـى التحلـي بـالإخالاص، وتوجيـه

.
(Y) المرجع السابق (Y/Y/O)

 (0) المرجع اللنابق، الموضع نقسه.

المدعوين إلى ذلك، وقد كان لذا البحانب أعظـم الأثر -بعـد توفيـق الله- في قبول المدعوين لرسـائل الإمام، وشدّة تأثرهـم بها، وامتداد آثارها، حتـى بعـد وفاته رحمه الل山.
س- سعة علم كاتب الرسائل وقوة حجتّه:
 في بلده، كما أنحذ العلم عن أجلّ علمـاء الحرمـين والبصـرة، والْتُقَى بعلمـاء الأحساء وغيرهمه، ولم يكتف الإمام بذللك، بل درس مؤلفات من سبقوه مـن أعلام الأمة، كشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، وتلميـذه ابن القيـم، كمـا أن اللّ سبحانه وتعالى قد رزقه قدراً وافياً من الذكاء والفطنة والصبر والجللد، وشرح صدره لمعرفة حقيقة التوحيد وحبه، ومقت الأعمال المنكــرة الشـائعة في بـلاد المسلمين، اليّ وصل بعضها إلى الشرك الأكبر، الذي لا يغفره الله، ولا يصح

 و كان لذلك أعظم الأثر في نشر رســائل الإمـام وقبوهـا، وقـوة تأثيرهـا علـى المدعوين على اختلان طبقاتهم.
६ - طبيعة المبادئ اللتي تضمنتها الرسائل ودعت إليها: دعت رسائل الإمام في بحملها إلى مبادئ واضحة المعـا لم، تناسـب الفطـرة السليمة، فهي سهلة الفهم، بعيدة عن التعقيدات والأمور الفلسفية، ولا غرو، فهي دعـوة إلى مبـادىء الإسـلام النقي، الخــالص مـن شـوائب الشــر كيات

والبـلعع(1)، وقـد كـان هـنـه السـمة أعظـم الأثثر في سـرعة قبـول كثــير مـن المدعوين لدعوة الإمام، وحسن تقبلهم لرسائله.

0 - اللقوة السبياسيّةّ لمصدر اللرسـائل:
رغم أن الإمام -رحمه الله- كان يستخام وسيلة الرسائل منذ أن كـان في
العيينة، ور.ما قبل ذلك، إلا أن هذه الوسيلة اكتسببت بُعدأ آخر، وتأثيراً أْكـثر


 الختلاف طبقاتهم، حتى إن بعض الرسائل كانت تصلر باسم الإمــام -رَمهـهـ

الله- مضافاً إلى اسم الأمير؛ ليكون للرسالة الوقع والتأثير المناسبين("). ฯ- طبيعة الثيئة الني وجّهت إليها الرسـائل:
 حولا من المناطق اليت عزف أهلها بالبساطة والتقشـف؛ إضافــة إلى مــا غلـبب





. (الشتخصية) (

على كثير منهم من صفات المروءة، والشجاعة، والنجدة، والقدرة على تحمل الأعباء، كما أنهم في الوقت ذاته بعيدون عـن نفـوذ الدولــة العثمانيـة، وعـن نفوذ العلماء والمتصوفين وفقهــاء المذاهـبـ المختلفـة، الذذيـن يكتلـون المنـاصب الرسمية في اللدولة، ويعارضون بشدة كل دعوة يمكـن أن تنـال مـن مراكزهـم

ومناصبهم.
فأهل هذه البيئـة يتمتعـون بقــدر مـن الحريـة الفكريـة والسياسـية، وحريـة
الاختيار واتخاذ القرار، بعيداً -نوعاً ما- عن المؤثرات المنارجية.

ومن جهة أخرى، فإن هذه البيئة تشترك مع بقية مناطق العا لم الإسلامي في بلوغ الأمر غايته من الانخراف الديي؛، وانتشار البدع والـلخرافـات، إضافـة إلى ما صــاحب ذلـك مـن الضعـف السياسـي، والتخلـف الاقتصــادي، والتمـزق الاجتماعي، والاضطـراب الأمـين، الـذي طغى على كثـير مـن بقـاع العـالم الإسلامي (1) مما جعل تلك البيئة وما حولها في ذلك العصر من أشــد البيئـات تهيئاً وتقبلاً لمضامين تلك الرسائل، وما دعت إليه من المبادئ الموافقة للفطـــرة السليمة الواضحة، اللداعية إلى التطبيـق الكــامل بلوانـب الإسـلام في عصـوره الأولى، والتي تزرع الأمل في إصالاح أوضاع الأمة مـن جميـع جوانبهـا، وقـد
 .مضضامينها وما دعت إليه.
 الإسلامي،[مرجع سابق](%D8%B5VA)

رسائل الومام محمدل بن عبدالوهاب

- V

كـان لعلمـاء اللدعـوة ومناصريهـا أكـبر الأثر في زيــادة تأثـــر الرســائل،
واستمرار الإفادة منها يف ححياة الإمام وحتى بعد وفاته؛ فقد كانوا يعتنون بهـا شـرحاً واختصـاراً، ويقتبنــون منهـا في رسـائلهم ومؤلفـاتهمه، ور.مـا أرســلوا نسخاً منها إلى الأقطار . ومن شواهد ذلك ما فعله الشيخ عبدا لله بن عمدل بن عبدالوهاب، والأمير سعوند بـن عبدالعزيـز، حـال دخولــم مكـة فـاتحين سُنـة
 حلث حال الفتح من إعظاء الأمان لمن بالحرم الشريف، وأنهـــم دعـوا علمـاء الحرم وأهله إلى ترك البدع والشـر كيات، وردوا على الشـبهات الـيـي كـانت عالقة في أذهانهم ، قال إلشيخخ عبـدا لله: (ثــم دُفِعَت لــم الرسـائل () المؤلفـة للشيخ محمد ين التوحيد، المتضمنة للبراهين وتقرير الألة علـى ذلـك بالآيـاتت المحكمات والأحاديث المتواترة مــا يثلـج الصــر، واختصـر مـن ذلــك رسُنـّلة

- مختصرة للعوام، تنشر في بخالسهم، وتدرس في محافلهم)(")

 - آل الشيخ





ولا شك أن ذلك يدل على شدة عناية علماء اللدعوة ومناصريها .مؤلفــات الإمام ورسائله، ومن غير المستبعد، بل من المرجح أن تكون مراسلاته -رمهمه
 يولون مؤلفاته ورسائله عناية فائقة حتى يومنا هذا من خلال ما قام به أنصـار الدعوة اليوم وعلى رأسهم حكّام الدولة السعودية الثالثة وعلماؤها من أحفاد الإمام وغيرهم؛ حيث اعتنوا بطباعة مولفات الإمام ورسائله، ودرّسها العلماء في المساجد قديمأ وحديثاً، وخطبوا بها على المنابر. كما حظيت مؤلفات الإمام ورسائله بعنايـة فائقـة في مـلارس هـذه البـلاد ومعاهدها وجامعاتها، ومن شواهد ذلك ما قامت به جامعة الإمام محمـــد بـن
 رحمه الله- للتعريف بهذا البحدد، وبَليـة حقيقـة دعوتـه علـى مسـتوى العـالم الإسلامي، و كشف الششهات اليتي أثيرت حولما في ظل ظروف تاريخية معيّنـة، و كان من أبرز المهود المبذولة للتحضير لفذا المؤتر: جمع كافة ما كتبه الإمـام من مؤلفات ورسائل، وتحقيـق نسـبتها إليـه، وتوثيقهـا، ثـم نشـرها في طبعـة خاصة باسم البحامعة؛ لترسل نسخ منها بعد ذلك إلى الهيئات والباحثين، الذين

ستو جه إليهم الدعوة للإسهام في المؤتر (1) و كان من ضمن هذه المؤلفات: الرسائل الشخصية التي كتبها الإمام -رممه الله- وقد طبعت في جزء مستقل، هو القسم الخامس مسن (بحمـو ع مؤلفـات ( ( انظر : بجموع مؤلفات الشيخ حمد بن عبدالوهاب ، (Y/1) .

رسائل الإمام ححمد بن عبدالوهاب
الشّيخ محمد بن عبدالوهابب). وأقيم المؤتمر، وقدّمـت فينه بحـوث قيّمـة، طبـع بعضها(1) في جزئين باسم (بكوث أسبوع الشيخ عحمد بـن عبدالوهـاب رجمـه الله) ر كان هذه البهود أعظم الأثر في الإفادة من رسـائل الإمـام، واسـتمبرار تأثيرها، وزيادة أعداد المنتفعين بها حتى بعد وفاة كاتبها -رحمه اللهّ-.
^- موسم
لعل من أهـم العواهـلن الـتي ســاعدت على نشـر دعـوة الإمـام، "ومؤلفاتـه ورسائله وامتداد تأثيرهـا حتـى بعـلد وفاتـه -رحمـه اللهـ مـا يسَّر الله تغـالى للدولة السعودية الأولى من ضم منطقة الحجاز تحت لوائها، وذلك في اللعقذين
 أعطى هذا الحلث الفرصة لسائر الحجاج مـن بميـع أقطـار العـالم الإسـلامي للتعرف على حقيقة اللدعوة السلفية، والالتقاء بدعاتها، الذين أسـهموا ـكمـا سبق ذكره- في نشر مؤلفات الإمام ورسائله، والدفـاع عـن مضامينهـا، وِّردّ الشبهات والدعاوى المثارة حولها، وقد أدى ذلك إلى قناعة كثير من الـلجـبـج من أقطار العا لم الإسلامي بأفكار الإمام ومبادئ دعوتـه، وتبنيهــم لمضامينهـا،
 فرصة التأثير في تلك البقاع.



9- الرحلات والعلاقات النتجارية:
لا شك أن الر حلات والعلاقات التجارية كان لما أثر كبير في نشر الإسلام سلمياً في البلاد الليت لم تدخلها الميوش الإسلامية مشل: (إندونيسـيا -ورسـط أفريقيا- وجزر 'المند الشرقية)(")، مما يرجّح أنه من غير المستبعد أن يكون لهذا العامل الأثر نفسه في نشر اللدعوة السلفية(؟ ) يـ تلك البقاع مـن أجـزاء العـالم الإسـلامي، و كذلـك نشـر بعض مؤلفـات الإمـام -رمـمه اللهـا أو رسـائله،

وتمكينها من التأثير في تلك النواحي.
وقد نقل لنا التاريخ أن بعض علماء هــنه الدعـوة المبار كـة قــد رحلـوا إلى بلدان بعيدة، وعلـى سـبيل المثـال: بجـد أن الشـيـخ سـعد بـن همـل بـن عتيـق (رحـل إلى إلمنـد لطلنب العلم، فاتّصل بصدّيق حسن خحـان، ثـم عــاد إلى بـلاده ين فــزة اسـتيلاء ابـن رشيد على بجد)(٪)، ومن غير المستبعد أن يكون هــذا العـا لم قــد نقـل مبـادئ دعوة الإمام محمد ومضامين رسائله، ور.ما نسخاً من مؤلفات الإمام ورسـائله إلى أهل تلك البلاد من علماء وغيرهم.


 المصرية- ط الثالثة .

 . ( ${ }^{(r \varepsilon / r)}$

كما أن المحانب التجاري له أثره الفعاله، فقد صرّح بعض المؤلفين بـــن مـا مـا



آثار صاحبها، ومن ثم الالنضمام إلى ركب المنادين بها والمدافعين عنها(1).
11- خصوم الدعوة:
لفت المؤرخ حسين بن غنام الأنظار إلى أثر خصوم دعوة الإمام يف التُرويج لها من حيث لا يريدرن وذلك حين ناوؤرا الإمام، (وأغروا بها المكام والؤلاة


 الجلدات في الردّ على بعضها، كان مان من أعظم الأسباب اليّ دفعت البعـضن إلى البحث عن تلك الر سائل وقراءتها، والتأثر . مضضامينها.
 الرسالة التي أرسـلها الإمنام إلى أهل العـراق(")، يدعـوهم فيهـا إلى عبـادة الله
(1) انظر ما كتبه أبو المكرّم بن عبدابليليل السلفي حول تغير مواقف بعض علماء الهند تحاه الكُذعوة






وحده(1)، حيث ألّف كتاباً كاملاً يزيد على مـائتي ورقـة في الـرد علدى هـنه الرسالة(Y) "مماه (فصل الـُطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب)، وذلك عام الهـ، ثم ألّفف كتابأ آخر هو الختصار هذا الكتاب وزيــادة عليـه بعنـوان
(كشف الحجاب عن وجه ضلالة ابن عبدالوهاب)، وذلك عام lloV اهـ ورغم أن هذا البِهـد ربما نتج عنه جزء من الغاية الليت بُــذِلِ لأجلهـا، وهـي التنفير من الإمــام ودعوتـه؛ إلا أنـه ين الوقـت نفسـه قــد روّج للدعـوة الإمـام ورسائله، ولفت الانتباه لما، وقد قرر ابن غنام أثر هذا العامل، واستشهل عليه

بقول الشاعر:

طويـت أتـأح لــا لســـان حســـود
ما كان يعرف فضل طيب العود(£)

لولا اشتعال النار فيما جـاورت
 وي بيان شهادة أن لاإله إلا اللهُ وبيان التوحجد).




أورد صاحب العقد الفريد عجز البيت اكثاني بلفظ (ما كان يعرف طيبُ عَرْف الثُورٍ ) انظر : ابن عبدربه الأندلسي، العقد الفريد، [مرجع سابن] (Y/r/r) . Y Y Y أثز المنصفين من العلماء ورجـال الفكر والأدب مـن المسـلمين وغيزهم:
 أولئك الذين كتبوا في سنيرة الإمام قد تعرضوا لذكر مواقـف بعض المنصفــنـ
 وصاحبها، ومن ذلك ما ذكره الشيخ أمتمـد بـن حجر آل أبوطـامي، خيـــ




 هم أعداء الإسلام في الحقيقة، وقــد كــان لمثـل هــنه الشـهـهادات المنصفــة دور
 والمفكرين في شتى بقاع العا لم الإسالامي، كما كان لتلــك الشـهـاذات أثــر في لفـت الانتبـاه إلى دعـوة الإمـام، والتشـــجيع على تتــع آثــاره، ومؤلفاتـــه، ورسـائله، والتُثثر بها.



المطلب الثاني:
معوقات تأثير رسائل الإمـام رحمه الله
 إلا أن هناك عوامل أنخرى كانت سبباً في الحدّ مــن تأثـير الرسـائل، وتقليص

ثراتها، ومن تلك العوامل:
1- دور اللخصوم في التحذير من دعوة الإمام ومن مضامين رسائله:






بجعلهم -على أقل تقدير - يترددون في قبولما والتأتر بها وقد ذكر ابن غنام أن من بين من قاموا بهنا الــدور: سـليمان بـن سـحيمر
 تشويه حقيقة دعوة الإمام، مُماعرقل وصول دعـوة الإمـام في تلـك المنـاطق ، وحال نوعاً ما دون قبول رسائله، وسبّب لأتباع الإمام الكثير من المتاعب"(1).


 د. عبدا الها الثيميمن ، الشيّخ حمدد بن عبدالوهاب حياته وفكره، [مرحع سابت] (صهV).

رسائل الومام محمد بن عبدالوهاب
أما سليمان بن سحيم، فقد ذكر ابن غنام أنه بعث الرسائل المليئة بالتأليب والافتزاء على الإمام إلى (علماء الحســا والبصـرة والحر مـين فقـاموا معـه فـوراً بالإنكار، وأفتوا للحكام والسلاطين والأشرار بأن القائم بدعوة التوحيد.....

نحارجي ليس له ين الحق تثبت ولا قراز) (1)
Y - بيعة وسيلة المراسلةة:
رغم أن وسيلة المراسلة تُعَد من اللوسائل الدعوية الناجحة المؤُـرة؛ إلا أنهـا إذا قورنت مع بعض الو سائل الأخرى المعتمدة على اللقاء المباشر، فإنها تبقيى محدودة الأثر، ورْما لا تفي بكل ما يحتاجه الداعية وما يصبو إليه.
 عن التلقي المباشر، والتفر غ الكامل أو الجزئي للتعلم) (Y) ويظهـر ذلكـك جليـاً يُ رسالته -رحمه اللهُ- إلى محمد بن عباد مطوع عرمداء، فرغم أن الإمام قـــد حرص على الشرح والتفصيل في هذه الرسالة إلا أنه في نهاية الرسالة بيّن أن هــنه الوسـيلة لا يمكنهـا أن تغـي بـالغرض، ودعـا عحمــد بـن عبـاد إلى اللْقـاء المباشر، بأن يأتي لزيارته، ويككث عنده مـدة مـن الزمـن، خاصـة وأن الإِمـام شعر أن هناك جوانــب أخـرى يمهلهـا المدعـو، ويكتـاج إلى بيانهـا وتعلمهـا،
(1) حسين بن غنام ، روخة الأفكار والأفهام ، [مرجع سابق] (Y/ (Y)



$$
\text { . (Y/r/乏) }[-\infty / \varepsilon .9
$$

وإتاحة الفرصة له للســؤال عنهـا، والمناقشـة في تفاصيلهـا ،وذلـكـك مــا تقصـر وسيلة المراسلة عن تلبيتـه، وين ذلـك يقـول الإمـام لمحــد بـن عبـاد في خاتـــة رسالته له: (...ولكن أشير عليك بعزيمة أنك تواصلنا ونتذاكر معك، و كذلـك أيضاً من جهة البدع قيل لي: إنك تقول فيها شيء ما يقوله اللذي هو عــارف ون

مسألة البدع، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم)(1) كما أشار الإمام -رمهم اللها إلى هذا القصور، ودعا وإلى إلى اللقاء المباشـر في رسالته إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب، حيــث قـال: (.. وألـزم أن عبدالوهاب يزورنا، سواء كان يومين وإلا ثلاثة، وإن كان أكثر يصسير قطعـاً هلذه الفتنة ويخاطبين وأخاطبه من الرأس) "( )، ولعل مــن أوضـح الدلائـل علـى إدراك الإمام لقصور هذه الوسيلة؛ عدم اعتماده الكامل عليها وحرصـه علمى

استخدام كافة الو سائل الدعوية المتاحة في ذلك العصر (ّ).
. ( ( $)$










رسائل الومام محملد بن عبدالوهاب
r- غبلة الأهواء والمنصالع الثخصية:
رغم يقين كثير من الملدعوين بصحة ما يدعو إليه الإمـام، وسـلامة المبـادئ التي تضمنتها رسائله؛ إلا أن غلبة الأهواء، والمصالح الشـخصية، والحــوف مــن فوات بعض الحظوظ اللدنيوية كل ذلك قد وقف حاجزاً منيعاً يمنع تلك الفئــة من التأثر برسائل الإمام والاستجابة لمضامينها وما دعت إليه. وقل كشف الإمام -رحمه اللهـ هذه الحقيقة، وواجه بها أحد المدعويـنت (1) الذين لم يتأثروا برسائل الإمام، و لم يستجيبوا للدعوته، فقال له: (...والشــبهة اللي دخلت عليك: هذه البضيعة التي في يدك تخاف تغــدي أنــت وعيـالك إذا

تر كت بلد المشر كين وشاكّ في رزق اللّ) (r) ولنللك فإن كثيراً مـن السـلاطين والعلمـاء قـد سـارعوا إلى معـاداة الإمـام ودعوتـه، لا شـكاً في صحتهـا وسـلامة منهجهـا؛ بـل خوفـاً علـى منـاصنهم وجاههم) كما أن (أدعيـاء العلـم رأوا أنهـم إن اتّبعـوا الإمـام، انحـط مقـامْهـم وصغر شأنهم عند العامّة، إلى غير ذلك مـا أملاه عليهم الشيطان، وقادهم إليه الهوى وحب الرياسة) (") منا دفعهم إلى معاداة الإمام، وعدم إلتـأثر برسـائله، ' بل وتحذير الناس منها ومن كاتبها، وما تضمنته من المبادئ.
(1) هو أمَّ بن عبدالكريم الألحسائي .
. (Y/7/0) (Y) (Y) (Y)

الإصلاحية ، [مرجع سابق] (صע) .

و كذلك تكرّر هذا الموقف من عامّة الناس، فإن الأكثرين منهم -سواءً من أهل بند أو سـائر الأقطـار- كـانوا قــد انغمسـوا في همـأة الرذائـل، والبـلـع، والحـرافات، والأوهام التيّ ورثوها عـن آبـائهم، فـتربى عليهـا الصغـير، وهـرم عليها الكبير، ولما دعاهم الإمام إلى التوحيد الحنالص، ونبذ الشـرك ورسـائله؛ رأوا بفاسـد فكرهـم أن فيمـا يدعـو إليـه الإمـام تهجينـاً لآرائهـمـ، وتســفيهاً لأححلاههـم) ونسـبتهم إلى الجهـله، والإزراء بآبائهمه، مُـا دفعهـم إلى معـــاداة الإمام، وعدم التأثر برسائله.
(لمطلب الثالثل
بعض آثار رسائل الإمـام رحمه اللا
سبقت الإشارة إلى أنــه مـن العسـير أن يكـزم البـاحث في دعـا نتيجة ما من نتائج تلك الدعوة المبار كة كانت أثراً لوسـيلة المراسـلة وحدهــا ألــكا
 إحداث هذا الأتر، ولكن لعل من الممكن الترجيح بأن بعض الآثثار قد تسببت
 الأخرى التي استخدمهها الإمام في دعوته ومن هذا المنطلق، لعله من الممكن أن يتم تناول هــنا المطلـب علمى النـحـو

المسألة الأولى : الآثار المباشُرة لرسائل الإمام رحمه اللّه

 بعضها، فمنها: 1- استجابة بعض المدعوين وتأييدهم للدعوة:
 استجابة بعض المدعوين للدعوة، وتأسيدهم هانا، ومن هؤلاء المدعوين: أ- الأمير عبد العزيز بن عحمد بن سعود:
 يتم بالتلقي المباشر عن الإمام، كما كان يتم أيضاً بوسيلة المراســلة، بـأن يقـوم

أحد المدعوين مثلاً بسؤال الإمام عن تفسير آية، أو شرح حديث، أو أو التحقيق في مسألة علميّة، عقدية كانت أو فقهية، وذلك بو بيلة المراسلة، وأحياناًا يقوم الإمام بنفسه بتو جيه بعض هذه الفو ائد العلمية ابتداءً إلى المدعو والمتعلمه.






 ر.ركا كان يتوقع مستقبلاً سياسياً جيداً هلذا الأهير.

## ب- ثنيان ومشاري شقيقا الأمير محمد بن سعود:


 العيينة، ومن بين تلك الشخصصيات: ثنيان ومشـاري شـقيقا الأمـير عحمـد بـن سعود
 (الأستاذ: عبدالر همن العريني ضمن بكوث من أعلام الزيبية العربية الإسلامية، [لمرجـع سـابن]


حياته وفكره، [مرجح سايق] (ص • ) .

ومن المرجّح أنهما كانا ممن تتلمذ على الإمــام بالمراسـلة والمشـافهة أيضـاً، حيث إن ثنيان سبق أن أرسل رسالة إلى الإمام -رمَه اللهـ- يسأله •فيهـا عـن بعض المسائل في العقيدة، فأجابه الإمام برسالة مختصرة، شـرـ لـه فيهـا هـــنه المسائل، وقد تضمنت هذه الرسالة بعض الإشارات اللدالة على كـثرة اتصبال الإمام بثنيان، سواءً بالمراسلة أو المقابلة المباشرة، كقولـه: (... فهـذا مصــالق كلامي لكم مرارأ عديلة، أن الفهـم الذي يقع في القلب غير فهم اللسان)(1) كما أن في الرسالة ما يشير إلى أنها كتبت بعد تأليف الإمام كتاب التوحيـــد، وأن ثنيان بن سعود ربما كــان قـد درس هـذا الكتـاب وعرفـه، بدليـل إحالــة الإمام له على هذا الكتاب بقوله: (... وأن هذه المسألة مـن أكـثر مـا يكـون
 ويبدو أن مثل هذه المراسلات آتت أكلها في وقت مبكر؛ فقلد انضم ثُثيـان ومشــاري إلى ركب اللدعوة منــن أن كـــان الإمـام في العيينـة، ونشـار كاه في إزالة هظاهـــر الشــرك فيهـا، وقامـا بقطـع شــجرة قريـوة وغيرهـا مـن هعــالم
الصلال(4) "



الثييخ، (10/1) .
( ) . ( ( )

وما زالت رسائل الإمام تؤتي ثمارها تعليماً وتفقيهاُ لثنيان بن سعود، حيث
 والتحخذير من الغلو في الإنكار حين علم أن هناك من أنكر علـى عبـد الغســن الشريف تثبيل الناس يده، ولبسه العمامة الخضـــراء(1)، فوضــح هــم الإمـام في هذه الرسالة الـككم الششرعي في ذلك. ولا شك أن لفذه الرسالة أثرها البــالغ في زيـادة علـم ثنيـان وفقهـه بـأمور
ج- أفراد من آل سويلم:

مُن تأثر بدعوة الإمام ورسائله، وانضم إلى أنصـار اللدعـوة؛ بعـض الأفـراد
 اللدرعية، ومن رسائل الإمام إلى أفراد هذه الأسرة: رسالته إلى أحمد بن محمـــد بن سويلم في آداب الاحتساب والتحذير من الغلو (r)" ورسالته إلى عبدا الله بن عبدالرحمن بن سويلم حين غضب على ابن عمــه أحمــد بـن سـويلم في شــدته على المنافقين (T)، ورسالته إلى أحمد بـن سـويلم وعيسى بـن قاسـم شي تكفـير

الطواغيت، والفرق بين بلوع الحجة وفهم الحجة(\&) ولاشك أن هذه الرسائل ومثيلاتها كان لها أثر في توجيه هؤلاء الأشخاص وتعليمهم وتفقيههم في أمور دينهم.
 (Y) المرجع السابق، الموضع نفسه.



د- الشيـخ علي السويدي(1) (أحلد علماء العراق): كان هذا العالم من العلماء المذين تأثروا بدعوة الإمام ورســائله، ويبــوو أن
 وبين الإمام بعض المراسالات، ور.عا يكون الإمام قد أرسل رسـالة خحاصـة إلى علي هذا. وبابلمملة، فإن هناك شواهد تدل علـى تـأثره بـالدعوة، خيـت أنـــ
 كما ظهرت آثار هذه اللدعوة على منهجه -رمّه الله- حيث وصفه العزاوي بأنه (عالم دعا إلى اتّباع الحديث ،وهذا عين مذهب السلف) (ب)

هـ- عبد الله بن عيسى بن عبد الرمن (مطوع الدرعية) (؟):
صرّح مطوع اللدرعيـة عبـد اللهّ بـن عيسـى بتــثره المباشـر بدعـوة الإمـام ورسائله، وعلّق على رسالة الإمام إلى أهل الريــاض ومنفوحـة بعبـارات تــدل
(1) هو علي بن محمد بن سعيد بن عبدا لله السويدي البغدادي العباسي، عحـدث، مـورْ خ، نسـابه،
 الثمــين ئ بيـان مسـائل الديـن)، وتـاريخ بغـداد. انظر : الزر كلـي، الأعـلام، [مرجـع ســابق]


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \\
& \text { (६) سبقت ترجمته. }
\end{aligned}
$$

على شدة تأثره، ومنها قوله: (ولولا ضيق هذه الكراسـة، وأن الشـيخ محمــاً
أجاد وأفاد .ما أسلفه من الكلام فيها، لأطلنا الكالام، يعين غربة الدين)("). ثم قوله :(فقد مضى أكثر حياتي، و لم أعرف من أنواعه -يعني الشركـ ما
 وقوله في نهاية التُعليق: (فإن قال جاهل: أرى عبدا لله تـوّه يتكلـم في هــا الأمر، فيعلم أنه إنما تبيّن لي الآن وجوب المهاد في ذلك علـيّ وعلى غــري، لقوله تعالى: وَحَاهِدُوا فِي اللُّهِ حَّ جَهَادِهِ إلى أن قال: $\cdot{ }^{(r)}\left({ }^{\text {V }} 1\right.$
وـ بعض أهل القصيم:
علم الإمام -ـرحمه اللهـ أن سليمان بن سحيم قــد أرســل رسـالة إلى أهـل اللقصيم أثار فيها بعض القضايا ضد الدعوة، فطلب أهـل القصيـم -علـى إثـر ذلكـ- أن يرسل فم الإمام رسـالةٌ يوضّتح فيهـا مبـدأه وعقيدتـه الـيت يدعـو إليها، فكتـب الإمـام -رحمـه الله- رسـالة إلى أهـل القصيـم (\&)، وضّـح فيهـا عقيدته، وبيّن أنها عقيدة أهل السـنة والجماعـة، مـن الإيمـان بـا للهُ وملائكتـه وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خحيره وشره، كما أكدّ أن


( المر (


رسائل الأمام محملد بن عبدالوهاب
ابن سحيم قد افترى عليه في كثير من القضايا التيّ أثارها.
يقول الأستاذ عبد الرحمن العريي: (ومن المعتقد أن هذه الرسالة قد تركت
بعض الأثر للىى بعض أهل القصيم، الذين أيّدوا الدعوة فيما بعد)(1"
وليس "الهدف هنا الحصر، وتعداد كـل الرسـائل، وأثر كـل رسنـالة، فهـذا
متعذر، وإنما المقصود الإشارة إلى بعـض الآثـار الـيت ورد مـا يـدل علـى أنهـا كانت سبباً مباشراً لإحلى رسائل الإمام.
وبالجملة، فإنّ من المرجَّح أن معظـم رسـائل الإمـام -رحمـه اللّه- كـانت تتزك أثراً فيمن أرسلت إليهم من الملدعوين، مع تفاوت في هــذا الأثـر، وإن أل

ينصّ "المؤرخون على ذلك.
فمن الملدعوين من تسببت الرسالة -بعد توفيق الله- في هدايتـه إلى عقِّـدة التوحيد، ومنهم من زادته علماً وفقهاً في الدين، ومنهم من شـكـكته الرسـالة -على أقل تقدير - ين منهجه الباطل، ودفعته إلى إعادة النظر فيه، والعودة إلى النصوص وكتب أهل الُعلم لتــئيد منهجـه. ولا يخفى مـا ينطـوي عليـه هــذا الموقف من الآثار الإيبابية على هذا المدعو، ولو على الملى البعيد. Y- تويئة البيئة المناسبة للهجرة للدرعية: لقـد كـــان لمراسـلات الإمـام -رمــه الله- مـع الشــخصيات المهمــة في
(1) انظر بحث الأستاذ عبدالر حمن العريني ضمـن بحـوث: مسن أعـلام الرّبيـة العربيـة الإسـلامية،


الُلدرعيّة أثر واضح في تهيئة البيئة المناسبة، وتكوين الأنصار في هذه البلدة قبل
الهجرة إليها (1)
وسـبقت الإشـارة إلى أن الإمـام -رحمـه اللهّ- كـانت لـه مراسـالات مــع
شخصيات مهمة في اللدعية، مثل عبد الـعزيز بن محمد بن سعود، وثنيان ابـن سعود وآل سويلم (r)، مما سهل مهمة التقريب بين الإمام -رحمه الله- والأمير عممـد بـن سـعود، و كـان ذلـك -بعـد توفيـق الله- سـبباً في حصـول اتّفـاق

اللدرعية سنة loV (اه 1 (ه)
(1 (انظر : د . عبدا لله العثيمين ، الشُيخ محمد بن عبدالوهــب حياتـه وفكره، [مرجـع سـابق]
 بشر بذكر خوف عحمد بن سويلم، وزيارة بعض كبار أهل البلدة للإمام سرأ، وإنحبارهم








وفكره، [مرجع سابق] (ص ال7).



رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب
بّ تحسين علاقة الدولة السعودية الأولى بأشراف مكة: ذكر حسين بن غنام أن الشريف أممد بن سعيد طلب من قادة الدرعية ألم أل


 أوضحه الشيخ المصين لعلمــاء مكـة- أعظـم الأثر في تحسـين علاقـة الدولــة

السعودية الأولى بالأشراف في تلك الفترة(1).
₹- تهيئة الجو المناسب لمناظرة علماء مكة:
عندما طلب الشريف أحمذ من قادة الدرعية أن يرسلوا عالماً يشرح حقيقـة
 مكة مُ يكن ملائماً للوصول إلى نتائج حسنة عنـد منـاظرة علمائهـا، بسسبب

 اللذعوة، ور.عا تصبح مناظرته مع علماء مكة جدلاً عقيمـا لا بُمـرة لـه، إلا أن



 والمويس وابن إمناعيل.

الإمام -رحمه الله- تفادى مثل هذه النتيجة، فأرسل مع الشيخ الحصين رسالة رقيقة إلى الشريف أحمد، ضمّنها بعض عبارات التبجيل والثنـاء، وذكـر فيهـا بعض الإجراءات اليت ينبغي أن يتخذها الشريف؛ ليضمن الوصـول إلى نتـائج

جيلة من مناظرة الحصين مع علماء مكة، ومن ذلك: - أن تتم المناظرة في بحلس الشريف، ويشـهـدها بنفسـه فـلا يتمكـن أحـــ

الطرفين من التهرب أو المكابرة. -ومنها أن يُحضِر الشريف كتب علماء مكة وكتب المنابِلة؛ ليضمن عدم

التتحريف عند النقل الشفهي عن هذه الكتب. -ومنهـا أن يحـرص البمميع على الإخـلاص الله تعـالى، ونبـذ المكــابرة أو
 وقد حصل الأثر المطلوب من هذه الرســالة؛ فقـد تُّـت المنـاظرة -علـى مـا رنـا يبلد - وفق ما ذكر الإمام من ضو ابط، أو قريباً من ذلك على أقـل تقديـر (')، مـا ساعد الشيخ الحصين ومكنّه مـن بتحليـة حقيقـة اللدعـوة للشـريف وعلمـاء مكة، فكان الشيخ الحعـين موضـع تقديـر واحـزام، وبعـد أن أنهى مهمتـه
انصرف -كما ذكر ابن غنام- (مبجّاً مكرماً) (ب).






رسائل الوإمام محمدل بن عبدالوهاب
0- تعليم الناس وتفقيههم بأمور دينهم:
رغم كثرة الوافلـين على الإمـام في الدرعيـة الذيـن وفــدوا ليتتلمـنوا علبى يديه، وينهلوا من علمه(1)، إلا أنه من الواضح أنه من غير الممكـن أن يتسـنـي لككل أهل البلاد -أدناها وأقصاها- أن يفدوا كلدرعية لمذا الغرض، ولو وفنوا لضاقت بهمه، ولا تمكنّ الإمام من تعليم هذا العدد الهائل مـن النـاس كبـيرهمم وصغيرهمr، وذكرهم وأنثاهمه ومن هذ! المنطلـت طلـب الأمـير عبدالعزيـز مـن الإمام محمد -رحمه الله- أن يكتـب رسـالة(ب) موجـزة فيمـا لا يسـع المسـلم جهله من أصول الإيمـان وأمور اللديـن، فكتـب الإمـام -رممـه الله:- رسـالة موجزة في أصول الإسلام، ليتعلمها الناس، تضمنت أهم مسائل اللديـ؛؛ مثـل


وباللغة العربية الفصحى والعاميَّة، على حسب طبقات الناس (") ثم أخلذ الأمير عبدالعزيز هذه الرسالة، وأمر بنسخها عدة نســخ، وأرسـلها إلى جميع النواحي، وأمر النُاس أن يتعلموها في المساجد على يد أئمتها وطلبّـة
(1) انظر : المرجع السابت ، (£/r) .





 قاسم، الدرر السنية ، [مرجع سابت] (Av/1).

العلم فيها، وأن يعملو| بها جميعاً بـدون اسـتثتاء، فصـاروا يسـألون النـاس في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشائين عمّا تضمنتـه هـذه اللرسـالة من أصول الدين ومسائله المهمة(1). وما زالت هــنه السـنّة الحسـنة سـائرة حتـى عهـد قريـب في هـذه اللدولـة السعودية الثالثة في حياة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ محمد بـن إبراهيـم آل

وقد كان هلذه الرسالة ومثيلاتهـا أثرٌ عظيـم في تربيـة النـاس علـى عقيـلـة التوحيل، وأخحلاق الإسلام وآدابه، ونبذ الشرك وسنن الملاهلية، ومن ثـم ظهـر أثر هذه التزبية على الحالة الأمنية والاقتصادية، فعمّ الأمن ورغــد العيـش بعـل الحْوف والفاقة، قال ابن بشر في وصف ذلك: (..واستبشرت بهـم الحرمـان الشريفان، لما أزالوا عنهما من الطغيان والبناء على القبور والبلـع التيّ ما أنزل الله بهـا مـن سـلطان. . وسـارت الظطعيـة إليهـا مـن العـرات والشـام واليمـن
 وبطلت في زمانهم جوائــز الأعـراب علـى الـدروب، فــلا يتجاسـر أحــد مـن سر اقهم وفسـقتهـم -فضــلاً عـن رؤسـائهم- أن يـأخلذ عقـالاً فمـا فوقـه مـن الأثمان، فسموها الأعراب سنين الكُمام؛ لأنهم كُمَّ عليهـم عـن جميـع المظطالم الصغار والجسام، فلا يلقي بعضهمم بعضاً في المفــازات المخوفـات إلا بالسـلام




عليكـم وعليكـم السـلام، والر جـل يـأكل ويبلــس مــع قـــاتل أيبــه وأخيــهـ كالإخوان، وزالت سنن البحاملية، وزالل البغي والعدوان ... وعمروا المسانجد بالصلوات والدروس والأذكار ...) 4- دفع العلماء ومدّعي العلم إلى البحث والتئليف: كانت بعض رسائل الإمام سببأ في قيام بعض المحوم لمناقشتها والرد عليها، و كتب أخرى لتأييدها ومناصرتها.

 القائلين بيواز هذا النوع مــن الوقف (r)، وردّ على دعـاراهمم، وسرد الأدلــة والبراهين على عدم جواز هذا النوع من الوقــف، وبيّن أنـه وقـف جــائز فـيـه





 .... وغيرها من العبارات.





تحايل على القسمة الشرعية، التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وحدّدها لعبـاده
في الإرث(1)
ويبدو أن هذه الرسالة كان لها أثـر كبـير في ذلـك الوقـت، حيـث دفعـت خصوم الإمام إلى البحث في هذا الموضوع، وكتابة الرسـائل والمؤلفـات فيـه، ومن ذلك ما فعله عبد العزيز بن عبد إلرحمن بن عدوان(٪)، حيث ألّف رسالة في الوقف نحو ثُمان كراسات من القطع الصغير، ردَّ بها على الإمام محمـد ابـن عبد الوهاب كمـا أن رسـالة الإمـام -رمهـه الله- الـيتي أرسـلها إلى أهـل البصرة عــام
 التو حيد) (م، كانت سبباً في تأليف القباني لكتابه الأول (فصل المُطاب في رد



 (r) انظر المرجعين السابقين.


 البصرة الشيخ أحمد بن علي التقاني البصري في شورال منها (المار). (0) جمع عبدالسلام بن برجس آل عبدلالكريم بجموعة الر سائل والمسائل النجحلية، [مرجع سـابت] .( rr-10/玉) $^{(1)}$

ضالالات ابن عبد الوهاب)(1)، حيث صـرّح القبـاني بسـبب تأليفـه للكتـاب،

يدعوهم لعبادة الله وحده) (ب).

و كذلك رسالة الإمام إلى أهل الرياض ومنفوحــة(ك)، كــان مـن آثارهـا أن دوّن سليمان بن سحيم (مطور ع الريـاض) رسـالة وجههـا - كمـا يذكر ابـبن غنام- إلى أهل البصرة والأحساء"(k)، حيث شحنها بأنواع التهم والافـتراءاتِ،


 عبدالوهاب) وهذا الكتاب -كما قال القباني- هـو اختصـار لكتابـابـة السـابق وزيادة عليه(1)







(1) انظر : د. عبدالعزيز العبداللطبف ، دعاوى الماؤئين ، [ [مرجع سابت] (ص\& غ) الـاثية.

المسألة الثاثبة : الآثار غير المباثرة لرسائل الإمام رحمه اللـه
 ما نتج عن الأفكار والمضامين اليت نادى بها الإمام -رحمـه اللهـ في رسـائله، وفصّلها وشرحها في باقي مؤلفاته، إضافة إلى دروسه ونحطبه وجهــاده وبقيـة وسائله اللـعوية، ويدخل في ذلك بعض الآثار التي ربما لم تطرأ في ذهن الإمـام حال كتابته لتلك الرسائل، ور.عا لم يتوقع حدوثها بـا بهذه الصورة.


 فنتائج الرسائل إذأُ وآثارها غير المباشرة بهذا المفهوم هي في الحقيقة آلثار دعوة الموة الإمام -رممه اللها - بمفهومها الواسع.


 وأصداءها(1)، منا يغني عن إعادة ذلك وتكراره والتفصيل فيه.



 الإسلامية، الرياض-

 وبحرث أسبوع الشيخ حكمد بن عبدالوهاب، [رمرحع سابن] (غالب الجزء الثاني).

رسائل الاومام عحملد بن عبدالوهاب
ولكن قد يكون من المناسب الإشارة هنا باختصار إلى بعض هـذه الآثـار؛
فمنها:
1 - التعريف بدعوة الإمام وتصاعف عدد المعتنقين لما والمؤيدين لمبادئها:
 ووجهت له اللغوة، بل حصل من وراء ذلك آثار غير مباشرة، نتج عنها تأثر
 ولو لم تكن موجهة إليه باللأصالة. ولنلك فإن كتب التـباريخ تذكـر أعـداداً كبـيرةً مـن أولئـك الذيـن أيـــدوا اللدعوة، ونصرو! الإمام بالقُلم واللسان واللسنان، دون أن يرد ما يفيد حصورل مراسلة خاصة بينهـم وبين الإمام -رحمه اللهـ بل إن عــدداً كبـيراً مـن الألئمـة الأعلام في بجد وغيره من أقاليم الجزيرة العربية قد رحبوا بدعــوة الإمـام (مـنـن باب الموافقة والتأييد، لا من باب التأثر) (1)، وذلك مثل بعـض علمـاء اليمـن؛؛ كالإمام محملد ابن إلمــاغيل الصنعـاني شـيخ صنعـاء اليمـن وزبيــ، وتلميـنـنه الإمام الشنو كاني -رمههمـا اللهـ - وبعض اللعلمـاء النـيـن تتلمــن الإمـام علـى أيديهم، مثل الشيخ معمل حياة السندي، والشيخ إبراهيم بن سيف في المبينة، والشيخ عحمد البمموعي، ،ومدرسته اللسلفية في ألبصرة، وبعض معاصري الإمام

في نخد، الذين أيّووه، وإن لم يستطيعو أن يقوهو ا بما قام به(٪)
(1) د. عبدا لله العجلان، حر كة التجليد والإصلاح في نجد في العصر المديـتُ، [مزجع ســابق]
(Y) انظر : المربح السابق ، الموضع نفسه .

كما وافقه بعض علماء العراق والشام ، واجتهدوا في كتابـة الكردود علـى من أفترى على اللدعوة، أو نال من صاحبها، سواءً من معاصري الإمام أو من جاءوا بعده(1) ولا شكك أن مثل هذه الِلهـود يمكـن أن تُعَدّ هـن الآثـار غـير المباشرة لرسائل الإمام ودعوته. Y- تبدل الأحوال السياسية واللدينية والاقتصادية والاجتماعية في مواطــن

الدعوة:
مهما بلغ طموح الإمـام -رحمـه الله- فإنـه ر.مـا لم يتصـور أن يمـدث مـا حدث ين موطـن الدعـوة مـن تبـلـل عظيـم في ختـلـف جوانـب الميـاة، فقـد أحدثـت المبـادئ والمضـامين الـتي نــادت بها رسـائل الإمـام ومؤلفاتـه ثــورة مبار كة، قضت على ما كان شائعاً في المنطقة هن الحرافــات والبـلــ ع ومظـاهر الشرك، وأحيت معالم الشريعة بعد اندثارها، ورجع أهل المنطقـة إلى التوحيــ الحالص من شـوائب الشـرك، وإلى تحكيـم اللكتـاب والسـنة، وإقامـة الحـدود
 وبعد أن كان أهل هذه البقعة يتخبطون في ظلمات المهل والأميّة؛ نشرت فيهم اللدعوة علوم الشريعة المطهّرة وآلاتها، من تفسير وحديث وتوحيد وفقه وسير وتاريخ ونحو ... وما إلى ذلك من العلوم.


 المسلمين ين شتى بقاع الأرض .

وأصبحت اللدعية مؤئل العلوم والمعارف ، يفــد إليهـا طـلاب العلـوم مـن سائر النواحي من أرجاء بند واليمن والـحجاز والخليج العربي، وانتشـر العلـمـم في بميع الطبقـات، حتى قـال المؤرخـون: أصبـح الراعي يرعى المواشني في الفيافي ولوح التعليم في غنقه.
وظهر العلماء الراسخون وألّفوا الكتب القّيّمة في غختــف العلنوم ، وانتشـر
 والأججار والغيران. وبعد حياة الفرقة والـــوف واختــلال الأمن ، وحّـدَت الدعـوة كلمتهـمه، وجمعت ثملهـم تحـت رايـة واحــة ، وأخضتعهـم لسـلطان واجــد يسوســهم بكتاب الله تعالى وسنة رسـوله(1)، وانتشـر الأمن، واسـتقرت الأحـواله، حتىى أصبحت الظظعينة تفد إلى الـرمين من العـراق والشــم واليمـن والبحريـن والبضـرة
 وأمنت قوافل المجيج، وكـان العمـال إذا جـاءو! بالألمـاس والز كـاة مـن أقاصي البلاد، يمعلون مزاود الدراهم أطناباً لخيمتهم، وربطاً الخيلهم بالليلن، لا يخشيون سارقاً ولا غيره، وكان في اللدرعية إبل كثيرة، وهي ضوال الإبل ألـيتي
(1) انظر : أهمد بن حهر آل أبو طابي ، الشُيخ حمد بن عبدالوهاب عقيدته السـلفية ودهوتـه





توجد ضائعة في البر والمفازات، فمن وجدها من باد أو حاضر في جميع أقطار
 و كان للدعوة أيضأ أثرها الواضــح على الحيـاة الاقتصاديـة في المنطقـة ...
 الرزق، فأصبح ما يممل إلى الدرعية من أموال الز كاة والأمُماس، وغـير ذلـك
 وضعفاء البوادي لا يحصيه العدّ.
 وطلبته، ومعلمة القرآن، والمؤذنين وأئمة المساجده حتـى أئمـة مسـاجد نيـيـل البلدان ومؤذيهم، وكان الرجل إذا مات أعطي أولاده العطاء الجزيل، وكتب
هم راتب في الدديوان(".
 والاجتماعي، والاقتصـادي، الـلـي أحدثتـه مضـامين رسـائل الإمـام ودعوتـه بشكل عام على النحو التالي: أولاً: النتائج الدينية:
1- قيام ملرسة علمية إصلاحية ما زالت آثارها موجودة حتى اليوم. ץ- بَّلية المفاهيم الدينية وتوضيحها للعامة.
 (Y) انظر : اللرجع السابق ، (Y/ (Y/ )
r- إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
६- إخياء مبدأ الولاء والبراء.
0- تُرير العقل من المِهل والخر افة والبدع.
7- تحقيق مبدأ القدورة المسنة في العلماء.
V- بيـان فضـل اللدعـوة وبر كتهـا إذا بمعـت بـين العلـم والعمـل، والدعـــوة

نو ذجاً هلذه الدعوة إلثممرة.
ثانياً: النتائج الاقتصصادية والاجتماعية :

- 1

Y- الحخروج من العزلة الأقتصادية، والاتصال بالموانئ والتجارة المخاربجية.
r- إحياء روح الأنخوة الإسلامية، والقضاء على النزاعات العصبية والتقبلية.
ع- تنشيط الحركة العلمية.
0 - إحياء روح التكافل الاجتماعي (ب)







 حيث أفاض يـ ذكر الشواهد والنصوص التاريخية المُوكدة لما سبق ذكره.

ثالثاً: النتائع السياسية:
1- القضاء على محنة التفرق والانقسام.
Y- Y إحياء روح المهاد
r- تو حيد بند وبعض أجزاء الجلزيرة العربية في دولة إسلامية واحدة.
ع- سياسة البلاد باللدين والشرع.
0- تحقيق الأمن والرخاء.
1- تحقيق القدوة المسنة في القيادة الإسلامية.
W- اليقظة الفكرية والثورة العلمية وإحياء السنن:
لقد كان للمضامين والمبادئ التي نادت بها رسائل الإمام ومؤلفاته أثرٌ بالغ" على اليقظة الفكرية ي العالم الإسلامي، وذلك بالنشاط العلمي الذي برز من خلال تلك المناقشات، والردود العلمية بين أنصار اللدعوة وخصو مها، ومحاولة كل فريق دعم أقواله بالأدلة والبراهين العلمية. ولقد كان لذلك أعظم الأثر في إحلداث ثـورة علميـة وثقافيـة عارمـة بعـد البحمود الفكري والتأخر العلمي الذي مُنِيَ به العا لم الإسلامي فتزة من الزمن. كما أن هذه الدعوة قد هملــت النـاس علـى أن يعيـدوا النظر فيمـا ألفـوه وورثوه عن مشايخهم وأخلذوه دون تمحيص، فرجع كثير منهـم -بتأثـير هــنه اللدعوة- إلى الينابيع الأولى لعلوم الشـريعة، فاسـتقوا منهـا؛ بـــا ضيّــق دائـرة الملاف، وساعد على تقريب وجهات النظر (1) لله الحمد والمنة ، كما كـان (1) انظر : 2. عبدا اللّ المامل، الشعر في الجزيرة العربية، [مرجع سابق] (صVA -Vr).

رسائل الوامام محملد بن عبدالوهابب
لنلك أعظم الأثر في إحياء كثير من السنن الــيت اندرسـت، وإماتـة كثـــير مُنـ البدع المحدثة، التي لم تستطع أن تصمد أمنام اللدليل والبرهان.

६- التجلديد في الحياة الأدبية:
بتدر الإشارة هنا إلى أثثر الدعوة في بتديد الأسـاليب الأذبيـة شـعراً ونـبرً؛؛ ففي حـين كـان النـثر العلمـي والأدبـي مبتلـى بالأســجاع الثقيلـة والفواصـل الطويلة، والسعي اللدائب وراء الملي اللفظية، وتكلف الصنعـة؛ بخـلد أنـه بغـد هذه الدعوة المبار كة بدأ يتسلل إليه ما غلب على رسائل الإمام ومؤلفاتــه مـن الأسلوب العلميّ المركز، 'الــذي يعتـاز بقصـر الفواضـلـ، والعفويـة والبسـاطة،

وازدحام المعاني، وشيء من التأنق غير المتكلف(1) و كذلك الششعر؛ حيـث يذكر اللدكتـور عبـدا لله الحـامذ أن (لغـة الشـعر في


ورلكنك لن بتد تأنقاً [متكلفأُ، أو ترفاً لفظياً)
ويوضح الحامد بعـض السـمات الـيت بـرزت في أسـلوب الششـر في ظـالِل الدعـوة، فيذكـر أن منهـا حـرص الشـعراء علـى ديباجـة خاليـة مـن تكلــفق المو سيقى الدانخلية، عازفة عن تأنق اللفظط، و لم يتيسّـر فــم الخلـوص مـنـ كــل
 هو طبيعي يأتي عفو الخاطر، أو مقصود غير متكلف.



كما اتسـمت ألفـاظ الشـعر بمفـردات دالّة علـى طبيعـة الدعـوة كالإيمـان والكفر والمهاد والقرآن والسنة والبدعة والتوحيد والشرك، وحرص الشــعراء على المطالع اليتي تناسب الموضوع، ورغبوا في البحور التامة الطويلة اللرصينـة، كالطويل والكامل والبسيط

 شرح الدعوة، وبحادلة خصومها ومناقشتههم، ومنــاقضتهم وهـحـاؤهم، ومنهـا شـعر الثنـاء والمديـح لأئمـة الدعـوة وأمرائهـا وأنصارهــا، وشــعر السياسـة والإصلاح، وشعر البكاء والرثاء (Y). هـ قيام حر كات ودعوات إصلاحية خارج سلطان الدعوة: أ- تهيدي:
يذكر بعض الباحثين أن أمارات عصر الانكطاط في العالم الإسلامي بــدأت مع إطلالة القرن السابع الهجري (")، حتى وصلت أقصى مراحلهـا مـع مطلـع
 أنواع الحرمان والتخلف والانخلال في كثير من نواحي الحياة(5)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر : المرجع سابق (صو9) (Y). }
\end{aligned}
$$

 القرن السابع تقريباً .



فمن الناحية السياسية: ضعف اللسلاطين العثمانيون، فتسلط وزراء الدولــة
 وضاقت موارد الرزق، وأهمل التعليم، وتفشى المهل، وصار هـمّ الولاة جمــع الأموال وأخلذ الإتاوات (1)، فانكمشت الزراعة والتجارة، واندثرت كـــير "ْـن الصناعات والمِرَف، وتفشى السلب والنهب وقطع الطريـق، في حـين بــــأت بالمقابل بذور النهضة الحديئة في أوروبا المسيحية، اليت طوّرت وسائلها الـربية ومواردها المالية وأساليهها الإدارية، وأصبحت تهلد الخلالافة العثمانيـة وتطـمـع
في خير اتها (T).

وأما من الناحية الدينية: فقد بدأ الانخراف يظهر بوضـوح، منــذ أن قنامت الدولة العباسـية بتر جمــة علوم الأمـم السـابقة وآدابهـا ومعارفهـا العامــة دون تُحيص، فالتّست مفاهيم الإسلام في عقول كثــير مـن النـاس بعقـائد الفــرس
 المنحرفة، وتعظيم الأموات، وصاحب ذلك الجمود الفقهي، والتعصب المقيت للمذهب والقبيلة والإقليم.

ولا يخفى دور الئلفاء والسلاطين الأعاجم في إبعـاد النـاس عـن اللغـة العر بيـة؛
(1) الإتاوة: المزية والحراج ، يقال ضربت عليهم الإتارة، وهي الرشوة، يقال: شكم فاه بالإتاوة؛


$$
\begin{aligned}
& \text { [ } \\
& \text { (Y) انظر : المرجع سايت (ص19-19). }
\end{aligned}
$$

وما نتج عن ذلك من صعوبة فهم النصوص الشُرعية، وبُعد عن المنابع الأصيلـة للإسلام، حتى بلغ المهل بكتــير مـن المسـلمين أن تر كـوا الفرائـض وأنكـروا البعـث بعــد المـوت، ونبــنـوا أحكــام الشـرع، وا واحتكمــوا إلى الأعـراف

والعادات (1)
و لم يكن هذا الواقع المرير محصوراً في بقعة دون أخرى، بل يكاد يكون هو الطابع العام في معظم بقاع العـا لم الإسـلامي، على تفـاوت طفيـف بينهـا في مستوى ذلك الانحطاط (Y)، يقول الأسـتاذ مسـعود النــوري: (وعندمـا وصـل الأمر إلى هذا الحدّ؛ طلعت شمس إلمدى والرشد من واد غير ذي زرع، وأريد بهذا: شيخ الإسالام محمد بن عبد الوهاب -رحمه اللهّ- ونـوّر ضريمـه الــني أعاد إلى الأذهـان دروس التوحيـد الكتي كـانت قـد نسـيت، بيهــده المتواصـل وعمله الدائم، وبلّغ رسالة اللحت والْصدق إلى حيث وصل صوت هنا الرّا الرجـل

ابجماهد)
وبرغم العوائق والصعوبات؛ تمكنت هذه الدعوة -بتوفيـق الله- مـن شـق طريقها، وإكمال مسيرتها، حتى تسامع بها المسلمون في شتى بقاع الأرض (1) انظر :د. عبدا الله العحبلان ،حر كة التجديلد والالصلاح في نجـد في العصر المديـث، [مرجـع
سابق] (ص (Y乏-Y).

[مرجع سابق] (صهץ-• ع).

. (YV - YT ص)

وقد هيأ ها وجودها في الحرمين الشريفين -بعد توفيـق الله تعـالى- فرصـة اللقاء بالمســلمين مـن أنخـاء العـا لم في موسـم الـــج، فنشـط دعاتهـا في اللّقـاء بالمسلمين، وبخحوا في تبليغ اللعوة إلى جهات نائية من العالم الإسلامي، بعـلك أن اعتنقهـا علمـاء محتسـبون مـن هـذه المهـات(')، نشـطوا في نشـر الدغــوة والثضحية هن أجلها.

وكانت هذه اللدعوة المبار كة فاتحة خير للمسلمين في كل مكـان ؛ فمـا إن ظهرت هذه اللدعوة الإصلاحية في قلب الجز يـرة العربيـة، حتى بـدأت تظهـر دعوات إصلاحيـة في أخـاء متفرقـة مـن العـا لم الإسـلامي (r)، (وكـان هـدف دعاتهـا في كـل هكان تحـل بـه؛ هـو محاربـة الفسـاد، والقضـاء علـى اللبنـــــع ع
 الدعوة وسامة المنهج والمعتقد. وقبل الإشازة إلى بعض هذه الحر كات، ر.عا يتبادر إلى الذهـن سـؤال مهــمـ
(1 انظر :د. عمد السيد الو كيل ، استمرارية الدعوة ، غماذج من الدعاة من القـرن الســبـع إلي


$$
.(\Gamma \cdot)
$$

(Y) انظر : ترماس أرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ، [ [رجع سابق] (صA
 الإصلاحية ، [مرجع سابق] (صVV) .

ب- هل تلك الحر كات والشخصيات قد تأثرت بالفعل بدعوة الإمام؟ يختلف الباحثون في الإجابة عن مثل هذا السؤال؛ فكثير من الباحثين يذكر أن تلـك الحر كـات أو بعضهـا علـى الأقـل إنـا كـانت أثـراً مـن آثـار دعــوة

 للحر كة الوهابية في بند)
في حين يرى فريق آخـر مـن البـاحثين عــدم صحـة مـاقيل مـن تـأثر تلـك الحر كات والشــخصيات بدعـوة الإمـام (\%) (وأن هـنـه الدعـوات والحر كـات






 سابت] (Y (Y) (Y)


 هذا الرأي، انظر: انتشار دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب، [مرجع سابق] (ص V) الهامنى
و (صロ).

رسائل الوامام محملد بن عبدالوهاب
والثورات نابعة من أهلها وهم بأنفسهم لا يذكرون أنهم من أتباع الإمام ولا أنهم تتلمذوا عليه أو قرأوا كتبه ومؤلفاته وأرادوا تطبيقهـا ، ولا أحــد يثبــت ذلك فيذكره بل إن هؤلاء لا يعتزفون بهذه التبعية ولا بالتأثر به ور.بما أكثزهمم لا يعرفـه إلا عـن طريـق أعدائـه ودعايناتهم الكاذبـة وبصـورة مشــوهة غــــر حقيقية، أو يعرفه بعضهم ولكن لا يعتزف بطريقته السلفية وإن كان ينتســب

إلى السلف)(1)
ويعلل بعض الباحثين اللدوافع التي جعلت البعض يلّعي تأثر تلك الحر كات بدعوة الإمام؛ بأن السبب هو وجود بعـض أوجـه التشـابه بـين دعـوة الإمــام وبين تلك الدعوات، وهو سبب -علـى حــــ تعبـيره- غـير وجيـه ،ويضـرب لنلك مثلاً بدعوة الأستاذ عحمد عبده، اليت هاجمت التصوف مثلما هاجمته من قبل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه اللهـ مع الثفارق بين منهج كـلٍ

منهما في ذلك الهجوم "
يقول د. محمد عحمل حسين مشيراً إلى الخلط بين المنُهجين: (حتى خلطوا بههم [يعني أتباع دعوة الإمام] كل من دعا بهـذه اللـعـوة [يعي مههاجمة التصوف] واعتبروه منهم ، غــافلين عـن أن التصـوف يمكـن أن يهاجم من منطلمين مختلفين، من منطلق سلفي يهاجم الابتداع، ومــن منطلّق علماني ينكر الغيبيات ويخضعها للتفكير الحمر ، ومن هذا المنطلــق خلطـو ابـــين
 (Y) انظر : د. عبدالعزيز العبداللطيف، دعاوى المناوئين ، [مرجع سابق] (ص9)

> الأفغاني وعحمد عبده وبين محمد بن عبدالوهاب)(1). كما يعلل فريق آخر من الباحثين قيـام الدعـوات الإصلاحيـة الـيت أعقبـت دعوة الإمام بأنها (من مقتضيات هذه الحياة؛ فكما ظهر محمد بن عبدالوهاب في الجزيرة العربية ظهر مصلحون آخرون في بلاد إســلامية متعـلددة: في مصـر
(1) وليبيا والهند ... إلث ولا ضرورة للقول بتأثر هؤلاء باللدعوة السلفية) والذي يظهر وا اله أعلم أن الحـلاف بـين القـائلين بالتـأثر والقــائلين بعدمـه أغلبه خحلاف صوري منبعه أمران:

أحدهما: عدم تحديد مفهوم واضح لكلمة (التأثر) بدعوة الإمام ، فهل هو يعني الالــتزام المنضبـط .منهجههـا والتتلمــل علىى مؤلفـات علمائهـا أو التنسـيق

أم أن المعنى بحرد وجود نوع من الشـبه مـع بعض مبادئهـا ؛ ولأن الإمـام أول من نادى بهذه المبادئ في العصر الحديث فيكون التأثر إنما هـو مـن بـاب قو لمم (الفضل للمبتدئ وإن أحسسن المقتدي)(")، كقول أحد الباحثين بعـد أن ساق أسماء تلك الحر كات والشخصيات: (وتلمذة هؤلاء لابن عبدالوهاب لا


(Y) عبدالكريم المططيب، الدعوة الوهابية، [ييروت- دار الشُروت -ط الثانية ب ت] (صهبّا ). ( ( $)$

يستبعدها عدم اللقاء أو انصرام الزمان، فلقد تصارمت الأجيال بين العمريـن، وعمر بن عبدالعزيز ثخبة المدرسة التي تعلّقت بأسباب عمر بن الـططاب وإن لم
. يلقه)
ثانيهمـا: ماولـة إطـــلاق حكــــم واحــد علـى جميـع تلــك الـر كــات والشـخصيات رغـم الأختـلاف الكبـير بينهـا مـن حيـث النشــأة والظـــرْوف

والمسلك.
ففي السودان مثلاً؛ يصعب أن يصدر الباحث حكمأ واحداً علنى حركـئي (عثمـان بـن فودي) في غـرب الســودان [المنطقـــة المعروفــة الآن بنيجيزيـــ] و(المهلي) في ثمال السنودان.
فالأول : تتلمذ على الشيخ جبريل بن عمر، وهو شيخ متأثر بدعوة الإمـام
 عثمان هذا توجه بنفسه للحج سنة • . Y اهـ (وخالط دعاة الدعوة التوجيدية واستمع إليهم، واطّلع على العديد من الكتب الكي ألّفها الإمام بنفسـه ومنـهـها: رسالة كشف الشبهات، وأصـول الإيمـان، ومعرفـة العبـد لر بـه ودينـه ونبيـه، والمسائل التي خــالف فيها رسـول الله ونصيحـة للمسـلمين، والأمـر بـالمعروف والنهي عـن المنكـر، ورسـالة في أن
(1) عبدالمليم المندي، الإمام حمد بن عبد الوهاب أو انتصـار المنهـج السلفي، [مرجـع "سـابت]
(1910)

التقليد جائز لا واحب، و كتاب الكبائر)(1)، بل إنه لم يكتف بالاطّللع علىى هذه الكتب فحسب (فاستطاع أن يستنســخ بعضـاُ منهـا) (ب) (ومكــث فـتزة تقتزب من العام فيما بين مكة الملكرمة والمدينة المنورة) (")، وبدأ دعوته الفعليـة بعد عودتـه مـن رحلـة المــج، وجـاءت مؤلفاتـه ومبادئـه -كمـا يذكـر أحـــ الباحثين- (على نفس النمط والأسلوب والمعنى) (\%) الذي وجــد عنـــ الإمـام عممد بن عبدالوهاب -رهمه الله-(0) مما يمجعل من الممكن ترجيح وجود نـو ع من التأثّر (7)، بدعوة الإمام أو الاستفادة منها.
(1) د. وهبة اللز حيلي ، (تأثر اللدعوات الإصلاحية الإسلامية بذعوة الشُيغ محمد بن عبدالوهــاب)؛
 عبدالوهاب، [مرجع سابق] (ص ه • 1-9 • 1).


ضمن : بكوث أسبوع النُيـخ (Y/Y/Y) 6
.
( ( ) المربع السابق ، الموضع نفسه






 مكانة عظيمة- وجميع هذه الأمور ولا شلك تخالف طريقة السلف اليّ دعى إليها الإمـام عحمـد



رسائل الأمام محمد بن عبدالوهاب
وبالمقابل فإن دعوة (المهلدي) في شمال السودان يبلو تأثرها بلدعـوة الإمــام -إن و جد هذا التأثر- ظفيفاً، ذلك أن مبأدئ الدعوة السـلفية تخــالُف أسنسن مبادئ المهلجية بالسودان في مسائل كبرى، فالدعوة السلفية تحارب التصـوِف؛ ولا تؤمن بهذا المهدي؛ لأن الأحاديث الواردة في ظهـوره وصفاتـه وشـروطه لا تنطبق عليه(1)، كما أن (المصادر لا تشير إلى أن المهدي قـد زار الحرمنـين أون أنه تأثر مباشرة بفكر الإمام محمد بن عبدالوهاب) (Y)، وإن كان ذلك لايمنــع أن يكون (ر.ما قرأ عنه أو سمع)




 (وبعد أن تحقق أحواله وعرف أن المهدي السوداني ليس هو المهدي المنتظر عاد إلى بلده) إنظـر






 بالة.
 فلا ينتصر أحد عليه وعلى من معه؛ كل ذلك مـا لا يقرّه له دعاة التوحيد من

أنصار دعوة الإمام عممد بن عبدالوهاب.
وبابلحملة؛ فإذا كان لابد من إجابة بحملة على السؤال آنـف الذكـر وهـو :
هل تأثرت تلك اللـر كات والشخصيات بلعوة الإمام؟
فيمكن أن يقال: إنه لابد من التفصيل في الإجابة على مثل هذا السئوال: فإن كان المقصود بالتأثر هو المطابقة التامة للدعوة الإمــام معتعــداً ومسـلكاً فلا شكك أن ما ذكره الباحثون النـين سبقت الإشارة إليهـم مـن ترجيـح عـدم تأثر معظم تلك اللدعوات بدعـوة الإمـام هـو الأولى بـالصواب وهـو الأظهـر

وا لله أعلم.
وإن كان المقصود بالتأثر هو المعنى الواسع لفذه الكلمة الـذي يشـمل- مـا
أسماه بعض الباحثين-الطريق المعنوي أو الأثر المعنـوي")، وهـو إيقـاظ روح
 المسلم وغبطته عليها، وهو ما يكصل بمحرد سماع المسلمين بأخبار الدعوة وما حققته من منجزات، فإن الداعية المؤهل في أي مكان من العالم الإســلامي إذا
(1) المرجع السابق ، الموضع نفسه .




رسائل الإمام حكمد بن عبدالوهاب
بلغته أنخبار اللعوة على حقيقتها الصافيــة النقيـة كـان ذلـك حـافزاً لــه لنمـل منجز اتها إلى أهل بلاده حباً هم وحرصاً عليهم، وإن بلغته أخبارها مشوهة ، كان ذلك حافــرأ له للعمــل على تصحيح صـورة الإســلام النقيّة الـيتّ ظُـنّ -بقصور علمه- أن هذه الدغوة قد شوّهتها، وهذا بدوره يعدّ أيضاً نوعاً من التأثر؛ فاللدعوة هي التي قوّت عزيعته للقيام بهذا العمل، وعليه فإن :كـان هــنـا هو المقصود بكلمة التأثر: فيمكن أن يكون لقول الفريـق الثـاني مـن البـاحثينـ نوع من الوجاهة، وأعين بهــم أولئـك الذيـن ربّحـوا تـأثر معظم الدعـوـات

الإصلاحية بدعوة الإمام أو على الأقل استفادتهم منها. وقد حاول بعضهم تقوية هذا القـول -بهـذا المفهـوم- بيعض المـبرزات؛
!- أن رحلة الحج وزيارة الحرمين ألشـريفين وأرض الـجـاز -الـيّ كـان لأنصار الدعوة. وجود ظاهر فيها- كانت من أبرز العوامـل المؤثرة فيّ نبيرة بعض أصحـاب تلـك اللُعـوات أو في مشـايخهم الذيـن تعرّفوا علـى اللّعـــوة وأنصارها من خلال رحلة الحـج ونقلوا ذلك لتلاميذهم، وقد تكرر شي ترجمـة كثير من دعاة تلك الحر كات، أن أحدهم بدأ دعوته بعـد أن عــاد مـن رحلــة
!
Y- Y أن تلـك الدعـوات لم تظهر إلا بعـد ظهـور دعـوة الإمـام ونـاحهـا
ورصولا إلى الحرمين ماي يزيد من احتمال تأثرها بهذه الدعوة المبار كة . r- أن تأثر أي دعوة بالأخرى لا يعني بالضرورة اعتناقها بلجميـع مبادئها

V19
الأساسـية والفرعيـة ولا يـبرر تحميـل اللعـوة المتقدمـة بعض أخطـاء الدعـوة المتأخرة عنها المتأثرة بها(1).
 . روحياُ لمعظم حر كات التجديد في العالم الإسلامي الحديث(٪). وعلى أية حال؛ فإنه يمكن أن يقال: إن هناك من تأثر بالإمام، ولكن ليـس بالضرورة أن يكون كل من دعا بدعوة الإمام ونحا منحاه فهو متـأثر بـه، بـل ربا يكون قــد عـاد إلى مـاعـاد إليـه الإمـام مـن مصــادر أهـل الســنة وتبنّى معتقدهم الصهاي الأصيل، حيث إن الإمام لم يأت بجديل على ما في هذا الدين وإنما أحيا ما انــدرس مـن معـــالمه، وعـاد بالنـاس إلى مـا كـان عليـه سـلفهم الصا

وإن القول بعدم تأثر بعض اللدعـوات بلعـوة الإمـام ليـس فيـه ضـير علـى دعوة الإمام أو تقليل من شأنها، بل هو شهادة للإمام بأنه متّع لمنهج السلف الصاعه، وأن كل من سار على نهجـه في اتبـاع السـلف الصـــلح فـإن دعوتـه ستكون مشابهة للدعوة الإمام -رممه الله--.
(1) انظر: د.عمدل السلمان ،دعـوة الشــيخ محمـد بـن عبدالوهـاب وأثرهـا في العـلم الإسـلامي، [رمجع سابق](ص (A).

 الحديث، [مربع سابت] (Ү. 9 ( 9 .

رساثل الوامام محملد بن غبدالوهماب
ج- الحر كات والدعوات التي (قيل) إنها تأثرت بدعوة الإمام: أماعــن الحر كات واللدعوات التي ذكر بعض الباحثين أنها تأثرت بلدعوة:

الإمام فهي كثيرة؟ منها(1):
1- أثرهـا في اليمـن :أيّدهـا الشـيخ الأمـير محمـد بـن إسمـاعيل الصنعنـاني
 .

ومحاربة البد ع والشركيات.
Y Y أثرْها في الهند: ظهرت
 واشتغل باللعوة ثمم حج عام YY I اهـ والتقى بأنصار الدعـوة السـلفية، ولــ










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

عاد قاد بدعوته وجاهدحتى أسّس دولة مستقلة، تحكّم الشّريعة الإسلامية، ثم استشـهـل -رممـه الله- في اشـتباك وقـع بينـه وبـين السـيخ، وانتهـت دولتـهـ،

وبقيت دعوته وأنصارها إلى اليوم(1).
 انتشرت الدعوة السلفية فيها سلمياً بعد دعوة أمحد بن عرفان، وأشهر دعاتها

 ع- أثرها في إندونيسيا : ظهر أثر الدعــوة السـلفية في جزيـرة (سـومطرة) أكبر المزر الأندو نيسية بعد أن عاد ثلاثة أشخاص من أهل هــنـه الجزيـرة مـن
 الاستعمار المولندي وقضي على قوتها بعد ست عشرة سنة ، و بقيت الدعــوة بين أتباعها الذين استمروا في نشرها بالطرق السلمية"(r).


(ص\& - AY).
(Y) النظر: عمد السلمان،دعوة الثيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العألم الإسـلامي ،[مرجـع
سابت]ص Av - A . .



رسائل الإمام محمد بن غبدالوهابب

- أثرها في المززاثر : ظهر أثر دعوة الإمـام -رحمـه اللهـ في الجزائر مــن
 على مبادئ الدعوة اللسلفية عندما أدى فريضة الحج، واجتمع بعلمـاء الدعـوة
 التي قــامت علمى إصـلاح العقيـدة، وعحاربـة البـــع، والدعـوة إلى الاجتهـاد، وعحاربة التقليند الأعمى والجمود الفككري ،و كـان هـنه الجمعيـة دور كبـير في محاربة الاستعمار الفرنسي في المزائر حتى نال ذلك البلد الإسلامي اسـتقلاله
(1) عام

وبعد ..فإن نتائج دعوة الإمام وما تضمنتـه رسـائله ومؤلفاتـه مـن مبـادئ وأسس لم يقتصر أثرها على ما ذكـر فحسـب؟؛بـل يذكـر بعض البـاحثين أن لللدعـوة أثراً أيضاً في تايـلاند (Y) (1) انظر: د. عبدالحلبم عويس ، أثر دعـوة الإمـام ححمـد بـن عبدالوهـاب في الفكـر الإسـلامي الإصلا-حي في الجزائر، [مرجع سابق] (ص . . بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي، [مرجع سابق] (صه9).




 (¿عمد بن عبدالرهاب، ضمن (بكوث أسبوع الشّيخ ) (صYY - (صYY).
(1) النظر : الشيخ أهمد بن حجر آل أبو طامي، الشيخ حكــد بـن عبدالوهــاب عقيدتـه السـلفية

ودعوته الإصلاحية، [مرجع سابق] (صA9) .

المبحث الثاني :
كيفية الاستفادة من رسائل الإمام رحمه الله في العصر الحاضر
 واضتحة وعحددة، يمكن أن يسـتفيد منهـا الداعيـة في طريقـه الـنـي يسـلكه في


 وآثارها، وترجمة كاتبها ووسائله في اللدعوة، والبيئة اللي كانت محيطة به، رنما
 وأسلوب دعوته في العصر الحاضر.
ولا كان هذا البححث قد تناول دراسة رسائل الإمام من أربعة جوانب:
الجانب الأول: سيرة كاتب الرسائل ووسائله في الدعوة.
إلجانب الثاني: مضامينٌ هذه الرسائل.
الجلانب الثالت: الأساليب المستخلدمة في هذه الرسائل .
الجانب الرابع: آثار هذه الرسائل .
فيحسن أن يتم تقسيم هذا المبحث إلى أربع مسائل:
المطلب الأول: كيفية الاستفادة من سيرة كاتب الرسائل -رحمه (اللهووسائله الاعوية في العصر اللحاضر .
(للمطلب الثاتي:: كيفية الاستفادة من مضامين رسائل الإمام في العصر . الحاضر

VYO آثـار رسائـل الإمـام
 -العصر الإحاضر
المطلب الرابع: كيڤيـة الاسـتفادة مـن آتـار رسـائل الإمـام فـي (الْعصر الحاضر (1)

 تصنيف هنه الفوائد حسب الأقرب إليها والألصق بها بطريقة تقرييبة.

رسائل الإمـام محـهل بن عبلدالوهابب
المطلب الأول
كيفية الاستفادة هن سيرة كاتب الرسائل -رحمه اللأه- ووسائثه
الاععوية في العصر الحاضر
1- عدم اليأس من هدابة المدعوين وانتضـار الدعـوة مهمـا اسـتحكم البِهـل
والظلم:
فعند اشتداد الظلمة ينبحس النور، وقد أخرج الله هـذه الدعـوة المبار كـة، وذلك الميل المتميّز من أرض قاحلة، كــانت مضـرب المــل في البهـل والفقـر والتمزق والضالل ، فليس لداعيةٍ أن ييأس من هدايـة قومـه، مههــا بلـغ بهـم

الانحر|ف.
وقد كان الإمام على يقين تام بأن الدين منصور مهما ابتُلي أصحابـه، ؤُن من عمل بلا إله إلا الله ونصرَهـا، مكّنـه الله مـن البـالاد والعبـاد، ومـن هـنـا المنطلق قال الإمام ثلأمير محمد بن سـعود -رمههمـا اللّه بكـل ثقـة ويقــين: (...) وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد) (1)، ورغم أن الإمام -رحمه اللّهذكر هذه البشرى بكل ثقــة ويتــين، إلا أنـه لم يغفـل فيهـا، عـن الإشـارة إلى شروط في غاية الأهمية، هي: التمسك بكلمة التوحيد، والعمل بها ونصرها، إذ أن كلمة لا إله إلا الله منهج شامل للحياة، ولا بـد مـن تحكيمهـا في كـل صغيرة وكبيرة من جوانب هذه الحياة.
(1) عثمان بن بشر ، عنوان الجد في تاريخ نجد ، [مرحع سابق] (IY/1) .

Y Y أهمية الإعداد العلمي والتزبوي للداعية وتنويع المشارب:
و كذلك أهمية الاطّلاع على سير الدعاة الصادقين، مع ضرورة الاحتكــاك بالمدعوين، ومعرفة طبيتهم، وتشخيص أمراض الأمة، ومحاولة التعرف علمى الطرق المناسبة لعلاجها، فكلما كانت المهمة شاقة؛ كــانت أحـوج إلى مزيـد

من الإعداد والتأهب.
ومن حكمة الله تعالى وفضله على الأمة أن يسّر هذه الجوانب للإمام عحمد
 العلم، وحفظ المتون والقراءة على أكابر علماء عصره، وقراءة كتــب العلمـاء ابلمددين؛ أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان لذلك أعظم الأثر -بعد توفيـق الله- ين وقاية دعوته من الانخرافات والأخحطاء الشرعية . كما أن ما تعرض كه الإمام من المصــاعب في سـبيل طلـب العلـم، والققيـام بواجب الاحتساب مع ما ألزم به نفسه من كــثرة النو افـل والأذكـار والتعلـق با الل، إضافةُ إلى اطّالاعه على سير اللدعـاة الصـادقين؛ أمثـال الإمـام أحمــد بـن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية"()، وما أصابهـم من الفتن والعن والابتـلاءات، كل ذلك كان له أعظم الأثر في صبره ـرحمـه اللهـ وصمـوده أمـام الشـدائد




 شتخصبته العلمية والدعرية.

رساثل الوامـام محملد بن عبدالوهاب
الإسالام البحددين أعظم الأثر في نزعته التجديدية، المنضبطة بضوابـط الشـرع، كما أنها كانت من أعظم الروافلد لفكر الإمـام -رحمـه الله- حيـت أكسـبته قوة المحة، ونصاعة البرهان والاعتماد علـى اللدليـل الشـرعي، وقـــ حــرص الإمام -رحمه اللهـ على هذه الكتب فقرأها ودرسها، ونسـخ بعضهـا بيـده، واختصر بعضها، واقتبس منها وأحال إليها يُ بعض رسائله ومؤلفاته، فانطبع بطابعها، وتأثر بأسلوبها.

أما اهتمام الإمام مععرفة واقـع الملدعويـن وطبيعـة أمـراض الأمـة، فهـو أمـر
 إنه أدرك عيوب الأمة ومواضع الخلل فيها، فر كّز دعوته من هذا المنطلق علنـي تنقية التوحيــد مـن شـوائب الشـركّ، ومحاربـة البـدع، والنهي عـن التُصــب والتقليد الأعمى.

وإن المتأمل لرسائل الإمنام على وجه الـحصوص ليدرك أن الإمام كان علـــى علم وبصيرة بواقع بلاده، بل وحال البلاد الأخـرى المحيطة بهـا، وعلـى فقــه عميق بكيفية التعامل مع أهل هذه البــلاد وتلـكـ، وقـد كـان ذلـك مـن أهـم أسباب بناح دعوته رممه ! الله.
世- أهمية الإعداد العلمي والتزبوي للمدعو:
 والتمكين، وانتشار الدعوة، وتغلغل مبادئها في نفوس المدعوين، وعدم تخليهـم عنها أو خذلان دعاتها عنذ حصول الشدائد.

وقد كان الإمام -رحمـه اللهـ يفـرض تعليـم القواعـد الضروريـة كلإسـاملام فرضاً على الناس في المساجد، فكانوا يتدارسون الأصول الثلاثة في المسـاجد، ويسمّعونها بعد صلاة الفتجر، وبذلك أصبح عـوام المسـلمين ورجـال الباديـة يعرفون من أصول اللدين ومبادئه ما يكهله اليوم بعض حملة الشهادات العلميـة
 زادتهم وفــاة الإمـام الداعيـة إلا قـوةٌ وثباتـأ علـى ديـن الله، وتمسـاًاً بعقيـدة

 في ذلك على نشر (العلم) بين جميم فئات المجتمـع، والمقصـود (بـالعلم) الــذي ينبغي نشره؛ العلم الحقيقي المؤصّل بنصوص الكتـــاب والسـنة، الـلذي يحتاجـه المسلم في يومه وليلته، عبادةً واعتقاداً وسلو كاً، وليس الحديــث عـن الإسـلام بالعموميات، والكــلام الغـامض، والانشـغال بـالأطر والمنـاهع، وتـرك النـاس و يعبدون الله على جهل، ويلقونه باعتقاد فاسد.
 ليحفظوهـا، بـل حـرص علـى أن تكـون هـذه العلـوم واقعـاً عمليــاً؛ فــاعتنى بالإعداد التزبوي للأمة لأن تربية الأمة، على عقيدة التو حيد وأخلاق الإسـلام وآدابه من أعظم واجبات الداعية. وقد انتهج الإمام -رحمه الله- منهجاً فريداً في هذا المحانب ، فنشر اللدعـاة والمعلمين في القرى والبــوادي، يعلّمـون النـاس مَـن ربُّهـم وبـا دينُهـمَ ومَـنـ نبيُّهم، ويوضحون هـم الإسـلام بأر كانـه الخمســة، والإيمـان بأر كانـه اللسـتة،

رسائل الإمـام ححمد بن عبدالوهاب
والإحسان وأن له ركن واحد فقط ، وييّنون لهم حقوق الله تعـالى وحقـوق
 وقد استخخدم الإمام العديد من أساليب التربية؛ ومنها: القـــدوة، والموعظـة، والقصة، والتاريخ، والعبر، وحرص علـى التــرج في التعليـم، فكـان بـهـوذه

التز بوية أثر عظيم وصدى وراسع
كما حرص الإمام على تربيـة المدعويـن على تطبيـق الإسـلام بشـموله في جميع جوانب الحياة، واعتباره كلأ لا يتجزأ، وعدم الأخلذ ببعض دورن بعـن، أو تقسيم الدين إلى لباب وقشور، مع تفقيههم بـأمور العبـادات والمعـاملات،

 على أخذذ الإمام لهذا الدين .مفهومه الشامل. ६- خرورة العناية بتز كية النفس:
 الدعـاء، وتـلاوة القـرآن، والتعلـق بـا له تعـالى، وتطهـير البـاطن مـن أمـراض القلوب، كالحسد، والرياء، وحب الجاه، والشرف، مـع المـرص علـى تربيـة


 فلن يفيض إمان الداعية على المدعوين، ويؤثر فيهم، حتى يمتلئ قلبه قبل ذللك (لٌ بالإيمان، ويتطهر من أمراض القلوب.

وقـد كـان الإمـام -رحمـه الله- قـدوة في الزهــد والعبـادة وكـثرة النذكــر والدعاء، (و كان النــاس إذا جلسـوا ينتظرو نـه، يعلمـون إقبالـه إليهــم قبـل أن يروه، من كثرة لمجه بالتسبيح والتتحميد والتهليل والتكبـير)(")، وكـان يربيـ أتباعـه علمى هــنا المنهـج بـالتلميح والتصريــح، و لم يشـغله عـن ذلـك كــثرة مسؤلياته والتزاماته اليت تضاعفت مع تضاعف مساحة اللدولة، وتزايـل أعــداد

مؤ يليها ومعارضيها في المداخحل والـلـارج(r) 0- أهمية السعي لإيباد القوة التي تحمي اللدعوة: ينبغي للداعية أن يحرص على طرْقٌ (بميع الأبواب المباحـة، اللتي يمكـن أن تقود إلى التمكين للدين في الأرض، وعـدم اليـأس، مهمـا تكـررت محـاولات الاتصالات الفردية والحماعية ومهمـا كانت النتـائج القريبـة سـلبية) (")، (وقـد كـان النبي دعوته) يتبع النّاس في منازهم؟؛ في المواسم، وبجنة، وعكاظ ، يقول: (من يؤويي؟؟ مـن ينصرني؟ حتى أبلغ رسالات ربي وله ابلجنة) (م)


 -( $\uparrow$ 〔7 $ص$ )


 وتال : هذا حديث صسحيح الإسناد ولم يخر جاه الماه .

رسائل /لإمـام محمدلد بن عبدالوهاب
وقد أدرك الإمام -رحمه اللله- أهميـة هـذا المـانب، ومـا إن خـاف غلنى الدعوة في حريملاء حتى سعى إلى العيينة، (وعـرض علـى عثمـان مـا قـام بُـبه ودعا إليه، وقرر كله التو حيلّ، وحاوله على نصرته، وقال: إني أرجــو إن أنـتـ


فساعده عثمان على ذلك) (1)
وحـين شـعر الإمـام أن العيينـة أيضـاً لم تعــد ضالحــة لاسـتقبال اللدعــوة وتمايتها، لم ييأس، و لم بيزدد، بـل سـار ع إلى اللدرعيـة وعـرض دعوتـه علبى أميرها محمد بن سعود -رحمه الله- علَّه أن يقوم بحمايتها ونصرتها، فتمَّ له ما ما أراد، وبشّره الأمير بالنصرةٌ والحمايــة، فقـال لـه الإمـام: (وأنـا أبشـرك بـاكلعز والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسـك بهـا وعمـل بهـا ونصرهــا ،
ملَك بها البلاد والعباد)()

ولا شك أن حرص الإمام على هــذا البـانب مـن دلائل حكمتـة - رمتـهـ الله- وفقهـه بسـن ا الله الڭكونيـة، حيـث أن الله سـبحانه وتعـالى أمـر باتخـاذ
الأسباب والو سائل المناسبة المباحة الموصلة إلى الغايـات المطلوبـة، قـال تعـللى:

(1) عثمان بن بشر، عنوان البجد في تاريخ نجد، [هرجع سـابق] (9/1) وعثمـان: هـو عثمـان ين

معمر أمير العيينة.
(Y) عثمان بن بشر، عنوان الجدلد في تاريخ نجد (Y/ (Y/ (Y)

اليّ استخدمها الإمام فِي الدعوة بالِ اللّ).

६- عدم التنازل عن المبادئ بدعوى مصلحة الدعوة:
رهذا واضح من عدة مواقف للإمام -رحمه الله- فرغم حاجتــه الشــديدة لكسب المؤيدين من بميع الفئات، وخاصـة المنتسـبين إلى العلـم، لمـا لــم مـن المكانة والتأثير على بقية الملدعويـن؛ بجـده رغـم ذلـك يرفـض أن يتنـازل عـن المبادئ الرئيسة لدعوته، مثل الإنكار على من ظهر منه استهزاء باللدين وأهله، مهجما كانت منزلة ذلك المستهزئ. يقول الإمـام -رحمـه الله- لأحـد المنتسـبين للعلـم (1) الذيـن تكـر منـهـمـم الوقـوع في هـذا المنكـر، مـع جاللـة قدرهـم -في عـين كثـير مـن النـــاس- : (...... إن كنت تظن في خاطرك أنا نبغي أن نداهنك في دين الله، ولـو كنـت أجل عندنا ما كنت، فأنت مخالف .. (Y) وحين جاء الإمام -رحمه اللهـ طريداً وحيسـاً مهـاجراً إلى الدرعيـة، وهـو بهاجة إلى أي نوع من العون والمسـاعدة؛ عرض عليه الأمير محمد بـن سـعود
 على ما كان يأخله الأمير من أهـل الدرعيـة وقــت الثمـار (ث)، وعندهـا بـادر الإمام برفض هذا الشرط (بأسلوب مهذّب)؛ لأنه يمـسّ أحــد مبـادئ اللدعـوة القائمة على سياسة الرعية بشر ع الله تعـالى، وعــلم إقـرار مـا حـرم الله مـن المكوس وغيرها، وكيف يرجو اللداعية التوفيق مـن الله تعـالى إذا بـدأ دعوتـه
(1) هو : عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى. (Y) (Y) بجموع مؤلفات الشيخ (الشخصية) (YA/0).


رسائل الإمـام حكمد بن عبدالزهاب
بالتنكّر لبعض مبنادئ دينبه، ثـم إن الموافقـة على مثـل هــا التُنـازل سـيكون أمضى سلاح في أيدي أعداء الدعوة، الذين يتتبعون الزلاّت.
 العظيمة، وعدم تنفير ذلك الأمير المبارك بدعوى الغحافظة على المبـادئ، فـألان
 سارع بتبشير الأمير بالبديل الشرعي اللذي يغنيه، ويكقـق لـه مـا أراذه وقـالـ: (وأما الثانية [يعين القانون اللذي كان يأخله على اللدرعية وقت الثمار] فلعل
 ولا شك أن القدوة والأسوة لكل داعية في هذا المنهج الواضح هو رسنـو
 قريش، رغم شدة حاجته دعو رسول الله

فيها أن يتبرأ من دينهـم بالكلية)(").

وينبغي إعـادة التـأكيد هنـا علنى أن مـا ذُكِرَ ينبغي أن لا يُفْهَمْ منـهـ أن المطلوب هو أن يتجاهل إلداعية مصلحة دعوته، فيجلب لا العراقيـل بدلـوـيى الحفاظ على المبادئ؛ بل بينغي أن يفرق بين المبادئ التي لا يبوز التنازل عنها،

 (Y) المرجع السابت ، الموضع نفسّه
 خاضع لمدى تمكنه من العلـم الشُرعي، وفقهـه لقواعـد الشـر ع، متـل قــاعدة المصـالِ والمفاسـد، وضوابـط التـدرج في اللدعـوة إلى الله تعـالى، ومشــروعية مراعاة أحوال المخاطبين، ونحو ذلك من مسائل فقه اللدعوة. ض - V

الابتلاءات:
فر.عا يتعرض اللداعية لأبشع أنواع التهم والإيذاء النفسـي، بـل والجســـي، اللذي قد يصل إلى التهديد بالقتل، وكذلك ربعا تتعرّض دعوتـه لشـتى أنـواع الشُبهات والدعاوى المضللة، والواجب عند ذلـك أن يتحلـى اللداعيـة بالصـبر والثبات، وبذل الأسباب المباحة للخروج من هذا المأزق، وقد قال الله تعــلى


 وإن المتأمل لسيرة الإمام -رحمه اللهـ يدركُ ما تعرّض له هــذا الإمـام مـن أنواع الابتلاءات؛ حيث كيلت له أنواع التهم؛ وألصقت به أنواع المفتريات، وأثيرت حول دعوته أصناف من الشُبهات الباطلة والدعــاوى المضللـة، حتى
 في حريملاء")، بسبب دعوته، لولا لطف الله ورعايته. ولا عجب من ذلـك؟؛
(1) انظر : عيمان بن بشر ، عنوان الجد في تاريخ نجد ، [مرجع سابت] (9/9) .

رسائل الإمـام محمدل بن عبدالوهانب
فإن ألاعيب أهل الضلال ومؤامراتهم لا تقف عنـد حـلّ، حتى إنهـمـ اتهمــوا الإمام اللذي جاء بتصفية العقيلة بأنه صاحب معتقد فاسد، وأنه ضال مضـلـ، ورموه بشتى التهم في العقيذة؛ منها: أنه يبغض الرسول
 عن الملّة. كما اتّهم كذباً وزوراً بأنه من الخوارج، وأنه يكفّر المسلمين عامــة، وغـير ذلك من التهم.
فلا عجب إذاً أن يُتهّم من يدعو إلى التمسك بالسنة بأنه مبتد ع، وأن يُّهُمم

 عضدهم؟، و لم يثنهم عن مواضلة دعواتهم عليهـم السلام. ^- أهمية الأخلذ بكافة الأسباب والوسائل الدعويَّة المشروعة المتاحة: إذ ينبغي للداعية أن لا يقتصر على بعضها ذون بعض ، فلكل وسيلة أثرْهـا وميدانها، الذي ر.كا لا تفلح فيه وسـيلة أخـرى، والواجـب علـى اللـى الداعيـة أن يكرص على الأنجــن بكـل أسـباب النجـاح، وأن لا يفـرط في شـيء منهـا مـا أمكن.
وقذ حرص الإمام -رحمّه الله- على هذا الحُانب فاستخخدم كافة الوسـائل الممكنة في عصره، ومنهـا: المُطابـة، والـلـروس، وإرسـال المعلمـين، والفتيـا، واللقاءات الخاصة، إضافة إلى المراسلات والتأليف، و كتابة المختصرات، كُمـا استخدم المهاد والاحتساب، واعتنى بأحذ الأسباب الككفيلة بحمايـة اللدعـوة، وحرص علـى الاستعانة -بعـد اللهـ بـأهل الحـبرة والكفـاءة، مـع التخطيـط

للدعوة، وتوزيع المسؤوليات على الأتباع، وغير ذلك من الو ســائل المشــروعة
(أو المباحة)
9- أهمية وسيلة المراسلة وعظم تأثيرها:
إن المتـأمل لوسـيلة المراسـلة مـن حيـت تاريخهـا، وخصائصهـا وعميزاتهـــا، وبحالاتها، ليدرك بوضوح مدى أهمية هذه الوسيلة العظيمة واللعوة إلى الله، إضافةٌ إلى تعدد جوانب الاستفادة منها، رغم تغير الأزمان والأحـو الل؛ حيـث سبقت الإشارة إلى أنه كان من المنتظر -في عصرنـا هـذا الــني تعـددت فيـه وسائل الاتصال السريع والموئوق بشكل لم يسبق له مثيل- أن تتراجع مكانــة الرسالة الشخصية التقليدية، وأن تفقد أهميتها، لكن الصجيب أن تحتفظ هـــنـه


استخحد|ماتها.
وقد سبقت الإشارة إلى أن رسائل الإمام -رحمه اللهـ اللها كان ها أثر كبير في عدة بحالات، منها: استجابة بعض الملعوين وتأييدهم لللدعوة، كما كـانـان لــا أثر كبير في تهيئة البيئة المناسبة للهجـرة إلى الدرعيـة، وتحسـين علاقــة الدورلــة السعودية الأولى بأشر اف مكـة، وتهيئـة البــو المناسـبـ لمنـاظرة علمـاء مكــة، إضافة إلى تعليم الناس وتفقيهم بأمور دينهم، ودفع العلماء وملّعي العلم إلى البحث والتأليف ... وغيزها من البحالات. وقد جاء هذا العصر الحديث بأغراض جديدة هلذه الوسيلة؛ منها ما يتعلـق بالمراسـلات الـككوميـة والتجاريـة والشـخصية، الــيت دخلـــت فيهـا رســائل
(1) (1) سبق التفصيل في ذكر هذه الوسائل في المبحث الثاني من الفصل التمهبدي، تحت عنوان:


رساتل الومـام معملد بن عبدالوهاب
الاستفتاء عبر الإذاعة والتلفاز وغيرها، والرسائل الدعويـة المناصـة، وبالرسـائل
اللدعوية المفتوحة.
وسبق الحديث أيضاً عن أعداء الإسلام، و كيف نشطوا في هــذا الزمـان في استغلال هــذه الوسـيلة؛ ؛حيـب أنشـأوا حلقـات دراسـية بالمراسـلة، ودورإت تعليمية بالمراسلة وتدريساً نظامياً مسـتمراً بالمراسـلة، إضافـةُ إلى تمكنهـمـ عـبر هذه الوسيلة من تنصير كثير من أبناء المسلمين. ولا شك أن الدعاة اليوم قل فتحت هم أبواب الدنيا، ليدعوا إلى الله تعالى عبر هذه الوسيلة، التي تتخطى الحدود، ولا يكاد يعوقها عائق، فلـو "أن فريقـاً من الدعاة ركزوا جهودهم على هذه الوسيلة، وجعلوها شغلهم الشناغل، ولو تظافرت المهود المادية والمعنوية لاستغلال هنه الوسيلة، لكان ها -بعد توبفيق

الله تعالى- أثر بالغ في نشر الإسلام، وتنبيت المسلمين على دينهم (1)

* ( ا- قيام الداعية بنفسه بالتطبيق العملي لمبادئ الدعوة ما أمكن ذلك: إن تطبيق الداعية لمبادئ دعوته، وعرضها للنــاس بصـورة عمليـة؛ لـهـ أثــره البالغ في ترسيخ تلك المبـادئ في نفـوس المدعويـن، وتعويدهـم علـي تطبيقهـا بالصوزة الصحيحة.
وقد حرص الإمام -رحمه الله- على تطبيق مـا أمكـن تطبيقـه مـن مبـادئ
 والنهي عن المنكر، حيث بيّن أنه أصل أصيل من مبادئ هذا الديـن ولا يمكـن (1) انظر مزيداً من التفصيل في ذلـكـك عــد الجديـت عـن بـالات الرسـالة في العصـر الحـاضر، في المبحث الثاني من الفصل التمهيدي.

أن يحفظ الدين وتصلح أحوال المحتمع إلا بالعنايـة بهـذا المبـدأ، ثـم لم يكتـف
 بنفسه بهذا الواجب هو وأصحابه؛ فهو الذي هدم قبـة زيـد بـن الخـطـاب في الجبيلة بنفسه، وهو الذي قام برجم الزانية، و كان يفـرض هــذا المبـدأ فرضـاُ، ويدعو العلماء إلى الاقتداء به في ذلك، فيقول لأحدهم (1): (..وأيضــا ألزمـت من تحت يـدي بإقـام الصـلاة، وإيتـاء الز كـاة، وغــير ذلـك مـن فرائـض اللهـ

ونهيتهم عن الربا، وشرب المسكر، وأنواع المنكرات ..) ولا شـك أن قدوتـه في ذلـك كلـه رسـول الله رضـوان الله عليهـم بكـل معروف، وكــان قدوتهـم وإمـامهـم في القّيـام بـه، ونهاهم عن كل منكر، و كان قدوتهم وإمامهم في اجتتابه والتجافي عنه.
| | ا اليقين بسلامة الطريق وعدم الاغترار بالكثرة: ينبغي للداعية أن لا يتزدد في طريق اللدعوة إلى الله، وأن لا يستو حش الو مـن قلة السالكين؛ بل ينبغي أن يكون على يقين تام بسـلامة الطريـق، وأن لايغـترّ بكثرة المخالفين، لأن الناس ر.ما يـرون الــق بـاطلاً والبـاطل حقــاً؛ حتـى إن بعض من يُسمّون علماء ر.مــا يــاربون الـــت وأهلـه، ويرمـون اللدعـاة بأبشـع التهمه، والواجب أن لا يتردد اللداعية- مادام على ثقة من صواب مسلكهـ التصريح بأن الحق حق والبـاطل بـاطل ولـو خحالفـه جميـع النـاس ، وقـد قـال

(1) هو عبدالر حمن السويدي (أحد علماء العراق) .


رسائل الإمـام محملد بن عبدالوهاب
ولقد ضرب الإمام -زممه الله- أروع الأمثلة في هـذا الحـانب، 'و لم يـنزدد ين إيضاح الحق، وإنكار مظاهر الشرك والابتداع في الحـجاز والبصـرة، ثـمُ في حريملاء قبل أن يمكّـن الللّ لـه، ويكثر أتباعـه، فقـد كـانت العـبرة - في نظر

الإمام-- هي موافقة الكتاب والسنة، وليست العبرة في كثرة الأتباع.

المطبب الثاني
كيفية الاستفادة من مضامين رسائل الإمام في العصر الحاضر - اولا يكفي أن يكتل هذا إمم وذلك الهاجس مكانـاً عادياً إلى جـانب غـيره من اهتمامات الداعية ؛ بـل ينبغـي أن يكـون هـذا الهـدف هـو قطـب رحىى اللدعوة وهدفها الرئيس.
وقد ظهر هذا البحانب بوضوح في دعوة الإمـام -رحمـه اللهـ حيـث أدرك أن العقيدة هي أساس الإصلاح، وبصالحها تصلح العبادات والأخلاق وسائر الأحوال، وقدوته في ذلك أنبياء الله تعالى ورسله، الذين جعلوا محور دعواتهمم ومنطلقها هو إصالاح العقيدة وتصفيتها، حيث أخحبر تعالى عنهـم أنهـم كـانوا

يبدأون دعواتهـم لأقوامهـم بقوهم: ولعل من السهولة مكان أن يدرك كل من اطلع على ســيرة الإمـام أو قـرأ رسائله، أن مسألة (العناية بتصحيح عقيدة الأمة) كانت هـي شـغله الشـاغل، والمور الرئيس لدعوته رحمه الله. وإلى جانب ما حرص الإمام عليه من بيان التوحيد وما يضاده، لوحظ أنــه ركّز أيضاً على بعض المبادئ العقدية الهامة اليت غفل عنها كثــير مـن النـاس،
 من علماء السلف رمّهم الله، ومن ذلك:
 - (A乏 ، 7 )

أ- اعتقاد أن الجهاد يـ سبيل الله تعالى فرض عظيم من فرائض الإسلام:



البهاد ماضياً مع كل إمام، برًّاً كان أو فاجراُ) (1) ،
ب- العناية بمبدأ الدعوة والاحتساب علمأ وعملأ، وعدّه من فرائض الديني:


بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة) (ل). ج- التشديد غلى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم:

 المسـلمين، برهـم وفـاجرهمr، مالــم يــمروا ابمعصيـة الله، ومـن ولي الخلافـــة، واجتمع عليه الناس ورضنـوا بـه وغلبهـم بسـيفه حتـى صـار خليفـة، وجبــت
طاعته، وحرم الحرورج عليه)(ث).

د- العناية بمبدأ الولاء والبراء واعتقاده عقيدة ثاببتة:
 لذلك أثر واضح في تنقية|الصف من المغرضين من أصحاب العقائد المنحرفـة،

(1) (1) بُموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية/1 (1)
 (Y) المرحع السابق ، الموضع نفسهـ

حيث قال: (الناقض الثــامن: مظـاهرة المشـر كين ومعـاونتهم علـى المسـلمين،


Y Y Y تجليـة المفـاهيم الإسـلامية وإيضـاح دلالتهــا ليفهمهــا العامسـة ويحفظوهــا
ويتناقلوها:
مع التزكيز على بيان المخالفات الشرعية، والبدع التي ظهـرت في المختمع، وتوعية الناس بخطرها، وبيان حكم ا لله فيها، حيث حرص الإمام على كتابــة رسائل شخصصية ورسائل علمية مصغّرة، بلغة ميسَّرة، وبأسلوب موجز، شرح فيها أبرز المفاهيم الإسلامية، كمفهوم الإســلام والإيمـان والإحسـان، ومعنـى

لفظ الكفر والفسوق والنفاق، وغيرها من المدلولات.
 الشـرعية والبـلـع الـيت ظهرت في بحتمعـه، وتـأصّلت فيـه؛ مثـل الاعتقـاد في الصـالحين وغـيرهم، وبدعـة التذكـير يـوم الجمعـة، والوقـف الجـائر، ورشـوة الحاكم، ونحو ذلك من البدع والمخالفات.世- وجوب متابعـة الدليـل مـن نصـوص الكتــاب والسـنة علـى فهـم السـلف

الصاع
على أن يكون ذلك وفق ضوابط شرعية محكمـة، مـع ضـرورة فتـح بـاب الاجتههاد، ونبذ التعصب دون إنحلال بما يجب من اححرام أقوال الأئمة الأربعة.
$\qquad$
(1) ججموع مؤلفات الثيّيخ (الشُخصية/r|r) .

رسائل /لامـام محمله بن عبدالوهاب
ورغم أن الإمام -رمـمه اللهـ يُعـدّ مـن الخْدديـن لهـنا اللديـن؛ إلا أن هـنـا التجديد جاء منضبطاً بذلك المبدأ، ومرتبطـاً بـالدليل فين كـل جزئيـة ، فليــس التتجديد -كما فهمه البعـض - تأسيسـاً لديـن جديـد، أو إضافـة إلى ديـن ثلله وشرائعه، أو حذفاً منها، بّل هو إعادة للدين الذي جاء به النبي تطبيقه من جديل ي واقـع الـلمـاة، وإزالـة مـا أحدثـه النـاس فيـه مـن البـلـع والخرافات، ليعود جديداً ناصعـاً واضحـاً كمـا كـان في الصـدر الأول، وقــد كان من أبرز وسائل الإمنام لتحقيق هـذا المبـدأ؛ عنايتـه -رحمـه اللهـ- بالسـنة ومعرفة صصححها من ضعيغها، ونشر هذا العلمَ، لإزالهُ البدع المحدثة، وإخيباء

السنة.
६- أهمية معرفــة سـبيل الجرمـين و كثــف المعـاندين مـن أهـل البـدع والزيـغ
والضهلال:
مع التحذير منهمَ، وقطع الطريق عليهم؟ لكيلا يغتر بهـم عامة الناس.
 المفسدين وأوصـافهم؟ فتخـدث عـن تـاج وحطـاب، وأولاد شمسـان، وأولأد
 كالخوارج والر إفضة والقُلـرية والمتكلمين وغيرهم. و لم يتجـاوز الإمـام بذلـك
 [الانتعام: 00] (1)، كمـا أن القـرآلن الكريــم اشـتمل على ذكـر أخبـار كثــير مبـن




المُرمين وأسماء بعضهم تحذيراُ من مسلكهم لئلا يغتر بهـم النــاس، قـال تعـالى：我我
 ［القصصص：
0－التحذير من الغلو في التكفير أو الاحتساب وبيان بعض الضوابط الشرعية في ذلك： لاشلك أن عناية الإمام－－رمـهـ اللهـ بهـذا البـانب تؤ كـد براءتـه－رمـهـ اللهـ مما نُسب إليه، ومنا وقع فيه بعض أتباعه جهلاُ، من التسـرع ع في النكفــير
 وغيرها من قواعد الـدين．
وقد اعتنى－رحمه اللهـ－بهذا الجانب أشد العناية، ونـصّ عليـهـ في عقيدتـه الكي بيّنها في رسالته إلى أهــل القصيـمّ يقـول الإمـام مبيّنـاُ عقيدتـه في ذلـك ：

 ضوابط التكفير وضوابط الاحتساب، وأنكر على بعض أتباعه إخحلالــم بهـنـه الضوابط（ ${ }^{\text {（1）}}$
६－الحرص على تفنيد الشبه المثارة حول الدعوة وردّ التهم الملصقة بالدعاة： ينبغي للداعيـة أن يحـرص علـى عـدم إتاحـة الفرصــة لشــبهات الأعـــداء وأباطيلهم أن تنتشر بــين المدعويـن، وتؤثـر فيهـمـ، وتحــدّ مـن انتشـار اللـمـوة
（1）（1）بجموع مؤلفات الثيخ（ الشُخصية（1） （Y）سبق التفصيل في ذلك في الفصل الأول（مضامين رساثل الإمام－رشمه اللهـ）

رسائل الومـام محمد بن عبدالوهاب
بينهـمَ بـل ينبغي المسـارعة إلى تفنيدهـا قـدر الإمكـان، إذا ظـنّ الداعيـنة أن خحطرها واضح،، أما إذا كانت بحرد أقاويل تافهة لا تؤثر علـى سمعـة الدعـونة؛ فالأوله بتحاهلها وعدم الانششغال بها عما هو أهمم.
وقد ابتلي الإمام، وحوربت دعوته بشبه وأباطيل خطيرة، كادت أن تودي
بدعوته لولا توفيق الله تعالى، تُم حرص الإمام على المنسارعة إلى تفنيدها. ولنلك فليس عجيباً أن يسـتغرق هـذا المـانب جـزءأ كبـيرأ مـن مضـامين
 على تفويت الفرصة على الخصهوم، والمبـادرة بتكذيبهـم فيمـا اتهـــوْ بـه بــن
 ببطالنها وبيان دليل ذلك من نصوص الكتاب والسنة، وأقوال سلف الأمة. والإمـام -رحمـه الله- يقتـدي في ذلـك بأنبيـاء الله تعـالى ورسبله، الذيــنـ حرصوا على المسارعة إلى تنقية صورهـم ودعواتهـم مـن الشـائعات المغرضـه،






الدالة على مشروعية هذا المبدأ (1).
(1) انظر مزيداً من التفصيل في ذلك في الفصل الثاني من هذا البحت تحت عنوان (أسلوب غـــرُس الالقة بالداعي ئ نفوس المدعزين).
-V العناية بالجانب الإيعاني للمدعو، وتربية المدعوين على الفهـم الشـامل
للعبادة:
فكما أن العبادة صوم وصلاة وحج وز كاة؛ فهي أيضاً صدق ورفاء، وبر بالو الدين، وإحسان إلى النــاس، وأمانــة في البيـع والشـراء والمعـاملات، وهـي أيضاً جهاد ودعوة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقــد حـث الإمـام كـل داعية ومعلم على أن يصرّح للمدعو والمتعلم (بحت الله على العبيد، ويصف له حقوق الخلق، مثل حق المسلم على المسلم، وحق الأرحـام، وحـق الوالمديـن،

وأعظم من ذلك حق النبي كما حثهـم الإمام -رحمه الله- في رسائله الشخصية وبقية وسائله الدعوية على الزهد، وتز كية النفوس، وكثرة العبادة، مع تذكيره اللدائـمـمــم بضـرورة

توفر شرطي الإخلاص والمتابعة ين كل عمل صالج (ب) وقد حرص الإمام -رحمه الله- أيضأ على تعليـق المدعويـن بـا الله سـبحانه وتعالل مباشرة دون وسائط، وتوجيههم إلى كثرة دعاء الله تعاللى والثبتل إليه، ولقّنهـم بعض الأذكار والأدعية الثابتة في هذا الباب ، يقول الإمـام في رسـالته لعبـدا لله بـن محمـد بـن عبداللطيـف: (... فعليـك بكـثرة التضـــر ع عإلى اللها والانطراح بين يديه، خصوصاً أوقات الإجابة، كآخر الليل وأدبار الصلوات،



(Y) سبقت الإشارة إلى هذا الجلانب تحت عنوان (مراعاة حاجات المدعر الروحية).

رسائل الامـام محملد بن عبدالوهاب
أنهُ
 يختلفون، اهلني لما اختلفوا فيه مـن الـلـق بــإذنك إنـك تهـدي مـن تشـاء إلى صراط مستقيم)(1)، فعليكك بالإلـاح بهذا اللدعاء بين يلي بن يميـب المضطـر

 خحصوصاً في الأسحار- أن يهديك للحق، ويريك الباطل باطلاً، وفرّ بدينـك؛

فإن البنة والنار قداملك، واللهّ المستعان)
كما يو جه الإمام -زمه الله- إلى أهمية الخشوع والإقبال على الله تعــلى قي الصلاة، فيقول مخاطبًا الأمير عبدالعز يز بن محمد بن سـعود: (... اعلـمّم أن مقصود الصالاة وروحها ولبها هو إقبال العبـد علمى الله فيها..) (£)، ويقـول أيضاً: (..فعليك بإدامة دعاء الله بدعـاء الفاتحـة، مـع حضـور قالـبـب ونحـوف

وتضرع...)
 الملدعو والمتعلم إلى أهمية الدعاء؛ حيث يقول الإمـام خخاطبـأ المعلـم واللداعيـة:
(1) سبق تخرييه :
( (Y) بمموع مولنفات الشيخ (الشُشصبة) (Y/0 (Y)
.


(ومن أعظم ما تنبهه عليه [يعين المدعو والمتعلم] التضر ع عند الله، والنصيحة،
وإحضار القلب في دعاء الفاتحة إذا صلى)(1).
人- وضوح المنهج ووضوح الهدف والثقة بسلامة الطريق: لأن غياب المدف أو الغفلة عنه قــد تـؤدي إلى الميـل والانحـراف، كمـا أن اللّردد وي المنهج وعدم وضوحه يشكك المدعويـن في صـدق الماعيـة وسـالامة

اللدعوة.
وقد كانت رسائل الإمام -رحمه اللهّ- ودعوته بصفة عامـة؛ تــلور حـول هدف واضح جلي، لا لبس فيه، يدر كه كـل مـن لـه أدنى بصـيرة؛ وهـو أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يُعاد تطبيق دين الله تعالى بكــامل جوانبـه في واقع الناس، ويُقضى على البدع ومظاهر الشرك والانخراف.
 بضغط الواقع وكثرة العوائق؛ حيــث كـان -رحمـه اللهـ يعـرف حـال الأمـة ومكامن أمراضها، و كان في الوقت ذاته يدرك تمامـأ طبيعـة العـلا ج، وأنـه لا لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أمر أوهلا. ومن وضوح رؤيته -رممه الله- أنه كان يعلـن دائمـأ أن العـبرة بالحقـائق والمعاني لا بالألفاظ، وأنّ هـن تلفـظ بالشـهـادة، مـع الإصـرار علـى الشـركّ، ومحاربة أهل التو حيد، رغم بلوغ الحجة وإقامتها عليه؛ فإن الشهادة لا تنفعه.

وقد حدد الإمام منهجه بأربع نقاط واضححة، هي: (الأولى: العلم، وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.


الثانية: العمل به.
الثثالثة: الدعوة إليه.
اللرابعة: الصبر على الأذى فيه.



9- العناية بالمرأة والحرص على تعليمها وتربيتها وعدم إهمالها: ينبغي للدعاة اليوم أن يونوا أهمية خاصة بلدعوة المرأة المسلمة، اليت تَكالْب الأعداء على إفسادها وإبعادها عن دينهـا، ليصلـوا مـن وراء ذلـك إلى إفنسـاد البُتمعات الإسلامية، وهلم الأسرة المسلمة، ومن هذا المنطلـق تظهـر ضـرْورة
 تفرضـه عليهـا بعـض المُتمعـات، بعيـداً عـن منهـج ا الله تعـالى وتعـاليم لدينــه الحنيف، كما ينبغي إعطـاء المـرأة مكانتهـا اللائقـة بهـا، والاعــر|فف بدورهـا الرائد في ألدعوة، وتشجيعها على القيام بهذا اللدور.
(1) من رسالة الإمام المسماة (ثلالثة الأصول)، وهي رسـالة علمبـة تصـيرة اللبنى عظيمـة المعنى ، وردت ضمن عدة بحاميع منها: عبـدا للّ الرويشــد، الإمـام الثـــيخ عحمــد بـن عبدالوهـا




 اللوحيد، [المدينة المنورة -مطبعة المدينة المنورة- ب ت] . وقد اعتنى الإمام -رحمـه اللهـ بهـذا البِـانب، فحــث علمى تعليـم النسـاء وتفقيههن بأمور الشرع(1)" وون ذلك قوله عن وجوب تعلم هعنى الشهادة ، ومعرفة صـور الشـرك وعظيـم خخطره: (... وأن الواجـب إشـاعته في النـاس

وتعليمه النساء والرجال . .) ويبيّن الإمام في موضع آخر من رسائله معرفـة عقيـلـة الـولاء والـبراء، وأن
(الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصير للر جل دين إلا بها) (r) ثـم يؤ كد على ضرورة تعليم النساء والأطفال هــذه المسـألة وأشـباهها مـن مسائل الققيدة) ويبين: (... أنه واجـب علـى الرجـل يعلمم عيالـهه وأهـل بيتـه - ذلك، أعظم من وجوب تعليم الوضـوء والصــلاة) (£) كمـا حــرص الإمـام رحمه الله- على رفع الظللم اللذي فرضته بعض البحتمعات على المرأة بالتحـــايل بطريقة الوقف أو الفبة أو القسـمةة، بغـرض حرمانهـا مـن حقهـا الشـرعي الإرشث، وسمّى الإمام تللك الحميلة (رقف الملَّف والإثّم)؛ وناله في إنكاره هــذه المسألة الكثير من الأذى.

كما أن المؤلفات اليت تحدثت عن سيرة الإمام تذكر لنا شواهد من مواقـف بعض النساء الصالحـات، اللاتي كان لمن أثر في اللعــوهة مثـل (موضسي بنـت أبي وهطان) زو جة الأمير محمل بن سعود، و كذللك زوجـة الإمـام عحمـل بـن



( ( ) الرجع السابق، (Y/0)

المشرين الوهيي) و كذلك بنتا الإمام (شائعة وهيا)(1)
ورغم أن تلك المؤلفات لم تذكر مواقف دعوية صريحة لأولئك النسوه، إلا أن ما ذكر من المكانة الإجتماعية لبعضهن، والقرب الننبي من الإمام للبعض الآنخر،ر.عا يسو غ عدم استبعاد اضططلاعهـن مـع غـيرهن مـن النسـاء في ذلـكـك الوقت بيهود طيبة في البدعوة بين النساء.



## (لمطلب الثالث:

## كيفية الاسستڤادة من أسلاليب رسائل الإمـام في اللعصر الحاضر

1- ضرورة استخدام كافة الأساليب المباحة والمناسـبة، وعــدم الاقتصــار علـى
أسلوب معين:
وقد ظهر هذا الجلانب بوضـوح في رسـائل الإمـام -رهمـه الله- ودعوتـه، وقدوتُهُ في ذلك أنبياءُ الله تعالى؛ حيث يقول الله سبحانه وتعالى علـى لســان


 كما أرشد المولى سبحانه وتعالى رسوله
 ,
وقد سبقت الإشارة إلى جهلة من الأساليب اللدعوية المؤثرة اليت اسـتخددمها الإمـام -رحمـه اللهـ في رسـائله، ومنهـا أسـلوب القــورة والموعظـة الـلســـنة بالتزغيب والتزهيب، وأسلوب البحل والحوار العلمي النزيه؛ فلم يكن -رمهـه الله- يتعسف النصوص، أو يلوي أعناق الأدلـة، أو يغلـق بـاب الحـوار، بــل كان -رحمه الله- يرحِّب بالحوار في أي وقـت، ويراسـل العلمـاء ليحـاورهـم ويقنعهم بالحمجة والدليل، ويتقبل انتقاداتهم بصدر رحــب، بـل ويكثهــم علـى

نصحه وإرشاده إن رأواعنده بعض الأخطاء" . Y Y Y Y الـحكمة في تنويع الأساليب تبعاً لطبيعة المدعويـن ومعرفـة مـا يناسـب كــل

كان الإمام - رحمه الله- يمـرص علـى معرفـة طبيعـة المدعويـن ورواقعهـمّ، ليصيغ رسائله بما يتناسب مع تلك الطبيعة وذلك الواقع، وإمامـه في ذلـك مـا ورد عن زسول الله لمعاذ، حيث أخبره بواقع الملعوين وطبيتهمه، وأرشده إلى الأسلوب الأنســبـب
 يشهدوا أن لا إله إلا الله ... فإن هـم أطاعوا للك بذلك، فأخبرهـم ألن اللهُ قد

فرض عليهـم شمس صلوات في كل يوم وليلة ..) الحديث(٪) ومن هذا المنطلق كان أسلوب رسائل الإمـام -رمـهـ اللهـ يتــو ع بتــوع ع الملـعويـن، وقـد سـبقت الإشـارة إلى مـا تمـيزت بـه رسـائل الإمـام للعلمـــاء، ورسائله للأمراء والسلاطين، ورسائله للعامة، ورسائله للمستجيبين، ورسـائله للمعاندين، وكيف اتصبف بعضهـا بصفـات معينـة، قـد لا تتوفـر في البعـ
(r)
(1) انظر بقية الأساليب ومزيدأ من التفصيل فيها والشواهد عليها مـن رسـائل الإهـام ين الفصـل الثاني من هذه المُراسة .
(Y) الحديث عند البخاري ، وجد سبق :تخريمه .
 هذه اللدراسة .

فعلى سبيل المثال: بخد أن رسائله للمعاندين كانت تتصف بالحدّة ، حيـــ حرص الإمام -رمهه الله- على الــرد علـى المعـاند الرافـض للدعـوة، وفضـح أمره، والإغالاظ له في الأسلوب والمعاملة، لـماية المتمع من خحطره، وقد كان الإمام يتدرج مع الخصوم، فيراسلهم ويخاطبهـم بالأسلوب الحسن المقنـع، فـإذا تكـرر منهـم الرفض وظهـر العنـاد، أغلـظ لــم الإمـــام في القــول، وفضــع مقاصدهم؛ وهتك أستارهـم. يقول الإمـام عـن خصمـه المويس: (... ترانـي اسـتدعيته أولاً بالملاطفـة، وصبرت منه على أشياء عظيمة) (1)، لكن حين تبيّـن لإمـام مـلى عنـاد هــأ الخْصم ومكابرته، أغلظ له فيما بعد، وقال عنه: (... والرد على هذا ابلــاهل

يكتمل بحلدأ) (ب)، وبيّن أن كامله (لا يصلر إلا مكن هو أجهل الناس) (ب) ولا شك أن هذا هو مقتضى الـلـمة مع من لم ينفـع معـه اللـين واللطـف

 وقد ذكر العلماء أن في هذه الآية (إذنٌ للمؤمنين بجــدال ظلمـة أهـل الكتـاب
(1) (1) بجموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية/ ) ) .

 الفصل الثاني من هذه الدراسة .

بغير الذي هو أحسن)(")، يعـين بالغلظـة والشـدة (و.مـا يليـق بحـالهم)(") 'بـل





世- الحرص على الوضوح وتجنـب المصطلحــات الغامضسة، مـع نصاعـة البيـنان
وقوة الحجة:
ظهر هذا البحانب بوضوح في رسائل الإمــام؛ حيـث حـرص -رحمـه اللهـ على بتنب الغموض في الكالام والمصطلحــات المهولـة، والأسـاليب الفلسـفية الغامضة والُطرت غير المباشرة في الوصول إلى الهدف، فكانت رســائله -رغــم


الإمام، ويقرؤها العا لم، فيعرف أنها الحق المبين(ء)
(1) الطبري، تفسير الطبري المسـمى جامع البيان في تأويل القرآن، [مرجـع سـابق] (•10./10)


(Y) أبو السعود ،تفسير أبي السعود المســمى إرشـاد العقـل اللسـليم إلى مزايـا القـر آن الكريـم،


الفصل الثاني من هذه الُدراسة "حت عنوان (الوضوح) .

وهذا هو مقتضى المكمة، فلا يكفي أن يقوم الداعية بالبلاغ؛ بل لا بد أن
 ६- تبصير المدعوين بأساليب أهل الضلال وطرقهم في إعاقـة الدعـوة وتحاربــة

الدعاة:
ينبغي أن يكرص الداعية على تحصين الملدعوين ضد ما يبثه أهل الضالال من الشبهات والأباطيل، وذلك بتبصير المدعو ابتـداءً بأسـاليبهم المـاكرة وطرقهـمـ

الملتوية.
وقد حرص الإمـام -رحمـه اللهـ علـى ذلـك، يقـول -رمحـه اللّه لأحــد



 والمنافقين، والأخلذ بوشاياتهم دون تثبـت، ومبيّنـأ أبـرز صفـاتهـم وأسـاليبهـم:

 وهدى ورحمة لقوم يوقنون، فمن ذلك: لا يستخفنه الذذين لا يوقنون، ويثبـت
 كتابه بأوصافهـم، وذكر شعَب النفاق لتُجتنب ويُجتنب أهلها أيضاً، فوصفهم

رسائل الوامـام محملد بن عبدالوهاب




 المؤمنين، والرضا بأفعـافم (1)، ووصفهـم بغـير هـذا في البقـرة وبـراءة وسـورة القتال، وغير ذلك؛ كل ذلك نصيحة لعباده ليجتنبـوا الأوصـاف ومـن تلبسن

و لم يكتف الإمام .مراعاة هذا المحانب في رسائله فحسب، بـل أفـرد لنلـك بعض الكتب المختصرة، مثل كتابه (مسائل الملاهلية)، الذي أظهر فيـه كثـيزاً من طرق أهل الضــلال في الصـدّ عـن سـبيل ا اله، وعحاربـة اللدعـاة، والتشـتيع
 كتابه (كشف الشبهات)، أورد فيه بعض ما يفيد في هذا الملانب. ومن خلال النصوص التي ذكرها الإمام في رسالته إلى القاضي عبدا لله بـن عممد بن عبداللطيف، يتبيّن أن كشف أساليب أهل الضلال منهـهـ شنـرعي لا غنى عنه، لتحذير المدعوين من الانخداع بهم، أو الاتصاف بأوصافهم.


 ! إلى التزود بالعمل الصالح والإنخلاص فيه. (Y) بجموع مؤلفات النشيخ ( الشُخصية/Y0/Y).

0- الإشارة إلى البدائل المباحة للمحخذورات الشرعية قدر الإمكان: لا شك أن كفّ النفوس عما ألفته واعتادت عليه؛ يعد من الأهـور الثقيلـة على النفس ومن هذا المنطلق يتردد كثير من الملدعوين عن الاسـتجابة للدعـوة والامتثال لـا أمر الله به، والانتهاء عما نهى الله عنه. ولعل من أبرز العوامل التي تُيسِّر على الملدعو سرعة الاستجابة للدعـوة؛ أن
 البالغ في حفز الملدعو على سرعة الاستجابة،كيف لا وقـد وجــد البديـل، و لم تبق له حجة ، وقد أشار المولى سبحانه وتعالى إلى هذا الأسلوب، ففتح الباب لطلب الرزق، وبيّن المباح من المعاملات المالية قبل أن يذكر الغرم منها، فقـال
 وقد أدرك الإمام -رحمه اللهـ أهمية هذا الأسلوب؛ فحرص قدر الإمكـان على بيان البديل المباح للمحذلورات الشرعية إن وُجد، ومن ذلك أنه لـا أنكر على بعض أتباعه من أهل سدير عدم تأدبهم بآداب الاحتســابى، وبيّن أن في ذلك (مضرة على الدين والدنيا)(1)، وأن (بعض أهل الدين ينكر منكـراً وهـو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجـــب الفرقـة بـين الإخـوان ،
 الإمام بعد ذلك علـى بيـان البديـل المباح، والتفصيـل فيـه في نهايـة الرســالة، فقال: (... والجامع هذا كله: أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره، أن ينصـح

رساثل الإمـام محمد بن عبدالوهاب
برفق خفية ما يشترف أحلد، فإن وافق، وإلا اســتلحق عليـه رجـلاُ يقبـل منــه بخفية، فإن لم يفعل، فيمكن الإنكار ظاهراً، إلا إن كان على أمير ونصحه ورا ولا

وافق، واستلحق عليه ولا وافق، فيرفع الأمر يمّنا خحية)(").
و لم ينحصر اهتمام الإمام بهذا البحانب في رسائله الشخصصية فحسنـب؛ بـل
 أورده في كتاب التوخيد الذي هو حق الله على العبيد من النصوص الشـرعية

الدالة على وجوب:
اجتناب قول: (ما شاء الله وشئت)، والوصية باستبدالها بقـول: (مـا شـاء
 واستبدالما بقول: (ورب الكعبة) "، واجتناب قول المملـوكك لسـيده: (ربـي)، واستبدإما بقوله: (سيدي ومولاي).والنههي عن قول السيد لمماليكه: (عبـــي وأمي) واستبداهلا بقوله: (فتاي وفتاتي وغلامي) (ّ)، والنهي عن قـول: (لكو أنتي فعلت كذا لكان كــنا و كـذا)، واسـتبدالما بقـول: (قــدّر الهل و مــا شـاء فعل) البديل المباح للمحذورات الشرعية.
(1) المرجع السابق ( الشتخصية/Y9Y) .
. (Y) (Y) (Y/ (
(
( ) (

צ- طلب النصيحة باستمرار، والمرص على الاستفادة من التوجيهات والنقــد
الإيجابي:
نحاصةً إذا صدر هذا النقد من العلماء العاملين، وطلبة العلم الناصحين. ولعل حرص الإمام على هـذا البــانب كـان مـن أهـم أسـباب بــا الدعوة المبار كة، وقلة أخططائها العلمية والمنهجية، مقارنة بالدعوات الألخألمرى؛
 بشر، والبشر -مههما بلغ من العلم والفطنة- معرّض" للخطأ والنسـيـان والغفلــة
 والتصويب من العلماء وطلبة العلم، النذين يراسلهم، ويقول: (.. وأنا أجد في

 لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أيمتيّ،
 V - الحرص على بیع كلمة المسلمين ما أمكن:
 وعاولة إبرازها والتأكيد عليها، إذ أن لذلك إثره الواضــح في تخليص المدعـو من روح المواجهة والتحدي، التي قد يشعلها الشــيطان في قلبه، ليصرفـه عـن قبول الدعوة.

- ( 1 (
- (YOY/0) ، المرجع السابق (Y)

رسائل الومسام محمل بن عبدالوهاب
كما أن لنلك أثراً واضحاً في همل المدعو على الشعور بأن اللاعـي قريــبّ
منه، يوافقه في بعض البموانب ، ولا يريد له إلا الخير والفلاح. ولا شك أن مبدأ التز كيز على جوانب الاتفات -إن وجدت- مبدأ نبوي، وله أثره الواضح في النفوس، ومن شواهل ذلك في دعوة النبي إلى النجاشي ملك الحبشة، الذي كان يدين بالنصرانية، حيث بدأها هو محل كلاتفاق، من الثناء على اللهُ وتمجيده، ثم ضمّنهـا الثنـاء علـى عيسنـي
 في هـذه الزسـالة: ( بسـم الله الرحمـن ألرحيـم ...مـن محمـد رسـول اللّ إلى
 القلوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله و كلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الخصينة، فجملت بعيسى، فخحلقه الله من روجه ونفخـه، كمـا خلـق آدم ونفخـه، وإني أدعـوكك إلى الله وحـــده لا شـريك

وقد آتى هذا الأسلوب الحكيم مُــاره المبار كـة؛ إذ أن النجاشـي (لمـا قـرئ
عليه الكتاب أسلم، وقال: لو قدرت أن آتيه لأتيته) (r) ومن مظاهر اهتمام الإمام عحمد بن عبدالوهاب بهذا الجانب؛ حرصه-رجمه الله- على التز كيز على إثبات كرامات الأولياء، ورجوب محبتهـمـ وولايتهــمّ،

(ص••).



وإثبـات شـفاعة النبي المذاهب والشهادة هم بالعلم والفضل ، وهذا واضح في رسائل الإمام ودعوته الـي رممه الله.











كما حـرص -رحمـه الله- علـى بيـان احمرامــه لعلمـاء المذاهـب الأربعـة، ووصفه إياهم بالإمامة، واتباعه ما واقق الدُليل من أقواملم جميعأ، يقول - رحمه

(1) (1) جمووع مؤلفات الشيخ ( الشخصية/11/1 )


رسائل الإمـام عحمد بن عبدالوهاب
والسنة، وصالِ سلف الأمة، وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمـة الأربعـة)(1)،
 حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، وعممد بن إدريس، وأمحـد حنبـل،

رممهم الله تعالى) (r)
ويؤ كد الإمام أن ذلك لا يمنع من التمذهب، مع مراعــاة تقديـم النصـوض


فمذهب الإمام أممد بن حنبل إمام أهل السنة)(ب)

## المطبب الرابع:

كيفية الاستفادة من آثار رسائل الإمام في العصر الحاضر
1- العناية بما يزيد من تأثير الدعوة:
إن من مصلحــة الدعـوة أن يكرص الداعيـة على بـذل الأسباب المباحـة، المؤدية إلى مضاعفة آثار الدعوة، وتوسـيع نطـاق انتشـارها ومضاعفـا المستفيدين منها كمّاً و كيفاً، ومن وسائل ذلك:
أ- استكتاب العلماء وطلبة العلم أو استضافتهم لتأييد الدعوة ومناصرتها:



 الداعية قد ضم هذه الفئة من العوام إلى دعوته.

 بالتقريض أو التعليق على رسائله، ليكون ذلك أدعىى لثقبول الر سالة عند أهــل تلك المنطقة أوالبلدة .
ومن ذلك أن الإمام -رمهه اللّ- أرسل رسالة إلى أهل الرياض ومنفو حة،
 يسجّل تحتها ما رآه من الككام، ليكون ذلك سبباً لقبولا(1).

رسائل /لإمـام محمهل بن عبدالوهاب
و كذلك خصـم اللدعوة سليمان بن سحيم -قبل أن تتبين عداوتـه الصريــة
 الإمام حول تكفير الطواغيت، حيث قال ابن سحيم معلقاً: (ما ينكر هـذا إلا أُعمى القلب)، وبعد ذلك تولى موسـى بـن سـليم همـل الرسـالة وتعليـق ابـن سحيم عليها، وقام (بقراءتها على البللدان ومنفوحة واللدرعيــة) (1)، فكـان لـــا

أعظم الأثر .
ويصرّح الإمام باستخدامه لفنه الطريقة، حيث يقول في رسالته لُعبدا الله بن غيسى: (وأنـا كــاتب لكـم تسـجلون عليـه، وتكونـون معـي أنصـاراً لديـن

ب- نشر الدعاة في شتى البقاع ليقوموا بشرح مبــادئ الدعـوة وتفنيـد الشبـه
المثازة حو لها:
فالداعية قليل بنفسه، كثير بإخوانه، ولا بــد مـن اسـتغلال جميـع الطاقـات الممكنة للقيام بهذه الوظيفة العظيمة..وظيفة الأنبياء. وقد أدرك الإمـام -رمحـه اللهـ أهميـة هـذا الجـانب؛ فـحـرص علـى نشبـر بعموعـة مــن الدعــاة، يقــرأون رسـائله علـى النــاس، ويعلٌمــون النــانـ، ويرشدونهمّ ويربونهم على تعاليم الإسلام الصحيحة، ومـن أولئـك الدعـاة
 والدرعية، وغيرها من اللِلدان، بواسطة قراءة رسائل الإمام على الملدعوين"(ّ).
. (YYN/0) (Y) من رسالة أرسلها الإمام اللِ سليمان بن سحبم ، المرجع السابق (Y)

كما أن الإمام أرسل وفدأ من طلابه، ومعهم عبدالرحمن الشــنيفي ليقومـوا
بلعوة سليمان بن سحيم ومذاكرته، وتوضيح التو حيد له ولأتباعه(1). وين سنة . 1 اههـ وفَلَ أهــل اليمامـة وأمـيرهم حسـن البجـادي، وبـا وبـايعوا الإمام محمداً والأمير عبدالعزيز على دين الله ورسـوله، فأرســلا معهـمـ معلمـاً

يعلمهم التوحيد، هو الشيخ همد العريني" (٪)
ويُ سنة الا هـ أرسـل الإمـام محمــد والأمـير عبداللعزيـز إلى والي مكـــ (الشريف أحمد بن سعيد) هدايا، وكان قد كاتبهم وراسـلهمّ، وطلـب منهـم أن يرسلوا فقيهأُ عالًأ من جماعتهم يبين فمـ حقيقة ما يدعون إليه مـن اللديـن، ويناظر علماء هكة، فأرسلو إليه الشيخ عبدالعزيز بـن حصـين، ومعـه رسـالة منهما، وناقت علماء مكة ين عدة مسائل؛ مثل مسألة التكفـير، وهــدم البنـاء

على القبور، ودعاء الأموات وأظهر أدلته وعاد مكرماٌ(٪). و كان حسن بن عيدان من أتباع الإمام، اللذين تولوا الدفاع عن دعوتـهـ يف الوشم.

و كان عحمد بن صال يبادل سليمان بن سحيم في بحلس زعمـاء مـن بلـدة
(4) الرياض

ويُ سنة I V V Vهـ وفَدَ أهل ثادق، وبايعوا على دين الله ورسوله، وطلبوا
(1) (1) ججموع مؤلفات الشيخ ( الشخصية) (Y/0/ (Y).

( ( $)$
( ( ) المرجع السابق، (

رسائل الامهـم محملد بن عبا:الوهاب
معلماً يقرر همم التو حيد وأصول الإسلام، فأرسل الإمام معهـم تلميـذه مـــد
بن سويلم، وهو من أهل الُلدرعية (1)
ولا شك أن إرسال اللنعاة من أبرز سمات دعـوة النبي
 .إذا أسلم عنده شنخص، فقّهه في المدين، ثم أرسله إلى قومه داعيـاً، وقــال لـه
(ارجع إلى قومك، فادعهمم إلى ا الل) (ب)، فصلوات ربي وسلامه عليه. ج- الاستفادة من التجمعات البشرية العامة والتجمعات الإسلامية على وجــه الخُصوص:
مثل موسم الحج، اللّي يجتمع فيه اليوم ما يقرب من مليوني مسلمَ بقلوبٌ خاشعة مهيئة لقبول النصح والتوجيه والإرشـاد، خاصـة إذا صاحبـة أسـلوب مناسب حكيم.
 الموسم العظيم في نشر البعوة، خحاصة بعد دخول منطقــة الحجـاز تحـت لنواء
 اليت تبعت دعوة الإمام كانت متأثرة برحلة الحمج، التي استغلها أتباع الإمام في

نشر الدعوة، وإرشاد الناس وتوجيههم.
وقد كان النبي الناس في منازلمم وفي (موسم المج) و(مواسم التجارة وتبـادل الأشـعار) مثـل

. ابن فيم الجوزية ، زاد المعاد ، [ (Y)


سوق عكاظ، وبحنة، وغيرها، فيدعوهم إلى الله تعالى، ويعرض عليهم نصـرة
هذا الدين
ץ - الحـرص على تجنـب كـل مــيحد مـن تأثـير الدعـوة مـع السـي في إزالـــة
معوقاتها:



 المدعوين بخطورة الأهواء والشهوات وغيرها من العوائق، التي تحول دون قبول اللدعوة"
ץ- عدم الاستهانة بيعض وسائل الدعــوة، وإن بـدا للنـاس أنهـا قليلـة الشــأن زهيدة التكلفة:
ومن تلك الوسائل: وسيلة المراسلة، حيث ثبت أن لما أثاراً عظيمـة، نظراً
 على إحراز نتائج طيبة.
 واضح يف استجابة كثير من المدعوين، وبيان بعض المسائل المامة لـم، وتأييد

 ربي) سبق خَريكه.
 تأثير الرسائل).

رسائل الوإمـام ححمد بن عبدالوهاب
 وكذلك ثنيان ومشاري شقيقا الأمير عحمد بن سعود، و كذلك أفـراد مـن آل سويلم، والشيخ علي السويدي، والشيخ عبدا اله بن عيسى مطـو ع اللدرعيـة، وبعض أهل القصيم .
كما سـبقت الإشـارة إلى أن رسـائل الإمـام كـان لــا أثـر في تهيئـة البيئـة المناسبة للهجرة إلى اللدرعيةّ، وتحسـين علاقة الدولة السععودية الأولى بأشراف
 وتفقيههم بأمور دينهـمه، إضافـة إلى دفع العلمـاء ومدعي العــم إلى البحــث والتأليف، والعودة إلى كتـبـب أهـل العـمه، إمـا لـلـلرد علمى الإمـام، أو لتـأييـه
(1) ومناصرته

وسبق الحديث أيضاً في هذ! البححث عـن بعـض بـالات رسـائل النـي والشواهد على ذلك؛ حينث اتضح أن النبي إلى الإسلام ، مثل رسائله إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي، وأن منهم من قبل رسالته وأسلم كالنجاشي. كما كتب
 أنخرى لأغراض أنخرى؛ كالمعاهدات، والصلح والمنـــح والأعطيـات، وتوزيـع الغنائم، وتوجيه العمال في الأقاليم (Y)، وغيرها من المرى الأغراض.

 التمهيدي تحت عنوان (استخدام الني

؟- إن الداعية قد لا يتمكن من رزية جيـيع آثار دعوته أثناء حياته ، وينبغي أن لا يفتّ ذلك في عضده:
 نتائج دعوته إلا براءة الذمة والإعذار إلى الله تعالى.
 رسائله، وبقية وسائل دعوته، وآثارها المبار كة أثناء حياته؛ إلا أنه -بالتأكيدلم ير بقية نتائجها؛ بل وربما لم يكن يتوقع حدوث مثل مـلم هـذه الآثـار المبار كـة لتلك الدعوة؛ فقد تضاعف عدد المعتنقين لهذه الدعوة والمؤيدين لها ولمبادئهـا، وتبدلت الأحوال اللياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية في موطن الديعوة إلى الأحسن والأفضل، وحدثت يقظة فكرية، وثورة علمية مبار كة، أحيا الله بها كثيراً من السنن، وأمات بها كثيراً من البدع، بل امتــدت الآثـا
 قامت عدة حر كات ودعوات إصلاحية خـارج سـلطان الدعـوة، إمـا متـأثرة بهذه الدعوة، أو مستفيدة منها، يكاد يكمعهـا مـا دعـا دعـا إليـه الإمـام مـن مبــأ (إخــلاص التو حيـد لله تعـالى، مـع الدعـوة إلى فتـح بـاب الاجتهــاد، ونبــذ
. التقليد)
وبالجملة، فإن المتأمل لرسائل الإمام -رحمه اللهـ ومؤلفاته يجد فيها العديد من الفوائد اللدعويّة التي يستفيد منها الداعيـة في العصـر الـــاضر، إذ أن آثـاره
(1) انظر التفصيل لفذه العناصر والشُواهد عليها في المبحث الأول من النصل الثالث تحت عنوان (بعض آثار دعوة الإمام رمه الشا (ل)

رحمه الله ورسائله على وجه الخصوص كانت وما زالت منبعاً ثرًّا وزاداً لكـل الدعاة في العصر الـاضر، بل والمستقبل إن شاء الله تعالى ، ولا شـلك أن مُـن

 كل حال.

## الخاتمة

الحمد لله اللذي بنعمتـه تتـم الصالــات، والصـلاة والسـلام على أشـرف الأنبياء وإمام الدعاة، وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين ..


 اللذهن بعض التوصيات والمقترحات، التي يكسن ذكرها هنا على النحو التالي: أولاُ: النتائجّ:
تبيّن للباحث من خلال هذا البحث عدة نتائج، من أهمها ما يلي :

 والوسائل اللدعوية المشروعة كان من أهم أسباب بناح دعوته، وقوة تأثير رسائله وبقية وسائله الدعوية Y- Y- من حكمة الإمام -رمهم اللهُ- أنه كان يسعى إلى إيكاد القوة الــيت تحمي
 قوة ومنعة بعد تحالف الإمام مع أمير الدرعية عمدل بن سعود رممه اللّ. ץ- أهمية وسيلة المراسلة ، وقوة تأثيرها ، وتعـدد جوانـب الاستفادة منهـا، حيث استفاد الإمام منهــا في جوانـب الدعـوة والتعليـم والـلـــل، والفتيـا، وغير ذلك من الأغراض، ونتج عن هذه الوسيلة عدة آثار؛ منها: اسـتجابة كثير من المدعوين، وتـأييدهم للدعـوة، وتهيئـة البيئـة المناسبة للهجـرة إلى

رسائل الإهـام عحملد بن عبالوهواب
الدرعية، وتحسين علاقة الدولة السعودية الأولى بأشراف مكة، وتهيئة إبلو . المناسب لمناظرة علماء مكة ، إضافة إلى تفقه الناس بــأمور دينهـم، وتبـل

أحو الهم الدينية والاجتماعية وغيرها إلى الأحسن.
ع- أن وسيلة المراسلة لم تفقد مكانتها في عصرنا الحاضر، رغم كثرة البدائـل من وسائل الاتصال السريعة الموثوقـة؛ بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فقــد ازدادت أهميـة هـذه الوسـيلة، وتضـاعفت جوانـب اســتخحدامها، حيــث أصبحـت هي وسـيلة الاتصـال اللرسميـة والرئيسـة في المعـاملات الإدارزيــة والتُجارية ، بل و وي العلاقات الُدولية، وقد استخدمها أعداء الإسالام علُسى نطـات واسـع في المغـوة إلى عقـائدهم الفاسـدة ورصــوا لـــا المليزانيــــات والأمـوال الكتـيرة، فأنشـأوا مـلارس نظاميـة بالمراســلة، ودورات علميــة بالمراسلة ، وتمكنـوا مـن تنصـير كــير مـن المسـلمين، ويوجــل و لله الخمـــ جهود طيّبة من قِبَل بعض المسلمين في اسـتخحدام هــه الوسـيلة، وقــد نــع الله بهذه البهود، ولكنها ما زالت جهوداً عحدودة. - - أن رسائل الإمام الشُخصية تكتسب أهمية خحاصـة مـن بـين آٓتـار الإمـام العلمية الأنخرى، فهي تلقي الضــوء علـى ملامـح هامـة مـن حيـاة الإمـام، وتكشف جوانب عديدة من شخصيته -رحمه اللهـ وقد تضمنت إشازات عديلدة حول جهود الإمام في الدعوة إلى ا الله، ومنهجه وأساليبه في اللدغـوة والاحتساب، وطبيعة العو ائق الــيت تعرّض لمـا، و كيـف بتاوزهـا، وطبِعــ الخْصوم الذين ناؤوا اللدعوة، وموقف الإمام منهم. كما أن الرسائل قد كشفت عن الجانب الآخر من شخصية الإمام، وأنه لم

يكن عالنا عققاُ فحسـب؟؛ بـل كـان -إلى جـانب ذلـك
يدرك طبائع النفوس ، ويتقن فن التعامل معها، ويسـتخدم لكـل حـال مـا
يناسبها من الوسائل والأساليب الدعوية المؤثرة.
7- أن الدارس لرسائل الإمام الشخصية يخرج بدروس وفوائد دعوية قيّمـة لا
غنى لللداعية عنها ، وقد سبقت الإشارة إلى بعـض هـذه الــدروس، حيــ
 كيفية الاستفادة من رسائل الإمام -رحمه الله- في العصر الحاضر. ثانبياً: التوصبات:
1 - أوصـي البـاحثين بـالمزيد مـن الاهتمـام ببقيـة آثـار الإمـام محمــ بــن عبدالوهاب -رحمـهـ اللهـ ومؤلفاتـه؛ فقـد وهبـه الله سـبحانه وتعـالى جـودة التأليف، وقوة العبارة، حتى إن القارئ لمؤلفاتـه - رحمـه اللهـ ييــد فيهـا مـن الوضوح ونصاعة البيان، وقوة التأثير ما لا يكاد يبــده في كثـير مـن المؤلفـات
الأخرى.

والعجيب أن العناية اقتصـرت علمى فئـة قليلـة جــداً مـن مؤلفـات الإمـام، وبقيت كثير من الآثار تحتاج إلى دراسة وتحقيق، أو شرح وتعليق. وإن إخرأج هذه الآثار .مزيد مـن التحقيـق والدراسـة نفـعٌ للمسـلمين مـن جانب، وهو من جانب آخر وفاءٌ لذلك الإمام الذي محبته واللدعاء لـه ولمن ناصره واجبٌ علينا أهل هذه البلاد على وجه الـلصوص، و كذلــك كـل بلـد
 المبار كة، لر.ما كان بعضنا اليوم يصرف أنواع العبادة لقبر أو شجر أو حجـر،

رسائل الإمـــام عحملد بن عبدالوهابب
ثم يلقى الله حابط ألعمل، مطروداً من رحمة اللهّ أحارنا ا الله وكلّ مسلم من
هذا المآل.
فرحم الله أصحاب تلك الندعوة المبار كة، وجزاهمم عنّا خير الجزاء، وجْمُعنا بهـم ونبيّنا عحمد
r- أوصـي اللدعـاة في مشـارق الأرض ومغاربها بـأن يدرسـوا اللعــوات الإصلاحية الناجحة، وأسنباب بخاحها ، ووسائل دعاتها وأساليبهم ؛ ليسلكوا مسالكهم، علَّ الله أن يكتب لدعواتهم النحاح و القبول والتمكين. وإن من تلك اللدعوات المبار كة ؛ دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب -رمحمه الله- الذي كان من أهم أسـباب بنـاح دعوتـه؛ حرصـه -رحمـه اللهـ علمى تحري الإخــلاص والمتابعـة، والعنايـة أولاً بتصحيـح عقيـدة المسـلمين، وتنقيـة بحتمعاتهم من البدع والشر كيات وأنواع اليحرمات. ץ- أوصي اللدعاة بالحرص على تنويع وسائل الدعوة وأســاليبها، ومراغــاة طبائع المدعوين ومكانتهمه وإعداد برامـج ومواد دعوية تناسـب كـل فئـة مـن
 لغةٌ وموضوعاً ، ويراعى فيه ما يفيدهم ويشد انتباههـم ولايثقل عليهمم. ومواد دعوية أخرى لغير المسلمين، وثالثة لعصاة المسلمين، ورابعـة للدغـاة المقصرين، وخامسة للأطفالن، وسادسـة للنسـاء .... وهكـنا، بكيـث يراغـى لكل فئة ما يناسبها من البوسائل والأساليب. ع- كما أوصي كليات الدعوة في البحامعات الإسلامية بألن تولي هذا البـــانب -المذكور في الفقرة السابقة- عناية خاصة ؛ فتضع الدراسات العلمية المــادة،

المقرونة بالنماذج التطبيقية، اليت تبيّن الأساليب والو سائل المناسبة لكل فئة، ثم
تنشرها ليفيد منها الدعاة.

- أوصي المسـئولين في البـلاد الإسـلامية بإنشـاء جهـات خاصـة، تقـوم

بوظيفة الدعوة إلى الله بالمراسلة ، وأن ترصد الميزانيات الكافية لذلك، وتذلِ
 المسلمين مـن واجـب اللعـوة والبـلاغ، وحفاظـاً علـى عقـائد المسـلمين من الهجمات الفكرية والعقديـة، الــيـي يشـنّها عليهـم أعـداء الإسـلام عـبر وسـيلة المراسلة، كما أننا بذلك نغزو الأعداء في عقر دارهمه، علَّ الله أن يهلدي كــل ضالّ، لَيْنْعَدَ بهذا اللدين، ويكون عوناً لإخوا انه المسلمين. ولا يفوتين أن أشيد بما تقوم به بعض الجمهات الـلكوميـة والحناصـة في هـذه البلاد المبار كة من جهود طيبة في هذا البحال، وأسأل ا الله أن ينفع بها ، ويثيب

القائمين عليها.
7 - إستغلّ المنصّرون وسيلة المراسلة في جوانب عديدة، وعقدوا دراســات وبكوثاً وندوات حول كيفية استغلال هذه الوسيلة، وطرق إدارتها وتنظيمها،

ومضاعفة جوانب الاستفادة منها ......
ولنلك فإني أوصي إلباحثين من إخواني المسلمين بالاطّالع على آخـر مـا توصـل إليـه الأعـداء في هـذا الجـانب -خاصـةُ وأن معظـم أبهـاثهم متوفــرة ومنشُورة- ومن ثمّ إعداد اللدراسات النافعة التي بتعلنا نحن المسلمين نبدأ مـن حيث انتهى هؤلاء في استغلال هذه الوسيلة، والاستفادة منها، فالـلكمة ضالة المؤمن، أنّى وجدها فهو أحق بها.

هذه أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها من هذا البحث، وأسأل , الله سبحانه وتعالى أن بيعل أعمالنا كلها صالـة، ولو جهه خالصسة، وأن لا يبعـل
 على نبيّنا عحمد وعلى آلة وصحبه ألمعين.


ملحق
قائمة برسائل الإمام الشخصية التي أجريت عليها الار اسة
إن المـادة الرئيسـة الـتي قــامت عليهـا هـذه الدراسـة هي رســـائل الإمــام
الشخحصية التي جرت بين الإمام ومعاصريه، ولعل من المُــم أن يشـار هنـا إلى (مواضع) تلك الرسائل والمهات التي وجهـت إليهـا، إضافـة إلى توثيـق تلـك الرسـائل والتـأكد مـن صحّحـة نسـبتها لإِمـام -رحمـه اللهـ و ومـدى إمكانيــة تصنيفها ضمن الرسائل الشخصية لكإمام وفقاً لمفهوم الرسالة الشخصية الــنـي

سبق تحديده في التعريف الإجرائي للرسائل الشخصية (1) . أما إثقال هذا البحث (بسرد الرسائل) ورضعها جميعاً في هذا الملحق فيبدو أنه غير مناسب لأسباب منها: أ) كبر حجمهها، حيث تبلغ صفحات قسم الرسائل الشخحصية اللذي طبعته

 الشخصية الذي طبعته البلامعة- أكثر من مائة صفحــة. .كعنـى أن الملحـق لـن يقلّ عن أربعمائة صفحة، ولا شكك أن إضافة ملحق بهــذا الـحجـم فيـه إثقـال على الرسالة. ب) أن مصادر هذه الرسائل كلها مطبوعة ومعتنى بها، ويسـهل الحصـول عليها لكل أحد فهي تباع في المكتبات التجاريـة وتوجــد في معظـم المكتبـات
(1) انظر ما سبق ذكره في المقدمة تحت عنوان (تعر يف بعفردات الموضوع) .

رسائل الامـام محملد بن عبدالوهاب
الحامة، وبالتالي فإن بجرد الإشارة إلى موضع الرسـالة في تلـك المراجـع كـاف:
لمن أراد الاستزادة.
ويحسن قبل إيراد قائمة مواضع الرسـائل أن يشـار إلى الضــابط الــذي اعتمـــه
الباحث في التفريق بين الرُسائل الشخصية والرسائل العلمية .
-الفرق بين رسائل الإمام الشخصية ورسائله العلمية:
-الرسائل الشخحصية:
يتضح جانب الخْصو صّية في معظم رسائل الإمـام الشـخصية وذلـك بعــدة صور منها ذكر اسم المرسكل إلينه سواءً أكان شخصاً أم عدة أشـخاص أم فئــة معينة، مثل أهل بلد معيّن، أو أهل صفة معينة؛ كالعلماء والمعلمين أو العوامّ. وأحياناً لا يصرّح الإنام باسم المرسَل إلنيه، ولكن يتضح مسن ثنايـا الرسنــالة أنه يخاطب بها شخصاً بعينه أو فئة بعينها، ومـن أمثلـة ذلـك: رسـالة ذكزهـا وـا حسين بن غنام (1)، لم تردد في القسنم الحــامس مـن مطبوعـات الجمامعـة (قنَــمم الرسائل الشخخصية) ربا لعــدم وجـود اسـم المرسـل إليـهـ- ولكـن عنــد تـأمل محتوى هذه الرسالة؛ يتضــح مـن أسـلوبها أنها رسـالة شــخصية أرسـلت إلى شخص بعينه؛ حيـث جـاء في مطلعها (فأجـاب -رحمـه اللهـ بعـد السـلام: فسرني ما ذكرت ألممك الله التوفيق ...) واللسلام هنــا يوحـي بـأن الإجابـة تُت بالمراسلة، وأن السائل بعيد عن الإمام، ومن عبارات هــذه الرسـالة قـولـ
(1) حسين بن غنام، روضة الأفكار والأفهام، [الرياض- المكتبة الأهليـة- ط الأولى גרזبأهـ].

$$
\cdot(r \cdot q-r \cdot \varepsilon / 1)
$$

الإمام: (وما أشكل عليك في هذا فراجعين وأذكر لك لفظهــم بعينـه...) فهـي إذاً موجهة لشخص بعينه يعرفه الإمام، وهو يعـرف الإمـام ويسـتطيع زيارتـه ومراجعته للاستز ادة منه، وعلى ذلك فإن هذه الرسالة ينبغي أن تصنّف ضمن الرسائل الشخصية، وستكون بطبيعة الحال داخخلة في هذه الدراسة.

- الرسائل العلمية:

أما الرسائل العلميّة فقـد عرّفهـا السـيد أحمــد الهـاشمي بأنهـا: (مقـالات في المطـالب العلميـة أو المسـائل الأدبيـة، وإنــا سميـت بالرسـالات لألأن أصحابهـا يرسلونها إلى من اقتزحها عليهـم، ويسـلك فيهـا صاحبهـا منـاهج الاستزسـال

والمخاطبات البليغة)
وقد وُصِفت بعض المؤلفات بأنها (رسائل) إما لقصرها ورجازتهـا مقارنـة بالكتب والمؤلفــات، أو لأن أصحابها يؤلفونهـا أحيانـاً بنـاءً علـى افـتزاح أو طلب من أشخاص معينين فتكون -من حيث الصياغة والأسـلوب- عامّــة لا يظهر فيها أثر الخصوصية، وإن وجهها كاتبها بعد ذلك إلى من اقتزحها عليه، ومن نماذجها الناضحة وإن كانت متأخرة جداً: بعض رسـائل شـيخ الإسـلام
 من أهل الأمصار؛ كرسالة العقيدة الواسطية التي كتبها شــيخ الإســلام جوابـأ على رسالة أحد قضاة واسط، حين أرسل يطلب مـن شـيخ الإسـلام -رحمـه (1 السيد أممد الهانثي، جواهر الأدب، [بيروت -مؤسسة المعارف- ب ت] (ص\&Y).

اللهـ أن يكتب له عقيـــة تكـون عمـدة لـه ولأهـل بيتهـه()، ومثلهـا رسنـالتلة الحموية، والتّدمرية، والمدينية وغيرها من رسائله -رحمه الله- .


رسـالة كشـف الشـبهات، ورسـالة ثلاثــة الأصـول، وآداب المشــي إلى
الصالة... وغيرها.
وهذه المؤلفات يعكــن أن تسـمى رسـائل علمّيـة، ويكــن أن تسـمى كـتبـاً صغيرة، ولكنها على أية حال لا تصنف ضمن الرسائل الشخصية. ومع ذلك فإن من الملاحط أن بعض آثار الإمـام الـيّ صنّفـت الآن ضمـنـن رسائله العلمية؛ إنا كــانت في الأصـل رسـائل شـخصية يتضـح فيها المـا جـانب المنصوصيّة، وقد أرسلها الإمام إلى أشخاص أُو فئات معينة، ولكن اغتُني بُهـا أخحيراً وطبعت مستقلة أو ضمن بحموعات على صـورة رسـائل علميـة، مثـل: (تفسير سورة الفاتحة)، الليت اعتنى بها العلماء إليـوم، وحقتهـا الدكتـور فهـهـد

 الواقع رسالة شخصية أرسلها الإمام عندما كان في العيينة إلى الأمير عبدالعزيز




الاحتلام) (1)، ومن هذا المنطلق فأن هذه الرسالة تعد رسالة شـخحصيّة، وهـي -بطبيعة الحال- داخلة ضمنن هذه الدراسة.

المصادر الرئبية لرسـائل الإمام الثشخصبة:
بدأ الباحث أولى خطواته في هذا البحث بیصـر رسـائل الإمـام الشـخصية التي ستقوم عليها هذه اللدراســة، وذلـك بـالبحث عنهـا في المراجـع الموثوقـة،

مثل:
() روضـة الأفكـار والأفهـام لمرتـاد حـال الإمـام وتعـلاد غـــزوات ذوي

الإسـلام، للشـيخ: حسـين بـن غنّـام، حيـث خعّـص الكــاتب هـنا الكتـاب للحديث عن دعوة الإمـام معمـد بـن عبـد الوهـاب -رحمـه اللهـ و جعلـه في

خمسة فصول وخصّص الفصل الثالث منها: (لسرد بعـض رسـائل أرسـلها الشــيخ إلى بعض البلـدان وإلى بعـض خــواص"

- الإخوان)

ץ وقد جمع فيه الشيخ رسائل أئمة اللدعوة النجدية، وعلى رأسـهـم الإمـام محمــد بن عبد الوهاب -رحمه الله-.

F
(1) حسين بن غنام، روضة الألفكار والأفهام، [مرحع سابق] (YY/ (Y) (Y) (Y) حسين بن غنام، روضة الأفكار والأفهام [مرجع سابق]، (90/1).

بـن برجـس آل عبدالكريـمه حيـث جمعـت فيـه رســائل الإمـــام معمــلـ بــن
عبدالوهاب وأتباعه وأحفاده، وغيرهم من أثمة اللعوة.
ومن ثم حرص الباحث على توثيق تلك الرسائل والتأكد من صحّة نسبتها للإمام -رهمه اللله- وإلكانية تصنيفها ضمن الرسائل الشخصية لإمـام وفقـا لمفهوم الرسالة الشخصية اللني سبق تحديـده ين التعريـف الإجرائي للرسـيائل الششخصية اللذي ورد ين مقدمة هذه الرسالة. وقد انتهت الدراسة بكصيلة طيبة من اللرسائل قوامها ستٌ وســتون زســالة

شخصية جُمعت على النحو التالي(1): أ) الرســئل الثـخخصية الـواردة فـي القسـم الخـامس مـن مجمـؤع

المؤلفات الشخصبية.
وعددها إحلدى وحمسون رسالة شـخصية، وقـد أدخـل منهـا في اللدراســة


 الإمام باثنيتي عشـرة سـنة ، ولعـل كاتبهـا هـو الشـيخ عبـدا الله بـن محمــد بـن عبدالوهاب الذي كان مزافقاً لسعود بن عبدالعزيز حين استولى على مكة عام ^ا 1 اهـه، وقد ذكر البلبرتي في أحداث هذه السنة أن (الوهابي) أرسل هـــذه
(1) سبقت الإشـارة بإيهاز إلى شيء من ذلك في المقدمـة وإليك هنا بيان ذلك بشيء من البينـط .

الرسالة إلى شيخ الركـب المغربي أثناء فترة الحج (1) كما أكّد اللد كتور عبدا لله بن صالُ العثيمين، وكذللك اللد كتور محمـد بـن سـعد الشـويعر؛ عــدم صـحـة نسـبة هـذه اللرسـالة لإلامـام وأنهـا كتبـت بعــد
(r) ${ }^{(r)}$

إلا أن المدكتور عبدا لله العثيمين قد شـــكّك أيضـاُ في نسـبة ثـلات رسـائل
أخرى( ${ }^{(4)}$ إلى الإمام ، إحداها رسالته إلى عالم من أهل المدينة، وهي الرسـالة
 إلى عبدا لله الصنعاني رقـم (7 1) (صع ع 1-9-9 1 1) والثالثـة (رسـالة جوابيـة للشيخ عن كتاب لم نقف عليه ويستغنى عنه بيوابه) وهي الرسالة رقّم (Y0)

$$
\cdot(1 V \varepsilon-179 \rho)
$$

وقل علّل اللدكتور العثيمين تشكيكه في نسبة هذه الرسائل إلى الإمام بعـدة
(1) انظر : عبدالر من بن حسن الجبرتي ، عجائب الآثار في اللزاجم والأخبـار ، [الْر يـاض -ـ دار

الفارس للطباعة والنشر ـ ب ت] (OAN/Y)
(Y) انظر : د . عبـدا اله العثيمـين ، بحـوث وتعليقــات في تـاريخ المملكـة العربيـة السـعودية ،

تصحيح خطأ تـاريخي حـول الوهابيـة ، [الريـاض ـ مكتبـة المعـارف ـ ط الثانيـة با
(صン) حيث ذكر عدة أدلة واضحة وتوية تدل على عدم نسبة هذه الرسالة للإمام .
 عبدالوهاب) ضمن بكرث أسبوع الثّيخ محمد بن عبدالوهاب ، [ألرياض ـ مطبوعات جامعـة الإلمام محمد بن سعود الإسلامية -

أمور منها: أنها لم ترد إلا في اللدرر السنية، و لم يذكرهـا حسـين بـن غنـــام يـ
تاريخه، وهذه العلة محجو جة بأمور منها:
1 - أن حسين بن غنام قد صـرّح بأنـه لم يذكـر جميـع رسـائل الإمـام بــل اقتصر على (سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلـدان وإلى بعـض خـواض
(1) الإخحوان)

ولاشك أن ما أورده ابن غنام من الرسائل مقطوع بصحــة نسـبتها لإمـام
 يعني أن ما نقله غير ابن غنام يعدّ مكذوباً على الإمام أو منحولاً إليه، فتلاميـنـ الإمام من أبنائه وأحفاده وعببيه قد تضافرت هِمَمَهم على العناية بنقل كل مل مـا
 وحاشاهم أن يتعمدو! الكذب على الإمام أو نسبة كالام غيره إليه.
 عن بحموعات مشايخه من أحفاد الإمام وغيرهم من أئمة الْدعوة؛ أمثال الشيخ عحمد بن عبداللطيـف، والنشـيخ سـليمان بـن سـتحمان، والشـيخ عبـدا لله بـن عبدالعزيز العنقري، وغيرهمم، وأعانه على ذلــك البمـــع شـيـخه سماحــة مفـيتي اللديار، الشيخ محمد بن إبر|هيم، تحريراً وتهذيباً وإعادةً وبدءاً، ثـــم قـرأ أكـثره على شيخخه محمد بن عبدالللطيـف، وعلمى شــينخه سـعل بـن مــد ابـن عتيـق،

وشيخه عبــدا لله بـن عبدالعزيـز العنقـري(1)، فهـو في الــدرر لم ينفـرد بشـيء باجتهاده الشخصي، وإما أثبت ما وافقه عليه عدد من أئمة الدعوة وعلمائها. بل حتى لو كان قد انفرد بشيء من ذلـك فإنـه - رحمـه اللهـ رجـل مو ـــو لدى علماء اللعوة وغيرهـم مُن عاصره ولقيه وعرفه.
 عن أفكار وأساليب رسـائل الإمـام، وقـد عـبّر عـن ذلـك بقولـه: إن (أفكـار علماء اللدعوة لا تختلف، وأسالييهم وبخاصة إذا كتبوا عن العقيدة تتشـابه)(") ومن هذا المنطلق فإن دراسة هذه الرسائل؛ هيَ على أية حال دراسة لأساليب الإمام وأفكاره وإدخالما ضمـن الرسـائل لـن يكـون سـبباً في الـــروج بنتـائج غريبة أو خاطئة أو مخالفة لمنهج الإمام -رحمه الله- الِما
\&- إن من القواعد الكليّة الكــبرى؛ أن اليقـين لا يـزول بالشــك (ّ)، ومـن الواضـح أن اليقين في مسألتنا هذه؛ أن هذه الرسـائل تعـد مـن رسـائل الإمـام
 ال اله
(1) انظر: عبدالر ممن بن قاسم ، الـدرر السـنية، [السـودوية- مطبوعـات دار الإفتـاء- ط الثانيـة

$$
\text { . (r) }-r \cdot / 1) \cdot[-\infty / r \wedge 0
$$

 - (Vr)



رسائل الإمـام ححمدل بن عبدالوهاب
وأما ما ذكره الدكتور :العثيمين فهو بجرد شك. وعليه فيبقى الـكيم باليقين حتى يأتي الدكتور العثيمين أو غيره من الباحثين بأدلة جازمة تثبت عدم نسبة
 ومـن هــا المنطلـق فـإن هــنه الرسـائل الثـلاث سـتكون داخلـــة في هــذه اللدراسـة. - وأما ما أثناره اللدكتور العثيمين من كــون الإمـام لم ينصّ علـى السمـهـ في الرسالة بقوله كالمعتاد: (من محمد بن عبدالوهاب إلى فلان بن فــلان ..) فـإن الإمام -رحمه الله- لم يلـتزم بهــنه الصيغـة في جميع رسـائله، بـل إن المتـأمل للرسالة الشخصية الواردة في القسم الخامس من بكموع المؤلفـات الـيّ بلغـت إحدى وتمسين رسالة ؛ ليُجد أن هناك اثنتي عشرة رسالة أخرى لم يصدّرهـا الإمام بذكر اسمه(1)، وهي من الرسائل اليتي أوردها حسين بن غنام في تاريخه، و ولم يشكك الدكتور العثيمين في نسبتها إلى الإمام، فليس إغفال اسم المُرسِل في الرسالة دليلاً على عدم صحة نسبتها إلى كاتبها، بل يبدو أن الإمام -رخمه


كدفع مفسدة أو نحو ذلك"().





 وأنكر تشكيكه يُ نسبة الرسائل للإمام.

وبابلملة فإنه يمكن حصر الرسائل الــواردة في الجـزء الحــامس مـن بعمـوع
المؤلفات، وبيان مصادرها الأخرى، وذلك في البيان التالي(1):
أ) الرسـائل الثخصية الواردة في الجزء الخامس من مجموع المؤلفات:

1) رسائل وجهت إلى أشخاص بأعبانْهم:

1- رسالة إلى: أحمد بن إبراهيم (مطوع مرات).
أولها: من محمد بن عبدالوهاب إلى أحمد بن إبراهيم هدانا الله اله وإياه وبعد:
مـا ذكرت من مسألة التكفير وقولك ...

. ( $11 / \lambda$ )
(
أوها : المعروض لديك أدام الله أفضل نعمه عليك حضـرة الشـريف أـمــــ
بن الشريف سعيد أعزه الله يُ الدارين . .
رقمها في الشخصية (£ £) الشخصصية (
r- رسالة إلى: أحد بن عبدالكريم
أولما : من محمــد بـن عبدالوهـاب إلى أحمــد بـن عبدالكريـمّ سـلام علـى
(1) تّمّ اختصار أسماء المصادر في البيان التالي على النحو التالي :

روضة : هو كتاب (روضة الأفكار والأنهام لكرتاد حال الإمام وتعلاد غزوات ذات ذوي الإســلام)
لـدين بن غنام

 عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم .

المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد: فقد وصل ...

. $(\vee 7 / \wedge)$
ع- رسالة إلى: أحمد بن محمد البكيلي
 ووفق مَن مَنَّ عليه من عبإده للصوابه، لعنوان الجواب الب


- 0- رسالة إلى: أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود

أولما: من محمد بن عبدالوهاب إلى الأخحوين : أحمد بن محمد وثنيان: سلام
عليكم ورحمة الله وبر كاته وبعد: فقد ذكر لي عنكم ...

.$(Y Y / Y)$
-
أولما : من محمد بن عبدالوهاب إلى أتمد بـن يمي، سـلام عليكـم ورحمـة الله وبر كاته وبعد ما ذكربت من قبل مرإسلة سليمان ...
 الدرر(ץ/ץ).

- رسالة إلى : إسماعيل الجراعي

أولها: من محمد بن عبدالوهاب إلى إسماعيل الجراعي ، سلام عليكم ورمَّة الله وبر كاته أما بعد. فما تسأل عنه فنحمد ا الله . . .

^- رسالة إلى : ثنيان بن سعود
أوها: من عحمد بن عبدالوهاب إلى ثنيان بن سعود ، سلام عليكــم ورممـة
الله وبر كاته وبعد: فقد سألتم عن معنى قوله تعالى ...


$$
.(9 r / \lambda)
$$

-9 رسالة إلى : الأخ حسن
أولا: ( إلى الأخ حسن سلام عليكم ورحمة الله وبر كاته وبعد، سرني مـا
ذكرت من الإشكال ...


- ا - رسالة إلى: حد التويجري

أولا: من عحمد بن عبدالوهاب إلى الأخ مهد التويمـري ألممـه الله رشـده، سلام عليكم ورحمة الله وبر كاته وبعد.. وصل الخط....

11
 عجائب فإن كان هذا قدر فهمك فهذا من أفسد الأفهام ...

| Y Y
 على البني

.(01/1)
ץ ا - رسالة إلى : عالم من علماء الملدينة.

الأولين والآخرين ...

§ ا - رسالة إلى : عبدالرحن بن ربيعة

عبدالرممن بن ربيعة، سلمة الله، وبعد فقد وصل كتابك . .

. $(v \circ / \lambda$ )
ا 10 ر رسالة إلى : عبدالرمحن بن عبدا لله السويدي


 الدرر(1
ا 17 - رسالة إلى: عبدا لله: بن سحيم
أوهلا: من عحمد بن عبدألوهاب إلى عبدا الله بن سحيم ، حفظه الله ، سملام عليكم ورحمة الله وبر كاته أما بعد فقد وصل كتابك تط تطلبـ
 .$(1 N / /)$

IV
أو ها: من محمد بـن عبدالوهـاب إلى عبـدا لله بـن سـحيم ، وبعـد ، ألفينـا
مكتوبك، وما ذكرت فيه من ذكرك ما بلغك ، ولا يخفاك ...

.(or/A)
1 ا - رسالة إلى: عبدا لله بن عبدالرحمن بن سويلم
أولما: من محمد بـن عبدالوهـاب إلى بـن عبدالرحمـن عبــدا لله بـن سـويلم،


. $(\Gamma / V)$
9-1 9 رسالة إلى : عبدا الله بن عبدا لله الصنعاني
أولها: الحمد لله والصلاة والسلام التام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلـى


(Y.

جماز .. لا تحر كون إلى أن ننبكم تراكم ما بتحوزون إلا براضة ..

| Y رسالة إلى : عبدا لله بن عيسى اله اله
أولا: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدا لله بن عيسى ، أبلغ السـلام أحمـد والحمولة وعيالكم، وما ذكرت أن الحمولة ...

رسائل الإمـام محمدل بن عبدالوهاب
 ر - Y Y
أولها: من محمد بن عبذالوهاب إلى عبدا لله بن عيسى، سلام عليكم وريمة


F F F رسالة إلى : عبدا لله بن عيسى وابنه عبدالوهاب
أولها: من محمد بن عبدألوهاب إلى عبدا لله بن عيسى وعبدالوهاب ، سالام عليكم ورممة الله وبر كاته وبعد، فقد ذكر لي أنكم ....
 اللدر (ry/V)
 أولا: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبـدا لله بـن عيسـى وابنـه عبدلالوهـاتب
 وبعد، ذكر أحمد أنه مشكل عليكم ...
 الدرر (Vr/^).
 أوها: من محمد بن عبدالوهاب إلى عبدا للهُ بن محمد بن عبداللطيف حفـل حفظه الله تعالى، سلام عليكم وز محة الله وبر كاته ، أما بعد....
 . ( $/ 1 / 1$ )

Y



اللدرر (Y/V)
رسالة إلى: عبدالوهاب بن عبدا لله بن عيسى (أخرى) - YV


 اللدرر (Y/Y/ (Y).
Y
 الإممان وأعاذه من نزغات الشُيطان ، أما بعد ...

. (09/1)


الشرك بالله بيّنها الله سبحانه وأكثر الكاملام فيها ...
 -

محمد بن سلطان سلمه الله تعالى، وبعد، لا يخفاك أنه ذكر ...

رسائل الإمـام محمدل بن عبدالوهاتب

ا
مسن محمــ بـن عبدالوهـاب إلى الأخ حمـــد بـن عبـاد، وفقـه الله لمـا يحبــه
ويرضاه، سلام عليكم ورخمة ا الله وبر كاته وبعد وصلنا . .

(7V/I)
FY
أولا: من محمد بن عبدالوهاب إلى محمد بن عيد وفقنا الله وإيـاه لــا يحبـه ويرضاه، وبعد ، وصل اللكراس، وتذكرون أن إلحق ..

. $(9 \lambda / \lambda)$
سش- رسالة إلى: محمد بن فارس
أولما : من محمد بن عبدالوهاب إلى عحمد بن فارس، سلام عليكمه، وبعـــة: الواصل إليكم مسألة التكفير من كالام العلماء . .
 ६
أوهلا: من محمد بن عبلأوهاب إلى نغيمش وجميع الإخحوان ، سلام عليحـــم ورمهة الله وبر كاته وبعد، إن سألتم عنا فنحمل ..
 هץ- رسالة جوابية إلى شخص بجهول أولما: (وعليكـم السـلام ورحمـة الله وبر كاتـه، وبعـد: قـال الله ســبحانه



ب) رسائل موجهة إلى أهل بعض البلالن
ฯ
 نصر الله بهـم دين سيد الأنام ...

( (EY/1)
-
أولهـا: (مـن محمـد بـن عبدالوهـاب إلى مـن يصـل إليـه هــذا الكتـاب مـن



人



.$(Y \cdot / Y)$
qج
 رقمها في الشخصية (؟ (£) الشخصية (Y (Y/0).
. ع- رسالة إلى: أهل القصصيم
أولا: (شهد الله ومـن حضرنـي من الملائكـة وأشـهـلم أنـي أعتقـد مــا
اعتقدته الفرقة الناجية أهل اللبنة وابلحماعة ... رقمها في الشخحصية (1) الشُخصية (Y/0) الثدرر (Y/1).
§ §- رسالة إلى : أهل المغرب(1).

أولها: (الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بـا اله مــن
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا...
 ج) رسائل موجهة إلى من يصل إليه من المسلمين ع §
أولها: (إلى الإنحوان، سلام عليكم ورجمة الله وبر كاته، وبعــد، منا ذكـرتح من قول الشيخ: كل من جهحد كذا و كذا وقامت...
 WW

أوها: (من عحمد بن عبدالوهاب إلى مـن يصـل إليـه مـن المسـلمين، سـلام
(1) من المرجّح أن هذه الر سالة :ليست من رسائل الإمام حيث أكدت بعض الصادر أنهـا كتبــت


 بيان الرسائل التي وردت ضمن بجموع مؤلفات الشيخ قسم الرسائل الشخصية .

عليكم ورحمة اللهُ وبر كاته وبعد، ما ذكر لكم عني أني أكفُ, ...

§ ؟ - رسالة إلى: من يصل إليه من الإخوان
أوها: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصـل إليـه مـن الإخحـوان المؤمنـين بآيات الله المصدقين لرسول الله ...
 § ع- رسالة إلى: من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان



( $Y 0 / \mathrm{V}$ )
§ 4 أولما: (من محمد بن عبدالوهاب إلى من يصـل إليـه مـن علمـاء الإسـلام، آنس اللهّ بهـم غربة الدين....

§ Y
'أوها: (من عحمد بن عبدالوهاب إلى مـن يصـل إليـه مـن المسـلمين، سـلام


§ § - رسالة إلى: من يصل إليه من المسلمين


وسلوك صراطه المستقيم ورزقنا...
 § § - رسالة إلى: من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين
أوهـا: (مـن عحمـد بـن عبدالوهـاب إلى مـن يصـل إليـه هـذا الكتـاب مــن المسلمين السلام عليكمـ ورحمة الله وبر كاته، وبعـد، فـاعلموا رممكــم ا الله أن

اله اله بعث محمداً
رقمها في الشخصية (Y) الشخصية (197/0) روضة (10./1) الــنرر
(7./1)

- 0 - رسالة إلى: من يقف عليه

أولها: (يعلم من وقف عليه أني وقفت على أوراق بخط ولــد ابـن سـحيمّ، صنفها يريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام ...

.(7N/人)
1 (0) جواب عن الشبهة التي احتجّ بها من أجاز وقف الجلنف أولا: (هذه كلمات جواب عن الشُبهة الـتي اختـج بهـا مـن أجـاز وقـف

البحنف والإثم ...
رقمها في الشخصية (Y) الشختصية (Y/0) اللدرر (Y/09/0).
ب) رسائل شــحصية أخـرى جمعهـا البـاحث مـن مصادرهـا الأصليـة، ولم تـرد
ضـمن القسم الحامس من مجموع المؤلفات.
وعددها ست عشرة رسالة؛ سيأتي تعيينها وبيان مواضعها والمهــات البي

وقبل تعيين تلك الرسائل؛ بتحلر الإشارة إلى أن تلــك المصــادر قــد أوردت
عشرات من المسائل والفتاوى الليت أجاب عنها الإمـام بصيغـة (وسـئل الشـــيخ
عن . . فأحابب...) (1) ولكن معظم تلك المسائل ليس فيهـا مـا يوحـي بأنهـا تمّت بالمراسلة بين الإمام والسائل؛ بل ر.كا تمت بالمشافهة في أحد بحالس الإمام اللي كان يجلسهها للفتيا والقضاء والتُعليـم ونحـوه، وقـام بعـن الحـاضرين مـن تلاميل الإمام أو ر.ما قـام الإمـام نفسـه بتدوينهـا للفـائلـة، ولذلـك لا يتو جّـه

تصنيف مثل هذه المسائل ضمن الرسائل الشخصية. في حين وردت مسائل أخرى تتضمن عدة إشارات تــدل علـى أنهـا تمــت بالمراسلة بين الإمام والسائل، مثل بلئهـا بالسـالم واللدعـوة إلى الزيـارة ونحـو ذلكـك وهـذا الصنـف مـن المسـائل أو الفتـاوى تم تصنيفـه ضمـــن الرســائل الشخصية وتح إدخاله في الدراسة.
ككا أن هناك رسائل بدأها الإمام بعبارة (إلى من يصل إليه مـن المسـلمين، أو إلى من يصل إليه من الإنحوان...) أو نحو ذلــك وهــه الرسـائل وإن بـلىى لأول وهلة أنها رسائل علمية عامـة لا تدخـل في الرسـائل الشـتخصية؛ إلا أن المتأمل لها يدرك أن معظمهـا كانت في الغالب مو جهة إلى فئـة خحاصـة ومعيّنـة

 الدلديش ، وتد جمعاها من روضة الأفكار ، والدرر ، والرسائل والمسائل النجدية ، وجاء عــدند صفحاتها (Y ا اصفحة) .

من الناس، وقد آثر الإمام أن يصدّرها بصيغة المُطاب العــام لأغـراض معينـة، رنما كان منها الحُرص علنى عدم التجريح، أو لتجنب التوجيه المباشر وما فقيـه من الإثقال، أو غير ذلك: من الأغراض. ومن أمثلة ذلك؛ رسالة الإمام التي وردت في القســم الــــامس مـن بحمـوع ع المؤلفات برقم (YA) والتي صدّرها بقوله: (إلى من يصل إليه هذا الكتاب مـن المسلمين ) فهذه الرسالة ما هي في المقيقة إلا رسالة شخصية أرســلـها الإمـام -

عبدا لله بن عيسى أن يعلّق عليها ليكون ذلك أدعى لقبوها(1). وهناكُ رسائل أخرى صُدّرت بصيغة الخطاب العام، ويبدو لأول وهله أنها رسائل علمية عامة، إلا أنها في الحقيقة تحمل إشارات تــل علبى أنهـا إجابــ على مسألة خاصة، أو ردّا على شبهة معيّنة انتشرت في منطقة أو عدة منـاطِق مــددة، فأرسـلها الإمـام إلى هـنه المنطقـة أو تلـــك الفئــة بعينهـا لتُقـرأ في مساجدهم؛ دون تصريح: باسم المِهة اليت أرسلت إليهـا،فهـي أيضـاُ مـن هـــا الو جه تصنف ضمن الكر سائل الشخصية المو جهة إلى فئات معينة. ويخرج من نطاق هـذه اللدراسـة تلـك الكتابـات العامـة الـيت تحهـل طـابع التأليف العلمي البحت، ولا يظهر عليها أثـر الخُصوصيـة، وهـي الـي سـبقت الإشارة إلى أنها تسمى رسائل علميّة، كرسالة كشـف الشـبهات، والأصـول الثلاثة، ومفيد المستفيد .....إلخ ، فهي وإن سمّيت رسائل فإن ذلك راجع :إما

لصغر حجمها واختصارها ومحدودية موضوعها، أو لغير ذلك مـن الأسـبابب، بيد أنها لا تحمل طابع الخصوصية اللذي تميّزت به مراسلات الإمام الـتي تمّـت بينه وبين الملدعوين، ومـن هـذا المنطلـق فإنهـا لا تدخـل ضمـن الرسـائل الـيت تناولتّها هذه اللدراسة. أما الرسائل الليت أدخلت في الدراسة إضافة إلى مـا ورد

جي القسم الــامس (الرسائل الشخصصية) فهي(1):
() رسحائل وجهت إلى أشخْاص بأعبـانـهم

1-1 رسالة إلى: أحد بن مانع
أوهلا: (من ححمد بن عبدالوهاب إلى أخحيه أحمد بن مانع حفظه الله تعالى :
سلام عليكم ...). روضة (YY (
. (Y) رسالة إلى : الأخ سليمان
أولهـا: (إلى الأخ سـليمان: وبعـل، مسـألة الـمـسس فـاعلمم أن الأهـر أمـران
أمر...). روضة (Y/X/X).
(1) تحّ اختصار أسماء المصادر ين البمدول التالي على النحو التالي :

روضة : هو كتاب (روضة الأنكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات الـا ذوي الإسـلام) - لحسين بن غنام

الُدرر : هو كتاب (الدرر اللسنية في الأكوبة النجدية) جمعه : عبداللرحمن بن محمد بن قاسم.


عبدالُسلام بن برجس آل عبدالكـريم



r- رسالة إلى : الشريف
أولما: (سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر الرجل به فأخحبرته ....)
روضة (1) (1-1V9/1).
ع- رسالة إلى: عبدالعزيز الحصين
أوها: بسم الله الرمحـن الرحيـم، هــذه المسـائل الـيتي في السـؤال: (المسنـألة
الأولى: العروض ..). بمُموعة (1 - 9/1)

0 - رسالة إلى : الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود
أولها: (أحب لك ما أحبب لنفسي، وقد أراك الله في عدوك مالم تؤهمل ...)
روضة (К7/r).
Y- رسالة إلى: الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود
أولا : (اعلــم أن مقصـود الصـلاة وروحهـا ولبهـا هـو إقبـال العبـد عللى
اللهو ( الهr (
.
أوها: (بعد السلام، فبّرني ما ذكرت، ألممك اللهُ التوفيق ..).
روضة (r.q-r.₹/l)

人- رسالة إلى: محمد بن صا لـ
أوها: (سألتم رممكم:الله عن رشوة الحاكم الثني ورد ...).
 يدل على أن الإجابة تُّت بالمراسلة؛ فهي مبدوءة بالسلام ، وجاء فين أثنائها :(وما أششكل عليك أليك
 ويككنه زيلرتــورمراجحته فيما أشكل عليه.
روضة (1^q-1^乏/ (1).

- 9 رسالة إلى : عحمد بن عبدا لله بن إسماعيل

أو ها: ( من محمد بن عبدالو هاب إلى محمد بن عبدا لله بـن إسمـاعيل سـلام عليكم ورممة الله وبر كاته. .). روضة) (Y)
-
أولما: (الذي يعلم به الأخ مقرن بن عبدا لله -بعد السلام- أن ابـن صـالح
سألني ..).
روضة (Y|N/I).

ب) رسائل موجهة إلى أهل بعض البلدان
(1) 1 (1)
(1) هذه الر سالة موجودة في المُصادر الذذكورة بعنوان (كلمات في بيان شهادة أن لاإلـه إلا الله










 . (£v/£)

أولها: (هذه كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا الله وبيان التوحيد الـــذي!


- Y ا Y رسالة إلى : أهل حرمة


世 ا - رسالة إلى: أهل العيينة
أولما: (بسم ا اللّ الرمّن الرحيم، روى مسلم في صسحيحه عن عمرو ..)
روضة)
ع ا - رسالة إلى: فئة العامة (تلقين الثنوحيد للعامة).
أولها: (بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: زبي ا:لله).

 هامش (ص9 9)؛ وئ( الُدزر السـنية) لأهـلـ(حرمـة)، ولعلـه المــواب ؛ لأن الرنــالة تنـارلت
 المسألة بين الإمام -ريمه اللّه- وبين المويس -مطوع حرمه- الذي كان يستخف بحرص الإمام




1 10 رسالة إلى: فئة العامة (جيع النواحي)" (1).
أولا: (الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ....).
الدرر(1/7 1-101).

7 ا 7 - رسالة إلى: فئة المعلمين (آداب المعلم).
أوها: (ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قلر فهمه، فإن كان...).
الدرر(IVI-IV./ الدا
(1) هذه الُرسالة وجهها إإمام -رجمه الله- إلى فئة العامة ، وصاغها بأسلوب سهل ميسرّر بطريقة

 . ( 1 § $7 /$ )

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة (*)

| الضفحة | الحـــــديث | ? |
| :---: | :---: | :---: |
| Evr | ابدأ بنفسك ثم. | ( |
| 199 | أتّههدان أني رسول الله | ( ${ }^{\text {r }}$ |
| rrs |  | ( ${ }^{+}$ |
| reo | اجعل لنا ذات أنواط.. | ( |
| 70. |  | ${ }^{\circ}$ |
| - ¢9-ETV |  | ( 1 |
| 1.9 | إذا استنفرت | (V |
| yov | !إذا أمرتكم بأمر فأكوا | ( 1 |
| \&入ฯ | اطلبرا العلم ولو من الصين | ${ }^{9}$ |
| 41 | أعتقهها فإنها بن ولد إلماعيل | (1. |
| rv |  | (1) |
| 709 | اللهم رب جبريل وميكائيل وإسر إيل ، فاطر السما | ( ${ }^{\text {r }}$ |
| 710 | 'أمرنا رسول اللهِ | (1) |
| 199 |  | (1) |
| rar |  | $(10$ |
| rqv | إن الله لإيقبض العفّم | (17 |
| 7 |  | (iv |
| 110 | ان رسول الله | (1) |

111 （19
TYY
（Y）إن لربك عليك حقِاً ولنفسك عليك حقأُ ولأهلك عليك حقأ．． （YY إنّ من إجلال الها ：إكرام ذي الشيبية المسلم ، وحامل، （بY إثما نزل أول ماننزل منه سورةٌ من المفصل فيها ذكر الجنية والنار

Y49
MYV
717
YVY
010
IEA
ミV乏
4r
E7r
r7q
๕ทร
£ $\vee$ §
111
rA7
ra7
110 $\varepsilon V 1$
$\leqslant 79$
โ 79
ITY ．（r＾

 （YY）（ （Yq
 بينما الناس بقباء في صاة الصبح إذ جاءهم TV（TV （YA بَ بدأ الإسلام غريبأ وبيعود غريبأ كما بدأ （ $\Gamma$（ （Y）حدئوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله）، بץ（ץ）ستفتزق هذه الأمة على ثلالث وسبعين فرقة كلها في الْنار إلاواحدة）، بץ شر قتلى تحت أديم السـهاء．

-
010
499
$0 \leq 9$
r६.
 لايضرهم من خذذهم ولامن خالفُهم. لئن أدر كتهم لأتقلنهم تتل عاد).
(\&V


(0.
 (or (or


 (ov OA

(7.






 ケา 14) وشر الأهور بحدئاتها وكل بدعة ضاللة.

101


\& 7
091
09.
v® $\wedge$
ร $7 \%$
आクケ
(يأتي على الناس زمان لاييقى من الإسلام إلا اسمه.... (V)
(VY
(VY
(V ع
(VO
(يصبح الرجل (V) (V)

| الصففحة | العَلَــــم | $p$ |
| :---: | :---: | :---: |
| rA | أبو زياد الككابي | （） |
| ケッフ | أبو شامة | （Y |
| rev | أبو العالية الرياحي | $(1$ |
| 07 | أ－حمد بن إبراهيم｜ | （ |
| rAY | أهمد البدوي | （0） |
| yry | أحمد بن حنبل | （7 |
| － | الأخ سليمان | （V |
| rry | إبماعيل بن عبدالكريم بن بحيي الدين المبراعي | （ 1 |
| ra | إبماعيل بن بمل بن عبد الهادي المجراحي العجلوني | $(9$ |
| rve | ابن سريج | $(1$. |
| ras | ابن عربي | $(1)$ |
| Y． 7 | البكيلي | （IY |
| rスt | البوصيري | （1） |
| r＾غ | الزبير بن الكوام | （1） |
| reo | زيد بن الخُطاب | $(10$ |
| 7V7 | سعلد بن همد بن عنيق | （17 |
| rvi | سقيان بن سعيل بن مسروق الثوري | （1v |
| \＆0\％ | سليمان بن عبدالوهاب | （1） |
| －A | سليمان بن محمد بن سحبم | （19 |
| M4\％ | الطرطوشي | （ ${ }^{\text {r }}$ |
| IrV | عبدالر حمن بن عبدا لله بن الحسين المويدي | （Y） |
| 791 | عبدالكزيز بن عبدالرحمن بن عدو | （rr |



## المصــادر والمراجـع

# أولاً : القرآن الكريم 

ثانياً : المخطوطات
معلومات المخطوط
( ) (
والمـجاز والعرات عـد التز المريز البسام
برتم (Y

الأصحاب

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

$$
\begin{aligned}
& \text { الملك عبد العزيز - برتم (• (1 ) ] } \\
& \text { أحمد بنل رزت الأسعد } \\
& \text { (-s) Y\&y }
\end{aligned}
$$

## ثالثاً : الكتب المطبوعة

## معلومات الطبعة

[بـــث تكمبلي مقــدم للمعهـد العــالبي
للقضـاء لنــل درجـة الماجحستير ، عــام
[-A!


[الققاهرة ـ دار ابن تيمبة للطباءة والنشر
الشـقيطلي
 الأر

علي يحمد مقبول
آثـار المـــرب علـــى المتميـيـلـل
الـــار تي والمعـاهدات في الفنــه

وهبة الز حجلي (آثنار المرب في الفقه الإســلامي
المؤلف

الـــار جحي والمعـاهدات في الفنـه
الإسلامي والقانون النـوبي

الإسلامي والثانون النـولي
ـ ــراسة مفارنة -

أحمد الضبيب
يحمد الأاين
「 آثار الشيخ عحد بن عبدلالوهاب ६) (آداب البحـث والمناظرة عبدالوهاب 'الإصلاحي بالحز انر



العلمي [ييروت - دأر الككتاب العربي ـا ط الأولى •
تحقيق : عبدا الله الشبل [ الرياض - مـن ' عمدين عمر الفانخري الأخبار النجدية

مطبرعات حامعة الإمام عمبد بن سعود
"إسالامية - ب ت ت
[ مصر - دار الفكر العربي - ط الألملـ]
هابر تميحة
9) ( أدب الرساثل
 [- $\rightarrow$ にな?
 يحد البزري
] رساللج دكترواه مقدمة إلى تسمم المدعوة؛ إبراهيم المحيدان أســـلوب المنـــاظرة في دعـــــوة (IY والإعلام بيامعة الإمام ]

أُمد الشايب النصارى


بهلال الدين السيوطي الأولـ
 بت تـ

[بيروت ـ دار النهضة العر بية ـ ـط الثانية

$$
[-\operatorname{sirgn}
$$

[بيروت ـ مكتبة لبنان ـ ب ت ت]
 حانظ الـكـي عبدألـكيم وآخرون

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




$$
[-\infty) \varepsilon \mid Y
$$



$$
[\rho \mid q \vee v
$$

 $[-\infty) \varepsilon \cdot v$
[بيروت - دار المعرفـة ـ ط الثانيـة ــ عهد بن إدريس (1) الأم
[-sirar الشـافني
الأمبال النُعبية في تلب جزيـرة عبدالكريم البـهيمان [الرياض ـ دار أشبال العربـ ـ ط الثالثة

$$
\begin{equation*}
[-\infty \mid \varepsilon \cdot r \tag{Y}
\end{equation*}
$$


عحمد بن ناصر العبودي
بتحقيـت د. صــلاح النديـن المنجـسـد ،
 [-الأولى
[النقـــاهرة ، دار الككلمـــة الطليبـــة ، ،
[-s)
[ مصر - دار المعارف - 1909] م م
عبدالنزيز المسعود
أ-مد بن تركي
الأمر بـالمعروف والنهـي عـن
المنكر وأثرهما في حفظ الأمة
البلاذري

السدلان
 $[-\infty) \varepsilon \cdot 9$


$$
[-A \mid \varepsilon \cdot V
$$



$[-\rightarrow \mid \varepsilon \cdot y$

النزاليل 7-7 \&اهــ

 (السعبر)

[-
 الأولـ

[-1\&..
(19) الإصابة يُ تَييز الهصحابة منار السيـل

إإِابة يُ تَييز الصحابة : ابن حهر
.




$$
\text { الوهاب في التاريخ } \quad \text { الرويئد الثانية \& • اهــ] }
$$




وانتصار النهُ السـلفي • • • •


[-179A
(! \& [-は!\&!
 بسيد اللهاجرين والأنصار : العمري الفلاني الإسلامبة، الطبعة الأولى 90باهـ

شـيخ الإسلام ابن
تيمية الألثاني [مكتبة أنس بن مـالكُ ـط
[-ه1:..

[-ه|ع! زيد
عمر المطبـب لكتابب [بيروت ـ المؤسسـة العربيـة للدراسـات
والنتر -ط -

عكمد المسيد الوكيل [حدة ـ دأر البحتـع للنتشم والتوزيع - ط
الأولى






[مصر - مكتبة نهخة الشرق ط الثالثة]
$[-\infty 19 A v$


[الرياض - مطبعة مكتب التربية العربـي


الثانية || (1) اهـ ]
 $[-\rightarrow \mid \leq 11$
القاضي أبو الوليد بن [مصر - مطبعة حسسان ـ ب ت ت]
إسماعيل بن عمرو بن الدمقّي

أهمد القرطي المالكي
(1) (9)

موارده
الالتصال الجمساهيري
(0ヶ)
 القترن الرابع عشر

أصحاب البحِيم
البحث الُعلمي التصميم والمنهـج ج عحمد الغريب عبد
الكريم
و'إالجراءاءات
بكوث أسبوع الشــــيخ محمـد بن (ov
عبدالوهاب
بهوث سلسلة من أعلام المرَبية
العر بية الإسلامية
(09 الثملكة العرية السعبودية العثيمين
عبدالهُ العثيمين
بدابة ابيتهدل ونهاية المقتصد
(7Y (اليداية والنهاية

بتحقيت ：حمد البحاسر و د．صالح العلـي
［الرياض－دار اليـامة ـ ب ب ت ］
［القاهرة－دار المُعارق ـ ب بـ ت］
علي البـارم ومحصطفى أمين
［بـبروت ، دار الككتب العلميــة ، طب،

$$
\left[\begin{array}{l}
\text { [- }) ~ Y ~ Y ~
\end{array}\right.
$$



البيان والتبيـين

（TV تاريخ آلل ماضي
［－1ヶvy

［－91rAA
］－مصر－مطبعـة دار السـعادة ـ طا－

عمر فروخ
تاريخ الأدب العربي

تأريخ الإسلام وطبقات المُمَامير
والأعلام
 โーかミ1世

［－انسيوطي

［－sira．
تحمد رشيد رضا
［بغـداد ـ شــــر كة التجـــارة والطباعـــة عبانس العزاوي

تاريخ التُبـخ محمد عبله（VY

الهحلودة ـ طالأرلى
（Vo العثيمين



ب ت
(VA
[-A! العلوان
(V9
 القدبم والبديد الأحسائي
[رسـالة مانحستير غير مطبوعة]
إيراهيـم المطلت
التدر ج


السيوطي
تـريب الُراوي ي شرح تقريـب
النُواوي
محمد عطية الأبرااشي
الرّبية الإسلامية وفلاسفتها
[

ثالة الزأصول في التو حيد البري المدني
[الرياض - مكتبة المـــرف ــ ط الثانيـة يحمد بن سعد


(A乏
[-A)
النّويعر
الوهابية

فتحي حبر

ابن كثير
تفسير النقرآن الُعظــمـ

$$
[-\infty) \varepsilon \cdot 7
$$


ابن القـبم


[

بن عبدالوهاب
تفسير سورة الفاخة


أبر الفرع عبدالريمن [بـيمروت ، دار الكتــب العلميــــة ، ط
سن مقدمة ابن الصهلاح
تلبيس إيليس

[الولايات المتحدة - دار marc للنشـر -

$$
\left[\rho^{\prime} 9 \vee 1\right.
$$

 الاسلامي

رسائل الومام ححملد بن عبدالوهابب
الثوضيـح عـن تو حيدالـــلاّنّ في


بن عمهـد بن
ابن عبدالوهابب
عبدالوهابب)
مـليمان بن عبدا لله بن
تيسـر النعزيـز الـحميـل فين ثـــرح
عـمد بن ڤبدالوهانب
كتانب التو حيد

الر يـاض هطبـع و نشتر الرئاسـة الْلعامـة لادارات البتحــوث العلميـــة والإنتـــاء
رالدعوة والإرشاد ، • ا؟ (هـ]


$$
(-\infty) \varepsilon \cdot \gamma
$$


الأولى ؟
[بيروت - دار إحيـاء الــرالث العربـي ـا

$$
[-\infty) \varepsilon \backslash 0
$$

ابن رجب الحنبللي [بـيروت ، مؤسســة الرســلة ، طب ،

$$
[-\infty|\varepsilon| Y
$$


بن أهمد ألقرطي

، العلمبيــــة $\qquad$ ]بــــــروت، دار الكتـ

$$
[-\infty) \varepsilon \backslash\}
$$

[ألرياض،

ابن حزم الأندلسي


صالاح الصاوي

أبو تحعفر الطبري

الططبي

اليُزمني
تيسير مصطلح المحيت
(9V
العمل الإسلامكي المّمأصر

(91)
(تفسير الططبري)

(تفسير الطبري)
(1..
(1.1
(1.Y
(1.4 (1)

الإمام التُرطيِي

حمد الماسر

جكهرة أنساب العرب

[ انكُويت ـ ذات السّلاسل ـ ـط الثالثـــة

$$
[\rho \mid 9 \lambda 1
$$

 [ $\rho^{19 \vee \wedge}$

السيوطي
.
(I)V (11A الدبلوماسية ي النظرية والتطبيت التو حيد

$$
\begin{aligned}
& \text { |l|) درء تعارض العقل والنقل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تيمية } \\
& \text { سعود الإسلامية - ط الأرلى . . \& (هـ] } \\
& \text { عبد اللهُ صابر السبد }
\end{aligned}
$$

همع : الشُيخ عبد

عبدالر حمن بن قاسم [المتوردية - مطبوعات دار الإنتاء ــط
الثانية
[الرياض - بطابع الفُـرزدت التُتحارية ــ
عبدا لهُ بن حمَد بن

ط الثاتية ؟
[بــــروت ، دار المنــــر ، ط الأولى ،
عحمد عبدا ال山
(ألدعاة والتخطيط


 عبد العزيز العبداللططيغ
(ITY توماس أرنولد
(IYA


$$
\text { المصرية ـ ط الثائلة . } 19 V \text { ] }
$$

 $[-\infty) \leqslant 1 V$
[ الكريــت ، مكتبـة الفـــلاع، طـ،
نوفيت الواعي [-91\&.7
 [-ه| الأرلى -




بr ا) السلملمان

$$
\begin{aligned}
& \text { مقوماتها مناهرجها }
\end{aligned}
$$ , أثرها ها يو العالث الالالسلامي

§٪ الد الدعوة الوهابية


$$
[-\infty|\varepsilon| \varepsilon
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { اللدعوة ي عهد الملك عبداللعزيـز م مخمد بن ناصر } \\
& \text { - رالـمهة الله - الشئري }
\end{aligned}
$$

(1゙7



الكريـم
 الأولـ
 سبقتها ومهدت لها

عباس العزاوي
[-sirvy
[الرياض - توزيع وزارة الإعلام ـ طا -
[-الـليبي

غانم هواد رضا
 الإسلابي

السلمان الأولـ9 • ( هـ-]

بن عبدالوهانب


$$
\text { عليه النسلام الكُنققيطي } 10 \text { أهـي }
$$

 [-A1TMA
(l) \& V



$[\rightarrow 1$ !

$[-\infty) \& 14$

خير العباد

الحنابلة
$[-\infty)$ ! 1 § الفوزان
[الرياض - مطبعة مكتب النُربية العربــي لندول الحليج - 9
[الرياض ـ ـكتبـة المعـارف ـ ط الأولى
$[-Q) \leqslant \mid Y$
[الُرياض - مكتبـة المعـارف ـ ط الأولف
$[-\infty) \leqslant, A$
عمد خليل المرادي [ بيروت ، دار ابن حزم ، A \& اهــ ]
]سـروبا - دار المديـت ـ ط الأولى '-ـ


$[-\infty) \leqslant 1 \%$
بئرح حلال الدادن السيوطي [بيروت دار المعرغة _ طץ -
]بيروت - مئسسـة الرســالذ ـ ط A مـ
$[-\infty) \S!$
[الز يــاض، طبعـة مر كـز الملـكُ فيصـل للبحوث، ط الأولى ،
عبد الملك بن هئام [ الريــاض ـ توزيــع رئاســـة إدارات البُحوث العلمية رالإنتاء ـ ب ت ت ]

 الأرناؤوط ، [بيروت ـ مؤسسة اللرسالة

صالح النُوزانْ
ـ ط المنامسة
أهمد بن الأمين الشنفيطي [يروت ،دار الككتب العلمية ،ب . ت ت]

(10. 'الإلامية
(101) سلسلة الأحاديث الصـحيحة
 والموضرعة
 الثاني عثـر
(lo६) سنن أبي داود

الُدارمي

النسائي
(107) سنن النسائي
( 10 V
الذهبي مهدي رزت الش أـمد
(10^) السيرة النبو يــة في ضـوء المصـادر الأصلية

-7 ا ) شبه جزيرة العرب بند (17) شُرح العقيدة الطحاوية



إعــداد : نهـد بـن نــاصر السـليمان ،
 [-8) 1 !

الأمام النوري
[

بـم الدلدن أبي الريي
سُرح ختّصر الروضة



 [-A)TVA
عبدا لله الحامد [الرياض - دالر الكتاب السـعودي ـ ط
(179) الشُعر في إلمزيرة العُربية
[-ه) §) § - الثالثة


ومتهجه فِ بـاتحث ألمقيدة



 الإصلاتحية وئناء العلمـاء عليه
 دعوته وسيرته العزيز بن عبد الهّ بن والإنتاه والدععوة والإرشاد باز

بعناية د. مصطفى البغـا [دمشنـت ــ دار
الإلمام حكمن بن
(IVo
إسماعيل البخاري الُيمامة للطباعة والنشبر/ دار ابن كثير -
ط المخامسة؟
عمد ناصر الدين [بـيروت، ، المكتـب الإســلاثي ، طّه،
(IVY
الألبناني

عيمد ناصر الدين［بيروت ـ المكتب الإسالاكي ـ ط الأولى
［－181\％

الألباني


صاV9（1V9
$[-\infty) \& 17$

［－015：المن المنكر
（IAY

$$
[\rightarrow 1: \mid y
$$


الممداني

عمد بن علي بن


 الماذت المارت
（الطريت إل جماعة المسلمين（IAV ［－
 تيمية

［الرياض－دار الفارس للطباءة والنشر－－；

بت تـ
والأنبار الـبرتي

بهاء الدين المقدسي
(191) ’ العدّة شرح الُعددة

［－かをい

$$
\begin{aligned}
& \text { الـسن بن أهمد }
\end{aligned}
$$

 ［الإسلاميمية المـلفية وأثرها يا العالم الإسلاكي

رسالة معدّة لنيل درجة الدكــــوراه مـن تسم المقيدة بالجمامعة الإسلمية بالمدينة

المنورة［مطبرعة على الآلَّة الككاتبة］
عمر سلِمان الأشقر（الكويت ـ مكتبة الفلاح ـ ط الملامســة
（f）9入き

والنستر والتوزبع ، ط ، ، ب ع (اهـ ] ]
［ الر يـاض－سـر كة العبيكـان للطباعـة


［ مصر ، مطبعة المدني ، هـ
 ط الأولى
عبداللطيف آل

عبدا لله البسام
（Y••
عبد الله العثيمين
（ 197
الأرولى والكويت

19＾1）علم الاتصـال المعانصر
عبدا لله الطرير تي
 العبرد

عبدالوهـابي وأثرهــا فـ العـاملم
：
（190）العقيذة في الله

（199 ）علماء الندعوة
[يرورت ـ دار الفكر ـ ب ت ت]

بدر اللدين أبي يحمد حـمود بن أحمد العيبي ع．
البخاري
［الرياض－بكتبة الرياض المديئة－ب ت］

عثمان بن بشر
عنوان الجهد في تاريخ نحد
ابو المعالي ابلمويين

عحمد ابن عبدالعزيز
［－9£10

$$
. c .1 \div 11
$$

المسند
أهمد بن حتر
اللعسقلاتي
البخاري
عمدد بن علي
الرواية والدراية من علم النفمير الشئو كاني

| رهانّل الإمام محملد بن عبدالوهابل |  |  | Ary |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | الديلمي | الفقردوس. | (Y-A |
| الأرلى 7 ¢ ¢ ¢ ¢ |  |  |  |
| [يروت - دالر المعرفة - ب با تا تـ] | عبدالقاهر الالمفر ائيني | الفُّرت بين الفُرت | (r.9 |
|  | على عبدالحلـلـم بحمو2 | نته الدعوة إلى الل | ( Y ) |
| -9[-ه) Ely |  |  |  |
| [ألريـاض - دار العاصمهـة - | مـمد العرمابي | نن نشر الدعوة مكاناّ وزمانّاًّ | (Y) |
| $[-8) \varepsilon .9$ |  | ; |  |
|  | إبن النديمر | اللفهر | (Y) |
| $[-1 \leqslant 10$ |  |  |  |
| [19.V9 [ 1 [ | مصطفى غالب | في سبيل موسوعة فلسفية إلخوان | (rir |
|  |  | - الصفا وخحلان الونا |  |
|  | سيل تطب | في ظلال القّرآن | (Y) |
| [-915.V |  |  |  |
|  | شیی "الاسلام | تاعدة حليلة بي التوسل والوسيلة | (Y) |
| [-ه) ¢.Yヶ\% | تيمية |  |  |
|  | الفيروز آبادي | القاموس الهـط | (Y) |
| [-> ¢ ¢ . V |  | ; |  |
| [مصر ، ' منـئأة | علي صادق ابو هيف | القانون الدبلوبأسي | (YiV |
| ب. |  |  |  |
|  | عبدا لله سعد | القدوة الحسنة واثرها في !إلعالم | (Y)A |
|  | الضنـانِ | بالإسلام |  |
|  | عبد الرُمحن بن | ترة عيون الموحدين | (Y)9 |
|  | حسن بن محمد بن |  |  |
| : | عبد الوهاب |  |  |
|  | عثمان علي حسن |  | (YY. |
| [-ه) |  | الاعتقاد |  |
| [الكـ | عحمد بن عثيمين |  | (YY) |
| $[-1) \leqslant \cdot 7$ |  | ,أسمائه الحسنى |  |
|  | ابن الأكير | الكامل في التاريخ | (ryr |
| .. |  |  |  |

أبا الوفاء بن عقبل بتحقيق شورج المقدسـي ، [دمنهور -
 . الـنبلي
 قبائل العرب




(YYA
[بيروت - مؤسسة الرسالة ـ ط الرُابعة أبي محمد مكي بن (YYq الكُشـف عـن وجـوه القـراوات السبع وعللها وحتحهـا




$[-1 \varepsilon . T$
 عمد البغنادي المعروف بالمازن
 Y Y Y (Y لسان العرب
[-1\&)
] بيروت ، مؤسمة الر سالة ـ ط الثامنة ـ
حـمد عحااج المطيـب
ン
[-1:
 اللطبــف آل الئـــــــيخ ، مطبرعــــــات دارةا:للك عبد العزيز لالرياض - المطـابع الأهلية للزوفسـت ـ ب ت]

[-s)\&.A
عبد المتعال الصصعيدي [مكتبة الآداب - ط. [YV هـ]


سنة 10A10م
أبا الفضل المهد بن بتحثيق محمد عيي الديـن عبدالحميـد ،
بك (YYY
(YYA الئلة الماريخية المصرية

.

تاسم
تيمية
 $[-\rightarrow) \&!$
 بن عبدا لله بن باز

جامعة الإمام حمحد بن سعود الإسلامينية
[مصـر - دأر اليقــبن - ط الأولى ــ
"آمد بن تيمية
[-小ミाए
عبدالوهاب
شيخ الأسلام ابن تيمية ونيخ الإسلام تحمد بن عبدالوهاب
[المدينـة المــورة ــ المكتبةالسـلفية ــ ب
[ت
[بـــرورت ، دار النفـــــانس ، ط؟ ؛ [-0|ร.
بـ

(Y६Q
[-airar منصور (YO. [القوزان


 السيد رشيد رضا

مُمد حميدا لله
(Y£V
Y ¢

 [-円) \&

المملكة العربية السعودية


 الرازي

عحمد الممداني
المعروف بابن الفقيه
(YOV المكنب الإسلامي - ب ت تـ

المقدسي
 الثانية -


. البيانوني
 التاريخ
سيد حسب الله [الريـاض - معهـد الإدارة - طا ــ (YYY (Y)
[-Irav
 [ $\mathrm{p}^{\prime} 99 \lambda$ - rb
 العربية السعودية ويوسف سليمان

رسائل الومام محمدل بن عبدالوهابب
 رناصف عبدالمالقا


أهمد البشبيشي [اصمير - دار المعرنة
بت ت
حلمي فوده و'د. [جــلة - دار الثــروت ط السادســة
عبد الرحمن صأل
 نحرداذبة

الؤرلف

بن أمد الأبشيهي
علي بن صالِ المرشد

$$
[-18+9
$$


年


عبدلالرمن بنعدالللطف آل الشنيخ


عحمد بن صالع
( $-1 \varepsilon+\varepsilon$
الُعثيمين:




$[$
 الحموبي
 السـعودية
 [الأولى9ar
 [-1E.r


 الأصغهاني
 بن أحمد بن تدابه
 الثانية 1 !


[- وهف القتططني
[ بوركهارت [
1r^0 - بيروت ـ المكتبـة الأهليـة [
[
Y Y Y (Y الثانية
[باكسـتان ـ إدارة ترجمان الإسلام ــ ط

 نوزان الفوزان

 [-1) \& . $V$

(Y9A) المنخد الأبيدي
[pl9A7

بين تيمية

(Y99
بـن ســعود الإســلامبية ـــ ط الأولى
[-S! $\cdot 7$
 [-円)
(r.1

ونور عالم الندوي [النكريت ـ ذار نشـر







[fl9Ar-
[ القاهرة - مكتبة النهضة المصريـة - أـم [p1997 - المنامسة
[ الر يــاض ـــ النـدوة العالمــــة للمئـباب
( الموسـوعة الميسـرة في الأذيــان إعداد الندوة العالمية


والمذاهب المعاصرة
 [-A!\zh10ไY


الشُويعر .
(Y) الناظر وحنة المناظر


$[-\infty)$ ط

الزاوي [بيروت ـ دار الفكر ــ ط ז ـ
[-1) 999
 النحدية

الككلية البورنو
 عبدالفنتاح
 المكتوب وضوابطها
 العصر الُعباسي الئني الدئ

. [-Ditay

$$
\begin{aligned}
& \text { 'الزا : تعريف .كمفردات الموضوع : } \\
& \text { ثانيا/ أهميّة الموضوع وأسباب انحتياره } \\
& \text { ثالثأ| نحديد نطات البحت } \\
& \text { رابعأ/ المنهج المتبع ين البحث } \\
& \text { حامساً/ تقسيم الدّراسة } \\
& \text { سادساً/ الصعوبات المَي وايحهت الباحت } \\
& \text { سابعأ / الشكر والتقدير }
\end{aligned}
$$

## الفصر التمهيلمي






 الثائث عشر المهري ).
خامسا// الحالة الدينية في بكدفي تلك الفترَة .
1- الاععقاد في القبور :

r
ع ـ الاعتقاد مي الأحسار :
المطلب الثاني : ترجمة موجزة للإمام عحمد بن عبدالرهاب ـ ر رهمه الهة ـ أولأ : نسبه ونـنـاته : : البه

- مولده ويينه العلمية
- نشأته العلمية :

ثانياً : رحلاته العلمية :

| vo | - شيو - |
| :---: | :---: |
| vi | - شـيو خهه في المدينة المنورة : |
| $A$ : | - رجوعه للعينة: |
| Ar | - شبيرخـه فـ البصرة : |
| A $\varepsilon$ |  |
| Av | ثالثّأ : عودة الاهام من رحلاته العلمية إلى حريكلاء |
| 19 | رابباًا : انتقاكه : إلى العيينه |
| 91 |  |
| 97 | سادسأ : تلاميل إلامام |
| 97 | سابعأ : مولفات الإمامه |
| 91 | ثامناًا : وفاته (رحمه ال山ّ) |
| 99 |  |
| 1.. |  |
| $1: 1$ | المسنالة الأولى / مغهوم (الوسائل) وأنواعها وضوابطها المّرعبة |
| 1.1 | أولأ ـ مفهوم الوسائل : |
| 1.Y | ثانياً ـ أنواع الوسابلّ : |
| 1.15 |  |
| 11 A | . . . أحكام وسائل الدعوة: |
| Hr |  |
| l1\% | أولأ : وسائل تبليغ الدعوة (بالقول) |
| ilr | أ الوسانلّ (المباشره) |
| 149 |  |
| $1 \mathrm{V7}$ | ثانياً : وساثلل تبليغ الدعبة (بالعمل) |
| 1 V 7 | , أ- الاحتساب العملي وتغيرالمنكرات : |
| livy | ب- إقامة المدود : |
| IVy | ج ا الحْهاد |
| lva |  |
| iva |  |
| 1A. | ا- المذنر المقرون بالتو كل على الله مع الأهذ بالأسباب : |

1人を
1ヘ7
19.
19.
r．．
Y．．
r．Y
Y．
Y．O
r． 7
$r . q$
Y． 9
YIS
ryv
ryA
$Y \varepsilon$.

Y\＆o
Yol
yor
Yos
Y71

Y 90

Y－الاستعانة ـ بعد الله تعالى ـ بأهل المبرة والكفاءة والمكانـة ．
بـ الـرص على التخطليط وتوزيع المسوليات ：
المطلب الثاني ：وسيلة（المراسلة）مشروعينها وخصصائصها وبحالاتها
 －المسألة الثانية ：السند الشرعي لثرسالة ．


rــ استخدلام المخلفاء الر اشدين ومن بعدهم وسيلة المراسلة
ـ المسألة الثالثة ：خحصـائص الرسالة والمعيزات الثي ينبغي توالفرها فيها ．
أ) - خحصائص الرسالة

ب ）－المميزات الـيّ ينبغي توافرها في الرسالة أولأ ـ كميزات الرس سالة بي صدر الإسلام

المسألة الرابعة ：بكالات（الر سمالة）في الماضي والحماض
أ ) - بحالات الر سالة جي الماضي

ب ）－بحالات الرسالة في العهر الـلاضر
أولا／أغراض الراسسلات الحكومية（في العصر الحاضر）
ثانياً／أغراض المراسلات التحارية（بي العُصر الـلماضر）
ثالثاً／أغراض المراسلات الشخصصية（في العصر الحاضر）
أ ）－رسائل الاستفتاء والأسـلة الاجتماعية والتز بوية
ب ب）－الرسانل الثدعوية المناصة
ج）الرساثل الدععوية والتزبيوية المفتو جة
الفصرل أؤول
مضهمون رسائل الوإمام عحملد بن عبلد الوهاب（رحمه الله）
ـ المبحث الأول ：بيان العقيدة الصحچحة


ب－عدم خْوضه في علم الككلام والفلمسفة
r－تقريره لـجية السمنة الصحيحة في العقيدة ：

YVA Y－الحتجاحه ئ ممطائل العقيدة بأقوال الصححابة وإبماع السلف وتفاسيرهم للنصوص
ra．
YA）
rar
Y＇se
rav
ray
rav
7 19
$r \ldots$
r．r
や．
rio
ب． 0
$r .4$
$r \cdot v$

rill
M！
M17
Mir
His
M9
rys
rri
ryr
rız
ry
ry
ryA

ه－التسـليم للنصوص بلرون مقُررات سابقة 7－أحذه بيميع النصوص
У－التزامه العدل والانْصانف، وعدم تعميم الأحكام حتى مع الأعداء والمصصوم Aـ عدم تعصبه لنئخص إلا للزسول

المطلب الثــاني／تقريره أر كان الإيان باللهّ تعالي


ب－تقريره معنى ترحيد ：العبادة（الألوهية）وأهميته رمقتضياته
 ع－تقريره معنى توحيد الأسماء والصفات
المسألة الثانية／تقريره بقية أركان الإمكان ومساثله
ـ ت تريره الإيمان بالملانكة
ـ تقريره الإيمان بالككتب
ـ تقريره الإيمان بالرسل
ـ ت تعريره الإيمان بائيوم الآخر
ـ تقريره الإعمان بالقدر خحيره وشـره
المطلب الثالث ：بيانه لنواتضض الإسالم
المسألة الأولى／يانه خحطر نواتض الإسلام
المسأله أثانية／بيانه ضوابط التككير


rـ التفريق يين قيام الـهجة وفهـم الـدجة
₹－عدم التكفير بالعووم
4－عدم التككير بالمعصية
المسألة الثالثة／بيانه أنواع نواتض الإساملام المسألة الرابعة／بيانه نواقض الإسلام العشترة
（1）－الثشرك ي عبادة اله اله
أولاً／أتسام النشرك
ثانياً／أنواع الشُرك／أشرك
rqq ثالثأ／مور الشنرك

ケ६ท


ro．


Y ( ـ الستر رمته الصرخ والعطف
roo
rov
ron
$r q$ ．
4．
rq．
rา
rur
ryo
r7o
Y7
riv
ryA
rv．
rve
rvq
ra．
ray
ras
rıo
ran
rar

9）－من اعتقد أن بعض الناس لابجب عليه آتّاعه

- (1) - الإعراض عن دين الله لايتعلمه ولايعمل به
ـ المطلب الر ابع / موقف الإمام من المبتدعة ورزوسهم
Y- حرص الإمام على إنكار البدع و سبب ذلك
r- إنكاره تقسبيم البدع ابلى بدعة حمسنة وبدعة سيثة
₹ - بيانه أن البدع باطلة ولر صحت نية صاحبها
ه - إشارته إلى حرص العلماء على إنكار البدع

$$
7 \text { ـ تذكيره بأدلة انتشار البدع في آخر الزممان }
$$

المسألة الثانية / بيانه بعض طوائف المتدعة وتخذيره منهم
ـ الغلو جن مقام التبي
ـ الغلو ن الصحابة
ـ الغلو ئ الصالحين
 الغلو جن بعض المواضع والأششار والأححار

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-الحوارج } \\
& \text { r- r- الر افضة } \\
& \text { r } \\
& \text { ๕ـ القّدرية } \\
& \text { o ـ التصوف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسألة الأولى /تخذيره من البدع } \\
& \text { ا- تعريف البدعة }
\end{aligned}
$$

المُحث الثاني／الُدعوة والاتحساب

мяч
r9A
६．．
\＆．．
£． 1
\＆．
\＆
$\varepsilon \cdot r$
\＆．$\varepsilon$
\＆．\＆
\＆ 4
\＆．$V$
\＆．$\wedge$
§
\＆1．
\＆1．
£！
乡1r
ह14
を汽
ほう。
（1） 0
\＆17

ا－التشكيك
Y－بحاولة كفّه عن الككلام ين بجال الدعوة والاحتساب

المسألة الثانية ：ترك اللدعوةر الاحتساب والنقاعس عتهما بكهحج واهية
ا－ترث؛ الندعوة والاحتساب بكجة كثرة المنكرات وعدم القدرة على إنكارهـا
Y－تعلل أهل العلم بأن الناس لم يسألو يلمهم

ـ المبحث الثالث ：تفنيد الشبه وردّمألصق بالإمام من التهم المطلب الأول／التُّهم اللي ألصققت بالألمام وردّه عليها
المطلب الأول／／يانه فضل المدعوة والاحتساب وحثيه على النقيام بهذا اللواحب

ا－دعوته وا－حتسابه بالقول
Y－دعوته وا－حتسابه بالعمل

7－براععاة حال المدعو ومكانته
ץ- التعلل بخشية أناس

1－التّكفير
\＆19
\＆19
EY1

المطلب الثالث／تيامه بواحب اللدعوة والاحتساه

النطلب الرابع／يباته الصفات الكيّ ينبغي أن يتحلى بها الداعية والمختسب
1－الخحلاص لله تحالى
Y－العمل بما يأمر به والمرص على تر بية النفس وإصلاحها
شـ أن يكون عالمأ بما يأمر به ويدعو إليه


المطلب الخلامس ：معو تات وي طريق الدعوة：والاحتساب
－الهامه بإنه يكفُر بالعموم －اتهالمه بتكفير أشخاص نعينين

$$
\begin{aligned}
& \text { r- تحريض النناس عليه وإغراءهمم بأذيتّه } \\
& \text { ع- تتبع زلاته أو تلفيق التهمم عليه وتشرها } \\
& \text { ع- تتبع زلاته أو تلفيق التهم عليه وتشرها }
\end{aligned}
$$

EYo
をYฯ


\＆r1
ErY
を
をケを
をro
erv
srv
s $\uparrow \wedge$
\＆ヶq
£
そ£Y
をรT
を $\varepsilon$
$\varepsilon 〔 v$
をะ9
\＆o．
\｛01
\＆01
sor
\＆00
\＆ 07
£01
\＆09
sir
ราร

Y－اتهامه بأنه على غير جادة العلماء ويخالف منهحهـم
－اتهامه بأنه على غير جادة العلماء
－اتهانمه بأنه يلّعي الاجتهاد ولا يان يتع الأنمة
ـ اتهامه بإحرات دلاثل الميرات

 1－مسألة التكفير والقتتال

- شبهة أن التكفير والقتقال ليس سن دين الله ورسوله

ـ شبهة أن آيات النكفير الواردة في القرآن إنثا نزلت يـ الكففار
ـ شـبهة أن الطواغيت المعاصرين لإمام لم تقم علههم الــجة
ـ ئبهة أنه لايكفر !لا من أنكر الإسلام بالككلية
ץ- بسألة معنى الشهادة
r－مسألة الغلو في الْصالـين وتعظِيم انقبور
ـ شُبهة أن دعاء الأنبياء والصالحمن من دون الله أمر جاثئز

ـ شبهة آن دعاءهم للمهالحين ليس للعبادة وإنما طلباً للمئفاعة

 －شبهة أن تول أهل المنه（لانكفر مسلهاً بذنب）يقتضي عدم تكفير عباد الْقبور －شبهة أن تكفيرعباد القبور فيه مخالفة لعلماء أَحلاّء وعُبَّاد صالمين

ع－مسائل تتعلت，بالاجتهاد والتقليد والنفتيا والاحتساب
أ ـ شبهة تولم ：القرآن لايبوز العمل به لنا ولأمثالنا

ج－تبّهة وجوب عدم مخالفة النأس
د ـ شبهة أن العالم لايتعين عليه الفتيا بكا يعلم


المبحث الأول : الأساليب المسنخدمة في رسائل الإمام ـ رحمه اللهُ ـ ـ المطلب الأول / الققدوة

اـ القّلوة في الحرص على اللدعوة Y- القلوة r- القـدوة بالتخلق بمحاسن الأنحلات
0.0
$0 . A$

$0 . A$
0.9
01.
ols
$01 \xi$
010
017
01 V
011
011
019
orr
oro
orA
orq
or
sry
\&
oro
orq

00 .

ع ـ القدرة في الزهد والعبادة والتعلق با لش المطلب الثاني / الموعظة الـــــة
_ المرعظة في اللغة

- ؤي الاصططلا

المسألة الأكول / الوعظ بالزَغيب (بحالاته وطرته)
أولاً ـ الززغيب في التو حيد والبههاد من أحله
ثانياً / التزغيب ئ ترك التعصب والموى ثالثةً / المّرغيب في التوبة
رابعاً / الزَغيب في شكر النعم بأنواع الشكر
نحامسأ / المزغيب في انْمسك بدين الهُ والاستقامع عليه والصبر في سبيله سادسأ / الرَغيب في الدعوة إلى الهُ
 المسألة الثانية / الزَهيب (بكالاته وطرته)
أولأ: الزَهيب من الشُرك ومن معاداة أمل التوحيد
ثانياً / الزَهيب من الأعراض عن دين الله أو الارتداد عنه واستبداله بالعرف والعادة
ثالثا /الززهيب من التعصب والموى رابعأ / الزهميب من كفر النعم
حائمساً / الأزهيب من تقديم الفاني على البا الباتي سادساً: الزُهيب بن كـمـ العلم
سابعاً / الـرّهبب من ترك التأدب بآداب المسب2
المطلب الثالث : الحدال بالتي هي أحسن المسشألة الأولى / التعريف بهذا الأسلوب
المسأله الثانية / منهع الإمام ين استخدام أسلوب الجـدال بالنيّ هي أحسن ا- مراعاته لآداب هذا الأسلوب وضوابطه وأمره بذلك

Y- الاستدلال بأنواع الأدلة المدكنة
r- يحاولة منع الخصم من المكابرة بالطرق الموكنة
§- حصر الجلدال مع سن ترخي الثمرة من وراء بحادلته
 7- محاولة كسب اليحادل وإظهار احزاامه بالاستدلال بعباراته

V Vـ الاعنراف بالصواب من أتوال الخصم

00 V
$0 \%$.

- 7
- $7 \varepsilon$

070
074
oyy
ovy
ovy
ovr
-vร
ov. $\varepsilon$

A- مراعاة الدتة والوضوح يـ العبارات والأفكار


- ا- رصد وتوثيق دعاوى الخصم بألفاظها لإلز امه بها :
 Y Y Y الرد على الخدمـ بعباراته وأدلته :
r
 ها ا- مراعاة مايناسب البحادِل من الأغلاظط في القول عند تيّن العناد.
 IV

أ) نكليفه الشيخ عبدالعزيز الخصبن .بناظرة علماء مكة


ovo
ove
-y9
on.
011
oni
ont
-AK

- Аา
ony
onv
$0 \wedge .9$
095
-94
09!
090
أمام الشيرخ

المطلب الرابع / أسلوب غرس الثقّة بائداعي ين نفرس المدعوين
-أ) الإلمّح بلى مارزقه الله بن سعة العلم والإطّلاع

ج) الحرص على سرعة التبرf من التهم الباطلة
 هـ) إحاطة المدعو بالمر كز الانجتماعي للإمام وتأِيد بعض ذوري السلطة والميبة لدعوته

و) التأكيد على ئقته بسنالمة منهتجه وئته بنصر الل المطلب المامس / أسلوب البلاغة في التعبير (الوضوح ـ القوة ـ المـمال)
أولاً / الوضوح

ال) الوضوح جي الألفاظ وائراكيب
ـ امتتخدام بعض الكالفاظل والزَاكيب العاميّة بقصد الأيضناح
ب) الوضوح ئ الاستدلال بذكر النشاهد ووجه الاستشهاد ثاتآ / القوة لقصد التأير وألاتناع ع
أ) ككرة النصوص والشُؤاهد
ب) الاستدلال على كل جزئية



TVI
ivy
7ทะ
tyo
7v7
7VA
iv9
iv9
71.

7ит
7^を
7ヘะ
712
79.

794
MaY
79 !
797
799
v..
v. 1
v.o
v. 4
$\mathrm{v} \cdot \mathrm{v}$
Vil
vr.
vre

Vrı

7- ط- طبيعة البيئة الني وجّهت إليها الرسائل
V - أثر علماء الدلعوة ومناصريها

$$
1 \text { - موسم الـدج }
$$

qـ الرحالات و العلاقات النتحارية
1-1- خصرم الدعوة

 اـ دور الخعوم في التحذير من دعوة الإمام ومن مضضامين رسانله Y- طـبيعة وسيلة المراسلة

المطلب الثانت : بعض آثار رسائل الإمام - رحمه الله -

اـ أستحابة بعض المدعوين وتأييلمم للدعوة
r. تهيئة البيئة المناسبة للهـجرة للدرعية
r- تحسين علاتة الدولة السعودية الأولى بأشر اف مكة
ع- تهيئة الملو المناسـب لمناظرة علماء مكة
ه ـ تعليم الناس وتفقيههم بأمور ديتهم
7ـ دنع العلماء ومذّعي العُم ! اللى البحـث والْتأليف
المسالة الثانية : الآثار غير المباشبرة لرسائل الإمام - رحمه الله ــ اله
اـ النتعريف بدعوة الإمام وتضاعف عدي المعتنقين لها والمئيدين لبادثها

rــ اليقظة المفكرية والثورة العلمية وإحياء الُسنن
عـ التّجديد في الحياة الأدبية

 ج) الـر كات والدعوات التي (تيل) أنها ثاثثرت بدعوة الإمام
المبحث الثاني / كيفية الاستفادة من رسائل الإمام - رمحه اللّ ـ في العصر الـاخر اـ عدم الئأس من هداية المدعوين وانتصار الدُعوة مهـا استحكم المِهل والثظلم

VYYY ．．Yـ أهمية الإعداد العلمي والتزبوي للداتعية وتنويع المُشارب

VYA
vr．
vris
Vrre
vro
Vrin
viv
VrA
vrq
V\＆l

$V \_\vee$
vo．
vor．
ver：
Vos
Yol
yoy
voq
r－أهمية الإعداد العلمي والتَّبوي للمدعر
ع－ضرورة العناية بتز كية اللنفس
ه ـ أهممية السعي لايباد القوة الئي تَمي الدعبرة
7 ـ عدم التُنازل عن المبادئ بدعوى مصلحة الدعورة V－ضرورة توطين النفس على النصبر والثبات وتوقع حدرث أنواع الابتلاءات人－أهمية الأخلذ بكافة الأسباب والوسائل الديعويَّة المشروعة المتاحة

$$
9 \text { ـ أهمية وسلة المرإسلة وعظم تأثيرها }
$$

 1 1 －اليقين بسلامة الطريت وعدم الاغترار باليكثرة المطلب الثاني ：كيفية الاستفادة من بضامين رسائل الإمام ئ العصر الماضر ： ا－ضرررة الاهتمام بتصححيح عقيدة الأمة بفهوماً وعملا وبيان سايضنادها
 ب）العناية ．عبدأُ الُدعوة والاحتسـاب علمأ وعملأ وعلّه من فر انض الدين ج）التُشديد على وجوب السمع والطاعة لأئدة المسلمين برهم وفاجرهمـم د）العناية كبدأ الولاء واللبراء واعتقاده عقيدة ثابيتة
 ケ－رتوب متابعة الدليل من نصوص الكتاب والسنة على فهم المسلف الصألـ عـ أهمية معرفة سبيل البحرمين وكشف المعاندين من أهل البد ع والزيغ والضلال

 V－العناية بالبلانب الإياني للمدعو وتربية المدعوين على الفهـم الشـامل للعبادة A－وضوح المنهج ورضوح المدن والثقة بسلامة الطريت
9ـ العناية بالمرأة والمرص على تعليمها وتر بيتها وعدم إممالما
التطلب الثالث ：كيفية الاستفادة من أساليب رسائل الإمنام فِ العصر الحاضر ．
1－ضرورة استخدام ．كافة الأساليب المباحة والمناسبةر عدم الاتتصارعلى أسلوب بمعين
Y Y الـكمة في تنويع الأساليب تبعاً لطبيعة الملدعوين ومعرفة مايناسب كل مئة بـ الحرض على الوضوح وتِنب المصطلحات الغانمضة مع نصاعة البيان وتوة المحجة
 ه ـ الإشارة إلى البداثلث المباحة للمحذلررات المثرعية قدر الإمكان

100
V7 V

VIA



vyr
V- الـرص على حمع كلمة المسلمبن مأمكن

| vyr | حاتمة |
| :---: | :---: |
| YYr | أولا / النتائج |
| voo | ثانيأ / التوصيات / |
| vva |  |
| A1) | الفهـهـرس |
| A11 | فهرس الأحاديث النبوية الشريفة |
| 110 | فهرس الأعلام |
| Alv | المصادر والمراجع |
| $\wedge \varepsilon 1$ | فهرس الموضوعات |

